## تعبير عن اول يوم دراسي مكتوب كامل مع العناصر

يُشار من خلال الموضوع الآتي إلى تفاصيل مُهمّة عن اليوم الدراسي الأول في المدرسة، والذي يُمكن اعتماده في مُختلف مراحل التعليم، وفي ذلك يُشار إلى الفقرات المميّزة التّالية:

### **المقدمة**

يتم سرد المقدّمة في الفقرات الأولى للموضوع، والتي بدورها تتولّى مسؤولية جذب الأنظار، وشدّ اهتمام المُستمعين من الطلاب والمعلّمين، وفي ذلك يُشار إلى المقدّمة التّالية:

لطالما علّمتنا الحياة بتجاربها الكثيرة أنّ الأشياء الجميلة  والكبيرة، وأنّ الأحلام المُستحيلة، وأنّ الوصول لا بدّ وأن يكون مرهونًا بالخطوة الأولى، واللحظة الأولى، والبدايات الأولى، تلك اللحظات التي نستشعر معها بالغرابة والغُموض والخوف والرّهبة في كثير من الأحيان، إلّا أنّها تبقى لحظات سعيدة تحفر أثرها في الّاكرة، لتزيدنا تمسكًا بالأحلام، وها نحن نحتفل بأنفسنا في ها اليوم، مع استقبال عام دراسي جديد، وطريق جديد يُمكن أن يسير بنا إلى الاحلام بشكل مُختصر، لأنّ رسالة العلم هي الرسالة الأعظم التي خصّ الله بها عباده الصّالحين فأرسل بها الأنبياء، فيا أحبّتي الكريم، يسرّنا في هذا اليوم أن نستشعر نعمة الله علينا، بأن جعل لنا أسباب الحُصول على العلم، وسخّر لنا المعلّمين الأفاضل والصُحبة الطّيبة، وهدانى إلى حُب العلم والتعليم، فرحلة الألف ميل لا بدّ وأن تبدء بخطوة، كونوا معنا.

### **العرض**

يُمكن الوصول إلى فقرات مميّزة ليتم اعتمادها في المواضيع التي تتحدّث عن بداية عام دراسي جديد لمُختل فمراحل التّعليم، والتي جاءت في الآتي:

إن رحلة الحياة هي الرّحلة الأكثر تميزًا في العالم، هي فرصتنا الأولى والأخيرة لنكون على درجة من الوعي، وعلى القدر الكافي من الشّجاعة للتحدّي والانتصار على الخُمول والكسل وعلى مثبّطات الهمم، فها نحن مع صباح اليوم المدرسي الأول، نستشعر نعمة الله التي أودعها في الصّدور، ونُغادر مع أشعّة الشّمس المُتجدّدة إلى بداية جديدة، ومسارات جديدة، وحياة جديدة وعامرة بالخير والامل، فالمدرسة ليست مكانًا ثابتًا ولا مُستقرًا لأحد، وإنّما هي المحطّة التي نُغادر إليها لنركب القطار المناسب، ذلك الذي يتماشى مع أحلامنا وتطلّعاتنا نحو الغد، فالمدرسة هي المكان المؤقت والمرحلة الزمنيّة المؤقتّة التي نتجهّز بها لنكون على قدر الأحلام، فأحرصوا على أن تبدأوا العام الجديد بالقوّة والنشاط، واحرصوا على أن تصنعوا أجمل الذّكريات في هذه المرحلة.

زملائي الكرام، إنّ البدايات الجديدة هي إحدى النعم العظيمة التي أكرمنا الله تعالى، لأنّنا نستطيع أن نغتنم تلك البداية وأن نُصلح الأخطاء التي ربّما وقعنا فيها سابقا، فالإنسان الحكيم هو الإنسان القادر على دراسة واقعه الشّخص، وقراءة أسباب النّجاح وأسباب الفشل، ووضع الخطط التي تتماشى مع المراحل، فبداية العام الدراسي الجديد تحملنا إلى بداية جديدة نتلافى بها الأخطاء التي وقعنا بها سابقًا، فنكون أقوى وأكثر مرونة في التّعامل مع الضّغوط النفسية والجسديّة، لنكون على قدر الحُلم الكبير الذي طال انتظارنا له، والذي لا يُمكن تحقيقه إلّا بتحقيق رسالة العلم التي نحمي بها أنفسنا من الضياع، ونصون بها أرض الوطن، ونرفع راياته في البلدان كلّها.

إنّ أّهمية اليوم المدرسية الأول تنطلق من أهمية البدايات ومدى تأثيرها على المسارات بشكل عام، فاليوم الأول هو الموعد الذي نُعاهد به النّفس على الصّبر، وعلى القيام بكل ما يتطلّبه الأمر للنجاح، وهو ما يضعنا أمام مرحلة جديدة من التكيّف، فقد عانيت في يومي الأول من صعوبة البحث عن أصدقاء جُدد، وعن روابط مشتركة تجمعنا بهم، وعن اهتمامات موحّدة، وهو ما يجب التنويه عليه، فليس هنالك حاجة للعملة في ذلك، لأنّ الأيام الأولى غالبًا ما تتصّف بالغُموض بعض الشّيء، وقليل من الأيّام والتكرارات كفيلة بتقريب القلوب من بعضها وجمع الأصدقاء على طاولة الصّداقة المُشتركة، انطلاقًا من الحُلم المُشترك، والهدف الموحّد الذي يجمعهم في طريق الدراسة.

زملائي الطّلاب، إنّ أمانة العلم هي الأمانة الأكبر التي أودعها الله في صدورنا جميعًا، وهي الأمانة التي أوصتنا بها آيات الله العظيمة، وأوصانى بها الحبيب المُصطفى، وإنّ الإنسان المُسلم يجب أن يكون من أحرص النّاس على تلك الأمانة، فينطلق منذ اليوم الدراسي الأول بوضع الخطّة الخاصّة التي تضمن له النّجاح، لأنّ تنظيم الوقت هو القاعدة الأولى للنجاح، والخطوة الحقيقة الراسخة التي تضمن الوصول السّريع نحو جميع الأحلام، فلا يجب التفريط والإهمال مع أيّة بداية جديدة لأنّها فرصة ونعمة من الله، يسعى كثيرون للحُصول عليها بعد أن فاتهم الآوان، فلا يُمكن لتلك الأوقات أن تُعاد، ولا يُمكن لتلك البدايات أن تتكرّر.

### **الخاتمة**

وفي الخِتام لا بد من التنويه على أهمية تلك اللحظات، فاليوم الدراسي الأول يحمل لنا الكثير من الرّهبة والدّهشة، لأنّنا على موعد مع مسارات جديدة، وأصدقاء جُدد، ومرحلة جديدة، فلا يجب على الإنسان أن يشعر بالخوف، ولا يجب على الطّالب أن يتراجع عن طُموحه وأهدافه مهما كانت الأسباب، فالمدرسة هي الذّاكرة الأعمق التي تبقى نفحاتها محفورة في القلب، وهي المكان الأنسب الذي تُصنع به أجمل الأوقات، وإنّ البداية الحقيقة والصّادقة للشخص الطّموح لا بدّ وأن تكون قويّة ومدروسة، فيتم وضع الخطّة المناسبة للعام الدراسي الجديد، وتنظيم الوقت والتقرّب من الأصدقاء الجُدد والمعلّمين الأفاضل، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.