## مقدمة خطبه محفليه عن اليوم الوطني السعودي 93

يُمكن الوصول إلى مقدّمة مميّزة يجري اعتمادها في بداية الخطبة التي تتناول اليوم الوطني، والتي تشمل على تعريف بأهمية تلك المناسبة، في الآتي:

بسم الله الرّحمن الرّحيم والصّلاة والسلام على سيّد الخلق محمّد وعلى أصحابه أجمعين، إنّ الاوطان هي إحدى نِعم الله الجزيلة التي يُرخي بها على النّاس، فتطمأن قلوبهم بها، وتزهو حياتهم معها، وهي من النِعم الجزيلة التي تتضاعف معها فرص النّجاح، وانطلاقا من أهمية الوطن فقد بذل النّاس الغالي والنّفيس من أجل رفعة الأوطان وازدهاها، وها نحن نحتفل اليوم بواحدة من المناسبات الوطنيّة التي كانت نقطة انطلاق المملكة العربية السعوديّة نحو الدّولة المدنية القوية، بعد سنوات طويلة من التفرّق والضّياع تحت حكم المُحتلّ الأجنبي والمُستعمر الخارجي، ولم تكن تلك المناسبة وليدة اللحظة، بل امتدّ العَمل عليها لسنوات طويلة، فكلّ عام وأنتم بألف خير، وكلذ عام والمملكة العربيّة السعوديّة بكامل التطوّر والحضارة.

## خطبه محفليه عن اليوم الوطني السعودي

يُشار من خلال الخطبة المحفليّة إلى أهمية تلك المناسبة، ودورها البارز في المُجتمع، ويتم التّنويه على ضرورة الاحتفال وتعزيز المشاعر الوطنيّة وجاءت في الآتي:

كانت المملكة العربيّة السعوديّة عبارة عن شعوب وقبائل متفرّقة في أراضي شيبه الجزيرة العربيّة، وكانت عبارة عن أحقاد ومنازعات لا تكاد أن تغفو حتّى تستيقظ، إلّا أنّ الحلم السّعودي ظلّ يُراود القادة الشّجعان والأبناء الأبرّاء ببلادهم، حُلم توحيد القبائل العربيّة وتوحيد المناطق في شبه الجزيرة العربيّة تحت اسم موحّد يجتمع النّاس تحته، وتوحيد تلك القلوب تحت راية الإسلام الذي كان ولا يزال المصدر الأساسي للتشريع في الدّولة، حيث تقوم فكرة الحكم على الدّستور الملكي العائلي الوراثي وكان عرّاب تلك المناسبة العظيمة هو الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرّحمن آل سعود، الذي عملا لسنوات طويلة من أجل تحقيق تلك اللحظة، فتمّ له ذلك بعد تضحيات كبيرة ومعارك ضخمة.

تمّ الإعلان عن وحدة أراضي مملكة نجد وملحقاتها سابقًا تحت اسم المملكة العربيّة السعوديّة وكذلك تمّ اعتماد شعار التوحيد لا إله إلّا الله محمّد رسول منذ تلك اللحظة، وقد كان موعدها في الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول لعام 1932 ميلادي، انطلاقًا من فكرة الوحدة التي أمر الله بها في كتابه العزيز حين قال واعتصموا بحبل الله، واستنادًا على أهميّة أن تكون الدّولة قويّة وقادرة على حماية مصالح أبنائها، واستنادًا على فكرة الوطنيّة التي تجتمع فيها جميع الشّعوب والقبائل، كانت مناسبة اليوم الوطني، وكان الإعلان موعدًا لبداية مرحلة جديدة على شبه الجزيرة العربيّة، مرحلة إنشاء الدّولة التي تقوم على فكرة المؤسسات، وتقوم على مواكبة التطوّرات والتحديّات، فحريٌّ بنا في هذا اليوم أن نتذكّر القادة الأبطال، وأن نقف على شكر واحترام المُخلصين لحاضرنا وماضينا.

اخوتي الأحبّة، إنّ اليوم الوطني السّعودي ليس موعدًا للفرحة العابرة وحسب، وليبس موعدًا لإجازة عن العَمل وراحة وسكينة في المنزل وحسب، ولا حتّى جُملة من الفعاليات والعروض وفغي الأسواق، وإنّما مناسبة اليوم الوطني هي نافذة مفتوحة على التاريخ للاعتزاز بالقيم العربيّة الأصيلة والاخلاق الإنسانيّة والشّجاعة التي طالما كانت مركبًا للعربّي وبوصلة لحياته، فيجب أن نستمدّ المزيد من تلك القيم في هذا اليوم، وأن نُعيد تشكيل الروابط التي تُعزّز من الوحدة وان نُجدّد العهد مع الوطن على البناء والحضارة، كي نكون أهلا لتلك التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأجداد، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## خطبة محفلية قصيرة عن العيد الوطني السعودي

يشار من خلال الفقرة التالية إلى أجمل خطبة محفليه مختصرة توضح أهمية اليوم الوطني في السعودية:

بسم الله والحمد لله، والصّلاة على رسوله الكريم، مرحبًا بكم في هذا الاجتماع المميّز، والذي نُحيي فيه واحدة من أهم المناسبات التي تزور مملكتنا العزيزة، حيث خطّ الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في هذا اليوم المرسوم الذي اختتم سنوات النّضال، وسنوات التفرقة والضّعف، فتم اعتماد اسم المملكة العربيّة السعوديّة، وتمّ توحيد الأراضي في شسبه الجزيرة العربية وتوحيد الشعوب تحت راية الإسلام الحنيف، فحريُّ بنا أن نحتفل في هذه المناسبة، وأن نُعلن الفرحة ونُجدّد الانتماء.

## خاتمة خطبه محفليه عن اليوم الوطني السعودي

تشمل الخاتمة على تعريف مقتضب بأهميّة المناسبة وما جاء من فقرات في الحفل المُقام لإحياء تلك الذّكرى، وجاءت في الآتي:

أحبّائي الكِرام، لقد مرّت الأيّام وتوالت السّنوات والشّهور، فها هي بلادنا تحتفل بالّكرى الثالثة والتسعون من موعد اليوم الوطني وذكرى الوحدة التي كانت قبل تسعة من القرون، لنُعيد ترتيب أوراق الغد، فقد أثبتت المملكة العربيّة السعوديّة لأنّها أهل للنجاح والتفوّق، وأهل للنهضة وقادرة على ذلك، فهي الدّولة التي تستند على الله أولًا، وعلى عقيدة التوحيد وما نصت عليه من شرائع وقوانين، وهي الدّولة التي تستند على همّة الشّباب في البذل والعطاء، وتستند على شجاعة جيشها وأجهزتها الأمنية في الزّود عن الحياض، وردّ المظالم، وتستند على ولاء النّاس ووقوفهم خلف قيادتهم بكلّ ثقة وإخلاص، فكلّ عام وأنتم بألف خير، حفظنا الله وحفظكم لما فيه الخير..