**مقدمة موضوع تعبير عن الام قصير**

الأم قنديل حبٍ وعطاءٍ لا ينطفئ، ونبع حنانٍ وأمانٍ وطمأنينة لا ينضبُ، الأمُّ شمعةٌ تحرقُ نفسها لتنير دربَ أبنائها، الأمُّ زهرةٍ عطريةٍ يفوحُ شذاها وعبيرها راحةً وأماناً وسكينةً وحبّاً وشغفاً على كافة أفراد أُسرتها، فمن مثلُ الأمّ؟ ومن عطائه يساوي جزءٍ من عطائها؟ فهي التي سهرت الليالي على راحةِ أبنائها، وهي التي جعلت من حبِّ أبنائها وسعادتهم قضيتها الأولى التي لم ولن تتخلى عنها حتى الرمق الأخير، فهم بالنسبة لها الشعلة التي تبني آمالها عليها في هذه الحياة.

**عرض موضوع تعبير عن الام قصير**

الأمّ هي أحقّ الناس على المرء بحسن المعاملة، وهذا لما جاء به في حديثه الشريف، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: {جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال:

يا رسول الله.. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أبوك} أخرجه بخاري.[1]

والأمّ هي الداعم الأول والأخير لأبنائها، وهي التي تمسك بيدهم وتمنعهم من السقوط في كافة مراحلهم العمرية، منذُ أن يكونوا أطفال إلى أن يصبحوا شبّان وشابّات، يأتون إليها منهارين من متاعبِ الحياة فتضخُ فيهم الروح وتؤنسها، ومن غيرها الصديق والرفيق الأول لأبنائها، وهي المدرسةِ الأولى التي يتعلم منها الأبناء كلّ علوم الحياة، وهي الأحقُّ في تغني الشعراء في عطائها، فقد قال الشاعر المصري المعروف حافظ ابراهيم عن الأم:[2]

الأمُّ مدرسةٌ إذا أعددتهَا \*\*\* أعددتَ شعبا طيِّبَ الأعراقِ

الأمُّ روضٌ إن تعهدهُ الحيا \*\*\* بالرَّيِّ أورقَ أيُّمَا إيراقِ

الأمُّ أستاذ الأساتذةِ الألى \*\*\* شغلت مآثرهم مدى الآفاقِ

الأم تهبُ أبنائها صحتها وعافيتها، فهي التي حملت في أحشائها تسعة أشهر وهناً على وهن، وتحمّلت آلام المخاض والولادة والتي تناستها بعد أن حملت طفلها بين ذراعيها، وهي التي ذاقت الأمرين وسهرت الليالي على راحةِ أبنائها من دون أن تكلّ أو تملّ أو تتضجر وتتذمّر، وإذا ما تداعى أحد أبنائها بالمرض بقيت تحرسه كلّ الليل إلى أن يتعافى، فهي المثل الأعلى للإيثار، وإذا أردنا إحصاء فضائل أمهاتنا علينا لوجدنا بأننا بحاجة عمرين لنعوضها على جزء صغير مما قدمته لنا، فرضا الله من رضا الوالدين، وجاء في كتاب الله الحكيم: [3]

{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}.

وأخيراً وليس آخراً نظراً لعطاء الأمّ الذي لا يوازيه عطاء آخر في الدنيا، ليس واجب علينا أن نحتفل بها في عيد الأمّ فقط، بل يجب أن نجعل كل أيامها عيد، وهذا لنرد ولو جزء بسيط من عطائها لنا، ونشكرها على ما قدمته لنا من عطاء، ولنكسب رضا الله ورضا رسوله الذي قال: الجنة تحت أقدام الأمهات.

**خاتمة موضوع تعبير عن الام قصير**

من هذا نجد أن واجبنا الأول والأخير تجاه أمهاتنا أن نكون بارّين لهنَّ، لنكسب حبهن وعطفهن، ونحاول أن نرد ولو جزء بسيط من جميلهنْ وعطائهن علينا من جهة، ونكسب رضا الله من جهةٍ أخرى، فاللهمَّ لا تجعل لأمهاتنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهمَّ وأقرَّ عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا والآخرة.

**موضوع تعبير عن الام قصير بالإنجليزي**

الأمّ لغةٌ تترجمُ كل اللغات، فلا يوجد أبجدية في الكون قادرة على وصف عطائها، ورغم كثرة مفردات اللغة لم تؤدي ولو جزء بسيط من عظمة تقوم به لأجل أبنائها، إليك موضوع تعبير عن عظمة عطاء الأمِّ لأبنائها:

**مقدمة موضوع تعبير عن الأمّ قصير بالإنجليزي**

The mother is a lamp of unending love and tenderness, and an inexhaustible source of tenderness, security and tranquility. And whose gift is equal to a part of hers? She is the one who watched the nights for the comfort of her children, and she is the one who made the love and happiness of her children her first cause that she did not and will not abandon until her last breath, for they are the torch that builds her hopes on her in this life.

**عرض موضوع تعبير عن الأمّ قصير بالإنجليزي**

The mother is the most deserving of people over a person with good treatment, and this is what he brought in his honorable hadith, on the authority of Abu Hurairah, may God be pleased with him, who said: “A man came to the Messenger of God (may God bless him and grant him peace) and said: O Messenger of God... who is the most deserving of my good companionship? He said: Your mother.. He said: Then who?.. He said: Your mother.. He said: Then who?.. He said: Your mother.. He said: Then who?.. He said: Your father.” Narrated by Bukhari.

The mother is the first and last supporter for her children, and she is the one who holds their hand and prevents them from falling in all their life stages, from when they are children until they become young men and women. From which children learn all the sciences of life, and it is the most deserving of poets to sing about her giving. The well-known Egyptian poet Hafez Ibrahim said about the mother:[2] The mother is a school if you prepare her \*\*\* you have prepared a people of good races The mother is nurtured that the life's pledge to him \*\*\* with watering leaves no matter how much it sheds The mother is the professor of the robotic teachers \*\*\* Their exploits occupied the horizons

The mother bestows her children health and well-being, for she is the one who carried in her womb for nine months and was weak and weak. No one of her sons fell ill, she kept guarding him all night until he recovered, for it is the ideal of altruism:

{And We have enjoined upon man to his parents: his mother bore him in distress, upon weakness, and his weaning was in two years, that he should not complain.} And last but not least, given the giving of a mother, which is not matched by any other gift in the world, it is not obligatory for us to celebrate her on Mother’s Day only, but we must make all her days a feast, and this is to return even a small part of her giving to us, and we thank her for the tender she has given us. And let us gain the pleasure of God and the satisfaction of His Messenger, who said: Paradise is under the feet of mothers.

**خاتمة موضوع تعبير عن الأمّ قصير بالإنجليزي**

From this we find that our first and last duty towards our mothers is to be righteous to them, to win their love and affection, and we try to return even a small part of their beauty and giving to us on the one hand, and win God’s approval on the other hand, for God does not make our mothers sin except His forgiveness, and they are only His relief. And there is no need from the needs of the world that is your satisfaction and has goodness in it except its fulfillment, O God, and do not make it a need for anyone other than You, O God, and grant her eyes to what she desires for us in this world and the hereafter.