**تعبير عن الشباب السعودي بالعناصر كاملة**

**في سياق الحديث عن نهضة الأمم، وعن نضال الشّعوب، لا بدّ من الحديث عن فئة الشّباب السّعودي التي أثبتت أنّها على قدر المراحل، المُختلفة، وفي ذلك نطرح فقرات موضوع مُتكامل عن الأمر:**

**مقدمة تعبير عن الشباب السعودي**

**بسم الله نبدأ الحديث، لأنّ خير الكلام هو كلام الله، وخير الأسماء هو اسمه، تحظى الأمم منذ فجرة التّاريخ بفرص مُتعدّدة من أجل البناء والإعمار، وإنّ الدّوافع التي تسير في تلك الطّموحات الكبيرة، والكنوز التي تدفع بعجلة البناء، هي الشّباب، لأنّهم الفئة الأكثر تحملًا لمشاغل وضغوطات الحياة، ولأنّهم الاجدر على القيام بتلك المهمة، ما يضعنا أمام واحدة من القضايا المُهمّة، فالاهتمام بالشّباب هو التّعريف الحقيقي لبناء الإنسان، الذي يمضي بنا إلى بناء الأرض والمُجتمع بشكل عام، لأنّهم عصب الحياة، والدّورة الأولى التي تستمدّ منها الدّولة كوادرها وقاماتها، وعن ذلك نتحدّث عن فئة الشباب السّعودي، فكونوا معنا.**

**تعبير عن الشباب السعودي**

**إنّ فئة الشّباب السّعودي هي واحدة من الفئات الأساسيّة التي تقوم عليها أطياف المُجتمع السّعودي، وتُقدّر نسبة الشّباب في السّعوديّة بنسبة 20 % من السّكان، من الشّباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 وحتّى24 عام، وهم كغيرهم من النّسيج الاجتماعي، من أبناء المُجتمع العربي، والدّيانة الإسلاميّة التي تُعتبر المُحرّك الأول والأساسي للتوجيهات والقرارات، حيث يتعلّم الشّباب السّعودي في تلك المرحلة أخلاق الإسلام وأصول التّعامل مع الآخرين، واحترام الوالدين، وغيرها من التّعاليم التي جعلت من الشّباب السّعودي مثالًا يُحتذى به في الأخلاق والأناقة، وتزيد نسبة الشّباب ما بين عمر 24 إلى 35 عام عن 20 % أيضًا وفق أحدث الدراسات، وهم الفئة الجامعيّة التي تقوم على دراسة التّخصصات الجامعيّة، والمسارات التي تقوم عليها المِهن والوظائف وإعمار البلاد، وقد صار لهم دورًا وحُضورًا بارزًا في جميع مسارات العمل الحكومي، وكذلك في الرأي السّياسي عبر منصّات التّواصل التي تُعتبر من الحالات العربيّة المتطوّرة، إلّا أنّ أغلب مشاكل الشّباب السّعودي التي أظهرتها الدراسات هي ارتفاع نسبة المدخنّين، وارتفاع نسبة السمنة، وهو ما استدعى إلى خطط وبرامج حكوميّة مميّزة.**

**خاتمة تعبير عن الشباب السعودي**

**إنّ الشّباب السّعودي هو صاحب اليد الطّولا في بناء المُجتمع، وقد أتاحت الرؤيا الجديدة للمملكة العربيّة السعوديّة الكثير من المسارات الشبابيّة التي تقوم من خلالها على تأهيل الشّاب السّعودي، وتوطين الوظائف، ليكون مؤمنًا كريمًا في موطنه، وقد فضّلت الشّباب السّعودي بعدد واسع من خيارات الابتعاث التي تمنح الشّاب فرصة لبناء الفكر الإنساني، والتعلّم عن أكبر الجامعات العالميّة، للعودة إلى أرض الوطن والمُشاركة في واجب البناء والإعمار.**

**موضوع تعبير عن الشباب السعودي مكتوب**

**إنّ الشّباب السّعودي هم عصب المُجتمع السّعودي، ورسالة الامل التي تتغنّى بها الجِهات الرّسميّة وتسعى في طريق تطويرها بكافّة الطّرق المُتاحة، حيث يُشكّل الشّباب ما نسبته 20 % من المُجتمع في أعمار ما بين (14- 24) وتتصّف تلك الفئات بالصّفات الإسلاميّة عن منهج السّلف الإسلامي لأهل السّنة والجَماعة، ويُعتبر من الشّباب الحريص على أمانة الخير، وعلى مسؤوليّة حفظ البلاد ورعاية مسارات بنائها وتطوير مؤسساتها، وهو ما يضع الشّاب السّعودي أمام مسؤوليّة كبيرة، يتوجّب عليه أن يكون حريصًا على رعايتها، بُطل أمانة وإخلاص، وقد أثبت الشّباب السّعودي أنّه قادر على التطوير والتّحديث، وقادر على اللحاق بركب الحضارة، ووضع بصمته الخاصّة فيه، فنسأل الله السَّلامة والتوفيق.**

**تعبير قصير عن الشباب السعودي بالعناصر كاملة**

**يُعتبر الشّباب السّعودي من الفئات المجتمعيّة التي تحظى بكثير من الاهتمام عن الدّور البارز والرؤية الجديدة التي تنتهجها البلاد، وعن ذلك نطرح الموضوع الآتي:**

**بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، أمّا بعد، زملائي الطّلاب، إنّ الشّباب هم عصب الأمّة، والنّسيج الاجتماعي الأقوى الذي يشدّ الوصل بين الأحبّة، ويدفع في عجلة الإنتاج إلى الأمام، وهم المحور الذي تسير به الرؤيا الجديدة للمَملكة العربيّة السعوديّة، فالمستقبل هو مستقبل الشّباب، والحكاية كلّها تتمحور حول الشّباب، وقد أثبت الشّباب السّعودي أنّه أهل لتلك الأمانة، فهم من قاموا على بناء البلاد، وعلى تولّي زمام المُشاركة في جميع الاعمال التي تعود بالنفع على المُجتمع، وكان لهم البصمة الإنسانيّة الأكبر في كثير من الأعمال الخيريّة، فهم أبناء الإسلام، وشباب القرآن الحافظ لتعاليم الخير، وأخلاق الدّين، فنسأل الله التوفيق والسّداد الجميع الشّباب في مملكة الخير العربيّة، وأن يسيروا في البلاد إلى المكانة التي تليق بحاضرها وماضيها، ورؤية القادة لها، بعد أن فُتحت لهم كافّة المسارات من اجل البناء والإعمار، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**