کتابی وکتابُک

مریم جالسةٌ أمامَ أخیها وهی غاضبةٌ وبیدِها کتابُ الکمیاء. کتابُ الکمیاء لآحمدَ , لأنه طالبٌ فی الفرعِ الکمیاء. واما سمیة فهی ,طالبةٌ فی الفرعِ التاریخ.

صباحَ الیومِ, لما کانا فی البیتِ, أخذت سمیة کتاب احمدَ وترکت له کتاب التاریخ.ثم خرجا وذهبا الی الکلیةِ. هما الآن فی ساحةِ الکلیةِ.أحمدُ جالسٌ وسمیة واقفةٌ أمامَه .هی غاضبةٌ وهو ضاحکٌ.

سمیة ُ : هذا کتابی ,ألیس هذا کتابی؟ لماذا أخذتَه وترکتَ کتابَک علی منضدتی؟ إنی خجلتُ کثیراً لما أمَرَنی الاستاذُ بالقراءةِ.

احمدُ: لم خجلتِ یا سمیةُ.

سمیةُ: لأنی لما فتحتُ الکتاب , عرفتُ أنَ الکتابَ لیس کتابی, لکنه کتابُک ,کتاب التاریخ. غَیرَ اَنی قرأتُ عبارةً منه قبل الإنتباه الی الحقیقةِ الأمر. وهنا نظرت صدیقاتی الیَ ثم ضحکن بصوتٍ عالٍ. نعم, هن ضحکنَ منی وانا خجلتُ. وانتَ یا احمد مسوءولٌ عن ذلک . هذه مسوءلیةٌ کبیرةٌ, بل جریمةٌ عظیمةٌ.

تم