**مواد مساندة لمراحل اللعبة**

· قصص مقتضبة تنادي بإحلال السلام...

يلعب ناتان وفالنتين بلعبة ليغو. بنت فالنتين بيتاً، لكن ناتان يريد أن يركِّب جداراً لقلعته فيقول لفالنتين: " اعطني مكعبات يا فالنتين!" لكن فالنتين ترفض، فيقوم ناتان بتخريب البيت الذي بنته...

يتنزَّه ريمي وماتيو في الجبل. فجأة يريان على طريقهما حجراً يلمع وكأنه حجرٌ كريم. يركضان معاً للمه، يستولي عليه ريمي في حين يبكي ماتيو قائلاً: "إنه لي، أنا رأيته أولاً"، لكن ريمي لا يريد أن يتخلّى عنه...

بيار في السادسة من عمره، إنه الأكبر هو، لكن أخته الصغرى لويز هي في الرابعة من عمرها، ولا تعرف أن تنتعل حذاءَها لوحدها. يجد بيار ذلك مضحكاً ويسخر منها قائلاً: "ما زلت طفلةً صغيرة!" تبكي لويز...

يلعب كلمان وايليانور بالطابة معاً في باحة المبنى. توقع ايليانور كلمان أرضاً وتؤذيه عن غير قصد وهي تحاول الإمساك بالطابة، فيقول لها: "انت شريرة، لقد آذيتيني" ويضربها...

يخرج رفاق صوفي في الصف إلى الفرصة. يقرر ألكسي ومكسيم تنظيم لعبة كرة قدم ويدعو كلٌّ زملاءه لتأليف فريق. يقول مكسيم لليا التي ترغب باللعب: " لا أُريدك أنتِ لأن لعبك سيء وتخسريننا كلما لعبت معنا!" ...

تتنزه مانون مع أمها. كان الطقس حارا في ذلك اليوم، لمحت مانون بائع بوظة في زاوية الشارع. ما هذه الصدفة السعيدة! قالت لأمها: "أريد بوظة يا أمي" فأجابتها أمها بأنهما أصبحتا على مقربة من منزل جديها اللذين ينتتظرانها ليقدما لها الحلوى فقالت مانون: " لكنني أريد بوظة يا أمي وليس حلوى!" وبدأت تبكي في وسط الشارع. غضبت منها أمها وطلبت إليها التوقف عن البكاء...

وعد الوالد إبنه باستيان أن يأخذه السبت القادم إلى ملعب ترويض الخيل، لكن إستجد عليه في ذلك اليوم مشوار ضروري ما جعله يعزف عن تنفيذ وعده. قال باستيان غاضبا: "لكنك وعدتني بذلك يا أبي!"...