كيف تعد نفسك لاستعد لامتحان آخر
السنة في ثلاثة أيام؟

باسم الله الرحمن الرحمن وللصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد..

طريقة هذا الكتاب تجعل من الدراسة أمراً
مشوقاً لأنك ستبقى كل أيام السنة تتمنى بوقتك
كما يحلوا لك، بينما أصدقاؤك يشكون من
الملل وضيق الوقت وصعبه الدروس.

تأليف الأستاذ حسن

لمزيد من الكتب والمعلومات زر مدونتي
Ajourddemain.blogspot.com
قبل أن نبدأ:

1 - لماذا هذا الكتاب:

عندما أنشأت مدونة ( النجاح في اليوم والغد ) كان هدفي - وما زال - أن أعل
الأجيال القادمة النجاح في الحياة كلها . وبما أنني أمارس مهنة التعليم فأغلب
الأسئلة الواردة على بريدك الإلكتروني:

chammsdinn@gmail.com

عن النجاح الدراسي بكل أبعاده : كيف أتغلب على الخوف من الامتحان ؟ كيف
أزيل الدهشة ؟ واللائحة طويلة ...

ومن أسئلة القراء جاءت فكرة هذا الكتاب

كيف تعد نفسك لاستخدام آخر السنة في 3 أيام ؟".

والمقصود بالامتحان ، أي امتحان يتعلق بالمدرسة ، وبالخصوص امتحانات آخر
السنة . فأغلب تلاميذنا وطلبتنا يعيون كثيرا في دراستهم لأنهم يتورثون نفس
الطريقة الكلاسيكية في الدراسة .

يذون الدروس بنفس الطريقة ، يتصرون في القسم بنفس الطريقة . وعند العودة
للنزل يعانون من نفس نوع التشتيت . أما عندما يقترب موعد الامتحان فإنهم
يعانون من نفس الضغط النفسي جراء تراكم الدروس وضعف الثقة في النفس.
2 - سؤال من فضلك:

هذا السؤال يحتاج إلى إجابة صريحة منك. لا تجني أنا بل أجيب نفسك، كن صادقاً مع نفسك عندما تجيب عليه لأن هذه الإجابة ستحدد مقدار استفادةك من هذا الكتاب.

السؤال هو:

هل أنت مستعد لتطبيق هذا الكتاب؟
هل أنت فعلاً تريد النجاح في الامتحان المقبل?
هل أنت فعلاً تريد النجاح في هذه السنة؟
هل أنت جاد في دراستك؟

لا تستغرب من سؤالي...

واعلم أنني لن أستطيع مساعدتك إن لم ترغب أنت في ذلك.

سأعلنك في هذا الكتاب، إن شاء الله، أساليب الناجحين في الاستعداد للإمتحان.
لكن سبب قيّ عليه أن تطبق ما تعلمت من مهارات لتساعد نفسك على النجاح.
ولنقوم بتطبيقه تلزمك الرغبة الشديدة في النجاح، والتي ستنحك القوة الداخلية الدافعة لطاقاتك نحو أهدافك.

لكي تنجح يجب على رغبتك في النجاح أن تفوق خوفك من الفشل.

اسمع أخي إنه مستقبلك، إنه نجاحك، إنها خياراتك. أما أنا فسأدللك على الطريق الذي سلكته بنفسي. سأدللك على أسلوب استعملته وأعطاني نتائج باهرة.

الأمر جاء دورك، فكر مليا قبل الإجابة، لا تتسرع بل ادخل إلى أعماقك وتأمل هل تملك الرغبة الكبيرة في النجاح.

من فضلك افعل ما أطلبه منك فلا طائل من مواصلة القراءة بدون تطبيق، فعادة آخر الكلام ينسينا أوله، فينتهي الأمر بأن نقرأ كتبًا رائعة دون أن نستفيد منها.

الآن أجب: هل ترغب فعلًا بالنجاح هذه السنة؟
إن كانت إجابتك بنعم فأتهم القراءة.
أما إن كانت إجابتك بلا فتوقف عن القراءة وعد إلى نفسك وابحث عن السبب الذي يجعل حماسك ورغبتك في النجاح ضعيف.

أنت تعرف نفسك أكثر من أي شخص آخر، فقد يكون السبب أن معدلات ونتائج هذه السنة ضعيفة إلى درجة تجعل الأمل في النجاح ضعيف عندك. وقد يكون السبب أنك ترى المستقبل حاكم وتحت نفسك باستمرار بأسلوب سلبي قائلا: "وما الفائدة من الدراسة إن كنت ساقف في النهاية في طابور العاطلين".

ابحث جيدا فقد يكون هناك أكثر من سبب.

و عندما تجد السبب أو الأسباب الحقيقية التي تثبطك ابحث لها عن حل، والحل دائما يكون سهلا. لأن صعب شيء أن تعلم بأن هناك شيء ما علي غير ما يرام يسبب لك مشكلة ثم تعترف بهذه المشكلة.

أما الحلق فيكيك استشرة أحد أساتذتك أو أن تطرح السؤال على السيد (غوغل) لتجد الجواب على الفور.

أما إن كانت المشكلة قد صعب عليك حلها فيمكنك أن تسألني عبر الإميل: chammsdinn@gmail.com

أتركك مع نفسك لتبحث عن الأسباب، وأواصل أنا مع من أجاب بنعم.
أهمية هذا الكتاب

هذا الكتاب يحتوي طريقة كنت أتباعها أيام الدراسة. وهي الطريقة التي أعدت بها نفسي لامتحانات البكالوريا في 3 أيام ونجحت بنجاح. طريقة تجعل من الدراسة أمرًا مشوقًا لأنك ستبقى كل أيام السنة تتمنى بوقتك كما يحلوا لك، بينما أصدقواك يشكون من الملل وضيق الوقت وصعوبة الدراس.

هذه الطريقة علمتها هذه السنة لأحد تلامذتي بالابتدائي - من باب الاختبار - فاستطاع أن يتحوَّل من تلميذ متوسط إلى تلميذ متفوق في ظرف شهرين، وحصل في اختبار نصف السنة (2011 - 2012) على المرتبة الأولى في قسمه. وأنا أكتب هذه الأسطر في نصف السنة الدراسية لنفس السنة.

المعلومات الموجودة في هذا الكتاب قوية جدا، ومدروسة بعناية استند منها فإنها ستؤثر على عالمك الداخلي وستغير فرصك المستقبلية كلها.
النجاح الدراسي علم عليك أن تتعلم قواعده:

علم أن الناجحين في الحياة بصفة عامة والناجحين في الدراسة بصفة خاصة لهم رؤية واضحة وخططة مدروسة مما يجعل كفاءتهم ونتائجهم تتضاعف مقارنة بالآخرين.

لا يتركون أبدا شيئا للصدفة، لا يتقبلون الحال كما هو بل يعملون على تغييره.

وأنصحك بأن:

أعزز على النجاح ( أتحدث في كتابي هذا مع الراغبين في النجاح فقط)

عنوان الكتاب يوجي لقارئه بأن الكتاب يحتوي على تقنية من نوع :

1.. 2.. 3.. مبروك أنت ناجح، وهذا صيد ثمين للكسائي. أليس كذلك؟

للاسف الأمر عكس ذلك تماما...

كتبي كله، أخي العزيز أختي العزيزة، أحس بها كأنها لي، لذا لا أريدها في يد أحد لا يستحقها، والذي لا يستحقها هو الذي لا يطق ما جاء فيها فلا يستفيد منها.

قبل هذا الكتاب كتبت كتابا مهما وقد قرأه الآلاف.

"كيف تحفظ درسا في 15 دقيقة ولا تنساه أبدا؟"

ومن باب الإحصائيات 32700 صفحة انتشرنيت تحدثت عن الكتاب، 9406
هو عدد القراء الذين حملوا الكتاب من مكتبة صيد الفوائد، 3205 عدد قراء الكتاب من مكتبة الجليسي، فقط، حتى اللحظة 15-03-2012).
وقد وصلتني مئات الرسائل تشكر وتهني وتستفسر. وكنت دائما أنتهز الفرصة لأسال سؤالين:

هل قرأت الكتاب حتى آخره؟ فكانت الإجابة 90 بالمائة نعم.
هل طبت ما جاء فيه؟ فكانت الإجابة 25 بالمائة نعم أي 75 بالمائة لا.

وعندما كنت أسأل عن السبب أحد أذاعارا واهية.
فكرت ملياً في نتائج هذا الاستفتاء البسيط، وانطلقت أبحث سبب عزوف شبابنا عن تطبيق معلومات مهمة جدا توفرت بين أيديهم بكل سهولة. وبعد بحث دام عدة أشهر استلحت أن السبب هو سهولة الحصول على الكتاب وسهولة الحصول على المعلومات التي جعلت من أغلب قارئيه لا يستفيدون منه.

فكرت أن أجعل كتابي المستقبلية أكثر فائدة و بالتدرّج: فكلما سيصدّر كتاب سيكون أكثر فائدة من الذي سبقه.

وقرر أيضا أن أجعل كتابي المستقبلية صعبة المنال: فلن يستفيد منها إلا من له الرغبة فعلًا في ذلك. ومن هذا الباب فكتابي هذا لن يستفيد منه إلا من له الرغبة فعلًا في النجاح في اختباراته.

أما من يقرأ من باب حب الإطلاع فلن تكون للكتاب فائدة كبيرة. والسبب أن الكتاب عملي يجب تطبيق تعليمه لتستفيد منه كما يجب.

وقرر كذلك أن أجعل أهم كتابي غير مجانيـة - ليس بهدف الربح الماديـ فدخلني يكفيني زيادة الله الحمد. ولكن من باب أن من يدفع ثمن كتاب فإنه يعطيه قدره، ومن يحمل كتابا مجانيا فإنه ( دون أن يحس ) يعتبر المعلومات المتوفرة فيه ذات أهمية.
وقد اختبرت الأمر بذني، فقد حملت كتاب "من القاع إلى الأصحاب" ولا أتذكر من أي موقع أو من أي منتدى كان التحميل. ثم قرأت بعض الصفحات منه وتركته. ولم أعد إليه إلا بعد أكثر من سنتين بعدها قرأت تعليقًا لأحد المدونين يتحدث عن أهميته وكيف أنه يعود إليه باستمرار ليقرأه ويستفيد منه.

لذا أنا على يقين لو كنت دفعت مقابل هذا الكتاب 50 دولارًا مثلما فبالتأكيد كانت نظرتي إليه ستكون مختلفة، وتعاملتي معه سيكون أفضل.

فأرجوا أن تقوم بخدعة مع نفسك كي تستفيد من الكتاب إلى أقصى الحدود: تخيل أنك اشتريت هذا الكتاب بخمسين دولارًا.

تعامل معه بهذه الطريقة وستستفيد أكثر...
غير طريقة تفكيرك .. لتتحرر من قيودك :

1- من قال لك أنك كسول؟

أغلب الشباب يقع ضحية للتصريحات السلبية والغير صحيحة الصادرة من المحيطين به. لكن الحقيقة أن كلنا أبناء آدم وكلنا خلقنا خالق واحد سبحانه، فإذا فنحن نملك نفس عدد ونوع الخلايا العصبية في دماغنا.

لكن أكثر الرسائل التي نتلقاها من المحيطين بنا سلبية، لأن الناس دائما يتحدثون من وجهة نظرهم وانطلاقا من تجاربهم الخاصة. فانصحك أن لا تهتم بما كلام من قال لك أنك لن تستطيع التحسن فلا تكتثر لرأيه، لأنها فقط تعتبر عن إدراكه.

هو لما يحدث.

فيمكننا أن نجد في نفس المقهى وفي نفس اللحظة شخصان جالسان يتعرضان إفطارهما وينظرا من النافذة إلى سحابة في السماء، فيحس الأول بالحسرة، بينما الثاني يراها حاملة للخير.

فلا إحساس الأول يهم أو يؤثر على إحساس الثاني، والعكس صحيح.
في كتابه (25 قصة نجاح) يسرد المدون الشهير عبد الروؤف شمالي قصة شاب يدعى "إيان ليوبولد" والذي قام مشروع بحثه في جامعة في جامعة هوبر الأمريكية في باب اقتصاديات القطاع الأعمال الناشئة (1985 - 1986) وكانت فكرة تدور حول نشر دليل تسوق وتزه من 44 صفحة وموجه كليا لطلبة الجامعات وسيتم توزيعه بالمجان. ويت تحقيق الربح من خلال إعلانات المعلنين.

لم يقتنع الأستاذ المشرف بفكرة البحث فجعله يرسل في مادته مانعا له من التخرج.

لم يتفرت ليوبولد برأي أستاده في مشروعه. ورغم أنه لم يكن يملك أكثر من 48 دولار إلا أنه قرر تنفيذ مشروعه. هذا المشروع الذي حكم عليه بالفشل حقق عاندا 2000 دولارا نصفهما كان رباح صابيا. بعد عامين كانت العوائد 75000 دولار. وفي عام 1990 وصل العائد إلى ربع مليون دولار.

أدعوكم لقراءة بقية القصة وقصص أخرى رائعة في كتاب "25 قصة نجاح" للمدون الشهير الأستاذ رؤوف شمالي.

كما أدعوكم بأن تؤمن بقدراتك، التي اكتشفتها والتي لم تكتشفها بعد.
النجاح يحتاج إلى التخطيط والتنفيذ لا شيء آخر

في كتابه "سيطر على حياتك" للدكتور إبراهيم الفقيه رحمه الله وأسكنه فسحه جئاته. يذكر هذا الرجل قصة عاملين كانا مكلفين من طرف شركتهم بإصلاح سطح إحدى البناءات. وعندما وصلا إلى البناءة وجدا المصعد معطلاً.

لكن رغبتهما في القيام بواجبهما جعلهما يقرران استعمال السالل رغم أن البناءة تتكون من 40 طابقاً. حملوا المعدات الثقيلة وبدأوا بالصعود.

وبعد جهد كبير وعرق غزير وجلسات استراحة كثيرة وصلا أخيراً إلى هدفهم وآلفياً الممتة آرضياً ليستريح، فقال أحدهما للآخر: (لدي خبران أحدهما سار والآخر غير سار).

فقال له صديقه: (ابدا بالخبر السار)

قال الأول: (لقد وصلنا أخيرا إلى السطح)

فقال العامل الثاني: (وما الخبر الغير سار)

فقال الأول: (إنها ليست البناءة المقصودة)

الكثير من الناس يمضون حياتهم يكدون ويطعبون ويتذببون، لكنهم لا يصلون إلى ما يطمرون له. لأنهم ببساطة لم يخططوا جيداً لما سيقومون به. ولم يسطروا برنامجاً لأنشطتهم اليومية قبل أن يبدعوا بالتنفيذ.
سأطلب منك أن ترد في نفسك دائمًا:

( إذا لم يكن لي برنامج فانا ضمن برنامج الآخرين).

رددها باستمرار وستبرمج في عقلك ومع الوقت لن تستطيع أن تبقى بدون برنامج.

كما سأطلب منك أن تقرر أن تلغي من حياتك العشوائية:

نظم حياتك، ابدأ بمكتبك (المكان الذي تجلس فيه لتدرس) . رتب كتبك ورتب غرفتك وسريرك ، وتعود أن تنظم ملابسك في رفك الخاص بدولاك ، فإن رغبت بالناجح في حياتك اجعل من الشعار التالي منطلقك: (النظام أولا) 

من لا ينظم حياته فهو مشتت كصاحب هذه الصورة
3- النجاح رزق فاطلبه من الرَّازق

يقول الله عزّ وجل في كتابه العزيز " وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها " ويعلم مستقرها ومستودعها " فلا يولد أحد في هذا العالم إلا يولد معه عمله.

النجاح في الدراسة والنجاح في الحياة كلها ليس وليد الصدفة وليس محصوراً على الفئة المحظوظة من الناس الذين ولدوا ليكونوا ناجحين.

لكن سبحانه جعل لهذا الكون قوانين وسنن يجب أن نمشي عليها لنصل إلى أهدافنا.

و أول قانون هو قانون " ادعوني أستجب لكم " وهو قانون مهم لا غنى لنا عنه.

فلا حركة ولا سكون تكون في الكون إلا بعلمه وبأمر منه. فاسأله النجاح في حياتك واسأله النجاح في دراستك.

فمن الغباء أن تتبذ ضاناً أن حركاتك وعبقريتك وتخطيطك هي سرّ نجاحك. نعم كل هذه أسباب لابدّ منها لكن من ينسى ريب الأسباب أحق.
لتكن عمليين ونبدأ الاستعداد للامتحان

الهدف
أن نتعلم كيف نستعد للامتحان في ثلاثة أيام.

الفئة المستهدفة
من له الرغبة في النجاح، ومستعد لبذل الجهد من أجل ذلك.

الطريقة
تتلخص في الخطوات التالية، وهي تطبق كلها لتؤتي أكلها بإذن الله تعالى.

بداية الطريقة (())
1 - في القسم يكمن السر: (ركز مع شرح الأستاذ كأنكما الوحيدان في الاسم)

يبدأ الاستعداد في القسم عندما يكون الأستاذ يشرح الدرس، فهذه فرصة رائعة لفهم الدرس وترسيخه في العقل. كما أنها فرصة للسؤال حول ما لم يكن واضحًا.

أنصحك بأن تغير من سلوكك في الاسم، لا تكترت لمن يشاغب أثناء الدرس. ولا تلتفت لأحد، بل وجه كل تركيزك على كل كلمة يقولها الأستاذ، افهمها ودوّن الملاحظات في مذكرة خاصة، لأن ملخص الدرس في الكراسة لا يشمل كل الشرح.

لا تقع في فخ يقع فيه أغلب التلاميذ، بأن يحاولوا قاعة الدرس إلى مسرح ليتمتعوا بنكث يمكن تأجيلها إلى ما بعد الفصل، أو يحاولوا إلى ( الفايسبوك المباشر) جلسات للدردشة الثنائية حول مواضيع تافهة.)
والنتيجة قلة التركيز ينتج عنه ضعف الاستيعاب مما يؤدي بالتميذ إلى تعب كبير وهو يحاول فهم الدرس في المنزل عندما يكون بعد للامتحان، واستنتج بنفسك كم ستكون النتيجة في آخر السنة.

قم بهذه الطريقة مع كل المواد، وإن كانت بعضها لا تعجبك أو لا تفهم شيئاً مما يقوله الأستاذ، كاللغات الأجنبية مثلاً.

سنطرل طريقة التعامل مع كل مادة في باقي كتب سلسلة

"كيف تحافظ تستقبل عامل الدراسى الجديد وأنت متأكد أنك من بين الأوائل؟"

3 - عندما تعود إلى المنزل: (سطر برنامجك إن كنت تطمح للنجاح بتفوق)

عند العودة للمنزل ضع في برنامجك لهذا اليوم عنوان الدرس. ولا تتم قبل أن تراجعه مهما بلغ تعبع ومهما كان عدد المواد التي ستراعيها في ذلك اليوم، فعلومات الدرس لا زالت طريقة في ذاكرتك وأنت لن تحتاج أكثر من 10 دقائق لتراجعها.

و عندما تنتهي من الدرس أكتب عنوانه في برنامج الـغد وفي برنامج يوم السبت ( نهاية الأسبوع). أعد مراجعة الدرس في تلك الأوقات حلقاً ما يلزم من تمارين الترخ الفهم إن كانت المادة تتطلب ذلك كالرياضيات مثلاً.
4 - في نهاية الأسبوع: (لا تخصص كل يوم الأحد للله والمرح)

راجع الدروس لمدة 10 دقائق، ثم حوّله إلى مجموعة أسئلة واتبعتها في دفتر خاص. هذه الأسئلة ستساعدك كثيرا أثناء المراجعة وعند اقتراب موعد الامتحان (سواء كان الاختبار في القسم، أو كان الامتحان النهائي لآخر السنة).

5 - في نهاية كل شهر: (كل فلاحة يرعى متنوعة الذي زرعها في أرضه)

راجع الدروس لمدة 10 دقائق، ثم أجب عن الأسئلة التي أعدتها من قبل عن الدروس. وأعلم لو أن الفلاح زرع أرضه بأشجار أوراق الحبوب ثم أجبها إلى أن حان موعد الحصاد في نهاية السنة الفلاحية، عندها سيحسب بعض الحبوب الهزيل والثمه من الشوك...

6 - أسبوع قبل الامتحان: (وقت الفقير بالنسبة لأغلب التلاميذ سيكون وقت المتعة

(بالنسبة لك)

عندما يقترب الامتحان النهائي ضع برنامجا لكل المواد التي ستمتحن فيها، وقم بمراجعتها. ثم استعمل الأسئلة التي أعدتها سابقا لكل درس وأجب عنها.

إن أجبت إجابة صحيحة فمبروك مسبقا. وإن تفلت بعض المعلومات من ذهنك فأراجعها لبعض الوقت. ثم أعد الاختبار.

أوّل يوم

وأؤكد لك لو اتبعت الطريقة من أول يوم

تلقبت فيه الدرس في القسم إلى أن حان موعد

الامتحان سوف تكون المراجعة في الأسبوع الأخير

كنزه في بستان.
أناستاذ سؤال من فضلك؟؟

أعرف أن أغلب من سألوا هذا الكتاب سيقولون في نفسه: "لقد قال كيف أستعد
للإمتحان في 3 أيام وهو الآن يتحدث عن طريقة تبدأ من أول يوم ندرس فيه
الدرس إلى أن يحين موعد الامتحان آخر السنة".

نعم معك حق تبدو الطريقة شاقة، لكن تأمل معي ما الذي أقترحه عليك:

- تركز تام لمدة ساعة تقريبا أثناء حصة الدرس (60 دقيقة).

- مراجعة لمدة 15 دقيقة عندما تعود للبيت.

- مراجعة لمدة 15 دقيقة في آخر الأسبوع.

- مراجعة لمدة 15 دقيقة في آخر كل شهر.

- مراجعة لمدة 15 دقائق أسبوع قبل الامتحان النهائي.

لنجمع كل هذا، طيلة السنة ستخصص لكل درس 60 + 15 + 15 + 15 والنتيجة
هي 105 دقيقة في السنة لكل درس. ولنفترض أنك ستدرس خلال السنة كلها
300 درس (وهو كم هلل من الدروس). أي أنك ستدرس لمدة 105 × 300 = 31500
دقيقة وهي تساوي 21 يوما.

21 يوما من الدراسة بتركيز تام طيلة السنة كافية لتنصع لأي امتحان مع افتراض
أن عدد الدروس هو 300 درس وهذا كثير.

يبدوا الأمر غريباً ليس كذلك؟ حسب بنفسك وسترى ...

أناستاذ سؤال من فضلك؟؟

أناستاذ سؤال من فضلك؟؟

أما قبل الامتحان فآت ستراجع كل درس خلال 15 دقيقة، فيما أنك راجعت
الدرس عدة مرات فستكون المراجعة سهلة.

15 × 300 = 4500 دقيقة أي 3 أيام.
وأنا أنصحك أن تبدأ المراجعة أسبوعا قبل الامتحان تحسبا لأي طارئ كالمرض مثلاً.

ولستطيع تطبيق هذه الطريقة عليك أن تسطر لنفسك قانوناً تمشي عليه لتكون جاداً وملتزمًا بخطتك.

7 - سطر قانونك: (كن سيد نفسك، ونظم وقتلك ولاتترك لآخرين أن يسرقوه منك).

أكتب الجمل التالية في ورقة وأقرأها كل يوم 50 مرة أمام المرأة لمدة 40 يوماً وسترى عجباً، أكرر (سترى عجباً).

- أنا متيقن أنني سأنجح.
- أنا أحب الدراسة.
- أنا لا أشارك في الشغب أثناء الدرس.
- أنا لا أفعل كذا.
- أنا أفعل ذلك...

أتتم اللائحة بنفسك فائت أعلم بأحوالك، سطر قانونك، واجعل الأفعال في صيغة المضارع.

اقرأها بصوت مسموع كل يوم وستبتجر في عفلك الذي سيقوم بتنفيذها.

والهدف من أن يكون المرء قانونه الخاص هو أن يدرك نفسه على الالتزام بأهدافه ويعود نفسه على الجدية والنداء، فلا مجال للعشوائية في حياة الناجحين.

أتذكر هنا قصة أحد تلامذتي التي جاءتني طالبة النصح لتتعلم اللغة الفرنسية (وهي اللغة الثانية في المغرب) ولسبب من الأسباب كانت تكرهها... طلبتي منها أن تردد جملة واحدة 50 مرة أمام المرأة يومياً: "أنا أحب اللغة الفرنسية، أنا ممتازة في اللغة الفرنسية" على أساس أن ترددوها بيقين وقوة.
الذي حصل أنها جاءتني بعد شهرين شاكرة وهي تقول لقد أصبحت اللغة الفرنسية من أحب المواد إلى نفسي، كما أن علاماتي تحسن كثيرا في هذه اللغة.

(inary الطريقة ))

هذه هي الطريقة كلها فبادر بالتنفيذ والتطبيق.
وفي نهاية السنة ... أنت ناجح والكل فرح

تخيل معي ...
والآن تخيل معي أن نهاية السنة قد جاءت، وأنك استطعت النجاح بدرجة ممتازة
وبعد أي مجهود يذكر:

( 21 يوما طيلة السنة + 3 أيام من الاستعداد قبل الامتحان )
تخيل أهلك وأحبائك كم هم فرحون بإنجازك هذا. تخيل هذه اللحظة، هل يكون
الشعور جميلا ؟ ألا تستحق تلك اللحظة كل تضحية ؟
هيا بادر بتطبيق هذا الكتاب.
وفقك الله.

ملاحظة:
في أغلب الأحوال لقد حصلت على هذا الكتاب لأنك تسجلت في القائمة البريدية
لمدونة النجاح في اليوم والغد. إن كان الأمر كذلك فبرز إمكاك بين الفينة والآخرى
لأنني سأرسل لك هدايا ونصائح هامة. وإن لم تكن قد تسجلت بعد في هذه اللائحة
فبادر إلى التسجيل لأنك ستكون من الأوائل الذين يتوصلون بسلسلة الكتب.
" كيف تستقبل عامك الدراسي الجديد وأنت متأكد أنك من ضمن الأوائل ؟ "
سلسلة قيمة جدا، حيث أن كتاب (كيف تحفظ درسا في 15 دقيقة ولا تنساه أبدا؟) وكتاب (كيف تعد نفسك لامتحان آخر السنة في 3 أيام؟) هما جزء من هذه السلسلة.

لمزيد من الكتب والموضوع المتعلقة بالنجاح زر مدونة النجاح في اليوم والغد.

تأليف الأستاذ حسن