كلمه :

يحتفل جميع أبناء المملكة في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام باليوم الوطني للمملكة إحياءًا لذكري توحيد نجد والحجاز والأحساء وعسير والقصيم وجميع مدن المملكة تحت لواء واحد وحكم موحد يجمعها وكان ذلك على يد الملك الراحل جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود -رحمه الله- ولذلك فإن المملكة تحتفل في اليوم نفسه من كل عام بهذا الحدث الجليل الذي وحد راية البلاد عالية خفاقة ومهد لعصور من اللحمة الوطنية بين جميع أبناء ومدن المملكة.

كلمة :

واجهت المملكة على مدار حوالي ثلاثين عامًا أو أكثر محاولات عدة إلى توحيد مدنها تحت حكم موحد وبدأت هذه المحاولات في عام 1902 على يد الملك الراحل عبدالعزيز بن سعود الذي وحد عدد من المدن الكبيرة في ذلك الوقت واستمرت محاولاته طيلة فترة حياته -رحمه الله- وفي عام 1932 تم الإعلان عن توحيد جميع مدن المملكة وتأسيس المملكة السعودية على جميع المدن التي تم توحيدها، واعتبر يوم 23 سبتمبر عيدًا وطنيًا للبلاد، وفي عام 2005 تقرر تعطيل العمل واعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للإحتفال بالعيد الوطني للبلاد وتقام الكثير من الاحتفالات في هذا اليوم تخليدًا لهذه الذكرى الغالية التي ما يزال الأجداد والآباء يروون تفاصيلها لأبنائهم حتى اليوم.

الوطن هو الحب الأول الذي ينغرس في قلوبنا منذ الولادة وحتى الموت، والوطن هو الأرض التي حضنتنا بترابها وجمال طبيعتها، ومهما ابتعدنا عنها تظل قلوبنا ترفرف بحها، وحب الوطن أمر فطري ينشأ عليه الشخص، وهنا سنتحدث عن كلمات جميلة عن الوطن.

• وطني أرجو العذر إن خانتني حروفي وأرجوُ العفوَ، إن أنقصت قدراً، فما أنا إلّا عاشقاً حاول أن يتغنّى بِحُبِّ هذا الوطن.

• لم أكن أعرف أنّ للذّاكرة عطراً أيضاً، هو عطر الوطن.

• الوطن هو القَلب والنَبض والشِّريَان والعُيُون، نَحَنُ فدَاه. الوطن قُبلَةٌ عَلَى جَبِينِ الأَرضُ.

• لا يوجد سعادة في الدّنيا أكثر من حرّيّة موطني.

• وطني، أيّها الوطن الحاضنُ للماضي والحاضر، أيّها الوطن يا من أحببتهُ منذُ الصّغر، وأنت من تغنّى به العشّاق وأطربهُم ليلك في السّهر، أنت كأنشودة الحياة وأنت كبسمة العمر.

• يعتبر حبّ الوطن فخراً واعتزازاً لكلّ مواطن، لذلك علينا أن ندافع عنه ونحميه بكلّ قوّة، وأن نحفظه كما يحفظنا، وأن نقدّره لتوفيره الأمن والأمان لنا.

• ليس هناك شيء في الدّنيا أعذب من أرض الوطن.

• وطني ذلك الحبّ الذي لا يتوقّف، وذلك العطاء الذي لا ينضب، أيّها الوطن المترامي الأطراف، أيّها الوطن المستوطن في القلوب أنت فقط من يبقى حبّهُ، وأنت فقط من نحبّ.

• الوطن شجرة طيّبة لا تنمو إلّا في تربة التّضحيات، وتسقى بالعرق والدّم.

• تشرّبت أرواحنا حبّ الوطن لتشتاق أرواحنا العودة إليه إن سافرنا، للقريب أوالبعيد مطالبون بكلّ نسمة هواء ونقطة ماء تسلّلت إلى خلايا أجسادنا، مطالبون بكلّ خطوة خطَتها أقدامنا على كلّ ذرّة من تراب أرض وطننا الغالي، نحو تقدّم الوطن تخطوا، نحو رفعة اسم الوطن تخطوا، وتشمّر عن سواعدها للدّفاع عن حمى وحدود أرض الوطن.

• الوطن هو المكان الذي نحبّه، فهو المكان الذي قد تغادره أقدامنا لكنّ قلوبنا تظلّ فيه.

• إنّ الجمال هو وجه الوطن في العالم، فلنحفظ جمالنا كي نحفظ كرامتنا.

• وطني لو شُغِلْتُ بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي.

• حبّ الوطن يجري في العروق، فمهما كتبنا وقلنا فيه لن ولن نوفيه حقّه، ومِن حقّه علينا أن نعمل من أجله بكلّ صدق وأمانة، وأن نحافظ على مكتسباته وثرواته ومقدّساته، الوطن هو شبيه ببيتك الذي لا ترتاح إلّا فيه، وتجد فيه سعادتك، حفظ الله لنا وطننا آمناً مستقرّاً.

• كم هو الوطن عزيز في قلوب الشّرفاء، حبّهُ أقوى من كلّ حجج العالم، ليكن الوطن عزيزاً على كلّ القلوب الحسنة، إذا لم يكن للعلم وطن فإنّ للعالم وطناً.

• الوطن هو المكان الذي ولدت فيه، وعشت في كنفه، وكبرت وترعرعت على أرضه وتحت سمائه، وأكلت من خيراته وشربت من مياهه، وتنفّست هواءه، واحتميت بأحضانه، فالوطن هو الأمّ التي ترعانا ونرعاها. الوطن هُوَ البَحرُ الذِي شَرِبتُ مِلحَهُ وَ أكَلتُ مِن رَملِهِ.

• ماذا أكتب أو أقول في حقّ وطن عظيم، أو من أين أبدأ كلامي؟ فأعماقي مليئة بكلمات لا أعرف لها وصفاً، كلمات الشّكر والعرفان والحبّ والوفاء لك يا أغلى من كلّ الأوطان، أقولها بصوت عالٍ لكي يسمعها كلّ النّاس، شكراً لك يا من عِشتُ بل ولدت على أرضك الطّاهر، وطني الغالي الذي شعرت فيه بالأمن والأمان يكفيني شرفاً وفخراً واعتزازاً بك يا وطن، شكراً لك يا بلد العطاء والخير، مهما قلت في حقّك فإنّ لساني يَعجز عن الوصف، فهذه كلمات بسيطة لا تعبّر عمّا بداخلي.