المنهجيّة أهمّ من النتيجة  
-  
يعني  
إنّك تعرف المعادلة اللي هتعوّض فيها  
أهمّ من إنّك تعرف نتيجة المسألة  
-  
بفرض إنّ حد عارف نتيجة مسألة معيّنة  
واتعرضت عليه مسألة تانية  
مش هيعرف يحلّها  
-  
لكن  
لو عارف المعادلة  
وحتّي لو غلطت في التعويض مرّة  
فالمرّة التانية هتوصل للنتيجة الصحيحة  
-  
طبعا الأفضل والأفضل هوّا إنّك  
تكون عارف المعادلة  
وتطلّع نتيجة صحّ  
-  
لكن إحنا بنتكلّم هنا عن أيّهما أهمّ  
-  
باكتب البوست ده  
بمناسبة صديق كان بيعرض عليّا اسم معيّن  
اختاره لبراند عاوز يعمله  
-  
فلقيته بيقول لي أنا اخترت الاسم ده  
علي أساس كذا وكذا فيما يخصّ الأديان  
وكذا وكذا فيما يخصّ الجنسيّات  
وهكذا  
-  
فهو اختار اسم براند لمنتج ما  
مناسب لجميع البشر  
علي اختلاف جنسيّاتهم وأديانهم  
-  
فبفرض حتّي إنّ الاسم ده لم يلاقي قبولا  
إلا إنّ المنهجيّة سليمة  
-  
ده يختلف عن اسم ظريف  
هيلاقي قبول في مصر فقط  
لكنّه هيفشل في الخارج  
-  
فالمنهجيّة أهمّ من النتيجة