**قصة اول يوم في المدرسة عن العام الدراسي الجديد للاطفال مكتوبة**

تُعتبر القصّة من الفنون الأدبية المميّزة التي تحمل مع حُروفها الرّسالة الإيجابيّة وتشمل على عبرة وموعظة حسنة وتحفيز إيجابي، وفي أول أيام المدرسة، يتم طرح القصة الآتية:

إنّ رسالة العلم هي الرّسالة الأعظم التي يُمكن للإنسان أن يحملها بين صدره وقلبه، هكذا قالت والدة نور لها في صباح يوم مدرسي قديم، وقد دارت الأيّام وزادت سنوات العُمر حتّى بقيت تلك الجملة عالقة في ذاكرة نور التي أصبحت واحدة من أشهر الأطباء في بلدها، بل وقامت بتمثيل بلدها وأهلها في العديد من الاجتماعات العالميّة التي تبحث في أحدث طرق العلاج وأفضل الحُلول للتعامل مع أمراض العين، فقد بدأت الحكاية في العام 1998 حيث ذهبت نور للمرة الأولى إلى المدرسة، فاستيقظت في صبيحة يوم الأحد، ووالدتها تُعد لعها الطّعام وتُجهّز لها الثّياب، إلّا أنّ نور كانت غارقة في البكاء، فأقبلت عليها والدتها واحتضنتها، وقالت لها: والله يا ابنتي لو أعلم أنّ المدرسة شرُّ لكِ ما أرسلتكِ يومًا، ولكنها الخير، واشهدي على كلامي.

ذهب نور برفقة والدتها في أول أيذام الدراسة، تعجّبت نور من الأجواء الجميلة، وبالفعل بدأت ترى ما لم تكن تتوقّع، من الألوان الجميلة للصفوف، والمقاعد المرتّبة ورائحة العطر في كلّ مكان، والكثير من الطّلاب والطّالبات الذين يُشبهونها في الخوف والملامح، فلا أحد يبكي هُنا، فخجلت نور من البكاء، فطلبت منها والدتها أن تثق بها وأن تكون على قدر الأحلام التي تؤمن بها، وقد أخبرتها في تلك اللحظة بأنّ الاحلام الكبيرة والطّموحات العظيمة تبدأ بخطوة صغيرة، فأنتِ طبيبة الغد التي سوف نفتخر بها جميعنا، وأنتِ حكاية الأمل التي سُتشرق من منزولي إلى العالم، فكوني على قدر هذا الحُلم، وبالفعل وعلى الرّغم من صغر سن نور، إلّا أنّها شعرت بحجم الكلمات، ومنذ تلك اللحظة عاهدت والدتها على ذلك، وسارت في طريق النّجاح حتّى صارت الطبيبة الأشهر في بلدها.

**قصة عن المدرسة في اول يوم تعليم**

وهي من القصص المميّزة التي يتوجّب أن تزيد من عزيمة الأطفال نحو مزيد من الإقبال على مسارات الدراسة، وفي ذلك يتم الوصول إلى القصّة التالية:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سوف أتحدّث لكم يا زملائي عن قصّتي الجميلة، تلك التي حدثت معي في أول أيذام الدراسة، وكما تعلمون أنا الآن معلم هُنا، وأشغل منصب رفيع في هذه المدرسة، وفي مُختلف المدارس الأخرى في وطننا الكبير، وذلك لأنّني موجّه اختصاص في وزارة التعليم، فقد بدأت حكايتي مع المدرسة عندما كنتُ في السنة السادسة من عُمري، وقد كنتُ شابًا خجولًا خائفًا من أبسط الأشياء، وبالفعل قد استطاع أبي أن يأخذني إلى المدرسة على الرّغم منّي، بعد أن وضعني في السّيارة، وأطبق عليّ الحزام، وأنا أبكي وأصرخ طِوال الطّريق، كالشّخص المرتُحل به إلى السّجن، وما هي إلّا دقائق، حتّى توقّف أبي على جانب الطّريق، ونزل إلى جانبي وقال لي: يا ولدي، لو كانت الحياة ستتوقّف عند وزمن أو موقف مُحدّد لما أرسلتك إلى مكان، وأبقيتك جِواري حتّى آخر العُمر، ولكنّ الحياة تمضي بسرعة وتبقى ذكرياتها عالقة في الذّاكرة، فأمّا أن نتذكّرها بخير، وإمّا أن تمضي بنا إلى النّدم المؤلم، فاحذر أن تكون من النادمين.

لم أكن أعرف حجم تلك الكلمات ولا قيمتها، ولم أكن أملك القُدرة على ترتيب أفكاري، فكلّ ما أعرفه في تلك اللحظة أنّ ملامح وجه أبي كانت صادقة على نحو لا يُمكن تفسيره أو نسيانه، وبالفعل، حصل ما كان يطلبه أبي، فذهبت إلى المدرسة، وهناك تعرّفت على أول أصدقائي، وهو طفل مثلي، كان اسمع ياسر، وكان غارقًا في بكاءه، فأقبل أبي إلى ياسر، وقال له: هذا ولدي خالد، تعلّم منه كيف تكون رجلًا، وفي هذه اللحظة شعرت بالفخر، وخفت أن أكسر في كلمة أبي، فلا أكون الرّجل الذي يُحب، وخفت أن أبكي كي لا أكون شبيهًا بياسر، بل ترفّقت به، حتّى أكملنا مسيرة التّعليم، فصار هو مدير التربيّة في منطقتنا، وصرت أنا موجّه الاختصاص العام على مدارس المنطقة، فالأحلام خُلقت لنحقّقها، وهي لا تحتاج سوى إلى السعي والعَمل.

**قصة عن العودة إلى المدرسة بالإنجليزي**

يتم طرح القصّة باللغة الإنجليزيّة لما لها مندور في تعزيز مسارات اللغة، وتعزيز قُدرة الطّالب على استخدام حروف وكلمات اللغة الإنجليزيّة، وجاءت في الآتي:

Hello everyone, the return to school is like the return of the soul to life, and the return of the heart to the beat after it was interrupted for one reason or another, and it is the same as returning to work, toil and fatigue for those who see school as a burden on them, so returning to school is the path by which we shorten the path towards dreams This is what I felt at every return, and that is why God Almighty honored me with success and success. As for my friend Mahmoud, he hated going back, and his facial features changed whenever the school date approached, which was reflected in negativity on him, so he became the most hated person to study, and he moved away until he left. My story is for you. I sum it up in fleeting words: Returning to school is a positive and special thing, so make sure that you are happy with that return, and beware of negativity or complaining at that return.

الترجمة: مرحبًا بكم جميعًا، إنّ العودة إلى المدرسة أشبه ما تكون بعودة الرّوح إلى الحياة، وعودة القلب إلى النّبض بعد انقطاعه لسبب أو لآخر، وهي ذاتها العودة إلى العَمل والكدّ والتّعب عند من يرى بالمدرسة عبئًا عليه، فالعودة المدرسيّة هي الطّريق الذي نختصر به المسير نحو الأحلام الكبيرة، وهو ما شعرت به عند كلّ عودة، ولذلك أكرمني الله تعالى بالتوفيق والنّجاح، وأمّا صديقي محمود، فقد كان يكره العودة، وتتغيّر ملامح وجهه كلّما اقترب موعد المدرسة، ما انعكس عليه بالسلبيّة، فصار أبغض النّاس للدراسة، وابتعد حتّى فارقها، قصّتي لكم أختصرها بكلمات عابرة: إنّ العودة إلى المدرسة شيء إيجابي ومميّز، فاحرصوا على أن تكونوا فرحين بتلك العودة، وإيّاكم والسلبيّة أو التذمّر عند تلك العودة..