**موضوع تعبير عن يوم العلم الاماراتي**

إنّ لكلّ وطنٍ من الأوطان علمها الخاصّ الذي تتميّز به عن باقي الدّول، كذلك دولة الإمارات العربيّة المتحدة اختارت لنفيها علمًا يرمز لحضارتها وقوتها وما عندها من الخيرات والعطاء الذي منّ بها الله تعالى عليها به، وعدّت هذا العلم هويةً لها وممثلًا عنها، وأولت له الاهتمام الخاص ليكون رمز قوة الشعب والدليل على عزهم وشموخهم.

قد استقلّت الإمارات العربيّة المتحدّة السّبعة  في القرن العشرين، وأعلنت عن دولتها وسيادتها المستقلّة، ورفع الشّيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو مؤسس دولة الإمارات وأول رئيسٍ لها علم الإمارات معلنًا بذلك السيادة الكاملة للدولة، وكان ذلك في عام 1971 للميلاد، ومن قبلها كان لكّل إمارةٍ من الإمارات علمها الخاص، ومع هبوب نسائم الوحدة والتلاحم بينها، قررت توحيد أعلامها ضمن واحدٍ يعرّف عنها ويمّثلها، وقد نُظمت المسابقات في حينها لابتداع وابتكار أجمل علمٍ وأكثر رمزٍ يمثل الإمارات العربيّة المتحدة.

وقد فاز العلم الذي صممه السياسي عبد الله المعينة والذي رسم العلم بكلمات البيت الشعريّ الذي يقول: "بيض صنائعنا خضر مرابعنا.. سود وقائعنا حمر مواضينا" فكان لهذا العلم قيمته العظيمة ومعانيه المؤثرة، ومنذ عام 2013 للميلاد، تقرّر في الإمارات أنّه سيتمّ الاحتفال بيوم العلم في الثالث من نوفمبر من كلّ عام، وفي هذا اليوم تتجلى في القلوب مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء للوطن الحبيب، وتجتمع الحناجر كلّها على كلمة الإخلاص لهذا البلد العريق، وتنطق كل الموجودات لأن عاشت الإمارات حرة أبيه وعاش شعبها العظيم.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للإمارات وأهلها الطيبين كلّ الخير، فالخير الذي يأتي به الله تعالى لا يزول إلّا بإذنه، وإنّ الاحتفال بيوم العلم لهو من مظاهر الاعتزاز و الفخر بالبلاد وحكّامها، وهي مناسبةُ عظيمةٌ يتمّ فيها الدعوة للسلام والوحدة والتكاتف والتلاحم بين أبناء هذا الشعب الطيب والعظيم.