**Legenda Benih Ajaib SuperTebar**

Di Kampung Air Biru, sebuah perkampungan nelayan indah di tepi pantai Batam, Tebar, seorang pemuda ceria, sedang membantu ayahnya, Pak Jono, membaiki jala. Pagi itu, matanya terpandang sebiji benih berkilauan aneh yang terdampar di pantai. "Ayah, tengok ni! Benih apa ya, berkilat macam emas?" seru Tebar, penuh ingin tahu. Pak Jono yang sibuk hanya menjawab acuh tak acuh, "Ah, entah apa lah tu, Tebar. Siapkan jala ni dulu."

Beberapa hari kemudian, ketenangan kampung tergugat dengan kehadiran Tuan Rakus, wakil Syarikat MegaCorp, bersama jentera berat. Tuan Rakus mengumumkan rancangan membina resort mewah dan kilang, yang bakal memusnahkan hutan bakau dan mencemarkan laut. Penduduk kampung dilanda kebimbangan. Dalam pada itu, benih yang ditanam Tebar secara tidak sengaja di halaman rumahnya telah tumbuh menjadi pokok aneh yang sangat cepat berbuah segar biarpun tanahnya masin. Terkejut dengan keajaiban itu dan risau akan nasib kampungnya, Tebar berfikir, "Pokok ni... mungkin boleh buat sesuatu?"

Apabila jentera MegaCorp mula bergerak untuk merobohkan sempadan kampung, Tebar, yang kini sedar akan potensi benih ajaibnya, melangkah berani. Dia kemudiannya dikenali sebagai SuperTebar. Dia "menebar" benih-benih dari pokoknya. Serta-merta, pokok-pokok bakau yang sangat kuat tumbuh membentuk benteng semula jadi. Benih lain pula menumbuhkan pelbagai pokok buah-buahan untuk penduduk serta bunga-bunga indah yang menarik perhatian media dan aktivis alam sekitar. "Kampung ini tidak akan kamu musnahkan! Alam ini adalah rumah kami!" laung SuperTebar dengan bersemangat. Tuan Rakus tergamam, tidak percaya dengan apa yang disaksikannya.

Akhirnya, rancangan MegaCorp dibatalkan berikutan bantahan awam dan keajaiban yang berlaku. Kampung Air Biru kini lebih subur dan terkenal sebagai contoh perkampungan mesra alam. SuperTebar menjadi pelindung kampung, menggunakan kuasanya untuk membantu pertanian dan memulihara alam sekitar, sambil terus belajar mengawal dan memahami asal usul benih ajaib tersebut. "Terima kasih, SuperTebar! Kamu penyelamat kami!" ucap Ketua Kampung. Dengan rendah diri, SuperTebar membalas, "Ini semua berkat alam semula jadi, pak. Kita cuma perlu menjaganya," sambil menebar benih bunga yang mekar serta-merta, menyebarkan kegembiraan.