**مقدمة تعبير عن رحلة مع عائلتي إلى حديقة الحيوانات**

جلسنا في المساء أنا وأسرتي نشاهد برنامجاً وثائقياً على شاشة التلفاز عن الحيوانات البرية وكيف تعيش وكيف تربي أطفالها، وعلى ماذا تتغذى، وكنا نستمتع جداً في التعرف على عالم الحيوان المذهل، ولذلك اتخذ والدي قرراً بأن يأخذنا جميعاً لنشاهد الحيوانات عن قرب، ونتعرف عليها على طبيعتها، فطرنا فرحاً لهذه الفكرة، وبدأنا بالتخطيط لرحلة عائلية إلى حديقة الحيوانات.

**تعبير عن رحلة مع عائلتي إلى حديقة الحيوانات**

من شدة الحماس لم نستطع أنا وإخوتي النوم جيداً في تلك الليلة، فقد كنا متشوقين جداً لرؤية الحيوانات، والاستمتاع برحلتنا العائلية، استيقظنا في الصباح الباكر يملؤنا النشاط والحيوية، ارتدينا ملابسنا ورتبنا كل ما نحتاجه من أشياء وطعام وشراب، ووضعناها في السيارة، قام والدي بعمل فحص سريع للسيارة، فتأكد من سلامة عجلات السيارة، ومن توفر الوقود الكافي، ومن جاهزية السيارة للرحلة.

صعدنا جميعاً إلى السيارة أبي وأمي وأنا وإخوتي، وسألنا الله عز وجل أن ييسر لنا أمر هذه الرحلة العائلية بخير وسلامة، انطلقت السيارة نحو حديقة الحيوانات في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وبدأت رحلتنا الممتعة، كان الطريق مليء بالمناظر الطبيعية الجميلة مثل الجبال العالية، والأشجار الضخمة، والمساحات الخضراء الجميلة، بدأت أختي الصغيرة بإنشاد بعض أناشيد الأطفال الجميلة وهي تتراقص فرحاً وسرور، فشاركنها الإنشاد والتصفيق والضحك.

وصلنا إلى حديقة الحيوان، دخلناها بكل هدوء وانتظام، كانت نظيفة جداً ومرتبة ومنظمة بشكل لافت، فيها أقفاص ضخمة توضع الحيوانات بداخلها، وتنتشر فيها الأشجار الخضراء، والمساحات العشبية الخضراء المزينة بالورود ذات الألوان الزاهية، وهناك أماكن للجلوس والاستراحة.

أول قفص ممرنا به كان يوجد بداخله أسد يزأر بصوت عالٍ يملأ أرجاء الحديقة وهو يأكل قطعة كبيرة من اللحم، بعدها مررنا بقفص يضم بعض القرود المشاكسة التي تتنقل بين جذوع الأشجار، قدمت لأحد القردة موزة أخذها بسرعة وجلس جانباً يقشرها ويأكلها كان منظره مسلٍ للغاية، ثم مررنا أمام عرض لفيل ضخم الحجم، معه مدربه يلقي عليه بعض الأوامر فينفذها بكل لطف، وقد وفر للحضور إمكانية القيام بجولة حول الحديقة على ظهر هذا الفيل لمن يرغب بذلك، وشاهدنا أيضاً في حديقة الحيوان، فهد أسود، وزرافة، ونمر، والغزلان الجميلة، ودباً بنياً ضخماً، والكثير من أنواع الطيور الجارحة مثل الصقر والنسر وغيرهم، والطيور الأليفة مثل الببغاء والكناري وغيرهم، وأيضاً كان هناك طاووس جميل يفرد ريشه بكل جمال وروعة.

تجولنا في كل أنحاء الحديقة وشاهدنا العديد من حيوانات الغابة والحيوانات النادرة وبعض الأنواع التي لم نرها من قبل ولم نكن نعرف عنها شيئاً، والتقطنا معها العديد من الصور التي قمنا أنا وأفراد عائلتي بنشرها ومشاركتها فيما بعد على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما قمنا بزيارة المتحف الذي كان متواجداً في حديقة الحيوان، والذي يعرض العديد من صور الحيوانات والطيور المحنطة، والعديد من الأمور والأدوات المتعلقة بالحيوانات، وكما يوفر إمكانية الحصول على المعلومات القيمة حول الحيوانات وعالمها، وقمنا أيضاً بالجلوس في المكان المخصص لذلك تحت ظل الأشجار الجميلة وتناولنا طعام الغذاء وبعض المشروبات اللذيذة.

**خاتمة تعبير عن رحلة مع عائلتي إلى حديقة الحيوانات**

في نهاية اليوم عدنا إلى البيت قلوبنا يغمرها الفرح والسرور، فقد منحتنا الرحلة إلى حديقة الحيوان فرصة رائعة للتعرف على الحيوانات عن كثب، ورؤيتها على طبيعتها، وكما تعلمنا الكثير من المعلومات المفيدة عنها وعن كيفية الحفاظ عليها والعناية بها، وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض، فرؤية الحيوانات وجها لوجه مختلف تماماً عن رؤيتها على شاشة التلفاز، أو على الإنترنت، فحمدنا الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذه الرحلة، وشكرت والدي كثيراً لمنحنا هذه الفرصة الجميلة.