قضيت وقتا طويلا لأنجز ذلك البحث . لقد بذلت كل ما في وسعي لأقدم ما أستطيع ليكون ذلك البحث متميزا عن بقية البحوث . ثم نمت بعمق متشوقة لوقت تقديمه . و في الصباح استيقظت و أنا أكاد أطير فرحا أفكر كيف ستكون ردة فعل معلمي لما يعجب ببحثي . كنت أفيض سعادة و حبورا. لما وصلت اماو باب المدرسة كبلتني فاجعة صادمة لم استطع التحرك من هولها كنت خائفة كثيرا وارتجفمن شدة الفزع . لقد نسيت بحثي في المنزل . لم اجد اي حل غير العودة الى البيت لأحظره فانطلقت كسهم فارق قوسه لأتخلص من هذه المصيبة . و لكني وجدت نفسي في مشكلة اخرى . ان باب المنزل موصد . و ليس هناك احد بالبيت .ماذا سأفعل الآن ؟ حاولت تسلق السور لكن دون جدوى . و فجأة طرقت أبواب عقلي فكرة كنت قد نسيتها تماما . إن أمي تترك لنا مفتاحا لدا جارتنا أحلام , فأخذته منها و فتحت الباب و نجحت في أخذ البحث و هكذا تخلصت من هذه المشكلة و عرضت بحثي على زملائي و مدرسي و نجحت في ذلك و كم كانت فرحتي عارمة لما إستحسن معلمي و أصدقائي عملي وشجعوني على إجتهادي ***.***

كم كان يوما شاقا و متعبا . لكن ما ألذ طعم النجاح بعد الإرهاق الشديد ***.***