941

* لا أحد يُسهل الحياة عليك، إلا ثقتك وشغفك في الاستمرار ولن يهدي أحدًا النجاح إليك، إلا سعيك في تجاوز الصِعاب، ونشوة الفرح لا تتوقف عندما تنتصر بل عندما تستمر في الإنتصارات. الإنسان الناجح لا يرضى بمكان واحد ولا حياة واحدة. تحقيق الذات غايته الأولى، وعيش أكثر من حياة هو مطلبه الدائم.

942

* كن ملهما لمن حولك في النجاحات الحقيقية، فالسمة الأساسية المرتبطة بالنجاح هي محاولاتك اليومية في أن تصبح أفضل على كل الأصعدة. وهذه الدوافع الأصيلة لمواجهة الحياة في كل يوم أهم من الحياة ذاتها والسعي لتحقيق الأهداف أجمل من نتائج تحقيقها. فالعبرة في الرحلة لا في الوصول.

943

* اللحظة الراهنة هي حياتك الحقيقية، والمستقبل هو هدفك السامي. فالماضي موجود لنتعلم منه ولا يمكننا العودة لإصلاحه.لكنك قد تملك مستقبلك عندما تجد الضوء في أي ظلمة تمر عليك، لتستيقظ على ظلام قد انبثق به النور فالسمة الوحيدة الثابتة في الحياة هي التغيّر وتغير مستقبلك للأفضل يبدأ من عندك

944

* الشجاعة مطلب في الحياة حتّى تمضي تجربتك في الحياة صاحب قيمةً ومعنى وتحقق ذاتك كما تحب. فاللحظة التي تسقط بها قد تُكلفك حياتك إذا لم تنهض. فكّر بكل تجربة سقوط بالأدوات الأفضل لمواجهتك لها، ومن الممكن أن تكون هذه الأدوات الحكمة والتروّي.. لتكن نقطة تحول للأفضل وولادة حياة جديدة.

945

* يحدث أن تتبدل حياتك في لحظة صعبة واحدة، للحظة تملأ خيالك زهوًا وجمالًا. الأثر التي تتركه لحظاتك الصعبة بعد تعاملك معها بشكلٍ عقلاني وصحيح يجعلها من أفضل التجارب، وأجمل الغايات التي تريد الوصول لها يومًا ما

946

* أنت جزء جميل من المجتمع، زهو الفردانية ماهو إلا صدأ في سفينة! لا أحد يشعر بقيمة مميزاته لوحده، ستعرف نفسك جيدا بوجود عالم من حولك. اختار ماهيّة وجودك في حياة الناس حولك. إما مُلهم لنجاحات كثيرة أو داعم لمن يملك موهبة، أو لا شيء إطلاقًا. ومن يبقى هو من يترك أثرًا في أي مكان يمر به

947

* من الذكاء أن تتعامل مع كل شخص بإختلاف وشخصية معينة، ولا يعني ذلك نفاقا، لكن بعض الصفات ليس من المفترض أن يراها كل أحد. بالمجمل جميعنا نملك شخصيات متعددة نقرر معها الأشخاص التي ستظهر لهم. الأهم في ذلك أن تُحب الشخص الذي تراه بينك وبين ذاتك، انعكاسك الحقيقي هو جوهرك.. هو كل ما تملك.

948

* لا تجعل الأشياء والأفكار حولك تلتهمك فتضيع حياتك وتفنى في تفسير كل الأقاويل التي تمرّ بك. فالأشياء ليست كما تبدو عليه في أغلب الأحيان. والإنسان المطمئن يرى ببصيرته لا بنظره، ويسمع بقلبه لا بظنه،من يعيش حياته حقا يتجاوز السيء ويمضي للحياة الأكثر رحابة ويركز على الأهداف النبيلة بها

949

* لا تجعل من نفسك إنسانًا لا يُنصف في حق ذاته، سامح من يستحق لكن إياك أن تنسى. ولا تتعامل مع من أعطيته الثقة وخانها كمن أوليته الثقة وزادك ثقةً به! عوّل على عقلك دائمًا لمواجهة المواقف والأشخاص بما يرتضيه عقلك، ويطمئن به بالك وعقلك وقلبك.

950

* الدافع الحقيقي في الحياة هي خطتك بها، وكيف ستقضيها وتحققها وتمضي مراحل الحياة بما يُناسب عمرك وتطلعاتك. تأكد أن يكون لك تاريخ يُحتفى به، ونجاح ترضى عنه، وذكرى نبيلة تعيش معك. وحده الإنسان الناجح يترك إرث وأثر فانتبه لأي الصفوف تُريد أن تذكر معها.. فهنالك صفين فقط إما النجاح أو الفشل.