**معلومات عن إذاعة مدرسية عن الاختبارات**

في كثير من الأحيان يقوم المعلمون بتكليف الطلاب بإعداد إذاعة مدرسية عن موضوع معين، ومن الضروري أن يعود هذا الموضع على الطلاب بالنفع الكبير، ومن أهم هذه المواضيع هو موضوع الاختبارات المدرسية، حيث يمكن أن تشجع مثل هذه الإذاعات الطلاب على الدراسة أكثر، وخصوصًا أنَّ الإذاعة عن الاختبارات المدرسية يجب أن تتضمن معلومات كثيرة عن الاختبارات النهائية وضرورة الإعداد والتجهز لها منذ بداية السنة الدراسية، ويتم إدراج فقرات متنوعة تدور حول الاختبارات وأهمية التجهيز والاستعداد لها وكيفية القيام بذلك، وتساعد هذه الإذاعة الطلاب على تجاوز عقبات الاختبارات الدراسية بشكل عام، كما يتم إدراج أحاديث مختلفة عن الاختبارات وضرورة الاستعداد لها بشكل جيد، وسوف نتعرف على بعض هذه الأحاديث في هذا المقال.

**حديث شريف عن الاختبارات للإذاعة المدرسية**

لقد وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن الدراسة وطلب العلم وبالتالي عن الاختبارات المدرسية بشكل غير مباشر، وتعدُّ فقرة حديث شريف عن الاختبارات للإذاعة المدرسية من أهم الفقرات، كونها تذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلاب من أجل تشجيعهم على الدراسة والمذاكرة للاستعداد للاختبارات النهائية كل عام والنجاح والتفوق في الدراسة، وفيما يأتي حديث للإذاعة المدرسية عن الاختبارات:

* عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سلك طريقًا يطلبُ فيه علمًا ، سلك اللهُ به طريقًا من طرقِ الجنةِ ، وإنَّ الملائكةَ لتضعُ أجنحتَها رضًا لطالبِ العِلمِ ، وإنَّ العالِمَ ليستغفرُ له من في السماواتِ ومن في الأرضِ ، والحيتانُ في جوفِ الماءِ ، وإنَّ فضلَ العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ ليلةَ البدرِ على سائرِ الكواكبِ ، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ ، وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثُوا دينارًا ولا درهمًا ، ورَّثُوا العِلمَ فمن أخذَه أخذ بحظٍّ وافرٍ".

**حديث عن الاختبارات النهائية للإذاعة المدرسية**

قد يرغب البعض أيضًا بالحصول على حديث مخصص للاختبارات النهائية من أجل استخدامه في الإذاعة المدرسية، وقد وردت أحاديث عديدة تتناول طلب العلم والاستعداد للاختبارات، وفيما يأتي حديث شريف عن الاختبارات النهائية:

* عن أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزولُ قدَما عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يسألَ عن عمرِهِ فيما أفناهُ ، وعن عِلمِهِ فيمَ فعلَ ، وعن مالِهِ من أينَ اكتسبَهُ وفيمَ أنفقَهُ ، وعن جسمِهِ فيمَ أبلاهُ"، حيث أنَّ كل مسلم مسؤول عن عمره ووقته بماذا أنفقه وخسره في الدنيا، ويسأل عن علمه الذي اكتسبه هل عمل به ووظفه كما يجب وكما يرضي الله تعالى.

**حديث عن الاستعداد للاختبارات للاذاعة المدرسية**

إنَّ الاستعداد للاختبارات من الأمور المهمة من أجل النجاح فيها وتجاوزها، وعدم ضياع الوقت والعمر هباء منثورًا، وهنالك بعض الأحاديث التي تضمن هذه المعاني، وفيما ياتي سوف يتم إدراج أحد الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن الاستعداد للاختبار واغتنام الوقت:

* عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ : شَبابَكَ قبلَ هِرَمِكَ ، وصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ ، وغِناكَ قبلَ فَقْرِكَ ، وفَرَاغَكَ قبلَ شُغْلِكَ ، وحَياتَكَ قبلَ مَوْتِكَ"، وهنا يوصي الرسول ضلى الله عليه وسلم باغتنام العمر والوقت والفراغ قبل فوات الأوان، ووقت الطالب يجب أن يستغله في الاستعداد للاختبارات والنجاح فيها وتجنب الفشل وضياع الوقت.

**حديث عن الاختبارات المدرسية والاستعداد لها**

هنالك أحاديث عديدة تتضمن معاني الاستعداد للاختبارات واغتنام الوقت وعدم إضاعته في أمور تافهة، وفيما يأتي سوف يتم إدراج أحد هذه الأحاديث التي تشير إلى ضرورة وأهمية اغتنام الوقت والفراغ:

* عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أنَّكم كنتُم توَكلونَ علَى اللهِ حقَّ توَكلِه لرزقتُم كما يرزقُ الطَّيرُ تغدو خماصًا وتروحُ بطانًا"، فالتوكل على الله بحق هو أن يستعد الإنسان للاختبارات ولا أن يهمل دروسه وواجباته، لأنه عند ذلك لن يكون ممن يتوكل على الله تعالى حق التوكل.

**حديث شريف عن المذاكرة للاختبارات**

هنالك أحاديث أكدت على فضل العالم والمتعلم، فالعلم وطلب العلم من الأمور التي حثَّ عليها الإسلام، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها، وفيما يأتي حديث يبين ذلك:

* عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: "ذُكِرَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم رجُلانِ؛ أحدهما عابدٌ، والآخَرُ عالِمٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: فضلُ العالمِ على العابدِ كفضلي على أدناكم ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّ اللَّهَ وملائِكتَهُ وأَهلَ السَّماواتِ والأرضِ حتَّى النَّملةَ في جُحرِها وحتَّى الحوتَ ليصلُّونَ على معلِّمِ النَّاسِ الخيرَ".

**حديث شريف للاذاعة المدرسية عن الاستعداد للاختبارات**

لقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي لا يستفيد من العلم ولا يطبقه وينتفع به مثل الأرض القيعان الجرداء التي لا تمسك الماء ولا ينبت فيها نبات والتي ليس منها نفع أبدًا، وأما من ينتفع بالعلم وبالتالي يستعد للاختبارات وينجح بها مثل الأرض الخصبة النقية التي تحفظ الماء وينبت بها الزرع والكلأ وهي المنافع والفوائد التي ينتفع بها الإنسان، وفيما يأتي الحديث الذي يؤكد ذلك:

* عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلُ ما بَعَثَنِي اللَّهُ به مِنَ الهُدَى والعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أصابَ أرْضًا، فَكانَ مِنْها نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الماءَ، فأنْبَتَتِ الكَلَأَ والعُشْبَ الكَثِيرَ، وكانَتْ مِنْها أجادِبُ، أمْسَكَتِ الماءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بها النَّاسَ، فَشَرِبُوا وسَقَوْا وزَرَعُوا، وأَصابَتْ مِنْها طائِفَةً أُخْرَى، إنَّما هي قِيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذلكَ مَثَلُ مَن فَقُهَ في دِينِ اللَّهِ، ونَفَعَهُ ما بَعَثَنِي اللَّهُ به فَعَلِمَ وعَلَّمَ، ومَثَلُ مَن لَمْ يَرْفَعْ بذلكَ رَأْسًا، ولَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الذي أُرْسِلْتُ بهِ".

**حديث شريف عن الاستعداد الجيد للاختبارات**

هنالك العديد من الأحاديث التي تتضمن طرق عملية أيضًا من أجل الاستعداد للاختبارات المدرسية، حيث أنه بعد الدراسة بشكل جيد يتوكل الطالب على الله تعالى، ويدعوه ويسأله التوفيق والتسهيل والرشاد، ولكن الدعاء وحده لا يكفي إذا لم يكن الطالب قد درست طوال السنة وأعد العدة بشكل جيد للاختبارات النهائية، والتوكل الحقيقي على الله يستوجب الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب هنا هو الدراسة بشكل جيد، وفيما يأتي حديث حول هذا الشأن يبين كيفية الاستعداد الجيد للاختبارات النهائية للإذاعة المدرسة:

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهمَّ لا سَهلَ إلَّا ما جَعَلتَه سَهلًا، وأنتَ تَجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئتَ سَهلًا".