## ****كلمة مدرسية عن التنمر جاهزة للطباعة****

بسم الله الرحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أسعد الله أوقاتكم جميعًا، ها نحن نقف من جديد لنتحدّث عن واحدة من الظّواهر السلبيّة التي ازدهرت في الفترة الأخيرة، والتي تُعتبر من الظّواهر السّيئة التي تحمل مع طياتها الكثير من السّوء والأمراض النفسيّة، ونحن بصدد الحديث عن التنمر، الذي يُخالف مبادئ الدّين الحنيف، ويُخالف فطرة الإنسان الخلوق الذي يحترم الآخرين، ويسعى في امورهم، فالتنمّر قادر على هدم المجتمعات وتثبيط الهمم، وقادر على إيصال الأشخاص المُتنمّر عليهم إلى أحوال نفسيّة خطيرة، تحديدا عندما يتعرّضون إلى تلك الظاهرة في سن صغيرة، وهو سبب كبير من أسباب الدخول في مرض الاكتئاب الشّديد، في حالات مُحدّدة، علاوةً على أنّه ينم عن عقد نقص وأمراض نفسيّة في الشّخص المُتنمّر، فنحرص على تسليط الضّوء على هذه الظّاهرة، ونُكافحها بالوعي والكلمة الطّيبة، سائلين المولى لنا ولكم السّداد في القول والعَمل.