**كلمة المرشدة الطلابية في اول يوم دراسي**

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التّسليم على سيدنا ومعلمنا الأول محمداً بن عبد الله خير الخلق والمرسلين أجمعين، أحييكم أحبائي الطلبة بتحيّة الإسلام، وبعد:
إنّ خير ما نبدأ به عامنا الجديد هو الحمد والشكر للباري على ما أعطى ووهب وعلى جزيل النعم والعطايا، في كل عامٍ نودّع طلاباً نجباء ونستقبل آخرين غيرهم في هذه المؤسسة التعليمية الصغيرة، نتعلم ونتآخى ونكبر سويّاً، فقد كانت مدرستنا ولا زالت نبعاً من ينابيع الرجال والأبطال، فقدمت للمراحل التعليمية المتقدمة مشاريع أطباء ومهندسين ومحامين وسواهم، إن هذا الصرح لم يكن ذات يوم منزلاً للفاشلين بل كان وما زال بيئة المنافسة الشريفة في سبيل التفوق، ....... أحبتي الطلبة اعلموا أنكم بتم في أيادٍ أمينة عاهدت الله أن تعمل على تربيتكم وتوعيتكم بأسس علمية، مما يمهد لجعلكم بناة المستقبل إن شاء الله، ..... أكتفِ بهذا القدر من الكلام الطيب وأترك لكم المنصة لمتابعة برنامج الصباح، والسلام عليكم ورحمة الله.

**كلمة المرشدة الطلابية في بداية العام الدراسي**

السلام على من اتبع هدى الهادي محمد -أفضل الصلاة والتسليم عليه- السلام على طلبتي الأعزاء بناة الأجيال السلام على السادة المعلمين وكافة أعضاء هيئة التدريس، وبعد:

أيها الحشد الكريم أيها السادة الحضور إنّ إشراقة العام الجديد يختلف وقعها في النفس عن بقية أيام العام الدراسي، ففي مثل هذا اليوم يكون اللقاء الأول في مؤسساتنا التعليمية والتربوية والذي يلّف عنه الانطباع الأول عن العلاقة بين الطالب والمدرّس، لذا فتوجيهاتي لكم جميعاً فيه تختلف عن بقية التوجيهات النفسيّة، فالمعلم يجب أن يعي أهمية الدور الذي يؤديه وأن يحرص أن يكون للطالب بمقام الأب أو الأم في منزله الثاني، فهو المربي وسيصبح ذات يم المثل الأعلى له، أما الطالب فلا بد أن يستقبل معلميه برحابة صدر وأن يحترمهم وأن يجلّ الدور والتضحيات التي يدموها في سبيل بناء شخصيته كبطل من أبطال المستقبل، فلا بد من التنويه إلى أن دور المدرسة لن يكون ناجحاً وبناءً بدون تعاون كافة القائمين على العمل، ومن جهةٍ أخرى لا بد من الإيمان بأن العلم هو سلاح الأم المتقدمة أو الساعية في تحديث مقومات بقائها، ..... أشكر الجميع على حسن الإصغاء وأدعوكم على المثابرة طيلة العام راجياً لكم التوفيق من الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**كلمة المرشدة الطلابية الترحيبية بأول السنة الدراسية**

باسمك اللهم وبحمدك، سلامي وتحياتي وترحيبي لكافة السادة الحضور، نفتتح اللقاء الأول لنا في هذا العام مع براعم المُستقبل وخير ما نفتتحه هو كلام الله العطر والطيب، فيقول العزيز في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ}[[1]](#ref1)، وبعد:

لقد أمر الله تعالى ورسوله الأكرم العباد بالتقوى والحفاظ على الدين بالقوة، فالاستعداد للتقدّم كسائر الأمر يتطلب التسلح بالعلم وكسب المعارف وتأسيس أمة قوامها القوة والتقدّم لا يكون إلا بالجد والعمل، وفي معرض التعارف بيني وبينكم إليكم مني بعض النصائح التي أرجو أن تؤخذ بيعين الاعتبار خلال مساعيكم لبناء شخصياتكم، وكلي أمل بأن تستفيدوا مما ستأخذه عني على محمل الجد، فأيها الطلبة الأأعزاء عليكم بما يأتي:

* متابعة الدروس بالتحضير المسبق والمراجعة المستمرة خشيةً من التراكم، مما قد ينعكس سلباً على مشواركم التعليمي ويؤدي لنتائج غير مرغوبة.
* مراقبة المستقبل ودراسة ما آلت إليه خطواتكم في تحقيقه، فالواقع غالباً ما يكون صادماً والتعامل مع المتغيرات يتطلب الجهد والاجتهاد.
* الحرص على عدم إضاعة الوقت فيما لا ينفع واغتنام الفرص في بناء محطات في درب المستقبل، مما يمكن العودة إليه لاكتشاف مواطن الزلل وتصحيح الأخطاء.
* تنظيم الوقت بين الدراسة واللهو، مع عدم المبالغة في الدراسة على حساب ساعات الراحة لأن ذلك سيرهق الذواكر وينعكس سلباً عليكم.
* الاستفادة من خبرات المعلمين والمرشدين النفسيين في حل العقد التي تحول دون التميز والتقدم.

أحبتي الطلبة أخشى أن أكون قد أطلت عليكم وأكتف في هذا اللقاء الأول بما سردت على مسامعكم، وللحديث بقية في لقاٍ جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.