**مقدمة عن الاستعداد للاختبارات**

السّلام على من اتبع الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم إنّا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ولا نحصي ثناءً عليك، اللهم آتنا خيري الدنيا والآخرة وارزقنا علماً يرضيك وترضى به عنّا، علّمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علّمتنا، وبعد:

أحبّتي في الله أعزائي الحضور أيها الطلبة الكرام؛ أشكر اهتمامكم وإصغاؤكم بشكلٍ مسبق، نستهل كما في كل يوم دراسي جديد لقاؤنا بالترحيب بكم وأنتم قناديل المستقبل المشرق، سنتحدّث اليوم عن الاختبارات المدرسيّة؛ وهو الموضوع الذي يعتبر الأكثر أهميّة بين الأمور التي يجب أن تطرح في برنامج الإذاعة وتناقش بكل جدّيّة، خاصةً أننا نمر حالياً في فترات الاختبارات العامّة، أتمنى لكم الاستفادة من هذا الموضوع الجوهري، الذي نتابع فقراته فيما يلي، طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**شاهد أيضًا:** [مقدمة إذاعة مدرسية عن الاختبارات والاستعداد لها](https://almrj3.com/an-introduction-to-a-school-radio-about-exams-and-preparation-for-them/)

**فقرة قران كريم للاذاعة المدرسية**

أشكر السيّد (.... ) منظم برنامج الإذاعة على استهلاليته الجميلة والمعبّرة، والآن ننتقل لافتتاح إذاعتنا المدرسيّة بكلام الباري وفق ما عوّدناكم عليه، فقرة القرآن من إعداد وتقديم زميلي الطالب (.... ) فليتفضل مع الشكر.

السلام عليكم، يقول تعالى في الكـتاب الكـريم بعد أعـوذ بالله من شرِّ الشَّيطان الرَّجيم، بسم الله الرّحمـن الرّحيـم:

{هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}[[1]](#ref1) صدق الله العظيم.

**حديث عن الاختبارات**

نشكر الطالب (.....) لما تلاه على مسامعنا بصوته الشجي من القرآن، فقرة الحديث النبوي الشّريف يقدمها الزميل (.....)، وهي من إعداده وتقديمه؛ له منّا الشكر مسبقاً فليفضل إلى المنصّة:

السلام على جميع الحضور، جميعنا مسؤولاً بيوم الحساب أمام الباري كما أخبرنا نبيّنا الكريم - صلى الله عليه وسلّم - حين قال:

"لا تزولُ قدَما العبدِ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عن عمرِه فيما أفناهُ وعن شبابهِ فيما أبلاهُ وعن مالهِ من أين اكتسبَهُ وفيما أنفقَهُ وعن علمهِ ما عمِلَ به"[[2]](#ref2)

أخوتي وإخواني الطلبة عليكم بالعمل والجّد، فكلكم مسؤول عن عمله، وخير عمل لكم أن تجتهدوا في درسكم لما فيه خيراً لكم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**كلمة عن الامتحانات المدرسية**

والآن؛ ننتقل بكم لفقرة الكلمة الصباحيّة وهي من إعداد وتقديم السيّد المدير المحترم راعي البرنامج الإذاعي بشكل يومي، فليتفضل مع التقدير والاحترام:

بسم الله والحمدُ لله على نعمه التي لا تعدّ ولا تحصى، والشّكر للخالق على هداه لنا لدين الحق، وبعد:

عزيزي الطالب إنّ الآباء يُجدُّون ويضنون أنفسهم في العمل في سبيل تأمين ما تحتاجون إليه دون أن يطلبوا منكم مقابلاً، هكذا هي رسالة الأبوّة السامية، وهكذا هو مستقبلكم الباهر، لذا كان لزاماََ عليكم أن تجعلوا ذويكم فخورين بكم، تماماً كفخركم بتضحياتهم، إنّ المطلوب منكم في المرحلة الراهنة إيلاء الاهتمام للدراسة والابتعاد عن مسارح الحياة في فترة الاختبارات، التي لا بد أن تُكرّسوا بها وقتكم للوصول على المبتغى، دمتم برعاية الله وحفظ الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**هل تعلم عن الاختبارات**

فقرة هل تعلم من أهم فقرات الإذاعة المدرسيّة، والتي يراعى بها تقديم المعلومة الدقيقة والجّاهزة عن موضوع الإذاعة، بعد استخلاصها من مصادر موثّقة ومعلومة، أعد لنا الزميل ( ..... ) فقرة هل تعلم عن موضوع الاختبارات المدرسيّة، فليتفضل مشكوراً على جهوده.

السلام عليكم؛ أقدم لكم فقرة هل تعلم وأتمنى أنت تنال إعجابكم:

* هل تعلم أخي الطالب؛ أنّ الاختبارت وجدت لتقييم مستوى طلاب العلم وتقديرهم.
* هل تعلم أخي الطالب؛ أنّ الاختبارات والامتحانات تخلق بيئة  رقابية ذاتية لدى الطالب، مما يساعد في تنمية ثقته بنفسه.
* هل تعلم أخي الطالب؛ أنّ فترة الاختبارات تولّد لدى الطلاب ميل عام إلى الدراسة لخشية السقوط بفخ الرسوب
* هل تعلم أخي الطالب؛ أنّ تنوع الاختبارت يقود بالضرورة لتنوع المعارف.
* هل تعلم أخي الطالب؛ أنّ خضوعك للاختبار يعني خوضك لأسلوب جديد ومتقدّم في التعلم.
* هل تعلم أخي الطالب؛ أن الاختبار فرصة ذهبية لتحديد نقاط الضعف لاكتشاف أساليب تربوية حديثة في التخلص منها.

**حوار عن الاستعداد للاختبارات**

الآن، ننتقل للفقرة الأجمل التي تتضمن حواراً بين الطالب ومعلمه بشأن الاختبارات، يقدمها الطالبين ( ... و ... ) كتمثيلية الأستاذ والتلميذ:

* **الأستاذ:** إنّ الاختبار يتيح لك طلب المساعدة,
**الطالب:** كيف ذلك؟.
* **الأستاذ:** فهو يتيح للمعلم معالجة مشكلات النقص لديك، وبالتالي جرأتك بطلب العون وتحسنك.
**الطالب:** كيف أحصل على تغذية فكري بالمعارف.
* **الأستاذ:** ذلك ممكناً عن طريق الامتحان فتقييمك لنفسك يحدد مستواك وينبهك لمواضع الضعف وحلها.
**الطالب:** لا أعلم الطريق لاعتمادي كمؤهل لنوع الدراسة المفضّل لدي.
* **الأستاذ:** هذا سهل، فالمطلوب أن تنمي المهارات للفرع لذي تحبّه وتخضع لاختبار مباشر فيها يتم قبولك له بعد تميزك به.
**الطالب:** أشكرك معلمي الغالي، لقد شرحت وأصبت.

**دعاء بالتوفيق في الاختبارات**

أخيراَ وليس آخراً يقدم لكم الطالب الخلوق ( ..... ) فقرة الدعاء استداءً للتوفيق في الامتحان، فليتفضل مع الشكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وزملائي الأعزاء، إنّ الإيمان بقدرة الباري على إنجادنا في السرّاء والضرّاء ضروري قبل الدعاء، لكن لا بد من العمل والجهد كي تتم الأمور بالتوفيق، إنّي داعِِ فأمنوا:

"اللهمّ ارزقنا من لدنك العلم وعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا كما علمت أنباؤك وفهم أفئدتنا ونور عقولنا بالعلم، يا رب العالمين ارزقنا المعارف كما رزقت أوليائك الصالحين الحكمة، واطعمنا فصول الخطاب وفصاحة اللسان والنجاح في الامتحان، اللهم أفرح قلوبنا العامرة بذكرك بنجاحٍ يرضيك وترضى به عنا، آمين آمين يا رب العالمين".

**شاهد أيضًا:** [كلمة صباحية عن قرب الامتحانات للاذاعة](https://almrj3.com/morning-message-about-the-approaching-exams/)

**خاتمة عن الاستعداد للاختبارات**

انتهت عجالتنا ووصلنا للختام؛ وكل ما يتوجب علينا حالياً أن نذكّركم بوجوب العمل والجد فالامتحان بات على الأبواب، إنّ هواجس الخوف التي تعتري بعضكم يجب أن تتلاشى، عندما تعلمون أن الاختبار هو الوسيلة الوحيدة التي تمكننا وتمكنكم من تقييم الأعمال، لاكتشاف مستواكم والاطلاع على مواطن الزلل واجتثاثها للبقاء في الصدارة، أتمنى التوفيق للجميع، والسلم عليكم ورحمة الله.