**كلمة عن بداية العام الدراسي الجديد مكتوبة**

بعد البسملة والحمد لله حمداً كثيراً يوافي ما أنعم ويكافئ ما زاد، أتوجّه بأسمى التحيّات والسلام للأحبّة والخلان من الزملاء السادة المدرسين المبجلين من ذكرت أسماؤهم في الرسالة الترحيبية ومن لم يذكر مع حفظ الألقاب، أما بعد:

أعزاءي الطلبة لقد أشرقت أنوار شمس العام الجديد وأطلت علينا هالة جديدة من هالات النور والعلم، إن تواجدنا ها هنا الساعة محتفلين بقدوم العام الدراسي دليل صريح على تقدير الجميع لأهمية هذه اللحظات التي نعيشها حالياً، والتي لا بد من تقديرها وتقدير مدى الاندفاع والحيوية اللذان تنطوي عليهما مشاعر جميع الحاضرين، سواءً من الطلبة أو المدرسين الأفاضل، لأن عودة عجلة العملية التربوية للدوران من جديد تعني دبّ الروح فيها، أبنائي الطلبة عليكم بالإيمان بأساسيات هذه العملية وتقدير المجهود المبذول في درب نجاحكم وبناء شخصياتكم، فتضحيات المعلمين عظيمة الشأن وعليكم اليقين أن لا شيء يفديها سوى النجاح المؤزر بالتفوق، دمتم جميعاً في الرعاية الإلاهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**كلمة حفل استقبال الطلاب الجدد**

إن الحمد لله حمداً عظيم الأمد حمداً يوافي النعم التي أعطى الله ووهب، ومن خيرة ما أنعم وجوهكم النيرة لأيها الطلاب الأعزاء، أشكر الله على تجدد المشوار ونجدد اللقاء بكم أيها الغلاة على الوب، باسمي وباسم إدارة مدرستنا الموقرة أحييكم جميعاً أيها الحضور الكرام، وبعد:

أعزاءي الطلبة؛ يا من تأتون إلينا وترون فينا مناهل العلم وبوابات مفتوحة على المعرفة، حياكم الله وأسعدكم كما أسعدتمونا بإشراقة وجوهكم النيرة وانكبابكم على العلم، فجلّ ما تتمناه أنفس السادة المدرسين في مدرستنا الموقرة وفي كافة مدارس ومؤسسات العلم الأخرى أن يكونوا قناةً لرفدكم بما تحتاجون في بناء مستقبلكم، أو أن يكونوا الجسور التي تعبرونها من الظلام إلى النور، اعلموا أحبتي الطلبة أننا هنا في خدمتكم، وأن ما ترنوا إليه أنفسكم هو الهدف الأساسي الذي نونو لتحقيقه، فأنتم رجال المستقبل وبناة الوطن، وإن كنتم أقوياء أشداء بالعلم كان الوطن بأيدٍ أمينة، حماكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**كلمة عن بداية العام الدراسي الجديد بالانجليزي**

* **الكلمة بالإنجليزي:** Welcome back dear students to their second home. We welcome you today in our school, the encyclopedia of your education, the source of your knowledge and the reason for building your personalities. Depends on success and the will of the souls to develop and build, O sons and brothers in the homeland, make science your approach and path, so let us start the destruction of the knowledge trade one day, may God grant you success and enlighten your paths with knowledge as long as it is alive today.
 **الترجمة:** أهلاً بعودة الطلبة الأعزاء إلى بيتهم الثاني، نستقبلكم اليوم في مدرستنا موسوعة تعليمكم ومورد علمكم وسبب بناء شخصياتكم، لقد دارت الأيام سراعاً فانقضى عام دراسي سابق وأتى آخر حاملاً الآمال، إن رجال الوطن لا بد أن يتم إنباتهم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة على أسس العلم، فتقدم الأمم مرهون بالنجاح وما تعمد إليه الأنفس من إرادة للتطوير والبناء، أيها الأبناء والأخوة في الوطن اجعلوا العلم نهجكم وسبيلكم فلن تبور تجارة العلم ذات يوم، وفقكم الله وأنار دروبكم بالعلم ما حييتم.

**كلمة للطلاب في بداية العام الدراسي**

بسم الله ربنا رب العرش العظيم، اللهم علم لنا إلا ما علمتنا وانعمت به علينا ولا حول ولا قوة لنا إلا فيما سخرت لنا من قوة، نحمدك اللهم ونشكر عطاؤك والعلم النافع الذي هيأت وما سوف تهيئ مما تسمو به نفوسنا وتتعالى على العثرات وأسباب الجهل، أمّا بعد:

أيها الطلبة الأعزاء مرحباً بكم في بيتكم الثّاني وحضنكم الدافئ، أيّها الأبناء، لقد أسرني ملقاكم اليوم بعد غيابٍ طال لأسابيع، لقد لقيتكم اليوم والشوق يعتري جوارحي لسماع دويّ حيويتكم في فصول الدراسة، ولضحكاتكم ولهوكم المُعتاد في باحات وأرقة هذا الصرح العلمي، كما تاقت نفسي إلى البريق في أعينكم مما ألتمس منه العنفوان والرغية لجني ثمار العلم وبناء الشخصيات التي يحتاج إليها الوطن، بارك الله حضوركم بيننا وأسعد أوقاتكم كلها في العام الدراسي الجديد الذي انخرطنا به بعفوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**كلمة ترحيب بالطلاب الجدد في الجامعة**

السلام على الطلبة المجدين ممن اجتهدوا وأكثروا العمل حتى أثمرت مثابرتهن في المرحلة الثانويّة وكنب لهم النجاح والتفوق، ثم منّ الله عليهم باختيار فروع جامعتنا التي يحبذون، أما بعد:

أحبتي الطلبة إن لي شرف الاجتماع بكم في اللقاء الترحيبي لوجودكم الأول في جامعة (اسم الجامعة) الموقرة، والتي اخترتم أن تكون المنهل الذي تنهلون منه علومكم التخصصية، نجتمع اليوم لنقدم لكم خلال فقرات وبرامج هذا الاحتفال الترحيبي ما بجعبتنا من نصائح نوضح إثرها الاختلافات الجوهرية ما بين الدراسة في المراحل المتوسطة والثانوية والدراسة الجامعية، فهي أول مرحلة من مراحل التخصص العلمي والتعمق في تفاصيل العلوم على اختلافها، أحبتي الطلبة عليكم استيعاب هذه التغيرات وتقبلها والدخول في سراديب العلم بكل ثقة وإرادة، فالعزيمة هي نصف النجاح، ونصفها الآخر المثابرة على العلم والدراسة، وعليكم أن تكونوا عوناً لأنفسكم ساعين إلى المأمول بالإدراك لما يحتاجه النجاح، حفظكم الله بعينه التي لا تنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.