مَهَارَةُ طَيَّارٍ

تَهَيَّأَ الطَّيَّارُ هِشَامٌ لِلْسَّفَرِ فِي رِحْلَةٍ جَدِيدَةٍ فَقَدْ تَعَوَّدَ المُغَامَرَةَ وَ حُبَّ الُاِسْتِطْلَاعِ وَ هَذِهِ الرِّحْلَةُ سَتَقُودُهُ إِلَى بِلَادِ " الاِسْكِيمُو" مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْدِقَائِهِ المُسْتَكْشِفِينَ . كَانَ فَرَحُهُمْ عَظِيمًا بِهَذِهِ الرِّحْلَةِ التِّي سَيَعْرِفُونَ فِيهَا بِلَادًا جَدِيدَةً وَ يَرَوْنَ فِيهَا عَادَاتٍ لَمْ يَأْلَفُوهَا

أَقْلَعَتْ الطَّائِرَةُ مِنَ المَطَارِ بَعْدَ أَنِ اُسْتَكْمَلَ الرُّكَّابُ اُرْتِدَاءَ مَلَابِسَ خَاصَّةٍ تَقِيهُمْ شِدَّةَ البَرْدِ وَ قَسَاوَةَ الثُّلُوجِ إِضَافَةً إِلَى اُتِّخَاذِهِمْ كَافَّةَ إِجْرَاءَاتِ السَّلَامَةِ وَ رَبَطُوا الأَحْزِمَةِ وَ حَلَّقَتْ فِي السَّمَاءِ مُتَّجِهَةً نَحْوَ الشَّمَالِ إِلَى بِلَادِ الثُّلُوجِ الدَّائِمَةِ .

وَ لَمَّا أَوْشَكَتِ الطَّائِرَةُ عَلَى الوُصُولِ عَبَسَ الجَوُّ عَلَى حِينِ غِرَّةٍ وَ تَرَاكَمَتْ السُّحُبُ الدَّكْنَاءُ وَ هَبَّتْ رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ تَحْمِلُ ذَرَّاتٍ بَيْضَاءَ حَجَبَتِ الرُؤْيَةِ فَتَعَذَّرَ عَلَى قَائِدِ الطَّائِرَةِ هِشَامُ أَنْ يُبْصِرَ شَيْئًا أَمَامَةُ .

مَلَأَ الخَوْفُ قُلُوبَ الرُّكَّاتِ حِينَ رَأَوْا العَاصِفَةَ الثَّلْجِيَّةَ تَشْتَدُّ وَ أَيْقَنُوا أَنَّهَا النِّهَايَةَ وَ شَرَعُوا يَتَضَرَّعُونَ اللَّهَ أَنْ يُنْقِذَهُمْ وَ يُخَلِّصَهُمْ مِنْ هَذِهِ الوَرْطَةِ . غَيْرَ أَنَّ القَائِدَ كَانَ عَكْسَهُمْ وَ فِي لَحْظَةٍ اُسْتَنْجَدَ بِخِبْرَتِهِ وَ السِّنِينَ الطِّوَالَ التِّي قَضَّاهَا فِي القِيَادَةِ وَ شَرَعَ يَبْحَثُ عَنْ طَرِيقٍ يَسْلُكُهُ بُغْيَةَ النَّجَاةِ بِالطَّائِرَةِ وَ إِرْسَالِهَا إِلَى بَرِّ الأَمَانِ .

طَلَّتْ الطَّائِرَةُ تُحَلِّقُ وَسَطَ هَذَا الضَّبَابِ الكَثِيفَ وَ زَادَ قُرْبُ نَفَاذِ الوُقُودِ الطِّينَ بَلَّةً حِينَهَا اُنْطَلَقَتْ تَتَأَرْجَحُ وَ تَضْطَرِبُ ذَاتَ اليَمِينِ وَ ذَاتِ الشِّمَالِ وَ كَانَتْ تُوَاجِهُ خَطَرَ السُّقُوطِ وَ الاُرْتِطَامِ بِالأَرْضِ ..... مَرَّتْ اللَّحَظَاتُ تَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهَا الفَزَعَ وَ الخَوْفَ وَ الهَلَعَ وَ النُّفُوسُ مُتَقَلِّبَةً بَيْنَ الرَّجَاءِ وَ الأَمَلِ .

لَمْ يَبْقَ لِهِشَامٍ غَيْرَ حَلٍّ وَاحِدٍ وَ هْوَ اُسْتِعْمَالُ الجِهَازِ اللَّاسِلْكِيِّ وَ الأُتِّصَالِ بِأَحَدِ المَطَارَاتِ وَ الأُسْتِنْجَادِ بِهَا وَ فِعْلًا بَادَرَ بِالأِتِّصَالِ وَ سَمِعَ صَوْتًا خَافِتًا لِعَامِلِ بُرْجِ المُرَاقَبَةِ لَكِنَّهُ مَفْهُومٌ وَ قَدَّمَ لَهُ التَّوْجِيهَاتِ الضَّرُورِيَّةَ وَ المَسْلَكَ المَطْلُوبَ للخَلَاصِ وَ نَفَّدَّهَا القَائِدُ فِي الحَالِ وَ لَمْ تَكَدْ تَمُرُّ سِوَى دَقَائِقَ مَعْدُودَةٍ حَتَّى هَبَطَتْ الطَّائِرَةُ هُبُوطًا بَطِيئًا وَ مَسَّتْ عَجَلَاتُهَا الأَرْضَ وَ سَارَتْ بِضْعَ أَمْتَارٍ وَ تَوَقَّفَتْ فَحَمِدَ الرُّكَابُ اللَّهَ عَلَى النَّجَاةِ وَ تَنَفَّسُوا الصُّعَدَاءِ ثُمَّ شَكَرُوا هِشَامًا عَلَى إِنْقَاذِ حَيَاتِهِمْ .

وَ مَا اَنْ اُنْقَشَعَ الضَّبَابُ وَ سَكَنَتِ الرِّيَاحُ وَ هَدَأَ الجَوُّ حَتَّى اُسْـَأْنَفَتِ الطَّائِرَةُ رِحْلَتِهَا نَحْوَ بِلَادِ " الاُسْكِيمُو "

الأَسْئِلَةُ :

\*1/- أَمْلَاُ الفَرَاغَاتِ بِالمُعْطَيَاتِ المُنَاسِبَةِ مِنَ النَّصِّ : ( مع 2 أ \* 3 فرص )

|  |  |
| --- | --- |
| الشَّخْصِيَّةُ | الحَدَثُ المُتَعَلِّقُ بِهَا  |
| .......................................... | الشُّعُورُ بِالخَوْفِ وَ التَّضَرُعِ إِلَى اللَّهِ |
| عَامِلُ بُرْجِ المُرَاقَبَةِ | ........................................... |
| الطَّيَّارُ هِشَامُ | .............................................. |

\*2/ - لِمَاذَا اُخْتَارَ المُسْتَكْشِفُونَ "بِلَادَ الأُسْكِيمُو " لِزِيَارَتِهَا . ( مع 2 أ \* 1 فرصة)

.............................................................................

\*3/ - أُصْلِحُ الخَطَأَ بِقَرِينَةٍ نَصِيَّةٍ : \_ الطَّيَّارُ هِشَامُ يَفُومُ بِرِحْلَةٍ جَوِيَّةٍ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ ( مع 2 ج\* 1 فرصة)

القَرِينَةُ النَّصِيَّةُ : ..............................................................

\*4/- بِمَاذَا تَتَمَيَّزُ " بِلَادُ الاُسْكِيمُو " حَسَبَ هَذَا النَّصِّ ؟ ( مع 2 أ \* 1 فرصة)

.................................................................................................

\*5/- مَالذِّي أَعَاقَ مَسَارَ الرِّحْلَةِ ؟ ( مع 2 أ \* 1 فرصة) : ............................................

\*6/- مَاهِيَ الأَخْطَارُ التِّي كَانَتْ تُحْدِقُ بِالطَّائِرَةِ ؟( مع 2 أ \* 1 فرصة) : ...................................................

\*7/- عَاشَ الرُّكَّابُ لَحَظَاتِ خَوْفٍ خِلَالَ هَذِهِ الرِّحْلَةِ : \* أُدَعِّمُ إِفَادَتِي بِقَرِينَةٍ مِنَ النَّصِّ. ( مع 2 ج\* 1 فرصة)

....................................................................................

\*8/- مَا هُوَ الحَلُّ الذِّي اُسْتَعَانَ بِهِ الطَّيَّارُ هِشَامُ لِإِنْقَاذِ الطَّائِرَةِ وَ حَيَاةِ الرُّكَّابِ ( مع 2 أ \* 1 فرصة)؟ :.....................................................................................

\* 9 / \_ أَسْتَخْرِجُ قَرِينَةً نَصِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَى نَجَاةِ الرُّكَّابِ مِنْ كَارِثَةٍ جَوِّيَّةٍ وَ شُكْرِهِمْ لِلْقَائِدِ ( مع 2 ج\* 1 فرصة)

................................................................................................

\*10/ - اِتَّصَفَ الطَّيَّارُ هِشَامُ خِلَالَ وُقُوعِ الكَارِثَةِ بِصِفَاتٍ حَمِيدَةٍ خِلَالَ هَذَا النَّصِّ : أَضَعُ ☒ تَحِتَ صِفَتَيْنِ مُنَاسِبَتَيْنِ لَهُ ( مع 2 أ \* 4 فرص)؟

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الحِنْكَةُ | الحَيْرَةُ | الطِّيبَةُ | الرَّصَانَةُ |
| .......... | .......... | .......... | .......... |

\* 11 / ) أُغَيِّرُ المُفْرَدَاتِ المُسَطَّرَةِ بِأُخْرَى لَهَا نَفْسُ المَعْنَى: ( مع 2 ب\* 3 فرص)؟

\* يَرَوْنَ فِيهَا عَادَاتٍ **لَمْ يَأْلَفُوهَا** = .................................................

\* **أَيْقَنَ** الرُّكَّابُ أَنَّهَا النِّهَايَةَ = ..........................................

ب/- فِي وَسَطِ النَّصِّ مُفْرَدَةٌ مَعْنَاهَا **" أَخْفَتْ وَ مَنَعَتْ"** أَسْتَخْرِجُهَا = ....................................

\*12/ - رَغْمَ الظُّرُوفِ الصَّعْبَةِ التِّي مَرَّ بِهَا الطَّيَّارُ هِشَامُ إِلَّا أَنَّهُ حَافَظَ عَلَى هُدُوئِهِ وَ رَبَاطَةِ جَأْشِهِ وَ لَمْ يَرْضَخْ لِقَسَاوَةِ الطُّرُوفِ المُنَاخِيَّةِ وَ تَمَكَّنَ مِنْ الخُرُوجِ مِنَ الكَارِثَةِ بِسَلَامٍ . أُبَيِّنُ وِجْهَةَ نَظَرِي حَوْلَ سُلُوكِهِ وَ أُعَلِّلُ إِجَابَتِي.

( مع 3 عتبة أُولى\* 2 فرص)؟

...............................................................................................................................................................................................................

\*13/- خِلَالَ الفَتَرَاتِ الحَرِجَةِ التِّي مَرَّ بِهَا الطَيَّارُ هِشَامُ اُسْتَعَانَ بِجِهَازِ اللَاسِلْكِي . أُحَرِّرُ فِقْرَةً بَسِيطَةً أَذْكُرُ مِنْ خِلَالِهَا اُخْتِرَاعًا سَاعَدَ الإِنْسَانَ فِي حَيَاتِهِ ( مع 3 عتبة ثانية\* 1 فرصة)؟

 ....................................................................................