**مقدمة موضوع تعبير عن رحلة الى البر**

**بسم الله والحمد لله، مرحبًا بكم زملائنا الأحبّة، مع حديث مُتكامل حولَ واحدة من الزيارات المميّزة التي تمنح العقل فرصته الأنيقة في استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، فجميع الأشياء من حولنا هي آيات خلقها الله تعالى ليُغامر الإنسان بحثًا عنها، فيقف معها على ملامح الدهشة، قائلًا هذا من فضل ربّي، وفي حديث اليوم نتحدّث برفقتكم حولَ زيارة سعيدة إلى البر، برفقة الأصدقاء الأحبّة، حيث صنعنا في تلك الرّحلة أجمل ذكريات وأحلى الضّحكات التي نتوقّع أن يدوم صداها حتى زمن طويل، فكلّ الحُب لكم، وكلّ الحُب لمن شاركنا تلك الرّحلة الجميلة، فكونوا معنا.**

**موضوع تعبير عن رحلة الى البر كامل العناصر**

**تمنح الطّبيعة الإنسان الكثير من السّعادة، وهو ما يراه واضحًا في استشعار آيات الله وجمال الطّبيعة، وعن ذلك يسرّنا أن نتحدّث حول زيارتانا الأخيرة للبر، فكونوا معنا:**

**بداية التخطيط للرحلة**

**كانت البدايات مع إنهاء أخي الأصغر للعام الدراسي، فقرّر أبي أن يأخذنا في رحلة إلى البر، على شكل مُكافئة إلى لنا على مجهودنا الدّراسي، وقد كان ذلك بعد أن وافق جميع أفراد العائلة على ذلك المشروع، فقامت والدي باقتراح المكان، وهو زيارة البر والكثبان الرمليّة في الصّحراء القريبة منّا، تلك التي كنت أخشاها سابقًا، فكانت غاية أبي الأساسيّة هي أن نكسر حاجز الخوف، وأن نتعرّف على جمال الطّبيعة التي أكرمنا الله تعالى بها، وفي يوم الجمعة، مع ساعات الصّباح الأولى انطلقنا إلى تلك الرّحلة، وسط أجواء مميّزة تفيض بالدّفئ والمحبّة.**

**المشاهد الطبيعية في الطريق إلى البر**

**من نوافذ السّيارة، كنّا نستعرض الكثبان الرميلة الكبيرة التي تسير جِوارنا في الطّريق، كان المشهد مهيبًا حقًا، يستشعر الإنسان فيه قُدرة الله، ورحماته الواسعة، في تعدّد المخلوقات، وعندها أخبرني أبي بذلك، فقال لي إنّ التأمّل في مخلوقات الله، واستشعار دهشتها وغرابتها هو أحد العبادات المميّزة التي يقوم بها الإنسان المُسلم، فجميع المخلوقات من صنع الله، لسبب وغاية مُحدّدة، وما هي إلّا ساعات حتّى وصلنا، فقمنا على توزيع الأغراض التي معنا، وإعداد الجلسة في البر، فقام والدي بإعداد النّار من أجل الشّواء، وقامت والدتي بإعداد المشروبات السّاخنة من قهوة وشاي، بينما غرقنا أنا واخوتي في اللعب على تلك الرّمال الدافئة، وسط أجواء أقلّ ما يُقال فيها أنّها رائعة ومميّزة.**

**طبيعة جميلة وأجواء عائليّة في البرّ**

**استمتعنا بالأجواء السّعيدة في الرّحلة، فصحبنا أبي إلى الصحارى الواسعة والجبال الكبيرة، والكثبان  الرملية التي تشكّلت على مرّ العُصور من تجمّع الرّمال والرّياح القويّة التي تحملها من مكان إلى آخر، فأخذنا الكثير الفوتوغرافية، حتّى موعد الغداء، حيث قُمنا على تناول الط\ّعام الذي أعدّه أبي بعد أن أوصانى بان لا نرمي أيّة مخلّفات في البر، فسألته عن السّبب وهو البرّ البعيد الذي لا يسكنه أحد، فأجاب أبي بأنّ اخلاق الإنسان المُسلم تفرض عليه أن يكون صاحب أمانة حتّى في الأماكن البعيدة التي لا يسكنها النّاس، وأنّ البيئة هي أمانة الله التي استودعها في نفوسنا فيجب أن نحفظها كما كانت، لتكون للأجيال القادمة كما هي لنا الآن.**

**خاتمة موضوع تعبير عن رحلة الى البر**

**وفي الخِتام يُسعدني ان أُعبّر لكم عن مدى فرحتي في تلك الفعالية الأنيقة التي عملنا عليها، وأن أشكر لكم حُسن الاستماع، وأن أطرح عليكم أبرز الإيجابيات التي تعلّمتها من الرّحلة، فالإنسان عبارة عن مخلوق من مخلوقات الله، وهو بحاجة لمساحة فكريّة من الفراغ الأنيق ليعود على شحن الدّماغ، فيعود ممتلئ الطّاقة، وإنّ خلق الله للبرّ والبحر والجبال والأشجار هو آية من الآيات العظيمة التي يتوجّب على المُسلم أن يحفظها وأن يُمعن النّظر في خِتايلها شاكرًا لله، حامدًا له على تلك النِعم التي لا تُعد ولا تُحصى.**