السلام عليكم  
تعالي نناقش مبادئ ثلاثة  
( أنا أفوز وأنت تخسر )  
( أنا أخسر وأنت تفوز )  
( أنا أفوز وأنت تفوز )  
-  
الرياضة مبنيّة علي مبدأ  
( أنا أفوز وأنت تخسر )  
ولذلك تناسب الرجال  
لأنّ نفسيّتهم مبنيّة علي هذه القاعدة  
-  
الأمومة مبنيّة علي مبدأ  
( أنا أخسر وأنت تفوز )  
ولذلك تناسب النساء  
لأنّ نفسيّتهم مبنيّة علي هذه القاعدة  
-  
البيزنس مبني علي مبدأ  
( أنا أفوز وأنت تفوز )  
Win - Win Situation  
-  
فإن تعاملت فيه بعقليّة النساء خسرت مبكّرا  
وإن تعاملت فيه بعقليّة الرجال خسرت لاحقا  
-  
النجاح في البيزنس يتطلّب أن تحارب من أجل فوزك  
في نفس الوقت الذي تحاول فيه تحقيق فوز للطرف الآخر  
-  
بالمناسبة  
معظم النساء وبعض الرجال ممن يطبّقون مبدأ  
( أنا أخسر وأنت تفوز )  
ينتهي بهم الحال للعن الظروف وسبّ الطرف الآخر  
واعتبار أنفسهم ضحايا والآخرين مجرمين  
-  
هؤلاء نقول لهم ( عليكم بالاعتدال )  
قدّم ما يرضي ضميرك  
ولا تبالغ في العطاء إن لم تكن تجد مقابلا مجزيا  
-  
الله عندما أمرنا بطاعته وعدنا بالجنّة  
مع أنّه لو أمرنا بطاعته بدون مكافئة لكان حقّا له  
ولكن حتّي العبادات لها مكافئة  
فلا تتعامل مع الناس بمبدأ أنّك تعطي ولا تنتظر الردّ  
-  
هذه هي الأمومة  
فهل أنت أمّ صديقك  
هل أنت أمّ زوجتك  
هل أنتِ أمّ زوجك  
هل أنت أمّ مديرك في العمل  
-  
بالطبع هذا لا ينطبق علي الأعمال الخيريّة  
فأنت فيها لا تنتظر مقابلا من البشر  
لكنّك حتّي في الأعمال الخيريّة تنتظر مقابلا  
أي نعم ليس من البشر ولكنّه من الله  
ولكنّك علي أيّ حال تنتظر مقابلا  
-  
رسالة إلي الزوجة التي تشتكي من زوجها  
أنّها تفعل كل ما بوسعها لإرضائه  
وهو لا يعيرها اهتماما  
اعتدلي في أفعالك وسيتغيّر الوضع تلقائيّا  
-  
علي الجانب الآخر هناك ردّ فعل خاطئ في هذه الحالة  
ألا وهو الامتناع عن العطاء نهائيا  
يعني هذه الزوجة التي سئمت العطاء بدون مقابل  
تقوم فجأة بمنع العطاء نهائيّا  
وهذا أيضا خطأ  
-  
بل الصواب هو الاعتدال في العطاء  
ساعتها سيشعر الطرف الاخر بالرفاهية التي خسرها  
ولكنّه ايضا لن يشعر بتعرّضه للظلم  
فما زالت الزوجة تقدم العطاء له ولم تمنعه عنه نهائيّا  
-  
البعض يحوّل العطاء إلي حقوق أصيلة  
وبناءا عليه فهي لا تستحقّ الشكر  
فلا شكر علي واجب كما يقولون  
-  
الفكرة هي انّك انت  
يا من تقدم العطاء  
انت الذي غلّفته بغلاف كونه حقّا اصيلا للمتلقّي  
فلا تلمه اذن اذا لم يقدّم لك شكرا علي واجب  
-  
ان ما يحدث من الناس في هذه النقطة  
هو محاولة لتخطي حقيقة  
ان العلاقات الانسانية قائمة علي المنفعة  
-  
حتّي العواطف هي منافع  
فالبعض يتخطّون هذه الحقيقة  
ويعتبرون ان العلاقات الانسانية  
بما فيها العواطف هي علاقات عطاء فقط  
-  
لحد كده ماشي  
المشكلة انهم بعد فترة  
من تخطي حقيقة ان العلاقات الانسانية نفعية  
المشكلة انهم يبدأون في الضجر  
-  
لماذا ؟!  
ألم تقولوا انتم بانفسكم ان الدنيا ليست كلها منافع  
فلتستمتعوا اذن بما تفعلونه  
أو  
لتفيقوا وتعودوا الي الاعتدال  
-  
أخيرا  
قد تطرح سؤالا هنا وتقول  
ومن اذن سيبدا بالعطاء ؟  
ومن سيكون الطرف الاخر الي سيتلقّي العطاء ويردّه بمثله ؟  
-  
بمعني  
ألا يفتح كلامك هذا بابا لان يمتنع الجميع عن العطاء  
وينتظر كلّ طرف الطرف الاخر ليبدأ  
فتكون النتيجة أنّه لا طرف يبدأ نهائيّا ؟  
ويصبح الجميع ينتظرون  
ان يقدم لهم الطرف الاخر عطاءا ليقوموا بالردّ عليه  
-  
عندك حقّ طبعا في هذا السؤال  
وهنا أردّ وأقول  
قدّم أنت العطاء أوّلا - كن أنت المبادر  
-  
الكلام بتاعي يبدأ من بعد هذه الخطوة  
يعني  
إن وجدت ردّا علي عطاءك الأوّل  
قدّم عطاءك الثاني  
وانتظر ردّه  
-  
فان وجدت ردّا  
قدّم العطاء الثالث  
وهكذا  
-  
أمّا  
وركّز قوي في " أمّا " دي  
أمّا اذا قدّمت العطاء الاول  
فوجدت الطرف الاخر يتعامل علي ان هذا حقّ اصيل له  
فلا تقدّم العطاء الثاني  
ولا تلمه حتّي علي عدم ردّ فعله  
-  
مش تلاقيه تنح خد العطاء الاوّل ونام عليه  
تقوم انتا تقدّم العطاء التاني  
والبعيد جبلّة ما بيحسّش  
-  
تقوم تقدّم العطاء التالت  
والرابع  
والعاشر  
وتجيلي في العطاء الخمسين تقول انا بدأت أحسّ بمشكلة  
-  
بدأت ؟!  
ده انتا اللي جبلّة مش هوّا  
ده إنتا خدت خمسين ألم علي سهوة  
-  
ياللي انتا جايلي معاتبني - ليه بعتني بالخسارة  
وحرقت قمحي مع تبني - تجرّؤ ده ولا جسارة  
-  
ولا يوحشك كل من غاب - ولا يطول الليل عشانه  
فيه زول نبّوته من غاب - لكن في يده له شانه  
-  
اذا كانش صاحبك يفيدك - والعشرة هانت عليه  
امسح دموعك بايدك - وان شفته اعمل ناسيه  
-  
اصحاب فيش منها فايدة - ولا فيش لصحبتها قيمة  
الغيرة ف قلوبها قايدة - والبعد عنهم غنيمة  
-  
علي حظّي انا اللي اتلوي الزان - لمّا عملته سريري  
لو يعقل القولة وزّان - قمحك ما يسوي شعيري