إجابات قصّة : "كلماتٌ للفرح".

**الكاتبة: غادة ناصر الدّين.**

**دار البنان.**

1- بدت الطّبيعة مع قدوم فصل الصّيف فرحة، فالشمس مبتهجةٌ بجمال أكواز التّين والعصافير تقف على أشجار السّرو والتين ونسيم الصّباح يلاطف أوراق الأشجار.

2- كانت شجرة التين تشعر دائمًا بالحزن ، الكآبة ، التّوتر والغضب فهي تعتبر نفسها لا تمتلك الجمال: أكوازها سوداء وقامتها قصيرة قياسًا بقامة شجرة السّرو.

3- كانت شجرة التين تعامل جارتها شجرة السّرو معاملةً سيئة فلا تردّ تحية الصّباح وتجيبها بغضب لأنّها كانت لا تثق بجمال أكوازها اللّذيذة وتظنّ أن شجرة السّرو تضحك عليها وتستهزئ بها.

4-الفكرة التي لمعت في رأس شجرة السّرو هي أن يكتب العصفور بمنقاره على ورقات شجرة التين عبارات دعم وتشجيع لها :"كلٌّ منَّا جميل، كلٌّ منَّا مفيد، الحبّ نور،الحبّ حياة " وهكذا مع قدوم فصل الشّتاء وبعد تساقط هذه الورقات على الأرض تتغذّى منها شجرة التين فتشكّل عامل دعم وتفاؤل لها.

5- نعم، نجحت خطَّة شجرة السّرو والعصفور فمع قدوم فصل الرّبيع عادت الحياة من جديد إلى شجرة التين ومع حلول فصل الصّيف صارت تلقي تحية الصّباح على جارتها وتهتزان فرحًا...

6- أتعلّم من هذه القصّة التّفاؤل ، الأمل ، الثّقة بالنفس والقناعة بما قسم الله لنا من نِعم وأتعلّم أيضًا أن الكلمة الطّيّبة تبعث الفرح والسّرور في النفوس ...

7- رأي شخصي.