**تعبير عن اليوم الوطني قصير**

فيما يلي نقدم فقرات موضوع تعبير عن اليوم الوطني السعودي مختصر، وهي:

**مقدمة تعبير عن اليوم الوطني**

 يبقى الوَطن الحب الأول والهاجس الجميل الذي يعشعش في صدور ووجدان كل مخلص لترابه ممن يطأونه وينعمون فيه بالأمن والأمان، واليوم الوطني السعودي هو يوم إحياء أمجاد الأجداد وذكرى اتحاد القبائل في سائر البلاد، الذكرى التي تمثّل يوم القوّة والكرامة، يوم إثبات الوجود رغماً عن أنوف الصاغرين.

**عرض تعبير عن اليوم الوطني**

لقد تحيّن الأب الراحل عبد العزيز آل سعود اللحظة وهو في مطلع الشباب واقتنص الفرصة لاستعادة الحق المسلوب، فانطلق باتجاه أرض الأجداد برفقة حفنة من الرجال مذ سمح له والده الإمام عبد الرحمن بالرحيل عن ديار آل الصباح بعد سنوات طوال في المنفى ظل فيها حلمه متقداً وعيونه مسمّرة على قصر المصمك، لقد نجحت محاولاته التي وُصفت بالمجازفة والرمي إلى التهلكة وتمكن من القضاء على محتلي القصر من عملاء ابن الرشيد، ليعلن بداية مرحلة جديدة من النضال دامت أكثر من 30 سنة بين عامي 1902 - 1932 مـ، ففي الـ 23 من أيلول تأكد النصر مع إعلان الوحدة من قبل عبد العزيز الكهل الذي أثقلته الحروب الدامية زوداً عن تراب الوطن في سبيل إقامة دولة الإسلام تحت الراية الخضراء وتوحيد القبائل المتناثرة بالصحراء، ما دفعه لإعلان هذا اليوم يوماً وطنياً استحق فيه أن يكون أول ملك المملكة بعد تغيير مسماها إلى اسمها الحالي.

**خاتمة تعبير عن اليوم الوطني**

لم يعد اليوم الوطني بالنسبة للسعوديين مجرّد موعد تقام فيه الاحتفالات بمناسبة الوحدة، بل بات يحمل رسالات عميقة تغوص في عمق التاريخ لتستدرج روايات حبات رمال البيداء في جزيرة العرب التي أشبعتها دماء الأجداد الأبطال، لقد كان لتوحيد المملكة الأثر البارز في حضارة اليوم، وكان لفكر القائد الخالد دوره في نهضة هذه الامة التي قامت على أسس العروبة والإسلام.

**تعبير عن اليوم الوطني للاطفال**

إن الأطفال رياحين المستقبل وتنشئتهم على حب الوطن تتطلّب توعيتهم بتضحيات الأجداد في سبيل الوحدة، أجمل موضوع تعبير موجه للاطفال فيما يلي عن اليوم الوطني السعودي:

**مقدمة تعبير عن اليوم الوطني للاطفال**

باليوم الوطني يجتمع كل أبناء الوطن صغاراً وكبراً رجلاً ونساءً ليحتفلوا بعرس الوطن، لأن الوطن ملك الجميع، وهو من اللحظات التي تنقش في مخيلة الأطفال تماماً كما النقش على الحجر.

**عرض تعبير عن اليوم الوطني للاطفال**

في اليوم الوطني تمتزج مشاعر الفخر والإباء والانتماء إلى الوطن مع هفهفات الفرح والسرور التي ينبض بها الفؤاد المفعم بالمحبّة، فترى السعوديون متآلفين فيما بينهم ومتكنين بالأجداد، معتزين بذكرى وحدة البلاد على يد القائد المغوار عبد العزيز الشاب، الذي التف حوله الصغار والكبار لإيمانهم بصدق قضيته ونواياه بإعلاء راية الإسلام والدولة الإسلامية فوق كامل تراب الوطن، وهو ما احتاج النضال والاستبسال وبذل الغالي والنفيس والتضحية بالنفس والمال، إن في هذا اليوم رسالات جمّة علينا احترامها ولن نعي حقائقها ما لم نحب وطننا بعفوية وصدق.

**خاتمة تعبير عن اليوم الوطني للاطفال**

وبهذا نستنتج أن احترام تلك التضحيات أقل ما يتصد لوائح واجباتنا والمشاركة باحتفالات اليوم الوطني مهما كانت طبيعتها ستثمر في زيادة الوعي بقيمة الوطن ومبدأ الوحدة والأخوة اللذان رسخهما القائد الخالد في أذهاننا.

**تعبير عن اليوم الوطني السعودي بالانجليزي قصير جدا**

The Kingdom of Saudi Arabia was and still is the den of heroes and the den of the cubs of the late leader Abdulaziz, may God rest his soul, who possessed the sense of adventure in the spirit and sacrifice for the sake of the hurricane banner of truth. He also worshiped in the house of the glory and origin of Islam, and witnessed when he was young the Al Karim’s assault on the rule of the ancestors and ridding them of any inferiority. . Rightfully so, Al-Munbi was raised on the idea of ​​revenge, reclaiming rights, and establishing an Islamic state on the entire territory of the nation. He was able to do so after he regained the Al-Masmak Palace in Riyadh to announce the beginning of the phase of purification and unification that lasted 30 years, and ended with the United Kingdom’s declaration after overcoming the unification wars on September 32, 1932 and its announcement As the first king of Upper Egypt.  
**الترجمة**: لقد كانت المملكة العربية السعودية ومازالت عرين الأبطال وعرين أشبال القائد الراحل عبد العزيز طيب الله ثراه، الذي امتلك حس المغامرة بالروح والتضحية في سبيل إعلاء راية الحق، كما تربّى في بيت عز وعلى أصول الإسلام، وعاين بصغره اعتداء آل الرشيد على حكم الأجداد وتخليصهم إياه دون وجه حق، فتربى بالمنفى على فكر الانتقام واسترداد الحق، وإقامة دولة الإسلام على كامل تراب الوطن، فكان له ذلك بعد أن استرد قصر المصمك بالرياض ليعلن بداية مرحلة التطهير والتوحيد التي دامت 30 سنة، فانتهت بإعلان قيام المملكة بعد إتمام حروب التوحيد في 32 أيلول 1932 وإعلانه كأول ملك على البلاد.