نموذج خطاب الغرض من الدراسة لمرحلة الماجستير:

إن السبب وراء تقدمي لدراسة الماجستير في جامعة.......... يرجع إلى رغبتي الشديدة في توسيع قاعدة المعلومات التي أمتلكها في تخصص..........، وذلك ما سيجعلني ناجحًا في الجوانب المهنية بالمستقبل، وخاصة كون ذلك المجال يحتاج إلى مطالعة مستمرة، والتعرف على كل ما هو جديد، وحبَّذا لو كانت الدراسة تتمثل في الماجستير.

لقد درست في جامعة.......... وتخرَّجت في عام...................... وبتقدير............ وكنت شغوفًا من صغري بمجال............، وقمت بمشاريع عديدة خلال رحلتي الجامعية، ولطالما حلمت أن أستكمل رحلتي التعليمية بدولة......... التي تمتلك مقومات علمية وتقنية كبيرة، ولديها كثير من الجامعات المصنفة دوليًا؛ بالإضافة إلى البيئة التعليمية النموذجية، والتي تساعد على استخراج القوى الداخلية الكامنة، وبلوغ مرحلة الإبداع.

لقد عملت في وظيفة............. بعد تخرجي في الجامعة، وقمت بتطوير العمل في مجال بالتعاون مع زملاء الوظيفة......، ونلت كثيرًا من التقديرات المادية والمعنوية من رؤسائي بالعمل، وفي تلك الفترة أرغب بالدراسة من جديد، والحصول على درجة الماجستير؛ من خلال جامعتكم الموقرة، والتي قرأت عنها كثيرًا من المعلومات بشكل موسع؛ بالإضافة إلى ما طالعني عليه أصدقائي من مزايا رائعة تتمتع بها جامعتكم، وكذلك معرفتي ببعض من الدكاترة المميزين في أقسام الدراسات العليا لديكم مثل.................، بما جعلني متطلعًا نحو الدراسة بها.

لقد اطلعت على جميع الشروط التي يطلبها المسؤولون عن دراسة الماجستير لديكم، وجميعها تنطبق عليَّ، ولديَّ القدرة المالية على سداد المصروفات الدراسية بانتظام، ولا يوجد مشاكل في ذلك، مع العلم تمتعي بالالتزام المُطلق والجد والمُثابرة فيما يخص الدراسة، وتلك سمات أحبها كثيرًا وأحافظ عليها، كما أنني أحب جو المنافسة التعليمي، والاطلاع الدائم على كل ما هو جديد.

إن العلم لا حدود له، ولا وطن، ودأب الإنسان على التنقل والترحال في سبيل الحصول على المعرفة، ودافعة في ذلك الفضول الفطري، والتعرف على كل ما هو جديد، وما زلت أقتفي أثر الكبار.