الملاحظ لتوجّهات الشباب الحاليّة  
يجد فيها ظهورا واضحا لصفات الرجولة التي دفنت من سنين  
دفنها آباؤهم  
-  
من ألف سنة كان الطفل يربّي علي كلمة  
دينك دينك - لحمك ودمك  
-  
من 100 سنة كان الطفل يربّي علي كلمة  
امشي جنب الحيط  
امشي جوا الحيط  
امشي تحت الحيط  
ما تمشيش خالص  
اذا كان لك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي  
لو رحت البلد اللي بتعبد العجل حش واديله  
إذا لم تستطع ان تقاوم - فاستمتع  
-  
اما شباب اليوم  
او معظمهم  
او حتي بعضهم  
او قليل منهم  
رجع يفوق تاني ويتذكر المبدأ الأساسي  
رجع يفتكر إنّه راجل  
-  
وأنا بقول القليل منهم لأنّ القليل كافي  
لو مصر فيها مليون شاب فقط من النوعيّة اللي مستعدّة تموت عشان كلمتها حتّي لو غلط  
مصر كانت بقت بلد تانية  
-  
وأنا قاصد اقول كلمة تموت عشان كلمتها حتي لو غلط  
عندك بلد زيّ إسرائيل  
إيه رأيك فيها  
هل هيا ناجحة ولا فاشلة  
وهل هما بيحاربوا عشان حاجة صحّ ولا غلط  
-  
واللي أنا شايفه دلوقتي إنّ الشباب دول بقوا موجودين  
والأيّام ما بتقفش  
يوم من الايام الشباب دول هيبقوا هما الجيل الكبير  
وهيبقي بعدهم صف تاني وتالت من تربيتهم  
-  
ساعتها هيبقوا هما الاغلبية  
زي ما هما الاغلبية دلوقتي وسط زمايلهم  
الاغلبية الفاسدة من جيل آخر وهو جيل لا محالة ذاهب إلي القبور  
-  
أبشري يا مصر  
وأبشر يا إسلام  
-  
قضيّة شارل إيبدو أظهرت فيه أدّ إيه شباب غير فكرة إنّ الناس تحترمك عشان إنتا متسامح  
اللي أثبتت فشلها  
لأنّه كان تسامح مبني علي ضعف  
-  
وأظهر أدّ إيه بقي فيه شباب مؤمن إنّ الاحترام للقوي  
فما بالك لو كان القوي صاحب حقّ  
وبعد كده يتسامح  
-  
باعتبارك شاب فتخيل معايا واحد بيتشاكل مع واحد  
الاولاني عمال يدي التاني علي قفاة  
والتاني عمال يقول ينفع كده يا كابتن  
-  
ايه رايك في التاني ده  
متسامح - صح  
-  
اهو ده الحال اللي مطلوب مننا نكون عليه  
انتا عارف انه غلط  
بس عامل فيها مثقف ومتحضر وبتؤيده  
لان النخبة اللي بيتقال عليهم مثقفين ومحترمين بيايدوه  
في حين انك من قلبك عارف ان ده غلط  
-  
التسامح لا ياتي الا بعد قوة  
زي منحني الشدّ للحديد كده  
مش شرط تبقي مهندس لكنك هتفهم الكلام اللي جاي ده  
-  
قبل ما توصل لنقطة القمّة  
لو أثّرت بقوّة أقلّ من القوة اللازمة لكسر الحديد مش هينكسر  
لانه لسه ما وصلش لقمة المنحني  
-  
لكن لو عديت اقصي قوة للحديد ممكن يتحملها  
واثرت بقوة اقل منها  
هيتكسر  
-  
لانه داخليا انهار وان كان ظاهريا لسه متماسك  
فاي لمسة هتكسره  
حتي لو كانت تحت نقطة القمة  
-  
فكذلك حالنا  
قبل ما توصل رسالة انك عندك القدرة علي الردع  
لو تسامحت التسامح لا يجدي  
-  
لكن لو وصلت رسالة انك قادر علي انفاذ غضبك  
بعملية او عمليتين فقط  
يعني عديت نقطة القمة في المنحني  
-  
المرة التالتة مش محتاج توصل للنقطة دي  
بقوة اقل ما يمكن - هتكسر الحديد  
-  
يعني ساعتها لو قلت عيب كده  
عيب بسّ  
العالم هيخاف منك  
-  
من غير عمليات بقي ولا بتاع  
لانهم شافوا انيابك المرتين اللي فاتوا  
فمش هيخاطروا معاك للمرة التالتة  
فتبقي منعت الاهانة عن نفسك  
ولم تستخدم العنف  
ساعتها يبقي اسمه تسامح  
-  
الجيل ده من الشباب هوا جيل مبشر جدا  
-  
وهنا لا انسي ولا انكر فضل الظالمين والمستبدين  
-  
فهم باعمالهم الفاسدة  
عملوا مع الشباب عمل الصنفرة التي ازالت طبقة الصدا من فوق الحديد  
فظهر معدنه الصلب القوي  
-  
فليهدموا بيتي  
بيتي من الطين  
أو خيمة نسجت  
من ريح كانون  
-  
ساظلّ أمطرهم  
حمم البراكين  
لن يسكنوا أرضي  
واكون في الدون  
-  
بارودتي بيدي  
وبجعبتي كفني  
يا أمّتي انتظري  
فجري ولا تهني  
-  
بعقيدتي أقوي  
أبقي علي الزمن  
حصني إذا عصفت  
بي موجة الفتن