**كلمة صباح عن اليوم الوطني السعودي قصيرة**

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على خير البشرية مُحمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، بداية نحمد الله الذي منّ علينا بنعمة الأوطان والاستقرار ورغد العيش في ظلالها، الحمد لله الذي جمعنا وإيّاكم اليوم تحت سماء وطننا ورايته التي ترفرف عاليةً شامخةً نعتزُّ ونفخر بها، أحبتي وأعزاءي الحضور، أسعد الله صباحكم بكلّ خير وبارك الله لنا في يومنا المميز هذا الذي جمعنا بمناسبة عظيمة وعزيزة على قلوبنا جميعًا، إنّه عيد الوطن من يروي حكاية الأمّة، وقصة أمجاد أجدادها الذين صنعوا تاريخنا لنفخر به ونسير شامخين الرأس مُعتزّين بهم وبأمجادهم وبتاريخٍ سطروه بتضحياتهم، تعود ذكرى هذا اليوم للجهود المبذولة من قِبل الملك المؤسس والراحل عبد العزيز بن فيصل آل سعود الذي استطاع بعد سلسلة طويلة من الكفاح والنضال والإيمان بعقيدة الأمّة وتحقيق استقلاليتها، أن يوحدّ راية الأمّة ويجمع شعبها تحت سماءٍ واحدة تحمل اسم المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما كانت عبارة عن مناطق وشعوب وقبائل متفرقة تعيش تحت سيطرة الاستعمار ووحشيته، وإنّنا اليوم نُجدّد مشاعرنا تجاه مملكتنا ونتعهد معًا أن نسير صفًا واحدًا ويدًا بيد في سبيل قيادة المملكة نحو دروب النجاح والإنجازات والبناء والعمران، ونسأل الله أن يجعلنا خيرًا لبلادنا، ويُديم علينا أمانه ويحفظه لنا من كل شرّ وفتنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

**كلمة عن اليوم الوطني**

باسم الله نبدأ يومنا، وعليك نتوكل، وعلى نهج نبيك نسير، وبحقّ كتابك نهتدي، راجين منك الرضى والتوفيق، وأفضل ما نفتتح به يومنا هو الصلاة على الحبيب المُصطفى هادي الأمّة وخير البشرية، أمّا بعد:

السادة الحضور الكرام، يُسعدنا أن نستقبل مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا، إنّها مناسبة الوطن من تحتفي بتاريخه وتروي قصةً طويلة من حكاية تأسيسه وبناءه، إنّه عراقة شعبٍ، وأصالة أمّة، وبطولات وتضحيات رجالٍ آمنوا بوحدة الأوطان وعقيدة الأمّة وضرورة تحقيق النصر والحرّية والاستقرار، إنّه اليوم الوطني تلك الذكرى العالقة في ذاكرة الوطن وبصمةً تُمجدّ تاريخه، وتحتفي بانتصاراته، إنّه اليوم الذي بفضله سارت مملكتنا على دروب النجاحات، وحطّ بها على سكك التطور والإنجاز، فما احتفالنا اليوم إلّا احترامًا وتعظيمًا لمن قدّموا أغلى ما يملكون فداءً لأن يعيش الوطن في جوٍ من الأمان والاستقرار، حيث في مثل هذا اليوم من العام الميلادي 1932 قد أذن الله جلّ وعلا لقائد أمّتنا وصانع تاريخها ومؤسسها ملكنا الراحل عبد العزيز بن فيصل آل سعود طيّب الله ثراه، أن يلمّ شمل المناطق تحت رايةٍ واحدة، راية العقيدة الإسلامية وشهادة الحق، ويوحدّ شعوبها ضمن وطنٍ واحد وقلب ينبض باسم المملكة العربية السعودية، لتُفتح نوافذ الخير والنجاحات أمامها، ولنعيش حاضرنا الآن برؤوسٍ شامخة تعتزّ ببطولات أمجاد صانعي الأمّة، نحمل هذه المُناسبة في أفئدتنا وأرواحنا، ونجدّد معًا مشاعرنا تجاه وطننا، راجين من الله أن يجعلنا خير من حمل هويته وجنسيته، وأعلا من شأنه وزاد من قدره، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

**كلمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92**

السادة الحضور الكرام، أُسعدتم في صباحكم وبارك الله لنا جميعًا بيومنا هذا الذي يجمعنا حوله بمناسبة تاريخية عظيمة وعزيزة في قلوبنا، مُناسبة تُجسد تاريخ وطننا الحبيب السعودية، وتروي قصة تكوينه، فالوطن لم يكن يومًا وليد اللحظة، بل يمرّ عليه سلسلة طويلة من الكفاح والنضال والإيمان بالأمّة وبعقيدتها، وما احتفالنا اليوم إلّا تمجيدًا لتلك الذكرى العالقة في ذاكرة كل مواطن سعودي، ذكرى توحيد أمتنا ورفع رايتها عاليًا بشموخٍ وعزّة، إنّه العيد الوطني الذي مرّ عليه اثنان وتسعون عامًا ولا زلنا نستقبله في كلّ عام ببهجة وسرور وقلوبٍ تغمرها السعادة، من بفضله سارت الأمة نحو دروب وسكك النجاح، فهو مناسبة طيّبة تحمل الخيرات لبلادنا وتغمره بغمامة الفرحة والبهجة، من تطيب فيه الاحتفالات والفعاليات، ونستقبله اليوم ونجدّد في ظلاله مشاعرنا الوطنية ونُعاهد وطننا أن نبقى فخرًا له، وعزًّا لأهله، وأن نسعى لأن نسير يدًا بيد وكتفًا بكتف نحو دروب الحضارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**كلمة عن اليوم الوطني بالانجليزي**

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful, and the best prayer and peace be upon the best of humanity, Muhammad and his family and all his companions, and praise be to God, who bestowed upon us the blessing of the homeland, stability and security in its vastness.

The homeland was never born of the moment. Rather, a long series of achievements, struggles, faith and struggle passed through its formation and upbringing. Our dear kingdom passed through periods when tribes, parties, and scattered and scattered regions lived, until God Almighty authorized our late King Abdulaziz bin Faisal Al Saud. May God bless his soul, by uniting the country and uniting the people under one banner, name, heart and one unity, and here we are today, after ninety-two years of the anniversary of the unification of the Kingdom of Saudi Arabia under the banner of victory and martyrdom, let us stand proud with hearts filled with pride and lofty With the history of our ancestors and leaders who sacrificed their lives for our day and the prosperity that we live in the shadows of our dear homeland, in which we lie and be safe in its vastness and the shadows of its days with blissful life and prosperity. Ninety years of unity so that our homeland becomes one of the greatest nations, strong economically, and prosperous in civilization. The glory of our homeland and its lofty glory lasted high, and we made it good for it. May the peace, mercy and blessings of God Almighty be upon you.

**ترجمة كلمة عن اليوم الوطني بالانجليزي**

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير البشرية مُحمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي منّ علينا بنعمة الوطن والاستقرار والأمان في رحابه، أمّا بعد:

إنّ الوطن لم يكن يومًا وليد اللّحظة، بل مرّ على تكوينه ونشأته سلسلة طويلة من الإنجازات والنضالات والإيمان والكفاح، فقد مرّ على مملكتنا العزيزة فتراتٌ كانت تعيش بها بقبائل وأحزابٍ ومناطق متفرقة ومُتشعبّة، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى لملكنا الراحل عبد العزيز بن فيصل آل سعود طيّب الله ثراه، بأن يلمّ شمل البلاد ويجمع العباد تحت رايةٍ واحدة واسم وقلبٍ ووحدةٍ واحدة، وها نحن اليوم وبعد اثنان وتسعون عامًا من ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية النصر والشهادة، لنقف مُعتزّين بقلوب يملؤها الفخر والشموخ بتاريخ أجدادنا وقادتنا الذين قدّموا أرواحهم فداءًا ليومنا وازدهارنا الذي نعيشه في ظلال وطننا الغالي، الذي نرقدُ فيه ونأمن في رحابه وظلال أيّامه بهناء العيش ورغد الحياة، إنّه اليوم المُبارك الذي يشهد على الجُهود المبذولة في سبيل استقرار البلاد وتأسيس المملكة، الذي نقطف ثماره اليوم بعد اثنان وتسعون عامًا من الوحدة ليُصبح وطننا من أعظم الأوطان القوية اقتصاديًا، والمزدهرة حضاريًا، دام عزُّ وطننا ودام شموخه عاليًا، وجعلنا خيرًا له، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.