## مقدمة تعبير عن اول يوم دراسي بالانجليزي

The school is the first station that the student enters, where he learns how to take advantage of the time and prepare himself for the journey of life. Standing with determination with that beginning, so we announce a new beginning and a new stage, to shorten the way towards a future that is worthy of the size of dreams. Beginnings are the beautiful opportunities that God gives to all people. Once again, and in this context, we talk about the importance of developing an appropriate study plan for the first day of school.  
**الترجمة:**إنّ المَدرسة هي المحطّة الأولى التي يدخل إليها الطّالب، فيتعلّم بها كيف يستغلّ الوقت ويقوم على تجهيز ذاته لرحلة الحياة، فالمدرسة هي حكاية القوّة التي نتعلّم بها الدّروس التي نستند عليها فنكون أكثر قوّة مع كل مرحلة جديدة، ومع بداية العام الدراسي الجديد لا بدّ لنا من الوقوف بعزيمة مع تلك البداية، فنُعلن عن بداية جديدة ومرحلة جديدة، لنختصر بها الطّريق نحو المُستقبل الذي يليق بحجم الأحلام، فالبدايات هي الفرص الجميلة التي يمنحها الله لجميع النّاس، فإمّا أن يكونوا على قدر التحدّي وإمّا أن تضيع عليهم هذه الفرصة التي يُمكن أن لا تَتجدد مرّةً أخرى، وفي هذا السّياق نتحدّث عن أهميّة وضع الخطة الدراسية المناسبة لليوم الأول في المدرسة.

## تعبير عن اول يوم دراسي بالانجليزي قصير مع الترجمة

New beginnings carry many distinct details and hopes, which puts the student in front of a new stage of challenge to achieve the dreams he aspires to, and on the first school day it is necessary to show desire and adhere to dreams, as this fact appears through paying attention to small details, and building good relationships with Colleagues at school, speaking with respect and love with gentlemen teachers, and listening to all the instructions and advice given on the first school day.  
**الترجمة:**تحمل البدايات الجديدة الكَثير من التَّفاصيل والآمال المُميّزة، وهو ما يضع الطّالب أمام مرحلة جديدة من التحدّي لتحقيق الأحلام التي يطمح إليها، وفي اليوم المدرسي الأول لا بدّ من إظهار الرّغبة والتمسك بالأحلام، حيث تظهر تلك الحقيقة من خلال الاهتمام بالتفاصيل الصّغيرة، وبناء علاقات جيّدة مع الزملاء في المدرسة، والتحدّث باحترام ومحبّة مع السّادة المُعلّمين، والاستماع إلى كافّة التعليمات والنصائح التي يتم توجيهيها في اليوم المدرسي الأوّل.

The school is the second home for a person, and it is the place where the most beautiful memories of life are made, and on the first school day it is necessary to experience many new feelings, such as distance from home, distance from family, sadness and loneliness, but they are simple feelings and pass with time, to stabilize Instead of feelings of self-confidence, positive development and adherence to dreams, the second house guarantees the student to obtain more friends, as the student must be keen on time and not be based on wasting it in vain in play and fun, and that the ideal plan is organized that guarantees success and passage from The school stage with the highest grades to move to higher stages.  
**الترجمة:** إنّ المدرسة هي المنزل الثّاني للإنسان، وهي المكان الذي تُصنع به أجمل ذكريات العُمر، وفي أول يوم دراسي لا بد من تجربة العديد من المشاعر الجديدة، كالبُعد عن المنزل، والبُعد عن العائلة، والحُزن والشّعور بالوحدة، إلا أنّها مشاعر بسيطة وتمضي مع الوقت، لتستقرّ بدلًا عنها مشاعر الثقة بالنفس، والتطوّر الإيجابي والتمسّك بالأحلام، فالمنزل الثاني يضمن للطالب الحُصول على مزيد من الأصدقاء، حيث يجب على الطّالب أن يكون حريصًا على الوقت وأن لا يقوم على هدره عبثًا في اللعب والمرح، وأن يتم تنظيم الخطّة المثالية التي تضمن النّجاح والمُرور من المرحلة الدراسيّة بأعلى الدرجات للانتقال إلى مراحل أعلى.

## خاتمة تعبير عن اول يوم دراسي بالانجليزي

In conclusion, it must be noted the importance of the first day in school life, because it is the day in which the school and friends are introduced for the first time, and a new pattern of daily life, so the student must stick to that stage and be keen to know the goals, and be directed By the teachers, so that he lives up to the dreams he carries, because the school is the place where dreams are made, and it is the place where homelands are built, and it is the first and last address for success.  
**الترجمة:**وفي الخِتام لا بدّ من التنويه على أهمية اليوم الأول في الحياة الدراسيّة، لأنّه اليوم الذي يتم التعرّف فيه على المدرسة وعلى الأصدقاء للمرّة الأولى، وعلى نمط جديد للحياة اليوميّة، فيجب على الطّالب أن يتمسّك بتلك المرحلة وأن يكون حريًصًا على معرفة الأهداف، وأن يتم توجيهه من قبل المعلّمين ليكون على قدر الاحلام التي يحملها، فالمدرسة هي المكان الذي تُصنع به الاحلام، وهي المكان الي تُبنى به الأوطان، وهي العنوان الأول والأخير للنجاح.