دوام الحياة الزوجيه السعيدة  
مبناه علي المصارحه  
والوصول لحلول  
بالتنازل من طرف تارة  
ومن طرف اخر تارة اخري  
.  
والاصرار علي التغيير  
في حال كانت المشكلة محل الخلاف  
تتعلق بالأصول والاخلاق  
فلا حلول وسط في هذه الحالات  
.  
ولو تصاعد الامر للشجار فليتصاعد  
ولكن يجب أن يمتلك الزوج الحكمة  
للحفاظ علي الشجار تحت السيطره  
بهدف التغيير والاستقرار في النهاية  
واقناع الزوجه انه لا سبيل لدي الزوج  
للتنازل عن الاصول والاخلاق  
.  
بعدها ستتقبل الزوجه  
التغير للأصول والاخلاق الحميدة بسهولة  
.  
كما يجب علي الزوج ابان الهدوء  
أن يحتضن زوجته  
ويفهمها انه ما تشاجر معها  
الا لارساء قواعد الاصول والاخلاق في البيت  
وانه يريد أن يراها مضربا للمثل في الاصول والاخلاق  
ويذكرها بالمرات التي تنازل هو فيها  
حينما كان الخلاف لا يتعلق بالأصول والاخلاق  
.  
ولا ضير أن يطيب خاطرها بعد ذلك  
بهديه او بعشاء رومانسي في مطعم فاخر  
ولا هدية اقيم عند المراة من الذهب  
اذ أن الورود تذبل بسرعة  
.  
فالمراة رغم كل ما تسمعه عنها من رومانسيات  
هي في النهاية مادية مثلها مثل سائر بني آدم  
يؤثر فيها العطاء المادي اكثر من المعنوي  
.  
فالعطاء المادي بالطبع يشمل العطاء المعنوي  
ولكنه يعبر ايضا عن استعداد الرجل  
للتضحية باغلي ما يملك وهو المال  
الذي سال دمه في جمعه  
فينثره تحت اقدام الانثي ليستجدي رضاها  
وهذا المعني هو الاقرب تاثيرا في قلب حواء  
والاكثر اقناعا لها بعظم قيمتها عند زوجها  
.  
بينما التسامح هو السبب الرئيسي للمشاكل المتفاقمة  
وعادة ما تكون نتيجة التسامح  
هي الانفجار في نهاية الامر  
فلا عجب أن تجد زوجين انفصلا  
بسبب نقص السكر في فنجان قهوه  
الموضوع قديم متراكم منذ سنين  
وليست القهوة هي السبب فهي بدون سكر احلي  
ولكنها القشة التي قصمت ظهر البعير  
فقد كانوا يفضلون التسامح ويرفضون التصارح