**قصة نجاح واقعية**

**تحدي رغم الإعاقة**

ياسمين تلك الفتاة الرقيقة اللطيفة التي لطالما حلمت أن تكون أسوة بمن هم في عمرها ولكن حالت إعاقتها ان تسمح بذلك .

ولكن حلمها كان يكبر معها في كل يوم ، رغم إعاقتها تحدت الظروف جميعها، ودخلت رياض الأطفال خائفة من أول يوم يمر عليها، ولكن لم تتوقع ان يكون يومها هكذا، ففي اليوم الأول استقبلتها المعلمة والأطفال فرحين بلقائها ، انبسطت كثيرا واندمجت معهم .

وفرت لها المعلمة كل السبل لكي لا تجد فرقا بينها وبين غيرها .

فعند دخولها الصف تترك كرسيها المتحرك، وتجلس على كرسي الأطفال، وتلعب معهم في الأركان، وتشاركهم الساحة الخارجية ، فقد كانوا متعاونين معها، فيساعدونها في الجلوس على كرسيها وتحريكه والمسير معها .

هكذا بدأت ياسمين حياتها الطفولية، في عالم تشكلت فيه شخصيتها.

وها هي الآن طالبة متفوقة في الصف الثامن في مدرسة الشهيبه الاساسية في محافظة العقبة، وتعيش حياتها بشكل طبيعي، دون أن ترى أن إعاقتها حاجز يمنعها من إكمال مسيرتها التعليمية.

فهنيئا لمن ساعدك ، وبدأ معك المسير .

بقلم المعلمة : إنعام النجادات

مديرية تربية وتعليم محافظة جرش

مدرسة معاذ الكساسبة الأساسية المختلطة