**مقدمة موضوع تعبير عن كيف نستقبل العام الدراسي الجديد**

يستقبل طلبة العلم عامهم الدراسي الجديد بحفاوةٍ قوامها المحبّة والشوق لإتمام المسيرة التربوية، وانطلاق هذه يبدأ من المدارس كمناهل للعلم فيستقبل الطلبة العام الجديد بعد عطلٍ طويلة مفعمين بالحيوية والنشاط ولديهم الهمَّة العالية للنجاح والتقدّم، فيأتون إلى المدرسة بمخططات طال التفكير لأجلها راسمين فيها الخيوط الأولى من نسيج المستقبل،  ومع بداية العام الدراسي يتبدل حال الطلبة فينتقلون لصفوف دراسيَّة أعلى، وربما يتغير الأصدقاء كما سيتغير المستوى التعليمي الذي سيتوافق مع عمر الطلبة الذين لا شك أنهم باتوا أقرب أكثر من تحقيق الهدف.

**موضوع تعبير عن العام الجديد**

لبلوغ النجاح لا بد من بداية وكل شيء في هذه الحياة له بداية وله نهاية، فقبل أسابيع ليست ببعيدة بدأت العطلة الصيفية ومنذ أيامٍ قلائل انتهت، وها نحن الآن في أحضان العام الدراسي الجديد كلنا همّة وعزيمة والابتسامة مرتسمة على الوجوه المشرقة بالحب والمفعمة بالحيوية، لقد كانت الأيام الأخيرة من الإجازة مليئة بما يشغلنا تحضيراً لانطلاقة العام الدراسي، فترى منّا من هو منكب على الأسواق ليؤمن المستلزمات الخاصة من قرطاسيةٍ أو لبس خاص ببعض الفصول الدراسية، سواءً برفقة الأهالي أو بدونهم، والأدمغة مشغولةً بالتساؤل عن مقدمات الدراسة وساعات العمل والانتاج بها،  وكيف أوزّع ساعات الدّراسة مع وهل يوجد متسع من الوقت للترفيه والتسلية كما كان الحال في الإجازة.

إن الحرص على تحقيق النجاح سيقود إلى الإتقان في قيادة المرحلة القادمة والإيمان بالذات والثقة بما أنعم الله علينا من العقل والقدرات أمر ضروري، خلال الأيام الأولى سيلاحظ طالب العلم بعض الفوارق في عالمه الخاص، الذي ستشوبه العلاقات الطيّبة مع المدرسين وهم بمثابة الآباء مربين وناصحين، والعلاقات الجديدة مع أصدقاء جدد ممن له أن يختار من يحب ويهوى التعامل معهم لكن عليه أن يختار الأفضل إذ كانت النوايا تضمر للنجاح وترتسم دربه، لأن الصاحب ساحب كما يقال، فمن رافق الجيدين كان جيداً مثلهم وإلا فقد سقط في هوة الجهل والضياع.

إن الإيمان بأن العلم هو الطريق المعبد والمنارة لحضارات الأمم سيقوي العزيمة، واليقين بأن الله ورسوله أمروا بالعلم في كثيرٍ من الأدلة الشرعية المنصوص عليها بالقرآن والسنة النبوية الشريفة سيولد الحاجة لدى الطّالب للاستزادة، فيغدو طموحه أكبر ليثابر حتى تحقيق المآرب، والعام الدّراسي الجديد سيكون جديداً على طلبة العلم بمحتواه وهيئته وحتى في طبيعة العلاقات فيه، فالأصدقاء جدد والمدرسين كذلك، وكم المعلومات المخصصة للطالب فيه ستكون أكثر، لأن نسبة وعيه وإدراكه باتت أعلى وأكبر، والطالب لا بد أن يتحضر لما هو آت بالعزيمة والإصرار، وأن ينصرف عما يلهيه من الدنيا عن المثابرة، ولا بد من اليقين بالطريقة المثلى التي نبدأ بها العام الدراسي كي لا نقع في المحظور فنفشل، وذلك من خلال ما يلي من النصائح:

**كيف نستقبل العام الدراسي الجديد**

حتى نتمكن من استغلال الاندفاع الزائد المتزامن مع عودة المدارس لا بد من التذكير ببعض الأساسيات التي تعلمناها سابقاً، وكذلك بالأخلاقيات التربوية التي تفرضها طبيعة العمل في المؤسسات التربوية مثل:

* تحديد الهدف الأساسي من التعلم قبل القدوم إلى المدرسة.
* رسم الخطط للعام الدراسي برمته والمعدة مسبقاً بناءً على استقراء تجارب الزملاء المتفوقين.
* تنظيم الوقت وتخصيص فترات للراحة وأخرى للأهل لنيل الدعم المعنوي المطلوب.
* مراجعة المخططات خلال فترات زمنية محددة تتم خلالها إعادة الجدولة والترتيب لاستئصال مواطن الزلل.
* التحضير الجيّد للامتحانات والاختبارات

**كيف نبدأ العام الدراسي الجديد**

أحبتي وزملائي الغوالي في هذه المؤسسة التربوية الجميلة يجب أن نبدأ العام الدراسي الجديد بكل الحب والعفوية وأن نعمل منذ بداية العام على أسس الاحترام الآتية:

* احترام المعلمين والتعاون معهم قدر المستطاع في سبيل مساعيهم التربوية.
* احترام الزملاء وتأسيس علاقات اجتماعية حميمة داخل مؤسسة المدرسة فذلك كفيل بخلق الأجواء الممتعة للدراسة.
* الثقة بالنفس وبما تمتلك من قدرات والسعي لتطوير الذات بالعلم.
* الإيمان بأن النجاح حليف المثابرين.
* إدراك أن النجاح فخراً للأهالي والمعلمين قبل أن يكون فخراً للنفس.

**خاتمة موضوع تعبير عن كيف نستقبل العام الدراسي الجديد**

أما النصيحة قبل الختام فهي أن نستزيد من العزيمة وأن نعمل بلا كلل أو ملل، والواجب أن نحرص على انتقاء الأصدقاء الذين سيولدون لنا المقومات الإيجابية وليس الظروف السلبية خلال العام الدراسي، كما يجب أن نجعل من أنفسنا ما يفخر به ذوينا فنهديهم النجاحات تاو النجاحات لقاء ما يقدومون في دربنا من تضحيات.