## a




## 

$$
\begin{aligned}
& 014 \mid \underbrace{\circ}+\infty \\
& \text { سُر مَن قرأ }
\end{aligned}
$$

الطبعة الأولى: كانون الثاني/يناير 2021م - 1442 هـ


## ردمك 978-614-01-3181-1

جميع الحقوق محفوظة للناشر
facebook.com/ASPArabic
twitter.com/ASPArabic
www.aspbooks.com asparabic
 Arab Scientific Publishers, Inc.su

هاتف: 786233-785108 -785107-1 (+961)
 فاكس: 786230 (13-1-1+) - البريد الاللكتروني: asp@asp.com.lb htt://www.asp.com.lb: المونع على نبكة الإنترنت

لوحة الغلا: الفنان الكبير: بهرم حاجو
785107 التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس، بيروت - هاتف (+ 7611 (961) الطباعة: مطابع الاار العربية للعوم، بيروت - هاتف (+11 786233 961

|  |  |  | $\begin{aligned} & \varepsilon \\ & \xi \\ & 6 \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |


$5$

## $\ddot{0} \underbrace{\sim}_{0}$ <br> t.me/t_pdf

لو أتيح لي أن أحدّد اليوم الذي أُولد فيه في الماضي، لاخترتُ يوم
 لاخترت يوم 4/ 4/ 4444، لكن أمرًا كهذا للأسف، ليس بيدي، ولا ولا

بيد أيّ واحد من البشر، أو بقية المخلو قات

 أو الثالث على الأكثر، مثلمل يُنسى كلُّ شيء هنا هُنا، ويختفي في عتمة عشرات الملايين من الصفحات التي تغمر العالم بهواجسها وهمومها ومعار كها ولوعانها، ويغمرها غبار كوني يتراكم فو قها لوا دون أن يكون أحد على استعداد لنفْضه.
قصة قصيرة، لكنني للحقّ كنتُ أستلطفها، وإن كنتٌ أحترق


 بعد أسبوع، تأكّد لي أن النسيان طوى القصية، وطوى مَن وما فيها؛ فالقصص التي تتناقلها وكالات الأنباء، التي باتتْ بعد باند أصحاب المواتف المحمولة، لا نستطيع متابعتها، وهي مصدر أساس هذه الأيام من مصادر المنون؛ ولو كان هناك كائن فضائي يراقبنا،


نشههق ونَتْرَقُ بدموعنا، وتارة نتنهّد، ثُم تتحوّل التنهيدة إلى صرخة فمعر كة مع كلّ من نراهم أمامنا، أو مع أولئك المحتحِبين خلف هذه الصفحات الكونية
ولنعُد إلى تصتي التي اعتقدتُ أن الثقوب السوداء للفراغ الكونيّ



 يُمضون حياتهم وسط أمواج بحر معادلةٍ لا يُحسدون علهِا؛ فإِيا فإما

 الإعجاب هو نُطفة تلك الشُجارات التي قد تراكي اكم موصِلة الطرفين، إلى القطيعة الكبرى، أو حتى إلى الطالاق.

 محيط عائلاتهم، فيُعجَجبون هم بـا يكتبون، وهؤ لاء، في ظنّي أَحْخَم الكتَاب وأرجحهم عقلًا
 نُسِيتْ تَامًا، إلى أن فوجئتُ بر بـالة من من فتاة جميلة حقًّا، عبر الماسنجر، تُعلن إعجابها بها.

حين أقول فتاة جميلة، فإنني أعني ذلك تَامُا، إذ إنني تأكدتُ من

 أن تكون عليها معجبتي، من قبل أن تُعجبَ بي، أعني بقصّتي،
لاخترت هذه الصورة لا سواها.

صورها المتعدِّدة، بأوضاع غختلفة، أكدت لي أنها ليست فتاة
انتراضية.
شُكرُّا، وأثنيتُ على فهْمِها العميق للقصة، وتُدُرتها على لفتِ انتباهي لأشياء جديدة فيها، لم تخطر ببالي! ولذا لاطفتُها وليا حين اعتبرتُها ناقدة ذات بصر قويّ وبصيرة أقوى. أقول بصر قويّ لأنها استطاعت أن ترى هذه القصة المنئنورية من بين آلاف المنشورات الأخرى على الشبكة، من شِـعر ونثر وصور أعياد
 وحوادث تْلْ بنات، وسرقات، وحوادث سير، وشتائم نظلَّ، وغَزَّل وِّ




لالتقاط صهورة تاريخية لفم!
لا ضرورة للاسترسال، فأنتم تعرفون ذلك مثلي.

بعد أن أرسلتْ لي المعجبة ردّا؛ بدل الكلام، وريقات افتراضية
 وصفاء نية، اختفتْ!
مثل عصفورة كلّل| حلّقتْ جعلتْ الفضاء أكثر رحابة وصفاء،




لم أعرف، حقيقةُ، ما الذي يمكن أن أقوله لما، ففكَّرتُ في أن
أرسل إليها وريقات خُضرًا، افتراضية بالطبع، لكنتي رأيتُ أن في

 نقصان، وإن كنتُ فكّرت أن لا أضع وصْفها لي هنا، حتى لا يُفسِّره البعض استجداء لمديح قارئة غير معروفة، فالٍ هي في النهاية إحسان عباس، أو جورج لو كاش، أو عائشة عبد الر حمن، أو باختين، أو علي الرّاعي، أو فاروق مواسي، اوتي، رحمهم الله. كتبتُ لـا أشكرها مرّة ثانية، وإن كنتُ اكتئفتُ أنني أعيد
 الجُممل والكلمات والفواصل والنّقاط.

انتظرتُ أربعة أيام بلياليها. قرأتُ خلالها قصّتي مرّات ومرّات، باحثُّا عن تلك الأبعاد التي تحدّئتْ عنها المعجبة؛ الأبعاد الحفيّة التي



لألف ليلة وليلة، لأن الرّقم يُب أن يكو يكون قابلا للقِسِمة على أربعة.


رسالة جديدة في الرابعة صباحُا، أيّ قبل أن أن أصحو بأربع ساعاتِ


 تُشُعل القارئين والقارئات، والمستمعين والمستمعات، إن انصتوا إليها في واحدة من المحاضرات
بدا لي أن الكتابة إليها للمرة الثالثة أصعب من ألدا أن أجلس وأكتب تصّة جديدة عنوانها "مربع بأربع وأربعين زاوية". مفاجئون الئون أولئك
 نفسك، ويهيمون بها أكثر كما تهيم بها، وأعني نفسكَ أيضًا

 الـكابة التي ترويها طريفة كا أشرتُ، وذات بُعدٍ أو بعدين على

الأكثر، لا مائة بُعدٍ حسب قراءاتها المتالية التي جعلنْني على قناعة تامة
 بر سالتها الر ابعة.
بحئتُ عن الكللات كطفل صغغير يريد التعبير عن شيء يفور وئ وعيه وعمره وقدرة لسانه على الدَّوران ما بين سقف فمه ويلـي وحنجرته

وأسنانه اللبنيّة.
لم أجدها، أعني الكللات.




 وتكتبُ كلامُا أعمق من إنجازي، كا كا لو أنها صاحباحبة القصّة لا أنا


 سيلا أن على كل حـاحب أطروحة أن يقدِّم شُسئًا جديدًّا لم يسبقْه فيه

 اللسنوات. وهنا بالطبع، لا أريد أن أبحث عن، ألوا أو أتوقّع عدد رسائل الماجستير والأبحات الجامعبة والمقالات التي حُبِّرَتْ حول تلك
 شُكسبر هو الكاتب الأكثر شُعبية، والأكثرُ قُربًا من تلوب الصـيار الصينين.

بارتباكِ المتواضع كتبتُ لها أشكرها، بعد ساعات طويلة أمضينُها باحثًا عن الكلمات المناسبة، متوقِّعًا أن لا تأتّخر في إرسال وريا وريقاتها


 على أن لا يكون مؤذيًا للَآخرين، أو أن لا يُعبرِ أبَّاًا


انقطعتْ أخبارها، حتى ظننتُ أنها اختفتٌ، لكن ذلك لم يمنعني
 الطرُق.
كنتُ خائفُا وكأنها هي التي ستتسلّل إلى داخلي، رغم حرصي



 وصحّتنا، ثُم نضعه أمام ذلك الباب لا خلف دِّ دِّع كلمة السِّر !
غريب..

حقيقة، أريد أن يشرح لي أحد هذه المفارقة، ولعلّني أستعين بمعجبتي هذه، وقد تأكدتْ لي سعةُ عقْلها وقوة بصير تها، وِجدِّيتها إِّا إذ
 الأطروحات التي قُدِّمتْ حول "هاملت"، بجتمعين، حين رأت أن
 الخطّ الممتدّ إلى الأبد.
***
صُوَرها، وصُور أهلها وأخبارهـم، إخوتها وأخواتها، وما يكققونه


وللحقّ، كانوا رائعين وكأنني اختر تهم، بنفي، لها، ومن يعرف، ربطا

عِلْم الإنترنت، أحسّه دائريًّا، كل شيء يُ يمكن أن بُخْتِع فيه، أو
 الُُصنَّعة على مقاطع أفلام التُقطتْ لنا، ببراءة، وإذا بنا نِّا نقول كلامٌا يوصِل إلى المسنقنة.



 أبلغ إذا قلتُ إنها تُحُبُّ أيضًا
تلك الفتاة الصغيرة، كِا أوضَحَتْ، هي ابنة أختها التِ التي لا أريد أن
 معججبتي الأثيرة في صفحات الفيسبوك، لا سييا أن اسم ابنة أختها نادر

تقريبًا.
أعود لصُوَر معجبتي
تأملتُ الصّورر طويلًّا، وأنا أتساءل عن سرِّ ابتسامة النجا أنجات التي تضيء شفتيها، في صور رها مع ابنة أختها، وإن أردن أردُ أن أكون أكون أكثر دقة في هذا، سأقول: إنني بدأت البحث عن كلمة السرٍ التي تجعلني أنهم أطياف ابتسامتها.
بعد أيام طويلة من تأمّل الصّور، أصبحتْ ملنصقة بشبكيَّيَّي،
 أغمضتُ عيني، ليلَّا، رأيتُها على السقف مثل مشُروع فيلم بسيط،

مكوَّن من صور ثابتة أعدّه طالب ليروي عبرها تاريخ جدِّه الرّاحل،
 مارتن سكورسيزي مع عمل جديد. في غمرة تفكيري هذا، تَلملتُ ذات ليلة، واستدرتُ تُ تُ موجِّها عينَيَ المغمضتين إلى الحائط، يميني، فانتقلتِ الصورة ذلك الحائط. عدتُ ونمتُ على ظهري، فعادت المّ الصّورة إلى السقف، واضحة كتقنية الـ 8K التي طرحتْها شر كة سا سامسونغ في الـي الأسواق



 بوصول الصّورة إلى ذلك الوضوح، والذي الذي لا بلّ بّا أن العين تتمتّع به أصلًا، وإلا للا كانت قادرة على مشاهدته، قفزتُ من من فراشئي. لقد اكتشفتُ سرَّ ابتسامة معجبتي وسرَّ إعجابِّابها بقصّتي؛ وللحقيقة أنني لم أكن بحاجة لأي نوع من التقنيات البصرية، مئل الـ 8K لأحلّ شيفرة ابتسامة بذلك الوضوح، لألن ألن كلمة السرِّ كانت موجودة في الصّورة نفسها، وظاهرة بوضوح اليا لا مثيل لها لها باختصار، كان جسد ابنة أختها ميَّزَا إلى حدِّ لا يُصدَّق؛ كان
 تدعوه رأتَا! في كثير من الحالات بنظر الناس باستغراب شديد إلى جـد إلـد كهذا، إلّا أنني أعتقد أن لكلِّلٍ إنسان الـق الكامل في أن يكون يُ يُتلِّفًا

كا يريد.

## صورة لمعجبتي في مرآتي:

## " طولا 170 سنتيمترا (رقم تقديري).

 - شعر كستنائي طويل، وأنف مدبّب قليلَّ، كان يمكن أن


- العينان واسعتان، تنظران إلي مبانرة، بياضهل| صاف، وسوادهما كثيفٌ.
نظر تها لمعة ذكاء وثقة عالية بالنفس . - عنقها طويل، لا تحجبه الياقة العالية، وإن كانت فتحة قميصها الأبيض، بوروده الصغيرة، همرًا وسودًا، تنّحه طولًا

إضافيًّا.

- ملتقى النّهدين
" شفتاها نصف كتلئتين، هراوان، مع يقيني أنها لا تضع أيَّ أهر شفاه.
- صدرها! لا أستطبع وصْفه، فيدها اليُمنى التي تُطوّق ابنة أختها جعلتُ امتداد القميص بِيفيه.
- خصرُها! بين المتوسط والنحيل، بحيث يمكني القول إنه

يقع في منزلة وسطى بين الخصر الإيطالي والخصر الفرنسي في
أنضل حاليهطا.

- لاشيء يظهر تحت ذلك، فالمرآة نصفيّة!

أمضيت أسبوعًا كاملًّ بعد ذلك في التّفتيش عن بشُر مُربّعين! شاهدتُ أفلامًا، وبرامج مسابقات، بجلات قديمة من تلك التي توقّفتْ عن الصّدلور، وأخرى تحتضر، صحعفًا، أراشيف، صورَ صرَ


 نومي فِزعًا، بعد أن رأيتني في المنام مربّعًا، فهبّتْ أمّي من فراشٌ وأها واحتضنتْني، وأنا خائف أن تثقب إحدى زوايايايَ صدرها، وأكون السبب في موتها.
حكيتُ لأمّي عن حلمي، فأطرقتْ طويُّا باحثّة عن مَئَّ


 إلبه، أمّي التي قالت لي ذات يو يوم بعيد "ليس هناك شئيء لم تقله
 لأحد التشكيك فيها، وبخاصة إذا كان إنسانا مثلي حلم ذات ليلة أنه
مربّع.

في الصباح ، لم يكن صعبًا عليَّ أن أعرف أنّ حلمي أقلق أمي، فا إن جلست قبالتها حتى أعادت صياغة مثُلها، واثقة من أنني نسيتُه:
"الضياع والأضلاع ما بيلتقوا أبدًا". لكنها وقد تأكدتْ من أنني لم أخرجْ من كابوسي بعد، لفرط تحديقي إلى يَّيَّ وقدمَيَّيَّ، وتحسُّ
 مثلّا آخر يقول: "بين ضلاعك نـا نام واحلم باللّنلام". ***
حين عدتُ من العمل لئلا، كنتُ متعبًا. أخبرتها أنني لن أسهر

 هذا النوع من العروض التلفزيونية لا يُكتمل، كا الْ أن الضَّرب الذي الذي
 "روكي" حتى "جبال أطلس الكبير" وصولّا إلى "المملايا". نهضيُ،



 عصفَ به حبٌّ كبير، أن يُبدي مشاعره بالطريقة التي ير يراهِ الـا مناسبة، وعلى المحبوب الرّ أفة به إن خانه التّعبير.

لن أكون صاددًا إذا ادّعيتُ أنني بعد أسبوعين من غيابها، نسبتُها：

 أفراد آخرين من العائلة． الغريب أن عدد من يظهرون في الصّور كان قليلًا جدَّا، بحيث لم

 مستحيل، لأن صور البقية غير مكتملة، يمكن أن أن أقول ما فوق
 اللطيفة حقًّا، هو وقوفها فوق طاولة كيَّفتْ سرّ تربيعها
 لستُ متأكدُا．．

لم تكن كتفاها توحيان بذلك، وبخاصة في صور رها الصيفيّة، التي تكشف فيها ملابسها الحفيفة عن ذراعين رقيقين، وكتفين فاتنتين حقَّا، وتتزايد فنتتها أكثر مع ارتدائها قمصانًا سودًا وبيضّا！米米米

أعرف أن كثيرِا من الناس متّفقون على أن يتحاشى زملاء العمل الوقوع في حبّ بعضهم بعضًا، لأن ذلك يجلبُ الكثير من المشاكل، لكنني لم أستطع نصنيف علاقتي بمعجبتي هذه وفقًا لذلك．هل هي

علاقة عمل، باعتبار أن ما يجمعنا هو الأدب؟ ومبنى جميل فيه هو القصّة؟ وأفق واسع هو الإبداع؟ بخاصة أن أن أعضاء اتحاداد ات الكا وروابطهم يُطلقون على كلّ من انتمى إليها: زملاء، كا فا في نقابات المهندسين والأطباء والمعلمبن والعاملين في البنوك!
 حدت إلى حدث بلا منطق تصصي سَلِس، كا ألفـي أنعل الآن، إذ إنتي قفزتُ من مسألة إعجابها بالقصص، التي باتت حقيقة واضحتة، إلى إلى

 اللامعة التي استطاعتْ أن تطوِّره بطريقة فاقتْ المثروع وصاحبه، أسوأ ما حدث أنها لم تعُد تنشر أي شيء جديد على صفحتها بعد

 وضوحُا. كانت الصغيرة تبتسم بسعادة غامرة، بحيث تِيثّ تدّرتُ أن معجبتي هي التي تقف خلف هاتفها المحمول، أو الكاميرا الخاصة بها، لالتقاط الصّورة.

الكتابة إلى معجبتي من جديد اعتبرته أمرّا غير لائق، فأنا لم أتلقَّ
 ولو فعلتْ، فإنني أظن أن أفضل ما يمكن أن أن أفعله هو أن أردّبّابِر سال
 توحي با توحي به أيّ وردة أخرى، وبي
 بالثقة، لأنها تقف بشُموخ، ولا تحني رأسها أبدًا في النهار، وتنتظر
 على الناس أن يروْها في وضع الانكسار، فتميلُ بتاجها الذّهبيّ نحو ساقِها.

## *类米

في صباح اليوم السادس عثر، فتحتُ الماسنجر، فوجدتُ مِلفًّا
مُر سُّلٌا منهُها، دون أيّ شُرح.

فوجئتُ أنها دراسة طويلة، وأظنكم توقّعتم أنها حول تصتي، مكونة من مائة وأربع وأربعين صفحة، وبدقة أكثر من أربعة وعشّرين ألفا ونُانائة وست عشرة كلمة.
أول ما خطر ببالي: ما الذي يمكن أن أكتبه ها بعد هذا! وحتى لا أبدو غير مبالٍ كبتُتُ لها بعد ساعتين: "وصلتْ

الدراسة، إنجاز غير متوقِّ، بدأتُ بقراءتها قبل قليل، سأكتبُ لكِ
فور انتهائي منها، دمتِ بخير".
بعد أن أرسلتُ الرسالة انتابني شيء منيء من النّدم، ففتحتُ رسا رسالتي


 أكتب لا رسالة مكونة من أربعة مربّعات!
 لكل إنسان الحقَّ في أن يُصادَفَ، كا أن من حقّه، إن حدث ذلكَ ألكا أن يُفاجأ.

## صورة لي أمام مرآتي بعد وصول الدِّراسه:

سعيدٌ كال لو أن طولي متران.


ريال مدريد.
عينان لامعتان، كال لو أنني أسيرُ على بساط أحمر مرافقًا بطلة فيلم "المربع"، آنا دي آرماس


وإنن لم أبتسم.
عنقٌ قوي، وكتفان مشدودتان كتوْس روبن هوود في
الفيلم الذي فام بيطولته راسل كرو
خصر ضامر وإن امتالأ البطن.
سأتوقف هنا، لأن مرآي نصفيّة.

## $\ddot{\sim}$ <br> t．me／t＿pdf

انتظرتُ بفارغ الصبر انتهاء الدّوام، بل بمكنني القول إنتي
 وكأنَّ وصولي أبكر من المعتاد سيتيح لي العودة قبل انتهاء الدّوام المعتاد！
غريبٌ هو الإنسان！
 انتظاري لحظة عودتي من العمل ：＂كبَّة لبنيّة＂．للأسف ليست من صُنْع
 أمّي أخبرتْني أن عليّ أن آكل بسرعة لأن أختي وزوجها
 أعرف، مثلي مثلك، ولو عرفتُ، أنت تعرف، لن أخبرك، حتى تكون

مفاجأة＂．
هذه واحدة من الألعاب المفضّلة لأمي؛ لا ثخبرني حتى بأبسط الأشياء، فإذا سألتها：＂ماذا سنأكل اليوم؟＂، تردّ：＂مفاجأة＂．
＂هل أثلجتت عندكـ؟؟ المشُهد حول المكتب أثبه بسيبيريا＂، فترد：
＂مفاجأة＂．
＂هل ما زال جارنا أبو أحمد على قيد اللمياة، في الصباح سمعتهم يقولون إنه لن يعيشّ حتى الظهيرة؟＂فترد：＂لن أخبرك، مفاجأة＂．类米米

فكّرتُ في الذهاب إلى ذلك المِلِّ الذي أنزلتُه، والبدء بقراءته، قافزًا عن مسألة العشاء، لكنني، لو فعلتُ، ستبدأ ألمي فصلًا طويلًا من البحث عن السبب الذي دفعني لذلك. اختصرتُ الأمر كلّه،
 الـظ لم تلاحظ أتمي أضلاع ابتسامتي ولا زوابياها، وإلا لكانت علَّقْتْ على ذلك: أين اختفتْ غازلتاك؟؟ إِّا أمسكتُ باللمعة، وقبل أن تلامس حبّة الكبّة المستديرة، المستديرة



تراجعتْ يدي إلى الوراء بإرادتها وحدها الماك وكأنها أدركتْ أن
 اللبن الذي يغمر ثلاثة أرباع مكعّبات الكبّة!
أتمي لاحظت ذلك، فسألتني: "هل سقطتْ في الطعام حشرة، لا لا
 قبل أن تُنهي سؤالما، وأنا أجاهد أند أن لا يكون في نفيي أيّ حدِّ من العصبيَّة.
أخبر تها: "اكتشفتُ أنني غير جائع، لذا سأؤجل تناول طعامي"،

 لكنها لم تسمع إجابة شافية.
قبل أن تصل أمتي إلى المطبخ عائدة بوجبتي، سمعتُ جرس الباب
يُقرَّع، نهختُ، كانت أختي وزوجها بالباب، ومعها أطفالهم الثلالثة!

## 米溇劵

أخرني زوج أختي، وهو مصمِّم برجيات ناجح، أنهم جاؤوا ليستنيروني في مسألة مهيّة، باعتباري صاحب خبرة في بيال بيع بيع وشراء العقارات منذ عشر سنوات
تذكرتُ أنني أمضيت فعلًا، في هذا العمل، كل ذلك الزئِ الزمن،
 آب، أغسطس القادم، من السنة القادمة． －＂نحن نفكر بشراء شُقة، وليس هناكُ من يعرف بالشّقق أكثر منك＂، قال لِ زوج أختي

 ويسترُ عائلتها، ويحميهم من تقلّبات الزمان، الـيان ونهر نقود الإيجارات الذي يذهب سدى، بعد أن سترها الها بعريس طيب، رغم أنها لا تستطيع التحدّث معه في أمور عمله المعقّد．




 لا أستبعد اليوم الذي سأذهب فيه إلى العمل فأجلُد أبوابه مغلقة！الئبا －أنتَّ تشجّعنا أن نشتري الآن، أم نتنظر قلبَّا، إلى أن يتحسّن الوضع أكثر؟ سـألتُ أختي． －نعنين أن يتدهور أكثر؟！

- كلّ شيء متوقّع، ولكن لا بدّ أن نغامر، هذا رأيي، ولكن الرأي

في النهاية لأختك!
 التفتتْ إلى زوجها مُعاتبة، إذ إن كالامًا كهذا لا يكا يكوز أن أن يقوله أله أمام

 قريبًا، وهذا يشـملني ويشـمل أمّي. - الرأي رأيكَ ورأي أخي!

رغـم أن أختي هذه، كانت أصغر مني بعامين، إلّا أنها كانت


 معلمة ثم تصعد سلَّم الوظيفة إلى أن تبلُغ سدَّة الإدارة! في الحقيقة توقّعتُ داتّا أنها ستكون أكثر من ذلك، كأن تصبح أول مديرة للمخابرات العامة في تاريخ البلد. رهيبة؛ لم يكن يفوتها شيء، وطاغية؛ صاحبة لسان ناعـيم حينما يقتضي الأمر .

- تعرفون أنني في خدمتكم، وبالطبع بجانُا، وضحكُتُ. الآن باستطاعتكم شراء شقّة بسعر أقل بـ 20 ٪، وإذا أردتُ أن أوضّعّ ون

 على شقة بأربع غرف، هذه الغرفة الإضافية يمكن ان تعتبروها هدية

إضافية.
米米*
بعد أن تناولوا الشّاي والقهوة، سـألتهم أمّي إن كانوا جائعين، فلم يتردّدوا في الاعتراف بـجوعهمـ. اختفتْ أمّي في المطبخ قليلُا، تبعتها أختي، فهال زوجها وهمس في

أُذني: "فعلَّا الر أي رأيها، ولكنتي أحبّ أن أعرف رأيكَ لأطمئنَّ".
 هذا مني مبانرة. توجّهنا أنا وهو المل الطاولة حين رأيت أختي تحمل صينية كبيرة تنوح منها رائحة مرّبعة، أو مكذا خيّل لي. وضعتّها على الطاولة.

 تكك الكتل الغار تة في المرَق اللبنّيّ بين ستة أشخاص، وضمنتْ بذلك ذكَّرٌُ أمي بأن الوقت تأخرَ بالنسبة لطعامي، ولا مبرر لأن يكون نومي قلِقًا.
نهمتْ الأمرَ، وهزّتْ رأسها داعية أسرة أختي: "تغضّلوا،
صحتين وعافية".
التفتٌُ إلِ وجه أختي وجدته يفيض سعادة، نهذه واحدة من
 لاكلا اللحم، لكنها كانت تنترط أن يُتُدّم إليها مفرومّا، أما إذا كان تطعًا كبيرة فإنها ترنض أن عَّ يدها إليه! أدركتُ، في ذلك المساء، أن سرَّ سعادتها قائم فيّ تطع اللحم
داخل حبات الكبّة، فهي صغيرة لأنها مفرومة، والأمم، أنها لا تراهام! لكن أكثر ما أثار انتباهي، أنهم لم يلاحظوا أن الكرات كانت
 بسعادة يتحتّسون بطونهم، كال لو أن كل واحد منهم بتحتّس شـر قِطِّه الناص.

تلك اللبلة، بعد خروجهم فرِحين، قرأتُ عئرين صفحة من
 عنه！！＂．
قُبيل الفجر نضضتُ، تاصدًا تصّتي، وكأنها مدينة بعيدة، باحنًا
فيها عَّا جاء في الدِّراسة.


$$
\begin{aligned}
& \text { المرّة الأولى التي أراها في هذا الوقت من الليل؟ ربجا. } \\
& \text { - هل كانت أضيق؟ } \\
& \text { - لا أعرف. } \\
& \text { - أكثر اتساعًا؟ } \\
& \text { - لا أعرف }
\end{aligned}
$$

قبل أن أُنْي نصف الصفحة الأولى من القصة أحسستُ بنع بُع



في الليل، بي، أكثر مكا تفعله حبتا منوّم مرا
 لم تتدح أمي الأضلاع ولا المربعات، هذه المّةٌ ألمّا أسندتْ ظهر ها ها
 وضعنا دون أيّ حر كة، حتى أشرقت الشيّ الشمس
 للشمس الحقّ في أن تُشرق كل صباح، كا كا أنّ لكل إنسان الحقَّ في
الاستمتاع بضوئها، رُغم حزنه.

أختي التي لن أدوّن اسمها هنا، حتى لا بكون من الـهل الاهتداء إليها باستخدام المعلومة الأولى التي أوضَحَحتْ أنها مديرة ألـا ملرسة إعدادية في الضواحي، أختي هذه، بدأنتْ ألتا حياتها طريفة،
 يومي، كا يقال، رائعًا في اللغة العربية. ذات يوم طلبتُ منها أن تساعدني، وأنا أعمل على تركيب لمبة محروتة. كنت في أعلى السُّلَّمَ - هل تتكرّمين بمناولتي اللمبة الجديدة؟؟

بها تقول لي بصوت مرتفع:

- أنا حريصة على مقامتي، انزلْ وتنا ولناولا بلا بنفسك في طريقي إلى الأرض ثانية، أخربُهُا أن عليها أن تقول: "أنا
 فهـتَ ما كنتُ أعنيه، أليس كذلك"؟

هكذا عادة يكون حوارنا: - هل أحببت الحلقة الأخيرة من المسلسل؟
 - لعلمكِ، نحن نقول التشويق وليس التّشواق، ونقول متكلكّفة وليس مكتلفة!
－لكنكم فهمتم عليّ، أليس كذلك؟
－طبعا．
－أين المشكلة إذن؟！
米米米
كثيرٌا فكرتُ في الكتابة عنها، أعني أختي، فكرتُ بقصة قصيرة، ولكنتي آثرتُ أن أدّخرها لمسرحية كوميدية أكتبها ذات يوم، رغم إخلاصي الأعمى الذي أعلنته في غير مناسبة للقصة القصيرة القـية

 و كثافته، وقلتُ：إنني لن أقبل بتحويل نفسي إلى سلعة بالإقدام كتابة الرواية، التي باتت فريسة سهلة للكثيرين． حين انتهت المحاضرة وخرجنا، قال لي سفير بلدي الذي جاء خصيصٌا للاستماع إليّ، بعد أن أخخذني جانبًا：
－هل أنت بجنون لتقول ما قلت، بحضور روائيين رائعين．
 الذي بات يُغرقنا، فهمس لي بغضب شديد：أين تعيش؟ في فيُ جُحر؟ ؟！

 امتلكتِ السفارةُ سحنَا مُلحقًا بها
كان من نتائج المحاضرة أن تناسى وعْدَه لي بأن يأخذني في جولة
 دون أن يصافحني، وبذلك عرفتُ أن دعوة العشاء التي وجَّهها لي قد أُلغيتْ أَيضًا．
 شيء، تقريرًا بآرائي المتطرّفة حول الرّواية والرّوائيين، ونقرات وترات طويلة
 بالسفر، ولكنني حين وصلت المطار كان كلّ شيء على ملئ ما برام، بل


كانت أختي ومعها أمّي تتنظران في المطار. استقبالملا كان حارًّا
 رحلاتي في العالم، لأنها الرحلة الأولىا
 يكسدونني لأنك أخي! أرجو أن يكونوا قد نهموا مستوى إبداعك فوسَموك، وجلجلوك؟

- يا أختي يا حبيبي، وسموني يعني قاموا بكيي بالنار، وتركوا علامة على لـمي، وليس أعطوني وساّمّا! وجلجّلِّوني تعني أنهم أرعدوا في وجهي وصرخوا، وليس أجلّوني، أي قدّروني واحترّموني وحغظوا مقامي!
- لكنك نهمت عليّ، أليس كذلك؟
- طبعًا
- أين المشكلة إذن؟!
- لا توجد مشكلة، أتعرفين لماذا؟
- لماذا.
- لأن لكل إنسان المقِّ في أن يغتار الكوكب الذي يريده سكَنًا له. - لم أفهم ما تعنيه.
- هذه ليست مئكلة، أتعرفين لماذا؟
- لـاذا؟ -
- لأنّ لكلّ إنسان الحقَّ في أن لا يَفهم!

الثنيء الذي لا بدَّ من الاعتراف به، إنصافنا، لأختي، أنها كانت تتعمّد، في ظني، ارتكاب الأخطاء اللغوية، بعد أن كبرت، لاعبّ وذلك لسبب واحد؛ هو مواصلة لفت انتباهي، لأنها لم نكن تريد ألما أن تجد

 تكون بطلة فيلم، "ولكن، وبطا أن الوقت لم يفُت، فلعلي أكون بطلة قصة مبنّل".
لا أبالغ إذا قلت، إن معرفة أختي لكثير من النهاذج الإنسانية، كونها مديرة مدرسة ناجحة، ساعدتْا على اكتثـاف تلك "المتا السريّة الغاضبة" التي تعصف بي، كللِ انتفضتُ محتجًّا على أخطائها،
ولذا باتت تكرّرها.

صارحتُّها بذلك ذات ليلة، وكم فاجأن أن أنها بكت طويُنا، إلى
 منها أمامي غير دمعة واحدة على الكرئ

 أخيها (العزيز) لها، فأحسستُ بيدي قابضة على حفنة من الدموع! ***
في ظنّي، أن أختيّ التي كانت تعوم في بحر أخطائها اللغوية،
 من العائلة، سواي، بقيت تحنّ إلى تلك الأخططاء كها تحكّ إلى طفولتها

نفسها، وهذا ما يفسِّر لي فرحها اللُديد، حينا عادت ذات يوم إلى بيت العائلة، لتراني، قبل الذهاب إلى بيتها لرؤية أولادها ولا وزو وجها!


 الغاضبة، أو لنقل طردنها أَثناء الدّرس!
 عليها! فقلتُ ها إنتي كنت أعتقد أن الطالبات هنَّ من لا يفهمنَ كلام المعلمات.

- "هذا كان في الأيام الـمُغبرَّة". أجابتني. - "نحن نقول الأيام الغابرة، وليس المغبّرة"، صححتُّها
 المعلمة لا تفهم عليَّحتى وإن قلت لها: إن أظلَّتّنا لا تتعبُ من من محالقتنا. - تقصدين أن ظلالنا لا تتعب من ملاحقتنا، أليس كذلك؟

-     - هل تعرف لالتاكيد لاذا أجبتها؟


 ديموقراطي فعلًا، حتى لو لم تُدرك ذلك! وصمتت قليألا قبل أن تسألني:
- ما رأيك أن تزور الملدرسة لتحظو بلقائها؟؟ - نقول (لتحظى) وليس لتحظو ! - ولكنك فهمتَ علي، أليس كذلك؟ أين المشكلة؟!


## صورة أختى في مرآتها:

مقاس حذائها 43، مار كة باتا.
فتحتا بنطالها عريضتان، شارلسارينون.
يضيق بنطالها ابتداء من الرُّكبتّن.
لونه أخضر كوّج.

تصيرة، تنتهي صور تها عند الثلث الأول من فخذيها لا أستطيع مواصلة وصفها، لأن آخر مرة زرتُ فئ فيها بيتها،
 الأولاد، كانت مرآها موضوعة على الأرض.

تحدَّدُتُ عنها كثيرِّا، أعني أختي، ولعل بعضكم يسأل: ألبس
 المبككلة الكبيرة داثّا، أن بعض الإخوة لا لا يمتلكون روحًا رياضية، أو حسًّا فكاهيًّا، أو يكتملون ملاطفةً بريئة، بحيث يبيث يبتسمون لو حدث وأن داعتهمه، خيالًا، في نصّ أدبي، المُنكلة أن هناك من من سيقاطعك، منهم، إلى الأبد.
أعترف أنني أخاف من هؤلاء أكثر مكا أخاف من الدولة المالة لكنتي سأغامر بالحديث هنا عن ألمن أخي الأوسط، لأنني تحدّثت معد
 أصل معه إلى مستوى متقدِّم من البوح. أخي هذا، كان ناقِّا على كل من هو أكبر منه؛ ذالك الكا الأمر يشملني



 اقتنع، وبعد صمت قال لي: وما الذي أفعله بوسامتي إن كنتُ أقصر منك بخمسسة ستتيمترات؟!
لم اقترح عليه حذاء بكعب عالٍ، يكلّ مشُكلته بالتأكيد، حذاء بهذا الارتفاع لن يلاحظه أحد. لكنه أصرّ، ما لم يمنحني إياه ربي فلن

أمسكتُه من لسانه الذي باح بجذا الاعتراف وقلت لهـ لهـ هل رأيت؟ ها أنت تقول بعظمة لسانك أنّ الطّول من عند الهّ، وأمّك ليست هي

صمتَ دقيقتين، خلتُ خلالملا أنه اقتنع، ولكن ما تبين لي أنه كان
 قليلًا، عامٌا، عامين، قبل أن تفكر في إنجابي، أمرٌ كهذا، كاني
 ترتاح في بعض المواسم". - لكنها لم تكن تعرفـ أنكَ القادم، لو عرفت، أنا على يقين من أنها كانت ستريح رشها ثمسة أعوام، فأنت تعرف كم تم تحبك.
 أمَكَ عن المطأ الكبير الذي ارتكبتْه بحفي!

## ***

قد يظن البعض أنني كنت أُغرق نفبي في نقاش عقيم، رغم أنني والياه كنا نتحدّث عن الخصب والميلاد، لكنتي في المقيقة لم أكن أحسّ بذلك، لا لثيء، إلا لأنني كقاص، من الصعبّ ألئن أن أعثر على نموذي

 مصدرًا جيدُا للإلامو مرّة بحكايته الشخصبية، ومرة بـا توحي لي به هذه الحكاية من أنكار. ***
منذ أن نزوج لم يعد يزور أمي، اعتبر أن زواجه هو لـظة 41

الانفصال التامّ عنها، وقد تحدّّثنا في الأمر مرارّا، وأخبرني أنه لو كان
 فيها مأزق وجوده الطّوليّ، أو طوله الوجوديّ، لانفصل عنها دون الون
تردّد.

بالطبع، كأخ يفوقه عمرّا، وطولُّا، كنت أعمل على إيجاد وسائل


 يكبر، والمريض حتى يشفى، والغيائب حتى يعود". وللحقّ، كنت بحاجة لعلاقي رغم أنه لم بدرك هذا. كل ما في الأمر أنني أفوقه طولا بال بخمسة
 وأخواتي الذين يفوقونني طولًا
 منسي بين من هم أكبر منيّ، وغير محسوب على من هم أصغر منّي،
 بالانضهام إلى نادي الإخوة والأخوات الأصغر عمرُا، وللأسف، الأقل طولًا. سأعترف هنا -ولعله يقرأ هذا الاعتراف، فيساكيني لألنّني تحدئتُ عنه- أنني كنت أحني قامتي متعمِّدًا، كلّلِا التقيته، وكان ذلك ولك يؤلمني،
 قلت وأنا نائم، لم أكن أريد أن أجرج شعوره بشيء ليست لي لي يد فيه فيه، بسبب ثمسة سنتيمترات لانُعْلي ولا تُخْفِض.

في لحظات كثيرة فكَّرتُ أن أعرض عليه أن نجري عملية جراحية، مثل عمليات القرْنية والقلب والكِيلى، يقوم فيها الأطباء بقص تطعتين من ساقَيّ، وزرعها في في ساقيه؛ ما ما يعادل 2.5 من السنتيمترات، من كل واحدة، لنتساوى في الطول، فلعلنا نستريح من هذا المديث المزعج، بل كنت مستعدًا لمنحه السنتيمترات الخمسسة كلها، على أن يرضى.


 لم أعرف إجابة هذا السؤال الطويل المكون من عدة أسئلة، لكن
 حديثه بتر كز حول الوسامة، وللحق فإن هذا أرأراحني، لأننا تخلّصنا منا من

 بجتمعتين، وبات بذلك متفوقًا علينا بميعًا، وبخاصة عليّ أليّ، لأنني لم أحظ بتلك الزميلة المحميلة التي حلمتُ بها ذات يوم، لكنه للأسف، لم

يسامح أتّي.

رغم أن باستطاعتي قراءة كتاب كلّ يوم، أئناء وجودي في مقرٍ

 وهذه مسألة لا يُدرجها المُشِّعون تحت قانـون المون العقوبات.
غريب..!

لأن سرقةَ الوقت سرقةٌ للمال في الحقيقة، المال الذي يجدره من سرَق الوقت، ولذا فهو في النهاية سارق، يقف على شبّاك الك الشر كة التي يعمل فيها، وكلّ ما يفعله هو إلقاء المال الذي كان عليه لشر كته، في الهواء، ولكن للأسف، لا يصل هـل هذا المال إلى الشـارع فيفيدُ منه أحدل أما في المؤسسات الرّسمية فتجد أمثال هذا يتا يتاءبون وهـ ونم يِتلسون أعمار الناس، وأعصابهم، وما كان يمكن أن يُبنيه الناس لو
لم يضيّعوا أوقاتهم.

سارق الوقت هذا، بستحقّ أن تضعه الحكومة في زنزانة لتقتطع
 قد يقول لي أحدكم إنني أُخيّع عمري بعدم استغالال ولا وقت كان سيضبي على أيّ حال، وسأجيب: إنني أقبضى مالًا مقابِل هـيل هذا العمر الذي أخيّعه.
باختصار، كل موظف يذهب إلى عمل ما، يتلقّى مبلغًا مقابل عمره الذي منحه للشُركة في نهاية كلّ شهر.

لا أريد أن أخرج بنتيجة أن كلّ من يمنحنا راتبًا مقابل ما نؤديه

 فئة القادرين على العطاء، بغض النّظر عن الثّمن، أو المكافأة التي نحصل عليها.
بالنسبة إليّ، قررتُ ألّا أستغل وظيفتي لاختلاس الوقت، لأنني تعاملتُ مع نفسي كجندي على جبهة هادئة؛ إنه يمضي نهارَّه في
 إطلاق النار، وأنا كذلك، أنتظر اللحظة التي سـرينّ فيها الماتف!


 زوايا، أي أنه مربع مستحيل! ولكن من قال إنه لا يملك الـقّق في أن

يكون مستحيلًا

## صّصحووفّ.

47
.. وما دمتُ أكتبُ هذا النصَّ في زمن كورونا، الزمن الذي لا يعرف فيه الإنسان إن كان سيعيشّ أم لا ، فإن عليّ أن أعترف أنتي بدأت حياتي قاصّا دائريًّا، أو شبه دائريّ.

 عن خطوات الطفل الأولى وما فيها من تعثُرُ في نهايات المرحلة الثانوية، كان لديّ أستاذٌ لطيفّ، حين قرأ
 موخوعات خياليّة، نصحني بأن أكتب عّا أعيشه، أكابِه ألده (هذه هي
 خُلِقوا منه، بِصِلَة!
صدّقته، بخاصة أنه كان بِضِّر نفسه للسّفر إلى دولة أوروبية لنَّنّل درجة الدكتوراه في الآداب، لن أذكر اسمه هنا، لأنه بات معروفنا،

 كبيرة تفترش نصف خلّه الأيمن، رهيبة! كما لو أنها واحدة من

 أهله، ولا كلّ ذي عينين في أي مكان وزمان!

بعد سنوات سألتقي به في الشارع، ولن تكون الشّامة هناك، اختفتْ، فتجر أتُ وسألثُه عنها، فقال إنه أجرى عملية جرا احية، حيث
 أن أنتبه للؤم الذي فيه، أيّ السؤال: ولكن كيف الِئِ استطاع الطبيب الذي أجرى لكَ العملبة أن يرى الشّامة؟
هنا صمـتَ أستاذي القديم، وقال لي: سؤالك جيد فعلأ، أتعرف أنني لم أفكر في هذا من قَبْل؟!
عن الشّامة كتبتُ قصّة، لعلها، في لا وعبي، الردّ على موقفه من قصّتي الأولى، التي سأواصل الحديث عنها هنا: بعد أسبوع من قيامي بالتّخليّ عن الحيال، وعن أي شيء لم ألمر أعرفه ولم أجرّبْه ولم أعشُه، بناء على نصيحته
 وكتبتها بعد أن أدخلتُ عليها خيالًا واقعيًّا، إن جاز الما التعبير؛ بأن
 بالمناسبة، مهل كانت الحقيقة حقيقية، لا بدّ أن يعتريها شئيء من الخيال، وإن لم يَدُُث، وهذا أمرٌ مستحيل، فإن اللغة التي نكتبها بها
 واحد منهمَ، رغم أن لغتهم الأم واحدة، وثانيًا: لأن الحقيقة لم تحدث الـد
 حقيقيّ، مفرداته معدن السيارة، زجاج مصابيحها، الحاجز، الـياري الـيارة
 الكتابة يكون بالكلل|ت! لا أريد أن أواحل فأتحدّث عن القُبْلة، تحليق طائر، موجة البحر

التي تضرب الشـاطئ، سقوط نيزك، غروب شمس أو شروقها، الوقوع في الـبـ، وما إلى ذلك.
بعد يومين من العمل على تدقيق القصّة وتأملها، قررتُ أن آخذ

 لم تخطر ببالي مع الدكتور المستقبليّ، حين جعلت الناس في القصة يخاطبون البطل: دكتور!
باختصار، وكا تقول أمّي وأمهاتكم بعد تجربة مُرعبة: اله لا يوريكم إللي شُفْته!
في ذلك اليوم، بعد ردّات فعْله، ولا أقول ردّة فعْله، فقد تصرف كالز لازل وارتداداتها، ولعله تصرّف كالارتدادات ورات وزلزالها! في ذلك



تصة "المربع".

قصيّة البزّ

ضحكَ كيثيرًا، حين أجبتُ على سؤاله: "كيف كان يومك؟" ضـحكَ، أكثَر مما رأيته يضـحكُ من قبل. أجبته: أمضيتُ اليوم وأنا أرفع "بزًا" وأضع "بزًا"، وباحـًا عنا "بز"! هو يعرف أنني للــتُ من أولئك الذين يمكن أن يتحدّثوا في أمر مكشوف إلى هذا الحدّ، حتى معه. كمـا أنني لا أذكر أبدًا أنتي وصلتُ الـي !إلى هذا المستوى الفاضح مع أيَّ شخص آخر!
 العالية، سـألني: شـو القصية؟!
***
كان العرق يتصبّب منتي، حين دخلتُ مخزن بائع أدوات المياه الصحتيّة، والمضخَّات، أمس. كنت ابتعتُ أشياء منه في الماضي، ولم
 مضخّة تستطيع إيصـال ماء خزان القبو إلى سطح الدَّوْ الرَابع. وحين أفكر: لماذا ذهبت إلى هذا المكان في تلك الظهيرة وهناك أماكن أخرى أقرب إلى منزلي؟ أصل إلى نتيجهة هي أنني ذهبتُ إليه بالذات لأن صاحب المخزن شـابٌ لطيف لا يكفُ عن الابتسـام، ومن

القلائل القادربن على إصـابتكَ بعدوى الفرح. - أهلألا دكتور، رحًّبَ بي!

شـدَّةُ حرارة الطقس في الخارج، لم تسمح لي بأن أصحّح: لستُ

- أؤمرني؟
- لا بأمُر عليك ظالم! أريد مضخَه ماء. أنتَ تذكر أنني اشتَريتُ منك قبل أشهر مضخّة، قوتها نصف طُّن! صحَّحني: نصف حصـان! - أجل، نصف حصهان!
- هل أصابها شئ، إنها مكفولة لمدّة عامين. إيطالية. تعرف

ذلك، ولا يمكن أن أغشَّكَ!

- بالطبع، ولهذا جئت إليك، أرِد مضتخَّة أقوى.
- حصهان؟ طلبك موجود، لدي مضخّة إيطالية، كالتي الشتريتها، ثمنها 125 دينارًا، ولكن لك بـ 120، ولديّ مضخة إسبانية، أنصحك

$$
\text { بها بـ } 75 \text { دينارًا، ولك بـ } 70 .
$$

كنتُ لمحتُ، فور دخولِ رجلا بشـاربين أبيضين يجلسُ خلف الكاونتر، يبدو كضيف، كان يتابع حوارنا، لكنه لم يتدخّل، وحين دفعتُ ثمن المضخَة الإسبانية، رفع صاحب الشـاربين رأسه ونظر
 يبتسـم، فقلت في نفسي: المبتســـون يرافقون المبتسِمين! حاولتُ أن أجيب، فأدرك أن سؤاله أكبر بكثير من خبراتي في مـجال التمديدات الصحِّية. نهض من وراء الكاونتر، وتجاوزني، فتبعتُه إلى الخارج، انحتى قليلا، وأسـار إلى أنبوبين بلاستيكيين، وسـألني: "المضخة موصهولة

بأنبوب مثل هذا الصغير؟ أم مثل هذا الكبير؟" - "الصغير"، أجبتُ، دون أن أكون متأكدًّا، ثم أضيفتُ: "بل لعله

الكبير".

- إذا كانت موصولة بالأنبوب الصغير فلن تنفعك أي مضخة

حتى لو كانت بقوة فطيع خيول!

- ربما هي موصـولة بالكبير!
 ولكن قبل هذا كلّه يلزمك "بز" غير ذاك الموجود لـديك!
 المحلّ، لم أرها! كان كلَ من هناك مُنشـغلين بمـا في أيدههم، الزبائن وصاحب المخزن. في الوقت الذي عاد صاحب الشـاربين الأبيضين والابتسـامة الواسـعة إلى الداخل، وهو يقول، موجِجّا كاملامه لصـاحب المخزن: "عليك أن تعطيه بزًا كبيرًا!" وقبل أن يجيب صـا واحب المخزن (الشـاب ذو الابتسـامة الدّائمة)، راح صـاحب الشـاربين يبعث في



في النهاية، التفتَ إليَّ بحزن، وقال: "للأسفـ دكتور، البِّ المطلوب
 أفضل ما حدث أنني عرفتُ ما الذي يعنيه فعلا بكلمة "بزَّ". حين خرجتُ حذّرني: إذا لم يكن لديك "بزّ الحصان؛ إذ سيندفع الماء بقوة كبيرة في وقت لن يكون لديك فيه

البزّ الذي يسـتوعب اندفاعًا كهذا! خرجتُ حاملًا الحصـان، وباحئًا عمّا ينقصه؛ لكنني لم أجرؤ

على دخول المخازن المجاورة، أو حتى البعيدة، تخيلّتُ أصحاب المخازن يسـألونني: "شـو طلبك دكتور؟" فأردة: "بزّ!"

- طلبكَ موجود، ولكن من أيّ حجم؟! فأتلعثيم ويزداد تصبّب عرَقِ أكثُر، حين يرفع السؤال حرارة الجوِّوحرارتي عشـرِن درجة! قِلت، لن أفعل هذا، حتى لو ماتتِ العائلةُ عطشًا. ***

خبراتي كانت متعدِدة، بحيث يمكن أن أُقهِيَر بنطالا، أو أُصلِح مفتاح كهرباء، أو حتى جلاية، كما حدث ذات مرّة، حين أصاب العطب القطعة الممسكة بالفَراشـة، وبحثئنا عنها في كل مكان دلا دونا نجدها؛ فالجلاية كانت قديمة فعلا، فانتهى الأمر بيَ إلى صناعة قطعة مثيلها تمامًا من غطاء علبة دهانات بلاسـتيكية. وقد أثبتت تلك القطعة قدرة على الصمود كبيرة، حتى أن سبب استبدالنا للجالاية لم يكن خللا في القطعة، بل بسبب الصـدأ الغزبر الذني بدأ بتسـاقط من كل جوانب الجلاية الهرمة، وكان من الصعب عليّ إصلاح مسـبباته أبدًا. حين وصلتُ البيتَ حاملا المضخة الجديدة التي تكاد تصههل بين يديّ! أدركتُ أنني ابتعدتُ أكثر مما يجب عن عوالم فني التمديدات وسواهم من أصححاب الحِحرَف، وأصـابني شكت عميق في ثقافتي العملية التي انحدرتْ إلى هذا الحدّ.
همسـتُ لنفسي في طرِق العودة: أيكون البَّ سبب عطشـنا؟! وصلتُ..
كانت المضخَة القديمة تعمل دون كلل لدفع المياه عاليًا إلى

سطح الدَّور الرّابع منذ بومين، لكن النتيجهَ كانت مخيبة للآمال، إذ
إن ارتفاع المياه في الخزان لم يتجاوز عشـرِن سنتيمترَا!
 أن أستمع إلى تدفَق المياه داخل الخزان، أنصتُّ، لكن دون جدوى، كان الصمت شـاملا، صـمتٌ لم يستطع سـيل أصوات معرَكات العربات واصطكاك عجاتها بالأسفلتِ في اتجاهَيْ أوتوستراد المدينة الرياضيّة، أكثّر شوارع عمان اكتظاظا (في حينه) أن تدحر ذلك

الصهـت.
لسـبب ما، أدركتُ أن الأقدار تقودني في اتجاه البزّ من جديد! فكرتُ في الحارس المصريَ الذي أثبتَ أنه لا يقلَ خبرة عني في تصليح الأشياء، قلتُ: "أناديه ليكتُـفـ أصل المسَكـة"، لكني عدلتُ عن ذلل، خائفًا أن يُفتح موضوع البزّ ثانية فوق سطح البناية، فيسـمعه أحد، وبخخاصية، جاري في الدّور الأرضي، دائم الحركة، الذي يَمضي فجرًا للصهلاة بدشداشـة بيضاء من غير سوء، ويُمضي بقية

اليوم في تسويد حياة سكان البناية كلِّهم!
فكَّرتُ بصاحب الشـاربين الأبيضين؛ إنه بالتاكيد فنيّي تمديدات، إذ بدا لي رجلا نزهعًا فعلا، قدّم لي خدمة لن أنسـاها ألها دون أن يوحي
 أصلها! لكنني أيضًا عدلتُ عن ذلك، إذ خشـيتُ أن يصيِع ما إن يلمسَ البزَ الذي لديّ: أرأيتَ، قلتُ لكَ، البزّ هو المشكَة! فتسـمعه الحارة كلُّه!
أمسـكتُ بالسُتلَّم وثبتَّه على حافة خزان ميان مياهي العالي: مهمَّة شـاقة، تحتاج إلى توازن شـديد، فارتفاع باب الخزان عن الأرض يقارب أربعة أمتار.

بمججرد أن فتحتُ باب الخزان، أدركتُ أن المشككة قد تكون موجودة فعلا في البزّ، لكن الوصول إليه كان صعبًا.
 باعتباره السبب الأول للمئـكلة. نزلتُ وأطفأتُ المضخّة، وطلبتُ من زوجتي أن تضع هاتفها
 وحملتُ مفتاح جرَة الفاز ومفتاحًا إنجليزيًًا قديمًا وكماشَا

> سـألْنْي: "شُو المششكلة؟" - المياه لا تصل الخزَّان.

- اتصلن بأولئك الذي نتصلُ بهرم دائمًا، لكي يأتوا ويُركِبوا المضخَّة الجديدة مكان القديمة. - ولكن المسألة قد تكون أعوص!

ودفعتَ ثمنها سبععين دينارًا؟!
- قد تكون المسـكَة في "البزّ"، وليس في المضخِّهِ! - في ماذا؟! سـألتْ وهي تتراجع للوراء ثالات خطوات بسـرعة، كما

لو أن إجابتي عاصفة. - "البزّ!" قلتُ ذلك، وخرجتُ.
***
ثالاثة أرباع الستّاعة أمضيها في مححاولة مستميتة لفكّ عوامة الخزان، ثالاثة أرباع السـاعة أثبتتْ أن قدراتي لم تزل متواضعة في كتير من المجالات! تصبب العرق عابرًا عينَي، فكل شيء انيء حسبتُ حسـابه حين اسـتبدلتُ ملابسي باستـنـناء وضـع عدد من المناديل

الورقيّة في جييي، في الوقت الذي راحت فيه الحوافَ الحادّة الصِّدئة
نبزلتُ ثـانية..

كانت تلك فرصتي لالتقاط أنفاسي ومسنح عرقَ واسـتبدال قميصي (نصف الكم)، بقميص طويل الكُم، والتفكير في الخطأ ولأ الذي لا بدَ أنني ارتكبته بحبث بقبت الصيواميل تدور كمروحة في مكانها دون جدوى.
 العمل على تثبيت إحدى الصيواميل بمفتاح، وفتح الأخرى بالثاني، بعد أن حررتُ العوامة من ذراعها ووضعتها فوق ظهُر الخزان، مُحاذرًا أن تتدحرج إلى الأسفل؛ ثم أتُبَعْتُ ذلك بتحربرِ ذراع العوَامة نفسـهِ حين نجحتُ في سحب المسـمار الذي يثّبّته بقاعدة العوّامة.
 خنصري بفُتات حجارة حملْهُا المياه من الأنابيب نحو الخزَّان. بعد محاولات كثيرِة، نجحتُ في السيطرة على الأمر، وسحْبِ

فاعدة العوامة إلى الخارج.
 قميصي، تبين لِي أن البزَ هو المشتكلة فعلا، وتسـاءلتُ، لماذا لم يفكِّروا من قبل في بزّ كبير يُرِحنا من هذا الصعود المُرهِق المتواصـل إلى السطوح؟
رأيتُ كيف أن المياه قد أحالتْ لونه إلى لون نُحاسيَ داكن؛ وكيف أَغلق مجرى الحلمة -إذا كان من الملائم قوُل ذلك- فتاتُ حجارةٍ، بدا لي أها رخاميّة.
اتصلتُ بزوجتي، وطلبتُ منها أن تُشَفِلِ المفتاح الكهربائي

للمضخّة، ففعلتْ، وما هي إلا لحظات حتى تحوّل نصف الحصيان إلى
 الأمريكية في البداية، ثم صافية كنيَّتي في النهاية! سـألتْني: "شـو صـار؟" وقد كانت مُتحرِّقِة أكئر مني بسبـب تراكـم الغسـيل والصححون غير النظيفة.
فقالت: "شو؟: "البزّ هو السبب".

- "البزّ هو السبب". كنت أقول ذلك شبه هامس.
- لم أسمعك!
- أنا نازل الان، سـأخبركِ فيما بعد. ***

في الطربق إلى أقرب متخزن لبيع أدوات التمديدات الصحيّة،
 البلاستيكية الصغيرة التي تتحكّم بمرور الماء إلى الخزان، وإلى



 ***
في ذلك اليوم البعيد صرخ أستاذي الذي سيسافر لنيّل درجة
الدكتوراه:

- أهذه هي الواقعيّة التي طلبتُ منك اعته|دها منهجُا لكتابتك؟!
فأجبته:
-أتــم لكَ أن كلَ ما فيها من أحداث وقَعَ، وكا بيول زباد الرّحباني: با أنه ونَحَ، نهو إذن واتعيّ!

وص ثانٌ

لا أعرف لماذا يفرح الناس حينا يُقفِلون على أنفسهم الباب من



طبعًا سيقول البعض: "إن من يُقفلون الباب على أنفسهم يملكون الحرية في أن يخرجوا"، بصر احة لست مُقتنعًا بذلك تمامًا؛ من يمكن أن يُعِّف، أو يفسر لي: حريّتهم في حبس أنفسهـم؟؟
 يُفاجأ حين يسمع مني تلك الأمنية بالعامية: "إن شاء الله بتشوفوا الحِّية على وجه البيت"، هو الذي يتوقّع أن أقول له "مبارك، إن شُاء
الله تفرحوا فيه".

الزّوجة كانت ترى في أمنيتي دعوة إلى الله لأن يتخلّص زو زوجها
 وإن لم يكونوا مطمئنّين لنواياي ذاتَ مرّة وقعتُ في مشكلة كبيرة، أو كدتُ، لأنني تمنيتُ ذلك لرجل اشترى بواسطة مكتبنا بيتًا بميُّل بحديقة واسعة، فيرّ في منطقة من
 صارخُا: "وهل أُحتاج لبيت بائس لكي أُحسّ بالحرية وفوق رأسي

سلاء هذا الوطن؟!" حاولتُ أن أقول شيئًا أمام هجوم لا بمكنني



 تتطاير في المواء كالرّصاص الأخير في نايات معر كة دامية. ***
للحقّ، كنت أستلطفُ مديري إلى حدٍ كبري، مع أنني تَفّظتُ داتّا


 تشاؤمهم تشاؤمنا، وبات العالم لا يُطاق

 - هل لاحظتَ أي إصبعين هما - بالطبع، الوسطين! - هذان تركتها عاريين لسبب قد لا تا تستطيع توقّعه، وهو أنني
 وخلَّتُهُ ورائي

- كنت أعتقد أنكَ عسُت حياتك كلّها مُرفَّهَا.
 في ذلك الزمان، رفاهية أنني الوحيد من بينهم اللني كان يملكُ حلكّا ! أعجبني.

> - - وأنت؟؟ سألني.
－منذ اليوم الأول الذي ولدتْني فيه أمّي صرتُ عدّاءء، أركضُ، في الصَّحو أركض، وني الملم أر كض، وني الكابوس بالطبع．أمّي تردّد دائزا：غريب هو الإنسان لا الواقع يكفيه، ولا الحلم يرويه！ －لن تقول لي إنكَ تعبت؟؟！ －لن أستطيع أن أجيبكَ بصذْق قبل أن أتوقّف！

O＿
－أكيد، عندما يتتهي الرّ كض． t．me／t＿pdf －ومتى ستتو قف؟ －حينا لا يكون هناك صححو، حينا لا يكون هناك نوم．米米娄

بعد أن سلّم المفتاح لصاحب البناية الجلديد، لِيغلق على نفسه في
 لا تكون استأتَ من صراخهري، فأجبتُه بصدق： －لا، لأنني أظن أن لكل إنسان الحقّ في أن لا يفهمك بصـورة

جيدة．
لكن ما حدث أصبح غخيفًا، بأثر رجعي، بعد أن تبيّن لي أن الشّاري ضابط كبير في الاستخبارات．صحيح أن التجربة لم تكن
 مع المعجبة، التي آمل أن لا تكال مان رون رواية، لا سمح الش، لولا تلك التجربة لما كتبتُ قصتي التي خصَّتْها معجبتي الرائعة بثلالث مقالات

صغيرة مكثفة معمّقة، ثم بدراسة يمكن أن تصدر حقًّا في كتاب، وبذلك لا تكون هناك قصة قصيرة عربية أو أجنبية قد حظيت بتكريم كهذا، حسب عِلدي، حتى تلك القصص الشهيرة التي أحبُّها، مشل "بيت من لـم" ليوسف إدريس، و " النمور في اليوم العاشر" لز كريا تامر، و "الدانوب الرّمادي" لغادة السّملن، و "موت سرير رقم 12 " 12 " لغسان كنفاني، و "الورقة الأخيرة" لـ أو هنري، و و "قطرة ماء تصعد الدرج" لدينو بوتزاتي، و "البغدادية" لسعيد الكفْراوي، و "صورة شاكِرا" لمحمود شـقِر، أو ...أو ... "سيرة قصيرة لطويل العُمْر"

 مُعجبب واحد بها ملى الأقل، فإن لم تجد، فكاتبها ملزمُ أن يُعجِبَ بها.

قبل أن أصل إلى دراسة معجبتي، كها يصل الضيوف إلى الملوى في نهاية الغداء أو العشاء، أحبّ أن أوضّح شينّا مهّةًا: قد يعتقد البعض أنني حين ذكرت أسحاء هؤلاء المبدعين، بعد الحديث عن الدّراسة، أنني أحاول الظهور بمظهر من سبقَهمه، أو
 بين دراستها وبين أن أراها، لاخترتها هي، إذ إن كلّ كِيّ صورة من دين
صور ها بمثابة بجلد مديح فيّ.

لقد اعتدتُ أن أتعامل مع كل إنسان باعتباره أفضل منيّ، طبعا،

 المكان قبل دقائق من وصولي، وانتهتْ علاقتنا بسبب ذلك اصن
كان يمكن أن تلومني، لو استمعتْ لقصتي، أو لا تلومني، لكني للحقّ لن ألوم نفسي ولن أعتذر لو طلبتْ مني الاعتذار بسبب تأخّري. ما حدث أنني وصلت إلى الى وسط المدينة في الوقت المناسبي ولأنني أعرف الدّرج الطويل الذي سأصعده كي أحلى إلى قمة أحد المبال، حيث يوجد المطعم الذي تنتظرني فيه، قدّرتُ أنني لن أتأتأخر . كلّ ما حدث أنني بعد دقيقتي صعود فوجئتُ بامرأة عجوز تصعد الذّرج ببطء، لا أريد أن أقول إنها ذكّرتني بأمّي، لا، سأقسو


الأمر أنني بدأت الصعود بيطء لأنني لم أملك جر أة تجاوزها، تجاوزها


فهي لم تكن مضطرّة لصعود ذلك الدرج الصعبب لو امتلكتْتْ مالا.
 وابتسمتْ، وكم فرحتُ بابتسامتها، لأنني سمعتُها تقول لنفسِهِ "حتى هذا الثـاب الذي يتمتّع بكامل صحته، لم يقوَ على صعود الدرج! يبدو أنني لست عجوزًا كـا كنـُ أظنّ"

أراقب كلّ حر كة من حر كانها.

 في السوق، دون أن أتعب، ما الذي يكدث لكم أنتم شباب هذه

- قد تستغربين أنني في كلّ مرة صعدتُه استرحتُ مرّة على الأقل،
حتى عندما كنتُ في العثـربن من عمري!
- ماذذا سأقول، سأنشكر الها على صحتي إذن، لم أكن أعرف أنني
في وضع أُحسَد عليه.
 الدّرج، كلّ مَن عبروا كانوا في منتصف أعمارهمّ، يلهُون، وهذا دفعنا، أنا وإياها، لأن نتبادل نظرات ات ذات



ونعود إلى الدِّراسة، التي حاولتُ تأجيل العودة إليها ما استطعتُ، كي لا يرى البعض أنني غير مُصيدِّق نفسي أنها كُتبتُ عنّي ! ***
لا أذكر أنني بقيتُ مستيقظاًا حتى الصباح، من قبل. حتى أثناء الحرب، أكثرُ من حرب. حروب كثيرة نمتُ خلالما، دائها نضّلـتُ أن أصحو قتِلْا على أن أنامَ ميتًا.
كانت دراسة معجبتي مذهلة بكل المقاييس، حتى أن الثـكّ في شخصصيتها داهمني أكثر من مرّة؛ لا يعقل أن يكتب مَن لم يكا يكارس الكتابة من قبل شيئا عالي القيمة كهذا، لا أقول ذلك لألنه
 وهذه غيرة إيجابية، لأنها لا تُلحق ضر رُّا بأيّ بأيّ كاتب زميل، في أي رابطة أو اتحاد أو جمعية للكتاب في العالم. كلم اعترضُتْ طريقي موجةُ شُكّ أمام عبارة عليّ أن أقر أها مرتين لأفهمها، عدتُ إلى صفحتها، وتصفيّا وتّاحتُها. بالمناسبة أستطيع القول إنني لم أجد بوستًا واحدًا يشير إلى عبقرية المعجبة-الكاتبة، ولأنني كنت مهتًّا بها فعلًا، كنت أتابع صفحتها على حاسوبي المكتبي، بشاشته الكبيرة، لكنني أفضل الكتابة إليها من خلال الا هاتفي أو حاسوبي المحمول.
أكتب بصراحة، لأن هذا النص أخذ يتطوّر ليصبح رواية، لكنه

لن يرى النور، لا لثيء إلا لأنني لن أناقض نفسي في مسألة مبدئية.
 ذلك، فمبدئيّا، أرى أن لكل إنسان الحقّ في أن بظّنّ، ما دام لا يعرف

 منهم الرُّضّع، والمصابين بالحُرف، وفاقدي الذاكرة، والغارقين في ضبابية الكوما أو سوادها، والعشّاق الهائمين في مالك عئقهم كالمجانين.
كنت حائرًا.. فها دامتْ على قيد المباة، بدليل أن لما صفحة على الفيسبوك، فإن عليها أن تكتب عن الحياة شيئا بمستوى ما كتبته عن
 مرات وتغفو تحتَ قدميك مرّة". أو تكتب: " تعدو لتعيش وخيّ وخلفك
 يكلّق بعيدًا، والفراشة أيضا"، أو تكتب عن الشّبر الئر : "يا ليتني كنتُ

 بتحر قني"، وهذا أضعف الإيجان.
كل ما يغمر صفحتها، إضانة لصورها العائلية، صور لزنابق بيض، وهُمر، وبنفسجية وسود، رغم أن عليّ أن أعترف أن أن الزنبق زهري المضضل ! لكن الغالب على إطارات صور ها وا وأزهار ها ها هو اللون الزَّهري الذي لا أحبّه.
 بجدائل رائعة، وعليّ أن أعترف هنا، أنني أحبُّ البراءة المطلقة هذه،

ولا أظن أحدًا بِالفني، وإن كنت أرى أن المبالغة في أي شيء أمرٌ
مُقلق!
كا يمكن للمرء أن يعثر على لوحة لفتاة جميلة تضع طرَف القلم




 بالغموض والتأمّل المريض والنظرات السّاهمة، وكأنهم يمهِّدون الزمان للشُروع في كتابة أعظم تصة قصيرة في الدنيا كأن الواحد منهم مل يسمع بعد أن "الجريمة والعقاب" كُتبتّ، و و "الحرافيس" كُتبت، و "رجال في الشمس" كُمبت، و و "موسم المجرة إلى الشمل" كتبت، و "العمىى" و "العِطر" كُتبتا. هذه مسألة، أما المسألة الثانية، فهي أن كلّ هؤ لاء الكتابي، تقريبًا،

 لا أعرف إن كان في هذا الأمر استغابة، أو سوء ظنّ، لكنتي أؤمن


 "اسمحوالي أن أكون صريِّا ما دمتُ أتحدّثُ مع نفسي". ***
مع بداية تسلل أنُعة الشّمس إل غرفتي، أنهيتُ قراءة الكتاب،

وحين أقول "الكتاب" فإنني أعني ما أقول تَامًا.






 الحقّ، وأرسلتُ الرِّسالة.

1 - حي صغير في مدينة فيلبنوس، عاصمة ليتوانيا، أعلن استقالله عام 1997 يوم 1 نيسان، إبريل؛ يوم كذبة نسـان!

أطول انتظار عشته في حياتي، هو انتظاري لرسالتها؛ لم تُجب عليها. تفقّدتُ رسالتي، تأكدتُ عشر مرات، بل عشرين مرّة من أنها
 دراسة تحليليّة، بعد أن قرأتُ دراستها
 ولا غموض شرير. ومع وصولي إلى هذه النتيجة، بدأتُ أفكّر في اتجاهات أخرى، ورغم معرفتكم الآن رأيي الواخـح بمسـألة الظنّ، إلا أنني لم أستطع كبح جماحِهـ
أخطر ما خطر لي أن يكون هناك ناقدٌ ما قد أنشأ صفححة وهميّة،
 لمعجبتي تُلأ الصفحة، لكننا بميعًا نستطيع الآن تخيّّل المعجزات ان التيا التي يمكن أن يكقّقها برنامج يُقرصَنُ بسهولة، في بلادنا، اسمه الفوتوشوب.
هل يكون هذا الناقد واحذًا من الشّلل الأدبية القبيحة التي تُناصبني العداء، ولي معها تجارب كثيرة، سأوردها تباعًا إن اقتضـت الـا الضرورة، في هذا النصّ الذي أتمنى أن لا يصبح رواية، وإذا ما أصرّ على ذلك، أعني (النصّ) فكليّ أمل أن لا يكون أكثر من "نوثيلا". بالمناسبة، حتى الآن لم أستطع فهْم العلاقة، أو وجه الشّ الشّبه بين كلمة "نوڤيلا" و "ڤيلا".
***
لقد عانيتُ كثيرًا من إحدى الشّلل هذه، التي ينطبق عليها اسـم فيلم المخرج سيرجيو ليوني العظيم: "الطيب والشرير والقبيح"، مع بعض التعديل، لأن الثّلة كانت مكونة من خمسة ألمباح أدباء، ولذا يمكن أن
 لاحظتُ دائها أن ثُمة شُخصًا أبله وسط أيّ بجموعة من هذا النوع، ولذلك، لا أستطيع إلا أن أصفه بـ "طيب"، وإنٍ ظهُر في حـهِ والات
 علاقة بضميري، مع أنني أظنّ، أن لكل إنسان الحقّ في أن يكون بلا ولا
 واثنتين في كهولته، لأنه عادة في طفولته ضمير كامل، ولمّ وينتمي شرُّه، إن وجِدَّ ، إلى النُقاوة الممزوجة بعنصرين هما: الجِهل، والغيرة. كانت هذه الشّلة لا تتوثّف عن الإعلان أنها الحدائة، أجل الحداثة، الحداثة ذاتها، لا تيار مُنتم للحدائة، ويَعتبر شمستُهمه، وسادسهم كلبهم، أنفسَهم، من كتّأبَ المستقبل، ويترفّعون على الحاضر، باعتباره نفيًا للإبداع.
لا أريد أن أعتذر عن قولي: "سادسهم كلبهـم". فا يغفر لي أنه


 سَبْعَهُ وَتَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ
دائم| فكَّرتُ فُ هذا التكريـم الذي يضع الكلب في مرتبةِ سادسِهـمّ حيث لم يأتِ في السّورة "خمسة و كلبهم" بل جاء سادسهم، و كأنه

واحد منهم، كحا نقول: ستة أشخخاص.
لا أريد أن أُفتي أكثر مما أفتيتُ، ولكنتي أرى في ذلك تكريِا لواحد من خخلوقات الله، التي استخدمتْ العرب اسمه قديِّا في مديح أبنائها الجيدين: "أوفى من كلب" البي الي
تلاحظون أنني استعرتُ جزءُّا من آية "سورة الكهف"، مع أنـني أتحدّث عن أناس يّّعون أنهم الحداثة، وهذا أمر مقصود في الحقيقة، لأن هذا النوع من التّخالط، بلغة زمن كورونا، من مشاهد الحياة
اليومية التي نعيش.

قبل أن أعود لـططً السترد، سأقول بصر احة إن سادسهـم كان ناقدّا،


 ***

لا أعرف إن كان علي الآن أن أواصل الحديث في مسألة الفوتوشوب، أم اختراع الصفحة؟؟
.. بعد تفكير عميق، يمكن أن أقول: ما دامت عُحبَّةٌ لقصّتي، بل
 من التفكير أيضًا، أن أُبرئ الفوتوشوب في في ما يتعلّق بوجود طفلة مربّعة في الصورة، ببحانب مُعجبتي، وهذا ما توحّلتُ إليه خالال الِّ انتظاري الطويل لوصول رسالة منها، لأن معجبتي لو ربّعت تلك

 والأبعاد مربّعة، كا الفصول أربعة، والجهات أربع، والرياح أربع،

وإن تفرّعَتْ أسلمؤها. وبذلك تضيف نقدُّا مرئيّا إلى نقدها النّصي. وسأسهب قليلا، لأقول: لو أنها التقطتْ صورنها مع صغيرة سمينة


بالتأكيد.

مع شروق شـمس اليوم الـنامس عشُر، كان الوضع على حاله، كا الصححراء على حالها: صحراءء والبحر على حاله: بحر، وأنا على حالي: مُتلهِّف.
اعتبرت أن كتابة رسالة أخرى لها أمرٌ فيه إلحاح أنا في غِنىى عنه،

 الممتلئ بالتذلّل للفتِ انتباه أحدِ أو واحدةٍ للحصحول على الشّئ الِّيء المُراد مقابل إراقة ماء الوجه! لم أكتب لما.
في الأسبوع الثالث، توصلتُ إلى أن إرسال رسالة قد لا يكون

 معجبٌ رسالة، وبعد نصف ساعة يُرِيل جينُّا من ضباط التّعجّب، المُنتصبين تَهيلًا لإطلاق النار، دون أن يُقدِّر هذا المُعجب أنني قد أكون في الشُارع، أقودُ سيارتي، (لا سيارة لديّي)، أو في مقهى مع صديق (لا أذهب إلى المقاهي)، أو أكتبُ قصة قد يكبّها، أو في السينها، أو في محاضرة لي، أو لغيري، أو حتحى في الحلحام أعاني من تلك ألك الصعويات التي يُعاني منها أيّ إنسان! فكّرتُ في الكللات التي سأكتبها لما، وتوصَّلتُ إلى أنها يجب أن

تكون تصيرة كرسالتي الأولى؛ فكلّحا استفضتُ تذلّلتُ، وإذا ذكّرُنها بالرّسالة الأخيرة، فهذا يعني أنني أضع نفسي خارج ذا ذاكر تها، هي التي

 حتى الآن حول قصة "المربّع .."
"آمل أن تكوني بخير"، وألمقتُ الكللمات البسيطة الأربع، بأربع أوراق افتراضبية خُضْرِ وانتظرتُ.
بعد نُاني ساعات بالتام والكمال، وصلتْني رسالة منها: "أْتنى لقاءك، ولكنني أخشى على المربع الذي بيننا!"
رسالة واضحتة، في مضمونها وبنائها المكوّن من مربعي كلمات!

سأعترف ثانية أن ما يشبه "النوڤيلا" هنا، لا أتنى أن يصبح رواية؛
 بجموعة من القصص القصيرة، كا فعل عدد من الكتاب المُ المعروفين، اللذين لن أغفر هم انحناءهم للرواية! مثل محمود شمقير في بجموعته القصصية "مدينة المسـارات والرّغبة"، وفاروق وادي فئين في بجموعته "ديك بيروت يؤذّن في الظهيرة"، وإلياس خوري في في في "الجبل الصغير"،



 سأحرص على عدم الاختلاط بأي من شُخصياتي الرّوائية".

سوء أوضاع العمل المتمثّل في كساد العقار كان يؤرقني كثيرّا على مستوين: الأول، خوفي من أن أجد نفسي خارج الربّع، أعني خارج






 لا تَتُّ للمربعات بر حمة، وأعني البنوك، لكي تكون ونم
 الأبنية المربّعة، ويغبطوا أنفسهم لأنهم أحسنوا الانـون الاختيار .


 الممرٍ لا يمكن أن يوصف؛ أولا لأنه مربّع، أو يمكن القول أنول مربع
 لحرمانه من جوهر تربيعه، وثانيًا، لأن كلّ مرّّ، طويأذ كان أو أو تصيرًا


عر نتهُ الفنون في تاريخها، بـا في ذلك القصة القصيرة التي أتعصّب لما.
 بإحكام، ما يدور في الغرف. وإذا خرجنا للممرّ الكبير الذي نسميه


 تُطاردك خارج بيتك وفي داخله، كللم مررتَ أمام باب مغلق لأحـ ألمد









عليه أحيانًا، إذا وجد نفسه قرب دائرة أو في في وسطها.

 قصيرة، بعد أن بلغ عدد كللاتها، حتى الآن، حسب حاسِي حاسوبي: 11654 كلمة.

اللبل بارد في المنارج، ولكنني أعتبر نفسي كائنًا شتويًّا الصيفُ

 جاء في أغنية أم كلثوم "أنا في انتظارك" التي كتبها بيرم التونسي وأبدعها لـنـًا الشيخ زكريا أمدم شتاء 2020 لم يكن شتاءً قريبًا من قلبـ ألبَ أيّ إنسان على وجه
 كورونا، ثُم جاء الصمت الكبير الذي أعقب رسائلئل معجبتي العظيمية
ودراستها حول قصّتي، ليُضاعف من حِدّة تقلبّي وحرارة جمري.

 سأكتفي بها ربع رسالة، لكنها لم تفعل، وهذا ما ما دفعني للعودة إلى إلى
 على المربّع الذي بيننا".
ما الذي كانت تريده؟ هل تعني بالمربّع قصّتي التي أحبَّهْه؟ هل تخنى أن يُفسد لقاؤنا صورتي ككاتب، وإن إن حـي

 الافتراضية الُُضْر التي تبادلناها بأدبٍ جمّ؟

على أيّ حال جاء انتشار المرض في العالم ليتطع الطريق علينا،
 منها أحد، وإن كنتُ لا أنفي أنها لو طلبتٌ لقائي، للا تردّدتُ في الذهاب. غريب!
غريبٌ هو الإنسان، وغريبة تلك الحلدود التي سيسعى لاجتبازها، أحيانًا، حتى لو كان الموت هو الثمـن
بعد بداية حظر التّجوال الذي يستمرّ من السادسة مساء حتى العاشرة من صباح اليوم التالي، بات الـلديث عن أيّ لقاء أمرًا مستحيلًا، حتى لو وصلتْني رسالة حبٌّ منها مكوّنة من أربعين ألفَ
 متوافرة، ولا المقاهي التي يمكن أن ألتقيها في واحد منـيا منها لاحتساء كوب شاي أو فنجان قهوة أو كأس عصير . ثم إنني لا أعرف أين تسكن، وأرجو أن لا يكون بيتها في تلك


 بذلك تقول للبشرية جمعاء إن كل أفر احكم باتت تحتَ رحمَ رحتي. من بين أفراح البشريّة المهددة كانت فرحتي بالتأكيد

في البداية كان الحجْر عبارة عن مربعات كبيرة، هذا ما قّرّرته
 للمربعات الأصغر فالأصغر، ولم تعد هناك من وسيلة للنّجاة إلا هذا المحمم من المربّعات.
أختي وزوجها لاما نفسيها لأنها تأخّرا في اتخاذ قرار شراء بيت بمربعات كافية، لأن أسرتها وجدتْ نفسها لا تملك أي مرا لا احتياطي تضع فيه أي" فرد منها تظهر عليه أعراض الرضا لـر لو لو حصل ذلك لا سمـع اله.
غريب أن احتح|لُا كهذا لم يكن يخطر ببال الناس من قبل، ولذا، وعدتُ نفسي أنني سأحرص على وجود مربّع احتياطيّ في أي منزل مستقبلي لي، كا كان الناس يكر كـي
حين كانت هناك حروب.

في أيام الحظر اكتفيتُ بـربّع واحلد، ومنشُفتيَ مطبِّ صغيرتين،
 عدوى قد أكونُ سببها، فهي تنتمي لفئة الأعمار التي استعدَّ بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، لتقديمها قربانا للوباء، ما إن
 "آرثر جيمس بلفور" فلسطين قربانا لوباء من نوع آخر !

أشُرتُ لمنشفة فوق كرسيّ من كراسي المطبخ، وقلت لما：＂أمّي،
 جملتي كانت مكوّنة من أربع كلمات：＂لأمحيكِ من أي عدوى يمكن
 مكونة من مربعين كلاميين．
فرحتٌ أمّي بحرصي عليهنا، وإن بدت مطمئنة إلى أن المرض لن
 عليها أن تراه بعينها المجرّدتين لأن المكتب الذي أعـي مغلقة．

㫧米米
بعد يومين، لا غبر، بدأتُ أضبط نفسي متلبِّتا بتجفيف يدي بمنشفتها، بحكـم القاعدة، فأقوم باستبدالها بواحدة اصـية نظيفة． بعد ثُمانية أيام، أصابني ما أصاب الجميع من عدم المبالاة، ولا أعرف هل هي ثقة بالنّس التي استطاعت النجاة حتى الآن، وأعني بـ（الآن）ذلك الوقت، أم أن شكُلًا من أشكال اليأس وانعدام معنى
 العالم كلها وهو يجتاح حدود البلدان داكًّا عواصمهار الصّا، الكبيرة قبل الصغيرة．
أمّي لاحظت خطئي المتكرّر، فخصصتْ المنشفة التي على
 فوق وحدة التدفئة المركزية．
ذلك أثّر فيّ كثيرّا، بحيث كتبتُ：لكل أَمٌّ الحقّ في أن لا تكون
مُضحِّية أححبانًا．

وصلتْ رسالة معجبتي أخيرٌا: "كلّ ما أرجوه أن يكون مربّعكَ

فكتبتُ لما بعد أقلٍ من نصف دقيقة: "ومُربعكِ أيضُا".
انتابني ندمٌ شديد بسبب تسرُّعي، وقبل أن أهـَّمَّ بمسحو الرسالة ألة لكتابة شيء أهمّ وأفضل، رأيت صورنها الافتراضية الصـي مع صوت يشبه نبضة ساقطة من الصدلر على برعُم يتفتّح، فأدر كتُ أن الوقت فات.
ضايقني الأمر بشدّة إلى أن تذكَّرتُ أن لكل إنسان الحقّ في أن
 إرسالها بعد نصف دقيقة أربع ضححكات افتراضية، بـَّدَ ضِيقي كلّه، إذ وجدتُ نفسي أبتسم، وقلبي ينشرح.

إذا استثنينا أنني خسرتُ الاختلاء بنفسي في مربّع لطيف، هو


 مع انهيار الاقتصاد العالمي، فالعربي، فالمحلي؛ إذ إن أسوأ أ ما يمكن ألما أن يُجرِّح الكيان الوجودي للإنسان، هو أن لا يملك في الديا الديا سوى مربع واحد!
تجربتي التي أتاحت لي أن أنعم بالعيشّ في أكثر من مربّع على مدى حياتي، وهي مربعات متنوعة فعلا، أتاحت لي أن أن أصل إلى نتيجة

 أربعة أضلاع، بحجم مربعين.
مراقبتي المحدودة للعالم، لم تمنعني من معرفة أنشياء كثيرة، مع أنني



 يستطيع التّحليق اعتج|دًا على قوته الذاتية. الأمل كائن بجيل بالتأكيد، أجمل من الدّجاجة بكثير، وطيبٌ

مثلها، أعني طيب مثلها وهي ترقد على بيضها، وطيب مثلها وهي تُثي بين فراخها بزهو أمَّ.

يعرفون أنم بذلك يمنعونه من التّحليق!
طبعًا، كنت أضحك بين حين وآخر عِّلى ما يُرسله حلفاء اليأس

 النصوص الأدبية في العالم، فبعد أن شاع لدى الجميم ألمي ألمل مفاده أن الصيف سيكون كفيلا بسحق جحافل الثيروسات دون الـلاجة لأي



الحذاء الضيّق الذي سيرتخي جلده بعد استخي استخدامه".


 ولا أعرف لماذا كان آباؤنا يصدّقونها! هل كلمان كانوا يظنون ألمان سعن

 أقلّ سعرٌا؟ ربـا . أشكّ تمامًا في أن يكون البائع والشاري قد سِمعا بالحذاء الصيني الذي يعمل على ألا يكون مقاس قدم الفتيات أكثر من 10 سنتيمترات! لتستحقّ هذه الأقدام لقب "الأقدام الذهبية" أو " أقدام اللوتس". أما ما يضاعف حزني فهو إن الحنُر داخل الحذاء المُحْكم

كان يبدأ مع بلوغ الفتاة الصينية الرّابعة من عمرها! وهذا تطاول ليس على الفتاة وحدها، بل على مربّع عمرها. الغريب أن صاحبات الأقدام الكبيرة كنّ يتعرّضن للسّريّ وبالتالي العنوسة، وهذا شيء لم تعانِ منه فتياتنا والحمد للهـ ألخـي أختي مثلا مقاس حذائها 43، وبالنسبة لي، لن أشكو من وجئ 44 وجود زوجة في البيت
 للمصادفة الجمميلة، 44. أنا لا أعرف كيف يستطيع السَّير، أصحاب وصاحبات الأحذية التي تنتمي لمقاس دون الأربعين، وأظنُّ أنتي لو



هي هذه الفئة.
بالنسبة إليّ، لا أذكر أنني تعثّرتُ ماديًّا، بعد أن تجاوز حذائي



 وعشرين؛ أقول هذا كطرُ فة.

أجمل ما في الأمر؛ أنّ اضطرارنا للمكوث في في مربعاتنا الخاصة، يدفعنا للتّفكير في الآخرين داخل مري مربّعانهم، ليس هؤلاء فلاء فقط، بل العالم بأكمله. صصحيح أن مربّع معجبتي -التي ظهرت تلين قبل المجْر - كان يشغلني أكثر من أيّ مريع آخر، وهرئ وهذا إحساس
 خصيصًا، بل وُلد مع أول إنسان أطلق صيحته الأولى تحت شُ شجرة، أو أو داخل كهف، قبل أن يتطوّر هذا الإنسان فيحا بعد، ويصل إلى بناء مربّعه الخاص به.

 هذا المربع الصغير الذي أمامي قادر على أن ويغيِّر حياتي فعلا، لأن أن

 نظرة في الأزمنة القديمة على حبيبته في المربع المقابل لمربعه.



 محلّ حلويات، صيدلية، فُرن، رابطة أدبية أو فنبة.

فتحتٌُ نافذتي المطلّة على الشـارع الصامت، كانت درجة الحرارة
 الأمل، في أن تستطيع الحرارة تطهير بلدنا، والبلاد الأخرى، من هذا الثيروس.
أفرحتْني تلك الحرية التي يتمتّع بها الصيف في التّسلّل إلى قلب الشتاء، أنا الذي طاللا ردّدتُ: "من حقّ الصيف أن يتسلل إلى الشتاء متى شاء، ومن حقّ الشتاء أن يتسلّل إلى قلب الصيف متى شـلى شاء"، ففي
 قلوب المخلوقات على مرّ التاريخ!

كان من الصعب عليّ أن لا ألبّي نداء تلك الشمس، وذلك
 سمحتْ لنا باستخدام أقدامنا، هي التي لم تسمحح لنا في أيٍ يوم من الأيام أن نستخدم رؤوسنا!
 أن يكون الكاتب كاتبّا إن استبدله بقناع! قلت لأمي: "سأتمشى قليلا"، وعرضتُ علئُ عليها أن ترافقني، مع أنني أعر ف أنها ستعتذر .


مفاصلك وأصواتها الغريبة المُفزعة، نانيّا ومستيقظًا - كان علبِ أن تقولي لي هذا، لأنتي لم أنتبه. - صار خير!

في كلٍ فراغ بحرٌ لا يعرنه أحد مئلم يعرفه الغرقى.
 التي أسمع فيها نفسي بهذا الوضوح.

 رياضة المثي عدمُ وجود الأرصفة، ورعونةُ كثير من السّواقين،

والُحفرُ الكثيرة، صغيرة وكبيرة، التي توجد في الشوارع، وإلى ذلك الماء
 أكثر فهي تلك الأصص البلاستيكية الكبيرة التي لا توجد فيها زهرا واحدة، أو غصن أخضر، ويضعها بعض التُّفهاء المُيلى على الأرصفة،
 من إيقاف سياراتهم، وكأن الشوارع مِلْك آبائهم وأجدادادهم.


 جسمه ليس بحاجة إليه، وبعضهم ينظرون إليَّ كإنسان غير والثق بنفسه وبشبابه، أو يبالغ أحدهم، أو بعضهـهم، فيقول إنتي أتعمّد المثئي ببطء أمام كلّ بيت فيه فتيات غير متزوِّجات! أحيا كنتُ أبتعد ما استطعتُ، إلى أن اهتديتُ إلى شارع هادئ

 في منتصف الشارع، هنالك بيت لصاحبه كراج نظيف، ألما أمام ذلك


 ألقيتُ عليه التحيّة، فردَّ بأدبِ جمّمَ واصلتُ طريقي، ولكن بسرعة بطيئة غير تلك التي كنتُ أسير با، خحِحَّا من قَدَمَي! بعد أن تأكدتُ من أنه لم يعد يراني، حاولتُ العودة إلى سرعتي،

التي لا أعتبر المثي رياضة إن كنت أسيرُ بأقلّ منها. لم أستطع.
وصلتُ إلى آخر الشارع، درتُ حول ملعبّ ملعب إحدى المدارس، ثم



واصلتُ طريقي، ومع بداية صعود خفيف في الشارع، كنتُ أعتبره أنضل جزء في مشواري، لأنه يرّرّك عضلات في في ساقيَّ لا يكرّكهـا استواءُ شُوارع أخرى، بديأتُ ألمث!
كنتُ أحسُّ أن نظرات ذلك الشابّ اللطيف مبُبتة وسط كتفَيّي بصعوبة وصلتُ إلى البيت، وأنا أعبد التفكير في الفوائد التي

يمكن أن يكصل عليها الإنسان من رياضة كهذه اليّه
في اليوم التالي سلكتُ الطريق نفسه، متوقِّعًا أن يكون الثنـو
 ضميري ثغرة يصفرُ فيها النّدم وجدتُّه هناك.
ألقيتُ عليه التحبّة، وواصلتُ بسرعة أقلّ، كاكِ لو أنني أسير سيرًا موضعيًّا؛ لا أغادر مكاني.

لم أستطع أن أمنع نفي من تذكُر صعود ذلك الدّرج ببطء، ذاك الصعود الذي ألقاني في الماوية، منذ أن فقدتُ حبُ حبيبتي التي انتظرتُنْي في الحقيقة كا لم ينتظري أحد، أنا زميلها طالب المندئد
 شهير بالمتاجرة بالمباني الفخمة． حين لم أجدها في المقهى، في ذلك اليون اليوم البعيد، فتحتُ هاتئفي
 ＂أرجو أن تفهمني، انتظرتكَ طويلا، ومن الصعب عليّ ألِّي

أنتظرك أكثر ！＂
来米米
بعد مشُوارين آخرَين، لاحظتُ أن متعة ذلك الشاب، وربيا




 أنه لا يملك قدمبن！ انتقلتُ إلى شارع آخر، وكلّي خوف من أن أجده ذات مرّة يدفع كرسيّه بيديه الضعيفتين، ربا باحثًا عنّي！ 95

米米米
في ذلك اليوم المادئ من أيام كورونا، فكرتُ في أن أنـُلُك الطريق


 إليه الآن أكثر من قبل


 وجدتُ نفسي أمام حالّة يكتاج فيها إنسانٌ قلبي، كي أتمنّى له حالا

أنضل ．
ابتعدتُ أكثر من أيّ مرّة مشيتُ فيها، وكأنني أريد أن أكون


بحرية أصبحتُ أسبر في الشّارع الموازي، فرحًا بصوت العصافير مساء كلٍ يوم أتريَّض فيه، ومستمتعًا بمشُهد الكسل العظيم الذي


الذي حجَره حادث سيارة أو مرض عضال فوق كرسيّه إلى الأبد! بين حين وحين أصادف فتاة تُريِّض كلبها وتتريّض معه بحـذاء

رياضي ولباس خفيف.
تُنيتُ لو أنني أملك فرصة لتريِيض قلبي أيضًا!

 التي لا تكفتّ عن النباح في الخنارج، بسبب جوعها، لكن تلك التي في الداخل تعتقد أن ذلك فرح بالحريّة!
***
بعضُ الكلاب الضّالة، التي لا تنتمي لفصائل نادرة، تجرّأتْ وعبرت الشوارع العريضة، ودخلتْ المدن، مطمئنّة للهلوء الذي ساد.
رأبت بعضها أكثر من مرّة من شبابيك بيتنا، لكن أسوأ ما في
 أو العداوة التقليدية، التي نعرفها، بين القط والكلب بدأت أت تتلاشى، لعدم وجود شيء تتصهارع عليه!

ئمة أطيافُ اتفاقية سلام على وشك أن توقَّع بينها.
أثناء سيري، ذات يوم، لاحظتُ وجود كلب ضالّ مرتّط
 المُغلة، يروح ويجيء، كا لو أنه يتنمّم رائحة طعام مرّ على إعداده أربعون يومًا. حزنتُ عليه، حزنتُ كثيرًا، لكنتي للحقّ لم أُجرا أ أن أذهب وأفتح

 يفقدون وعيهم كلّالِّ لحوا شيئًا من الطعام على رفنًّ أو في ثلاجة، أو على طاولة.
مئلٌ عنترة بن شُداد، الشُجاع، وجدتُ نفبي "أعفُّ عند المغنْتَ" ومترفِّاً عن "أغنـى الوغى". ولنا أعترف أن ثلاجتنا أحسّت أيضًا بحريّة نادرة خلال أيام
 قلتُ: ربا أحست للمرة الأولى في حياتها، بسعادة أنها بمساحة مربعين.

بعد أيام بدأتُ أتابع بفرح أحداث علاقة جميلة باتتْ تتكوّن بين


 الكلابُ الضّالة الأخرى الأمل في العثور على طعام داخل أحياء

المدينة، وبعد أن اكتشف حقيقة أنه يمكن أن يكتمل وجود القطط
بجانبه.
مشُكلته الكبيرة كانت تتمثّل في أن القطط غير مؤهّلة جينيًّا للعب

 نظيف، نظيف فعلا، كلل وجدتُ مَن يسمح لكلبه الجمميل باللعب مع كلب الدوّار.
مشهد دافئ، إذ لا شيء في العالم أروع من أن ترى عُزْلة إنسان أو
حيوان تتبّد بوصول وليف.
***
بعد أيام أصبحتُ ألاحظ أن أصحاب الكلاب، ومن بينهم فتاة

 المتشرّد، طعامُا من تلك التي لا تو جد إلا في المو لات الكا الكبيرة. تعمدتُ التباطؤ لأرى الطريقة التي سيأكل بها با (كلبي) تلك الكُرات الأقرب ما تكون لحبات شكو لاتة انتهت صالاحيتها منذ عشُ سنوات على الأقل. المفاجأة، بالنسبة إلبَّ، أنه أكلها بنَهَم وإن لم تظهر على ملاحه أمارة سعادة واحلدة.

بعد أيام بات أصحاب الكالاب يسمحون له بمرافقة كلابهم
عشُرات الأمتار قبل أن يهشّوا عليه ليبعدوه.

في كلّ مرّة عدتُ فيها إلى النقطة الأولى في بداية الـيّ الـيارع الطويل،


كا لو أنه نقطة المركز.
حدثتُ أمّي عن الكلب، فتابعتْ قصّته بلهنة، وبعد أن كانـ كانت
 أصبحتْ تسألني: "ما هي أخبار الكلب؟"، ثم: "ما هي هي أخبار كلبنا

 أحداث مسلسل "لعبة العروش"، حتى ألـي أنها في بعضي الأيام راحت تسألني: "ألا تريد أن تحرِّك الدّم في عروتك اليوم؟" فأدرك كـ أنها باتـ الـت



قليلا، جسمك بحاجة لذذا.

## صورة لأمي أمام مرآتي:

> " ناحلة كالنّاي.
> رحبة كالموسيقى.
> متفائلة كثمس.
> - • حانية كنسمة.

> خضراء كالبهجة.
> " رقيقة كغزالة.
> حكيمة كزيتونة.
> - ع عذبة كياسمينة.

> عظيمة كأمي.

واقفًا أتأمل الشارع الصّامت وعتمة المساء كنتُ، حين سمعتُ رنين هاتف البيت الأرضي، الهاتف الذي أبقينا عليه لأن أمّي لا تستطيع استخدام غِره من المواتف.
 الوباء حجة قويّة لعدم تفقّد حالنا حتى هاتفيًّا قبل أن أرنع السل|عة، رجّحتُ أن تكون أختي، مديرة المدرسة، هي المتّصلة، للحديث مع أمّي، ولكنها بعد أن تطمئنّ على صحتتها بنصف سؤ ال، ستطلب الحديث معي. كنت أفهم هذا التكتيك لأنها ولنا لا تريد أن أعتبر ها مِلحاحة في مسألة النّّقّة الموعودة، ولذا لا تستخدم الهاتف المحمول.
فاجأني الصوتُ على الطرف الآخر؛ لم يكن ينتمي للفئة التي ينتمي إليها صوت أختي، كا أن لغة ذلك الصوت الصوت سليمة، بحيث ارتجفَ قلبي، وأنا أتساءل هل تكون أكتِ مُعجبتي قررتِ الوصول إليَّ ونجحتت، ففي النهاية يمكن أن تطلب رقمي من شر كة الاتصالات،
 لم يكن الأمر كذلك!
 صُوتك"، فعرفتُ أن الاسم مشتقّ من أغنية محمد منير الجميلة، التي

تقول:

## "علّ صوتك، علّي صوتك بالغُنا 

إنها أغنية جِلة حقًا، وكلما سمعنُها أحسـسُُ بأن أجنحة أملي
الناص تضاعفت!
أخبرتْني إن المدف من البرنامج، في إذاعتنا، وهي إذاعة خاصن بالمناسبة، أن يُغني الناس عبر أثير الإذاعة، دون أن أن يكونوا مضطرّين إِين للبوح بأسهائهم. فكرة البرنامج أن لكلّ إنسان الحقّ في الغناء على
الهواء مباشرة، ولو مرّة واحدة في حياته.

 والحيوان الذي أعمل على تأليفه بهدوء ورويَّة. شُكرتُ المذيعة على اتصالها، وأثنيتُ على فكرة البر البرنامجّ، وتماديتُ بحيث قلتُ: "غريب أن إذاعتنا الرّسمية لم تفكر في ألمر أمر كهذا! "
تراجع اندفاعها قليلا، وأخبرتْني أنها مضطرّة
 على عدم المساس بالإذاعات الأخرى

 صمتتْ قليلا، ثم أخبرتني أنها ستحذف ؤنها أيضًا آخر كلام قلتُهُ، فهززتُ رأسي موافقًا، و كأنها تراني.

 يذعون للجر أة في الكتابة، وتحطيم الأشكال، والتمرّد، هـم أكثر الناس

خجلا، إذل م أسمع واحدًا منهم يغني، ولم أر واحدًا ير تص! - هل أسألكَ عن مهنتكَ، ما دام اسمكَ سيبقى سرًّا؟

- كاتب. - عظيم، إنها المرة الأولى التي سينطلق فيهاصوت كاتب عبر أثير

برناجنا.

- الرّة الأولى؟
- أجل، إنها المرة الأولى، لقد سبَق وأن شـارك في الغناء حدّادون
 ومهندسون ومهندسات، وحفارو قبور، وهذه المرة الأولى التي سنسمع فيها أغنية من حنجرة كاتب. - هل يمكن أن أغنّي مقطعًا من أغنية "علّي صوتك" - أبمل خيار، إذ لم يسبق لأحد أن غنّ غنّى هذه الأغنية معنا، هذا تكريم للبرنامج من كاتب كبير!

 نقلت: هذا لأنني لم أُغنِّ منذ الأول الابتدائي!

- هل أنت جاهز الآن تمامًا؟ - أنا جاهز، هل تسجِّلون؟
- التسجيل متواصل، لـظظات الصمت هذه مهمة للبرنامج، مع

أنها لن تكون طويلة عند البثّ.
***
صبيحة اليوم التالي، وقبل الموعد المحدّد لإذاعة البرنامج، جلستُ

وأجلستُ أمّي بجانبي، كان الصمتُ مثاليًّا لأي مُغنٌّ في العالم، صمت

 ألقتْ نظرة مباشرة إلبِ تُعلن فيها أنهاعر فتْني!
 كانوا قد استخدموا تقنياتِ هندسة الصوت، كا كا يفا يفعلون مع المغنّين والمغنيات المحترفين والمحترفات، أم أنَّهم تركوه كا هو، إد إذيا إني نادرًا ما سمعتُه عُكُلِّا في أغنية.
تأكدّ لي أن صوتي جميل بعد أن غنّت فتاة، بعدي، مقطعًا من أغنية لأم كلثوم يقول:
صعبان علي جفاك.. . بعد اللي شُفته في حبّكُ مش قادر أنسى رضاك . . أيام ودادك وقربك لكن أعمل إيه؟ لكن أعمل إيه؟
مَن استمع بحواسّه للأغنية أدرك أن تلك الفتاة انهارت، وأن موجة بكاء جر فتهها، لكن المونتاج عمل المستحبل لإخفاء انهيارها ثم غنّى بعدها رجل ونلات بنات

 لها الأغنية مرة أخرى، فتورّد وجهي خجابيلا - يعني بتغنّي لكل خلق الهّ وتحمرّ قَدّامي؟! تنحنحتُ، مضطرًّا، وغنّيتُ.

راقبُهُ اتزّز رأسها، مُعفِيضَة عبنيها، الِلى أن انتهيتُ.

- با ريتك غنّت ميك في الإذاعة، صوتك معي أحلى!

فاجأتني أمّي ذات مساء بأنها تريد أن تتريّض معي، لتشُجّعني، بعد أن لاحظتْ أنني لم أغادر البيت منذ عدة أيام.
 الدوّار" التي انقطعتْ فجأة، حيث يوجد، مباشرة!
لم أمانع، إذ طاللا رجوْتها أن "تُرِّكُ رُجليها" بالسير خارج البيت. ***

أمّي خشيتٌ رياضة المشي أكتر مـا خشيتُها، هي التي توقّعتْ، لا بلَّ، ما بمكن أن تتهامس به الجلارات لو رأينها تنريّض: "عليها أن أن تحافظ على ما بقيَ لما من قوة لترعى ابنها، لا لتُبدد آخر أنفاسها فيا في
 "بعد ما شاب ودّوه للكُتّاب!" أو تبالغ واحدة ألِّ أخرى، صفيقة، فتقول: "هذه العجوز لا تعرف أن طريق المقبرة في الاتجاه المعاكس! كل هذا كان يدور في رأسي، ولعله دار في رأس أمّي، لكنها
أهرّرت على مُر افتتي.

قبل أن نقطع الشارع العريض الفاصل بين حيّنا المتواضع وذلك
 الجهة الأخرى بصمت طال، كها أفعل عادة قبل الشّروع في كتابة قصة جديدة، وقالت لي: حدودي هنا!
عبثًا ذهبتْ محاولتي لإقناعها؛ بأننا أوشكْنا أن نصِل، رفضتِ،

وكرّرتْ: قلتُ لكَ، حدودي هنا - سأوصِلكِ وأعود إذن . - اطمئن، لن أضيع، لقد ضعتُ بُ بـا فيه الكفاية خلال أليام عمري الماضية، بحيث بتٌُ أعرف طريق البيت، إن كان للبيت طريق، وحدي، أما طريق المقبرة، فكا تعرف، لستُ مضرفيّ مضطرّة لأن أعرفه، لأن من سيحملونني إلى هناك يعرفونونه! موجة الكابَة التي هبطتْ عليها أخافتني، لكتني لم أجرؤ على العودة معها، لئلا أُغضبها، نقد عرفتُ دائيا معنى رغبتها في أن تكون وحدها واصلتُ طريقي وأنا أتلفَّتُ خلْفْي، إلى أن اختفتْ، وكلّي أمل أن أعود إليها بأحدابٌ مئيرة للحلقة البلديدة من مسلسلنـا الخاص.

مها اختلف مستوى وعينا، وطبيعة حياتنا، حضيض فقرنا أو فُحش غِنانا، يبدو أننا دائها بحاجة وعنا لحكاية ينجو فيها البطل، لإدراكنا العميق أننا هالكون.. لم أجد الكلب هناك! وجلتُ ثلا ثلـ تطط تتقلَّب بسعادة في منتصف الدّوّار! ألقيتُ نظرة إلى الشّوارع الأربعة المتفّرّعة منه، أو لعلّها الماربة منه، فلم أرَه. أربكني الأمر، فار الذي لأتمي عن ثلاث قطط جلست تأكل طعام الكلب بسعادة، وتشرب بـ من

 حينظا أثبتَ الأمل قوةٌ غير معهودة، حين رأيته في البعيد يتبع سيدةٍ
 ينتهي بحبل جلدي في يد صاحبته، وعزيزنا في حلْقة ذلك الفرح الذي
ينعَمَ به.

تعمَّدتُ السير بيطء لأحفظ التفاصيل بكل دقَّها.

 - خلاص، لعبنا كفاية، على بيتك! الآن. فهِمْ عزيزنا الأمر، فتو قّف. أدر كتُ أنه تعلّم ذلك يومًا بعد يومَ إلى أن حفظه عن ظهر قلب، ربا الأدقّ عن ظهُر كلب.

ابتعدتْ تلك المرأة وكلبُها، أما ما حيرن نهو أن ذلك الصغير



 التي أخرجتْ فيها المر أة مفاتِح بوابة بيتها بـرا العريضة العالية الية لتدخل

هوى قلبي، فوجدتُ نفسي أستدير عائلًا، فزعُا ما سأشاهِدهـ

$111$

لم يكن لديّ الكثير لأفعله في وقت أوسع من بحرِ ! انحسرتْ
 حقوق الإنسان وبقية الكائنات. وفكّرتُ فيـا إذا كان يكقّ لي أن أن أُدرج بند الحقّ في الغناء على الأثير، الذي تحدَّثتُتْ عنه المذيعة، في الملحقّ، ألمَا أم


 الطبيعة مثلا أن نتأثر بالشُمس حين تكون مشرقة ونـة وبالنـيمي حين تُرسله إلبنا، وبالبرد في الثّتاء، وهكذا.. ومن حقّ الكُتّاب والمغنّيّين
 آذاننا، ونتأثر بها، سلبًا أو إيجابًا.


 الكهرباء عنه، أو إقفال الراديو والتلفزيون، أو أيّ وسيلة تواصُل، إن إن لم يُعجبهم غناؤه.
***
سمعتُ رنين هاتفي المحمول، الذي لم أعد أسمعه إلا نادرًا. التفتُّ حولي باحثُّاعن صـاحب الماتف لأطلب منه أن يجيب!

تذكرتُ أنه هاتفي!
وتفتُ، سرتُُ نحو الطاولة التي وضعنا عليها التلفزيون؛ صُعِقتُ،
كان الاتصال من مُعجبتي الرّهيفة التي اختفتْ منذ أشهر ! - ألو

- أقيِم أنني لم أسمـع صوتًا بهذه الرَّوعة ميّل صوتكَ من قبل ! ارتبكتُ:
- ماذا؟! هل يمكنكِ أن توضِّحي؟ - لقد أخاء الجهات الأربع ! - ولكن، ولكن كيف عرفتِ؟
 الصوت. غُصتُ في داخلي عميقًا، وحين خرجتُ تُ تأكّد لي أنكَ أنتّ
 عشر مرات على الأقل ! سأهاتفكَ فيـا بعد لنتحدث أكـي أكثر ـ تشاوووو! ***
على مستوى الحلم، أحسستُ برفاهية لم ينْعم .بها مديري في ماضيه، فها هو غنائي يعيد نتُح الطريق المُغْلق إليها، ويدفعهـا لمُ لمكالمتي، ها هو يفعل ما لم تستطع فِعله قصّة "المربع"، التي لم تُفضِّلها الِّها حتى لا لا لِ أقول لم تحبّها! في ذلك اللقاء الذي جمعنا فيه نادي القَارئات. ما حيرني، هو كيف انتشر أمرُ غنائي، ومَن ذلك الذي ني اسمي إلى بجتمع الأصدقاء، فتلقيتُ مكالمات كثيرة من لم أرهم منذ زمن طويل، يُشُيدون بـا سمعوه منّي، وكيف أن غنائي منحهيم أملا
 متزوّجة أُعجبتٌ بي، وللحقّ، أُعجبتُ بها كـبِّرًا، ولكن كوْنها امر أهة

متزوجة حال دون تقدّمي نحوها.
معها، أحسستُ أنني موئق اليدين والقدمين والثّفتينـ
اتصلتْ بي ثانية بعد أقلّ من ساعة، وقالت لي إنها نسيت أن
 حسب تعبيرها، ولكن است/اعها لمذه الأغنية أيقظ فيها ذكريات لا تُنسى، وبعد صمت فاجأتني، إذ طلبتٌ مني أن أُعيدها إلى تفكيري!

كانت قّصتي معها للحقّ غريبة، إذ إنا بعد لقاء نادي القارئات قررتٌ أنها لن تقرأ لِي أيّ شيء، لأنها لم تحبّ، أبدًا، قصة الربّبع التي ذهب نصف وقت اللقاء في الحديث عنها، لكنها وجدتْ نـتْ نفسها، رغهّا عنها، تقرأ بجموعتين قصصيتين لي، باتت بعدهما تؤمن بقدراتي

 ويعرف الوقت بدقّة شديدة دون أن يفتح عينيه، قبيل استيقاظه صباحًا أو بعد غفوته ظُهرُا، أو مشار كته في اجتتاع، أو اقتراب مونـة موعد!
 أن يعرف الوقت دون أن ينظر إليها، ولفذا لم يتخلَّ عنها لما لما أعترف أنني استعنتُ بخبرتي في هذا المجال حبن كتبتُ هـتُ هذه القصة، بحيث يمكنني القول إنني صدّقتُ بطلها أيضًا . تلك المعجبة الرَّهيفة كريشة أوز هاربة من ثقب راحت، فجأة، ترى اسمي في كلّ مكان، هي التي لم يسبق لما أن أن رأته من قبل. كان أول حادث أثناء وجودها مع زوجا رجها في الطائرة،

 الطائرة، ليسألما عال تريد أن تشربا
مع انحناءته الحنيفة، قرأتٌ اسمـه على صدره؛ كان ان اسمي الأول.

ارتبكتْ، كا اخبرتني، وكأنه جالس ببانبها يلاطفها، في اللحظة التي
دخل فيها زوجها المسافر، مصاديكة، على الرحيانلة نفسها بعد وصولها إلى "اسطنبول"، كانت في الليموزين التي تلـيّلّها وزوجها إلى الفندق تفگّر في المصادفة التي أرّقتها، وأبقتْها مرجين


يجب، في تلك المقصورة التي يتحوّل فيها اللطفُ إلى عملي المِل لم بكن ينقصها سوى أن تُلقي نظرة على أعلى إحدى البنايات

العملاقة، لتلمح اسمي هناك.
ذُهِلتْ



 ونطق اسمه، فقالت برجاء: "أرجوك، هذه ريكّ رحلتنا، لنجلس وحدنائنا"،

لكنه، سبقها إلى تلك الطاولة.



 وهكذا. مائة مرّة، على الأقل، نسيَّ اسمي"!




بابتهاج: "سهرة كهذه تستحقُّ صورة تذكارية"، فال كلّ رجل نحو

تلك المر أة، حتضنتا لها ومبتسرً للكاميرا.
طوال أسبوع، كلما تحدث معي، كان يناديني بالميني باسمها.
رغم ذلك كلّه، أخبرتْني أنها لم تفكّر في اللقاء معي أبدًا،

- أتعرف لماذا؟
- لـ
- لأنني أخاف منكَ!

في طريق العودة تكررتِ المفاجأة؛ استقبله| المضيف نفسه أمام
بوابة الطائرة، ومارس لُطفًا مُخْاعفًا.
بعد يومين كانت تسير في أحد شوارع العاصمة هنا، رأتْ معلَّ
تصليح سـاعات يحمل اسمي، عيادة طبيب، مطعـا شُعبيًّا بدأت تشعر

 تجد الذّواء فنادت بصوت مرتفع: دكتور فريد ألم يبقَ لدينا بنادول !إكستر!!

$$
\begin{aligned}
& \text { خرجتْ هاربة من الصيدلية قبل أن تسمع الجواب. } \\
& \text { عانتْ كثيرِّا، وحلمتْ بي أكثر من مرّة. }
\end{aligned}
$$

- أنت لا تعرف، لم يسبق أن حدث هذ هـرا معي من قبل! قررتْ أن تتصل بي، ولم يكن ذلك انـ صعبًا.
طلبتْ مني برجاء أن أتركها، أن أُحرِّرها، لأنها لم تعد تحتملِّكِ، وبعد حديث تجاوز طوله نصف ساعة، هدأتٌ وسألتْني عن كتاباتي، وهل هناك قصص جليدة، وماذا أعمل هذه الأيام؟ أجبتها عن كل
 في صالة شهريرة، فأخبرتها أنني سأفعل ذلك، "لن أؤخِّركَ"، قالتْ لِي،

米米

بعد وصولي إلى تلك القاعة بخمس دقائق رأيتُها تدخل！جميلة كا لم أرها من قبل، راحت تتجوّل بين البمههور بععنق مسـدود وقامة
ك كلّما نظرتُتُ نحوها وجدتُها تختلس النظر إليّ.
．．ولأن الندوات والمحاضرات كانت أكثر من عدد الأيام بكثير،
 منّي، أنني ذاهب إلى هناك． لم تكن تـكلّم معي．
بعد أسابيع من تلك البداية المديدة معها، أخبرتها عن نبتِّ زنبق
 أُصوِّرها وأرسل الصور رة ها، وأكدتْ أنا في الانتظار
 صورة، أرسلتُها عبر الواتساب．بعد نصف ساعة اتصلتِ بِ بِ وقالت：
هل - تسمحلي أن ألأكيد، متى تخبين؟ في المكتب؟

- ماذا تعنين بـ "الآن"؟!
－أظن أنني أمام العمارة التي يقع فيها مكتبكم． فتحتُ الشُباك ونظرتُ، وهناك رأُئُها في سيار تها！米㫧米

سألتها＂كيف وصلتِ؟＂فقالت لي ضاحكة：＂بسهولة！فالعنوان واضح في الصورة＂، سرتُ إلى النافذة، نظرتُ إلى الحارج، كان اسم

مؤسسة رسمية واضحُا على الجمهة المقابلة. (هذا ما دفعني للبحث عن أيّ عنوان يمكن أن يشير إلى مكان

ببت مُعجبتي الجلديدة، كا ترون. حين عثرتْ عيناها على ما جاءت باحئةً عنه، لتتأكد من وجودهـ،

صرخت: "مش معقول!"
لا أستطيع في الحقيقة إلا أن أكون مع دهشتها، لأنني، نفسيَ، لم أصدّق ما حصل مع النّبتة. لعلني كنت سأصدِّق لو أنها اخضيرّت تا تلا وتبرعمت بعد عام، في الموسم التالي بلجافها، أما بعد عامين فذلك حيرني. كنت مستاء في أعماق نفسي أن معجبتي المربّعة لم تزل خفيّة، وأن الدائرية، وأعني ما أقول، واضحة ليا لي فقد كان كان أسوأ ما في الأخيرة،
 حبن تضع يدك عليها، هذه هي البدابة، كا لا توجد نقطة تجعلك تقول: هذه هي النهابة. سأوضح ذلك أكثر. .

## نكررتٌ زياراتها، التي عرفتُ فيها الكثير عنها.



 أمسية شعرية، موسيقية، توقيع بجموعة قصصية، أو كتابي، إذ لم ألكا أكن أذهب إلى النشاطات التي يقيمها روائيون! فأغلبهم، ولا أحبّ أن
 مياومات، وهم أصحاب إلمشاريع الكبرى، كبار الأغنياء! أما كثير من
 يتصرّفون بكل همجيّة الأغنياء الجُدُدُد! ***
في كلّ مرّة التقينا فيها، وهي القادمة إيّ على قدميها، كا يُقال!
 أفعل، ولكنها تعود بعد أيام لتقول لئ: "أنتَ لم تمزل متمسِّكًا بيُ بي". دعوني أعترف أن لكل كاتب قصّة قصيرة الحقَّ في أن يكون أنيا ئنيًّا إذا عثر على مُعجبة، فهذا أمر نادر! حتى أنني وبلا أيِّ شكل من من
 بأي معجبة، مها كان السبب.
رغم ذلك، في إحدى المرات، جاءت، لم أفتح لا الباب، اتصلتْ

من الشارع، من تحت شباك المكتب، رجونُها أن تساعدني لأستطيع



 تحسَّنتْ، بدليل أنها ما زالت تفكِّر بي، لكنها لم تعد تفكِّر في القدوم للقائي ارتاح ضميري.
سألتهاعن معاملة زوجها لها، فقالت: "إنها أسووا". فتعذّب ضميري.
** * *

- لم أقل كل شيء في نادي القارئات عن تصّتكَ، لأنتي لم أكن
 - لو سألتِني هذا السؤال قبل أن نلتقي على انفراد لما عرفتُ، ولكنني الآن أعرف.
- وما الذي تعر فه؟!

في ذلك اليوم، أصبحتُ قاسيًا فجأة:
 يمكننا اللجوء إليها، وللأسف لم تكرهي تصّة المربع وحسب، بل حوَّلتِ صاحبها إلى دائرة ثانية. - ماذا تعني؟

- لقد درتِ حولنا، أعني حولي وحولكِ دون أن تتجرئي على فعل أكثر من هذا. أظن أن الدائرة قدرُكِكِ.
*客米
في فترات متباعدة أرسلتْ إليَّ ورودًا افتراضية يُمْرًا، وأثياء طريفة، بل مُضحكة، وسجّلت مقاطع من قصصي بصوتها وأرفتتها
 أفضل، لكن وضعي في الحقيقة كان يسوء، لأنني كنت معجبًا بها وبدورانها حولي في المعارض وبعد انتهاء الندوات، رغم أن أيّ علاقة

 الدائرة لغويًّا، ومنها:
O دارَ / دارَ بـ / دارَ على يَدُور ، دُرْ ، دَوْرَا ودَوَرانًا، فهو دائر.
O دار : طافَ حول الشيءِ.
O دَارَتْ عَلَيْهِ الدَّوائِرُ : حَلَّتْ بِهِ، أَلَّتْ بِهِهَ نَزَلَتْ بِهِ.
O دَارَ بِهِ: أَدَارَهُ.

وتحرَّك دون استقرار !
○ دارَ الزَّمان: تقلَّبَ!

O دارَت به الأرضُ : فقدَ السَّيطرة على نفسه!
○ دارَت رحى الحرب: اشتَعلتْ واشتَّتّا
○ دارَ رأسُه: أهابِته دَوْخَةٌ!
O دارَ في الكلام: لَّحَ وعرَّض
O دارَ في حلقة مفرغة: لم يِرج بنتيحة، عَمِّل عمارِّاُ دون فائدة! ○ دار الشَّخصُ: تحرَّك وعاد إلى حيث كان أو إلى ما كان

عليه!

○ دارَ الدَّهُرُ دوُرته: عاد الوضع إلى ما كان عليه!


تجرأتُ وقلتُ لما ذلك الكلام القاسي

عادت للظهور ثانية، هاتفيًا، بعد سلاعها لصوتي عبر الأثير، كا أشرتُ، مع اشتداد موجة كورونا، وكأننا نواصل حديتًا انقطع قبل لـطات:

- "إذا قررتَ الغناء، سأحضرُ كل حفلاتك!" قالت لي بسعادة وفرح شديدين، فرأيت وجهها مضيئًا برباءاءنه، و وأنها أمامي. - اطمئني، هذه أول حفلاتي وآخر ها - سؤال، سؤال واحد: هل هِيمكي يمكن أن تعدني بأنكَ ستغني لمي
 - هل تعتقدين أن الناجين منه سينجون فعلا؟! - ها أنت تعيدنا إلى مربّعك! - وها أنتِ نُصرّين على أن أكون معكِ في الدائرة. على أي حال لكلّ نجاة مقال!

لقد تساءلتُ مرات كثيرة: لو حدث أن أحبّتْ تصة المربّع، هل
 بخاصة أن استمرار الاستحواذ عليها كان بككنًا، ما دمتُ قادرًا عليه!

تقدم الشتاء، مودِّعًا، وأنا أتساءل ما الذي فعله ذلك الشتّاء البارد الطويل بكلب اللُّوّار، في الوقت الذي رحتُ أراقب فيه لففة العالم للصيف؛ لا أظنّ أن العالم انتظر الصيف كـا انتظره عام 2020 20 ، لكن
 الأرض الحقّ، كل الحقّ، للتعامل معنا كـا تعاملنا معها، ولعّلِّلّها
 الحيوانات، خلال حظرُ التّحوال، تتهادى في الشّوارع بـُحريَّة، والطيور تبني أعشاشها في كل مكان صالح داخل منازلنا وخارجهار، وعلى هياكل السيارات من كل نوع وححجم ومستوى. لا أريد أن أتمادى، فعلد الأفلام التي انتشرت وت حول هذه انـه المسألة،

 "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"، وإن كان بعض التغيرا النير أصابه، فأصبح: "الناس نيام فإذا خافوا انتبهوا". بدأ الناس يتلهّفون ليوم يُرفع الحجْر فيه، متطلّعين للحظة
 دورانهم القاتل في الشُوارع والأسواق وحلقات اللقاء المّلّة المُستعادة. بالنسبة إليًّ؛ أقسى كارثة أصابتْني هي تلك التي حملتْها مكالمة من صاحب مكتب العقارات، ينبئني فيها، بلا مقدمات، أن "سِيسْتِم"

العمل سيتغيرّ، سيغدو "أون لاين"، وأن الرّاتب فكرةٌ عفا عليها


صالحين للمستقبل!
بالمناسبة لا أعرف لماذا يستخدم هؤ لاء لغة ثانية، غير العربية كللم تحدّثوا عن أمر سيئ، أو احتاجوا لكلملات رزيلة؟ هل لأنهمه، يشعرون

أعرف!

سألتُه عا يعنيه بكلامه عن الـ "بِيسْتِمْ" والـ "أونْ لاين"، فسـألني هل تدفع لكَ الصُّحف والمجلات مكافأة عن قصَّة لم تكتبها بعد، أم بعد أن تكتبها وتنثر ها؟ - "نهمتُ"، أجبته.

 كان في (الماضي) بمثابة الحصول على نقود، عن مبنى يمكن أن يُنيا يُباع رغم أن المالك لم يشترِ الأرضَ التي سيبنيه عليها ولما بعد!"




 المندفّق منه مثل شلالال جفاف
الرّحلة إلى المكتب عنتْ شيئُّا واحدُّا، أن أقطع ثُمانية كيلومترات، ذهابًا، وأخرى إيابًا، سيرِّا على الأقدام
"لماذا فعلتُ ذلك؟" أعني إحضار الأصيص. في المقيقة لا

 يعرف إذا كان يعرف.
"هل أتفاعل بحيث أسألكَ: مل هناكُ مربعات جديدة في الطريق
إلينا كقارئات وترّاء؟
قرأت تلك الرسالة قبل أن أنام بقليل، ولذا لم أستطع في الصباح

 أعتقد أنه قادم من مُعجبتي، تبين أنه قادم من صديقتي الرّهيفة ابنة العقد الرّابع من عمرها

 ولكن للأسف أخشى أنها تطول، وفي طريقها لأن تصبح نوئيلايلا، وإن
 رواية أكثر ما أخاف من الإصابة بالثيروس"


 على خير!"
حماستها المفرطة لوجود رواية، دفعتني رغًا عني لأن أُذكرِّا: "لم أنسَ أن لكِ مو قنًا واضحَا من قصّة المربّع!" "من يعرف، ربـا يكون مربعكَ هذه المرّة غختلفًا، فأُحبّب!"

أوشكت أن أكتب لما: "أي أن يكون دائرة؟"، لكنتي عدلُُ عن
 الإذاعة، مع أنني لا أعرف كيف عرفتْ صوتي من بين كل تلك الأصوات بعد إضافة الححسنات المنديبة الصوتية اللازيمة، من نتنية وتنخيم، وصدى خفيف، بحيك بدت الأغنية وكأنها تتردّد بين الأزل والأبد لتطمئتا: " للّه الأغاني يُكنة.. .ُكُكنة". ***
في ذلك اليوم تلت لنفي: لكلًّ إنسان المقَّ في أن عَبَّ امرأة غير أُمه، ويكبها، لأن من يقول إنه يُكتيْ بحبِّ أتهن له، لا يمكن أن يكون أقلَّ من بجنون!
تررتُ أن أذهب إلى المكتب لأُحضر أصصص الزّنّبق.
 البفاف، الذي أعادت لـ مكانته السابقة عودةُ الرّميفة.

شهور طويلة مرّت على آخر لقاء جمعني باها
 مفاجثُّا، وفيّ ظنّي أن لكل إنسان المق في آن يقف فجأة ويسأل نفسه
 المرأهُ" لكنتي حين أجبتُ بأنني "لم أنسَ"، وجدتُ نِّ نفسي أواصل الرّحلة بعناد عكس كل مبائي، وتناعاتي، وأنا أتذكر عنوان ديواني
إبراهيم نصر اله "المبّ شرير"!
***
لم يكن البو حارًا في أوائل شهر أيار، مايو، لكن الثمس بدت لي شرسة، وتسطط مباشرة في نواة التماغ.

بقارورة ماء استعنتُ على مشّاق الرحلة، وبالتقاط كثير من الصّور لأزهار هاجتْ وتدفّقتْ شلالاتِ ألوان على أسوار بعض البيوت، لعدم القطف، وماجتْ بفعل هبّات المواء المفيفة، ولعل هذا ولا ما يثبت قول كفافي العظيم في تصيدته عن الطريق، التي تر جمها رفعت سلام، عن إيثاكا، ومنها: وأنتَ تنطلت إلى إيثاكا/ فلتأمل أن تكون رحلثكَ طويلة/ حافلة بالمغامرة، حافلة بالاكتشاف/ لا تخف من الليستريغونيات والسيكلوبات/ وبوسيدون الغاضب/ لن تجد شيئاً من ذلك في طريقك/ طالما احتفظتَ بأفكارك سامقة/ طالما مسّتْ روحك و جسدك الإثارة الرائعة/ .. فلتأمل أن تكون رحلتكَ طويلة/ ولعل صباحات الصيف تكون كثيرة/ ويا لها من متع، يا لها من بهجة/ . لا لا لا تتعجّل الرّحلة أبذًا/ فالأفضل أن تستمرَّ لأعوام طويلة/ حتى لو أدركتك الشيخوخة/ وأنت تصل إلى المزيرة/ غنيّا بكل ما جنيته في الطريق/ دون انتظار أن تمنحك إيياكا الغنى.// لقد منحتك إيثاكا الر حلة الر ائعة/ فبدونها ما كان لك أن تبدأ الطريق.

وها أنا أعيش تجربة أن زهور الطريق اليانعة لا تقلّ جمالًا عن
أصيص الزنبق!

بعد تفكير عميق، قررتُ أن لا أرسل لها أي صورة من صور الأزهار التي التقطتها أثناء رحلتي، يكفي أنني بت أت أحسّ بشغف احتكاك دائر تها بأضلاع مربّعي.
برباطة جأش واصلتُ رحلتي، متأمّالِ كلّ ما أراه، وواثقًا من أن إنقاذي لأصيص الزّنبق الجافت، سيتركُ في نفسها أثرُّا يفوق سِحْرَ سبْع حدائق مُعلَّقة.
ما أزعجني في تلك الرّحلة حقًّا، هو هروبِ الناس إلى الأرصفة المقابلة قبل وصوفمم إلي بثلاثين أو أربعين أو خمسين مترّا، كا لوا لو أنني
 كان يمكن أن آخذ الأمر على محمَل شـخصيّ، لو الا أنتي أعرف أن أن البشُر في كل مكان لا بدّ يفعلون ذلك، كا لو أنهم أمضوا حيا حياتهم مقتربين بحميميّة من الآخرين، ومُنِحوا، أخيرّا، العُذْر للابتعاد عنهم! قد يسأل البعض: "أوَلم تفعل أنتَ ما فعلوه؟" وسأَجيب: "قطعًا"،
 التي يراها مناسبة، على أن لا تكون الط الطريقة التي التار التارها جارحة لمشاعر الآخرين.

حزينًا كان المكتب، وكلّ شيء فيه: صوَر المِلِل الجمميلة بنوافذها
 يسموها "مربّعاته" لأنها لبست دائرية! أو شبي تدور . لقد حرصتُ على أن أرى كل شيء في في المكتب قبل أن أنظر إنـئ إلى أصيص الزّبق. لماذا فعلتُ ذلك؟ سأكُرِ: إنتي لا أعرفـ
 أنه ميّت، جافّ، أعني الأصيص وليس القطّ، إلا أن ثمة حياة فيّ فيه، لا لا يستطيع أحد أن ينفيها، ألم يُعُ للخُضْرة، ألم يِتمل لكي يُقِّدِّم لي

 الزنبقة، منذ أن غادرتْ عتبة بيتها؟!




 اللذي باتوا يقدِّمونه لنا في أكياس بائسة-تثبه ميداليات اليات الشُجاعة الحروب- منذ زمن طويل! درتُ في المكتب حائرًا، إلى أن دخلتُ المطبخ الذي استخدمناه

دائما مطبخًا وخزنًا، فوقعتْ عيناي على كرتونة مثالية، أفرغتُها، توجَّهتُ إلى الأصيص، برفق رفعتُه، وضعتُهُ فيها، ويّبتُ قُتُ قاعدته من
 يقول فيه: إن أمريكا بعيدة عن خطر الوباءاء حشَرتُ الجريدة وعنوانها البارز في الكرئر الكونونة، حرّكتُها بلطف
 ينتسم الناس إلى أربعة أقسام: قسم يريد التهام كل شيء لئ لينجو،
 بحلم بتحقق بغضّ النّظر عن حجم الملمّ، وقسم يبحث عن عن طريق النجاة.
لم يكن حولي إلا الصمت، ولكنني بعد صمت أعمق اكتشفتُ،
 اليأس الكافي لأتساءل: هل الحياة كارثة، أم أن الناس يتعاململون معها هكذا بطبيعتهم، منذ وجودهم على سطح هذا الكوكب الصغير الجميل؟!
في طريق العودة كنتُ في مهبِّ أملَين، أولما: أن يصل الأصيص


وهو أمل لم يبد لي مستحيلا ما دمت أحاول.
غريب..

كان فِّ شيء من أهل القسم الثالث، وشيء من أهل القسم
الرابع!
هل أنا قِسم خامس؟!

مُنهَكْا وصلتُ إلى البيت، وما إن وخعتُ قدمي على عتبته حتى
دوّت صافرة بدء حظر التّجوال.

مكانها. نظرتْ إليَّ بعتب شُديد وقالت: "الله يرضى عليك، شغلتْ
 هززتُ رأسي وكلي خوف من اكتُـافها لسرِّ حمولتي الخفيّب

بعد يومين من إحضار الأصيص، اتّصل بي مديري، صاحب
المكتب، فتفاءلتُ، فهو واحد من الأشخاص القار القادرين على الإفلات حتى لو أن جيشُّا بأكمله حاصره. أقول هذا بعد أن سمعتُ مُ ما ما سدعتُ منه عن معار كه في الحياة ومعها. توقّعت أن يَبرني أن أن الدلائل تشير إلى تراجع حلّة المرض في البلد-وهذا ما عرفناه بحيعًا- وأنه سيعيد النظر في قرار "نصْلي الجزئي"، ففي النهاية ستبقى المربعات بأهمية الحبز والماء، للبُّر، مهل| فقدت الأشُياء الأخرى أهميتها.

- أهلا، أهلا، كيف أنت؟؟
- أموري سيئة، ألم تلاحظ التّعب في صوتي؟! أهِّ
- تبدو لي بحالة جيدة، وصوتكَ أيضًا !
- ليت الأمر كذلك للأسف. أتصلُ بكَ من المستشفى لأخبرك أنني أُصبت بالثُيروس، وأن حالتي سيئة للغاية، لكن ليس هذا لمّ سبـب الاتصال!
- سلامتك، هذا خبر مززن، وهل هناك ما يمكن أن تخبرني به أهم

من هذا؟

- أجل، هناك. هل تذكر اليوم الذي سألتني فيه عن اللنواتم الثُانية، وعري إصبعَي الوسطيين؟ تذكر بالتأكيد! قلتُ لكَ أبقيتها عاريين لأشهرهما في وجه الحياة التي خلْفي، وقد أشهر تهجا، ألا تريد أن

تعرف لماذا لم أكُُهُه| بخاتيْن بعد أن قاما بمهتهه| تلك خير قيام؟ -

- لأنني كنت أريد أن أُنْهِرَما في وجه الموت حينها يِين أجلي، ولكن تبيّن لي أن الموت أتلّ شـجاعة من أن يواجهني، إلذ لم الم يجد وسيلة
 أعظم، بعد أن عشـتُ ما عشته، وقاتلته بشبجاعة إلى أن أصبـحتُ ما ما أنا عليه. أنعرف، لن أمنحه شُرف إشههار حتى إصبع واحد في وجهه. سمعتُ سُعالا، وحشرجات، فرجوته أن يستريح، وبدل أن يجيب أو يستجيب، سمعتُ الماتف يسقط على الأرض. مات، وكم حزنتُ أنني لن أستطيع المشار كة في تشييعه.

أعترف أنني حزنتُ عليه كثيرَا، لكن ذلك لن يمنعني من أن أعترف الآن أنني لم أكن أحبّ عملي، على الرغم من أنه كان الملجأ
 يُقال، لكن لكلِّ إنسان الحقّ في أن يُفاجِئ الآخرين بأشئ وأشياء لم تُطر ببالهم، فالمفاجأة هي وحدها من بهز" السّكون، أما إذا كان الان الأمر متعلّقًا


 للقول: نصٌّ لا يُتقن المفاجأة لا يُعوَّل عليهِ
بالنسبة إليَّ، ككاتب يعرف أن تراكم عدّة عوامل سيسفر عن نتيجة ما في النهاية، قد تكون بمرتبة مفاجأة، أو يبجِّلها البعض فيسميها استثر افا، أو يبجّلها آخرون فيسمونها
 الاتصال، رغم أن العالم كلّه يعاني من وقُع ضربات الوباء، ونعاني في
 لكي تقصِم ظَهْر شر كات البناء والعاملين فيها
الحقيقة أنني استقبلتُ تطوّرات العمل الجديلة الحبّ بـحزن، للأنها أقلّ من مفاجأة، ولو كانت مفاجأة لصُعِقتُ، إذ إنني نجحتُ الِّ خلالِ مسيرتي العملية ببيع عشرات الأبنية الجميلة الفخمة في غتلف مناطق

لكنتي رغم ذلك لم أكن أحبّ عملي، وهذه هي المفاجأة كا
 ضعيف تتقلّص فيه أعداد الوظائف، على كلّ إنسان أن يفرح بور بوجوده
 لأعترف أن وجودي داخل عملي القصصي، اعتبرته دائيا المربع الأكثر
 ما كان يؤرقني أنني طوال الوقت كنت أتخرّك بين الدوائر الئر، لا لا أعني دوائر الناس وحدهمه، بل أيضّا، الدوائر التي لا بدّ منها لإنجا لإنجاز

 باللّوران، وهو يشتىى لإنجاز معاملاته، ليس في المكان وحده بل بل في الزمان أيضًا.
هكذا كنتُ، وللحقّ، أختى دائرة الأرضي، التي علينا أن نُتمّ فيها إجراءات البيع والثـراء، وأظنّ أن اسمها كائلـا كان دائرة الأراخي والمساحة، كانت دائرة واحدة، إلى أن قسّموها إلى إلى عدد من الديا الدوائر، مبعثرة في أماكن غختلفة، بسبب ازدياد عدي المدا الناس وازدياد المدياد عدد المربعات بالتأكيد.
قد يكون هناك معنى قاموسي للدائرة التي تعني Department، في القواميس، لكن معناها في الواقع حرْيّيّ.
 أيّ صفقة بيع، مثل دائرة قاضي القضاة، ودائرة الأحوال المدنية وما إلى

خارج هذه الدوائر، التي تُفضي لبيع مربعات بميلة، لم يكن هناك
 الدائرة القانونية، دائرة المتابعة والتفتئ، الدائرة الملالية، دائرة الوعظ والإرشُاد، دائرة العطاءات، دائرة المناقصات، دائرة اللوازم، دائرة الآثار العامة، دائرة الإحصاءات العامة، دائرة الـُّؤون الفلسطينية، دائرة الصيانة، دوائر العلاقات العامة، دائرة الإفتاء العاء العام، دائرة
 دائرة التسويق، وبالطبع دائرة المخابرات العامة، التي تتشملنا بميعًا.

 تزجّك في زنزانة يعادل حجمها حجم مربعين صغيرين إن كانت انفرادية، وحجم مربّع كبير إن كانت جماعية. هكذا أدركتُ مأزقي الوجودي مع "الدائرة" حين أجبرتْني الظروف على الذهاب لاستخر اج شهادة ميلاد لي، صححبة أبي رحمه الله. أو حين تمّ تجديد المويات، وأصبح عليّ أن أحصرل على نموذج الموية


 كبقية الشهادات؟ لماذا لا يضعون علامة لكل شـخص تو توفي، فمن يتوفى بمرض عضال يِصسل على 100٪، بعملية قلب 5 9٪ بـ بحادث دهس
 بكورونا 30٪، راسب، وعليه أن يعيد المحاولة بمنحة فرصة حياة ثانية، وهكذا!

米米家
تُنيتُ دائما لو أن الأمر محصور بهذه الدوائر، فهي على الأقل واضحة، لكن ما أخافني باستمرار أن أسمع في الأخبار مذيعًا يقول：


أو＂الدّائرة المستديرة＂، أما الأسوأ فهو أن يقال في＂الدّوائر العُليا＂．
ليس من قبيل السخرية أن أقول إنني في كلّ مرة سمعتُ فيها

 صديقتي الرّهيفة، وبفرحها الواضح بالزّنبقة الذي لم يكن يقلّ علّ عن رحابة مربع؟ لأحسم الأمر، استعنت بقول غسان كنفاني الرائع：＂خيمة عن خيمة بتفرق＂، فقلتُ لنفبي：＂ولا بدّ أن دائرة عن دائرة بتفرق＂الاحي

$143$

كا تلاحظون، غابت مُعجبتي عن السَّرد، ويبدو أن الحقيقة الجلديدة في عالم اليوم هي: من غاب عن الفيسبوك، وإخوته، غاب عن
 واحدة من حِكم الشَّعب التي أشكُّ في صحّتها كثيرِّا، ولكن، من حقّ السعوب أن تخطئ بين حين وحين في أقوالها، فقوْل كهذا هو زلّة الّة
 شعبي، لكنني رغم ذلك أُقدِّر قولًا لِيفارا، أو نلسون مانديلا، أو جورج حبش أو هدى شعراوي أو أنجيلا ديڤز، أو هيلاري سوانـئك الـك في حديئها عن مسلسلها الفضائي: "من المهم جدًا أن نذكِّر أنفسنا بأنه لا ينبغي اعتبار المشاشة ضعفًا بل ينبغي اعتبارها قوة، وأن تولّي القيادة عبر القوة ليس بالضرورة طريقة مفيدة لتكون قائذًا"، ربها يمكنني
 راسك بين الرّوس وقول يا قطّاع اللّوس"، أو تلك الـلـكمة التي لا




 مقولة سارتر الثشهرة: "الجححيم هم الآخرون"، كحا لم تصحّ من قبل،

حتى أنا الذي لا يمكن أن يكون حبّي لأتي عرضة للـكّ، قمتُ
 داهمنا اليأس، فلم يعد الأمر يهمّنا.
 وبالتالي لا تهمّه أنفس الآخرين. كا ألا أن يأسه، أو عدم الذي كان يتوقّعه، يدنعه، بلا وعي، إلى الموت الموت بغيره، لا لئيء إلا لألأن
 هل لاحظتم كيف تزايدت أعداد حوادث السيارات المميتة؟ إطلاق النار؟ طعن ميت؟ حوادث انتحار؟ ذبح البنات؟ اغتصاب

 التجوال خرجوا هاتفين في وجه الوباء: لا تريد أن تقتلنا، ألنا أنتَ حرٌّ، سنتتُل أنفسنا. طبعًا في البلاد الأكثر تطوّرًا كان الأمر متطوِّرًا أكثر، حين نظّموا
 بالثِبروس بعد السهرة، أو الذين راحوا يشكّكون في وجود الثود الثيروس لأنهم لم يموتوا بعد. كل هؤلاء لم يدر كوا قيمة وجودهم في المربع.

نهضتُ من نومي فزعًا، هزّني أنني رأيتُ الزّنبقة تغنتق! تطعتُ
 أخرجتُ أصيص الزّنبق، ووضعتُه على الطاولة، ورئ ورغم أن أن الساعة

 وقت كهذا، يمكن أن يتفاقم فيه الأمر إلى حدِّ الاعتقال. في طريقي إلى المارج أحسستُ أن رمْيَها سيريكني، أيضًا، من أسئلة أتمي المتكررة:

> - ماذا يوجد في الكرتونة؟

- تصّة كتبتُها؟
- أطول. هي سيرة عنترة بن شُداد لتكون بهذا الحجْم؟!

لم أصادف أحدًا في الشارع، الشـارع الذي سرتُ حتُ حتى نهايته، لأضع الكرتونة بجانب حاوية للنفايات، وهذا ما بعث فيّ الأمل . ****
الفكرة التي طعنتْني بسيفها هي أن بِاء الزّنبقة في أصيص داخل
 منها، ولما، ولي، أن تتفتّح ثانبة كا كا فعلتْ في المرة الأولونى، وغدتْ السبب في قدوم المر أة الرَّهيفة لزيارتي، غير عابئة بالتنائج.

147

في تلك الليلة، بعد أن عدثُ، دعوتُ لما أن تورق من جديد．

 نار، بعد أن نتعلَّمنا الدرس، لكن من النادر أند نُمْح الفرصة التي لم
ننتهزها مرة أخرى.

棌莫荣
في الصباح، حين جاءت أتي لتوتظني، كت قد صحوثُ،
وجالـّا أتأمل ذلك الأصيص．
－ما هذا؟

- أين الزنبة؟ زنبق.
－سأنتظر إلى أن يتفتّح．كانت هذه الشتلة عندي في المكتب، جفَّتْ، ولكنها رغم ذلك راحـتْ تنمو من جديد في الصيف الماضئ －يا ابني، إذا عدتُ شابةً ستعود هذه الأوراق الميّتة زنبقًا． －اطمئني، لو لم أكن متأكدُّا لما أحضر تها إلى البيت．صدِّقيني ستتفتّح من جديد！
－ولكن عليك أنتَ أن تعتني بها وتسقيها، لأنني لا أريد أن أُوقِّع
بنفسي على ورقة تقول إنني بجنونة．
－أنا الذي سيعتني بها، اطمئني！
－لكن قل لي، هل هذا الكورنا الذي نختبئ منه منذ شهور
يصيب العقل أولًّ！
لم أُحْبْها．
＊米米

عند الضحى وضعتُ الأصيص على حافّة النافذة، والتطتُ صورةًّ له، ححاذرًا أن يظهر أيّ مَعْلَم يدلّ على مكان بِّ بيتنا، فأكبر مفاجأة
 أن تفتح الباب"، فأسألما "أين أنتِّ؟ لسـُ في المكتب؟" فتردُ: "أنا أمام بيتكم!"
تأملتُ الصورة، كانت الزّنبقة الناشفة بوريقاتها الناشفة بميلة حقًّا تحت ذلك الضوء التّفيف، جمبلة إلى درجة يعتقد معها المرء أنها ستبدأ بالنمو، فتتفتح ويفوح أريكها بينها ينظر إليها. حلّدتُ الصورة، اخترت "مُسُـاركة"، وأرسلتُها إليها.

بعد أقل من دقيقة أرسلتْ لي تشكيلة زهورٍ افتراضية حُمْرِ ووجهُا
متورِّد اللخَّين مبتسَّا.

أكثير الأمور تراجيدية في العالم أن تجدَ إنسانٌا ذكيًّا جدًّا لا يعرف
 لم أكتب لـا ذلك؛ لأن من حقِّ كل أنسان أن يفكّر في أمور كثيرة ولا ينفّذها.
"لا تقُل لي إنك تطعتَ المسافة من بيتكم حتى المكتب، وبالعكس، سيرًا على الأقدام، لتنقلها إلى البيت! هل تعتقد أن هناك
"صعب، ولكن هذا لن يمنعني من أن أحاول"، كتبتُ لما.
 أكثر العوامل التي تجعلنا نشعر بالبرد.
 كأنني أعمل على استدراجها ثانية، كالمرّة الأولى، رغم أنني لا أملك شُئًا من تلك القدرات التي توهّمتْ أنني أملكها. لن أستطيع دفْع الزنبقة للنّمو حتى لو تحوّلتُ، في عزّ نهايات هذا تيا الربي اني ، إلى غيمة

كطرة!

## ***

وخعتُ الهاتف في حالة "صامت"، وقررتُ أن أُشْل نفسي

بكتابة بعض حقوق الإنسان وبقية الكائنات. ابتدأتُ بطباعة بعض ما خطر لي أثناء ذهابي إلى المكتب وعودتي، لإحضهار الألصيص: - لكلًّ إنسان الـحق في أن يَبَّ الوردة التي يريد، حتى لو غَضبـ البُستانيُّ.

- لكلٍ بستانيّ الحت في أن يُقفِل بابَ الحديقة في وجه من لا يعرف أسماء وروده.
- لكلّ حديقة كامل الحقّ في أن تَزهو بورودها، وأن تبكي بحرقة حينا تُقطف زهرة. " لكلّ إنسان الحقّ في أن يسمع نداء قلبه، ولقلبه الحقّ في أن يتوقّف عن الحديث معه إن اكتشف أن ذلك الإنسان لم يُنصِِتْ إليه ثلاث مرات متتالية.
- لكلٍّ إنسان الحقّ في أن يبوح بسرِّه لشخص ما، إذا تأكّد أن هذا الشخصص لن يبوح بسرِّه لشخص آخر، إلّا لسبب نبيل، ويكون لمذا البوح نتائج طيبة! -لا المعرفة ولا الوعي يستطيعان إنقاذك من العزلة، ، ولذا فإن لكل إنسان الحق في وجود إنسان، ليس أي إنسان، إنسان بعينه،

- للعصافير الحقّ في أن تطير وتغني دون أن نشعر بالغَيرة منها "
كلبَ صيد؛ هروبها شجاعة.

للمطر الحقّ في أن ينحبس في كلٍّ أنواع الصـحاري. - لعامل النظافة الحت في أن لا يصانحنا إذا ملدنا إليه أيدينا النظيفة داخل قفاز، إن رأى ذلك.

- لكلٌ إنسان الحقّ في أن لا يشتري "آيْ فون"، دون أن يُلحِقَ به الآخرون العار .
" لكلّ إنسان الحق في التباهي بسُعر أخيه إذا كان أحلَعَ.


 - بيض الدجاجة فراخها، كما البحنين طفل المر أة الحامِل - • المرأة الغائبة حاضرة إلى أن يموت حبيبها. - لكلّ إنسان الحقّ في أن يضرب رأسه بالحائط، إذا كان متأكِّدا من أن رأسه له فعانُ " لكرلٍ إنسان الحق في أن يقع في المصيدة ما دام حيًّا أكثر من

- لكالّ إنسان الحق في أن يكون غامضًا كعبن الشمس



نبقى فرحبن لفترة طويلة أحيانًا، رغم أننا نحاول أن نتذكَّر
 رغم أننا نحاول أن نتذكَّر الحادئة التي أحزنتُنا ولا نستطيع!

كنتُ مُوزَّعَا، فرحا بنجاة البلد من إصابات جديدة، وحزينا لتكاثر الإصابات وعدد الأموات في العالم. كنتُ فرحّا، وفي قلبي جرح قديم، بأنني عثرتُ على الُّ امرأتين في

 حقيقة ملموسة. أما المرأة الرّهيفة، فمسألة معقِّدة، عكس ألـة الأولى، حقيقية، ووهميّة لأنها دائرية، وحياتها دائرية، وحاضرها دائرائري ومستقبلها. كنت باختصار بين وهم المُربَّع وعدميَّة الدائرة! لا أعرف إن كان هذا كلامًا كبيرًا، أم لا، لأنني لم أتوثّف عـن عن
 السيارات، فهل سأمضي لترتيب موعد مع المُعجبة أولا، أم مع المرأة الرّهيفة المتلهِّفة لسلماع غنائي في حفلة خاصة بها بـبا مُعضلة. قررتُ أن أواصل الحياة، التي لا يمكن أن نسميها حياة فعلا، إلى 153

أن يتبين الحيط الأبيض من المبط الأسود من الفَجْر .

## ****

كتبتُ للمعجبة، دون مقدّمات: "أين تسكنين"؟

بعد ساعات أجابتنْي: "توقّعت أن يكون سؤالكَ: ما هو
 فوجئتُ بأنها تتصرّف بإخلاص نادير، لا لا أعني مسألة اللقاء في المطعمه بل بالرسالة المكونة من ستٌّ عثـرة كلمة القابِّلة للقسمة على أربعة!
"سألتكِ عن مكان البيت لكي أطمئن إن كان باستطاعتكِ الوصول إلى الماجات اليومية الضرورية، أم لا". (16 كلمة)!



 الحبز حتى حبّة الأفو كادو!" (48 كلمة)
"الآن، يمكن أن أطمئن على وضعكِ، شكَرْا لكِ!" (8 كلمة).
 سكنيَّ!" (12 كلمة).
"اطمئني. لا أظن أن مرتعي بحجم مربعكِ، أظنّه أصغر بكثير، بدليل أنني لم أزَ حبّة أفوكادو فيه، منذ انتقلنا إليه!" (20 كلمة).
$2{ }^{2}$ - تبدأ هذه الدواوير (مبادين صغيرة)، من بدابات منطقة جبل عتّان، شرثّا، وتسمى الدوّار الأول، نُم تستمر: الدوّار الثانِّ، الثالث، حتى الثامن، على مشـارنـ بلدية "وادي الـَّيْر" غربًا.
"الــقيقة، بعض البشر بـبّون الأفو كادو كثيرّا، لكنهم لا يفتقدون في الحروب شيئًا مثلم| يفتقدون ربطة الحبز، أليست هذه وادو واحـدة من المفارقات؟! الغريب أنني لم أرَ إنسانًا يمكن أن يُضحّحي بحياته
 الدائرة الصغيرة التي تُسمى الرغيف، إنه يغادر مربّعه الآمن من أجل الحصول عليها ولو كان الثمن حياته! هل رأيتهم كيف يتدافـة الهعون إلى الى الأفران؟" (64 كلمة).
"ليست مصادفة أن تكون الدائرة هي الحلْقَة، وتكون القيد، كـا
أن من الغريب أن من معانيها غير الرائجة: المُصيبة، الهزيمة!" (20
كلمة).
"هذان المعنيان الرّهيبان لا أعرفها، على الأقلّ بوعيي، ربها
 في اللسنوات القليلة الأخيرة! كنت أحسّ بالضّيّياع فيها؛ ولذا كلّّا ركبتُ سيارة تكسي من مكان إلى مكان، أطلب من السائق أن يتحاشى المرور بأي من دواويرها الثمانية، كنت أحسّ بدان بدوار يشّبه دُوار البحر الذي تعاني منه شخصيات الأفلام التي أراها، مع أن المرور بدوّار ما يختصر المسافة إلى بيتي أو إلى عملي، كثيرِّا، وبقيتُ الـيُ كذلك إلى أن رضختْ العائلة وسكنَتْ بعيدُا عن ذلك الـن الدوّار . في
 ثُلنية دواوير". (100 كلمة).
اعتقدتُ أنها أنهتْ كالامها، كنتُ على وشُلك أن أواصل الدردشة معها، إلّا أن رسالة جديدة منها بزغتْ من العده كامْ واستقرتْ أمام
"قلتُ لكَ إن حبّي لعَّان تبرعَمَ في السنوات الأخيرة، الآن أحبّها

 إلى أن تتحوّل الدواوير الأربعة الباقية (تخيل حجم الماريارقة في قولي الدواوير الأربعة)، إلى تقاطعات". (48 كلمة) الألمة

 وهمي علاقة المربع بالقلب، أي كيف بدأتِ تحبين المدينة باضطراد
 مكوَّنٌ من أربع حُجرات؟؟! "لاحظتُ بالطبع، وبالمناسبة، أظن أن ما فا فاتني في دراستي هو أنو أن
 حُجرات، وكأنها قلبكَ.. قلبي!" (28 كلمة).
 بكلامها الأقرب لبوح.
"ولكن نقطة ضعفها الوحيدة، حسب رأيب، وأرجو ألا يزعجكَكَ هذا، أنها مكتوبة على برنامج الـووورد!" (16 كلمة). "ما الذي تعنينه بهذا؟" (4 كلمة). "قصة رائعة كهذه كان يجب أن تُكتب وتُنسَّق وتُنتَر باستخديام برنامج إكِسل! على أيّ حال سنتحدّث في الأمر إذا التقينا ذات يوم
 في مطعم دائري، مها كان فخخً). أما الرّجاء الثاني فهو أن ألا لا تأتي إلى المكان الذي سنتّفق عليه عبر واحد من الدواوير الأربعة المتبقّة. أما

الرجاء الثالث، فُيْضّل أن يكون موعدنا في يوم أربعاء، فإن لم يكن، فالرجاء الرابع، أن يكون اللقاء في واحد من التر التواريخ التاء التالية في شُهر


الشهر لاقترحته أيضًا！＂（100 كلمة）．
"هل توافتني في ذلك؟" (4 كللات).
＂وهل تتوقعين أن أقول بعد هذا المديث：لا؟؟＂（8 كللات）．
"طابتٌ ليلتكَ الليلة ودائز|". (4 كلمات).

＂سلام مربّع، ليلة مربعة！＂（4 كللات）．
米类宗
سأعترف هنا، قبل أن أنتقل إلى حوادث أخرى أنني لم أكن


 التفتٌ إلى أصيص الزّنبق وشالال جفافهِ، وتساءاءلت：هل سيخضرُ أيضًا؟！

3 －
 مرات إنا كان بتوجُهُ العازفين عندئذِ الى الجِهات الأربع، حتى يملأوا بترحيبهم

كان الحبر الصاعقُ لنا بميعًا وفاة جدتي فجر أحد أيام الجمعةة، يوم الحظر الأسبوعي الكامل. الحصول على إذن الدّفن وملحقاتها إلحا وتجهيز الجنازة، دون أن يودّعها أقرب الناس إلئر إليها كان أمرًا مريرًا.
 نظرة وداع وطبْع قُبلة على خدّها ألـا




 من الذكريات عنه. كانت أعداد المشيِّعين أقلّ من عدد أضد أضلاع القبر أحيانًا.
اتصلتُ بابنها، خالي، في كندا لأعزّيه، لمُيُبُبِ، وهو نادرًا ما يَبيب. ولكنني تذكَّرتُ أن فارقِ التّوقيت بيننا عُذُر يُفُفِّفٌ له.
اتصلتُ في السادسة مساء بتوقيت عّانّ، وبعد وقت طـت طويل
"Hello.. who is speaking?"
"كيف أنا فريد".
＂أتصلُ بكَ لأخبركَ أن جدّتي، والدتكَ، ماتت الليلة الماضية．＂ ＂الليلة الماضية؟！كنت أعتقد أنها ماتت من زمان！＂ ＂لا يا خال، هي لمَتـت من زمان، أنت الذي مُتَّ من زمان ！＂类米法

ضاع خالي هناك في كندا، وأظنُّ أن أفضل ثروة حصّلها في براري الصقيع، بعد سنوات من البحهد، هي الجليلد．لقد ابتعد إلى درجة لا لا يمكن أن يكون بعدها دافئًا أبدًا، هل أقول：بعد أن فقَدَ مربَّعه الحناص، نقَدَ روحه．

جدّتي لأبي وجدّتب لأمي وخالاتي وعّّاتي، وأتمي كنّ فرحات

 فراشك مِذ رجليك"، وهذا ربها يكون أكبر تقدير للمستطيل الذي
 كبير هو اللحاف، أو الحِرام. أختي، الحبيرة اللغوية! كانت تحبّ لعبة المحبّة اولة وهي تفرح بتقافزها من مربّع إلى مربّع، لكنها حين كبرتٌ وعقلتْ، ماذا حدث؟ استيظظ فيها الحنين للعبتها، فجاءت تستعين بخبرتي ليكون لها ولزوجها عدد من المربعات تتقافز فيها معه ومع أولادها الا


الناص.
خالي ذهب باحثًا عن مربّعه بعيذًا، وإذا به يسقط في دائرة لا
ترحم.
أعرف أنّه عانى هنا، ولكنه حينها سـافر، فعل ذلك وكأنه ينتقم
 لقد أمضى الإنسان آلاف السنوات قبل أن يجد موطئًا لقدميه، ولفرط ما أحبه أسله "بيتًا"، أي "وطنًا". لقد عانيت من المربّع المشترك؛ أربعة
إخوة وأربع أخوات في مربع واحد، تخيّلوا!

ما حسّنَ مستوى حياتنا هو المربع الثاني الذي بناه أبي، انتقلنا






 الوقت، وضعه أسوأ من وضع الإسكافي الذي يُخرَّبِ به المئك القائل: "الإسكافي حايف".

 أصبح له مربّع في النهاية؛ قبر. طبعا الناس لم يعترفوا بهذا المربّع، إلّا بعد أن بدأوأوا يدفعون ثمنـنه، بل بات كثيرون يسرقون هذا النوع من المربّعات. فحين يلا يلاحظ حرّاس المقابر أن بعض المربعات القديمة لا لا يتمّ تفقّد من فيّ فيهان،

حصل لمربّع جدّي ذلك، بعد أن تآكلتْ شاهِمَتَتُه، وغمرتْ النباتات اليابسة مساحته في مقبرة قريبة من العاصمية جدّتي حلمت، ذات ليلة، أنه زارها في في المنام، فلم تتنظر بزوغ الفجر، جاءت إلى بيتنا وأيقظتني، وقالت لي خذني إليه الآن. - من؟ - جدّك.

اعتقدتُ أن خللًا ما أصاب دماغها. بذكائها الفطري أخبرتني: - لسّه عقلي في راسي. أخذتها إلى هناك. لم نجله، كان قبره قد غدا قبر شخخص آخر، بـشاهلة رخاميّة جديدة. قالت لي:

- أكيد عملْها وطلع للسلما، ما استناني! - لا يمكن أن يفعلها، إنه جدّي وأنيا وأنا أعرفه.

 حبايب وهجران حبايب.


 ليحظى الميتون الجُلُد بظلامها في النهار . ***
يوم موت جدّتّ، وإجابة خالي، كنت بحاجة ماسّة لأي تعاطف معي، كنت أحسّ أن جسـدي تبعثر في الجهات
كتبتُ على صفحتي مُعلنًا خبر مونها للبئرية جمعاء، وختمتُ
 المعزّون مناسبة"، واكتفيتُ بذلك، مع أن نفي راني راودتني للحقّ لأن أضع عنوان البيت، حينا وتع بصري على أصيص الزّنبق وشـلال الجفاف!


## ة! <br> t.me/t_pdf

ولأنني لا أعرف المستقبل، ولأن "الدنيا حياة من موت"، كـا
كانت تقول جدتي، أي لا يعرف أحدنا كم سيعيشّ ومتى سيموت، سأعترف بشيء آخر .

 يجب، بل ومُسالمة أكتُر ما يجب.


 العنف ضدّ الرجل مُورستْ، وبخاصة من من قبل أختنا المديرة، التي كانت تُعدّ نفسَهُها منذ طفولتها لتوّلي منصبها-الحلمِ. نحن الأو لاد لم نكن ندير الحلّ الأيمن، إذ تصفعنا على الأيسر، ولا ندير الأيسر إذ تصفعنا على الأيمن، لكننا لم نكن نتعامل الـامل معها ضمن مبدأ "العين بالعين والبادئ أظلَّم". قد يكون السبب في ذلك أدبًا متأصِّاُ في ذكور العائلة، وقد بكون بسبب مظلّة الحماية التي حظيت بها بنات العائلة من قِبَل أبي،




مؤ كدِّة رضاها، بترديدها كلمة واحدة هي "صحيح". أحيانًا تعيد
 وفي بعض الأحيان كانت تهزّ رأسها مكتفيةً بذلك، وإذا الما اكتشفتْ أن
 ينظر إليها وعند ذلك تهزّ رأسها ثانية.




عاشته و كابِتَتْهُ
هكذا، واصلتْ جدتي نهجها هذا، إلى أن بدأت تنسى بعض

 به من تبل، بجر أة غير معهودة، أدت في النهاية إلى منع أطفال العائلة من زيار تها!
لـسن الـظ أنني لستُ طفالا، ولهذا تزايد عدد زياراتي لما، ربا




 البميع لاحظوا أن اقترابي منها سار في الاتجاه المعاكس لابتعاد العائلة آراؤها كانت مقتضبة، كلمة أو كلمتين، وإذا استفاضت يكون

رأيها في ثلاث كلمات، لكن كل كلماتها المستخدمة، كانت كما يُقال: شُتائم من نحت الزنّار .
هكذا أتيح لي أن أعرف منها (رأي) الصريح في كثير مني الأئي التي تتلقني. لم تخذلني أبدًا، أو تخذل شُرف الأمانة المبان المقاة على كتفيها كناطقة رسمية باسمي. سألتها بصراحة، في اجتاعاتنا المغلقة، عن رأيها- رأيِ في تضايا لا يتّسع المجال لطرحها في تصصي التصيرة، كي لا أففِيد تلك القصص بالمباشَرة. فأجابتْ بصر احة لا مثيل لها!
سألتها عن تضايا تعصف بالمّالـاحتاحتين الداخلية والماريارجية، سألتها عن رأيها في مسألة توزيع المبز بالباصات، بدل تراك بأك أبواب
 سؤال: (...)، لا أستطيع كتابتها هنا. سألتها عن موقفها، من تِّع ترامب الدّعم الأمريكي عن من منظمة



$$
\begin{aligned}
& \text { كانت مُعدّة للشُحن إلى فرنسا، بدلمار بدفع ثـمن أعلى. } \\
& \text { أجابت بثلاث كللات (... ... ...). }
\end{aligned}
$$

كنت أبتسم في كلّ مرة، وأعتقد جازمُّا أنها فهمت ابتساماتي، فالابتسامات والدمعات من الأمور التي يفها الإنسان حتى وإن فقد عقله تامْاًا.
سألتُها عن رُأيها في عصابة المداثة، التي أزعجني تنظير أحد عُتاهها في مقابلة أُجريتْ معه، ضمن سلسلة لقاء حول (مشاغل

الأدباء في زمن كورونا). قال فيها إنه يفضّل إخضاع خخطوطاته لـظر


 الكتب التي يشتريها.
صمتتْ جدتي طوينًا بعد هذا السؤال الطويل، بحيث اعتقدتُ أنها لم تفهمْه، لكنها، بعد دقيقتين دهريَّتِّن، أجابتني وهي تهزّ روّ رأسها بأسى بثلات كلمات لم تكن أقلّ قوة من الكلل|ت التي قالتها ردًّا على سؤالي المتعلق بترامب واللقاح والكـامات




 معهها، أي التصريجين، وكأنها خارج سياق العمل الرّسميَّ بلدّتي
 خالاتي وأخوالي، وإن كنت اعتبرتُ تصريّا بـا بشأن خالي الكنديّ مُعبِّرًا عنّي وعنها!
في كل تضبة عالية أو محلية أو أدبية مؤرّةٍة لي، وجدتُ نفسي

 لوظيفتها، لأنها خارج مسؤولياتها المباشرة، وأعني موقفها إنها من مُعجبتي ومو قفها من رهيفتي!

من المهم أن أضيف أيضًا نوضيحّا ضروريًّا هنا، حتى لا يعتقد البعض، أن التصر بحات المُعيبة، كانت ملصقة بلسانيانها الِلى الذّوام؛ لقد


 أيامها، بحيث يبلغ طول تصر بيكها في هذه الحالات ألات أربع أو خمس أو




 لم تضطرّني في أي يوم من الأيام للطلب منها أن تتراجع عن أيّ تصريح أدلتْ به أثناء حيانها الوظيفية تلك． جميل كان العالم معها．
كم أفتقدها اليوم وكم أتتنى سلماع رأيها في مسائل مهمّة تتعلّق بحياتنا في هذا الزمن الذي يمكن فيه للجَمَل أن يمرَّ من عين الإِيْ الإبرة، ولا يستطيع فيه العالم المرور من عين هذا البلاء！ كم أنتقدها．

من بين كل العزاءات التي تُقَّمَ لنا، بكون هناك عزاء خاء نتنظره، وإن تّمّ، فإننا نغفر للموت، إلى حدِّ بعيد، جريمته التي ارتكبها بحقِّ قلوبنا.



 غضبٌ على نفسي، ورضُى، لأن تلك الابتسامة التي لا تُرى على شلى شفاهـ، كانت تقول لِ إنكَ ما زلتَ على قيد الحياة، وإن الأمل لا يمكِ يمكن أن ينشُقّ مبتعدًا عن جوهر كَ مهر| حدثِ

في الليالي التي لم أعرف فيها النوم، لجأتُ إلى طريقة معرونة في غرف العمليات، استطعتُ الإفادة منها خارج تلك الك الأماكين البيضا البياء المعقّمة، الأماكن التي رأيتها دائها أختَ النّجاة وملجأها
 سائق طائش أمام مكتب العقارات، كنتُ في بدابيات عملي، فرحُا بـا أنجزت: بيعُ بيت يشبه القصر في الأسبوع الأول. للحظات اعتقدتُ أنني على الرصيف، لكنتي تنبّهتُ أنني لم أكن عليه، كنت في المواء أدورُ، والعالم يتقلّب مرّة سطاءُ ومرّة أرضّاً.

صحوتُ في المستشفى، وأنا لا أعرف إن كانت الضربة هي التي
 وقد تر كني مُعلُّقًا بين الحياة والموت، في تلك اللـور الحظّات التي أحسستُ فيها أنني أقرب إلى السلهاء من الأرض. في غرفة العمليات فتحتُ عينَيّ على ذلك البياض . لم تكن هناك مرضات جميلات حول سريري، فأدركت أنني لستُ في الجنّة! حدّثني الطبيب كا لو أنه يناغي طفلًا لا يعرف الكايلام، وطلب مني أن أعدّ من عشرة إلى واحد. بدأتُ، ولكني لم أعرف أين توڤّفتُ

 هكذا، كلل| وجدتُ نفسي غير قادر على النّوم، كنت أُطفى



 وأنجح.
أنصشحكـم باستخدامها، وسيكون منعولا أكـبر إذا قمتم بالعلّ
الزّوجي: 20، 18 ، 16 ....
لا تنامو!، الحكاية لمتتتهِ!
هي وصفة بسيطة، أو نصيحة بسيطة، قد تفيد كثيرًا من الناس، وبخاصة الذين يقومون، بشكل خاص، اصبر بـراءة الروايات قبل النّوم! ***
تراجعت أحلامي برسالة عميقة..

انتظرتُ وصول إشارة، ولو كانت دمعة افتراضبة واحدة،
 دمعة واحدة منها لِي، أنا الذي كفكفتُ الآلاف الِّ من دموعها! الم ألمد أريد أكثر من ذلك، لأنني في الحقيقة أكره الوجه الافتراضي الني الذي تتدفّق الدّموع من عينيه شلالين. داثهِّا كرهتُ المبالغة.
وصلتني تعازٍ حارّة من أناس لا أعرفهم، ربطا ينتمون إلى فئة البشر مكسوري المناطر الذين يبحئون عن أيّ مأتم ليبكوا ويلطموا خدودهم فيه، ولأن المشاركة في الجنازات بات باتت محصورة، ولا ولم تعد هناك بيوت عزاء يفعلون فيها ذلك، وجدوا خلاصَهُم في حائط الوهم الكبير هذا.
بعض المُعزّين عرفتُهم؟ زبائن بوجوه مألوفة لي، أتذكّر فرحتهم بالبيوت التي كنت وسيطَ بيعها. هؤلاء تابعتُ أمورهـم بعد البيع' ثلاكة أو أربعة أشهر، كلّ مرة، لأطمئن عليهم، قبل أن أنساهم.
 العكس. وأقدًّر أن الأخيرين، أي العكس، إما أنهم اكتُشفوا أن البيت
 لأن كل فرد من العائلة أراد مربعًا غير المربّع الذي خصّصهوه له.

في الواحدة لئًا، كنت ساهرٌا، محدِّقًا في أصيص الزنبق وشلال
 الدمعةَ الافتراضية التي تَنيتها!
للوهلة الأولى انتابني إحساس بأن الفتاة الرّهيفة لم تكن تبالغ
 هذه الدمعة دون سواها، وهناك عدد كبير من الوجوه الافتراخية
 التي يمكن أن تُرسلها إلي لتعبّر بها عن مدى حـى حزنها وهي تشاركني حزني.
قررتُ أن أردّ عليها بعد دقائق، ولكنني خشيتُ أن تنام وهي تظنّ أنني نمتُ، لأنني أقلّ من حزّ حزين، بل ربطا يخطر بيالها أن حفيدًا

 وعندها كتبتُ لها: شكرًُا. لم أرَ صورتها المحميلة تهبط، بطا يفيد أنها فتحتْ الرّ سالة، الصهورة


 لم تُغيِّ الصورة، وكأنها تقول لي: أريدني كحا تُحبّ!

تراجع عدد لقاءاتنا فِ تلك الأيام، التي بتُّ أخالها بعيدةً جدَّا،


 على بعد أربعة صفوف خلْفّي، في ححاضرة، أو حفل مِل موسيقي، أو فيلم، هذا قبل كورونا بالطبع． قد يستغرب البعض، أنها كلم خطرت تِ ببالي، ونظرتُ بُ باحتًا عنها

 إلى يميني، كانت دائا في المكان الذي ألميا أريدها فيه، من النظر ألئرة الأولى．

 بالذات، تشعر أنها سيّدة نفسها التي أتتْ بكامل إراد إتها
 ذهبتُ ولم أجدكَ، أنا في القاعة الآن، للماذا تفعل هذا بي؟！ ＊＊＊
بعد مرور ربع ساعة على عدم فتحها الرّسالة، أيقنتُ أنها نامت، فقر رتُ أنْ أنامه، أو أحاول قدّرتُ أن ليلة الفقدان الأولى، لن ينفع معها العدّ التنازلي من مائة إلى واحد، ضاعفتُ الجرعة وبدأتُ من مائتين، 198، 196، 198،

$$
\text { 194، 192، 190.... } 1 .
$$

لا تنامو！！
米米米

في الصباح قالت لي أتي: أنتَ لم تنم ولم تتركنا ننام، أنا الذي
 المِّتة، صحيح أنني أومّ بأن الأعمار بيد الش، لكنتي لا أستطيع أن أمنع نفسيرُمن أن أتشاءم، نجدّتك ماتت بعد ألن أن أحضر تَها! - أرجوك أن تختار لما مكانًا لا أراها فيه. أعرف أنها لا بدَّ عزيزة

 وأرفضُ التّخلُّص منها لأنها تذكِّرِي بأبيك! - اطمئني

غادرتٌ أمّي الغرفة، وأنا دهش بقدر تها على إخفاء عشرة أثبياء
 شيء واحد يذكِّرن بابنسان لم يزل على قيد المد الحياة! غريب!
فتحتُ مِلف الـقوق في حاسوبي، وكتبتُ: لكلِّلِ إنسان متشائم الحقّ في أن يتشاءم كلما رأى أثشياء نذكّره بأن الأمل لم يمُت تمامًا ألقيتُ رأسي بين يديّ دقائق، مستعيدًا وجه أبي الذابل، الذي
 على نفسه لكنّا أكثر سعادة بالتأكيد!
" لم أنمْ ليلة أمس بعد أن أرسلتُ ككَ الدمعة، هي دمعتي على أي حال، مع أنني أعرف أنك انتظرتَ هذه الر الرسالة منيّ مني، أحسستلكَ في




 كن بخري، وكا قيل داثّا: دِ القلق وابدأ الحياة، عزيزي! ***

أحببتُ رسالتها كثيرًا، وكم سرّني أنني لم أتوثّف عن الكتابة، كا سرّني وجود خزون استراتيجي من الأفكار القصصية لديّا لا لا ينتهي




 حقيقة أن النوافذ تُطلُّ على الثّوارع! وأن بإمكان الإنسان إذا أبرا وأبعد الستارة وأطلق بصره متجوِّلًا يُقلَّبُ الأنق وسطوح وسانِّانِات البيران، سيرى أشياء قد تسعده!

بالنسبة إليَّ كان مرور شخص وحيد يولّد في عقلي عشرات القصص، أو لنقل التّيناريوهات، مع أن مرور مائة شخخص في السابق لم يكن يفعل بي هذا! غريب!
أكثر ما أدهشني فعأل حديقة لجارتي، وهي جارة طيبة، تعتني بحديقتها كها يعتني صحاحب آكلّ بجوهرات بيضاعياعته.
 بها، أعني الحديقة، وأنا ألاحظ أن الجها الجهد البلذول في رعايتها تضاعفـ، وأكاد أقول إنه يتجاوز الرّعاية التي تبذلها أمّ لطفلها. تزايد الـد
 وأن جرى بيننا كلام لطيف عن الطقس، ضّجّة الشارع التي تزايلت في السنوات الأخِرة بصورة لا يُتحمَل، و وأن الغيب سميعنا دون أن نسمعه: تريدون هدوءًا، إذن خذذوا هذا الوباء سيوفِّر لكم ما وا تُتْهون من هدوء. غريب! أعني أن تقوم المعادلة على: إمّا هذا أو هذا!

# تذكُري بلارتي، دنعني إلم تفقُدها؛ أوتفنُ الكتابة، سرتُ إلى  

 أستميحكم منزرا، سأمبط للحديث معها، تاركا ماكيا مساحة بيضاء على الورقة تتأتملوما، اعتبروها صمتا، قليلا من الصمت، وسط هذا الصمت الكبير، إلىأنأعود．．．摂米类كانت البادئة في إلقاء تحية الصباح عليّ! وهذا أمر لم يكدث من
قبل.
سألتُها عن نباتاتها، فقالت لي ساخرة: يبدو أن الأزهار هي وحدها التي تموت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أما الڤُروس فينجو، فأدركتُ أنها تابعتٌ ما قيل في هذا الشأِ أنـ


 أو بعبارة أخرى لم يسبق أن اجتمعنا في ضسحكة مستر كة حول أيت شيء.
قلتُ لما: "أظن أن النباتات بحاجة لعناية مكثّفة هذه الأيام". لم أقل لها إنني ألاحظ أنكِ تبذلين جهذًا أكبر للعناية بـحديقتك،


- أنت جار يؤتنن، ولذا سأعترف لك أنني أكيِر حظر التّجوال
 وحدتها قبل الوباء أبدًا.
- هذا إحساس جميل، أتمنى لو أن البشرية كلّها تعيشه، لتبدأ برعاية الـلياة على الأرض لا اجتياحها، غاباتٍ و كائنات. - أنتَ معي إذن فيـا أفعله، أعني كسْر حظر التّجوال لتقديـم الرعاية للحديقة ليلّا.
- الحقيقة أنني معلكِ وأكثر، وليت البشّر يتذكّرون معاناتهم في


 ولكنهم يواصلون إبادتها بكل الطرق، كا أنهم يعرفون جيدًا أن انقراض الحيوانات يعني انقراضهـم، ولكنهم يواصلون الحلون قتلها بكل الطرق، بل إنهم كلل| سمعوا، ولا أعنيهم كلّهم هنا، كلما سمعوا أن



 حواء، أو قتْل آدم أو كليهه، للتّفاخر أمام أقرانه بقتْل كائن فريد، لست أنا، أعني فريدًا من نوعه! - لم أكن أعتقد يا جار أنكَ مهتمّ بالعالم كلّه، وصاحب قلب كبير إلى هذا الحدّ.

 حديثنا هذا في واحدة من قصصي القادمة؟ - يُشرّ فني هذا يا جار، بشرط أن لا تكون القصة أقلّ مستوى من


## - تعرفينها؟!

- بالطبع أعرنها، أعرنها جيدُا، ولو كنتُ ناقدةً لكتبت دراسة
 حدبقتي، وقصَّتُكَ بحجم العالم!


 فاكتشفتُ أن زهورها كلّها زهريّة! هذه ليست مصادنة بالتأكيد، فتجرأتُ وسألتُها: هل لديكِ صفحةٌ خاصة على الفيسبوك؟ - ما الذي تعنيه بسؤالك يا جار؟! الـا ما الذي يمكن أن تفعله امر أة تجاوزت الحامسة واللّبععن بصفحة على الفيسبوك؟! أنا لم أقرر زراعة هذه المساحة من البيت وتحويلها إلى حديفة إلا بعد أن حلمتُ ذأت أت
 صفحات الآخرين، في حُلمي، وحين هممتُ بالنهوض لم ألمتط ألمع العئور على قدمَيّ بسبب الزّمن الطويل الذي أمضيتي ألميته جالسة ألمام شاشة حاسوبي، ثم راح نظري يضعف ألمأمي، إلى أن عميتُ ألـي في تلك اللحظة تذكرتُ تطعة الأرض الصغيرة هذه، وقريرئ ورئ: إنْ عادت لي
 فيها من جديد، وهكذا بدأتُ صبيحة اليوم التالي العمل فيها
 - بالطبع، أنت جار، والبلار للجار داتّا، لكن كا أوصيتكَ، لا

أريدها أن تكون أقلّ مستوى من تصة المربّع، فمن يعرف ربطا إذا
أعجبنتي سأصبح ناقدة من أجلها!

 تفعله وأنتَ في طريقك إلى الباب، أو حيثّا كنت، لتودِّع إنسانًا، أي

 مع ذلك، أرجو ألا تكون جارتي قد لاحـي ضصحكت التي حاورتُ بها ضحكتها.

بعد ساعتين أنهيت قصة بعنوان＂المربّع الأخضر＂، أضفتُ إليها أشياء أخرى متعلّقة بجارتي، وكيف أنني في الأيام التي لم أكن أعرف فيها درجة الحرارة، وما عليّ أن أرتدي، كنت أنظر من الشّباكّ، فإذا
 شيئًا ثقينَا، فأعرف أن علي أن آخذ احتياطاتي، وهكذا．米洋类

مقطع يتحلّث عن تفاصيل بهذا الوضوح، لا أعرف إن كانت ستعتبره مقطعا مُتلصِّصًا، أم تعتبر صاحبه مُتْلصِّصًا．قررتُ أُ أن


 المخاوف وحدّثتني عن قرب، غير عابئة بتحذيرات الحكومة عنـ ضرورة التّباعد وخطر المخالطة، جارتي المحشورة العُمْرية الأكثر تضرّرَّا لو أصيبتْ، لا سمح اللّ．

$$
\begin{aligned}
& \text { أرسلت القصة لمُعجبتي، وجلست أنتظر . } \\
& \text { انتظرتُ أكثر مكا يجب. }
\end{aligned}
$$

قررتُ أن أنهمكَ في كتابة بنود أنرّ أخرى لملحق حقوق الإنسان،
 القصصية ومصائر بطلاتها وأبطالها: - •لكلّ إنسان الحقّ في أن يذرف كمية الدّموع اللازمة لإطفاء
حزنه، دون أيّ تدخل خارجي.

- لكلّ إنسان الحقّ في أن ينسى ثالاثة أشياء، كل أسبوع، يظن
الآخرون أنها خرورية.

■ لكلّ إنسان الحقّ في التفكير داخل الصّنّدوق.
 بجرح في إحلى شفتيها، إذا أعادها للبحر
 - لكلّ كِتاب جيّد الحقّ في أن يمحو نفسه بنفسه إذا قر أه إنسان مرتين دون أن يفهمه، وقرر قراءته مرة ثالثة وهو نعسان. - لكلِّ طائر الحقّ في الهجرة من شُجرة إلى شجرة.
 - لكلِّ باب الحقّ في أن لا يبقى مُغلقًا إلى الأبدِ - لكلٍّ كرسيّ الحقّ في أن يفتح ذراعيه ولكن ليس لاسِّ لاستقبال 182

- للتهايُيل الحقّ الكامل في أن تشكو علانية من آلام المفاصل وعِرْق النّسا حتى وإن أرعب ذلك المارّة.
 على الأقلّ، في العام، كي لا تنسى من هي! - للغصن الجلاف الحقّ الكامل في أن يتحوّل إلى عصا ويهوي على أيدي من قطعوه. - لكلِّ زهرة الحقّ في أن تتدلل على ساقها إلى أن تموت، فهي لا تعيش طويُّا. - • للحصان الأصيل الحقّ في ميتة مُشرّ فة، غير إطلاق الرصاص على رأسه.
- للجّبل الحقّ في النزول إلى الوادي ليشرب الماء، فالماء الذي في الوادي مُلكه ما دام تدفّق من قمَّته.
 اكتشفتْ أنها لم تعد مهمّة للذين أُرِِلتْ إليهـم، أو سمعتهِم
 ■ " لـي الحقّ الكامل في كلّ ما كتبتُ، ولك الحقُّ الكامل في أن تحبّه إن استطعتْ - لكلٍّ إنسان الحِّقّ في أن يكون له اسـم خاص به، وعلى الأمـم المتحدة أن تجد حلًّ لمعضلة تشـابه الأسلم)ء.
- لي الحقّ في أن أُصادق مَن أريد من الناس حـو حتى لو لم

يصادقوني.

- لكلٍّ إنسان الحقّ في حياة جميلة بعد الموت، إذا عاش حياة

قاسية قْبله.

- لكرلّ إنسان المقّ فِّ أن يكون شنفانًا، ولكن لبس كالزّجاج - للكاتب أن يُبَّ مُعجباته، وللكاتبة أن نَحبَّ مُعجبيها على ألا يؤثر ذلك في جورهر النّصّت - بيقّ لمذه الرواية أن نُغِّرِ عنوانها ليكون: "مأساة كانبة التصة القصيرة" دون أن يعني ذلك، بالضّرورة، مسانتًا بالمساواة بين البنسبن.
- "قصَّتك جميلة، ولكن عليك أن تُعيد المقطع المحذوف الذي تتحدّث فيه عن جارتك والطقس، إلى مكانه، بعد أن اعتبرتَه
 هذا ما كتبته إلي المُعجبة المربّعة بنبرة غضبا فِب غير مسبو
 المحذوف. لو كان هناك مَن قرأ القصة، غيري، لقلتُ إِنه سرَّبَ القصة إليها قبل الـذف، لكنني الوحيد الذي يعرف ما لا يعرفه سواه في هذا الأمر.
هل تكون نجححتٌ في التّسلّل إلى جهاز حاسوبي بطريقة ما؛ واحدة تكتبُ دراسة عظيمة عنّي، لم يكتبها أحد من قبل، لا بدّ أنها
 الرهيفة! بدليل أنني كتبتُ عن الرهيفة، دون أن أسمع منها أي اعتراض أو تدخّل في النّص، أو الإيجاء لي، حتى الإيكاء، بأنها على عِلْم بِا أكتبه عنها.
 بتحرّ كاتي في أكثر الأمور خصوصية: قصّتي، وأنا أعني ذلك فعلُ، لأنها أكثر قداسة من مشاعري تجاه أي"ِ إنسان أو حيوان، أو سِلْم أو
"لستِ مضطرة لأن تُعجبي بها، أو تخبريني ما أحذف وما أُخيف، حتى لو كنتِ الرّئيسة الدائمة للتجمّع العالمي لكاتبات القصة القصيرة و كتّابها".
 القلب، وألما في عنقي، كأن مصارعًا أطبقَ عليَّ. لكنني رغم ذلك وِّك وجدتُ نفسي أعود إلى الكمبيوتر، وصدري يتّقد، شانتَّا اليوم الذي أرسلتْ لي فيه رسالتَهِا الأولى، فوجدتُ تُ ردّهِّها

 سمع بكَ أحد في هذا العالم، ولــمُتَّ نكرةً! " ضربتُ الطاولة بقبضتي ونهضتُ حانقًا، وكا لو أنها في الغرفة


"بل أنا الذي صنعتكِ! سأبقى موجودًا في هذا العالم، كتبتِ عنّي




اعتقدتُ أنني مع كللات كبيرة كهذه سأهدأ، التفتُّ إلى الزّنبق
 القوة الكافية لأمنع رأسي من الدّوران، وجسدي من اللّقوط. ة سقطتُ.

مُتأرجحًا بين اللياة والموت كنتُ، أرى فأُكنّبُ عينَيّ،
 ما أصابني، أصابني بعد رنع حظرُ التجوال. انطلقتْ السيارة بي الم أقرب مستشفيفى حكومي، أتي تكتضن
 من أن بطاتهن الصحيّّ معك، وأنها سارية المنول؟" أتي أكدت له ذلك في المرتين.
وفي المرة الثالثة قال: لن يدخلوه إلى المستئفى إن لم تكن البطاقة
معنا، سيذهب مشيورانا هباء!
وثالثة طمأنته أتي، وهي تؤكد هـي له: "لا تنلق، الولد مؤمّن، وتأمينه والحمد له درجة ثالثة! "

- "ثالثة، ما شاء الله"، ردّد السائق بصوت واضلحّ دون دأن
أعرف من هو .
. . وهيئ لي أنها طلبتْ منه أن يتّصل بزوج أختي، وعندها عر فت أن السائق واحد مُن يعرفون العائلة جيدًا.
 إلى اليوم الآخِر وعدتُ. كنت ملقُى على سرير متحرِّك أمام قسم الطوارئ. المصابون على اليمين وعلى الشـل ولي يستغيئون، وأتمي تبكي، وتُشهر هويتي في وجه الطبيب ضارعة: "الولد مؤمّن، ودرجة المّنين والثة،

انظر"، والطبيب يؤكّد لما أنه رأى البطاقة، ولكن لا بجال لإدخاله في الحال لأن قسم الطوارئ متملئ بالمرضى والمصابين. - وهل قامت حرب وأنا لم أسمع بها؟!

- لا يا حجة، لم تقم حرب لكن قسم الطم ألوارئ لا لا يتّسع لكل هؤلاء، انظري. حاولتُ أن أرى أولثك الذين أشار إليهم، كانوا اضبابًا. وغبتُ عن الوعي.
لم أعرف متى وصل زوج أختي، وأختي أختي المديرة، التي حظيتْ
 يتفاخر مواطن في ألمانيا الغربية وهو يتحدّث مع أخيه في ألمانيا النرقية!
سمعتُ شخصًا بئياب بيضاء، يهمس لزوج أختي، أو هتحّ لي: سيموت إن بقي هنا، المرجّح أنه مصاب بنوبة قلبية، لا أعرف حِدِّتها، أنصحكم بنتله إلى مستشفى خاص.

إن كتتم سترنضون علاجه حينزا يكون بحاجة للعلاج؟!
- "لا تقولوا إني لم أنصحكمب"، واستدار ليبتعد.

أختي قالت له: إن كان الأمر كذلك، فأرجو أن تطلب لنا سبارة ألا إسعاف من أحد المستنفيات الماصة القريبة. - يا أختي أنا لا أستطيع، أنا موظف في مستشفى عام، هذا
يوقعني في مشـاكل كبيرة.

رأيتُ زوج أختي يُغرج هاتفه، ويبتعد، وحين عاده، قال لها إن موظف المستُفى المناص يقول: ليس لديه سيارات إسعاف في هذه

- "اتَّحِل بمستـفى آخر"، قالت باكية، فأدركتُ كم تَبتني،

وسااعتتها بكل ما تبقى في قلبي من قوة على كلّ ما فعلتْه بي صغيرًا.


Sعه.
الرجل ذو الثياب البيضاء، جاء ليطمئن، فأخبره زوج أختي أن المستشفيات أخبرته أن لا سبارات إسعاف لديها.

- هل أخبرتهم أن المريض في مستشفى حكومي؟؟ ان إل
- وماذا أقول لفم غير ذلك ما داموا سيأتون لنقله!
- اذهب واتَّصل بهم، أو بأي مستشفى آخرّ آخر، واخبرهم أن المريض خارج المستشفى، لأن عليكم أن تجرّوا العربة التي ينام عليها إلى الرصيف، ليأخذوه. هنا، في داخل المستشفى هو مسؤوليتنا، وليس مسؤولبتهم.
- ما دام مسؤوليتكم، فعالجوه.
- كم مرة سأقول لك لا توجد أسرّة في الطوارئ، لقد مرّت ساعتان، وأنتم تدورون حول أنفسكم، أنقذوا ابنكم قبل أن تخسروه. - سآخذه بسيارتي إذن.
- على مسؤوليتك، فهو بحاجة لأجهزة إنعاش. - ولكنكم لا تضعون له أجهزة هنا!
- يبدو أنك لم تفهم عليَّ، ويبدو أنني أخيّع وتتي، لو كانت هناك أسرّة لكانت هناك أجهزة. اتّصل بمستشفى، وانتظر الإسعاف على الرصيف في المنارج، وتبل أن تصل سيارة الإسعاف بقليل نُحرِّكه من هنا.

اختتفى زوج أختي، واختفيتُ معه ثانية، وحين عاد لم أكن في السرير، كنت أنتفض وأنتفض، وبقع كبيرة من البياض تنراكض نحوي. وبعد زمن لا أعرف طوله، سمعتُ صفارة سيارة الاسعاف، وير، كانت منطلقة، كم أكره هذا الصوت؛ الغياب عن عـن الوعي أرحـم منه. غبتُ عن الوعي.

صحوتُ في غرفة بيضاء، على سرير أبيض... لم أعرف كم مرَّ عليّ من أيام وأنا فيه. حاولتُ أن أفنح فمي لأسأل، لم أستطع.
جلستْ أمّي إلى يمين السرير، وإلى يساره أختي، وهما تتهامسان، كا لو أنني نائم لا تريدان إيقاظي.

- هل تأكدتِ من أنه غير مصهابِ بالڤيروس؟ سـئ ألتْها أُمّي. - الحمد لله، اطمئنين
 - كانت أمنيتي أن يجدَ لنا بيتًا نستقرُّ فيه، قبل أن يصيبه ما

أصابه.

- نصيبكم! كنتُ داتٌا أريد أن أسألكِ: هل تعتقدين أنه كان كاتبًا جيدًا، أنتِ مديرة المدرسة التي تقرئين؟
- لقد حدّثني داتيّا عن قصة سيكتبها اسمها المربّع، وقرأتُ لمُ له قصة عن امر أة متزو جة تقع في غر ام كاتب قصّة. - أستغفر اله العظيم، متزوِّجة؟!
- يا أمّي هذه قصّة! ولكن ربـا كانت غير متزوِّجة، فمن يستطيع أن يعرف الحالة الاجتماعية الحقيقية لشُخصية قصصية؟! - والقُوَّار النّاشف؟
- أرض الكآبة غير صالحة لنموٌ الورود!
- يعني الولد كان بجنونّا.


 وخطوات ناعمة تقرب.
ما فاجأني أن أمّي عادت لتلتفتَ إلى أختي وتواصل المديث معها، متّجاملةً أمر تلكُ الزائرة!
حاولتُ أن أعتدل في السرير حينا أصبح باستطاعتي أن أن أرى
 أكثر ما أستطيع استيعابها وأنا ملقُى على ظهُري. لم أستطع.
تقلّبتُ، لكنتي اكتشفتُ أنني أدور في مكاني دون جدوى؛ أدركتُ مأز تي وقفتْ ببجانب السّرير بوجهها الصغبر المألوف، وشعرها
 - هل أزهرت الزّنبقة؟! طـتّني

صدمة ثانية! ولكنني رغم ارتباكي، أكدتُ لما أنها أزهرتْ بدمعتين لم أعر ف إن استطاعت قراءتها .
وهنا رأيت دموعها تنهمر بصمت مَلكي، ملائكي.
دار السرير بي وه(م)
© 9
سألُنْي: لماذا أنتَّ هنا؟ تلفتُّحولي، وأجبتُها:

-     - ودائرتُكِبْ ألّأْضَيَّع المزيد من الوقت، هيا بنا.
- خلاص، "لا دوائر"، واسمحح لي أن أقول "ولا مربّعات". لقد اكتشفتُ فجأة أنني داخل شرنقة دون أن أنتبه، أتعرفُ ما هي
 مرئي حولكِ، لفّة واحدة كلَّ صباح، الابنة الرّقيقة تفعل ذلك آلِّ أيضًا،

 سواء كان بجانبك أو في آخر الدنيا، يفعل ذلك وهو يدعوكِ لأن تتعقّلي. خيوط، خيوط، خيوط، ولا تنتبهين إلا بعد فوات ات الأوان. وأخذذت نفسًا عميقًا وأضافت: وقد تستغرب!
- ماذا؟
- كان هناك خيط آخر في يدي وألفّه حول جسدي كلّّل دُرْتُ حول نفسي مُدَّعيةً الفَرح.
- غريب؟
- هل عرفتَ لماذا لم أستطع أن أخطو خطوة وا واحدة في اتجاهك خلال لقاءاتنا السّابقة؟ كنتُ مُوئَقَ، هل عرفتَ الِّ؟ - عرفتُ!
- شكرًا لكَ أنكَ عرفتَ، شكرُّا لكَ أنك في هذا العالم، أنا الآن غير نادمة لأنني أتيتُ إليكَ، غير نادمة أبدَّا. المهم بقيَ وعدٌ واحد عليكَ أن تَفِي به. - أيّ وعد تقصـدين؟!
- ألم تعذْني بأنكَ ستُغنّي لي إذا خرجنا سالِـمَين من هذا الوباء؟

- سأعرف إذن! ولكن هل تعرفين مكانًا هادئًا يمكن أن أغنّي لكِ فيه تلك الأغنبة؟ - اتبعْني وأنتَ مطمئن ! t.me/t_pdf - لكن أقي لم تزل هنا، وأختي - دغْها، يمكن أن نعود إليهل| متى شئنا. ***
كنتُ مترددا، ولكنتي اعتدلتُ في السرير، وضعتُُ قدمي على


ثقة من أن إقامتي في المستشفى لن تطول، وأنني سأغادره علِّى قدمَيّ ! ملددتُ يدي بهلوء، كأنني أسرق سُترتي! رفعتُها، فأطلَّ من تَتِها ذلك العنوان العريض في واحدة من الصحف الوريّة الويّة الأخيرة المتبقِّة على قيدِ الحياة:
تَتُها في حفلة عيد ميِلاده لأنها مرخت في وجهـه
لن أسهع لك أن تنسى السهي هرَة أْشرى.
أسقطتُ سترتي بسرعة فوق الجريدة كي لا ترى "رهيفتي"
العنوان.
وصلنا إلى الباب.
في اللنارج، كان هناك مطرٌ وريح. نظرتُ خلْ خلْي، رأيتُ أمّي وأختي مُنهِمَتَيْن في حديثها الـنافت، حريصتين على أن لا أصحو !


## ضحكتُ،


كتمتُ ضحكتي براحة يدي اليمنى، وأنا أستعبد البند البئن الثالث
 لكن هذا ليس التزامًا!" فقالت لي وكأنها قرأت أفكارئ ألماري: أتعرف، الموت لِس الطريقة الوحيدة لقتْل إنسان، لا أذكُر من قاهما، ولكنتي أصدِّة.

## ابتعدنا، ابتعدنا كثيرِّا.



$$
\begin{aligned}
& \text { الصّافبة قالت لي: "الآن غَنِّ لي، أرجوك غنِّيٌّ.. } \\
& \text { وبَكَتْ! }
\end{aligned}
$$

ملحق صيغر

بعض التفاصيل التي لا بدَ منها لأسباب وأسباب:

الرَّعْعُ: الدَّار
الرَّنُّ: ما حولِ الدّار.
الرَّتُعُ: الـيّي.

أقَامُوا فِي الرَّرَّعِع: الْمُوْضِيُع يُنْزَلُ فِيهِ زَمَنَ الرَّبِّيعِع



رَّيَ عَنْهُ: كَفَّ، إِمْتَنَعَ
رَرَّعَ عَلَيْهِه: عَطَفَ كَعْ
رَيَعَ الرَّجُلُ: مَكَثَّ، وَقَفَّ، إِنْتَظَرَّ




رَّعَعْ: أَخْصَبَبَ


طَافُوا بِرْبُوِع البِلاَدِ : بِأَنْحَائهَا، بِأَزْجَائِهَا.

تَرْبِيعُ الدَّائِرَةَ : مَسْنَأَلَةٌ لاَ حَلَّ لََها
ة._厂。
t.me/t_pdf

## إبْراهِيُمرنضَرانله

مواليد عّّان، من أبويين فلسطينيين اقتُلِعا من أرضهها في عام 1948. **ــــر له شعرًا (الطبعات الأولى):





شـرفات الحريف، 1996. كتاب الموت والموتى، 1997 ـ بسـم الأم والابن،

 ساللا-ختارات، 11 200و على خيط نور.. هنا بين ليلين، 2012. طيب مثّل قلب سحابة- غنتارات، 2017 ـ الـلـبّ شريرٌ، 172012.

## الللهاة الفلسطينية (الطبعات الأولى):

. الأمواج البريّة، 1988، طيور المذر، 1996 . 19 . طفل المُححاة، 2000.
 زمن الخيول البيضاء، 2007- اللائحة القصيرة بلجائزة البوكر العربية،


$$
\text { ثأروالية الأجراسنجارو، 2019: } 2015 .
$$

ظلال المفاتيح، سيرة عين، دبابة تحت شُجرة عيد الميلاد.

* الثـــرفات: (الطبعات الأولى):

 . شرفة الماوية، 2013. شرفة الفردوس، 2015، 2015،
. حرب الكلب الثانية، 2016.
. مأساة كاتب القصة القصيرة، 2020.
. هز ائم المتتصرين- السينها بين حرية الإبداع ومنطق السوق، 2000.
. ديـواني - شعر أحمد حلمي عبد الباقي. إعداد وتقديم، 2002.
. السيرة الطائرة: أقل من عدو، أكثر من صديق إيق، 2006. . صور الوجود ــ الـسينها تتأمل، 2008.
 . فلسطين: ليل المحو.. نهار الذاكرة، شهادات ومقالات، 2020
** تُرجم عدد من أعاله الروائية إلى الإنجليزية، الإيطالية، الدنماركية، التر كية، الفارسيّة، ونشرت قصـائد له بالإنجليزية، الإيطالية، الفرنسية، الإلية الألمانية، الإسبانية، السويدية...
* أقام أربعة معارض فوتوغرافية، وشـارك في معرض "كتّاب ير سـمون": فاروق وادي، بمال ناجي، إبر اهيم نصر اللهـ- علان، 399 أريار 19.
** نال عشر جوائز عن أعاله الثـعرية والروائية، من بينها: . جائزة كتارا للرواية العربية 2020، للمرة الثانية، عن رواية "دبابة تحت شجرة عيد الميلاد" . المائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2018،

عن رواية "حرب الكلب الثانية الية"
 . جائزة القدس للثمقافة والإبداع (الدّوْرة الأؤلى)، 2012،

عن بجمل أعالهاله.
. جائزة سلـطان العـويس للشــعر العربي، 199 و 19.
. جائزة تيسير سبول للرواية، 1994 ا 19 .
.
O
t.me/t_pdf

## SHORT STORY WRITER'S TRAGEDY


 أن يـنـي ذلك، بـالضُرورة، هساسُا بالمساواة بـين الجنسين. من الرواية

تنتمي هذه الرواية إلى أدب السُخرية السُّوداع، تلك التي ظهرت في أعمال إبراهيم نصر الله،


 المساحات الخاصة بالآخرين، ومع مساحة بطلها المحاصر بشروط حياة غير عادلة، فيسعى
 رواية عن الإنسان في جوهره، لا ينجو من لمستها الحا أحد ما دام ينتمي لعالم الما عام 2020 في تحولاته، بل في انقلاباته، سواء على الصقيد الشَخصي المباشر، ألو ألو على صعيد العلاقة
 الانسان فيه أن يقترب ولا يستطيع أن يبا يبتعد.
 اغتالها أصحابها بأنفسهم!



 كثيرًا أثناء قراءتها؛ الناشر


