مريم وحبها للحيوانات

 كَانَ يَا مَكَان ، يُوجَدُ فِي الْأُرْدُن وتحديدا مِنْ عَمَّانَ بِنْتٌ اسْمُهَا مَرْيَمُ. .

مَرْيَمَ مِنْ الْأَشْخَاص الَّتي تُحِبُّ الحَيَوانَاتِ الأليفَةِ . لَدَى مَرْيَم صَدِيقِه وَلَدَى صديقتها كَلْبَهٌ اسْمُهَا ( لولي)، والدُ صديقتي دَائِمًا كَانَ يُطْفِئ السجائر فِي رأس الكلبةُ ، فَحَصَل لَهَا صُرِع . ويوم مِنْ الْأَيَّامِ أَتَت صديقتي لِإِعْطَائي (لولي)ومريم تَلْعَب مَعَهَا بَدَأَت ترتج خَوْفًا . قَالَتْ أُمُّ مَرْيَم أَنَّا لَا أَقْبَلُهَا فِي الْبَيْتِ . لذا قررت مريم انا تأخذها الى مركز حماية الحيوانات . وَكَانَت تَذْهَب كُلّ اسبوعٍ للإطمئنان عَلَيْهَا.

ومع مرور الوقت بدأت الكَلْبَةُ فِي التعافي . فحزنت أم مَرْيَمَ عَلَيْهَا وَقَالَت لِمَرْيَم : يُمْكِنُك الْآنَ أَنَّ تربيها . وفرحت مَرْيَم وَذَهَبَت واخذت الكَلْبَة من مركز الحماية وَقَالَت : إذا حَيَوَان أَلِيف اعْطف عَلَيْه.