*Storia n. 1*

**AMICI SPECIALI**

Un bel giorno di primavera uno sciame di api decide di uscire alla ricerca del polline, svolazza sopra i campi e i giardini ma la sera le poverine non riconoscono più la strada per tornare a casa. Tristi e preoccupate iniziano a vagare fin quando si ritrovano in una radura e vedono una grotta. Provano a entrare, ma siccome è molto buio, hanno paura e iniziano a ronzare disperate, facendo un rumore infernale. La caverna però non è disabitata: in mezzo c’è un grosso orso che sta schiacciando un pisolino. All’improvviso l’animale si sveglia e, con voce profonda e arrabbiata, grida:- Ma cosa volete? Le api, sorprese, chiedono:- Chi sei? E lui risponde:- Sono l’orso Pops e questa è casa mia!

Le api, con una vocina dolce e piagnucolosa, esclamano:- Siamo disperate perché non troviamo più la nostra casa! L’orso, sentendole così ansiose, si commuove e le rassicura:- Vi aiuterò io a ritrovare la strada! E tutti insieme si mettono in cammino: l’orso, col suo nasone, fiuta l’odore del miele dell’alveare, mentre le api gli volano dietro.

Per fortuna la strada da percorrere non è molto lunga, perché l’alveare è su un albero del bosco lì vicino. Le api allora, per ringraziarlo, organizzano una grande festa. Per tutta la notte l’orso balla accompagnato dal ronzio festoso delle api e, dopo essersi scatenato, si addormenta come un sasso mentre le api tornano al loro alveare.

Durante la notte però nel bosco la temperatura si abbassa notevolmente, ma lui non si accorge e continua a dormire sotto le stelle. Quando si sveglia, il mattino, si ritrova raffreddato e senza voce e pian piano, senza farsi sentire, riprende la strada della grotta. Passano i giorni e l’orso si sente sempre più male, per fortuna un uccellino che aveva visto tutto, va ad avvisare le api dicendo:- Il vostro amico orso si è preso una bella bronchite, non fa altro che tossire; ha perso le forze e non riesce nemmeno ad alzarsi!!!! Ha sicuramente bisogno di aiuto!!!!

Le api allora decidono di fare qualcosa. Si dispongono in cerchio e discutono per trovare il modo di aiutarlo. L’ape più saggia allora propone di raccogliere tanti tipi di miele e portarli a Pops. Decidono così di dividersi i compiti: Molly si dirige verso il bosco, incontra tanti alberi e saluta i suoi amici uccellini; Pinzer lungo il fiume vede tanti cespugli colorati, svolazza con le farfalle e incontra tante rane saltellanti; Friz, attraversa le montagne, saluta gli uccellini, la grande mucca e ronza vicino ai cespugli fioriti; Zip in città, deve fare attenzione alle macchine e alle case che incontra lungo il suo viaggio; Zappy al mare saluta i pescatori sulle barchette e guarda le bellissime conchiglie e i sassi della spiaggia; Flappy al parco giochi incontra i bambini che si divertono sullo scivolo e si dondolano sull’altalena. Per fortuna, nonostante gli ostacoli che incontrano durante il viaggio, tutte le api riescono a trovare il prezioso miele e a portarlo all’orso.

Quando Pops vede arrivare dentro la grotta le sue amiche api è felicissimo e si lascia curare. Ogni ape gli versa in bocca il suo miele, lui si riempie subito la pancia e in poco tempo riprende le forze. Per festeggiare l’orso e le api organizzano un grande ballo ma questa volta l’orso promette alle amiche che sarà prudente e non prenderà più freddo.

*Storia n. 2*

**Super Gelsomina**

Un giorno, in un alveare magnifico l’ape regina disse alle sue api operaie: ”Oh mie belle apine, andate a prendere il polline… è sbocciata la primavera e i prati sono pieni di grandissimi fiori variopinti!”.

Fra tutte le api del grande alveare, c’era *Gelsomina* la più birichina, che non aveva molta voglia di lavorare, a lei piaceva giocare, dormire, riposarsi e svolazzare qua e là.

L’ape regina decide di inviare le api in prati diversi: c’è *Carolina* la più carina che con il suo ronzare un po’ vanitoso deve dirigersi verso gli enormi fiori rossi, si ferma ad ammirarli, raccoglie il polline e ritorna verso l’alveare. Ma nella strada del ritorno *Carolina* incontra un insetto grosso e brutto e con un nome mostruoso… il *Cervo Volante.* Quel furfante, con una risata malvagia, cattura la povera *Carolina,* non permettendole di tornare dalla sua amata ape regina.

L’ape regina non vedendo tornare *Carolina,* invia *Martina* la più piccolina nel prato di fiori viola, dicendole: ”Mi raccomando *Martina* raccogli il polline e guarda se riesci a trovare la povera *Carolina,* sono un po’ preoccupata, è la prima volta che non torna all’alveare, magari avrà smarrito la strada*”. Martina* esegue gli ordini della regina, cerca la sua amica ma ahimè non la trova. Decide di ritornare all’alveare, ma anche lei nella strada del ritorno, incontra il malvagio *Cervo Volante* che la cattura in un baleno e la imprigiona insieme alla sua amica *Carolina.*

L’ape regina non vede tornare neanche *Martina* e inizia a preoccuparsi seriamente per le sue api operaie, allora decide di inviare anche le altre api.

“Nina! Tu che sei la più bellina dirigiti verso il prato dei fiori blu. Pina, tu che sei l’innamoratina dirigiti verso il prato dei fiori rosa e tu Paolina che sei la più cicciottina vai nel prato di fiori bianchi, mi raccomando apine mie…raccogliete il polline ma soprattutto cercate le vostre amiche e fate attenzione perché lì fuori credo che ci sia qualcosa o qualcuno di mostruoso!”. Si raccomandò l’ape regina.

Una alla volta le apine coraggiose e laboriose partirono.

Sfortunatamente anche loro nella strada del ritorno incontrarono lo spaventoso insetto che veloce come un fulmine le catturò e le imprigionò insieme alle povere Martina e Carolina. L’ape regina era impaziente... dopo ore e ore di attesa disse al suo aiutante di fiducia: ”Povera me! Tutte le mie api migliori non hanno fatto ritorno all’alveare, ho un’ultima possibilità, manderò Gelsomina la più birichina, spero che riesca a trovare le sue amiche!”.

L’ape regina iniziò a gridare per cercare Gelsomina che stava giocherellando tra i fiori: "Gelsominaaaaa! Gelsominaaaaa! Ho bisogno del tuo aiuto, smettila di giocare, le tue amiche api non sono più tornate all’alveare, sono preoccupata, ci sei rimasta solo tu, devi recarti al prato di fiori arancioni, prendere il polline e trovare le tue amiche, ho un brutto presentimento, mi raccomando fai attenzione!".

Gelsomina iniziò a svolazzare in tutta fretta verso il prato di fiori arancioni, “Martinaaaa! Ninaaa! Carolinaaa! Pinaaa! Paolinaaa! Dove siete? State bene?”; Gelsomina non riceveva risposta. Arrivata al prato, raccolse più veloce che poteva il polline e, lungo la strada del ritorno, iniziò a cercare le sue amiche, ma appena arrivò nei pressi dell’alveare, sentì alle spalle una presenza spaventosa, si girò e…. si trovò davanti il mostruoso insetto che stava tentando di catturarla: "Ah, ah, ah! Io sono l’insetto più spaventoso di questo reame, Gelsomina ti catturerò come ho fatto con le tue amiche e vi ruberò tutto il polline che avete raccolto!".

Gelsomina in un primo momento iniziò a tremare come una foglia dallo spavento, poi sentì le vocine disperate delle sue amiche e decise di fare qualcosa. Gelsomina era la più birichina ma quando voleva sapeva essere anche molto furba, così iniziò a fare una danza stravagante intorno all’insetto, lo convinse a seguirlo promettendogli di portarlo in un prato grandissimo, pieno di fiori e soprattutto pieno di api da catturare molto più brave delle sue amiche. L’insetto un po’ ingenuo, si fece convincere dall’ape Gelsomina che con la sua danza stravagante lo ipnotizzò e lo portò in posto lontanissimo, una volta arrivati nel prato, l’insetto stremato dalla strada percorsa cade a terra per riprendersi un pochino.

Nel prato, api e fiori non ce n'erano, ma l’insetto era troppo stanco per accorgersene. Gelsomina era riuscita a ingannarlo e, in tutta fretta, scappò via abbandonando l’insetto senza api, senza fiori e senza forze per tornare a casa.

Gelsomina tornò indietro, liberò tutte le sue amiche che la abbracciarono forte in segno di amicizia, e tutte insieme tornarono dall’ape regina.

L’ape regina vedendole tornare, esplose di gioia: -"Che bello rivedervi tutte! Grazie Gelsomina anche se sei la più birichina sapevo di poter contare su di te!” e, tutte insieme iniziarono a festeggiare e divertirsi.