**موضوع تعبير للصف السابع اصف فيه مدينتي**، فكلّ إنسان ينتمي إلى مدينة معيّنة يشعر بالتعلّق بها وبكلّ ما يتعلّق فيها من تفاصيل جميلة ومريحة للنفس، فيلجأ إلى الحديث عنها والتّعبير عمّا يشعره تجاه هذه المدينة من مشاعر صادقة، وفيما يلي موضوع تام العناصر عن وصف مدينتي للصف السابع، إليكم هذا الموضوع.

**مقدمة موضوع تعبير للصف السابع اصف فيه مدينتي**

كلمّا أغمضتُ عينيّ تراءت في مخيّلتي تلك المدينة الجميلة، لا أعلم ما السرّ الذي تحمله، ولا أعلم ما الذي تتمتع به دونًا عن غيرها من المدن، لكنّني أعلم أنّني في كلّ مرّة أخرج بها وأمشي في شوارعها يزداد عشقي لها.

**موضوع تعبير للصف السابع اصف فيه مدينتي**

عندما يسألونني أي بلدٍ أحبّ لن أتردّد عندما أجيب دمشق، نعم إنّها مدينة السحر والجمال، مدينة الراحة ومدينة الطهر، إنّها المدينة التي أسرتني بحبّها.

**عراقة دمشق**

إنها دمشق عاصمة سوريا، فمنذ القدم كانت وما زالت دمشق مدينة عريقة تشع بالحضارات، فهي مهد لكلّ جميل، ومنها انطلق كلّ عظيم، حتّى كلام الشعراء الذي وصفها تمتّع يعظمك لا تضاهيها عظمة، إذ إنّ ذكر دمشق كافٍ ليصبح الكلام عظيم الأثر.

**شوارع دمشق**

لدمشق شوارع عديدة ومتنوّعة ما بين قديم وحديث، فالقديم متروك على البناء الأثري، ولعلّ أشهر هذه الشوارع شارع حي القيمرية، وهو شارع يمتّ على جنبيه البيوت القديمة المبنية من اللبن والطين، والتي تحوّل بعضها إلى مطاعمٍ ومقاهٍ.
وأمّا الصنف الآخر لشوارعها، فهي شوارع على الطراز الحديث، فهي شوارع عريضة وواسعة، ولكن أبرز ما يميّز جميع شوارعها هو الياسمين الدمشقي المتدلي على جدرانها.

**أسواق دمشق**

وفي دمشق العديد من الأسواق، ففيها سوق شعبي أيضًا وأسواق أخرى حديثة الطراز، فأمّا عن السوق الشعبي فهو سوق طويل مسقوف، وعلى جانبيه محال تجارية شكل أبوابها كأنها قناطر، وفي نهاية هذا السوق تلتقي بالجامع الأشهر على الإطلاق، وهو الجامع الأموي.

**الحرف التقليدية في دمشق**

لقد كانت دمشق مهدًا للحرف التقليدية المتنوّعة، فانتشر فيها العديد من هذه المهن مثل صناعة الزجاج، وصناعة الفخّار، وصناعة النحاس، وصناعة السيف الدمشقي والبروكار، وصناعة الخزف، والأزياء الفلكلورية، وغير ذلك الكثير والكثير، وقد كان لهذه المهن مكان يجمعها كلّها وهو التكية السليمانية، تلك التي كانت تجمع شيوخ الكار من هذه المهن، إلّا أنّ التكية قد أغلقت في الفترة الأخيرة.

**خاتمة موضوع تعبير للصف السابع اصف فيه مدينتي**

وهكذا فإنّ الحديث عم مدينتي دمشق الحبيبة يطول ويطول، فهذا شيء من أشياء كثيرة جميلة، وهذا بعض من كثير لا يتسعه سطور، لكن يمكنني أن أجمل القول عنها بأنّها جنة الله على الأرض، حفظ الله لي مدينتي.