ألتالية

لينزل ألمطر

أنيسة \_ أنظر يا أبي \_ ألجو عابس والمطر غزير \_ ما أسوأ حظي \_ انتظرت هذا

أليوم لنخرج معا للتنزه \_

ألأب \_ كيف يكون حالك \_ إذا لم تجدي ما تأكلينه في ألصباح \_

أنيسة \_ فيم هذا ألسؤال يا أبي \_ طبعا أستاء إذا لم أجد ما آكله \_

ألأب \_ هل تحزنين إذا أورقت ألأشجار \_ وتفتحت ألأزهار \_

أنيسة \_ كلا يا أبي \_ إذا فأنا لا أحب ألخروج إلا رغبة في ألاستمتاع بمنظرها

ألجميل \_

ألأب \_ وهل تغضبين أذا رأيت ألغنم والبقر والخيل فرحه بالربيع راضيه \_

أنيسة \_ لا يا أبي \_ إني أحب ألحيوانات \_ وأعرف ما تقدمه للإنسان من حليب ولحم

وخدمة \_

ألأب \_ كيف تأسفين لنزول ألمطر إذن \_ اعلمي أن زرعنا ألذي منه خبزنا وخضرنا

وملابسنا \_ وحيواناتنا ألتي منها حلبينا وجبننا ولحومنا ولباسنا \_ لا تحيا جميعها من

غير ألمطر \_

انه حياة ألناس وألطبيعه \_ فكيف تستائين من نزوله \_

أنيسة \_ لم يخطر ببالي شيء من هذا \_ حين أظهرت استيائي من نزول ألمطر \_ إني

الآن