# يحكى ان ديكا كان يؤذن عند فجر كل يوم .

. اتى صاحب الديك وقال له لا تؤذن مجددا او سأنتف ريشك .. خاف الديك وقال في نفسه الضرورات تبيح المحظورات ومن السياسة الشرعية ان اتنازل حفاظا على نفسي فهناك ديوك غيري تؤذن بكل الاحوال وتوقف الديك عن الأذان بعد اسبوع جاء صاحب الديك وقال للديك ان لم تقاقي كالدجاجات سأنتف ريشك ..وايضا تنازل الديك واصبح يقاقي كالدجاجات ..بعد شهر قال صاحب الديك للديك الان ان لم تبيض كالدجاجات سأذبحك غدا !!! عندها بكى الديك وقال ياليتني مت وأنا أوؤذن

# الذئاب تتظاهر لتحرير الغنم

ساق الراعي أغنامه إلى حظيرتها، وغلّق الأبواب كلّها، فلمّا جاءت الذئاب الجائعة وجدوا الأبواب مغلقة، ويئسوا من الوصول إليها، دبّروا خطة لتحرير الأغنام من الحظيرة. في تلك الخطة توصلت الذئاب إلى أنّ الطريق هي إقامة مظاهرة أمام بيت الراعي يهتفون فيها بالحرّية للأغنام.

نظّمت الذئاب مظاهرة طويلة طافوا بها حول الحظيرة، فلما سمعت الأغنام أن الذئاب أقامت مظاهرة تدافع فيها عن حرّيتهم وحقوقهم، تأثروا بها، وانضموا إليها، فبدأوا ينطحون جدران الحظيرة والأبواب بأقرانها حتى انكسرت، وفتحت الأبواب وتحرروا جميعا، فهربوا إلى الصحارى، والذئاب تهرول ورائها، والراعي ينادي ويصرخ مرة، ويلقي عصاه مرة أخرى ليصرفهم، ولم يجد فائدة من النداء ولا من العصا. وجدت الذئاب الأغنام في بادية مكشوفة بلا راع ولا حارس، فكانت تلك الليلة ليلة سوداء على الأغنام المحررين، وليلة شهية للذئاب المتربصين. في اليوم التالي لمّا جاء الراعي إلى الصحراء التي وجدتْ الأغنام فيها حرّيتهم لم يجد إلّا أشلاء ممزقة وعظاما ملطخة بالدماء... أسطورة قد سمعتموها! لكن ما أشبه مظاهرة ذئاب العالم لحرّية النساء بهذه الأسطورة. لمّا شاهد ذئاب العالم أن وصولهم إلى النساء المؤمنات العفيفات مستحيل بسبب ولاية آبائهم وبسبب بقائهن في البيوت، وبسبب الحجاب والنقاب، أقاموا مظاهرات يطالبون بحرّيتهن، والهدف ليست حريتهنّ بل حرية الوصول إليهنّ. وهذا واقعنا هذه الايام ونسأل الله ان يصلح الحال

# قصة القرود الخمسة:

أحضر رجل خمسة قرود وضعها في قفص وعلق في منتصف القفص حزمة موز وضع تحتها سلماً. بعد مدة قصيرة وجد أن قرداً ما من المجموعة سيعتلي السلم محاولاً الوصول إلى الموز. ما إن يضع يده على الموز حتى أطلق رشاشاً من الماء البارد على القردة الأربعة وأرعبها بعد قليل حاول قرد آخر أن يعتلي السلم نفسه ليصل إلى الموز كرر العملية نفسها فرش القردة الباقية بالماء البارد كرر العملية أكثر من مرة بعد مدة وجد أنه ما إن يحاول أي قرد أن يعتلي السلم للوصول إلى الموز فستمنعه المجموعة خوفاً من الماء البارد.بعد مدة أبعد الماء البارد وأخرج قرداً من الخمسة خارج القفص ووضع مكانه قرداً جديداً اسمه سعدان لم يعاصر ولم يشاهد رش الماء البارد فسرعان ماسيذهب سعدان إلى السلم لقطف الموز حينها ستهب مجموعة القردة المرعوبة من الماء البارد لمنعه وستهاجمه بعد أكثر من محاولة سيتعلم سعدان أنه إن حاول قطف الموز قسينال عقابه من باقي أفراد المجموعة.بعد مدة أخرج قرداً آخر ممن عاصر حوادث رش الماء البارد غير القرد الجديد وأدخل قرد آخر جديد عوض عنه. وجد أن المشهد السابق يتكرر نفسه من جديد القرد الجديد يذهب إلى الموز والقرود الباقية تنهال عليه ضرباً لمنعه بما فيها القرد الجديد على الرغم من أنه لم يعاصر رش الماء، ولا يدري لماذا ضربوه في السابق كل ماهنالك أنه تعلم أن لمس الموز يعني (معاقبة جماعية) على يد المجموعة لذلك ستجده يشارك ربما بحماس أكثر من غيره بكيل اللكمات والصفعات للقرد الجديد (ربما تعويضاً عما لحقه من ضرب). استمر الرجل بتكرار الموضوع نفسه إذ أخرج قرداً ممن لعاصروا حوادث رش لاماء ووضع قرداً جديداً ويتكرر الموقف نفسه. وكرر هذا الأمر إلى أن استبدل كل المجموعة القديمة ممن تعرضت لرش الماء. حتى استبدل بكل المجموعة القديمة مجموعة جديدة في النهاية وجد أن القردة ستستمر تنهال ضرباً على كل من يجرؤ على الاقتراب من السلم لماذا؟ لا أحد يدري لكن هذا ماوجدت المجموعة نفسها عليه منذ أن جاءت.

# الأسد المفقود ونشأته بين الغنم

يحكى ان قطيعا من الغنم وجدوا أسدا صغيرا فقد ابويه وأصحابه فأخذوه معهم وربوه وأطعموه مما يأكلون من الحشائش والتبن ، وعاش معهم زمانا طويلا حتى جاء أسد كبيرا يهاجم ذلك القطيع فوجد هذا الأسد بينهم فتعجب وقال له ما الذي جعلك تمشي مع الغنم وانت اسد؟ فقال : إنما انا غنم ! فقال لا : بل انت اسد، وأخذه الى بركة ماء لينظر الى وجهه في الماء ويقارن بينها وبين صاحبه الأسد، فعلم انه اسد وليس بغنم، فقال له لو ذهبت الى القطيع وزئرت عليهم لهربوا جميعا من الخوف من صوتك.

# الفلاح يبيع الزبد بأقل من وزنه

سافر الفلاح من قريته إلى المركز ليبيع الزبد التي تصنعه زوجته وكانت كل قطعة على شكل كرة كبيرة تزن كل منها كيلو جراما.باع الفلاح الزبد للبقال واشترى منه ما يحتاجه من سكر وزيت وشاي ثم عاد إلى قريته. أما البقال .. فبدأ يرص الزبد في الثلاجة .. فخطر بباله أن يزن قطعة .. وإذ به يكتشف أنها تزن 900 جراما فقط .. ووزن الثانية فوجدها مثلها .. وكذلك كل الزبد الذي أحضره الفلاح! في الإسبوع التالي .. حضر الفلاح كالمعتاد ليبيع الزبد .. فاستقبله البقال بصوت عال ٍ: "أنا لن أتعامل معك مرة أخرى .. فأنت رجل غشاش .. فكل قطع الزبد التي بعتها لي تزن 900 جراما فقط .. وأنت حاسبتني على كيلو جراما كاملا!". هز الفلاح رأسه بأسى وقال: "لا تسىء الظن بي .. فنحن أناس فقراء .. ولا نمتلك وزن الكيلو جراما .. فأنا عندما أخذ منك كيلو السكر أضعه على كفة .. وأزن الزبد في الكفة الأخرى..!".