## مقدمة مقال عن يوم العلم

كما جرت العادة، تستعد بلادنا العزيزة لاستقبال اليوم الثالث من شهر نوفمبر، الذي يصادف يوم العلم الإماراتي، هذه المناسبة التي نحتفل بها في كل عام بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تعبر عن حبنا وارتباطنا بهذه الأرض الكريمة قيادة وشعبًا، حيث يرفرف علم الإمارات عاليًا يزاحم السحب، بألوانه البراقة التي تحمل الكثير من الدلالات والرمزيات الخاصة بهذا الشعب ومسيرته العظيمة ورحلة هذه البلاد التي ألهمت العالم بأسره.

## ما هو يوم العلم الاماراتي

يوم العلم الإماراتي هي مناسبة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ العام 2013 والتي جرت العادة الاحتفال بها في كل عام منذ ذلك الحين، فنشاهد بلادنا الحبيبة وقد زينها علم الإمارات فوق كل بناء وعلى كل مركبة، يحمله الأطفال في مدارسهم، والكبار في الشوارع والساحات، وتعم الاحتفالات ديارنا العامرة لتظل قلوبنا نابضة بحب الإمارات وعشق ترابها وعلمها وكل ما يتعلق بها، ويشارك بهذه الاحتفالات أبناء البلاد والوافدين إليها وجميع من يحب هذا الوطن المعطاء.

## فعاليات يوم العلم الاماراتي

في يوم العلم الإماراتي تحرص الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة على المشاركة في هذه الاحتفالات العظيمة التي تقام على جميع المستويات ليشارك بها عموم الشعب والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ومن أشكال الاحتفال به ما يلي:

* يتم غناء النشيط الوطني الإماراتي بالتزامن مع رفع العلم الإماراتي وهو من تلحين الموسيقي سعد عبدالوهاب.
* تنتشر الأغاني الوطنية التي تصدح في كل ركن وزاوية من البلاد، خاصة أغنية يا علمنا لحسين الجسمي والتي كتبها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
* تقام ايضًا الاحتفالات على شكل ندوات لعمل مسابقة للشعر النبطي والشعر الفصيح كذلك وكل هذه الأشعار تكتب في حب الإمارات وفي قيمة علمها.
* تقام المسابقات الثقافية التي تعتمد على طرح أسئلة عن دولة الإمارات وتاريخها ومسيرتها وقادتها.
* يتم إذاعة العديد من المعلومات عبر الأثير عن العلم الإماراتي وطرق المحافظة عليه واستخداماته المتنوعة.
* يرفع علم الإمارات على جميع المباني الخاصة بالدولة وأيضًا المؤسسات الخاصة.
* تشارك في هذه الاحتفالات جميع المنظمات والسفارات خارج الإمارات والتي تمثل البلاد، وذلك من خلال الاحتفالات والبيانات ورفع العلم الإماراتي.

## خاتمة مقال عن يوم العلم الاماراتي

إن لعلم الإمارات مكانة كبيرة وخاصة عند شعبه وجميع المحبين لهذه البلاد الطيبة، ما يجعل حلول هذه المناسبة هو حدث هام ومؤثر لكل إنسان وطني متعلق بثرى الإمارات، وهذا يجعلنا نحرص دائمًا على حفظ مكانة هذا العلم الذي يمثل رمزًا طيبًا مباركًا بإذن الله لبلد كان على الدوام شعلة أمل ويد بيضاء كريمة سخية تبذل العطاء للجميع وخيرها يسبقها إلى كل مكان، دامت الإمارات ودام علمها عاليًا.