بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، وبارك الله قُلوبكم الأنيقة التي تستحقّ الخير، ونسأل الله الذي لا إله إلّا هو أن تدوم عليكم هذه الفرحة، وأن تبقى بكم تلك الإيجابيّة، فإشراقة الصّباح هي إحدى الأمور المميّزة في حياة الإنسان، لأنّ الله تعالى لم يخلق الإنسان ليحيا في صندوق من الفوضى أو اليأس، وقد منّ علينا جميعًا بالفُرص المُتكررة التي تكفلها لنال الأيَّام المُتجدّدة، وهي الأيَّام التي نُصلح بها أحوالنا ونُطوّر بها من قُدراتنا، ونتقوّى بها على مواطن الضّعف، فالإنسان المُسلم حريص على اغتنام الخير الوفير في اليوم الجديد، وحريص على استقبال شمس الصّباح بإيجابيّة كبيرة، ومستوى من الفَرحة والسّعادة، فلا يتشاءم ولا تأخذه في هذه الدّنيا حُزن أو فوضى، فأشرقوا كما أشرقت شمس أيّامكم، وارتقوا مع كلّ صباح لتكونون كما تُحبّون مع كلّ يوم، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.