**تعريف الحوار وآدابه**

إن الحوار هو محادثة لفظية بين طرفين أو أكثر يتبادلون من خلالها الأفكار والآراء ويعرضون نقاشات ويتشاورون فيما بينهم ويصغون للأطراف الأخرى بكل شفافية وتقبل للطرف الآخر ودون تعصب لآرائهم والاعتراف بصحة الرأي الآخر إن كان صحيحًا وعدم التمسك بآرائهم إن كانت خاطئة، و من آداب الحوار التزام التواضع والاحترام وعدم الغضب والهدوء والإصغاء وحسن الاستماع خلال النقاش للتوصل للحقيقة في الموضوع المعروض للنقاش والابتعاد عن التزييف والكذب لإثبات صحة رأيهم وإنما التجرد من الأنا وجعل الأولوية لصوت الحق أن يظهر، والتوجه للطرف الآخر بألفاظ لطيفة حسنة والبعد عن التوبيخ أو المهاجمة بأسلوب الحديث، وإعطاء الأطراف الأخرى وقتهم لتبرير رأيهم وإبراز الأدلة والبراهين التي دفعتهم للتمسك برأيهم، وليس بالضرورة في الحوار أن يكون للطرفين رأي مخالف للآخر بل ربما تبادلا المعرفة فيما بينهم وغذوا عقول بعضهم بالمزيد من الأفكار حول قضيتهم المشتركة. [مرجع: 1]

**حوار بين شخصين عن اهمية اللغة العربية**

أمجد وسعد صديقان في المرحلة الثانوية، وهما طالبان متفوقان في دراستهما ويحبون أن تجمعهم حوارات حول أمور علمية مهمة توسع آفاقهم وإدراكهم وتجعل صحبتهم نافعة ما استطاعوا، وذات يوم دار بينهما حوار حول اللغة العربية وأهميتها، وهنا حوار بين شخصين عن اهمية اللغة العربية:

* **أمجد:** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا صديقي؟ أرجو أن تكون في أحسن حال.
* **سعد:** وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله بخير أهلا بصديقي العزيز، كيف حالك أنت؟
* **أمجد:** الحمد لله بخير، تشغلني بعض الأمور المهمة التي تخص لغتنا العربية يا سعد.
* **سعد:** أخبرني ماذا يدور في خلدك يا صديقي لعلي أستطيع مساعدتك.
* **أمجد:** متى نشأت لغتنا العربية يا ترى هل هي حديثة أم قديمة؟
* **سعد:** لقد قرأت مرة مقالًا يتحدث عن نشأة اللغة العربية،فإن المؤرخون على اختلاف في تاريخ نشأتها الحقيقي وصنفوها من اللغات السامية، فقد ذهب بعضهم إلى أنها اللغة التي تحدث بها سيدنا آدم عليه السلام في الجنة، ومنهم من قال أن سيدنا إسماعيل عليه السلام أبو العرب هو أول من تكلم بها ومنهم من قال أن يعرب بن قحطان هو أول المتكلمين بالعربية، وهذا الاختلاف لا يوصلنا إلا لشيء واحد يا صديقي بأن لغتنا العربية لغة قديمة جدًا وهي من أقدم لغات العالم.
* **أمجد:** ولقد سمعت أن الغرب يستصعبون تعلم اللغة العربية، لماذا برأيك؟
* **سعد:** لغزارتها وكثرة مفرداتها واشتقاقاتها وتنوع علومها ويمكن من كلمات جملة واحدة المجيء بالعديد من المرادات والمعاني المختلفة لمجرد تغيير أماكن كلماتها أو تشكيلهم، و كما تتميز لغتنا بتعدّد أساليبها وعلومها من بلاغةٍ ونحوٍ وصرفٍ وأدب وشعر، ولكن تعلمها ليس بالامر المستحيل هي فقط تحتاج لجهد كبير وإيمان عميق بعظمتها ومحبة كبيرة لها، فمن أحب شيئًا هان عليه كل صعب في سبيله.
* **أمجد:** هذا جميل جدًا، وهل تعلم سببًا لتسميتها لغة الضاد ولغة القرآن؟
* **سعد:** نعم بالطبع أعلم سبب ذلك، فإن سبب تسميتها بلغة الضاد هو لكون هذا الحرف من أصعب الحروف العربية التي يعجز غير العرب على النطق به وكذلك لعدم وجوده في أي لغة أخرى، وإن سبب تسميتها بلغة القرآن لأنها اللغة التي اصطفاها الله عز وجل من بين جميع اللغات واختارها لتكون لغة خاتم كتبه السماوية بلسان عربي مبين على سول عربي في بلاد عربية فكانت لغة الإسلام الأولى والمسلمين.
* **أمجد:** ما أجمل هذا!، أنت إنسان مثقف ومتميز يا سعد، والكل يمدرك لمدى عشقك للغة العربية.
* **سعد:** نعم إني عاشق للغتي كثيرًا وطموحي أن أصبح عالمًا في هذه اللغة العظيمة وأن أمارس كتابة الشعر لأترجم شعوري بعبارات أستقيها من بحور لغتي وخيالي وسأعمل على نشر لغتي والدفاع عنها بكل ما أوتيتُ من عزم وحب.
* **أمجد:** أرجو لك التوفيق يا صديقي وأتمنى أن تحقق طموحك من كل قلبي أنا أثق بك وبقدرتك على ذلك، لا أخفيك يا سعد لقد أصبح لدي فضول لأعرف عن لغتي العربية أكثر، شكرًا لك.
* **سعد:** أهلا بصديقي العزيز، أنا حاضر في أي وقت أردت.

**حوار بين شخصين عن أهمية اللغة العربية في الإسلام**

إن الإسلام الحنيف هو آخر الشرائع السماوية التي أراد الله بها أن يختم دياناته ورسالاته وهو الدين الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين عربًا وعجمًا، وإن القرآن الكريم كلام ربنا و معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام اختاره الله باللغة العربية لعلهمه بسعته وقدرتها على إيصال المعاني بكل دقة وبراعة وفصاحة، وبذلك فإنّ للغة العربية مكانةٌ عظيمة وأهمية بالغة في الإسلام وسنتناول فيما يلي حوار بين شخصين عن أهمية اللغة العربية في الإسلام وهما عبد الرحمن وشيخه أحمد:

* **عبد الرحمن:** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
* **الشيخ أحمد:** وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا وراؤك يا بني؟
* **عبد الرحمن:** أود أن أطلعك على سؤال يؤرقني حول أهمية اللغة العربية في الإسلام؟ وأحتاج منك إجابة شافية.
* **الشيخ أحمد:** نعم يا بني، من المؤكد أن للغة العربية أهمية بالغة بالغة، فهي لغة القرآن والسنة النبوية الشريفة وهي لغة أهل الجنة ولا يمكن القيام ببعض الفرائض إلا بها فلا تصح الصلاة إلا بالعربية ولا تصح تلاوة القرآن الكريم بغيرها، وهي لغة الإسلام والمسلمين الأولى ولا يستقيم الدين إلا بمعرفة كلمات محددة بها كنطق الشهادتين وغيرها.
* **عبد الرحمن:** ما هي وظائف اللغة العربية؟
* **الشيخ أحمد:**هي أداة للتواصل مع الآخرين ووسيلة لنقل الأفكار والمعارف واكتساب المهارات ويتم من خلالها تدوين الأفكار وتسجيل الوقائع وهي وسيلة للاستمتاع من خلال قراءة الكتب والروايات والآداب المختلفة وهي وسيلة لتلخيص المشاعر وإظهارها بطريقة فريدة.
* **عبد الرحمن:** ولكن يا شيخي هذه الوظائف تشترك بها كل اللغات على الأرجح.
* **الشيخ أحمد:** بلى يا عبد الرحمن ولكن للغة العربية وظيفة أخرى لا يشاركها بها أحد وهذه الوظيفة قد اختارها لها ربنا تبارك وتعالى حيث اختصها بوظيفة فريدة فجعلها لغة القرآن العظيم.
* **عبد الرحمن:** شيخي هل يمكنك أن تلخص لي ما يميز اللغة العربية عن غيرها؟
* **الشيخ أحمد:** هي لغة البيان الكامل والشامل وهذه الميزة لم يسبقها إليها أحد من اللغات الأخرى فهي الأفصح والأبلغ وهي مفتاح فهم الكتاب والسنة وبها تقام الحجة على الناس وتضفي على المتحدثين بها والمتعلمين لها خصال الرقة ولين الجانب والرحمة لمن حولهم وتنزع من قلوبهم بذور القسوة وتؤثر في العقل حكمة وفي الخلق حُسنًا وفي الدين تَقَوُّمًا، وهي مصدر عز للأمة الإسلامية إلى يومنا هذا لما تحمله من الحضارات والإعجاز والدقة والإتقان والرقي.
* **عبد الرحمن:** هل يوجد المزيد من المميزات يا شيخي أم أنها اقتصرت على ذلك؟
* **الشيخ أحمد:** بالطبع يوجد المزيد فالعربية تمتاز بغزارة مفرداتها وتنوع معانيها وهي اللغة الوحيدة التي تميز بين المذكر والمؤنث، ولها الفضل على كثير من اللغات الأخرى التي استمدت العديد من مصطلحاتها منها.
* **عبد الرحمن:** ما أروع العربية يا شيخي سبحان جعلها لغة القرآن فلولا كانت الأفضل لم يختصها الله لتكون حاملة كلامه، جزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخي ونفع بكم.
* **الشيخ أحمد:** صدقت يا بني، الحمد لله الذي جعلنا مسلمون وجعل العربية لغتنا لنبحر في معانيها، ونسأله تعالى أن يردنا إليها ردًا جميلًا إن زاغ عنها أحد.

**حوار بين شخصين باللغة العربية الفصحى**

تبقى الأسرة هي المكان الأول الذي يغرس في نفوس الأبناء محبة اللغة العربية والأصالة والتمسك بها وتنشئتهم ببيئة تهيئ لهم الجو المليء باللغة العربية من قراءة قصص وكتب علمية باللغة العربية وإطلاعهم على الأدب والشعر ومدى إبداع آبائنا وأجدادنا في كل مجال ونقلهم للحضارة إلى الغرب، علينا إيقاظهم بأننا أول من أبهر الدنيا بالعلم والأدب والبُنيان وأول من صاغ للتاريخ حروف المجد والعظمة، وفيما يأتي حوار بين أب وابنه باللغة العربية الفصحى حول أهمية اللغة العربية:

* **الابن:** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبي، كيف حالك؟
* **الأب:** وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا بني الحمد لله، كيف كان نهارك في المدرسة؟
* **الابن:** حمدًا لله يا أبيلقد كان نهارًا ممتعًا وجميلًا، فقد علمنا أستاذنا الكثير من الأمور الجديدة و الممتعة عن اللغة العربية لم نكن نعلمها.
* **الأب:** هذا جميل فإنه لأمر في غاية الأهمية أن نتعلم عن لغتنا العربية، ماذا علّمكم الأستاذ يا بني؟
* **الابن:** لقد علمنا بأن لغتنا هي اللغة الأفصح والأقوى والأجمل وهي اللغة الوحيدة القادرة علي إيصال المعنى بكل دقة ووضوح من غير حشو ولا تكلف.
* **الأب:** رائع، هل علمكم شيئًا آخر؟ هل تستطيع إخباري عن خصائص اللغة العربية؟
* **الابن:** بالطّبع، فاللغة العربية لغة يسيرة الفهم بعيدة عن التعقيد في الكلام توصل الفكرة بكل يسر وبعيدة عن تنافر الكلام، وهي لغة تزدحم بالمترادفات والاشتقاقات وتتميز بالبيان والبلاغة والصور والكنايات.
* **الأب:** هل أخبركم عن دلالة الصّوت في اللغة العربية يا بني؟
* **الابن:** إنّ دلالة الصّوت يا أبي من خصائص اللغة، فإن المعاني تتغير بتغير طريقة المتحدث وأسلوبه ونبرة صوته وتعابير وجهه.
* **الأب:** هذا جيد، وما هو الإعراب في اللغة العربية؟
* **الابن:** الإعراب علم يمكنه أن يغير معاني الكلمة الواحدة ويمنحها الكثير من الدلالات وبإمكانه أن يعطي للجمل تفسيرًا صحيحًا وتوضيحًا للمراد منها.
* **الأب:** وماذا تعلمت أيضًا عن علم العروض؟
* **الابن:** إن علم العروض يا أبي من العلوم التي تدرس الكلمات في القصائد الشعرية من ناحية أوزانها وتعيدها لأي بحر شعري كانت و تظهر لها موسيقى شعرية تعطيها جمالية خالصة وفريدة عن غيرها من الكلمات والجمل.
* **الأب:** وما أهمية اللغة العربية؟
* **الابن:** اللغة العربية هي الوسيلة التي يتواصل بها العرب وهي الأداة التي يستخدمونها لايصال أفكارهم واحتياجاتهم وهي اللغة التي حملت الحضارة العريقة لسنوات طويلة بما أضافته للعالم من علم وأدب وبنيان وكانت أساسًا للإبداع ولغة للمبدعين،وقد تألفت بها العديد من الكتب العلمية والمجلدات الفقهية والدواوين الشعرية، وهي لغة القرآن والسنة النبوية المطهرة.
* **الأب:** طوبى لك ولأستاذك يا بني أثلجتما صدري حقًا، سأحضر لك هدية جميلة لأنك أجبتني عن أسئلتي بدقة ومهارة.
* **الابن:** لا حُرِمتك يا أبي، شكرا لك.

**حوار قصير بين شخصين عن اللغة العربية**

للمؤسسات التعليمية دورًا هامًا في زرع بذور اللغة العربية في نفوس طلابنا وتعليمهم أهمية العربية ودورها الكبير في رفعة شأن الأمة وتطورها وازدهارها، فيقوم المعلمون والمعلمات بنقل خبراتهم حول اللغة العربية عبر إنشاء حوارات قصيرة مع تلاميذهم خلال الحصص الدرسية يوصلون من خلالها ما يودون إيصاله من معلومات:

* **المعلمة:** السلام عليكم، صباح الخير طلابي الأعزّاء.
* **التلاميذ:** وعليكم السلام صباح النور أستاذتنا.
* **المعلمة:** سيكون درسنا اليوم عن اللغة العربية فأعيروني أسماعكم وأذهانكم.
* **الطّالبة:** أستاذتي هل تسمحين لي بسؤال عن اللغة العربية؟
* **المعلمة:** بكل سرور يا حبيبتي، تفضلي بسؤالك.
* **الطالبة:** ما سبب تسمية اللغة العربية بهذا الإسم؟
* **المعلمة:**اشتق اسم اللغة العربية من الإعراب أي الإفصاح والتعبير، أعرب عن الشيء أي أظهره وأفصح عنه وذلك لشدّة بيانها وتعبيرها.
* **الطالبة:** كم عدد الناطقين باللغة العربيّة يا أستاذتي؟
* **المعلمة:** إن عدد الناطقين باللغة العربية يقارب النصف مليار نسمة حول العالم يتوزع معظمهم في الوطن العربي وما حوله من مناطق وفي أماكن نادرة من بلاد الغرب وهم العرب المغتربون خارج بلادهم.
* **الطالبة:** وكم عدد حروف اللغة العربية يا أستاذتي؟
* **المعلمة:** ثمان وعشرون حرفًا من غير الهمزة فمع الهمزة يصبح عددهم تسع وعشرون حرفًا.
* **الطالبة:** هل يمكن لكلمة واحدة أن تحمل العديد من المعاني؟
* **المعلمة:** نعم يا صغيرتي وهنا يكمن تميز اللغة العربية الأكبر فمن كلمة واحدة يمكن أن نحصل على العديد من المعاني وذلك بتغير مكانها أو حركتها أو الاشتقاق منها وتصريفاتها المختلفة ولهذا اختارها رب العباد لتكون لغة القرآن الكريم وهي خالدة بخلود القرآن.
* **الطالبة:** ما أجمل لغتنا العربية وما أعظمها كم أنا سعيدة لأنها لغتي يا معلمتي.
* **المعلمة:** نعم يا حبيبتي فهي مصدر فخرنا وعزتنا وعنوان أصالتنا وحضارتنا العريقة وعلينا أن نتمسك بها ونحميها.

**حوار عن اللغة العربية بين ثلاث أشخاص**

إن التعليم العالي هوالمكان الذي تُجنى فيه ثمرة السنين ويحصد به لذيذ الثمر، وحينما يدخل الطلاب إلى الجامعات تكون شخصياتهم قد تشكلت و تبلورت، وتكون معتقداتهم وإيمانهم قد أصبح راسخًا متأصلًا فيهم، فمن زرع فهم حب اللغة العربية لا يمكنه تحمل تدهورها على ألسنة أقرانه العرب وخاصة من يجمعهم به مكان واحد، فهذا مراد محب للغة العربية ومتمسك بها عندما دخل للجامعة انصدم بالواقع المرير من زملائه ودار حوار في قاعة المحاضرة بين أستاذه وأحد زملائه وكان هو أيضًا أحد أطراف الحوار:

* **الأستاذ:** صباح الخير يا أبنائي، حديثنا اليوم عن اللغة العربية هي لغة من أقدم لغات العالم تمتاز بعراقتها وأصالتها وما حملته خلال تاريخها الطويل من إبداع وحضارة ولم تقتصر على ذلك فحسب بل كانت سببًا في بناء حضارات لشعوب أخرى أسست على الحضارة العربية وهي اللغة التي نشأت كاملة ولم تحتاج أن تمر بمراحل تطوير وإن أوج ازدهارها كان في العصر الجاهلي فقد كانت تقام المسابقات الأدبية في سوق عكاظ وكان الشعراء يتبارون في قصائدهم الطويلة ويؤلفون المعلقات ويعلقونها على أستار الكعبة، وقد ازداد انتشارها بانتشار الإسلام فهي لغة القرآن والسنة.
* **مراد:** نعم يا أستاذي كم أثلجت صدري بهذا الكلام، فقد راعني ما رأيته في الجامعة من انحلال الطلاب وابتعادهم عن لغتهم العربية وتمسكهم بلغة الغرب، واعتبارها لغة التطور والحداثة.
* **الأستاذ:** إن بعض التصرفات الخاطئة من البعض وغفلتهم عن أهمية لغتهم الأم لا يعني أن آراءهم صائبة يا بني، وهذا ما أردته من كلامي السابق أن أضيء عتمة من غفل عن أهمية لغته ومكانتها ظنًّا منه أن اللغات الأخرى أرقى من لغته الأصلية.
* **الطالب:** اسمح لي بهذه المداخلة يا أستاذ، أنا من الأناس الذين يرون أن قيمة العربية اقتصرت على الأزمنة الماضية، وأن دورها قد انتهي وقد أتى زمن اللغات الأجنبية، فهي لغات التطور والتكنولوجيا وهي لغات العلم الحديث، ولا أحد يمكنه إنكار ذلك، فما أهمية أن أعتني باللغة العربية إن كانت لن تنفعني في مسيرتي العلمية والمهنية ولن تظهرني بمظهر المتحضر بين أقراني؟
* **الأستاذ:** ومن قال أن زمان اللغة العربية قد ولّى يا بني، إن عدم رؤيتنا للشمس هذا لا يعني أنها لم تسطع ولم تملأ الكون نورًا، أتعلم أن هناك من الكتب والمجلدات العلمية والأدبية والدينية ما لا تسعه مكتبة بحجم هذه الكلية بأكملها إن جمعت المؤلفات من عصور سالفة إلى عصرنا الحالي، ولا تنسى أنها لغة القرآن الكريم الحبل الواصل بيننا وبين ربنا إلى قيام الساعة، فكيف لا نعتني بها وقد حملت كلام ربنا ألا تحب أن تفهم معاني القرآن وأن تتقرب إلى ربك فيه، ألا تحب أن تقرآ رواية أو قصيدة شعرية تحاكي مشاعرك بكل دقة ورقة، ألا تحب أن تميز في الجملة بين المذكر والمؤنث دون أن تبذل الكثير من الجهد؟ كل هذا لن تجده في اللغات الأخرى.
* **مراد:** نعم يا أستاذ ولو لم يعرف الغرب بأهمية اللغة العربية لم يجعلها من اللغات الست المعترف بها عالميًا وتضيفها منظمة الأمم المتحدة إلى قائمة اللغات العالمية.
* **الطالب:** أستاذي يمكنني أن أفهم معاني القرآن باللغة العربية فهناك العديد من الكتب الأجنبية التي تترجمه وتشرحه، أليس هذا ممكنًا؟
* **الاستاذ:** لا يا بني إن القرآن الكريم لا يمكننا أن نقرأه قراءة تعبد وننال الأجر فيه إلا إن قرأناه باللغة العربية الفصحى كما أنزل بلسان عربي مبين وهذا ما يجعل المسلمون يتعلمون اللغة العربية ليقرؤوا القرآن ويتمنون لو أنهم عرب حتى لا يجدوا المشاق التي يجدونها في صعوبة القراءة، فاحمد الله أنك عربي ولم تتعرض لهذه المشقة.
* **الطالب:** شكرا يا أستاذ صدقني لم أكن أعلم بضرورة هذا كله، لقد غيرت رأيي باللغة العربية واهميتها في حياتي، أعدك أن أعمل جاهدًا للتمسك بها ونشرها وإيصال رسالتك هذه إلى كل أصدقائي، الحمد لله أن جعلني عربيًا مسلمًا ولم يحرمني لذة التمعن بكتابه العظيم.
* **مراد:** سبحان الله، نحن العرب محبون للغتنا يسري حبها في عروقنا مذ ولدنا وإن أصالتنا تعيدنا إليها وإن ابتعدنا برهة نحن المخلصون للعربية وسنبقى وسنفخر بها حيث كنا وسنعمل على التميز بكل مجالات حياتنا ليقال إنهم عرب، قد فعلها العرب.

**حوار بين اللغة العربية وابنائها**

لم تحتمل اللغة العربية ما يجري من تضييع وإهمال لها فأرادت أن تكسر حاجز الصمت وتبوح بما كبتته في صدرها لسنزات طويلة معاتبة أبناءها عن كل ما اجترحوه في حقها وقصروه في جنبها وإليكم حوارًا بين اللغة العربية وأبنائها:

* **اللغة العربية:** كم هذا مؤلم يا أبنائي، كم يسوؤني أن أراكم معرضون عني محبون لأعدائي بدلًا مني، فمن باب أولى أن تخلصوا لأمكم وتبروها ولا تهملوها وتتركوا بابها مشرعًا للأوغاد والأغيار فهي عرضكم وشرفكم.
* **أبناؤها:** هلا تركت لنا مساحة للاختيار يا أمنا الحبيبة نريد أن نتطور ونخلع عباتك الواسعة ونرتدي عباءة الغرب المزركشة، أنت تتمنين لنا الخير وتحبين أن ترينا سعداء أليس كذلك؟
* **اللغة العربية:** كم أحب أن أراكم سعداء يا صغاري ولكن ليست سعادتكم بقتلي وليست سعادتكم بسلككم دربًا نهايته جحيم عليكم وعلى أبنائكم من بعدكم، انظروا لعواقب فعلكم إن أصالة الأمم بتمسكها بلغتها فهي ترجمان حضارتها ألا يعنيكم أن يستولي الغرب على عقولكم فينسيكم أصلكم، ألا يعنيكم أن يصبح انتماءكم لهم واحتلالهم لأراضيكم وعقولكم وسبيهم لطاقاتكم أمرًا عاديًا؟ أرجوكم استيقظوا يا أحبابي قبل خسارتي وقبل خسارة هويتكم العربية.
* **أبناؤها:** إنه الاتكيت يا أمي يدعونا، إنها التكنولوجيا والتطور، فزمانك غير زماننا يا أمي عليك أن تفهمي هذا جيدًا.
* اللغة العربية: سيأتي زمان ويعلمكم حقيقة ما أقول وتندمون على تضييعي، قد نصحتكم فأكثرتُ، ولكن يبدو أن داء الغرب قد اصابكم، ولكن إن فرطتم بكل شيء لا تفرطوا بالقرآن يا أحبابي ولن يكون هذا إلا بتمسكم بي، أشعر أني ألفظ أنفاسي الأخيرة وداعًا يا صغاري، أحبكم جدًا.
* **أبناؤها:** لاااااا أمناااااا.. أمنا.. مهلًا لا تتركينا أرجوك، نحتاجك كثيرًا ولا نستطيع العيش بدونك، كل حلو في الحياة مرٌّ بدونك، لا تتركينا ونعدك أن نعدل مسارنا ونتمسك بك، وستكونين أنت أساس حياتنا وستكون كل لغة غيرك ثانوية، لن يغرينا بُرهُج الحياة بعد اليوم، أنت أول أولوياتنا.. ولكن أرجوك لا تتركينا.
* **اللغة العربية:** كنت أثق بمحبتكم يا أبنائي وأعلم أن ما رضعتموه من أصالة لن يذهب سدى، أنا مريضة يا أبنائي وبيدكم دوائي فأسعفوني لترتد إلى الحياة السليمة من جديد.
* **أبناؤها:** أمرك يا أماه سنداويك برموش أعيننا ونفعل كل ما يرضيك، فقط كوني سعيدة راضية قريرة العين يا غالية.