كلمة الصباح / الأمانة،

الأمانةُ صفة جميلة حث عليها الدين وأمر بها والإنسان الأمين محبوب عند الله وعند الناس قال تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا )

قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) لقد أوجب الله علينا الأمانة ولقب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمين وهو قدوتنا في حفظ الأمانة والتخلق بها فما أجمل الإنسان أن يكون أمينا وأن تكون الأمانة خلقا دائما له في معاملته مع ربه ومع أهله ومع الناس جميعا والأمانة أن نصون حواسنا من الحرام وأن لا نعتدي على حقوق الآخرين بأن نحفظ الودائع والأمانات كالأموال والأدوات المدرسية والمحافظة على ما في المدرسة والمسجد من خدمات جليلة ولنعلم أنها من الأمانة التي اؤتمنا عليها فكرسي المدرسة أمانة لديك يجب أن تحفضه من التلف ومرافق المدرسة أمانة لدينا جميعاً يجب علينا العناية بها لأنها وضعت من أجلنا وأمانة لدينا لغيرنا وتذكروا من لا أمانة له لا إيمان له .

كلمة الصباح / الإفطار

الإفطار أهم وجبة في اليوم فالعقل والجسم يحتاجان للوقود قبل أي عمل والطالب الذي يتناول إفطاره يوميا أقدر على استيعاب الدروس وفهمها من ذلك الذي جاء إلى المدرسة دون إفطار وقد تتسائلون كيف ذلك ؟ أخي الطالب أنت تستقبل يوما دراسيا يصل لست ساعات وهذا الوقت يحتاج فيه الطالب إلى طاقة يستقبل بها يومه الدراسي وفقدان هذه الطاقة يعني فقر الدماغ من الدم المغذي له مما يجعل الذاكرة ضعيفة والجسم كسولا خاملا ولإهمال الغذاء يؤدي إلى أمراض سوء التغذية وبالتالي يؤثر ذلك على التحصيل الدراسي .

كلمة الصباح / التمر

يعتبر التمر أفضل الأغذية للإفطار حيث يحتوي على مواد معظمها لا يحتاج إلى عملية هضم ولذلك فهي تمد الجسم بالطاقة الحرارية في وقت قصير بعد تناول التمر إضافة إلى ذلك فالتمر له تأثير جيدا على الجهاز العصبي فهو يعمل على تهدئته وتركيزه

أحبائي يجب علينا الاهتمام بغذائنا وخاصة الإفطار في المنزل قبل بدء اليوم الدراسي لما لهذه الوجبة من أهمية قصوى على زيادة التحصيل العلمي في المدرسة

كلمة الصباح / المسجد

المسجد بيت المؤمن هكذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المكان الذي يتجلى فيه النور ويتبلور هذا النور لتتصل به القلوب المؤمنة وتقتبس منه وهي خير بقاع الأرض على الإطلاق وأحب البقاع إلى الله وهي بيوته التي فيها يعبد ويوحد فقد قال صلى الله عليه وسلم ( أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها ) وهي أحب البقاع إلى قلوب عباد الله المخلصين وهذا من تمام وكمال حبهم لمولاهم وإليها يهرع من يريد السكينة والطمأنينة ومن أرهقته ماديات الحياة وأدرانها إلى حيث الطهر والطهارة والرحمة وحنين الراكعين الساجدين ، والمؤمن قلبه معلق بالمساجد يتردد عليها خمس مرات وما أشبع منها وطره فلا يشعر بالراحة إلا هناك وهؤلاء هم عمار المساجد وهم زوار الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن الله لينادي يوم القيامة : أين جيراني؟ قال : فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك ؟ فيقول : أين عمار المساجد ) فكن أخي عامرا لبيت الله متأدبا فيه مقدره حق قدره لأنه مكان للصلاح والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولقاء الأحبة والأخوة وفيه لقاء العبد لربه فمن أكرم هذا المكا فقد أكرمه الله

اللهم اجعلنا من عمار بيوتك في الدنيا ومن جيرانك في الآخرة

كلمة الصباح / تلوث البيئة

للبيئة أثرها في حياة الإنسان فهي تؤثر فيه وهو يؤثر فيها ، والإنسان يؤثر في البيئة فهو يحول أرضها الصحراوية الخالية من الحياة عمرانا وحركة بدلا من الصمت والسكوت. ولذلك فإن الإنسان المتحضر يحافظ على بيئته ويعمل دائما على صيانتها وجمالها كما يعمل على نظافة الحدائق والبساتين ويعمل على رعايتها وتجميلها وتنظيف مدينته ومدرسته ومنزله وشارعه ليعيش فيها حياة سعيدة ولقد خلق الله الإنسان ومنحه العقل ليفكر وليوازن بين الجميل والقبيح كيف لا ؟ وقد اهتم الإسلام بالنظافة العامة في البيئة والمجتمع لأن الدين بني على النظافة . وهاهي الأحاديث تتوالى داعية إلى الصحة العامة بدءاً من نظافة البدن والثياب والمسكن والطريق وغير ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم " إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود "

كلمة الصباح / احترام الكبير

نحنُ نعيشُ بينَ آبائِنا وأمهاتِنا وأعمامِنا وأخوالِنا

وواجِبُنا نحو هؤلاء الكِبار أن نُقدِم لهم الاحترام التَّام وأن نعرِفَ قدرهُم ومكانَتِهم فالآباءُ والأمهات لهم فضلٌ علينا وإحترامُهم واجب وإحترامُ الكبيرِ يعني التَّكلُّمُ معه بأدبٍ ومن غيرِ رفعٍ للصَّوت أو عبوسٍ في الوجه أو إظهارٍ للغضب في وجوهِهِم قال الرسول صلى الله علية وسلم ( ليسَ مِنَّا من لم يرحَم صغِيرنا ويعرفَ قدرَ كبيرنا )

وإحترام معلّمينا ومديرنا في المدرسة جزءٌ من إحترامنا للكبار لأنهم من أصحابِ الفضلِ علينا ولكل الكبار التَّقدير والإحترام

كلمة الصباح / المكتبة

فالمكتبة أفضل مكان تقضي فيه وقت فراغك ، فهي مركز إشعاع ومنارة علم ودار الحكمة تقود القارئ إلى سياحة جميلة في الحقائق العلمية عن الأمم الماضية حيث تظم المكتبة كتبا قد كتب مؤلفوها خلاصة أبحاثهم وعصارة أفكارهم وزبد قراءاتهم وهناك قول مشهور قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت وأقول لك إذا أردت أن يخاطبك الله تعالى فاقرأ القرآن الكريم وإذا أردت أن تجلس مع رسولنا الحبيب فاقرأ الحديث والسيرة وإذا أردت أن تعرف تجارب العصور الماضية فاقرأ التاريخ وإذا أردت أن تعرف مشاعر الآخرين وعواطفهم فاقرأ دواوين الشعر وإذا أردت أن تنتقل إلى عالم الخيال فاقرأ القصص أما الصحف والمجلات الماجنة فهي سموم رخيصة تتلف القلوب قبل الجيوب وتفسد الفطرة السليمة والخصال النبيلة فإذا أردت أن تحفظ دينك ومالك ووقتك وعقلك فلا تلتفت إلى قراءتها وقد وفرت لنا مدرستنا مكتبة تظم كتبا قيمة ويجب علينا أن نزورها ونستفيد منها ونقرأ ما نريد فإنما أوجدت إلا لنا ويجب علينا أن نحافظ عليها وعلى الكتب فيها .

كلمة الصباح / الوطنية

الوطنية هدف سام نبيل ، وشعار كل فرد من أبناء هذا الوطن الذي يحرص على التمسك بالعقيدة ، وفاء ودفاعا عنها وعن بلده وملكه .

ولقد حرصت حكومتنا على تحقيق الكثير من المنجزات الحضارية وكل ما يحقق الأمن والرفاهية لمواطني هذا البلد الكريم وواجبنا تجاهه المحافظة على هذه المنجزات بالعمل المخلص الدؤوب ولأن ما تم تحقيقه من منجزات يعتز بها كل مواطن سعودي يوجب عليه أولا من منطلق إسلامي المحافظة على هذه المنجزات التي صرفت عليها الدولة أموالا طائلة من أجل رفاهية ، وإسعاد المواطن الذي هو أحرص من غيره على الحفاظ على هذه المكتسبات التي هي دعائم الخير والبركة فهي تستحق منا كل الرعاية والاهتمام

كلمة الصباح / حفظ اللسان

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه " فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه

ويجب علينا جميعا عدم التعدي على حقوق الآخرين وإن كان شيئا يسيرا وأن نترك الكلام الذي يسبب العداوة والفرقة بين الأصدقاء

وينبغي للإنسان المسلم أن يحفظ ألفاظه بأن لا يتكلم إلا في ما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل ؟ قال:" من سلم المسلمون من لسانه ويده "

كلمة الصباح / عملُ الخير،

قال تعالى: (( وتعاونوا على البرِّ والتقوى )) فَعَملُ الخير من طبيعةِ الإنسان المؤمن بالله ورسولِه الذي يجِدُ سعادَتَهُ وهناءَه في تقديم العونِ للنَّاس، والإصلاحَ بينَهُم ، ومساعدةِ المُحتاج ،وإكرامُ الأهلِ والأقاربِ والجيران ،وعيادةِ المريض، ومُواساةِ الحزين بل إنَّ الأمرَ يمتدُّ إلى الرفقِ بالحيوان والنبات . وكلُّ عملِ خيرٍ يفعله الإنسان ،يسمو بروحِة،ِ ويطهِّرُ نفسهُ ،ويرفَعُ درجاتِهِ عند الله سبحانه وتعالى، كما يرفَعُ مكانَتَهُ بين النَّاسِ دون أن ينتظِرَ منهم أجراً ،لأنَّةُ ينتَظِرُ الأجرَ والثَّوابَ من الله وحده .

والمجتمع الذي يُمارِسُ أفرادَهُ فِعلَ الخيرِ، هو مجتمعٌ تغمُرَهُ السَّعادة والتَّرابُط، ويعيش في ظِلالِ المودَّة والإخاء ،والنَّعيمِ الدَّائِم المقيم

كلمة الصباح / إتقان العمل

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) من هذه القاعدة النبوية المباركة يجب أن يكون تعاملنا مع كل عمل نكلف به ، فكل إنسان عامل يجب عليه أن يجيد عمله قدر الإستطاعة فالمتقن لعمله والذي يؤديه على أكمل وجه يحبه الله أما الناس فإنهم يرفعونه إلى أعلى مقام ويذكرونه بالخير فإذا كلف المسلم بإنجاز عمل فعليه أن يفرغ فيه كل ما لديه من مهارات وبراعة بأمانة وإخلاص فالعمل عبادة والله طيب لا يقبل إلا طيبا وأجدني في هذا المجال مضطرا لأذكر التفوق الصناعي باليابان مثلا والذي فاق به العالم من اين جاء ذلك ؟ هل خلقو بعقول غير عقولنا وأجساد أقوى من أجسادنا ؟…لا إذن السرهو اتقان العمل والحرص على أدائه والمثابرة للإنجاز ونحن الطلاب لابد أن نبدا ببناء قاعدة لإتقان العمل نبدأها بإتقاننا لأعمالنا المدرسية المكلفين بها حتى يكون هذا الإتقان سلوكا نسلكه فتتشكل شخصياتنا على إتقان العمل وحبه وعند ذلك سنكون بعون الله أمة عظيمة فالطالب اليوم إذا أتقن عمله ودراسته وواجباته سيكون مستقبلا طبيبا ماهرا مخلصا في عمله أو مهندسا بارعا في تصميماته فالإتقان يجب أن يكون الهدف الأسمى فلا تجد رجلا ناجحا إلا وهو متقن لعمله .

كلمة الصباح / العلم

العلم نور ينير الطريق ويبدد ظلمات الجهل والتخلف ، به تستنير العقول يرسم لنا معالم الطريق ويحدد طريق الحق من طرق الضلال ، بالعلم تتقدم الأمم في أخلاقها وفي شؤون حياتها وأبناؤنا هم أمل الأمة وبناة حضاراتها بهمتهم وبعزيمتهم ترتفع الراية وعلى سواعدهم يعلو البناء على أسس قوية وحقيقية فالشباب المسلم يستطيع بالإيمان والعلم أن ينشئ حضارة ويبني مجدا ويحقق نصرا في مختلف المجالات قال تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ) ولقد مر على الأمة الإسلامية قرونا طويلة كانت فيها منارة للعلم في العالم وكان أهل أوربا يأتون للتعليم في جامعات المسلمين في الأندلس حتى صار المسلمون بالعلم سادة العالم إنهم أجدادنا العظماء ونحن على آثارهم نسير لنصبح سادات العالم بالإيمان والعلم

كلمة الصباح / الشجرة

تحتل الشجرة منذ الأزل مكانة عظيمة في نفوس البشر ،ولقد حثنا الإسلام على العناية بالشجرة وغرسها   
  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مامن مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً ،فيأكل منه طير أو   
  
إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " رواه البخاري   
  
والشجرة صديق قديم للإنسان ،وعنصر حيوي مؤثر من عناصر الكون وسبب من أسباب جماله   
  
وروعته هذا فضلاً عما للشجرة من فوائد عظيمة متعددة فالشجرة تعني الظل والغذاء والدواء و   
  
الخضرة والجمال فما اجدرنا برعاية الأشجار والدعوة إلى زراعتها ،. وليكن شعارنا دائماً

( ازرع ولا تقطع )

كلمة الصباح / احترام الآخرين  
  
إن من صفات المسلم احترام وتقدير حقوق الآخـــرين،والتــعــامل بأدب مــعهم "قال   
  
رسول الله ـــ صلى الله علية وسلم ــ( ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذئ ) .  
  
ومن دليل الإيمان والتربية وكمال الشخصية حُسن الخُلق، وتقدير حق الوالدين والأخوان  
  
والأقارب، كما إن الإنسان المهذب في تعامله وحديثة وتــصــرفاته مع الآخـــرين إنسان  
  
حضاري يكسب محبة من يتعامل معهم، والإسلام يحثنا على الطباع الحسنة وعدم الغلظة،  
  
قال تعالى مخاطباً رسول الله ــصلى الله علية وسلم: (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من  
  
حولك). فالرسول ــــ صلى الله علية وسلم ــــ لم يكن فظاً ،ولا غليظ القلب ،فكسب المحبة  
  
واستمال القلوب.

كلمة الصباح  
  
بر الوالدين  
  
قال الله تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوادين إحسانا إما يبلغن   
  
  
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا   
  
كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني   
  
صغيرا}  
  
نعم فالوالدان سبب وجوده وهما صاحبا الفضل على الإنسان بعد الله وهما   
  
اللذان قاما برعايته والاعتناء به حتى كبر واصبح يستطيع الاعتماد على   
  
نفسه وبر الوالدين يعني طاعتهما والإحسان إليهما وإكرامهما والحرص   
  
على راحتهما ومهما بذل الإنسان من بر وعطف وحنان لوالديه فانه لن   
  
يوفيهما حقهما   
  
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { جاء رجل إلى الرسول ـ صلى الله   
  
عليه وسلم ـ وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك   
  
قال : ثم من ؟ قال : أمك ٌ قال : ثم من ؟ قال : أمك قال: ثم من قال : أبوك.