**El Llenyataire**

**(Un conte de Jorge Bucay)**

Hi havia una vegada un terratinent que era amo d'un gran bosc en el que volia talar molts arbres. Buscava un llenyataire eficaç i va convocar un concurs. Es van presentar tots els llenyataires de la regió perquè pagava molt bé.  El protagonista del nostre conte, home seriós, responsable, molt treballador i amb gran experiència. Va guanyar el concurs, el terratinent el van contractar i va començar a treballar.

El primer dia va tallar cent arbres i va tornar molt content a casa seva. Però el segon dia només en va poder tallar vuitanta, malgrat que tenien la mateixa dificultat que els del dia anterior. Per quedar bé amb el terratinent, el tercer dia va matinar més i es va posar a tallar arbres des de l'alba fins al vespre; però, només en va poder tallar cinquanta. Davant la impotència del nostre llenyataire, les coses van anar empitjorant segons passaven els dies: s'aixecava abans que es fes de dia, es ficava al llit ja de nit i s'esforçava al màxim, però cada vegada tallava menys arbres.

Per fi va decidir parlar amb el terratinent i tot compungit li va explicar la situació: "Miri, estarà veient que m'esforço més i més, però no sé el que passa que cada vegada aconsegueixo tallar menys arbres. Estic desesperat, però ja no puc més, no descanso, no m’aturo per res, gairebé no dormo, però no puc tallar més arbres ".

Davant d'això el terratinent li va dir: "Vinc observant, fa dies, les teves dificultats i veig els teus esforços per resoldre-les, m'he adonat que no descanses ni un segon, però... El capatàs li va preguntar:

— Quan vas afilar la teva destral l'última vegada?

— Afilar? No he tingut temps d'afilar la destral, he estat molt ocupat tallant arbres.

Había una vez **un leñador** que se presentó a trabajar en un aserradero. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún; por lo tanto, el leñador se decidió practicar toda su experiencia.

El primer día al presentarse al capataz, éste le dio una sierra y le designó una zona de trabajo. El hombre entusiasmado salió al bosque y en un solo día cortó dieciocho árboles.
-Te felicito, le dijo el capataz; sigue así.

Animado por las palabras del capataz, decidió mejorar su propia marca, de tal modo que esa noche se fue a descansar bien temprano.

Por la mañana se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo el empeño, no consiguió cortar más que quince árboles.

Triste por el poco rendimiento, pensó que tal vez debería descansar más tiempo así que esa noche decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó decidido a superar su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día sólo cortó diez.

Al día siguiente fueron siete, luego cinco, hasta que al fin de esa primera semana de trabajo sólo cortó dos. No podía entender qué le sucedía ya que físicamente se encontraba perfectamente, como el primer día.

Cansado y por respeto a quienes le habían ofrecido el trabajo, decidió presentar su renuncia, por lo que se dirigió al capataz al que le dijo:

-Señor, no sé qué me pasa, ni tampoco entiendo por qué he dejado de rendir en mi trabajo.

El capataz, un hombre muy sabio, le preguntó:

-¿Cuándo afilaste tu sierra la última vez?

-¿Afilar? Jamás lo he hecho, no tenía tiempo de afilar mi sierra, no podía perder tiempo en eso, estaba muy ocupado cortando árboles.