**قصص عن الاسعافات الاولية للاطفال**

تحمل تلك القصص الكثير من المعاني الأنيقة والكلمات المميّزة التي تزيد من ارتباط الطّفل بالثقافة الطّبية التي تعود عليه بالنّفع، وانطلاقًا من ذلك من المُهم أن يتم تقديمها عبر قصص تحمل تلك الرّسائل، واخترنا لكم أبرزها في الآتي:

**قصة بطل الاسعافات الأولية للأطفال**

تروي أحداث القصّة واحدة من الأمور التي وقعت مع تاريخ يوم الأحد في أحد أيّام الصّيف المُشمس، حيث كان خالد في رفقة والدته، وهو شاب بعمر العشرين عام، وكانت الأجواء تعصف بالكثير من الجراءة والرّياح العابرة، حيث استمرّ خالد بالمشي برفقة والدته، إلا أنّ حدثًا ما كان قد أسفر عن تخريب كافّة المُخطّط\ات التي أعدّتها والدة خالد للمساء الجميل، فقد كانت الخطة أن تقوم بالتسوّق برفقة ابنها من اجل تنظيم حفلة في المساء على شرف المدعوين بمناسبة تخرّج ابنها الأكبر محمود، وهو طبيب أخصائي في أمراض القلب، حيث استنفر الشّارع بعد لحظات من وقع خالد على الأرض مغميًا عليه، دون أن يتعرّض لأي حادث أو إصابة ما، ودون أن يكون له ماضي مع مرض الصّرع أو غيره، وهو ما استدعى والدته للصراخ والبكاء خوفًا على سلامة ابنها خالد، حيث بدأت النّاس بالركض باتجاهها إلّا أنّ الجميع كان جاهلًا بالتصرّف السّليم في تلك اللحظة، إلّا أحدهم، فأقبل ذلك البطل الشّجاع إلى السيّدة، وسألها عن سبب الإغماء، وعن احتمال وجود أمراض عصبية في سجل الشّاب، فأخبرته بالنّفي، ما استدعاه للقيام بسلسلة من الإسعافات الأوليّة لحماية خالد من أشعّة الشّمس، وترطيب جبهته بالماء، وترطيب شفاهه بالماء الفاتر، وما هي غلّا لحظات حتّى عاد خالد إلى وعيه، فوقف الجميع مُصفّقين للشاب الذي أنقذ خالد، وهو ما قد تعلّمه في دورات الإسعاف الأوّلي، التي يُمكن أن نفعلها عند تعرّض المريض لأشعة الشّمس الطويلة، وهو ما يُعرف باسم ضربة الشمس، فوقف الشّاب فيهم قائلًا: الشّكر لكم جميعًا على هذا التصفيق، لم أفعل شيئَا مُهمًا، إلّا أنّ بعض اللمسات البسيطة أحيانا قد تكون ذات قيمة في مواقف مُحدّدة، لذلك أوصيكم بتعلّم الإسعافات الأوليّة، التي تُساعدنا على إحياء مريض في الوقت الذي يحتاج به إلى أبسط الأشياء.

**قصة عن أهمية الاسعافات الأولية للأطفال**

في أحد أيّام الخريف، وقد تراقصت الرّياح في الشّارع، كان الطّلاب في طريقهم إلى المدرسة، مع نسمات الصّباح الأنيقة التي تبعث على الفرحة، إلّا أنّ ذلك اليوم لم يكن بهذا الجمال من وجه نظر الطّفل الأنيق سامر، حيث تعرّض إلى حادث سيارة مُسرعة وهو في طريقة إلى الضّفة الأخرى من الرّصيف، فقد كان شاردًا في الحصص المدرسيّة، فقام على ارتكاب أحد الأخطاء الخطيرة التي يجب علينا أن نتعرّف بها، وأن نكون على درجة من الوعي بها، وهي أن لا نقطع الشّارع إلّا في التوقيت المناسبة، وبرفقة أحد من أولياء الأمور، وفي تلك اللحظة هرب السّائق الذي صدم سامر، ولم يكن في الشّارع سوى الأستاذ سامح، الذي بدأ بالرّكض من باب المدرسة الكبير باتّجاه سامر المُلقى على الأرض، فبدأ بسلسلة من الإسعافات الأوليّة، وأمر الجميع أن لا يحرّكوه من مكانه حتّى يصل الإسعاف، كي لا تزيد من نسبة الكسور، وما هي إلّا لحظات لتُقبل سيّارة الإسعاف إلى المكان، وتنقل سامر إلى المستشفى القريب، فيتلقّى العلاج المناسبة، ويعود إلى مدرسته بعد خمسة أيّام، ليتعلّم المزيد من الدّروس، وأهمّها أن لا نقطع الشّارع إلّا عندما تكون إشارة المُشاة فعّالة، وإلّا على الجانب المُخصص لذلك.

**قصة عن الاسعافات الاولية للاطفال بالإنجليزي**

تزيد القصص المكتوبة من ارتباط الطّالب باللغات، وتعمل على زيادة المساحات الفكريّة عن ترابط الجُمل، وصياغة الكلمات، وفي ذلكم نقوم على تناول أجمل قصّة عن الإسعافات الأوليّة للأطفال باللغة الإنجليزيّة:

One day last summer, Osama was in his beautiful car, accompanied by the family, as everyone decided that the time was right to go for a tour to the beautiful seashore, on that special annual date of the year, when the sun’s rays perpendicular to the sea level to paint a beautiful painting of The elegant paintings that make hearts rejoice, and at the time of departure, everyone carried the luggage to the car, where all the necessities were prepared. It is a first aid kit and we will never need it. Khaled said, “Then why do we put it with us?” His father said to him: An ounce of prevention is better than a pound of treatment, my son. Khaled said, “There is no need for it, father. About that, and everyone rode in the car towards the sea, and upon arrival, everyone was amazed by the elegant view on the white-golden sand beach, so they spread out on that beach between those who wanted to swim, and those who wanted to run and who wanted to play with ball, and it was only moments until everyone heard the sound of crying coming from far away, taking Khaled, and he injured his foot after stepping on a broken glass, so his father ran to the car, bringing a first aid kit, and sprayed sterile material on the wound, and wrapped it in sterile gauze, then carried Khaled and walked him to the doctor. Beach again.

**ترجمة قصة عن الاسعافات الاولية للاطفال بالإنجليزي**

في أحد أيام الصّيف الماضي، كان أسامة في سيّارته الجميلة، برفقة العائلة، حيث قرّر الجميع أنّ التوقيت قد صار مناسبًا للذّهاب في جولة إلى شاطئ البحر الجميل، في ذلك الموعد السّنوي المميّز من العام، حيث تتعامد أشّعة الشّمس على مستوى البحر لترسم لوحة جميلة من اللوحات الأنيقة التي تفرح بها القلوب، وفي موعد الانطلاق قام الجميع بحمل الأمتعة إلى السّيارة، حيث تمّ تجهيز كافّة المستلزمات، فوقف خالد جوار الباب الخلفي سائلًا أباه، أبي ما هذا، وهو يُشير في يده إلى علبة الإسعافات الأوليّة التي تُوضع في السيارة، فأجابه والده، إنّها علبة للإسعافات الأولية ونرحو أن لا نحتاجها أبدًا، فقال خالد، اذا لماذا نضعها معنا، فقال له والده: إنّ درهم وقاية خيرًا من قنطار علاج يا ولدي،، فقال خالد، لا داعي لها يا أبي سوف أرميها لأخفف من الوزن، فنهاه والده عن ذلك، وركب الجميع في السيارة نحو البحر، وعند الوصول اندهش الجميع بالمنظر الأنيق على شاطئ الرّمل الأبيض الذّهبي، فانتشروا على ذلك الشّاطئ بين من يريد السّباحة، ومن يُريد الرّكض ومن يُريد اللعب بالكرة، وما هي إلّا لحظات حتّى سمع الجميع صوت بكاءٍ قادمٍ من بعيد، وإذ به خالد، وقد جرح قدمه بعد أن داس على زجاجه مكسورة، فركض والده إلى السّيارة، مُحضرًا علبة الإسعافات الأوليّة، وقام برش المادّة المعقّمة على الجرح، ولفّها بالشّاش العقيم، ثمّ حمل خالد وسار به إلى الطّبيب، فأثنى الطّبيب على إسعافات الأب، وعادوا جميعًا إلى الشّاطئ من جديد.