**مقدمة اذاعة عن صعوبات التعلم بالعناصر كاملة**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، لقد كان التعليم ولا يزال أمرًا جوهريًا في حياة الأمم، وقد علمت الحضارات على مرّ العُصور بأنّ العلم هو القاعدة الأساس التي تضمن النّجاح، فتم الاهتمام بالعلم والعلماء، وتمّ تقديم التسهيلات التي تضمن نجاحهم وتمّ تذليل العقبات التي تعمل على إعاقة نهضتهم وتطوّرهم، وها نحن اليوم لا نزال في ذات السيناريو من العَمل، فلا بّ من الاعتراف بالخطئ، ولا بدّ من الاعتراف بالمشكلة حتّى نستطيع أن ننطلق بها نحو حلول إيجابيّة، لأنّ الشّفاء الحقيقي للجسد يبدأ بعد إدراك المشكلة، وبعد التعرف على حجم المأساة، فلا بدّ لنا من تذليل العقبات التي تُعيق التعلم تحديدًا في المُجتمعات الفقيرة والمختلفّة، وذلك لخفض نسبة الأميّة حتّى الصّفر، والانطلاق بالقامات العلميّة ورعاية نجاحها حتّى تحقيق الطّموحات الكبيرة للدولة والمُجتمع.

**اذاعة عن صعوبات التعلم بالعناصر كاملة**

فيما يلي يتم الإشارة إلى عناصر أساسيّة في الإذاعة الصباحيّة عن صعوبات التعلم في طريق الوصول إلى حُلول شاملة، وجاءت في الآتي:

**فقرة قرآن كريم للاذعة المدرسية**

إن خير الكلام هو كلام الله، وخير ما نبدأ به إذاعتنا الصّحية هو الاستماع إلى آيات من الذّكر الحكيم عن العلم والتعليم، وفي ذلك نستمع للآتي:

إنّ العلم هو نِعمة الله التي يتكرّم بها على عِباده، لما جاء في قوله تعالى: " قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ"

إنّ الذين يعلمون أعلى قدرًا من الجاهلين، لما جاء في قوله: " أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ"

**فقرة حديث نبوي عن صعوبات التعلم**

ننتقل بكم الآن إلى فقرة الحديث النبوي التي أعدّها لنا الزّميل (الاسم) عن صعوبات التعلّم وأهميّة الجِهاد في سبيل العلم، في الآتي:

إنّ طريق العلم بما فيه من صعوبة، هو أحد المسارات التي يصل بها الإنسان إلى الجنّة، لما جاء في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " مَن سلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طريقًا إلى الجنَّةِ ، وإنَّ الملائِكَةَ لتَضعُ أجنحتَها لطالِبِ العلمِ رضًا بما يصنعُ وإنَّ العالم ليستغفِرُ لَهُ مَن في السَّمواتِ ومن في الأرضِ ، حتَّى الحيتانِ في الماءِ ، وفضلَ العالمِ على العابدِ كفَضلِ القمرِ على سائرِ الكواكبِ ، وإنَّ العُلَماءَ ورثةُ الأنبياءِ إنَّ الأنبياءَ لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا إنَّما ورَّثوا العلمَ فمَن أخذَهُ أخذَ بحظٍّ وافرٍ" [1]

**فقرة كلمة الصباح عن صعوبات التعلم**

صدق رسول الله الكريم، أمّا الآن ننتقل بأسماعكم إلى فقرة كلمة الصّباح التي أعدّها لنا الزّميل الخلوق (الاسم) لتبيان أهمية التعلّم وأهمية المُرور على مشاكل التعلّم، في الآتي:

بسم الله والحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أسعد الله صباحكم الجميل، لقد مكّن الله للعلم والعلماء جعل الوصول إلى طاعته مرهونة بالعلم والمعرفة، وقد أرسل نبيذه والأنبياء من قبله ليكونوا معلّمين للناس، فالعلم هي رسالة الإنسانية وهي جوهر الحياة الدّنيا، ولا بدّ من أن تكون محفوفة بالمخاطر والصّعوبات التي يتوجّب على الجِهات المعنية أن تسعى في حلّها على الدوام، لأنّ العلم هو الطريق المُختصر الذي يصل المُجتمعات بالرُقي والحضارة، وهي المساحة الأوسع التي يُطل الإنسان من خلالها إلى النجاح والتفوّق، وعلى الوعي الذي يكفل له تحصيل أرفع الدّرجات في الدّنيا والآخرة، ولا بدّ من وجود العقبات التي تُعيق الطّريق، ولا بدّ من تسليط الضّوء على تلك المشاكل لإيجاد الحلول الخاصّة بكل مشكلة، والانطلاق برسالة العلم لتصل إلى الجميع.

**هل تعلم عن صعوبات التعلم**

نستمع الآن إلى فقرة هل تعلم عن صعوبات التعليم التي قامت زميلتنا الشابة (الاسم) على إعدادها وترتيب فقراتها، والتي تشمل على الآتي:

* هل تعلم أنّ مصطلح صعوبات التعلم يصف التحديّات التي تُواجه الأطفال ضمن مسارات التّعليم، على الرّغم من إصابة بعضهم بإعاقات نفسيّة أو جسديّة.
* هل تعلم أنّ أهم المهارات التي تتصل بالتعلم هي: الإدراك، والفهم، والتفكير، والانتباه، والقراءة، والكتابة، والنطق وغيرها من الأمور.
* هل تعلم أن حالات صعوبات التعلم تتضمّن العديد من الفئات أبرزها ذوي الإعاقة العقليّة والمضطربين انفعاليًا والمُصابين بأمراض وعيوب السّمع.

**سؤال وجواب عن صعوبات التعلم**

نستمع الآن إلى فقرة سؤال وجواب عن صعوبات التعلّم، والسّلبيات التي تُعيق عمليّة التعليم، والتي جاءت في الآتي:

* السؤال: ما هي أبرز الإعاقات التي تُسبب صعوبات التعلم؟
* الإجابة: يُمكن أن تكون أسباب نفسيّة أو جسديّة، كالإعاقة وغيرها، ويُمكن أن تكون مشاكل ذات علاقة بالذّكاء والإدراك والوعي وغيرها.
* السؤال: هل ترتبط صعوبات التعلّم بالذّكاء في أي ناحية؟
* الإجابة: لا ترتبط صعوبات التعلم بالذّكاء، حيث يُمكن أن تكون الصّعوبات حاضرة على الرّغم من الذّكاء الحاد، والعكس صحيح.
* السؤال: ما هي المسارات التي تظهر بها المشاكل والصّعوبات في التعلم والذّكاء؟
* الإجابة: المهارات الأساسيّة للقراءة، الرياضيات، الاستدلال الرياضي، التعبير، الفهم، الكتابة التعبير، الإملاء.
* السؤال: هل الإعاقة تُعتبر واحدة من أسباب صعوبات التعلم؟
* الإجابة: نعم وتُعتبر واحدة من أهم الأسباب.

**خاتمة اذاعة عن صعوبات التعلم**

وفي الخِتام لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مصطلح صعوبات التعلم هو أحد المصطلحات الحديثة التي اختلف الناس في تعريفها، حيث تُعتبر واحدة من الأمور التي يجري دراستها على الدوام من اجل تذليل العقبات التي تعيق تلك العملية، وتصل برسالة العلم إلى الجميع، مع جزيل الشّكر لجميع الجهود، والشّكر الموصول لكم على حُسن الاستماع، والسّلام عليكم.