**يا عالـــــــــــــــي الهمَّــــة..**

**بقَدْر ما تَتَعنَّى ، تنالُ ما تتمنَّى**

**إن عالي الهمة يعلم أنه إذا لم يزد شيئاً في الدنيا فسوف يكون زائداً عليها، ومن ثم فهو**

**لا يرضى بأن يحتل هامش الحياة، بل لا بد أن يكون فيها عضواً مؤثرا .**

**ومن تكن العلياء همة نفسه          فكل الذي يلقاه فيها محبب**

**عالي الهمة يُرى منطلقاً بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها على بصيرة وعلم،**

**فيقتحم الأهوال، ويستهين الصعاب ..**

**ذرينــي أنـــل ما لا يُنــــال من العُــــلا فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل**

**تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بُدَّ دون الشَّهْدِ من إبر النحْلِ**

**كبير الهمة عصامي لا عظامي**

**فكبير الهمة عصامي يبني مجده بشرف نفسه ، لا اتكالا على حسبه ونسبه ، و لا يضيره ألا يكون ذا نسب ، فحسبه همته شرفا ونسبا ، فإن ضم كبر الهمة إلى نسب كان كعقد علق على جيد حسناء ..**

**إن كبير الهمة نوع من البشر تتحدى همته- بحول الله وقوته- ما يراه غيره مستحيلاً، وينجز- بتوفيق الله- ما ينوء به العصبة أولو القوة ويقتحم- بتوكله على الله- الصعاب والأهوال، لا يلوي على شيء**

**له همم لا منتهى لكبارها \*\*\* وهمته الصغرى أجل من الدهرِ**

**" ذو الهمة إن حُطَّ، فنفسه تأبى إلا عُلُوّاً، كالشعلة ِ من النار يُصَوِّبُها صاحبها،**

**وتأبى إلا ارتفاعا .**