**عيد الأمهات**

تيك، تاك، تيك، تاك، إنها النتيجة الحتميّة للحظة الحنين...

لا بدّ لنا أن نتذكّر عيد الأمهات والهدايا التي ترافقه: عقدٌ من المعكرونة قصير جداً، علبة من جبنة الكامابار الفرنسية المُعاد تزيينها بحبوب من الأرزّ لم تعُد ملتصقة بالعلبة منذ ذلك الوقت، أو هذا الرسم الذي لا يُنسى المعلّق على الثلاّجة والحامل العبارة المؤثرة.

#MOMYOURETHEBEST

تبدو الأم وقد أدهشتها المفاجأة. إنها أجمل هدية في العالم. طبعاً، إنها هدية قدّمها لها طفلُها الخاص. غرضٌ مترف ميسور، لكن قيمته لا تُثمَّن لأنه مصنوع من أيدي صغيرة محبوبة.

اليوم، أصبحنا مُدركين لهذا الأمر. نعم، لعلّ هديتنا لم تكُن أجمل هدية في العالم، لكنها كانت مُنتظَرة بترقّب شديد مثل تحفةٍ تُعرَض كل سنتَين في معرض للفنّ المعاصر.

#AMOTHERSWORDS

تعيش الأم، تلك البطلة الحقيقة للأوقات الحديثة، ألفَ حياةٍ وحياة. فماذا لَو كان بإمكاننا اليوم أن نجمّل لها عامل الوقت؟ لعلّ الأمر يتعلّق بغرضٍ مترف من دون تكلّف تحتفظ به على معصمها من دون أن يجتاح خصوصيّتها. غرضٌ يجمّد الوقت لكنه يتعدّاه تماماً. هديةٌ من الفولاذ أو من جلد التمساح ترمز إلى الحبّ الذي نكنّه لهذه الأم الفريدة من نوعها، التي لا تُستبدَل أبداً والتي تبقى هي الأجمل بطبيعة الحال.

عيدٌ سعيد يا ماما!

#GREATESTMOM

#LOVEYOUMOM

#MYCLASSIMA