**كلمة الخريجين والخريجات في حفل التخرج مكتوبة جديدة**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والشكر له علة وافر نعمه وبعد:

كل الشكر والتقدير لحضور مدرسين وإداريين أو ضيوف، وأخص بالشكر الزملاء لمنحي إيّاه الثقة فأتحدث باسم الجميع بكلمة الخريجين، إنّ العلم نور نهتدي به إلى ضفاف الأمان، والجهل كمستنقع يغرق الفاشلين ويحطم آمالهم وتطلعاتهم، أما النجاح ف يتطلب العمل الجّاد والسعي الحثيث له، أصدقائي الطلبة وزملائي المتفوقين مبارك لكم النجاح وهنيئاً عليكم ما به من السعادة، دعونا نتوجّه جميعاً إلى أساتذتنا بأسمى آيات الشكر والامتنان، والاعتراف بفضلهم فلولاهم ماكنّا نقف هذه الوقفة التي نفخر بها ما حيينا، وكذلك نشكر ذوينا مما أفنوا أعمارهم في سبيل تأمين ما نحتاج، وأكتفِ بالقدر الذي قيل كي لا أطيل عليكم، تمنياني بالتوفيق للجميع في مرحل التعليم القادمة.

**كلمة حفل التخرج قصيرة**

بسم الله الرحمن الرحيم تزين فاتحة كل أمرٍ نمر به فباسم الله الكريم دوماً نحيا ونستعين، أسعد الله أوقات حضورنا الكرام، عطروا فمكم بالصلاة على خير الأنام، رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد:

اليوم نقف وإياكم على مناسبة غمرت قلوبنا جميعاً بالسعادة العارمة، في هذا اليوم السعيد نرى أمام أعيننا ثمرة جد أبنائنا الطلبة وسهرهم الليالي في طلب المعالي ليكللون هذا التعب بحصد ثمرات النجاح، والتخرج من الصفوف الدراسية بمستوى عالٍ يرفع رؤوسهم وترؤس ذويهم، وكل من ساهم بمساعدتهم مادياً أو معنوياً من أهل ومعلمين وأصدقاء، وأعانوهم على السير في هذا الدرب ليصلوا إلى النتيجة المنشودة، والتي لطالما حلموا فيه، فلا يوجد طالب لم يحلم ومن بداية دراسته ويطمح بالتكلل عند التخرج أمام أعين أحباؤه ليفرح وبُفرح قلوبهم فيه، فاللهم لا تحرم هذه الفرحة لأحد.

**كلمة الخريجات في حفل التخرج من الثانوية**

بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم كلمات التسليم على سيد الخلق محمد الصادق الأمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وإنفعنا اللهم مما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا يا رحمن يا رحيم، أما بعد:
جمعنا الله وإياكم في هذه المناسبة السعيدة التي كللت قلوبنا بأكاليل من السعادة والبهجة، فالتخرج يعد فرحة يتمناها كل طالب وطالبة منذ بدء مسيرتهم الدراسية، وهو ذاك الذي يعد أسمى هدية قد يحصل المرء عليها بعد كفاح وتعبٍ وجهدٍ كبير، فما أبهى أن تتكلل أيامنا المتعبة بنجاحٍ يرفع رؤوسنا عاليًا، وما أجمل أن يصبح تعبنا مجرد ذكريات أليمة صنعت منا أُناسًا ناجحين، فالنجاح هو دربٌ صعب وشائك لا يسلكه إلا من كان أهلًا لذلك، ولهذا اجتمعنا وإياكم اليوم لنبارك جهود أولئك الطلاب والطالبات الكفؤ الذين أسعدوا قلوبنا الحزينة وأحييوها بالأمل من جديد.

**كلمة طالبة في حفل التخرج**

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذا الصباح بذكر اسم الله الكريم، والصلاة على النّبي الأميِّ خير الورى شفيعنا يوم الدين، أما بعد:

اليوم، ومن منبرنا هذا أقف على فرحة لطالما حلمت وأسرتي بها، فاليوم أجد قلوب الحضور تتراقص فرحاً بهذه المناسبة العظيمة، لا استطيع وصف سعادتي وأنا أنظر لوجوهكم التي ترتسم عليها معالم السعادة والفرح، فالتخرج فرحة يطلبها كل امرؤ مُجد لا يكل ولا يمل من العمل للوصول إلى مستقبله المُشرق، فيضع هدفه نُصب عَينه، ويسهر الليالي على طلب العُلا، وويسعى ويسعى جاهداً وراء حلمه، ويُحطم الوقت ويبذل قُصارى الجهد، ويُحطم أسطورة الرّهبة التي لا تُقهر، ويتغلب على خوفه بالجد والتعب، ويصل في النهاية إلى نهاية المشوار الذي رسمه منذ بداية مسيرته التعليمية، ويشاهد بأم عينيه فرحة كل من كان محفزاً له بتخرجه، ولا سيما أهله الذين سخروا كل ما لديهم بين يديه حتى يكرمهم الله بالوقوف شامخين بإنجازات أبنائهم.