**تعبير قصير عن العيد الوطني الكويتي**

تعدّ الأعياد الوطنية رمزًا لتاريخ أمجاد وبطولات عريق تفخر به الدول والبلدان، فهو نتيجة نضال وجهد ودماء سُكبت فوق ثرى الوطن الطاهر، ودولة الكويت واحدة من تلك الدول التي تتباهى بإنجازات وانتصارات الأجداد، ومنذ عقود عديدة وهي تحتفل بالعيد الوطني الكويتي الذي سنتحدث عنه بشكل موضح أكثر ضمن **تعبير قصير عن العيد الوطني الكويتي** فيما يلي:

**المقدمة**

تحتفي دولة الكويت في كل عام ميلادي بالعيد الوطني الكويتي، الذي تم اعتماده منذ تحقيق الاستقلال وإلغاء اتفاقية الحماية البريطانية مع دولة الكويت، وكان ذلك في التاسع عشر من شهر يونيو عام 1961 ميلادي، إلّا أنّ ارتفاع درجات الحرارة الشديد في البلاد كان سببًا في تغيير يوم الاحتفال بالعيد الوطني وتعيين يوم الجلوس لسمو الأمير الشيخ عبد الله سالم الصباح في الخامس والعشرين من شهر فبراير يومًا وطنيًا وعطلة رسمية في البلاد، وذلك باعتبار أنّ تحقيق الاستقلال كان في عهده.

**العرض**

يعتبر العيد الوطني الكويتي يومًا مميزًا لكل الكويتيين، لما شهدته دولة الكويت من تغييرات وتحديثات هائلة على مختلف الأصعدة منذ تحقيق الاستقلال وحتّى وقتنا الحالي، وسط خطى ثابتة وحثيثة نحو نهضة وتنمية شاملة، حيث سارعت للانضمام إلى جامعة الدول العربية، وعملت على إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كما انضمت إلى الأمم المتحدة لتكون بذلك عنصرًا فعالًا في المجتمع الدولي، تسعى لتحقيق السلام والاستقرار، وليس ذلك وحسب فقد تم افتتاح أول جامعة في الكويت في عهد الشيخ عبد الله سالم الصباح، كما تطورت في عهده الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، كما شكّلت في عهده أربع وزارات، ولم تتوقف إنجازات دولة الكويت بعد وفاة الشيخ عبد الله الصباح بل استمرّت في عهده الأمراء خلفه، وفي عام 2014 تم تكريم دولة الكويت من قبل الأمم المتحدة وتسميتها "مركز العمل الإنساني" نتيجة دعمها ومشاركتها الحثيثة في تقديم المساعدة والعون للاجئين وتخفيف المعاناة حول العالم، وما زالت إلى يومنا هذا تسعى بكل طاقاتها وجهودها لوضع دولة الكويت في طليعة الدول المتقدمة، لتحتفي بما قدّمه القادة العظماء خلال مسيرتهم الطويلة بأجمل مظاهر الاحتفال في العيد الوطني الكويتي، مزيّنة الشوارع والأبراج والساحات بالأضواء والأعلام والشعارات الوطنية، منظمين للفعاليات والمهرجانات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة الوطن في القلوب، وإحياء ذكرى الاستقلال التي كانت نقطة تحول في تاريخ دولة الكويت.

**الخاتمة**

ونحن كأبناء دولة الكويت يتوجّب علينا أن نكون شديدي الحرص من أجل الحفاظ على الوطن الذي بناه أجدادنا وقاداتنا العظماء بسواعدهم وحكمتهم العظيمة، ونسعى بكل ما نمتلكه من علم وقوّة من أجل إكمال مسيرتهم المشرفة التي كلّنا فخر بها، فالوطن لا يحتاج إلى أقوال وحسب بل يحتاج إلى أفعال تسطّر في كتب التاريخ والأمجاد، ليحيا الأبناء في وطن يملؤه الأمان والسلام والطمأنينة.