**مقدمة موضوع تعبير عن الشمس**

**بسم الله الرّحمن الرّحيم، إنّ الشمس هي واحدة من النّجوم العظيمة التي تسبح في فضاء الكون، وهي النّجم الأقرب على كوكب الأرض، فقد خلق الله تعالى الكواكب والنجوم وجعلها تسير في نظام مُحدّد لتكوين ما يُسمّى بالكون، ولتُخلق على هذا النّظام الشّكل الذي نعرفه للحياة ، وسط حالة عظيمة من الترتيب والدّهشة، فحملت الشّمس ت لك الملامح وكانت ولا تزال تستحقّ تلك الدّراسات العلميّة والمشاعر المميّزة، وهو ما نراه وضاحًا بين طيّات سُطور الموضوع المَطروح للتعريف بالشّمس وفضلها.**

**موضوع تعبير عن الشمس**

**تنطلق الشّمس في أهمّتها من كونها النّجم الذي يمنح الكواكب الضّوء والحرارة، وفي ذلك نتناول موضوع متكامل عن الشّمس وأهميّتها على الحياة في الموضوع التّالي:**

**ما هي الشمس**

**جعل الله المخلوقات تسير بشكل متوازن في طريق الحياة، وخلق الضوابط والقوانين فها هي الشّمس نجمنا المُحبب وصديقنا الفضائي العظيم، وهي عبارة عن نجم مركزي للمجموعة الشّمسيّة ويُمكن وصفها بأنّها كرويّة الشّكل وتحتوي في صلبها على بلازما حارة مشابكة مع الحقل المغناطيسي الخاص بها، ويبلغ قطرها حوالي( 1.392.684) كم، لذلك فهي النّجم الأعظم والأقرب على كوكب الأرض.**

**مما تتشكل الشمس**

**تنطلق الشّمس الجميلة في تكوينها الأساسي من الهيدروجين، وتُشكّل هذه المادة ثلاثة أرباع مكونات الكتلة الشمسيّة، وأمّا بقيّة المكوّنات فهي عبارة عن هيليوم وعناصر أخرى تُوصف بأنّها ثقيلة كغاز الأوكسجين والكربون والنيون والحديد وغيرها من العناصر، وتُوصف بأنّها كرة ملتهبة من النّار، حيث تُرى من الأرض بأنّها كرة صفراء اللون، على الرّغم من أنّها بيضاء في شكلها الأساسي، وتصل درجة حرارة سطحها إلى 5778 كلفن، وعلى الرّغم من ذلك فهي من النّجوم الصّغيرة في الفضاء، وتُوصف بالقزم.**

**حقائق عن نجم الشمس**

**زملائي المُستمعين على الرّغم من المساحة الكبيرة التي نشعر بأنّ الشّمس تشغلها نظرًا لحجمها الكبير قياسًا بالأرض فهي ليست أكبر النّجوم وإنّما صنّفها العلماء على أنّها نجم صغير الحجم وقزم نسبيًا في الفضاء، وأمّا عن رؤيته بهذا الحجم فهي بسبب القُرب فهو أقرب النجوم للمجموعة الشّمسيّة، وتُعتبر الشّمس من أكبر الأسباب التي أهّلت الأرض للحياة، يحتوي الكون على ملايين النجوم التي تزيد عن الشّمس بالحجم والقوّة، قدّر العلماء متوسّط عُمر الشّمس ب 4.5 مليار سنة فهي بنصف عُمرها، وقد أحرقت نصف مخزونها من الهيدروجين، ويتبقّى لديها ما تحرقه خلال 5 مليار سنة.**

**أهمية الشمس في الحياة**

**وقد كانت الشّمس ولا تزال تُمارس دورها الإيجابي في الحياة كما خلقها الله، وسخّرها له، فلا تكتفي هذه الشّمس ببثّ النّور على الأرض، بل تنعكس الضّوء على القمر، ليعود لنا ضوءها في الليل، فتُنير الطّرقات والشّوارع، فهي صديقة النّهار، وشقيقة القمر في الليل، كذلك تُمارس الشّمس الدّور الأساسي في التغيير المناخي، وفي حركة فصول العام، فلولا وجود الشّمس لما استشعرنا الفرق بين فصل وآخر، كذلك فإنّ عُمر الكون بما فيه من عظمة ووجود كلّه مرتبط بوجود الشّمس، وزواله مُرتبط بزوالها، عن كونها المصدر الرئيس للضوء والحرارة.**

**وممّا لا يخفى على أحد أنّ الشّمس هي واحدة من النّجوم العظيمة التي تسبح في فضاء الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد خلقها لعدد من الغايات الكبيرة، فهي المصدر الرئيس للطاقة والضّوء على كوكب الأرض، حيث تحتاج جميع الحيوانات والنباتات إلى الشّمس لاستمرار الحياة بشكلها الحالي، علاوةً عن دورها الأساسي في منح الجسم لفيتامين (د) المُهم في تكوين الأسنان والعظام، وقوّة جهاز المناعة، وهي النّجم الذي طالما استحوذ على أفكار الأمم من قبل، فكان محطّ الدّهشة والعبادة عند كثير من الحضارات السّابقة.**

**خاتمة موضوع تعبير عن الشمس**

**زملائي المستمعين، إنّ من رحمة الله تعالى أن خلق جميع الأشياء بقدر، وجعلها تسبح وتسير ضمن قانون مُحدّد لا تشذّ عنه أبدًا، وها هي الشّمس، واحدة من آيات الله العظيمة التي تفيض معها علامات الدّهشة، ويغرق معها الإنسان بكثير من التساؤلات التي بات العلم قادرًا على الإجابة عنها، مع تطوّر وسائل البحث العلمي، فالشّمس هي صديقنا الصّدوق، نجمنا الأقرب على كوكبنا الذي يمنحنا الدفيء والضّوء، والخُطوة الأساسية للحياة، ولو غاب عنّا لماتت الحياة، على الرّغم من كونه أحد الأقزام قياسًا بحجم النّجوم الأخرى في الكون الواسع، إلّا أنّه الأقرب علينا، فاللهم لكَ الحمد على نعمك الواسعة، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**