حلم طفل فلسطيني

تيا رامي ايبف

الصف الثالث

المدرسة الوطنية الارثوذكسية الاشرفية

المعلمة ريما حدادين

يوم أمس، حدثني أبي عن مقالة قرأها ، و كانت تتحدثُ عن الاطفالِ في المخيمات ِ و المناطق الفقيرة وعن أحلامهم المستقبلية.

و كان مصطفى، أحد الاطفال الذين تم مقابلتهم و تحدثَ عن شعوره عند مشاهدةِ الأطفالِ في الأحياء الراقيةِ وهم يلعبونَ بالكرةِ في الملاعبِ الكبيرةِ في المدارس التي لم يشاهد مثلها من حيث مساحتها و نظافتها وعن الملابس التي يرتديها هؤلاء الاطفال بينما هو واصدقاءةِ يدرسون في غرفٍ صغيرةٍ ومكتظة بالطلابِ ويلعبون في ساحةٍ مجاورة ٍ لها غير مهيئةٍ للعبِ.

وفي نهايةِ المقال شاهد الكاتب أملاً في اعينِ الأطفال والاصرار على تحقيقِ احلامهم بأن يصبحوا في افضل حال في المستقبلِ .