حين تسير علي الطريق  
فتمرّ بجوارك سيّارة مسرعة  
فتقول  
ما هذا التهوّر  
ثمّ تمرّ أنت بجوار سيّارة بطيئة  
فتقول  
هذا البُطأ سيعطّل الطريق  
---------  
قد تكون وقعت هنا في فخّ  
وهو أنّك تقيّم الأمور من منظورك أنت الخاصّ  
فأنت لم تر نفسك بطيئا بالنسبة للسيّارة الأولي  
ولكن اعتبرتها هي السريعة  
ولم تر نفسك مسرعا حين مررت بجوار السيّارة الثانية  
بل اعتبرتها هي البطيئة  
---------  
فما الحلّ إذن  
الحلّ هو المعايير المنضبطة  
أن تكون أنت تسير بسرعة مقيّدة بمعيار منضبط  
أن تكون قد درست السرعات المفترض السير عليها في كلّ حالة  
داخل المدينة وعلي الطريق السريع وأمام المدارس  
وعند مرور جنازات وفي الشبّورة وفي الزحام و و و  
ثمّ تسير علي السرعة المناسبة للحالة التي تجدها  
---------  
وساعتها يمكنك تقييم الناس فعلا  
ولكن ليس بالنسبة لسرعتك أنت  
ولكن بالنسبة للسرعة المعياريّة  
التي حدّدتها بناءا علي المعايير  
--------  
المعيار هذا هو ضدّ الهوي  
وهنا يظهر مدي أهميّته  
بعدما ظهر مدي خطورة ما هو ضدّ له  
--------  
فاحذر حبيبي في الله أن تكون ممن يتّبعون أهواءهم  
واحرص علي معرفة المعايير السليمة للأمور  
ثمّ احرص علي الانضباط بها