**استماع الوحدة 1**

**اللّاعِبُ الْـماهِرُ**

 في مَساءِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ذَهَبَ أَحْمَدُ مَعَ أُسْرَتِهِ إِلى بَيْتِ جَدِّهِ، فَالْتَقى سَلْمَانَ وَراشِدًا وَجاسِمًا أَبْناءَ عَمِّهِ، فَقالَ لَهُـمْ أَحْمَدُ:" ما رَأْيُكُمْ أَنْ نَلْعَبَ لُعْبَةَ الدُّوّامَةِ"؟ فَرِحَ الْأَطْفالُ بِـهَذِهِ الْفِكْرَةِ، وَذَهَبوا إِلى ظِلِّ شَجَرَةٍ كَبيرَةٍ في حَديقَةِ الْـمَنْزِلِ، فَلَفَّ أَحْمَدُ خَيْطًا قُطْنِيًّا عَلى دُوّامَةٍ خَشَبِيَّةٍ مُزَيَّنَةٍ بِخُطوطٍ مُلَوَّنَةٍ، وَرَماها بِقُوَّةٍ، وَسَحَبَ الْخَيْطَ؛ فَدارَتِ الدُّوّامَةُ بِسُرْعَةٍ كَبيرَةٍ، وَاخْتَفَتِ الْخُطوطُ الْـمُلَوَّنَةُ مِنْ شِدَّةِ الدَّوَرانِ. ثُمَّ لَفَّ أَحْمَدُ الْخَيْطَ حَوْلَ مِسْمارِ الدُّوّامَةِ، وَرَفَعَها بِخِفَّةٍ وَرَشاقَةٍ، وَوَضَعَها عَلى راحَةِ يَدِهِ، فَواصَلَتِ الدُّوّامَةُ الدَّوَرانَ بِسُرْعَةٍ، وَاشْتَدَّ إِعْجابُ الْأَطْفالِ بِمَهارَةِ أَحْمَدَ، فَقالَ سَلْمانُ:" يا لَكَ مِنْ لاعِبٍ ماهِرٍ يا أَحْمَدُ"! ثُمَّ تَداوَلَ الْأَطفالُ الْلَّعِبَ، وَهُمْ في فَرَحٍ وَسُرورٍ.

**استماع الوحدة 2**

**نِعْمَةُ الْـماءِ**

كانَتْ فاطِمَةُ وَمُنيرَةُ تَتَجَوَّلانِ مَعَ أَبيهِما في الْحَديقَةِ،فَشاهَدوا سَيْلًا مِنَ الْـماءِ يَفيضُ بَيْنَ النَّباتاتِ. لَقَدْ نَسِيَ عامِلُ الْحَديقَةِ أَنْ يُغْلِقَ الصُّنْبورَ، فَبادَرَتْ فاطِمَةُ إِلى إِغْلاقِهِ، وَقالَتْ:

-"هَذا تَبْذيرٌ لِلْماءِ، أَلَيْسَ كَذَلِكَ يا أَبي"؟

قالَ الْأَبُ: "أَحْسَنْتِ يا فاطِمَةُ؛ فَنَحْنُ نَعْتَمِدُ عَلَى تَحْلِيَةِ مياهِ الْبَحْرِ؛ لِأَنَّ الْأَمْطارَ قَليلَةٌ وَعُيونَ الْـماءِ الطَّبيعِيَّةَ قدْ نَضَبَتْ".

سَأَلَتْ مُنيرَةُ: "ما مَعْنى تَحْلِيَةِ مِياهِ الْبَحْرِ"؟

أَجابَتْ فاطِمَةُ: "تَحْلِيَةُ مِياهِ الْبَحْرِ تَعْني فَصْلَ الْأَمْلاحِ وَالْـمَعادِنِ الْأُخْرى عَنِ الْـماءِ، ثُمَّ الْقِيامَ بِعَمِلِيّاتِ مُعالَجَةٍ عَديدَةٍ حَتّى يُصْبِحَ الْـماءُ صالِحًا لِلْاسْتِعْمالِ الْـمَنْزِلِيِّ وَالزِّراعِيِّ".

وَأَضافَ الْأَبُ: " لَكِنَّها عَمَلِيَّةٌ شاقَّةٌ وَمُكَلِّفَةٌ يا ابْنَتي؛ لِذا يَجِبُ تَرْشيدُ اسْتِهْلاكِ الْـمِياهِ".

قالَتْ مُنيرَةُ: "حَقًّا، إِنَّ الْـماءَ ثَرْوَةٌ كَبيرَةٌ يَجِبُ أَنْ نُحافِظَ عَلَيْها".