ح**موضوع تعبير عن طموحك في المستقبل**، فالمستقبل هو المجهول بالنسبة للإنسان، وهو أشبه بضوء خافت يكاد لا يراه، ولكن إذا ما أحسن الإنسان التخطيط فسيحظى بالمستقبل الذي يتمنّى لا شك، وفيما يلي موضوع تعبير عن الطموح بالمستقبل بالعناصر الكاملة.

**مقدمة موضوع تعبير عن طموحك في المستقبل**

الطّموح أمرٌ كبير وعميق، فكلّ إنسان في هذه الحياة له مفهومه الخاص عن الطّموح، وماذا يعني هذا الأمر له، ولكنّ الجميع متّفقون أنّ الإنسان يبدأ حياته بشكل بسيط وبدائي، وكلّما تقدّم في العمر اتّسعت آماله ومتطلّباته، وما كان يرضاه في وقت مضى لم يعد يعجبه في الوقت الحالي، وهكذا تدور عجلة الحياة ما بين سعي للأفضل، وحلم بما هو آتٍ.

**موضوع تعبير عن طموحك في المستقبل**

تختلف وجهات الناس وآراؤهم حول الطّموح، فالبعض يكون طموحه زيادة المال، والبعض يكون طموحه رفعة المكانة، وغيرهم يطمح إلى العلم، وغير ذلك من التّوجّهات، ولكنّ الشيء المؤكّد أنّ الطّموح وحده، والتّمني لا يمكن أن يحقّق للإنسان نتيجة ما لم يقرنه بالعمل.

**كيفية الوصول إلى الطموح**

إنّ الإنسان قادرٌ أن يصل إلى طموحه مهمّا عزّ هذا الطموح وصعب، وذلك إذا ما اجتهد المرء وثابر في سبيل الوصول إلى هذا الطّموح، وإذا امتلك إرادة لا يهزّها أي شيء، فمهما جرى، ومهما اعترضته المصاعب والمشكلات يعرض عنها ثمّ يتّجه في الطريق الذي خطّه لمستقبله واضعًا نصب عينيه ذلك الحلم الذي بات يحيا لأجله.

**كيفية التغلب على المصاعب**

كلما أراد الإنسان التّميّز أكثر، كلّما صعت عليه الطريق ووعرت، فطريق النجاح صعبٌ وعر، وهذا هو ميزان التّمايز بين الناس، فمن تحمّل الصّعاب دون أن يستسلم استطاع أن يصل إلى ما يريد، ومن استسلم في منتصف الطريق لم يحصل على شيء أبدًا.

فعلى الإنسان ان يكون مؤمنًا بقدراته، ومؤمنًا بإمكانياته، وواثقًا ممّا يفعله، وواثقًا من وصوله كي يصل، فلا وصول مع اليأس، ولا نجاح مع الاستسلام.

**الطموح الأسمى للإنسان**

ولكن مع تعدّد وتنوّع المجالات والاتّجاهات التي يطمحها الناس ينبغي غلينا أن نجعل هدفنا وطموحنا الأوّل والأخير هو رضا الله تعالى، فمن نال رضا الله نال توفيقًا في الدّنيا، وتوفيقًا في الآخرة، وهذا هو الفوز العظيم,

**خاتمة موضوع تعبير عن طموحك في المستقبل**

وهكذا فإنّ الطموح والتخطيط للمستقبل هو ديدن الإنسان وشغله الشاغل، ولكنّ الإنسان يستطيع أن يحقّق ما يريد، وأن يحصل على حلمه إذا ما أحسن العمل، وجدّ واجتهد دون يأس أو استسلام، فالطّموح هو ذاك الأمل الذي يحيا به الإنسان.