## مقدمة عرض شفوي عن النجاح

إنّ النجاح هو تلك المشاعر العميقة التي لا يمكن وصفها بعد تحقيقها، حيثُ أنّ النجاح هو قمّة السعادة التي ليس بمقدور أي شخص تحقيقها، لأنّه يحتاج إلى العزيمة والإرادة أولًا، ومن ثم العمل وبذل الكثير من الجهد والتعب في سبيل الوصول إلى ما يطمح إليه الإنسان، كما أنّ الإنسان الساعي إلى النجاح هو إنسان محبّ للتميّز والتفوق، ولديه الكثير من الأهداف والطموحات التي لا يعيقها الفشل أو الرسوب، بل يعيد ويكرر محاولاته إلى أن يصل مراده ويبلغ درجة النجاح والتفوق التي يطمح إليها، فالإنسان دائمًا في منافسة بين الكثير من الأشخاص من حوله ليثبت لهم كفاءته وجدارته في النجاح.

## عرض شفوي عن النجاح مميز جدا

النجاح ليس سهلًا وطريقه ليست معبدة كما يعتقد البعض ممن يرون أن النجاح هو حظ جميل يمتلكه الآخرون، بل على العكس تمامًا لأنّ النجاح يحتاج إلى شخص ذو إرادة قوية وطموح كبير يجعله يبذل كل الجهد والتعب في سبيل وصوله إلى مرتبة النجاح وترجمة الأحلام إلى واقع ملموس، تشعر بالفخر الكبير عند رؤيته أمام عينيك بعد أن كنت تعتقد أنّه بعيد المدى، والنجاح أيضًا لا يقتصر على النجاح الأكاديمي وحسب، بل يختص في جميع نواحي الحياة العلمية والعملية، فعندما تكون محبوبًا من قبل الآخرين ولك حضور مميز بينهم فهذا دليل على نجاحك في إنشاء علاقات اجتماعية مع الآخرين، وكذلك أيضًا نجاح الأم في تربية أبنائها وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة والتربية الفاضلة هو أيضًا نجاح كبير ينعكس بالإيجاب على المجتمع، فكل طريق يسلكه الإنسان هناك في نهاته نجاح أو فشل، حتّى في علاقته مع الله سبحانه وتعالى هناك جزاء وحساب على كلّ ما قدّمه من أعمال وعبادات صالحة في حياته الدنيا، لذا من الضروري لكل إنسان أن يبحث عن النجاح ويسعى للوصول إليه وتحقيقه.

حيثُ أنّ الإنسان الذي لا يسعى ولا يجدد المحاولة هو إنسان فاشل وذو شخصية ضعيفة تجعل أفكاره السلبية تسيطر على إيمانه بقدراته، معتقدًا أنّه لن يستطيع تحقيق شيء وأنّ الحظ التعيس مرافق له ولن يتغير شيء مهما حاول ذلك، وهذا التفكير بكل تأكيد خاطئ وليس له أية علاقة بالإنسان الطموح وذو الهمة العالية الساعي إلى تحقيق النجاح في شتى مجالات الحياة.

## خاتمة عرض شفوي عن النجاح

لقد خلق الله -سبحانه وتعالى- الإنسان ساعيًا محبًا للتميّز والتفوق والنجاح الذي يبحث عنه الجميع بمختلف المراحل العمرية، حيثُ لا معنى للحياة دون وجود النجاح فيها، فهو يمنح الإنسان شعورًا بضرورة وجوده في هذه الحياة وأهميّته في ذلك المجتمع، فكل شخص يُكمل الآخر لتستمر الحياة، ولكي يثبت الإنسان وجوده في الحياة لا بدّ له من العمل والجهد والمثابرة للوصول إلى النجاح وإثبات الذات.