( مشهد تمثيلي عن يوم التأسيس )

( وصف المشهد) :

يتركز المشهد على التعريف بشخصية نسائية بارزة ولها دور سياسي واجتماعي فاعل في عهد الدولة السعودية الأولى.

حيث قررت المعلمة المتميزة ( أمل ) في مدرستها أن تصنع للطالبات في الفصل مشهد تمثيلي لتلك الشخصية وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس.

حيث استعانت بطالبة متميزة في التمثيل اسمها ( نوره ) لتؤدي دور هذه الشخصية أمام الطالبات ليكون المشهد تفاعلي وراسخ في أذهانهن.

- اتفقت المعلمة أمل مع إحدى طالباتها في الفصل أن تؤدي دور ( غالية البقمية ) وأحضرت لها الزي المناسب لهذا الدور بعد أن دربتها على تأدية المشهد.

( بداية المشهد )

- تدخل المعلمة أمل على الطالبات وتسلم عليهن وتطلب منهن الوقوف .

- أمل : تردون ليه خليتكم توقفون ؟

\_ ترد إحدى الطالبات : ليه ياأستاذة ؟

\_ المعلمة أمل : أنا وقفتكم يابناتي تقديرا وإجلالا لشخصية نسائية بارزة في عهد الدولة السعودية الأولى اسمها ( غالية البقمية ) وهي راح تزورنا الآن وأبيكم تحيونها بحرارة وترددون اسمها اذا دخلت علينا لأنها بتعرف عن نفسها لكم.

- وأثناء دخول الطالبة التي تؤدي الدور بزيها التراثي يقمن الطالبات بتحيتها وترديد اسمها ( غاليه...غاليه..غاليه )

- المعلمة أمل : هلا بغاليه..هلا فيك يا بنت الرجال..هلا في بنت الوطن الغالي ..وحنا اخترناك من بين شخصيات كثيرة كان لها دور تاريخي في بلدنا الحبيب ..حدثينا ياغاليه عنك وعن أفعالك.. وكيف بقت سيرتك تتردد من جيل إلى جيل..

- الطالبة : أنا اسمي : غالية بنت عبدالرحمن بن سلطان البقمي .. عشت في فترة الدولة السعودية الأولى..وكان زوجي الأمير حمد بن عبدالله الموركي الأمير المنصب على بلدة ( تربة ) من الدولة السعودية الأولى. وتربيت في بيت عز وجاه ومال وكنت مشهورة بالحكمة والدهاء وكنت مع جماعتي مناصرين للدين وللدولة ضد الأعداء العثمانيين وعاصرت الحروب والشدائد ..وبعد وفاة زوجي الأمير حمد في قصره متأثر بإصابته في أحد المعارك..كان الوقت عصيب وجيش العدو قريب ووصل حتى حاصر سور القصر.. وتوليت زمام الأمور...وخاطبت الرجال وحفزتهم يتقدمون ومايتراجعون..وفتحت لهم مخازن الأسلحة..وفوق الرجال قدمت المال لخدمة الدولة ومقاتلة العدو.. ركبت الخيل معهم وشلت السيف.. وشديت من أزرهم..وكان الثبات من الله ..وكتب الله لنا النصر العظيم..وماوقفت عند هالحد ..استمريت في تجنيد أبناء القبيلة ودعمهم بالمال وتقديمهم في ساحة القتال حتى وصل دعم ابن سعود وجيشه المغوار واكتمل نصرنا المظفر..ومن يومها وسيرتي محفورة بالتاريخ في صفحات المدونيين ..البعض قال عني : اسطورة ..والبعض قال عني : ساحرة ولكن الحقيقة أنا ( غالية ) بنت الوطن والتاريخ يحتفل فيني وفيكم في يوم التأسيس الكبير.

* تنتهي غالية من التعريف بنفسها وتحييها الطالبات بحرارة وتردد اسمها بقوة احتفالا بسيرتها.

-