

على رصيفِ العُمْر

$$
\begin{aligned}
& \text { حسن سامي يوسف * } \\
& \text { * على ر مبفِ العُمْر } \\
& \text { * جميع الحقوق هصفوظة } \\
& \text {. } 2020 \text { الطبعة الأولى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { +9631151414419 دمشق - سوريــة } \\
& \text { +9611750554 بـرت ـ لبنــان } \\
& \text { * تصميــم الغـــلاف : ورد حيدر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ISBN 978-9933-484-72-9 : التـرقَــم الــــدولي : } \\
& \text { www.ward-books.com : الموقـع الإلكتروني : } \\
& \text { infóward-books.com البريد الإلكتـروني } \\
& \text { (9)(2) darwardsy }
\end{aligned}
$$



2782022

## حسن سـامي يوسف

 على (صسـهِنِ الْعُمْورواية

## \#938



## عطيل:

وأَخْفَ إلى ذلك أَيضاً، أنه حدثَ مرَةُ في حلب، أَنْ
 ويُسئُ إِلى الدولة، فأمسكتُ بِخناقِ ذلكُ الكلبِ المختَون، وطعنتُه هكنا (يطهن نفسَه بالخنجر).
لودوفيجو : يا للمشهدِ الدّامي!

غراتيانو : كلُ ما ميلَ عبث.

## año

t.me/t_pdf

$$
\text { الأحد } 7 \text { ـ كانون الثاني (يناير) - } 2018
$$

رسالتُكِ الأخيرةُ إليَّ أدمتْ قلبيَ المحزونَ يـا سيدرا. قرأتُها مرَّتين. وفي المرّتين انتابني إحساست أكيد بأنكِ كنتِ تبكين و أنتِ تكتبينها. بالمناسبة، هذه أولى الرسائل التي وصلتي التيني في السنة الجديدة. وهذا شيءٌ موجِعٌ طبعأ. أو دعينيِ أكنْ أكثِرَ دقَّةً في التعبير : الشيء الموجِع في المو وضو ع هو هو أن أنبدأ سنةً جديدةَ بهذا الحزن الذي تعيشين. وحدَه حزنُكِ مـا أدمى قلبي. أما أسبابُ هذا

 أيضاً، صمتَنا الطويلَ، أو صمثَنا غيرَ المفهومَ كنتُ أتسقط أخبـارك خلال السنوات الخمس المـاضية من هنا وهنـاك، وبـا وبـا

 بالحب الذي كنتِ تحلمين، وبحياتك الزورجية الآيلة إلى الانهيـار ،
 منزلك الذي لست أراه، شخصياً، إلّا مكاناً أليفا، بل شديد الإلفة.
 قتامة، تمـامـاً مثلَ زواجك الأول، والذي رأيتُّه متسرعاً. هو أيضـاً لم

يفاجئني، رغم مـا كان فيه من فجـاءة. وربمـا كنت أتوتع له تلك


 وجعُ الروح أم وجع البدن؟ يـا إلهي! دعيني أسألك أولاً أيّي حزبٍ آلثّ الِّم
 تخبئين عني شيئاً أكثر رٍمرارةً من الذي تشي تشكين؟ أرجوٍ تصـارحيني. وأقول لكِ ثانياً: إنتي في الحقيقَة لا أملك جوابـاً وا وافياً عن سؤ اللك هذا. لا أملك في هذا المجـال مـا أرويه للكِ غير تجربتي الشخصية مـع الالكم. سوف أعود إلى هذه النقطة فيمـا بعد، وقد أحكـي لك شيئًاً من قَصّتي مـع الوجع. وهي قصحةٌ تحتمل التأجيل بعض الوقت طبعاُ، ولكنّ الذي لا يحتمل التأجيل فهو إحساسي بقي وبسوة الحزن








 بالتفصيل المُملَ. حسناً، لكِ ذلك، ولكن من أين أبدأ؟ مـاذا تـحبَّين أن تسمعي؟ أوضـاعي، على وجه العموم، ليست بذلك الكين السوء الذئ الذي قد تتصورين، رغم قسوة العيش فيٍ دمشقَ التي تستعدُّ اليومَ لأن تُطوي


 فجأةً تمـامـاً. ومشككتي مـع سنينيَ المفقودة أنه لن يكون لديَّ في

المستقبل وقتٌ بديلٌ من ضـائع، كمـا هي الحـال مثلاً في مباريـات كرة القدم. ليسِ في الحيـاة مثلُ هذه الميزة. وإن إن أردتِ الإنصـاف فـا فإنَّ هذا
 مرّاتٍ عديدة. سنوات الحرب على سبيل المثال. كانت سبعاً عِجافاًا


 توقف بنا فجأة، أو فلأتحدث عن نفسي فقط: كأنَّ الزمن قد تو توقف بي



 فيها الحدَّ الفـاصل بين الجمـال والقباحة، بين الحب والـي والكراهية، بين

 عوإمل لا علاقة لها بغير اتجاه الريـح وِسوء الطـا


 قد أخبرك بهذا الأمر، ولست أدري إنْ كان قد أخبرك بأنّ ذوجتي الآنَ ليست بخير. إنها مرِيضة، ومرضهِ آلا تمضي في الحياة طويلاً، فهي تكاد لا تغادر المنزل إلَّا إلى عيادة




 وتنبئك بأن لحظة الرحيل قد أزفِفت، وبأنه لم يبق أمـامك إلاّلا

المجاهدة بـالتقاط الشهيق الأخير، من دون أن تكون قـادراً على الزفير الذي يسبق النهاية وهي تلوح

 دمشق، خلال هذه الحرب، مدينةً بلا صداقةٍ ولا أصدقاء الِّاء الجميع


 وجوه بعضنا من الفر ح بذلك السؤال المرّ المرّ هل أنت في دمشقَ فعلا؟






 سيُّرا لا أشكو ممـا أصـابني جرّاء هذه الغيّ الغيوبة التي وقعتُ فيهـا
 تفهمي من هذا الكلام أنتي أتذمر بسبب مرض أن سلمى (هذا اسم





 عبث، وبأنَ الحكاية كلها صـارت مسألة وقتٍ لا أكثر، فـالأنشوطة
 امر أتي بجدّيةٍ تبدو مبالغاً بها أحياناً. و ربما صرتُ كذلك من أجل

أن أكفّر عن ذنبٍ عظِيم أخشًى أن أكون على وِشْك أن أرتكبه بحةّها،


 تزال صغيرة في طور المراهَقة، ولا يمكن الاعتماد عليها إلألا في بعض الأمور البسيطة، ومع ذلك فهي تتناوب، إلى حدٍ ما، في تقديم المساعدة للمر أة المريضة مـع والدتها التي ترعاهـا الاثثين، فالأم تخدم ابنتها طوال اليوم، وتد انتقلتْ تقريباً، منذ المرض، إلى العيش في منزلنا. تخدمها في النها فيارات والأماسي على الأقل، حتى إنها تملك نسخة من مفتاح باب المنزل. هوٍ المنزل ذاتِ الذي تعرفين، المنزل الذي في الطابق الرابع، والذي يلـي تطلُ شُرفتُه على باحة المدرسة الابتدائية، حيثّ يعلو صراخ الألون لاد إلى عنان السماء وهم يتقاذفون الكرة بأقدامهم وقد انقسموا إلى فريقين عشو ائيين، رغم أنّ الملعب نظاميّ بمقاييس مدِرسةٍ ابتدائيةٍ معاهِرْةٍ إلى حدٍ ما. إنهم يفعلون هذا بعد الدراسة كل يو مُ غير غير آبهين بالقذائف التي


 عشَرَ هدفاً لألمـانيـا. في كلَ يوم ألمانيا تخسر والبرازيل تفوز . ثم
 يبدو أنَّ الجميع في هذه المدرسة برازيليُ الهوى، أو حتى برازيليٌ





 حقَّ اللجوء أو حقَّ الحمـاية، رغم أنَّ حياتها، لو عادت إلى سوريا،

لم تكن مهدّدة بشكلٍ مباشر . على أية حال، موضو ع لجوء وِدادَ إلى أوروبا، وكذلك خارطة طريوَ هذا اللجوء يبقى مجرّد تفصيلٍ صغيرٍٍ في مجمل التغريبة السورية الجسيمة، فهناك آلاك آلاف بل ملايين
 إلى خارطة الطريق هذه فيمـا بعد، ولو بإيجاز . المهـم الآن أنّ المر أة




 والمكتبة عمومـأ صـارت ضعيفة. قد تستغربين هذا الأمر، ولكنها الحقيقة. مذ ابتدأتِ الحربُ أصبحتُ لا أقرأ الكتب إلاَ نادراً،


 سنواتٍ كاملة. ورغم ذلك، فإنتي نهم القراءة. غير ألأني أني، للأسف الشديد، لا أقر أ سوى المو اقع الإخبارية على الفيس بوك وغيره من

 من المؤكد أنني ارتكبت خطأُ كبيراً بحقِ نفسي خلا خلال سنوات الات الفراغ




 جانبٌ من الخسائر التي أحصييُهـا ـ وربمـا كان الجـا ونـانبَ الأكثرَ إيلامـاً.
 مؤسفٌ للغاية، فأنا على استعدادٍ لأن أتحمل الأوجاع كلَّها، مهما

كانت ثقيلة، إِلاً وجَعَ ضعف الذاكرةَ. ولكن مـا بـاليد حيلة، إنتي أشردٍ
 بالملكوت. وأتحسر على بعض أشياء الحيـاه. على بعض الأحلام التي اندثرت لا أعرف كيف ومتى وٍ لمـاذا. قضيتُ عمري، كمـا تعرفين، أحترم العِلم والعلماء. غالباً مـا تمرقِ بي لحظانتُ ندم
 العلوم. الأمر طبعأ لم يكن في يدي. إمكاني
 وجعع في عضلات الرقبة. تناولت تبل نحو ساعةٍ ونٍ ونصف ساعة الاعة



 بالكواكب والمجرْات، بالثقوب السوداء، بالوني بالوجود، بالعدم. الليلةَ أشفقفُ على نفسي. خامرنيٍ الحزن على حالي. ليس علينا، بل على العُمْر الذي قضيته بعيدا عن العلوم. على إمكا المكانيـاتي العلمية المحدودة التي خذلتْ طموحاتيَ الكبيرةَ في الحياة. ومن ألـي الجل أن أواسي نفسي جلست إلى الكومبيوتر وكتبت على صفـي ألحتي في الفيس بوك عبارةً يتيمة أخذتها من أغنيـةٍ لفيروز
يا أسفاً للعُمْرِ كيف ضـاع!

مؤكد أنها عبارةً مواساةٍ بلا معنى، وبخاصةٍ بـا بعد سلسلة الانفجـارات الكبيرة التي وقعت في المدينة قبل دقـائق قَليلة. أظنهـا غارةً إسرائيليةً على مطُّار المزّة العّسكري غربَ الِّ دمشقَ
نعم يـا صديقتي. إنتي أحـاول استعادة ولو القَليلَ ممٌّا خسرتُ في السبع العجاف. أحاول أن أردم الفجوة الحـاصلة في دوحي.




أقول: إنَّ الحرب هي السُبب فيٍ هذا كلَّه. ولن يخلو قولي هذا من
 ومـاذا عن التغيرات النفسية والفيزيولوجية التي ترافقَ ذلك التقدم
 هذه التغيرات العكسية؟ انظري مـاذا حدث معي قبل أسبوعين تقريباً:

اتصل بي هـاتفياً صديقِ عديم. طبيبُ أمر اضٍ بـاطنتةٍ مشهورٌ في






 وأخبار ذوجته (هبة) و ابنته الحلوة (أمل). قلت له: أرجو أنها لا لا

 تلوذ بالصمت؟ سألتك عن أمل وعن مراهقتها. قـال ضـاحكأ: مـا
 واحداً من الأنواع الرديئة. ضحكتُ، وقلت: عيب عليك يـا سعيد! فـأنا
 بالكُ الآن بعدما تجاوزت الأربعين؟! تـال: إذن، مـا حكاية أما أمل و


 أحفظ موقعه عن غيب من كثرة وجبات العـئ العشاء و الغداء التي تناولتها

 القادم. قلت: هل عندكم منـاسبة؟ أم إنه مجرد غداء؟ أم مـاذا بـالضبط؟؟

تال: عندمـا تحضر تعرف الجواب. تلت: لا. أريد أن أعرف الجواب
 إليكَ وبالعكس يعني أنَّ اليوِم مَد طار من عمري، وأنـا لأنـا الآن أتسابقَ

 بالشفاء؟ قلت: في الحقيقة يـا سعيد أن مصير سلمى الآن ليس في


 كثيراً هـع الفيس بوك خلال السنوات السبع الأخيرة، وإنتي لم أنجز





 حتى ضروريٌّ جدأ. قلت: خير اللهم اججعله خير؟ جَال: يومَ الجمعـة

 قـائلا: أمجد! أرجوكُ أن تصحو! أمل سوف تنتهي من دراستها الجـامعية في صيف هذه السنة. تلتُ و الدهشة تا تعتقلني: كيف هذا؟
 اللخبطة. لا أمس ولا أمس الأول. سوف نكون في انتظارك الوّ يومَ الجمعة، وإلا تصعر ورطتك مـع أمل، أو حبيتك الصـو الصغيرة مثلما كنت

 المنافيٍ المتعددة الجنسيـات، والخطيب كذلك يكاد أن يكون وحيداً. إنها لمَّةُ أيتامِ كمـا ترى

صديقي سعيد! سوف أطرق باب منزلك في صباح يوم الجمعة القادم. تحياتي إلى هبة، وقبلاتي إلى أمل، التي أرجو أن تبلنها عن لساني اعتذاري الشديد لأنني لم أنتبه إلى كيف ومتى ولمـاذا كبرتْ في هذه الحيـاة الملعونة.
هل تعرفين يـا سيدرا؟ يبدو أنّ حياتي كلَّها مرقتٌ من دون هـ أن أنتبه.. إذن، المعذرةَ يـا صديقتي إنْ كنت قد نسيتك فعلاً، فقد نسيت
 في زمـاني عمرهـا سبع سنوات.

المعذرةَ مرّةً ثانية!
مـاذا تريدين أن تعرفي بعدُ يـا سيدرا؟ فـأنا، باستثناء خالتي الوحيدة وبناتها الثلاث، أكاد أن أكون بلا أهلٍ ولأِ وهذه مشيئة الله



 ابتلعتهنَّ متاهـات المنافـافي البعيدة، والأصدقاء ابتلعتهـم السجون والمشافي. مـاذا أيضـاً؟ إنني لست حبيس المنزل بسبب سلمى، فـأنـا أخرج من البيت أحياناً، حتى لو لم يكن لديَّ مـا أفعله بعيداً عن الدار . أخرج من المنزل بلا هدفٍ في معظم الأحيان. أسوق سيارتي في في





 رجل جبان، كمـا أنني لا أريد أن أتحدّى أحداً، ولو حتى في الكتيابـية. إنني أتبارى مـ نفسي فقط. إذن، مـا الحكاية، ولمـاذا أتسكع في

شو ار ع مستباحة بقذائف الهاون الغبيّة؟ أتعلل بمشرو ع كتابٍ أنوي تأليفه قريباً: يوميات كاتب في مدينة تَحت النار . ولكن هل تُريدين



 فمن أين لي أن أعرف الحقيقةَ؟ وقبلَ هذا: من أين لي أن أَ أعرف



 الملاحظات التي تساعدني على الكتابة ليلاً. وكتابتي عمومـاً ليست سيئة، ولكنها لِست جيدةً كذلك. انتهيتُ خلال الأسبوع الفائت من تأليف مسلسلٍ تلفزيوني هو الآن بين أيدي الرتباء، وعلى الأرجح أنني سوف أوْقَع العقد مـع إحدى شـى شركات الإنتاج التلفزيوني خلا



 روائئّ على علاقهِّ بالذاكرة التي لم أعد أثق بها كثيراً، ربمـا حملَ في النهاية هذا الاسم: على رصيف العُمْر ، والثاني أقرب مـي مـا يكون إلى يوميات كاتب في مدينة تحت النار، أو تحت اللهب. أعرف أنك سون أكـ تستنكرين هذا الشيء ألـئ وأكاد أسمعك تقولين لي: غريبٌ أمرك يـا

 سوى مـا قلته لكِ ولغيركِ من قبل أكثر من مرّة: ازدو اجيّة الشيّ الشخصية. الفِصـامَ. تلك هي مشكلتي الدائمة. رافقتني إلى الآن ثلاثياً وأربعين سنةً في مشوار الحياه. و لست أدري كم سترافقني بعد. هل سوف

تستمر بصحبتي حتى النهاية؟ أظنُّ أنّ هذا مـا سوف يحدث. ولكن متى ستكون تلك النهـاية لهذا العبث الذي أحيا؟ وكم سيطول بي المشوار إليها؟ أو كم سيطول بي المشوار إلى العدم؟ أحـاول أن أتجنب التفكير بهذا الأمر . على أية حال، إنتي سريع الاستسلام عند التفكير بسطوة الزمن. لن أتفلسف، فأنا لا أحسن الفلسفة، ولهذا من الـنـ

 كاتب رواية وكاتب سيناريو تلفزيوني. وظيفتان مختلفتان في ني أسلوبيهما، بل شديدتا الاختلاف. تكاد إحداهمـا أن تكون على النقيض من الثانية: الخيال الذي بلا ضفافٍ مقابل الصورة المُؤطّرة بأبعاد الشاشاشة الثّلاثة. و هكذا أصير مجبراً
 ولكن من منهما الطيّب يكون ومن منهها الشرّير؟ ليس سهلاً الجا الجزمُ


 تمـامـأ. ولا شيء في التلفزيون (فوقَ مسـاويء التأطير ) على علاقةٍ بالحريَّة، فهناك رقيبٌ يجلس في دهـاغ غ كل كاتب منّا، بل عددٌ من الرقباء يساوي عدد محطات التلفزة التي يطمح المنتج لعرض

 وللإنصـاف أقول: هذا أمرّ يفتقر إلى العدل، فالروائيَ في واقع الحال يعيش على حسـاب التلفزيونيّ. هذا الأخير هو الذي لـي يشتين ويكدح من أجل تأمين دخلٍ معقول لنفسه ولقرينٍ الذي يزدرينِيه،
 التلفزيونية التي تؤمّن لي دخلاً طيّا طياً إلى حدٍ جيد. نعم. الروائيّ يعيش على حسـاب التلفزيوني. في الليل يجلس هـي هذا الأخير إلى الطاولة يكت، وفي النهار يذهب للقاء هذا المنتج أو ذلك المخر ج.

وتبقى النتيجة هـيَ هيَ: لا جزاءٌ ولا يحزنون. يظلِ الرجل منبوذاً من
 فقط، وربمـا كان يعيش من أجل نفسهه فقط. إنه شخصٌ أنـانيَّ، و إن

 الوقت يكتب عنهنّ وعن نفسه. إنَّ جميع الروايـات التي كتبها في حياته (سبع روايات. ولكنه يريد أن يتبر أ من اثنتين بينها رجلٍ واحدٍ فقط. كتب عن رجل يعرفه كهـا لا يعرف أحداً سو اهـ أه رجل يستطيع أن يتحدث عنه بثقةٍ كبيرة. قضى العمر ينظر إلى داخل

 هذه الكتابة. إنه يمـارسها كلِّ يوم، رغي
 الأوراق، فقد أستفيد منها في كتابة بعض المشا ولكنه يتظاهر بأنه لا يسمعني، فهو يحب أن يمزق في الصباح مـا كتب عند السَحَر (الوقت المفضًل عنده لهذا الصن الصنف هن الشنفل

 تصصرة هو احدةَ في حياته بـاستثناء تلك التي كتبها عن وِدادَ من بعد أن هجرته (حوالي خمسين صفحة)، والتي أعطاهـا في النهاية اسم:
 بطبيعة الأمر . حـاولَ قبل قليل أن يمـارس عاد
 ومنذ الأمس صار لي, شريك في هذا البيت وهذه وها الحياة يسمونه

 لحب، فكانت ليلتي الفائتة أجمل ليالي العمر . حتى إنَ فرحتي بالعروس كانت لا مزيدَ عليها، كمـا لو أنّ الحياة نفحتني بمكافأةٍ لم

يعرفها أحدٌ سواي من الرجال، فزهتْ نفسي بهذاٍ الصِيد النسائٍِ



 قضيتُ الليل بين ذر اعيها، أفيقَ، وأنام، وأفيق، تم لا أريد أنـي أن أنـام، لا أريد أن يفوتني النظر إلى وجهها الصبو ح، إلى دوحها التي تداعبها
 كيف أنام؟ كنت أغفو أحياناً والنعاس يوشيك أن ئن يذيبني، فيوتظني الشوق إلى امر أتي الحسناء، ويقذف بي إليها من حـا





 أستطيع أن أجزم بأنها كانت ليلةً مشوَشَّة، وأستطيع أن أن أجزم كذلك




 تناسب مسلسلةً تلفزيونية، ولا تتكاسل، فتَش في صفي ونحة الحوا من هذه الجريدة أو تلك المجلة، اقتبس من هذه المسرحية ألو أو هذه القصّة (يراودني كثيراً عن دواية ـ تراجيديا أمريكية ــ لــ ثيودور
 منذ بكور الشباب، ثم عاشتٌ معي العمر كلَّه، دون أن تفقد شيـا بريقها: „الصِّفر واللانهاية)، أو (ظلام في الظهيرهَهِ لـِ آرثر كوستلر

״وقت للحب.. وقت للموت)" لِـ إريك مـاريا ريمـارك ״شرقَ عدن"، لِـ
 أمريكية"، ـ 1925، تنتمي إلى هذه الفصيلة أيضـاً. قر أتهـا أوّلَ مرّة باللنة الإنجليزية وأنا بالكاد قد انتهيت من الصف الثالث ثالنوي.



 هذه الترجمـة كانت متو افرةَ اشتريتُ الكتاب من بسطةٍ على ولى الر صيف
 وأيضـا أنني اسِتطعت تأمين ذلك المبلغ الكبير . قرأتُ الكتابِ مرّةً واثنتين وثلاثاً وخمساً، فقد كان أول كأِ كتابٍ أشتريهِ في حياتي، وأوَل كتاب أقرٍ أه في حياتي، غير كتبي المدرسِية طبعاً.. و وشاهدتُ

 والذي حشدتٌ له هوليود كوكبةً من أبرز نجومـها الشباب في في خمسينات القرن العشرين: مونتفمري كليفت، إليزابيت تايلور ، شيلي

 درايزر. فهل سأظلمه أنا أيضـأَ تراجيديا أميركية حلميَ التلفزيوني
 على أن أتوتف عن التأجيل، وأن أشر ع بالعمل وكسب النقود من

 مشغولُ بالجليل من أشياء الحياة، وليس لديًّ وتُتٌ أضيِّعه في صغائر الأموٍر . وكاتب السيناريو الذي في داخلي لا لا يملك إلاّ أن يكون مطيماً، رغم رغبته الدائمـة بالتمرد على هـي هذا السيّد، هذا الطاغية الذي يظنُ، بل يؤمن، بأن جميع جوائز الأدب في العـالم لا

تليق بمكانته، وبأنه كان يستحقَ الميدالية الذهبية حتمـاً، لأنه ؟ كمـا
 ولكنه لم يكن ينتبه إلى الخطأ الذي ارتكبه في كل مرّة: كان بعدو
 الرجل ليس مستبدَاً حسب، و ليس مغروراً حسب، بل إنـا عله مو هوبٌ بالرغبة لاستجلاء السراب. إنه رجلٌ مسكين. وأنا أُشفق عليه. كان الـا





 ومن جسدي؟ ولكن هل تريدين الحقيةة كاملة؟ يحدث فـي في مرّاتٍ قليلة أن تنقلب الأدوار فجأذ. العبد يصير سيّداً والسيتّ يصير عبداً،

 وإن كانت الأسباب إلى ذلك واهية. إنه الجـازع، الصـادي إلـي إلى الأمـان
 الليل إلى آخره. ثم لا يُقبِلِ على النهار. بل يرعش من زه

 الله في خشو ع مُريب. يسعى إلى الهروب من الإقلاقِ وتسرّه في آن. ولا يفوز بشيءٍ في النهاية إلا بالسراب. يقول لقرينه: مـا بك تنظر إلبَّ بشماتة؟ ولا يرد عليه القرين بشيء، فهذا رجل لا لا يطيب الحديث معه، بل حتى لا تطيب صحبته. أتدرين لماذا يا يا صديقتي؟ لأنتّي كاتبٌ فَقَدَ البر اءة. والإبداع جو هرُه البراءة.. إن إن أفضل مـا كتب في حياته هو روايته الأولى. بل إن تلك الرا الرواية هي الكتاب الجيد الوحيد الذي هنعه في حياته كلها. ولا يريد الاقتتاع

بأنه لن يكون تـادراً على تكرار تلك الجودة في المستقبل القريب أو




 روايتي الأولى!! كان يهز أ بـالخبرة أو بـالحِرفة كمـا يسمونها أيضـا وانـا
 المحصلة - ويـا للمفـارقة العجيبة - يصنع بنـاءً روائيـاً لا يقدر على مثله اليوم، رغم خبرته التي صارت كـي كبيرةً بالتخطيط و التنظيم و سوى ذلك من (ضرورات) البناء الروائي، كان القلب وقتئذٍ يشتغل

 العمل يـا صديقتي؟ صرت أخشى أنني كاتبّ بلا قلب. ومتْ يدرئ
 مقدور. كان الله في عونها، وفي عوني أهي أنـا أيضـاً. كان الله في عون



 عليّ ذلك السؤال القديم: كيف تعيشونٍ مـع هذا الوابِ الوِل من الهول؟ أرجع عندئنٍ إلى جوابي القديم أيضًاً و أقول للك: إنتا نعيش هنا
 مـا يدفعني، أو حتى يرغمني على ممـارسة الكتابة التي سمتيتُها وثائقية، رغم أنها ليس بالضرورة أن تكون كذلك، فهي نوعا
 لست أكتب عن المتغيرات السيـاسية و العسكريـة بطبيعة الــال، بل عل عن المتغيرات الاجنمـاعية، أو فلأقل: الإنسانية بشكلٍ عام، والأخلاق في

مقدمتها. إني أراهـا تتبدّل من يوم إلى يوم، وأحيـانـاً من ساعةٍ إلى
 الحرب الأولى، حتى إنني طرحته في رواية (الحزن) التي كتبتها في

 والحربُ هي الحرب، منذ أن تتل تَابيلُ أخـاه هـابيل والحـي الحرب، أم إنَ تلك التي دارت بين الأخوين الشقيين لم تكن حربـ فمـاذا كانت إذن؟ مجرّد جريمـة قتلٍ عـابرةٍ للأزمـان؟ ولألكن هـل
 بنفسه؟ نعم، الحرب هي الحرب، وني الحرب كمـا ني الحرب: الحتل، التهجير، السرقَة، الاغتصـاب، الجوع، الخـوف، إلى آخر تَائمة الملهاة الإنسانية. جمعتني المصـادفة ذات وقتٍ بععيد برجلِ كهِل في إحدى حانات موسكو. حدَثني ونحن نشرب الفودكا، والحنـي
 كان جنديا في الجيش السوفيتي. كان في مقتبل الشباب بعدُ حين وتعتْ مدينة ليننفراد في حصـار الأيـام الألْف. وكان ذلك الكا الجندي الشـاب واحداً من حامية المدينة. حكى لي عن البطولا لات الخـارقـة التي أبداهـا جنود الحامية في الدفـاع عن مدينتهم، فمنعو ا سقوطهـا في ني يد الجيش الألماني. حدثني عن الخوف والفـي والفقر والتشرد، حدثني بشكلٍ خاصٍ عن الجوع، وسألني بعد الكأس الرابعة أو الخامسة إن إن كنت


 الفودكا التي تقيأت، وخرجت من الحانة مـهرو لا . نعم يـا سيدرا، لا
 ذاتها، وإنمـا بفنون دمـار جديدة. ولكن هل تُطورُ هذه الفنون ألوا أو هذه
 كلِّها، مـاذا يعني تبرير القتل والخطف والاغتصـاب، والأنكي: رعايتُه

و التصفيق له؟ مـاذا يعني تبرير سرقَة منازل النـاس، و رعايتها، بل و



 والثلاّاجَ والفرن الكهربـائي والكومبيوتر والأثاث والطنـاجر والصحون والملاعق، أخذوا حتى الثياب ,والأحذية. نهجوا كل شل شيء
 الشرطة؟ أين الجيران؟ الشرطة يـا عزيزتي لا محل لهـا من الإعراب في هذه الفوضى الشاملة التي تعصف بنا، والتي يتسيّدهـا انتشار السلاح الثقيلٍ والخفيف على نحوٍ يبعث على على الرعب في النفوس الخائفة أصلاً. أمـا الجيران، فوجودُهـم مثلُ عدمه. الجميع يريد أن يشتري سلامته الشخصية. يريد أن يشترَري أمنَه وأمـانَه، و لهذا فِّد
 بحادث سطو مسلح، حتى لو كان سطوا معلنا في وضتح النهار؟؟! قد تسألينتي: مـاذا فعلتَ إذن؟ لم أفعل أيتّ شيءٍ سوى أنـي أنتي اشتريت بدلاً من المسروق. وقد كلّفني ذلك ثروةً كييرةَ في ظل الغلاء الفـاء الفاحش


 حياتي، ولكنني شديد الندم على العواطف التي التي أنفتَهـا منٍ أجلهم.



 لي المكتبة، غير أنهم سرقوا منّي المـاضي جميعَهـه أخذوا ألوا ألبومـات
 أنت أخذوهـا. كمـا أخذوا الرسائل أيضاً، وهي كثيرة، بمـا فيها

رسـائلكِ أنتِ إليَّ ورسائل ودداد بطبيعة الحـال. مـا حـاجتهـم إلى صورٍ وخطابـاتٍ غريبة؟ التسلية؟ ربمـا كانت التسلية فعلا. التسلية والتندر بخصوصيـات رجلٍ يظهر اسمه كثيراً على شاشـات التلفزيون. إنها الاستباحة بأتمّ معنى الكلمة. إلى أيّي دركِ من الانحطاط يمكن أن
 يشغلني عن الأخلاق. أسأل نفسي كلَ يوم مِ تقريباً السؤ الَ ذاته: أمـا آنَ


 إنني أسمعها أحيـاناً تنـادي بشرٍ ووقاحـة هـا هل من مزيد؟ أخشى أن يكون قد مـات عندي الأمل وأنـا لا أشـاهد مصـائبنا إلَا مثل عربـات

 المؤكد أنتا سنورث هذه العقار العابيل إلى ثلاثة أجيالٍ تادمة أو إلى إلى جيلين في أقل تقدير. وهذا بالضبط مـا يدفعني إلى تلك الكتابـا الوثائقية حول المتغيرات الحـاصلة في عقولنا و أرواحنـا الـنـا التي من

 على مـا يبتزّوني بهـ في مقبل الأيـام، ولهذا بدأوا أوا يفتحون مـي اتصـالٍ لإعادة الصور والخطابـات إليّ مقابلِ مبلغ من المـال. يطلبون
 فهم لا يهابون أن يكون أمرهـم مفضوحا منا. وفي الحقيقة أنَّ هذا الشيء يغيظني أكثر من السرقة ذاتها. أقول لها لهم في كل مزّة: إنتي لا أريد هذه الأشياء، فاحتفظوا بهـا لأنفسكم أو احرقوهـا إنـا المثلى لإدارة مثل هذه المفاو ضـات مـع أمثال تلك المـخلوقـات

 فقد بدأوا يتنازلون عن السعر العالي الذي طلبوه أوّل مرّة. أظنهم

سيقبلون في النهاية بُشر المبلغ الذي أرادوه في البداية. مـ أنني










 بين اللغتين، وإنتي أتعتد هذه اللغة الهجينة، علّني أستطيع ملامسة هذا الشكل من العيش الأشُه بـالفانتازي، برغم ونم مـا فيه من نزعةٍ

 تشخلني في كتابة يوميَّاتي مثل مـا يشغلني تبدّل الأخلاق و أكثر . أو


 في سماع ر أيكِ بها، غير أنـي أني أخشىي من أنك لا تملكين وقتاً لذلك، أو
 تعيشين، رغم أنني أرى أنْ انشنـالك بأيّي أمرٍ في هذه الفترهَ بالذات



 ملاحظة على الهامش: القصف هذه اللحظة ازداد عنفاً. دويُّ

انفجاراتٍ هـائلة غير بعيدٍ عني. أظنها صواريخ ثقيلة تنطلق باتجـاه
 عليّ في هذه الحرب العبثية التي تعيشها سوريـا ـ و أعترف لك بأنـني أنا أيضاً خائفُ على نفسي. ولكن مـا البديل من الخوف؟ أنظر



 الكتابة. إذن، عن أيًّ شيء أبحث. لا أعرف. ريما كـا كتت تـائهاً مثلهم. وما من أكثر. التيار الكهربائي مقطوع. شبكة ألـار الموبا



 من راديو مـا أو من مسجلٍّة مـا: يمّا الحلو نـاسي الهوى يمّانـا، وليل
 الكهربـاء وحركة الناس. علامِ هذا الزحـامَّ أسأل نفسي. في الليل


 بـالجميع، أو كأنهم مثل أكياس القش يسند بعضُهـها بعضـا، كمـا تـال

 تَتِشون يـا حزانى؟ أسألهم. وأسأل نفسي: "هـل الخيرُ الذي أنـا

 أخشى مِن فرجينا وولف. أنا أخشى مِنَ الضبعة الكبيرة الطرشاء ألواء. جميعنا يخاف من الحقيقة، فيهرب إلى الوهمَ. أظنُّ أن البلد سوف

يقع بعد الحرب في أيدي أشخاصٍ لم يكن الشرفٍ والوطنية


 الوهم الذِي تهرب إليه إنْ كانت هذه هي الحقيقةَ ترأت قَبل زمنٍ
 ولكن الذي مـا نسيته تط هو العنوان: (تأكد من أنك على الحق ثــي

 وصوب: اتبع تلبك. أو: اتبع عقلك. أو : اتبع ضميرك. ألظن ألنّ النميحة الأخيرة هي الأجدر بالاحترام، فالضمير، فيما أطنن، هوٍ
 عن الباطل، ولصيقاً بِ الحق والعدل والخير ، سوف أمتلك القدرة، أو حتي الشجاعة، لإحقاق هذا الحق؟ بـالتأكيد، لا، فئنا ضعيف، ضعيفٌ جدأ، وخائف جداً. إذن، مـاذا أفعل بهذا الضمير العدل، الحق، مـا بـا
 بالمصادفة؟ نعم يا صديقتي، إنني أخاف على نفسي، وأشعر بالعجز الكامل أمام هذه العاصفة الهوجاء التي تدو التي مي من حولنا بلا بلا انقطاع. ولكن أين المفر؟ إلى أين أذهب؟ هل أهـاجر إلى بلد ألد أمين؟
 مكانْ أميّنّ يا سيدرا. لقد عشت إلى الآن مساحةً من الزمن


 دروسأ بالوطنية صرت أخاف من كلمة وطن. ومن كثرة مكار مـا تحدثوا أمامي عن التعايش المشترك فقدتُ شيئًاً من عفويةٍ بالتعامل مــ
 ليس جديداً عليّ. طرحته في رواية الحزن، ولكنني لا أملُّ من العودة

إليه. الناس تعيش مـع بعضها، لا تتعايش. أظنَّ أنَ التـازل الأكبر

 أنني لم أكن تلميذاً غبياً. أو : من يعرف؟ رِّ ريما كنت تُميذاً غبياً، من دون أن أدري. على أية حال، لقد خرجت من هذه التجربة الطويلة الحلوة، رغم مرارتهـها، ببعض الملاحظـات. واحدة من هن هـنه الملاحظات هي الآتية: الناس نوعانـ الخانـ الأولٍ أخذ من الحيـاة أكثرَ
 واضـح. لمـاذا جرت الأمور على هذا النحو؟ لدى الجـى الجميع جوابٌ واحدّ عن هذا السؤ ال: نصيب. والمشكلة أنَّ الجميع مقتنعٌ بسالامة جو ابه، فالجميع مقتنٌ بسلامة عقلهَ وهذه هي الملاحظة الثانية التي خرجتُ بها من العُمْرِ المديد، رغم يفاعة سِنّْه. أمـا الملاحظة الأبشع التي وصلت إليها من الدنيا فهي الآتية: الجميع يريدك أن تكون مثلُه لأن عقله هو الصح، وإلاَ فأنت شخصٌ غير شريف. و أكثر من هذا: أنت شخصن غبيّّ، و غير وطنيَّ، ولا يجوز التعايش معك. و وأنا ني الحقيقة
 العـارية. بل أبحث عن العيش معهم. فهل نـن يـا تـا ترى مَنْ لم يحسن العيش المشترك؟ هنا يتولْد السؤال الصعب: هل نحن مَنْ رفض
 بأنفسنا فإنتا نكون تد حصلنا في الحياة على ملى ما نستأهل من نصيِنا، لا أكثر ولا أقل، فلا يبقى للظلم مطرِّ خِ في المعـادلة. هل

 أخذت نصيبي من الحياء بشكلٍ عـادل. إذن، لا داعي للخوف، رغا رغم
 للهجرة إلى أييّ مكان، حتى ولو إلى الجنَّة. وبخاصةٍ أنتي لا أملك ذكريّاتٍ يأخذني إليها الحنين مثلمـا تفحل بي دمشق، فـئنـا يـا سيدرا رجل يقتله الشوق إلى هذه المدينة حتى وهو يتواجد فيها، فكيف

ستكون حـالي إن ابتعدت عنها؟ أخشى مـا أخشاه إنْ أنـا هـاجرت من


 صرت أنا السمكةَ الناجية من الغرق.. تعرفين يـا سيدرا وأعرفـ أنَّ
 ولكنْ مـا مِن دواءٍ واحدٍ في جميع الأرض يستطيع أن يرفع عتِ عتبة




 شيءَ يعذبّني في الحيـاء مثلُ صورة الطفل مـاسـح الأحذية، ذلك الطفل

 العاشرة، وقد انتهى تواً من الصف الرابع الابتدائي. لقد مـارِ العـي العديد
 الخضـار والفواكه. بـائع مـاء في المقـابر حيث يرقد المـي الموتى الذين

 الذي ضربه فيه أحد الشباب (أزعر - بلطجي) ضرباً مبرّحـاً بحجّة
 الحذاء جيداً مبرر ذلك الشاب من أجل ألاَ يدفـع بعض القروش للولد
 يكون ليفاز هذا؟ صدّقَي أنني إلى اليوم لا أعرف. حتى إنـي لاني لا

 أني سألت عنها كثيراً بعد أن كبرت مذّعياً بأنني عثرت عليها في نصِ

لاهوتيَ روسيّيّ يعود إلى القرن السادس عشر . قـال لي أحد أساتذة
 السيّد المسيح. لم أقتنع بهذا التفسير، أو بهذا المعنى، فالشاب الأز عر كان يشتمني وليسِ يمدحني. لقد شتمني كثيراً أِي ذلك اليوم البعيد مثلما ضربني كثيراً. حدث هذا كلّه على الرصيف، هنا، في
 شارعين متوازيين: شارع المتنبّي و شار ع الفردوس، خلفَ السور الغربيَ لمؤسسة كهرباء المدينة. أخفيت حكاية ليفاز عن عن الجميع، بمن فيهم أنا نفسي، وبخاصةٍ أنني لم أقتنع بكلام أستاذ اللغات القديمة. وأنتِ أول من يعرف بهذه الحكاية و وهذا الاسم الغريّ الغريب الذي

 وسنوات وأنا أتحينَ أيةً مناسبة، بل إنتي أختر عها اختراعاً منا من أجل

 منذ دهر سحيق، جالساً خلف صندوقه الخشبي المهترىء على تنى


 اليتيم الأب مذ بلغ الثامنة من عمره. أرِيد أن أشتري يله له بعضاً من ألـا من الفرح الضائع. أريد أن أشتري له بعضاً من الطفولة المـلـة المفقودة. أريد

 أكترَ رحمةً و أقلَّ قسوةً، و أقلًّ مدعاةً إلى الر غبة الأكيدةً بموتٍ قريب، أو إلى التعايش مع تلك الأمنية العجيبة: يا ليتني كنتُ ترابا! هل ثـَّة طفل يشتهي الموت في الحياء؟! أنا كنت كنلك عندما كنـ ألـت أبيع المـاء في المقابر، ففي طفولتي لم يكنْ لدئَ طفولة، كِما فَال أحد مشاهير الأدب العالميّي . أمضي على رصيف العمر بحثاً عن ليفـازَ الذي كنتُّه

لأزدع فيه التفاؤل بمُقبِل الأيـام، لأخبره بمـا يجهل، وبأنني كنت أتجسس على مستقبله الذي عشتُه من بعد أمنيته العجيبة بموتِ غير الا با بعيد، أو حتى من بعد مــاولة الانتحـار الفـاشلة التي قـام بهـا حين


 بجسدي أمـام تلك السيارة العـابرة، ثم لم أصحُ بعدهـا إلاَ في أحد المشافي الحكومية وأتي تقف فوق رأس ضنـي أناهـا الصغير وقد
 الخوف على ولدهـا الذي أضناه الٍ الحرمـان والفـا
 أمرٍ تؤلمهـا ذِكراه.) أريد أن أحكي لله عن صخب التا ألاميذ في فـي باحة
 الاستراحة، رغم دويٍِ المدافع و هدير الطائراتِ أريد أن
 كنتُ في المـاضي البعيد قليلاً أمضي على رصيف العمر غير يـائسٍ

 يتضـاءل شيئاً فشيئاً، حتى تلاشى، من قبل أن يتجدد ثانـيا أيامِ فقط. كنت أشرب القهوة في إحدى كفتيريـات قلب المدينة. وكان
 على أحد الفيديو هـات. و هذا حقه طبحاً. ولكنّ الذي لم يكن من حقـه أنه رفع الصوت فجأةً حتى منتهاه. كنت أسجّل في مفكرتي بعض الملاحظات المتعلّقة بكتابي الوثائقي الجديد. تشوّش ذهني من الصوت المرتفع. ألا تكفيني قصفـات الصواريخ في سماء المدينة؟

 القدم عامَ 2014 بين ألمـانيـا والأرجنتين. تدخَّتُ من مطرحي أقول

للشاب علّه يرعوي: هذه المباراذ تديمة، عمرهـا أكثر من ثلاث سنواتٍ ونصف سنة، وانتهت بفوز ألمانيا على الأرجنتين بهدفـ دون مقابل. قـال: أعرف. لقد شاهدتهـا إلى الآن مئةً وخِّ


 ليفاز أمامي فجأة، فـابتسمت أشكر الشاب الذي أعاد إلـا إلئ فرمـة



 عابرة توقفتٌ عجلاتُها عن الدوران قبل أن يِهبط ملاكُ الموت من سمـائه البهيجة إلى أرضنا اليباب ويخطف الرو جزء يسيرٍ من الثانية. أريد أن أخبره بأن الحيـا الـياة سوف تقدّم له في
 يحصل في بكورِ شبابه على تعليم أكاديمي في بلادٍ غريبة اسمهـيا
 كثيرة، وسوف ينفق نقوداً كثيرة أيضا، وبأنه غالباً مـا سـا سوف يجد

 على الأغلب متشابهـان: حربين، سفرتين، نجـاحين، فشلين، ألين أو حتى امر أتتين. مجموعةٌ من القطع بين ألِفِ ويـاء، تمـامـاً مثل تلك الو صلة الصغيرة بين شارعين رئيسين في قلب المدينة، حيث اعتدث ألـُ أن أمضي على الرصيف مرةً في الأسبوع أو مرّتين بحثناً عن طفليَ الجـائع الذي لم يكن يستطيـع أن يفهم حين يمرق من ألما أمام أحد




بأنه سوف يعرفـ الجواب عن السؤال المؤرّْق ولو بعد حين، وسسوف


 كريمةً في منزله الواسع الجميل، وليس في مأوى عجزة أو في في مستشفى حكومية بـائسة، أو في ذلك السكن العشوائي حيث فضي فئي طفولته و مراهقته مع القطط الجـيائعة على بيادر الزبـاله في طرقات

 نساء حيَاته، وبأنه سوف يعرف امر أةً جميلةً وامر أتين، وأكتُر ولكنَّ نسله سوف يتوقف عندي، وأنـي في في الحقيقة لست آسفـأ على





 ليفـاز، فهي امر أةٌ حسناءُ، طيبة القلب. امر أةٌ يِّول الأطبـاء إنَّ أيـامهـا في الحياة باتت معدوده، رغم أنها في السـادسة والعشرين من
 سنة. هذا فـارقٌ كبير . أليس كذلك؟ سوف تستهجنه بطبيعة الحـال. . أنـا شُخصياً لم أكن أستهجنه حسب، بل كنت أستنكره أيضاً. هل هل
 حب كبيرة كتلك التي كانت لكَ مع وِداد. ولكن من السهل الحديثُ عن


 فها هي المر أة ترقد عند عتبة الموت وهي في أوج الشباب. فما الشا هو

العُمْرُ إذن؟ أظنّ أنه ليس إلّا اليومَ الذي عشتَه. إنه تمـامـاً مثلُ النقود
 الرأئي يا سيدرا، ولكنتي مقتنٌ به تمـامـاً.
والآن اسمحي لي أن أعود إلى سؤ الك الأول: أيُي الوجعين أشدُ وطأةً على الإنسان؟ وجُعُ الروح أم وجع البدن؟

 الكتابية عندمـا كنّا طلاّباً في كليّة السيناريو في للسينما في موسكو.. كان عددنا أربعة عشر طالباً: سبعة شباب

وسبع صبـاـيا.

 في أنَ أياً منَّا كُّان يعرف شيئاً من الروح أو من أوجاعها. ونا وفي
 نعرفها ونحن في بكور الشباب؟ والبَرَكة في البكور كما يقولون. الصوت الوحيد النشاز عن هذا الإجماع الصبيانيّ كانٍ يعود

 الألم الذي لا يمكن احنماله، والذي يستوجب طلب سيـارة الإنـي
 المستشفىى ليومين أو ثلاثة، حيث يحقنون في أوردتها مسكّا مختلفةٍ لا شك في أنها قوية المفعول إلى درجةٍ كبيرةً..

لقد انعكست آلام تاتيانا البدنيةٍ على حياتها الشخصية بشكلٍ

 في النقاشات عن الألم تعلن استعدادهـا لمقايضة أوجاع أرواحنا

مجتمعين بأوجاع دورتها الشهرِية.. وكانت تلقى في بعض الأحيـان تعاطفـاً من البنات، واستنكاراً دائمـاً من الشباب، إذ كيف يمكن الهجوط بوجع الروح السماويّ إلى اضطرابـات طمث إحدى نساء الأرض؟!

مـا هذه المسخرة؟؟! كنّا نتهامس في مـا بينـا


 والمنطق وعلم النفس وعلم الجمال، إلى آخر قـائمة العلوم الإنسانـيا وانية

 هذا كنًا قد قرأنـا الكثير من الكتب والكثير من السيناريوهـات السينمائية، وكان يستوقفنا بخاصةٍ سيناريو فيلم (رومـا مدينة مفتوحة). وكنًا جميعاً نعلم أنّ هذا الفيلمَ دائمُ التواجد في قـا (عشرة أفلام هزّت العالم). والنقطة الأهمّ هنا تكمن في أنّ (فيدريكو فيليني) قد كان من العمر في الرابعة والعشرين فقط عندمـا كتب هذه الانـي

 كما فعل (فيليني) غداةَ الحرب العالمية الثانية. كانت الحياة من حولنا رخيّة..
ثمّة وفرةٌ في كل شيء: الكتب، الأفلام، الطعام، النساء،
الكحول، الخ...
لقد كنًا أولاداً مدللّين، مفسَدين.
إذن، من أين لنا أن نحترم أوجاع تاتيانا الشهرية؟!
أنذكر مرّةً أنني كنت عائداً في المساء إلى بيت طلبة معهد

السينما (السكن الطلألبي في دوسيا مختلَّط).. فوجئت بتاتيانا تجلس
 تتلوى من الالم بحركة بندوليةٍ شديدة الرتابه، في انتظار سيارة الإسعـاف..
حزنتُ كثيراً من رؤيتها على تلك الحال، وشعرت بالحزن على تعليقاتي السابقة حول أوجاع البنت الشهرية..

وشعرت بالذنب.. وبالخزي أيضاً..
أظنّ أنني عرفت يومَها وجع الروح الحقيقي..
اقتربتُ من البنت وجثوت على ركبتيّ أمـامها، وحدّقت فيها
النظر .
كنت كمن ينشد الغفران..
رأيتها متهدّلةً، منطفئةُ، خـائبَةً الرجاء. .
همستْ تقول لي: إنني أموت يـا أمجد..
أمسكتُ بكذّها الصغيرةَ بين راحتيَّ، وجعلت ألثم ظاهر هـا، وأنا
أتمتم:
لا تخافي يـا تانيا (اسم التصغير من تاتيانا)، سوف أحميكِ من
الموت يـا طفلتي..
وضعت يدي على رأسها، وطفقتُ أقر أ آية الكرسي..
سألتني بصوتٍ أنهكه الوجع: بمـاذا تتمتم؟
قلت: أقرأ عليك شيئاً من القرآن، عسى ربي يخفف عنك هذا
الشقاء!
تـالت: نعم، هذا جيد، إنتي بأمسّ الحاجة إلى قر آتك، فلا تبخل
عليَّ بالمزيد منه..
ولم أبخل.. ولكنَّ سيّارة الإسعاف فد وصلت. ولم يسمحوا لي

بمرافةة طفلتي الموجوعة إلي المستشفى. هذا مـخالفٌ للقوانين. هكذا لـال لـيَ الطبيب المرالقق.

عندمـا بلغت الثانية والثِلاثين من عمري.. عندمـا تركتني وِدادُ



 يومها أنا أيضاً بالانتحار؟ لسِت أتذكر الأمر على نحوٍ جيد


 أختها الصبية لتحضر إلينا على وجـه الـئ السرعة برفقة أحد الأطباء.


 آلام جسدي المهزولِ من البلوى.. يومَهـا قلت لأمي: اقرئي عليَي المزيد من القرآن يـا أمي، عسى دبي يخفف عني هذا الشقاء!

والآن.. عودٌ على بدء.. تِقولين إنتي نسيتك يـا صديقتي، بينما الحقيقة هي بخلاف ذلك تمـامـاً. هل أبوح للكِ بسرٍ صغير؟ إِير سيدرا هو اسم بطلة رواية (على رصيف العمر)، التي سوف يكون المشهد الافتتاحيُ فيها من القاهرةه. من العشاء في بيتك اللطيف. من مباراء كرة القدم بين (ريال مدريد) و (بودوسيـا دورتموند). من موسيقي


 التي تعيشها دمشق، بعدمـا جزمتِ بـأنتي حزين، أو أو حزينٌ جداً، وقد ذهبثٌ أدراجَ الرياح جميئ مــاولاتك في إقناعي بالعدول عن العودة

إلى هذه المدينة التي هوتْ إلى الجحيم. وفي جميع الأحوال، شكراً لكِ. أعرف الوجع الذي تتحدثين عنه، وأعرف هذا هـا الطنين الذي في الر أسٍٍ أعرف أنَّ تصصتكِ مـع الزواجِ والطلاق لا تشبهك. وأعرف قبل

 إلى مـا مضى، ولا تبردي أيَّيّ شيء أمـامي. لا تجلدي نفسَكِ يا كِ
 غالياً عندي. ومن جهتي سوف أغتنتم أية فرصة اللقـائك لأننتي مشتاقٌ إليك. وأرجوٍ أن أنجح في مسعاي. ولكن هل تعرٍ فِين مـا الذي


 شربنـاهـا سويةً على الشرفـة في ذلك الليل الرطيب هي قَهوتِّا الأخيرة.

## 2

سبعُ دقـائق إلى منتصف الليل.. حان موعد الدواء. ترك القلم والورق، ترك الكومبيوتر، ونهض من خلف طـاولة الكتابة، وذهب إلي
 من مطرحه على زوجته المريضة الغافية على السرير ـ كل شل شيء كــ كـا
 ظل يتأملها لحظةً طـالت قليلاً . اقترب منها . جلس على ولى حرف السرير وتردد في إيقاظها . جعل يتألم وهو يدقو في ملامـح امر أته النائمة.
 المرض، أو حتى إنها خُضرةً المرضّ

سعادهٍ زائلة، فاختلج بدنُه، وأخذته بنفسه الشفقة، واستسلم لشجى
 الغضْ وثورة الحست والحيوية الدافقة، فلم يكن يخلو من الشعور


 بالحب إلى سلمى، برغم الإشفاق البغيض الذي جي جعل يصيبه مؤخراً عليها. فها هي المر أة تضيق بأنفـاسها مثلمـا تضيقَ بروحها العـاريـة.



 بعيد. وسلمى تحب زوجها كذلك، ولكنها باتت تشعر بنفسها قد تحولت إلى عبءٍ عليه منذ شهورٍ أربعةَ خلتٌ بعد أن ذبل قلبها على حين فجأة، ومن بعد أن صـارت طريحة الأدواء والملالة. أيَّ ذنبٍ أتته هذه المر أة لكي تكون من أبناء الشفاء؟ سأل الرجل نفسـه وهو يحدّق النظر إلى لون زوجته غير المتجانس. إنه العقِم المُرِ وجهُ




 زالت في راحتيه، وابتسم لها مشجعاً، وهو يجا هد ألا تلا تلتَي عيناهُ


 مستندةً بظهرهـا إلى وسادتين كبيرتين بحيث صـارت نـئ نصف تـاعدة ونصف مستلقية، وقد خامرتها الريبة من سلوكه. لمـاذا لا ينظر في

عينيّ؟ سألت في نفسها متوجسة شراً. وسألت في نفسها أبضاً: مـاذا لو أنه..؟ وامتنعت عن التفكير بمـا جال في دأِيأ وأسها، فغالبأ مـا تأتي كلمة لو في وقتها الصحيح تمـامأ. إنها تفتح بـابِ باب الشيطان كمـا يقول


 أنها امر أةٌ مؤمنةّ بالله والقضـاء والقدر خيره وشرّها. وبرغم هذا
 مواجهة الصًّعاب في تراجِع مضطرد، وقد تراءى لها أنـي أنّه من غير الممكن أن تستمر الحياة عُعلى هذه الصيغة التي تفتقر إلى أدنى درجات العدل. ولكنَّ هذه الصيغة لم تعد قَابلةً للتَنيير إلاَّ بمعجزة،

 ويجب أن يظلّ كبيراً. هكذا كان يفكر الرجل وتد تعاوره الحزن






 النديّة. أمتا الآن.. الأرزاء في جميع بدنها. فأين الحيوية الدافقة؟




 السؤال المضني. أمام السؤال الذي جعل بنتَص عليه البقية الباقية

من انسجام العيش: هل الإشفاق على هذه المرأة دافعه إلى



 الغـبرة تستبّ بروح المرأة وبروح الرجل الذي أخـي الخذ منها الكأس وأعادهـا إلى سطح الكومدينو بعد أن تمنّى لزوجتـه الشفـاء. إنهـا


 غرفة العمل (المكتبة). وهف أمـام طاولة الكتابة. أمسك بـالقلم.

 له: هل تذوتتَ يومـأ البطاطا (البطاطسى) المسلوقـة بـالكزبرة اليـابسة؟ تَال: لا. تـالت: تعال معي إلى المطبخ كي أعلمك كيف تصنع هـنـه الاككلة اللذيذة. كان في العشرين من عُمره. وكانت الانت تصغره بعام
 سبب، وفتحهمـا بلا سبب، وراح يفكر بكاتيا. مـاذا تراهـا تفعل الآن؟

 حياتها البعيدة. هو يعرف الأمر معرفـة طيبة، ويعرف أسباب فرحها، كمـا يعرف أسباب ألمها ومعاناتاتها، ولكنه لم يكن يستطيع أن يفعل الشثيء الكثير من أجلها، رغم أنه حاول ذلك جاهـها واندا. ولأول هرة منذ أربعةٍ وعشرين عامـأ وجد نفسه يسأل: لمـاذا اسمهـا كاتيا؟ لماذا لم يكن اسمها (مـاشا) مثّلاُ، أو أي اسم آخر من تلك المنتورة

 بصحبته. اليوم هو الثلاثاء. وغداً يحل الأربعاء. وبعدَ غدٍ يأتي

الخميس. وفي الأسبوع القـادم سوف نصـادف ثلاثاء وأربعاء وخميساً جديدا، وكذا في الأسبوع الذي يلي القـادم. الأيـام تدور حول نفسها كمـا يدور الثور حول بئر الساقية. مغمض العينين. يدور في مسار لا يحيد عنه. فـالليل يعقبه نهار . وأوراق الرو الروزنـامـة تنقلب.
 الكهولة، إلى الموت، والفناء. سـاعتنا البيولوجية هي مَن يدلْنا على انقلاب الزمن. يتغير طعم الوقت. تتغير رائحته. يتغير لونه. للصباع مذاق الفرح. وللظهر طعم الكسل. وللعصر لون الأسىى رائحة الحزنـ. ولليل أريج اليـاسمين. ومن كان اليوم طفلاً لـن يكون
 البيولوجية هي التي سوف تدله على تغيرات المذاق و اللون والرائحـة الـية، فهي، عند الجميع، لا تعمل بآلية أخرى غير هذه الآلية... "ليلة سعيدة
 الصبباح؟! بالأمس كانت أمل تطرب عندمـا تمشي في الأسو اق العتيقة،

 إلى صديقها الكاتب بعينين ضـاحكتين كمن يقول: أترى؟ إنتي سيدة يا سيدي! وأمجد يقول لها في نفسه: عقارب ساعـئك البيولوجية تدور بأسر ع مما ينبني يا صديقتي الصغيرة. أما شقيقها هـا هـانيبال

 ,(فمـاذا نفعل إذن؟ أنـا أريد أن أركض. تـــال نذهب إلى , المسجد الأموي ونركض في صحنه الفسيح." إنه يريد أن يظل طفلاً ألاُ، وليس يريد أن يغزو الإمبراطورية العظيمة بجيوشه الجرّارّارة ويهدم


 هذا الدمـار؟!؟ سألته إحدى نساء رومـا الثواكل من بعد أن أحرق

المدينة، وجعلها يبابا، فنظر هـانيبال إلى المر أة ملياً، ثم لم يعرف بماذا يجيب.. بدا أنه لم يفكر بهذا السؤال من قبل: ومـاذا بعد؟ هـل هل حقاً أنه كان يسعى إلى الانتقام لأهله الذين أحرقتهم رومـا في
 لعله كان يعاني خللاً في ساعته البيولوجية، فأمر بتجهيز الجنود

 كان أول مرة: مذاق الاندهـاش. أو ربما مذاق الفـا الفرح.. ولكن كاتيا حزينة منذ الصباح.. (الست أدري لمـاذا اختار لي أبي هذا الاسم."
 ولكنه لم يصـارحني بالحقيقة، ومن الطبيعي أنه لم يعد قادرانـيا الآن على مصـارحتي بها.، فقد مات الرجل تَبل عامين تقريبا. كان لكا لكاتيا في الحياة سبعة عشر عاماً لمـا ارتحل أبو هـا عـا عن دنيـا هـا با بلا رجعة.
 مات فجأة.ه كان في السادسة والأربعين من عمره حسبا حـرا والذي


 وقع في تلب نهار صيفي تضيئه أشعة الشمس بقوة، وفي شار ألارِ ع يكثر فيه المازّة والمركبات وشرطة المرور... لا أصدق أن أحداً لـ
 شيء.، ولم يسألها طبعاً إن كان الموت نتيجة جريمة مدبّرة، لأنه

 انهيار الاتحاد السوفياتي!)، والذين - إن لزم الأمر - سوف يجعلون

 أيضاً؛ ولو لم يكن ذلك كذلك لما كثرت هذه الحوادت في طرقات

المدينة، ولتجر أ بعض الناس على الشهـادة عند الشرطة أو حتى أمـام القضـاء. فأمجد نفسه لم يحرك ساكنـا عندمـا رأى سيـارة مرسيدس فـار هـة، حمراء اللون، تقودهـا إحدى الصبايـا، تضرب طفـا وتقذف به في الهواء خمسة أمتار أو ستة مـع دراجته الصغيرة الصـيرة التي كان يركبها، ثم يسفط بعد ذلك على الأرض ويرتطم رأسه بــافـة الرصيف، وتنبعج جمجمته، ويتـاثر دمـاغه هنـا و هنـاك نتفـأ صـغيرة.
 كاملة. كل الذي عمله أنه حـاول الاتصـال بـالإسعاف من كابين هـاتف






 سماعة الهاتف مطرحها، ولكنها لم تغادر الكابين الذي كان



 أن البنت تحبُّ اللون الأحمر ومشتقاته. حتى عيناهـا
 و همستْ بصوتٍ كالفحيح من بين أسنـانها التي أصـابها أحمر الشـا الشفـاه
 ومضثى. ألقى نظرة على الرصيف حيث يرتمي الولد ودراجته. كانـا

 شيئاً لعلهم كانوا مثل أمجد راغبين في تقديم الاعتذار إلى الفتاة

وذويها نيابةُ عن الطفل الذي كدّر علِهـا صفو العيش، ولو ربع
"(نعم، إنتا نـخاف أن نكون شهودا على شيء.ه تـال أمجد للبنت التي جمعته بها الأقدار من غير ميعاد، ولم يستشهد أمـامهـا بحادثة



 إحدى الجرائد وهو يجلس على مقعدٍ خشبيًّ تظلله بسخاءـهاء، أغصـان
 من الصعب العثور على مكان ظليل في أي من المقاعد المد الكثيرة المنتشرة هنا و هناك في جنبـات الـحديقة حيث كان يجلس. و هـا دفع تك المر أة الصغيرة، التي لا يعرف بعد أنَّ اسمها كاتِيا، إلى سؤاله إنْ كان بإمكانها أن تَشْاركه المقعد. تـال لها با باسماً: „إنها


 الغامو وتميصـأ أبيض بنصف كم، وتحمل على ظهر هـر هـا حقيبة من


 الإفراط في الحياء. إنه إلحـاح الفضيلة وسرُّهـا المُبَهمَم ورٍ

 الصمت دقيقتين أو أكثر تليلا. واختلس الشابر الواب، أثناء ذلك، نظرة جديدةً إلى وجه هذه المر أة الصغيرة، وتمنّى لو كانت ونـا صديقته. ولم
 واحداً من مبررات الأسى الموجِع في حياته. وسوف يبكي بصمت

نادباً حظه العاثر. وسوف يوقن، من بعد أن تهجره، بضـياع أهم

 كانت صديقته من بعد أن شدّه الحزن في وجهها إلى تلك الأمنية على نحو جعله يفكر باستجرار هـا إلى حديثٍ مـا قد يكون فـاتحةً طيبة لتـلك
 أن يكون متحذلقَا من جديد، فتنفر البنت منه، رغم أن حـر حذلقته هذه قد نجحتْ مرةً مـع إحدى النساء. واستوقفه التفكير بـالأمر بعض الوقت
 فجأة، وتسأله: (پمن فضلك! كم الوقت الآن؟" وأشار إلى معصمـه،
 أنساهـا أحيانا في مكان مـا هنـاك." ردَت البنت عليه تقول: (ششكراًابه
 ترد عليه البنت بكلمة واحدة: (اشكراً!ب، بحَةٌ شجيَّة. وجهُ رائع الفتنة،
 حزن رقِقَ. شَحرٌ سبطٌ أشقر اللون، مربوط في جدِيلةِ (ذيل الفرس).
 بالحديت معها، ولكنها أشاحت بوجهها عنه، والتفتتْ إلى همومها. بنتٌ طويلة القامة إلى حد ما، ناحلة القوام، بيضـاء الكاء البشرة. بدتْ لـه





 عينان تنزعان مغاليق النفس، وتبوحـان بمكنونـات السرٍّ، فـالقلب
 تستعذب الأكم من دون أن تستعذب الخطيئة، وتأمل لنفسها ألسعادة

التي سرهتها منها مرسيدس فـارهـة، بيضـاء اللون، يقودهـا أحد المراهقين. وفي لحظة من اللحظات التقت عينا أمجد بعيني كاتِيا.

 إلقاء اللجبض عليه متلبسا بجريمته. و أيقن أمجد أنَّ اللحظة المنـاسبة قد حانت. قـال:

هل ثنتظرين أحدأ؟
التفتْ إليه وتـالت:

t.me/t_pdf

يبدو أنك أجنبي.
نعم هذا صحيح.
طالب؟
أجل.
مـاذا تدرس؟
أنـا في معهد السينما. أدرس السيناريو.
آ.. هذا شيءُ مثيرٌ للاهتمـام. هذا شيءُ جميل.
لا أعرف إن كان جميلاً حقَأ.
إنك تتحدث الروستّة على نحوٍ جيد.
لقد انقضِى عامٌ كاملّ على وجوديِ في هذه المدينة. هل
تنتظرين أحداً؟
سوف أجيبك عن هذا السؤال. ولكن قل لي أوّلاً: هل تعرف
دوستويفسكي؟
نعم. بالتأكيد أعرفه. لقد قر أت بعض أعمـاله.
فر أتها بـالروسية؟

لأنْ دوح دوستويفسكي عصتّةٌ على الترجمة إلى أية لغةٍ أجنبية. ربما كنتِ على حق. ولكنّ لغتي الروسيّة لا تؤ هلني بعدُ لقراءة هذه الروح العصيّة على الترجمـة.

حاوِل.. حاوِل أن تقر أ فصة الليـالي البيضـاء.
من المؤكد أنني سوفٍ أحاول. ولكننا ابتعدنا عن الموضوع الأساس: هل تنتظرين أحداً وتخافين عليه؟
اقرأ قصة الليالي البيضـاء يملك الجواب عن سؤ الك هذا. والآن
إلى اللقـاء!
ونهضتْ وحملتْ حقيبتها على ظهر هـا . وانصرفتْ، من دون أن تقول كلمةً واحدة... نظرتُ إثرَهـا وهي تمـي تمضي في ممر الحديقة مبتعدةً عنّي. وأسفتُ على رحيلها، وقررت وتِ أن أقر أ ألليالي البيضاء بأقرب وقت. قررت أن أقر أهـا اليومَ. تركت جريدت وِيتي على المقعد، وانصرفت أبحث عن دوستويفسكي. وعثرت عليه. وقر أت ألـي الليالي البيضـاء، وإنْ بصعوبة، وعرفت الجواب عن سؤالي.
 نفسي دوماً عالقاً بين أمرين؟

حربين.
امر أتين.
لغتين.
شوقين.
نـارين.
رغبتين.

كاتبين.
وهل ثمة أحدٌ سواي من البشر عاش مـا عشت؟ جأِلَ هذا السؤال في خاطره وصـالَ وقد قذف الرجل بجسده أخيرأ على المقعد خلف طاولة الكتابة. ولا بد أن يكون قد ألح أحت ببعض الحسرة وهو يتأمل في مرارة الجواب الذي لم يعثر على سو اه: نميب.
ولكن هـاهو النصيب يـا تُرى؟
 الاستسلام للأمر الواقع. لعلْه رفـُ الراية البيضاء أمـام جبروت القدر . تمـامـاً مثل هذه الحرب العبثيّة التي نعايش منذ سبع من سنين.
 أيضـاً. وكذلك كانت وِداد.
نصيبُكَ في حيالِكَ من حبيبٍ - نصيبُكَ في منامكَ من خيالِ هكذا ردّد من بعد جدّه المتنبي يوم أن هـجرته وِداد. جالت لي كاتيا يومَ افتراقنا:
لا تخف، سوف تجدني دائماً منكَ قريبة. سوف أظلُ ملاككَ الحارس.
أْمَا وِدادُ فقـالت لكَ يـا ليفـاز :
إنَكَ لن تراني مـا دمتَ تنظر إليَّ بعينين مفتوحتين وعقلٍ مغلَق. أنتَ يـا ليفاز تعرفها خيراً منَّي، فهي ليست إلاّ تلك الطفلة التي

ورثثُها عنك. نعم، أنت من أورثني وِدادَ و براءَتها البلهاء، ومن ثّت أنوثتها الطاغية.
 عند أواخر الصيف أو أوائل الخريف. أظنك تتذكر كم كان لها من العمر وقتئذٍ. ست سنواتٍ لا غير . وكان لك ألك من العمر ضعف ذلك تمـامـاً. كان اليوم المدرسيّ الأول في حيـاء البنت. الوقت عند عـد عـرّ
 العشوائية تعجّ بهم و بهنَّ. العشوائيـات التي أنت ابنُها البَار، حيث
 لأصلك حين تكبر وتشتُغل وتكتب مسلسلاتِ تلفزيونيةً عنٍ حواريكَ العشوائية وأنت منشَفلٌ بذلك السؤال القاسي: هل نستحقُّ بؤسَنـا؟

 ألمـانيا (غليوم الثاني) الذي زارهـا في أواهِ الونـي القرن التاسع عشر،



 ذلك اليوم من الدهشَة، تمـامـاً كــا فعل غليوم الثانيـي ذاتَ وقتٍ بعيد.




 تلتقط المنظر إلاً بعموميته. أمـا عند التفصيلات فمسألة الجمـال هـيال هنا تصير نسبيّة إلى حدٍ بعيد، أو حتى لا تعود موجودة، وبـا
 بدأتْ بـالظهور بشكلٍ خجول تِبلَ نحوٍ من نصف قرنٍ تقريباً، ثـم نمت

كالفطور في الغـابـات المطريّة، خلال الأعوام الخمسين أو الستين
 أو أكثرُ من ذلك بقليل، وهـم في الغالب ينتمون إلى مختلِف الأنـاء
 يتميزون بضيق ذات اليد. وحدَه الفقرُ ميزتهم
 سرتَة المـاء والكهرباء من الحكومـة بطرائقَ بهلوانيَّة. هل كانوا بـوا يستحقَون بؤسِهم؟! كان بعضهـم مـا زال يـأمل بتغيير و اقعه، وبعضهـم ارتضیى تمـامـاً بذلك الواقع، وتصـالع معه، حتى هـار من الصـع
 تتباين ولو تليلا، بخلاف الحواري التي تتشابه إلى حدّ المــاثلة في

 توافر السيولة النقدية، وحسب تضخم الأسرة أو العائلة. بيوتٌ

 الطرقـات بالزعيق على مدار الساعة. يسهر النـاس في الصيف أمـام
 السجائر الغليظة ويشربون الشاي الثقيل ويأكلون المكسّرات الرخيصة. يبصقون القشور أمـامهم على الأرض مخلَّفين بيادر
 يمضون جلّ وقتهم في الطرقـات الضيقة، حتى عند القيلولة في عزّ الحر . يلعبون كرة القدم تحت شبابيك المنازل المنخفضهة، فينتهر هـم أرباب البيوت وربّاتها، ويشتمونهم ويشتمون أهلهم ومنبتهم، ويطردونهم من الحواري الضيقة بمنـازلها الإسمنتية العارية،

 تتلاصق. بجُدرانها غير المسوّرة بمـا يكفي، وغير المرتفعة بمـا

يكفي أيضـاً لتحفظ للناس أسرارهم. أناسن بلا حظ، وبلا أسراٍٍ

 شي؛ عن الآخرين الذين في الجوار، وفي ما بـي بعد الجوار ـ أما الذي يريد أن بحتفظ بأسراره لنفسه فعليه أن يسعى للخروجٍ من هـا هذا




 في منزلهُ الفخم الذي لا يبعد عن حيَّكم إلاَ بضـع مئاتِ من الأمتار
 الأثرياء. إنهم يتصدقون عليكم بالبقايا. وأنتمّ تستحقون بؤسكم. استسلمتَ للفكرة. استِّلمتَ للمصـالحة مـع الفكرة. تعالِّ تعال نعترف لبعضنا يا ليفاز أنَ كلَّ الذي جرى بعد ذلك لم يكن أكثر من ضربة
 في الصف الثالت الثانوي حين كلّفكم بوظيفةٍ منزلية: اكتب خاطرةٍ من حياتك اليومية. خاطرتك أنت، أو ربما كانت قصتك، هي مـا استوقف الأستاذ كتيراً، حتى العنوان استوقفه: (هل نستحق بؤسنا؟)؛ تماماً مثلما استوقف أستانَ مـادة الرياضبات (رحمهه الله) الحلّ العجيبُ الذي جئتَ به لإحدى المعادلات الرياضيا الِية المُعقَدة في الصف
 شأنٌ عظيم في مجال العلوم. ونبوءة ألستال الران الرياضيات لم تصدق، فقد تراجعتَ كثيراً في المواد العلمية خلال الدراسة الثانوية، من دون سبب واضحِ لهذا التراجِع. أمـا نصيحة أستاذ مـادة اللغة العربية، فقد كانتُ أقربُ إلى التحقيق: اتبعُ موهبتك يا ولدي ولو إلى القمر،
 عليكَ بالصحةَ وطول العُمْرِ يا أستاذ شوقي. لن أنسى أفضالك على

ذلك الولد الفقير الذي كُنتُه في تلك العشوائية حيث كانوا يطردون





 كانت خطيرةً أيضـا في بعض الأحيان. ربمـا كانت فردتي حذاء فـاء في هذا المرمى و ذاك أو حقيبتين مدرسيتين، أو كيسين من الزبـيالة، أو

 المرمى أو من الخارج بعيداً عن المرمى؟ ويروح كلُ فريقٍ منكم






 يتشاجرون في الطرقات، أو يتمـازحون بفظاظة كالـة كالعادة، في طريق

 وهي تمشي »الحيط الحيط"، في طريق عودتها من الـي المدرسة. خطواتِها يحكمها الحذر الذي دفعها إلى أن تتعثر بنفسها و تسقط


 في النهوض من عثرتها فتزداد ارتباكاً بسبب تهكمـاتكم الغليظة،

وتتعثر من جديٍٍ وتسقط أرضـاً. كنتَ وحدَكَ مَنْ خرج عن القطيع
 مثّار سخرية الزملاء من حولك. كنت وحدَك من دخل في عراكٍ مـع أحد الفتية من أصدقائك، الذي هو سامر، بسبب هذه البنت الصـئر الصنيرة. بالمناسبة يـا ليفـاز، سامرّ اختفى من الوجود قبلَ ثلاث سنواتٍ تقريباً. بعضهم يقول إنه قد تَمْت تمفيته جسدياً في أحد السجون، وبعضهم ينفي أن يكون تد ثُتل. أمّا وِداد، فـإنها خارج البلد ولا
 للنظام، وليست مواليةً له أيضـا. إنها تعيش في بـي باريس، وقد ألتقيها
 حينه إن حصل. أبقى الآن في ذلك النهار الصيفي البعيد. كنتَ وحدَك


 إلى المستوصف حيث فطبوا الكَ الجرح في جبينك، وحقنوك بـمـادة مضـادة للكزاز . نعم، كنتَ وحدَك من سبح في تلك الظهيرة عكس
 السهاد الطويلة، مِنْ بعد أن هجرَتْني ودادُ إِني



 التقت بسامر، أو بالأصح: سعتْ إلى لقـانـئه. وربمـا أقـامت في باريس
 الفترات. يبدو أنني سوف أظل غير واثقٍ من هذه المعلومـة تـمـامَ الثقـة
 ستكون واحداً من أسباب شقَائكَ في مُقِبِل الأيام البعيدهَّ هِ هل مرقِ ببالك أنك سوف تحبها في وقتّ من الأوقـات، وبأنَّ الحبَّ كَلَّه ليس إلْا

شَرَكَاً تنصبه لكَ الحِياهَ بخباثة، وبأنك سوف تقع يومـاً في ذلك الشَرَكِ
 المؤكد أيضاً أنك تتذكر دراجتك التي اشتراهـا


 جسر الثورة في تلب المدينة. ولكنهـا مـع ذلك كانت انـ صـا في الحواري الضيقة. بقيتِ تركبها حتى الثانية عشرة من عمرك وأنت تعمل، كلَ يوم تقريباً، على إصلاح خلل مـا أصـابهـا. بقيتِ

 بل من المستحيل أن تنساه، فهو اليوم الذي ظهرتِ فيْ فيه وِداد مرةً ثانيةَّ في حياتك، رغم أنها ابنة الجيران، ولكنك لم تكن تَنتبه من قبلُ لوجودهـا بين الأطفال الكثيرين في الحارة. ابتسمتَ لها حينئذٍ.
 شهزٌ كاملٌ تقريباً على الشجـار مع سامرٍ بسبيها. فَالت لك:

> هل يؤلمك الـجرح؟

ضحكت من سذاجتها، وقلت لها:
أنتِ بنتٌ بلهاء. اركبي الدراجة، فهي تناسبك أكثر مني.
لا أريد.
لمـاذا؟
أخـاف أن أسقط أرخـاً.
تخافين ومعك أمجد؟ الذي مــه أمجد لا يخـاف. هيا اصعدي وسوف أعلمك كيف لا تسقطين أرضاً.
 وأنتَ تمسك بالمقود. تساعدهـا. البنت تبدو خائفةً في البداية. ثم

تتشجع شيئاً فشيئا، حتى إنها تصير جذلى في النهابة من هذه المغامرة الصغيرة، وتروح تضحك، وأنتَ تغدو سعيداً بضحكها، فترفع يدك عن المقود، وتترك البنت تتدبر الأمر بنفسها. و لكنها لا لا تحسن التدبير، و تفقد السيطرةً على المركبة البدائية وتسعط أر ألـأَ وأهرع إلى نجدتها وأنا أسألها إنْ كانت بخير . وكانت تبدو بخير لولا أثر خدثبِ صغير في ذقنها جعلها تجعر بالبكاء من شدة الخوف بسبب ظهور نتطة دم في نتيجة الخدش. ويغيظك خوفها، بكاؤها، وتنتهر هـا: انقلعي إلى بيتك ولا تسمحي لي أرى خِلمتك بعد الآن، وإذا رأيتك، ولو بالصدفة، فسوف أضربك.



 منه في وقتٍ من الأوقات، وبأنك سوف تتزَ سوف يدور في فلكها، حتى من بعد الطلاق معها، بل حتى إلى هذا
 كيف لا تخونها إلاَ مـع وِداد. ولكن قولي لي يا كاتيا: ألن نضيع في هذه الغابة؟ مَنْ يدري يا صديقي! تد نضيع. لا شيءَ مضمون. 3

## هل نستحق بؤسنا؟

الفقر ليس عيبأ. كلامُ سمعناه آلافَ المرّات بوصفه جِكمةً غيرَ
 صحيح؟ وإذا كان الفقرُ ليس عيباً كــا ندّعي، فلمـاذا كان عليّ، كرّم

الله وجهَه، يريد أن يقتله لو كان رجلاًٌ وأنا أمدّق عليَّاً الحكيم، ولأنتي أْددّقه فابني أومن بأنَ الفقرَ أكبرُ العيوب على الأرضن.
 الذي يتملكنا مقيتٌ جداً فإنتا نعيش معه في رباطٍ سريًّ من الوئامَ وفي التالي فإنتا نستحق بؤسنا وقد تصالحنا لا تعجبكم صيغة الجمع التي أكتب بها، فإنني لا أمانع أبداً في
 وسوف أروي لكم بعد قليلٍ كيف حدث ذلك. ولكتني الآن أضيف الآتي
 عن الفقر بديلا. تعالوا نتظر إلى وضعنا منـ دون دون تجميل: العشوائية
 موجهاً لجميع الطلألب في هذه القاعة، فأغلبية الحاضرين هنا ونا لا


 صحيحةٌ من الناحِية الحياتية، الإنسانيةَ أعتقد بأنَّ الجواب هو هو : لا كلمة حيّ في لغتنا العربية هي نقيض كلمة ميَتِ. أظنَ أن جذر كلمة
 مخطئاً في ظنّي هذا فأرجو من الأستاذ شوقي أن يرشدني إلى



 أن الجواب لم يعد خافياً عليكم: أنا لا أملك ثمن هذا هـا القامن
 قاموسأ في اللغة العربية العربية أو حتى الإنجليزية العربية، فالكتب عمومأ ليس لها أولويةً عندي، رغم أنتي أحبُّ القراءة، وأحبُّ الاطَّلاع على أحوال الدنيا، غير أني للأسف لا أقرأ غير الجرائد

والمجلات العتيقة، التي تخلّى عنها أصحـابها لسببٍ أو آخر، كهـا
 أصدقَائي وٍيـا زملائي، هناك دائمـاً مـا هو أهـُمُ عندي من الكتب الطعام مثلا. ذلك الشيء الذي يبقينا على قيد الحيّاة، أو ذلك الشئ الذي يميّزنـا عن الموتى، فـالموتى لا يأكلون الطعام الحقيقة لا يقرؤون الكتب أيضـا، ولا يِرتادون المسرح أو الوينمـا، ولا يذهبون في نزهـات عطلةَ نهاية الأسبوع، ولا يفعلون كذا ولا
 وهنا، هنا بالضبط تنعدم الفوارق بين الميّت وبين الحيّ في

 سعيد وسامر و أيمن و خلدون. اسألو هـم، فهؤ لاءِ جميعاً ينتمون إلـى فصيلة: الفقر ليس عيباً. إذن، فإنهم لن يخجلوا لا من السؤ ال ولا من
 ذاتها من الجميع: ولا كتابٌ واحد مـا عدا الكتبَ المدرسية. حتى هذه
 لا نعرف أين نركنها. أنا شخصياً أضـا كـع كتبي المدرسية في ذلك الحتِّ من البيت الذي يمكن تسميته مجازاً بِ المطبحِ أضِّ أضعها جميعاً
 المطبخ ذاته أدرس وأقر أ الـجرائد والمجّلّات البـالية لأكسب بعض المعرفة، وفي المطبخ أيضـاً أكتب وظـائفي المدرسية، بمـا فـا فيها هذه الخاطرة التي أقر أهـا عليكم الآن كوظيفة في مـي ألـادة اللغة العربية. لمـاذا أدرس وأكتب في المطبخ؟ الجواب في غي غاية السهولة: إنتي لا
 جداً. أمي وأنا فقط. أنا أدرس في الليل. وأمي في الليل تنام لأنها

 تحيد قيدَ أُنملة عن مقولتكم الأثيره: الفقر ليس عيباً. باختصـار يا

أصدقائي ويا زملاني، أمتي تشتغل خادمـأ في منزل الست إلهام. ولا تسألوني من تكون الست إلهام هذه، فأمر هـا ليس مهـأِّأ الآن. بل
 عشرات الملايين من الليرات. أي إنه واحدٌ من أغنى أغنى أغنياء دمشّق
 سنة. اسمه السيد جلال. ويقولون له أيضاً جلال بيك. ملا ألاحظة: الاسم ليس مستعارأ، برغم أنني لا أهدف إلى التشهِير بالرجل، الذي دبـا

 في شبابه. كان أكثر فقراً من أغلبية فقراء البلد. كان فقيراً إلـي إلى
 كان يعيش في منزلي الحاليّ الذي كان يضيق به وبزوجته الست إلهام وبطفلته الوحيدة رجاءـ هـي هذه البنت من جيلي تقريباً، فهي لا تصغرني إلاً بيضعة أسابيع. أما أبوهـا فهو من جيل أبي. كلاهما




 الجميل. أظن أن زمـانتا الجميل تادمٌ بعد عشرين سنة ألوا أو ثلاثين، فانتظروه، افعلوا ذلك بثباتٍ، ومن دون يأسِ أِئ أعود إلى موت أبي. في ذلك اليوم، لم يكن الرجل قد بلغ الخـامسة والثـلاثين من العمر حين زلُتْ قدمُه عن سقَالةٍ عالية في إحدى ورشثات العمـارة، وسقط

 الآن. سوف أبقى مـع جلال الذي صـار السيد جلال ألا أو حتى جالال بيك.
 يرتاح من مشثقة العمل في البناء وقد بدأ يشعر بالضيق من وجعٍ في

الظهر . وفكّر بأنٍ يصنع تَجارة مـا بـالنقود التي وفّرهـا من بيع البيت


 منزلاً يشبه منزله السابق، ولكن ليس بعيداً عنه بأكثر مـن من ستين متراً.
 والفول النابت شتاءً. كان أبو علاء أرملَ. وكان عنده ثلاثنة أطفال. علاء الذي يصغرني بسنةٍ واحدة وَ وِداد التي تصغرني بِّي











 كنتُ أتردد على هذا المنزل لمسـاعدة ابن جيرانتا علاه، وأخته شمس غي تقشير عرانيس (أكواز) الذرة البيضاء وتهينئتها للسلق قبل

 أن يقف على بعض الأر صفة القريبة من إحدى أو بعض حدائق وسط

 في إنزال الحِلّة النحاسية الثقيلة عن العربة وحملها إلى داخل المنزل

حيث ننظفها، ثْ نضع فيها العرانيس الطازجةَ ونحملها من جديدٍ
 الغرض على سطح العربة التي كان يربطها الرجل في الطريق بجنزيرٍ

 وعلاء نغمر العرانيس الجديدة بالمـاء ونشعل تحتهـا الكبير ـ كنت في الثالثة عشرة من العمر في ذلك الوقت، وكا وكانت شمسٌ قد غدتْ امر أْءَ مكتملة الأنوثة. وكنتُ بسبب فـاروَ السن بينتا أعتبر هـا الــا

 بِ (ناكر العِشرة). و سألت وِداد أختها:

مـاذا يعني نـاكر العشرة؟ ردّت عليهـا شمس من فورهـا:
 لمـاذا أنتت سـاهرة إلى الآن؟! قومي انقبري بالفراشـ.
حزنتتْ وِداد، وجعلتْ من فورهـا تبكي. لكنها نفّذت الأمر
 عن البكاء. كنا نجلس متربعين في بـاحة الدار المكشوفـة للسمـاء ونحن نقشر العرانيس. قلتُ للمر أة الصغيرة:
ليس جيداً أن ينام الطفل وهو يبكي. هكذا تقول أمي دائمـاً،
وهكذا تتمرف دعي.
ردّتْ عليً شمس، من دون أن تتوقف عن العمل:
 صغيرة) ومـع ذلك تريد أن تعرف البيضة مين باضـنـأها. المهم.. الأفندي جلال ناكر للعشرة. اسألوني لمـاذا؟ وكانت تتولى الإجـابة من قبل أن نسألها شيئاً:

لأنه ولا مرّة بعد مـا صـار زنكيل (ثريّي) خطر بباله أن يزور
أولاد حارته. هل تعرفون لمـاذا لا يزورنا؟
أنـا أعرف. لأننا فقراء.
جاءنا صوت وِداد.
التفتنا إليها. كانت تقف بباب الغرفة تستمع إلى الحديث وهي تَشْرَقُ بدموعها. ضحكنا ثلاثنتا من منظر البنت الفصعونة، التي أردفتْ من فور هـا: هكذا سمعت أبي يقول. قـالت شمس من خلال خحكها:

تعـالي تعالي، ليس جيداً أن ينـام الطفل وهو يبكي مثلمـا تقول خالتي أم أمجد. لكن تقعدين ساكتة هـه؛
وعادت البنت إلينا، وجلستٌ متربِّعةً بجوار أمتها الصغيرة قبل أن تتوسد فخذَهـا وتغفو رويداً رويداً، من دون دموع، فقد كانـو سعيدة راضيةً بعودتها إلى الجماعة، بعدمـا صـارت غيرَ منبوذةٍ منهم. وتابعت شمس رواية الحكايةَ التي لا تعرِف لها با بدايةً ولا

 حزام المدينة كمـا ينمو الكمأُ في قلب الأرض بعد بـر البرقَ والرعد والمطر . أعطوه الاسم الذي تحبّون من أسمـاء العشو ائيـات التي تشكـل الالـيل





 الأراضي الذين مـارسوا ويمـارسون هذه الجريمـة المـحميّة بالقانون

عن هذا الأمر الفظيع الذي يقوم به، لقـال لك: (المسألة وقَفت عنديٍ

 رأس هذا الرجل. المستقبل أمرّ لا يعنيه. وربمـا كان لا ويعني ألحداً
 والعاشر والألف؟ يـا إلهي! إنها ليست غابةً من الخضرةَ والمـاء والثـار، بل غابات، أو حتى سهوبٌ من النعيم. إنها حياة مدينة كبيرةٍ عريقة في تاريخ البشرية جمعاء. واحدةٌ من أقدم مدا وائن الأرض كما يقولون الون لنـا في الكتب المدرسية. ربمـا كان عُمْر هـا أحدَ
 الفرق في لغتنا العربية بين العام وبين السنة؟ أرجو أن تفيدنـا من علمك يـا أستاذنـا المـحترم. ليس الان بطبيعة الأمر، بل في نهـايـة

 أننا سوف نعتدي على وقت الاستراحة، وعلى جزءٍ من حصّة مـادة
 شوقي يبتسم ويهزً بر أسه بـالإيجاب. ممتاز . إذن سأتابع القراء الـاء

 الدَنـيا (العـالم القديم بطبيعة الحـال)، من الصين في الشرق وحتى الشـي إسبانيا في الغرب؛ فكيف انتهت إلى عشو ائيةٍ إذن؟ لمـاذا تقولون لنـا في المدرسة شيئاً ثم تفعلون ضدّه في الواقع؟؟ لا أعرفـ إلى مَنْ
 بريء، رغم كونه سؤالاً محيّراً، ولا أتوقع إجـابةً عنه هنا في هنا الصف الثالت ثانوي. نعم إنه سؤال محيَر، فمن المؤكد أنَ المدنَ لا لا تشيخُ بتعـاقب العصور، بل بتراكم الإهمـال، أو بتر اكم الفسـاد إنْ
 يقول لك الكلام ذاته الذي يقوله مختلِف السمـاسرة، فهو تاجر أراضٍ

أيضاً. أمـا كيف صـار يتاجر بالأراضي أو كيف صـار غنياً بوجه





 في حيتّا الذي يكاد لا يعرف المـاء إلاً ساعاتٍ معدوداتٍ من كامِّ
 الصدئة على أسطحة منازلنا أكثر عذوبةً من أغاني أم كلثّوم

 وفوقها عبارة: خطر الموت. ومن الشرق خزَان الكان الكهرباء الذي





 السمكري (السْباك) الذي كان يعاني في مسكنه من رائحة البول اليول الكريهة المنبعثة من جدارِ الخزَان الذي للجميع، بمن فيهم أفراد شلَّتا. كان رِجلاً في أواسِط العمر، قمصير


 عدّة الشُغل: إزميل، مطرقة، مفك براغيني، مفتاح إنكليزي أو مفتاحين
 واحد: سوداء وزرقاء وشفَافة أيضاً. ونادراً مـا كان يطرح السلامُ

على أحد، ودائمـأ مـا كان يردُ السلام على الجميع بنبرةٍ محايدةٍ بارده: وعليكِم السلام ورحمة الله وبركاته الرجل وحيداً؟ أين أسرته؟ أم إنه غير مثزو جِّج
 تكن تشغلنا كثيراً. إنه مجرد رجل غرِّ غريب ظهر في حيتّا فجأة، و أقام







 نجتمع كلًّ مساءٍ عند نـاصية الحـارة الشرقية. كنا في النـا فيا النهار نشتغل. كنا نشتغل بأيّي شيٍ متاح لنا: في الحفريـات، في الكهرباء، في الطلاء. في أي شيء، أو بالأصح: في كل شيء، فأشغالنا تشبهنا
 وكنًا نسمّي تلك البقعة الصغيرهَ من الحالم: المكتب. مكتبنا. .من نـحن؟ سعيد و أيمن و خلدون و سامر و كاتب هذه السطور طبـأـأ كنّا في ذلك الصيف قد بلغنا الخامسة عشرة من العُمْر، وكانت أمـارات



 سميرة عجفاء. وِداد مـا زالت طفلة تطلب الحليب مـع الكعك. بثينة

 من الأولاد عدم الاقتراب من سيرة هذه البنت، فهي شقيقة صديقي

علاء الذي لا ينتمي لشلّتنا. في الحقيقة أنّ علاء ليس صديقاً لي. إنه مجرد ولدٍ في الجوار . ولدٌ فقيرٌ وطيّب القلب، ولكنه غير مونِ موفق في
 ضعيف البنية على نحقٍ يٍ يِعث على التأمل، حتى لونه دائم الصفرة.


 صديقه علاء تمـاماً. جاءا إلى الحيـات في نفس اليوم ونفس الشهر ونفس السنة. تلازمـا منذ بكور الحياه، وظلاّا متلازمين إلى أنْ


 الحارة متجاوريْن وقد استندا بظهريههـا إلى جدار أحد المنازل، وراحا يتحدثان بهدوء، بصوتٍ خفيض، ويظلاّلن كذلك لساعـاتِ اتِ

 طوالَ هذا الزمن المديد من دون كلِّ أو ملل. تعمّدتُ مرّةً أن أِ أجلس
 يمـانعا بحضودي، وتا في ذلك النهار حديثاً غريباً عليَّ إلى حدٍ كبير . كان إبراهي لعلاء عن كيفية قصّ أظافر اليدين والقدمين. عن قَامـا





 فإلى التراب يجب أن تعود. يجب وأِّ أن تعود كلُها. كاملةً وغيرَ

منقوصة. لا فرق بين جزءٍ و آخر. قلت له: ولكنَ قلامـاتِ الأظافر

 إبراهيم ولداً غريباً في تفكيره الذي لا يشبه الطريقة التي نفكر بها نحن أفراد الشلة. قلت: فهل يجب أن ندفن البعوض والصر الصراصير أيضاً حِين يرشٌون عليها المِبيدات الحشرية أو حين يقتلونها بأية طريقةٍ أُخرى؟ تـال: أصـلاً يجب أن نمتتع عن قتل البعوضـة والصر صور، فهي أيضاً مـخلوقـات الله. كان إنـا إبراهيم ولداً يتيم الأب،





 اهتمـامـأ. صرت أسـاعده بيعض المواد المقررة عليه، وبخاصـاصٍ منها

 وفي الحالين جاءت النتيجة واحدة: لقد ترك الولد المدرسة، واشتغل





 قصص البنات كلَ ليلةٍ تقريباً قبل أن نعود إلى منازلنـا ونا ونـا ونمـارس العـادة السرّية على وتع تصسوراتنا وخـا
 أنه محبوبٌ من البنات أكثر منًا جميعاً. كنَّ يغمزنه ويبتسمن لـه على الانـ

نحو ليس فيه التباس. حتى رجاء ابنة جلال بيك الثريّ كانت تغمزه وتبتسم له. كانت تزور عشوائيتنا، التي هرب منها والـا والداهـا قبل حيِنٍ





 فرنسا. فرنسا التي لا تشبهنا في شيء، وبـا وبخاصةٍ في العلاقة بين الأولاد والبنات الحـا الحرية الفرنسية والثورة الفرنسية التي قر أنا عنها في كتاب التاريخن في الصف الثالث الإعدادي. الثورة التي غيّرتْ وجه العـالم من الإقطاع والرجعية و العبوديَّة إلى الأخوّة والعّة والعدالة
 بثورتها المجيدةَ. والأهم من هذا كلّه: فرنسا التي جلبت الـيت الحرّية


 أحياناً. وكنًا في غيابه نسميه: الشيو عي، وكنًا واثقين من سلامـة هذه التسمية، و لدينا الدليل القاطع على شي شيو عيته: غرامُهـه غيرُ المحدود بـالثورة الفرنسية. فهل غير الشيوعيين يقوم بـالثورات؟.
 السعوب!! في ذلك الصيف الذي بلغنا فيـا فيه الخـامسة عشرة من من العُمْر وجدنا أنفسنا فجأةً مضطرين لنقل مكتبنا من نـاصية عشوالـا



 نفسه مـالكَ الحارَةِ وحـارسَها الأمين من الأشرار، الأو غاد، الأغراب

الذين يضمرون بنا شرَأ. و هؤلاءِ في الحقيقة لم يكن ثمـة وجورٌ لهم

 الأذى. كان أبو الخير، على وجه العموم، رجلاً طيباً، وكان كلّمـا التقـانـي في الطريقَ يسألني السؤ ال ذاتَه: هل تسمع كلمة أمك أم إنك تعذبّها؟

> لا، كيف أعذبها وهي أمي؟ ثم إنني لم أعد طفلاً.

أمك امر أة مناضلة، وإنْ كنت تعذبها فسوف آخذك إلى المخفر (قسم الشرطة)، وأعمل لك فلقة (عقوبة فَاسية).

 صيفيةٍ بلا قمر، في واحدةٍ من أبشع لـيالي العُمْر ، وبعد أن أفر غنـا مـا في مثاناتنا من نتانة على جدار الخزان الكهربائيَ الملاصق لمنزي صططيف، رحنا نغوص في الأزقة المعتمة عـائدين إلى بيوتنا متخمين


 ستار نافذةٍ مضاءةٍ في إحدى الغرف ونحن نمرقَ من أمـام منزل (أبو الخير)، فتوقف عن المشيٍ ورداح يراقب مـا خلف النافذة.
 خلف الزجاج عبر ثقبٍ في الستارة شَه المهترئة
 عنَّا، فعدنا إليه نستطلع الأمر • وشاهدنـا العجب العُجـاب. كان ظهر (أبو الخير) لنا بخلاف زوجته التي كانت تواجهنا تمـامـأُ لاحظتِ

 وهو يوشك أن يصل إلى النشوة فوق امر أته، وتأكد صحة ادّعائها.

كنا في تكك اللحظةَ نمـارس العادة السريـة جماعةً في بثٍ حي مباشر .
 هنا وهناك بحثاً عن سرواله الداخلي. متنا من الرعب، لكننا لم نكن قد وصلنا إلى النشوة بعد، فبقينا متلصصين على المر أة التي راحت
 على سرو اله الداخلي، ومـا إنْ ارِتداه حتى اندفـ إلى خزانـي انـة الثياب
 اختفينا بلمح البصر في الحواري المتداخلة. رحنا نركض بسرعة قياسيةٍ يعجز عن تحقيقها أبطال الأولمبيـاد في السباقـات الطويلة أو حتى القصيرة. اختفينا عند مفترق أحد الأزتَّة. ومن حسن حظنّا أنّ أنّ اللتيّارَ الكهربائيَّ كان قد انقطع في تلك اللحظة. من جديد: إنها العشوائية تفعل فعلها، تتآمر معنا لا علينا هذه المرّة. وقفنا في العتمة خلف الجدران المتآكلة، ورحنا، مثلمـا كان يفعل شار الـي


 الأبيض وسْطَ الحارة الضيقَة وهو يطلقَ النـار من مسدسه. ثلاث رصـاصـاتٍ طائشةٍ في العتمة. واللافت في الأمر أنّ الرهـا تكن في الاتجاه الذي هربنـا فيه، بل في الاتجـاه المعاكس. وكنـا نسمـع صوت الشرطي يزعق في الفراغ:
عرفتكم يـا أولاد الكلاب. عرفتكم واحداً واحداً. توقِقَف عندك يـا ابن الحرام أنت وإياه. واللهه لأعمل من جلودكم طبولاً للحرب.

كان يصر خ على أشباح. وكان يطلق النار على أشباح. لم يذكر
 مرتاحي الفِكر، فـالرجل لُم يتعرف هـويةَ المتلصصينـ على وـي
 الحسبان: ارتفع فجأةً هرجْ ومرجّ في قطعةٍ من الحيّ تعاكس مكان

تواجدنا. عند المكتب تقريبًاً. أو هكذا ختّنا. صرانٌ وعويل، شتائم ونداءات استغاثة، وهذه كلّها وصلت إلى مسامع (أبو الخير) على



 عند المكتب، ولكنتا آثرنا السلامة، فرجعنا إلى بيوتـا خألـا
 يستخدم مسدسه. ولكن فجأةً هـار إطلاق النار متبادلاً فـا فـا حقيقة الذي جرى على رصيف مكتبنا تلك اللليلة؟ (ملاحظة بين قوسين: أشنعر بالانزعاجه، بل حتى إنتي أشعر بالألم والاشمئزاز وأنا أكتب عن هذا الأمر الفظيع. كــا أخشى من أن يهبط مستوى هذه الخالـا إلى دركٍ لا أريد النزول إليه. ولكن مـا العمل؟ إنها حياتنا، ويا للأسف!!.) لقد شعر صطيف السمكري النا الذي كان يصـار ع رائحة البول
 الحَرٍ بسِبب انقطاع التِّار الكهربائي وانعدام هواء أِّاء المروحة الوحيدة
 الأسباب مجتمعة قرّر الرجل أن يفتح نافذة الغرفة حيث ينّ ينام طمعاً في الحصول على شيءء من إبتراد. لكنه، ومـا أن فتح تلك الك النافذة، حتى شاهد في العتمة حركةُ غريبة: أشباحِ تتحرك من من حول ومن
 خفيضة مجبولةً بتوسلات الضعفاء المتذللة، فما كان منه، أي

 الزبالة. ويا لهول مـا رأى! كان أربعة شبابٍ غرباء عن عِّ حيّا
 فوجيء الشباب بحضور صصطيف الذي وقف بعيداً عنهم بضـع خطوات اترات رافعاً المطرقَة بيده معلناً اسْعداده لقتالٍ دمويّ إن لم ينفّذوا أوامره

من فورهم: يتركون الطفل يذهب في حال سبيله، ويبقون في
 فعلوا ذلك من أجل الممـاطلة ريثمـا يتدبرون الخطَّة المناسبة للتصرف
 له كبير هـم، كما جاء في إفادة الطفل لعناصر الشار الشرطه لاحقاً : حسناً، سوف نطلق سراح الولد، ولكننا سنضعك في مطرحه. تالوا له ذلك بعد أن انتزعوا منه المطرقّة الحديدية بطبيعة الحال. ثم


 لولا وصولِ أبو الخير الذي صـار شاهداً على الجريمـة، أو شاهداً
 ففي صباح اليوم التالي عثّروإِ على الرجل الضئى
 نفدوا بجلودهـم إلى الآن. وأمـا الطفل الذي لـم يلم يلغ طور المراهقة فقد أتـام في إحدى مشافي الحكومـة أسبوعين أو أكثر، أجرى له

 صرنا نتجنب الظهور في تلك الأنحاء الملعونة. ومنذ تلك اللـيلة، فقدنـا مكتبنا الأثير، وخسرنـا معركتنا التافهـة مـع صنطيف البطل الذي الـي


 رحيل صنطيف، معركتنا التافهة معه و إلى الأبد، فلم نعد نتبول النـ على جدار الخزّان الشرقيّ، كما أننا صرنـا نخاف من أن أن نتبول على جدار الخزّان الغربيّ، فمن يدري؟ ريمـا قد يكون في انتظارنـا مسدسُ آخر، وبكلمـاتٍ ثانية: صرنا نصدق اليافطة الموضوعة على بـاب الخزّان: خطر الموت.

لقد غدتٌ هذه الحـادثة الفظيـة نقطة تحولٍ في حيـانتا، فلم نعد نتثاءب عند حديت سامرٍ الممل عن الحرية في فرنسـاه الحسناء ولكننا بقينا دائمي الترحم على صطيف البطل ودائمي الحنين إلى لياليه وخزّانه ومبولته. على أية حال، كان الـي الصيف بعد تلك الليلة المرعبة على وشك أن ينفد. ولكنه أبى أن يرحل من دون مصيبةٍ


 وتجيء مـع ابنها إبراهيم الذي يرفض أن يقتل الصرصورِ لأنه خلقَ
 ومتوجسينْ. وكانا يسألان عن البنت بحذر، بهمس. حدث الأن هذا في

 طيبة تربط البنتين بععضهها، وبخاصةٍ أنهمـا متقاربتان في السن. وهكذا انضمّت شمٌ إلى موكب الباحثين عن الفتاة المفقودة، وتبعها شقيقها علاء إكرامـاً لصديقه إبراهيم. وشيئاً فشيئاً بدأ ينكشف للجميع سر الحكاية: بثينة اختفت. وفي اليوم التالي مباشرةً صارت الحكاية على الألسن كالآتي: بثينة هربت مـع عشيقها الحـي أصبح








 اعتدى عليها ثلاثةٌ من الكلاب الآدمية. اعتدو اعليها في الطريق. في

وضـح النهار. قـاومتهم. ضربوهـا. فقدتِ الوعي. خطفوا حقيبتها اليدوية، وفرّوا هـاربين. اتصل أحد الناس بالشرطة التي وصلتْ
 ثلاثة أيام فـاقدةً الوعي، وليس في حوزتها شا شئها يدلُ على هويتها،
 تصـُ إلّا متأخرة، أو متأخرةً جداً لـ لم تستفقِ من غيبوبتها إلاَّا وقد


 حساسية حقيقةٍ كهذه جاء أحد رجال الشال الشرطة إلى الحيّ ليلاً، وتصد

 المجني عليها. و هذا ما كان. في صباح الي اليوم التالي رجعت شمسٌ إلى الحي وقصدت منزل أم إبراهيم. جلست إلى المر المي أه، وحكت لها ما جرى بعباراتٍ جاهـدت البنت في انتقائها بحيث تكون لطيفة الوتـع على امرأةٍ مصافظة. بكت أم إبراهيم، وندبت حظها رانها وأعلنت استسلامهها لِـ النصيب. ومـع حلول ظلام اليوم ذاته، استلمت الأم ابنتها من المستشفى بعد أن وقّعت على تعهدٍ عند الشرطة بعدم التعرض للضحية بالأذى. رجعتا إلى الحي في سيارة أجرة تحت


 أيام، وجعلت سيرة بثينة تتراجع عن الألسن، الخبيثة منها والـا والطيبة. وكما مَال أحد ״حكماء، عصره: (ذَوِّجْ بنتك لابنكَ، وعيار الفضيحة

 الباب، فـانشغل الناس بتجهيز متطلبات العيد، ورا منهم يفكر بتأمين الأضـاحي. في ليلة ذلك العيد كان الزحامُ في الحيّ

شديدا. كنّا نتسكع نـن الأصدتاء الخمسة كمـا نفعل عشية كل عيد. كانت أم كلثوم تغني الأغنية ذاتها من مسجلات أغلبية المحـال التجـارية التي تسهر حتى طلو ع الشمس: حبيبي يسعد أوتـاته. ونحن الخمسة نجيء هنا ونروح هناك في حوارينا العشوائية. والليلة عيد عَ الدنيـا سعيد. ويمضي بنا السهر ـ نشتري لأنفسنـا شيئاً مـا إن كان لدينا بضع ليرات جمعناهـا طوال السنة خصيصاً لهذه المناسبة: حذاء، تطعة ثياب، الخّ... ويطلع الفجر . ويبدأ ذبح الأضا الـاحي في


 الدمـاء من أمـام عتبات منـازلهـا وأــا وأذهب إلى بيتي. أمرّ من أمـام منزل بثينة. كانت أم إبراهيم تشطف الدماء من أمام الباب .
كل عام وإنتِ بخير خـالتي إم إبراهيم!
وإنت بخير يـا ابني يـا أمجد!

وأرجع إلى منزلي. أمي استيقظت من نومها للتو
كل عام وإنتِ بخير مـامـا!
كل عام وإنت بخير حبيبي! شو اشتريت للعيد؟ اشتريت تميص.
ريته مبروك انشالله! أعملك فطور؟
لأ، شكراً، أكلت سندويشة فلافل مع الشباب وشربنا كازوز.
بدي أنام.
نام تقبرني. نوم العوافي يـا رب!
على فكرة، خالتي إم إبراهيم دابحة ضحية. الهيئة إنه قصة
بثينة انتهت على خير.
إي الحمد إلك يـا الله!

وأدخل في فراشي. أدخل في النوم. أنام خمس ساعات. أصحٍ. أجد أمي تجلس على فراشهـا متربعةً، شبه بـاكية. ل أفهم شيئاً. أسأل:

خير مـامـا؟ صـاير شي مو منيح لا سمـح الله؟

> بثينة.

شبها بشينة؟
دبحوهـا اليوم الصبح. دبحهـا أخوهـا إبر اهيم. أكيد هـاد ترتيب أمه الله لا يوجهلها الخير .

بهذه الجريمة. بذلك الدّم المسفوح على الرصيف في صبيحة العيد ودّعتُ، و إلى الأبد، سنوات المدرسة الإعدادية. ولكن مـا زال في الذاكرة متسع عن تلك الأيـام.

 نتنظر أن نكبر لنصير قـادرين على أن نعمل، ويصير عندنـا نقود
 لا نكبر بسرعة، ولأنَ أيـامنا تمرَ بطيئةً بطيئة، رغم أنها ألـانـا أيام أعمـارنا، ورغم أنَ أيام العمر معدودة. كنا نسا نستعجل الوقت أن ينصرف. ألا أيها الليلُ الطويل ألا انجلي. ولكن هل كا كان امرؤ القيس، بقطع النظر عن أسباب طلبه الغريب هذا، يجهل تلك الحي الحقيقة البسيطة:


 يخطر ببال، إلاّ الوتت. ونحن كنا نصرف وقتنا بـالمجـان، وعلى نفس الوتِيرة: فرنسا والبـا ولـاتـا أو إن شئتم: البنات ونـات وفرنسا، التي صـار يخيّلُ إلينا أنهـا من أملاك سامرٍ الشا الشخصيَّهُ وإنْ لم يكن الأمر كذلك، فلمـاذا لا يملُ الفتى من الكلام عنهـا بهذا الحب الكبير ؟ لمـاذا لا

يتحدث مثلنـا عن البنات اللائي كنَ يستلطفنه أكثر من أيِّ أحدٍ آخرَ


 نحسده. وكنا في غيابه نتساءل عن السبا

 هـع مختلِف البنات. إذن، مـا السرّ الكامن وراء هذه النجا النجاحـات غير

 الثورة الفرنسية مقابل أن نحصل على جلى جزء يسيرٍ من المكاسب



 كلامـه إلـيّ:
مـاهيَّ؟! من أين جئتَ بهذه الكلمة؟ ومـا معناهـا أصلاً؟
 في الفصاحة، ولكنني أتذكر أنها أعجبتني (على الأرجح أن أن أكون قد

 يتصورنا. قلت له و أنـا أهرب من المو هنو ع كي لا ينفضح جهلي:


> ومن أين لي أن أعرف مـا هي الشيوعيّة؟

ولم نقتنع بجوابه.
إذن لماذا تحب فرنسا والثورة الفرنسية كلَّ هذا الحب؟
ومـا شأن الثورة الفرنسية بـالشيو عية؟

كيف هذا؟ و هل غير الشيو عيين يقوم بالثورات؟
أنتم يـا أصدقَائي بُلهاءُ كلَ البلاهـة. هل تعرفون لمـاذا؟ لأنكم لا
تقرؤون غير الكتب المدرسية.
وهل تقر أ أنت غير الكتب الملرسية؟
لا، طبعاً.
فلمـاذا إذن تستغني نفسك من بلاهتنا؟
لأنتي أنصت جيداً لحكايات أبي، فأنا لست كسولاً ورلولاً مثلكم، ولست أحمل جوعي في في بطني أو بين فخذيّ. ثمّ إنني أحمل دمـاغاً في دأسي وليس أحشاء دجاجة.
 يتقاتل معه بسبب أحشاء الدجا في الوهت المناسب ومنعتُ نشوب المعركة. غضب ونـ سامرٌ في ذلك المساء، وترك المكتب وانصرف. و اتفقنا بعد انصر افه على أنه يكذب
 ليس بين فخذيه؟ ومـاذا يعني أنه ينصت جيدأ لحكا لا يختلف في شيءٍ عن آبائنا؟ نصف أمتي. قـال أيمن:
من المؤكِ أنه يكنب علينا بهذا الكلام غير المفهوم ليغطّي على الحقيقة عملاً بقول الشاكعر :
إذا جئتَ فـامنح طَرْفَ عينيكَ غيرَنا لكي يحسبوا أنَّ الهوى حيتُ
تنظرُ
نظرنا إلى بعضنا متفاجئين من فمـاحة أيمن، وسألنـاه:
مَنْ يكون هذا الشاعر؟
قـال:
الأخوين رحباني.

وكان دليله على ذلك أن فيروز تغني كلمـات زوجها ـ وصدقناه، فالدليل قوي. كان من السـابق لأوانه بعد أن نعرف أن أنّ هذا الكلام لشاعرٍ من العصر الأموي اسمـه عمر بن أبي ربيعة. على أية حال، لم يكن مثل هذا الأمر يشغلنا وقتئذٍ كما يشغلنا صديقنا الانـا الشيوعي. و هكذا فقد بقينا حائرين في أمر سامرٍ بضعة أيَّام أُخَر بعد القطيعة معه. والنكتة في الموضوع ع أننا لم نـلاحظ عليةُ أية حركةٍ تشـي
 صديقي ساًّمر! بـالأصـالة عن نفسي، وبـالإنـابة عن بقيـة الشثلة وأمـام الأستاذ شوقي وجميع طلاّب صفنا أتوجه إليك بالاعت التجسس الذي مـارسناه عليك تبل ثلات سنوات، والذي كان عملاً
 يزال ولداً فقيراً مثلنا، ولكنه لم يكن وحيد أهلها ولهِ بل إنه من أسرةٍ كثيرة العدد، وكان هو، ون ومـا زال طبعاُ، كبير أخوته. أمـا أبوه
 العموم ولداً لطيفـاً يعزّ علينا أن يخرج من من الشلّة. وحين يئسنا من العثور على دليلٍ واحد يرشدنا إلى سرّ الغواية التي يتمتع بها فتا فتى

 ورجعنا إلى حياتنا الطبيعية. كان خلدون في تلك الفترة قد أحبّ عزّة ابنة صـاحب محل القرطاسِة الوحيد في ذلك الجزء من الحي.


 نتأوه في سرّنا من النشوة. ثم تطور الأمر سريعاً بين الاثنين إلـى مـا هو أبعد من النظرات الملتاعة، فقد تجرأتِ البنتُ ورمت، أنتا

 وكان يمكن للأمر أن يتطور إلى مـا هو أبعد من مكاتبات الغرام لولا

أن (عزيز) شقيق عزَة اكتشف أمر رسالة خلدون. أشكٌُ في أن يكون
 المريبة. وعلى رأي هـاهب القول الشهير: كاد المريبُ أن يقول

 البنت تحت التعذيب للاعتراف بالحفيقة. جاءنـا عـا عزيزّ غاضبأ، قاصصداُ الشرَ بخلدون. وكان في يده عصا غليظة. كنا نجلس على رصيف مكتبنا الجديد. سألْنا من دون مقدمانـات:

من يكون خلدون بينكم؟
التفتا إليه. فهمنا القصة من نظرٍٍ واحدة. أجبنا جميعأ:
أنا خلدون.
هذا يعني أنكم متفقون يا أولاد الكلب. جئتم إلى هنا لتعملوا عصابة يـا زعران؟
وهجم علينا ملوَحاً بالعصـا الغليظة التي تفاديناهـا جمدعاً

 لم نضربه. إكرامأ لأخته على الأقل. قلت له:
 معك ولا مـع أيّي أحبٍ آخر. لذلك الله يرضى عليك أن تقصر الشر وتتركنا بحالنا. اتفقنا؟
أومأ بعينيه أن نم اتفقنا، وهو مـا يزال مبطوحاً على الأرض. تركناه. نهض. ابتعد عنّا بضع خطوات قبل أن يلتفت إنيا إلينا، ويقول:
تكاثرتم عليَ يا أولاد الحرام؟ أنـا سوف أربيَيكم.

وانصرف راكضاًاً لم نلحق به، ولم نعطِ لتهديده أدنى اهتمام ألمام. واكتفينا بنصح صديقنا العاشق أن يهديء اللعب في الفترة القادمة.

وانصرفنا بعدهـا لممـارسة تسليتنا الجديدة في مستقرنا الجديد.

 من دون أن أعرفـ بدقة كيف تم ذلك أو كيف ابتدأ . ولكن من المؤكد أنه ابتدأ من هنا. من هذه الدكان، فقد كان هـا هـاحبها الشاب الطـا


 المؤكد أنه لم يكن أنا. إنتي وائقّ من هذه النقطة. الذي أيمن هو من قدّم لي السيجانِّه مشتعلةً، وفـال:

جرّبها.
وجرّبتها . جرّبناهـا نحن الخمسة. كنّا نمرر هـا لبعضنا بمهـابِّةٍ
 وشتمنا صـاحب الدكان الذي يبيع المواطنين بضائع مغشوشة


 إنسانٍ يشبه عملَه، وكلُ عملٍ يشبه صـاحبَه:

لا يوجد عندنا طوابع.
كانت هذه أغرب عبارٍّ قر أتها في حيّنا منذ ولادتي فيّ فيه وحتى


 صندوق بريد واحد. والأهم من هذا: نحن بشرٌ بلا عنا عنوان. وإن وإن وُجد
 أبو أنس، أو فوق مشغل النجاح للخياطة، الخنـ ... والأهـم من كل مـا سبق هو أنه ليس لدينا من نكاتبه ويكاتبنا. حتى مواعدينا مـع

الأغراب تكون كالآتي: نتقـابِل عند تقاطع الطريق الفلاني هـ الطريق
 حذاء من الكاوتشوك الأسود وفي يدي كتاب الجغرافيـا للصف

 البالوعة إلى تصليح الباب والشبّاك وتمديدات الكهرباء وطلاء الجدران، بل حتى كنا نفهم بـالبناء العشوائي. كنا مكتفين بفقرنـا من الـا العالم. كنا مكتفين بفقرنـا من عيادات الأطباء والصيدلـا أهلونا يسقوننا منقوع البابونـج لكافة الأمراضن الانـ، أو منقوع

 تسهب في شر ح محاسن دو ائها وذمّ بقية الأدويـة. و هكذا ليس يو يوجد
 نتيجة اللقاحات المختلفة. وللإنصـاف فقط أقول إنْ أمهاتنا
 رغم وجود عيـادة الدكتور عصـام في حيّنا. و هو في الحقيقة طبيبّ جبِع. لقد أخذ من العم (أبو خلدون) مئة ليرة كاملة مقابل الكشف

 دواءً واحداً فقط: أسبرين الأطفال. حبّة واحدة كل كل يوم بعد الغداء.

 يسرق الناس لقاءء مـاينتهم في عيادته. هذا هذا الطبيب الجشع أوقَدَ عندنـا الحماسة لخدمة أهلنـا في المستقبل. سامر يريد أن يصير


 أيمن على وقـاحتي. سعيد لا يعرف مـاذا يريد أن يصير. هو دائمـاُ

يقول: فلتأتِ كما تشاء. أظته يقصد الحياة. رغم أنه شاطرٌ بـالمدرسة كمـا تعرفون. خلدون ليس مؤمناً بـالأعمـال الخيريّة، ومن المؤكد أنـه سوف يصبح تـاجر أ في المستقبل، فهو، حسب معلومـاتي المتو اضـية، الشخصُ الوحيد في العالم الذي يساوِم الصيدلاني , على ثمن علبة أسبرين الأطفال التي يشتريها لأبيه الضخم. ألنت أنيا أليخاً سامحني على
 زملائي الكرام أنَّ لدى خلدون نظرية كاملة متكا الملة حول حول هذا الشأن.

 فحوى نظريته. ولكنتي، فِي الحقيقة، نسيت هذا الفـي الفحوى، ولما ولم يعلق بذهني من تلك النظرية إلاّا بعض العبارات. قـال لي: الحياة بـاز الـيار . ولأنها كذلك ينبني يـا تفعل أصبحت حمـار اً مثل صديقنا أيمن، وركب النـاس على ألى ظهرك. هل تحب أن يركب الناس على ظهر كـ
 شيء يعني كل شيء. قلت: حتى في الحب؟ قـت قـال: في الحبٌ قبل










 التبروٌ من أصله؟ فهل الطوابع من فصيلة الممنو عات؟ لا لا بدً وأنّ في

الأمر سرّاً. ووظيفتنا هي اكتشاف ذلك السر . بل إنَ هذا الأمرَ واجبٌ


 طرحت السلام على صفوان بأدبٍ مبالٍغ به: السلام عليكم عمي حدّو! وعليك السلام. مـاذا تريد؟
الحقيقة أنا كتبت رسـالة إلى ألمـانيا ويلزمني طوابع.

 أو ألان ديلون. ردّ الرجل عليّ و هو يكبت في داخله انفعالاً يو شك أن

ينفجر:
شكراً يـا عم! عندنـا طوابع.

قلت بأدبٍ ممزوجٍ بـالمسكاًّه، وانصرفت. ثمّ كان دور سعيد. منٍ
 وحدّو يركض خلفه يحمل شاكوشاً وهو يشتم ويلعن:
متآمرين عليّ يـا أولاد الحرام؟ تفو عليكم وعلى أهـاليكم. كنًا تد هربنا من أمامـه بسرعة البرق، بينما هو المسكا يتدحرج خلفنا كالبرميل من فرط بدانته. تجمتعنا عند زاوية إنـا
 فتوقف لاهثاً، ونحن نضحك علئِ عليه. وثّمّ جلس على الأرض من التعب وراح يجوح وينوح ويقول ويعيد:
 لقد كان منظره وهو على تلك الحال يقطَع القلوب. لقد أشفقتُ

عليه. بل إنتا جميعاً قد أشفقق عليه، حتى إننا نظرنا إلى بعضنا نظرةً



 نظرنا إلى بعضنا خائفين متسائلين: مـا العمل؟ إنه خطر الموت. مرة ثانيـة: اليـافطة تصدقـي وكان الجواب واحداً لدى الجميع: الهروب الكبير. فـاستدرنا على أعقابنا خاسرين، ولحقَ بنا جيش العزيز، وانهالت علينا الحجارة كالمطر . ولكننا خرجنا من المعركة بأقل الخسائر الممكنة. بعض الجروح الطفيفة. ولم نعد بعد هذه الواقر واقعة نتجمع إلاّ في داخل زهـاقنا كمن يحتمي بأهله وعشيرته والشرطيّ
 ينتهي. ولكنْ مـاذا كنًا نتظطر؟ لا أعرفـ. لا أحدَ منـا كان ان يعرف الجواب عن هذا السؤال الحياتيَ البسيط. لا أحد منّا كان يعرفـ الجواب عن هذا السؤال الوجودي الكبير . هل كنًا نفكر بـالوجود أم بالعيش؟ عن نفسي أقول: كنت أفكر بكل شيء بمـا في ذلك تلك المرحلة الجديدة من حياتي والتي صرتُ وقتئذ أقف على عتبتها، فذلك العام الدراسي القـادم ليس كجميع الأعوام التي سبقته. إنـه
 المرحلة التي سوف تحدد كل شيءٍ على علاقةٍ بمستقبلنا. من المؤكـ المد أننا لن نبول على الجدران بعد اليوم. ولن نتلصص من النو الـن علـي خصوصيـات البشر ، ولكنتا سنظل نـحلم بـالبنـات من دون ريب. نعم، هي مرحلةٌ جديدة علينا. ولكن من الأفضل أن أن أرجع إلى
 أخشى بأنَ الذي في رأسي ليس بعيداً عن أحشاء الدجاجهة، كمـا فـال

 بلغت الثامنة من عُمْري. إذن، عليَ أن أنصت إلى كلام آباء آخرين من

أجل اكتساب بعض المعرفة. و هؤلاءٍ الآبـاءُ متوافرون، في الحقيقة،
 عليهم بالمجان تقريباً: الجرائد . يجب الاعتر اف بأنَ الجرائد عندنـا هي الأرخص ثمناً بين معظم دول العالم. إنها في متناول الجميع، حتى أفقر الفقراء منّا. صرت أشتري جريدةً كلَّ يوم تقريباً. وأرو ح أسهر معها في المطبخ بعد الانتهاء من واجباتي ألمدرسية. وكنت

 الذين أجدني مديناً لهم بـالكثير.
والآن يـا أصدقـائي و يـا زملائي.. هـا هـي مرحلة الدراسـي الثانويةً تنقضي إلى غير مـا رجعه. الجامعات فيات في انتظارنـا
 الإعدادية، ولكنتي بتُ أخشى من ألغَ أكون فَادراً علِّى تحقيق هذه
 تراجعِ مستمر خلال المرحلة الثانوية، ولكنتي سوف أدرس جيداً قبل

 اليوم تنقضي أيضـاً، وكذلك تكاد تنتهي هذه الخـاطرة التي أقر أهـا
 اختار خاطرتي أنا بـالذات لتتم قراءثُها على الملأِ. إنتي أطمـع يا أستاذنـا الكريم بأن تبلغني الجواب عن الـا الآن يـا أصدقَائي ويا زملائي فـاسمحوا لي أن أعود إلى سؤ الليَ

## هل نستحق بؤسنا؟

وبعد هذا السؤال الذي لا أملك عنه جواباً و افياً أكمل الكلام في
النقطة التي أجّلت الحديت حولها تَليلا:
العار الذي تصـالحتُ معه.

بمـا أنَّ الفقر ليس عيباً كمـا نقول في الـِكَم والأمثال، فقد اعترفتُ لكم من دون شعورٍ بـالعار بأنَّ أميٍ تعمل خَادماً فـا في منزل

 الحال مخترع المصباح الكهربائي. ذلك الاختراع الذي الذي مـا زلنا لا لا

 مرسيدس لصناعة السيارات الفاخرة التي يركبها جلال بيك ذاتها

 والقيل والقـال. حتى شمس لديهـا عديد السينـاريوهـات الخصـوص. واحدٌ من هذه السينـاريوهـات يقول: إنَّ شخصـاً مـا مـا قد اختلس من الحكومة ثلاثة ملايين ليرة، وإنَ هذا هنا الشخص صديو





 لا تفهـ بـالعو اطف أو بـالمشا
 صـارت الملايين الثلاثة المسروتة من الر أمو ال الشعب ملكاً حلالاً، رِّم

 وجه السر عة بداعي السفر إلى كندا وقد حصل على حق الهجرة إليهـا
 تقريباً. وكان اللوسيط بين البائِ والشاري دجلاً يشتغل منذ سنواتٍ كثيره، عاملا في محلِ يبيع الفرَوج النيء بمنطقة

المرجة في قلبِ دمشٍقٍ. وهذا القريب نفسه صـار مدير المشرو ع الذي

 جلال بيك تتوسع وتتنو ع حتى غدا واحداً من حيتان المـال والأعمـالن، سيّما وأنَّ أياديه امتدّت فوق المدينة وشملت العقار ات وات والأراضي، بما فيها عشوائيتنا، وبخاصة أِّ تلك البقعة من الأرض التي كتّا نستّيها اعتباطا: ملمب كرة القدم. لقد كان عند شمس خـيال واسِعٌ لكتابة
 كنت، إنْ فشلتُ في الفيزياء، أدرس فنَ صنا صناعة السيناريو وأصبح

 بيك المفـاجىءء وربمـا صـار عند أختها وِدادَ أيضـا مثـا مثل هذا العدد من



 كان عليه الأمر قبل تليل ـ ليس السيد جلال بيك، ولكن الست إلـا نفسها. فهي امر أةٌ على النقيض من زلا زوجها الا


 عندهـا في المنزل. وإذا كانت لفظة خـادم لا لا تعجبكم، فـاستبدلوٍ هـا
 أراهـا لطيفة. على أية حـال، و من أجل الحقيقة فقط، فـإنَّ الست إلهـام
 تستخدم في وصفها كلماتٍ لطيفةً فعلاً: جارتنا أم أم أمجد. يِبدو أنها
 عندمـا عر خت على أمي العمل لديهم، تَالت لهـا: ألا تساعدينتي في

شنل البيت يـا جـارتنا؟ حدث هذا قبل عام تقريباً. أي أنني كنتُ على

 و أمي. لم أكن في البيت يوَمَ زارتنا الست إلهام بسيارتها المـا المرسيدس الفـار هـة التي صـارت حديث الحـارة لفترةٍ طويلة. ولم أكن في البيت
 كبيرة أقـامها جلال بيك في منزله على شـر ألـي أحد وزرائنا المِوقَرين. رجعتُ إلى البيت في ذلك اليوم بعد المساء بقليل, ؛ِ كنتُ تعباً. سألتُ أمتي (أرجو المعذرة لأنني أكتب الحوار أحياناً بالعاميّة. إنني أجدهـا أسر ع من الفصحى. أسر ع ني إيصـال الفكرة و وأوضـ فـح في التعبير عنها. في الحوار على الأقل، أو في الحوار تحديداً. مـا أقولـه
 وفي الأحوال كلَّها، فلنعتبر الأمر تجربـةٍ ولنتعـامِل معه على على هذا
 الأمرَ لن يروقه، فأرجو المعذرة يـا أستاذيَ الفـاضل!):

شو طابخة اليوم؟
ردّتْ عليَ بشيءٌ من حذر :
خير الله كتير. عنا كذا طبخة.
كذا طبخة؟ من إيمت كان عنًا كذا طبخة؟!
لم أعتد طوالَ وجودي في الحيـاة أن يكون عندي أكثر من أكلةٍ

 واحداً من المقـالي: البطاطا (البطاطس) المقلية، الباذنجـان المقلي، القرنبيط المقلي، الّني ... تَالت لي أمتي: روح عَ المطبخ واسكب اللي بدك ـِـاه. وَ وجدتني ذاهلاً من جوابها. مـاذا يحدث عندنا؟ ذهبت إلى

المطبخ. وكم دهشني المنظر! كان المجلى مغطيً بالأواني البلاستيكية الممتلئة بنـوٍ من سبعة أصنابِ من الطعام، بالإِّا إلى ثلاثة أو أربعة أصنأبٍ من الفـاكهة ومثلها من الحلوى ألا كا كانت كلها من الأنواع الفاخرة، ولكنها كلها كانت بـايِايا أتذكر منها الـا الآن



 أن أعود إلى الغرفة حيث تجلس أمي منتظرةً ردّة فعلي، أو حتى مترقَبة. سألتُ من فوري: من وين كل هـالأكل؟

من عند الست إلهام يكتّر خيرهـا. و فوق منهن عطتني مية ليرة. لشو عطتك المية ليرة؟ صَدَقَ؟ لأ يوه شو صدقـة مـا صدقة؟! شغل.

شغل شو؟
كان عندهن عزيمة غدا كبيرة، و أنا ساعدتها.
خدّامة؟
شو خدّامة مـا خدَامـة!! عم قلك شغل.
يعني خدّامة. أو خلينا نقول لفَاية. هيك ولّا مو هيك؟
حاجتك بقى إنت التاني. والله الست إلهام مـا في أطيب من قلبها
هيّ والسيد جلال
زعقتُ بها و قد بدأت أفقد أعصـابي:
إي بدّي ألعن أبو الست إلهام على أبو السيد جلال.
روق لك ابني، الناس لبعضها.

الناس لبعضها بـالمعروف مو بـالشحادة. هون بتصير الناس عبيد لناس تانية. هـادا الأكل بترميه بـالزبالة فوراً.
لأ مـا رح أرميه.

بترميه غصب عنك.
عم ترفع صوتك فيني لك أمجد؟
عند هيك شغلات برفع صوتي فيكي وبالللي خلفوكي كمـان.
وعم تسب أهلي يـا ابن بطني؟ أنا هيك ربّيك؟
و هنا نهضتْ من قعدتها، ورفعتْ يدهـا لتصفعني على وجهي، فمـا كان منَّي إلا أن أمسكتُ كفّها بجماع عبضتي، و د دفعتها عني بقوة، فسقطتْ على الأرض، ورا واحت تجوح وتنو رحمةٌ أو شفقة. و نسيت الإحسان بالوالدين وأنا أبربر على مسامعها بمختِف الشتائم، و نسيت كذلك أنَّ الجنّة تحت ألمدام الأمهات. كنت أتوعد وأهدد بأنني سوف أرتكب جريمةً أبشع من الجريمـة التي ارتكبها إبراهيم في صبيحة العيد، في حال رجـيُ رجتُ إلى البيت بعد قليل وَ وجدتُ هذه الأطعمـة الفـاسدة بجوار كتبي المدرسيّة، أو في حال عادت هي تعمل خادمـاً عند إلهام الزفت أو غيرهـا وـا من الإلهامـات المماثلات. وخرجت من البيت وأنا على هذه الحـا

 جِرار الغـاز بأداةٍ معدنيةٍ غليظة، كمـا تفعل أغلبية بـائعي الغـاز معلنةٍ
 مسجلة سيارته الصغيرة تبثَ أغاني فيروز طوالَ الوقت. فقط
 مررتُ به، من دون أن أطرح عليه السلام. فاجأتْه هذه الحركة مني.

قـال إثري:

أغنيتك المفضلة عتي أمجد.

## ردَيت عليه بفظاظة:

مـا عندي أغاني مفضُلة.
لاذ الرجٍل بالصمت والحيرة. و تَابعتُ طريقي. ذهبت إلى قلب






 وحدَه يكفي لدفعي إلى شدوق الندم. رجعت إلى البيت تلك الليلةَ في
 وكل شيءٍ من حواليَّ ساكن. أخذتُ طريقي إلى المطبخ. شرالأغذيةً
 ذهبتُ إلى غرفة المنزل الوحيدة. فتحت بابها بهـو

 كنت أشعر بأني خسرت المباراه من قبل أن تبدأ اللعبة. وجعل هذا
 المضاء. سرحت بنظري على بقايا أطعمة الأثرياءء. كتت أْشعر




 هناك مـا كان منه في فمي، وكنت أشعر بالاختناق فعلا، فأطفأتُ

النور في المكان، وَ وجدتني أجلس على الأرض منكمشاً على نفسي في زاوية المطبغ، بجانب المجلى





 وحدات قياس المسافة في الزمن؟ لا شك بوج بود وحدةٍ أصغر منها أو أقصر . وحدهَ يعرفها العلمـاء وأجهلها أنا. حسناً، فلتكن الثانية التي أعرفها أنـا هي وحدة القياس اللازمـة. الثانية بـالنسبة إلى الضوء تساوي ثلاثمئة ألف كيلو متر، ولكنها بالنسبة إلى عدّاء المسافات القصيرة في الأولمبياد لا تزيد عن عشرة أمتارٍ فقط، أمـا بالنسبة إليَ فمن المؤكد أنها لن تزيد عن سبعة أمتار . إذن الْن، عليَ أن
 الـحاصل في ستين أخرى، ثم في أربع وعشرين، ثم في ثلاثمئة وخمسةٍ وستين، ثمّ في عدد سنوات العذأب التي أفترض أنتي سوني

 قوانين صـارمة بهذا الخصوص: الزمن يساوي المسافـة
 تساوي المسافة تقسيم الزمن. يلزمني قلمٌ وَ ورقَة. عقلي ليس
 والسكر والقهوة والأغذية الفاسدة. ولكنها تبدو بعيدةً جداً، رغم


 ذاتها: لن أعيش أكثر من ثانيةٍ واحدة من زمن سرعة الضوء حتى لو

بلغتُ من العمر ألفَ سنة. ولكن، أتراني لا أرتكب خطأً جسيمـاً حين

 الكائنات الحيّة. ليس الجمـاد بطبيعة الحال. من المؤكد أنٌ الحجـارة والتراب ثابتةٌ كالزمن. إذن، يـا ليتني كنت ترابا! كنت أتحـايل على
 الجريـن رويداً رويدا. ورويداً رويداً كذلك بدأتُ أفقد الحواس، حتى




 نومي ومن هلوساتي بين ذراعيها، وهي تولول بصوتٍ مخنوق: ولي على قَامتي! ولي على قـامتي! ولي على قـامتي!. سلامة قَلبك يـا حبيبي يـا أمجد.
كنت أسمـع صوتهـا كمـا لو أنه قـادمٌ من كوكبَ آخر . كنت مـا أزال أرتجف. إنها الحمّى ترجّني رجّا.
ولي على قَامتي! الولد سخن متل النـار . قوم حبيبي قوم.
وساعدتني على النهوض من قعدتي. وكنتُ مثلُ خرتِّة بالية. أخذتني إلى الغرغة. مدّدتني على الفراش و أنـا بكامل ذيـي

 من أتباع هذه المدرسة في علاج الأولاد. ولكنَّ الميرمية لم تنجح هذه المرّة. بقيتُ أشكو من الحتّى ومن الهلوسات. كنت أنام وأصحو. وكنت كمن يسأل: أين أناء؟ وكنت أرى أمي، وأـن وأكاد أن
 حبيبي يـا أمجد! يا حبيبي يـا أمجد! و أكاد أن أسأل أيضـاً: من يكون

أمجد الذي تبكيه هذه المر أة الغريبة؟ ولكنَ الوسن الثقيل يمنعني من السؤال الذي يظل بلا جواب. ثم أستيقظ ويدُ المر أة قد حطَتْ على رأسي وهي تقرأ آية الكرسيّ بصوتٍ خاشع، فـا فأتخيل أنني قد متُّ،
 النوم من جديد، ثم أستيقظ ولا أثر لتلك المر أة الغريبة بجواري.
 من الجيران. كان منزل أيمن الأقرب إلينا من منازل بقية أفراد
 لنجدة صديقه. أتذكر أنني شاهدته بجواري في إحدى لـنظا اليقظة. وأتذكر أنه كان بالبيجامـا و وأتذكر أنه اختفى، وأنـي أنه ظهر من
 له: هـادا إنت؟ حتى بـالحلم عم تطلعلي بـا رجل؟! وأتذكر أنه ضـكـ، وتـال: إي بدي أجيك مـي المي من الحنفية كمـان. وساعـينيكي، بل أرغمني، على ابتلاعٍ قرصين كبيرين من دواءٍ أبيض اللون. كان كان
 بسرعة الضوء ـو وكان مـا زال بـالبيجـامـا بعد. وأتذكر أنني أغفيت. ثم لم أستيقظ حتى الصباح. لم يكن لأيمن أثرٍ في المكان. كا كانت أنـ أمي تغفو بجواري. لم أستو عب في البداية شيئاً ممـا حصل لي في ليا ليلتي الفائتة، حتى إنتي قلت لأمي: مـامـا ليش نـايمـة هون؟ وأفـاقت المر أة على صوتيَ الواهن، وتـالت:

يـا حبيبي يـا أمجد! موتتني من الرعبة عليك. صـار لازم تاخد
الدوا. كيف حاسس حالك؟
أنـا منيح. بس راسي عم يوجعني.
راسي أنـا انشالله ولا راسك.
كانت تريد أن تبكي وهي تكاد أن تهلك من الأسى على مـا أصاب ابنها الوحيد من غم وتَهرِ وحمّى. وعانق تِنتي وهي تقول:

الحمد لله! السخونة راحت. الحمد إلك يا رب! والله رفيقك أيمن بينشَّ فيـه الضهر ، بينشرب مـع المي العِكرة. فتل نص البلد بعز رالليل ومـا رجع إلاّ وجايبلك دوا عطاه يـاه الصيدلي، وقـال لـه هـادادا الدوا منيع والمريض بيخف عليه بسرعة، وهـاي ليكك الحمد لله خفّيت. الـحمد لله على سلامتك يـا عمري إنت يـا أمجد!
وأتذكر أنني تذكرت. تذكرت السبب والنيجةَ، العلّة والمعلول.

 كان مني إلاّ أنْ عانقتها فجأت، ويكينا نحن الاثينين معا. إذن، لقد صفحتُ عنها. لقد سامحتها علا على فقرنا المقدور . وهكنا تصـا تصالحتُ مـع العار أخيراً، فما زالت أمـي تعمل خادماُ عند الست إلهامه وما ومـا زلت أتناول بقايـا الأطعمـة المسمومـة حتى هذا اليوم.

هل أستحقَ بوْسي؟
هل نستحق بؤسنا؟
تالت لي شمسٌ تواسيني من الحزن الثقيل الذي نزل عليَّرِ بعد
 بالغمـنة إلى اليوم، دغم أنني تصـالحتُ مـع العار :

> هوّن عليك يا تحزن أمجديـي صديـ.

إنّ الله لن ينسـانـا من رحمته.
المسألة كلُّها مسألةُ وقت. مسألة هصبر .
إنّ الله يمتحنتا.
ولكنْ لمـاذا يمتحننا الله يـا شمس؟
لا تكفر بـالله يـا أمجد. إنه يمتحن صبرنا على البلوى لحكمـةٍ نجهلها نحن عباده الفقراء. علينا أن نصبر يا صديقي. علينا أن

ننجح في الامتحان. من يدري؟ لعلَّ القادم أفضل، فمـا لا يـأتي بالصبر قد يأتي بمزيد من الصبر.
كنًا نجلس في بـاحة المنزل ونحن نقشَر عرانيس الذرة البيضـاء. فسألتها وِدادُ التي كانت تَانـا عشْرةَ من عُمْرها، أَي أنها لم تعد تلك الطفلة الصغيرةَ الفصعونة:

كيف يعني؟
يعني اخرسي. بعدك صغيرة على هذا الكلام.
 انصرفت و هـي تبكي. لا أتذكر هذه البنتَ إلَا خائفةً، أو باكيةً، أو

## 4

في الأكم يتساوى البشر، فـالوجعُ لا دينَ له.

قبل قليل.. على الرصيف المُبَلِ بيقايا المطر. عند بناء المهندسين بـالقرب من ساحـة المـحـافظة في تَلب دمشق، أو حتى فـي في

 كان يبكي وهو يأكل سندويشة أظنها من الفلافل (الطعميّة) ـ ــ مـ



 فيها درجة الانحراف والمدّ ني كلٍ عين. ذهبت إلى محل يبيع

البصريـات، واخترت شكل ونوع أولى نظّارات حياتي. سوف أضعهـا




 من أن يسمعه أحدٌ من الناس أر أو من أن يراه مكسوراً. . لهجته توحي

 توقفتُ مطرحي على الر صيف ووجهي بـاتجـا كأني أنتظر أحداً مـا.. تصرفت ولر هكذا طبعاً حتى لا أجرح كرامـة هذا

 بأمـان (كررهـا حوالي عشر مرّات)، أنتم أين صرتم؟ هـا هـا
 الرجل بجـانب الولد الذي مـا عاد مـادراً على أن يكمل مضـغ السندويشة من شدة البكاء.. من جهتي شعرت بالخجل أمـام الوجع.. مشيت، ويدأت أضع بعض السيناريوهـات للمشثهد الذي

 بالكاد هربوا من مجزرة بعيدةَ.. بـالكاد وصلوا إلى دمشق التي من الواضـح أن ليس لهمـا فيها أحد، والرجل يحـاول بلا بلا جدوى


 سلمى لم أحضر إلى هنا..

توتفت في مطرحي وسْط المقهى،
وألقيت في الأرجاء نظرة طويلة
كنت أنمنى لو أسمـع صوت أحدٍ من الأصدفـاء القدامى يناديني.. سـامر مثلاً:

هنا أمجد هنا!
غير أني للأسف مـا سمعت شيئا.. مـع أنْ النـاس كانت كثيرة،
لكن مـا من أحدٍ منهم عرفني، ولا أنـا عرفت فيهم أحدا،

يـا ترى هـم كانوا الغرباء؟
أم أنّ الغريب كان أنا؟
t.me/t_pdf

شعرت بغصّة في الصدر ..
قررت أن أغادر المكان..
ومـا إنْ وضعتُ قدمي على الرصيف حتى سمعت صوتاً
يناديني.
كان صوتاً ليس غريباً:
كيف حالك يـا أستاذ أمجد؟
التفتُ إلى صاحب الصوت..
إنه مـاسح الأحذية..
قبل الحرب كان مـا يزال شـاباً بعد،
لكنه الآن صـار كهلا إلى حد مـا..
أهلاً (أبو خليل)!

أين هذه الغيبة الطويلة يـا أستاذ أمجد؟ كنت مسافراً يا (أبو خليل).. لا أعرف لمـاذا كذيت عليه.. أنت مـا أخبارك يـ (أبو خليل)؟ على حطّة يدك يا أستاذ.. كأنك منصرف؟! لا، لست منصرفـاُ، سوف أقعد هنا وأشرب فنجـان قَهوة.. نظر الرجل إلى الحذاء في قدميّ.. مثل العادذ.. أهم شيء في الدنيا هو لمعة الحذاء.. هكذا دائمأ كان أبو خليل يقول.. وأنا أيضاً، متل العادة، شبه ابتسمت..
وربما شعرت بالفرح لأنَّ ثـمّة مَن عرفني أخيراً وعرفته.. أنا بانتظارك يا (أبو خليل).. دخلت المقهى من جديد، وجلست في المكان المتاح.. مكاني المفضل كان محجوزاً من الغرباء.. وطوال الوقت لم تكن تفـارقني صورة الأب والابن وسندويشة الفلافل المبللة بالدموع السخينة. كان ثمتة خواءٌ في روحي.

يا الله!
أمـا آن لهذه الفجوة أن تنردم؟!

هربتُ من الغمً الذي حازني إلى الموبايل. ومـا إنْ فتحت

الجِهاز حتى أغلقته فقراءة الأخبار لن تنقنـي مـّـا أنا فيه. و عادنيِ ذلكَ الإحساس الغريب: لا شيَيَ ولا أحد يمكنه أن ينقذني من لجَّهِ


 المكشوفة للسماء ونحن نقشر عرانيس الذرة وشمسرٌ تقول لها




 مبسوطةٌ أمامي. شو بدك
 مبسوطةٌ أمامي بلا ارتعاش. كان واضـياً لي أنها تطلبِ نقودأِ
 المتسوّلين إلى هذا المكان. يبدو أنَّ الـحرب تد جـياءت بتَـاليدَ، أو

 للبنت. التقطتْهـا بأطراف اثنين من أصـابعها، ولم تقل أيَّيَ شيء، ولا حتى شكراً. و أكثر من ذلك، فقد رمقتني بنظرةٍ غضبِ لأنني رجلٌ بخيل. هذه النظرة شجّعتني لأن أدردش معها رانـيا حتى وإنْ كانت متسولة. ولكنها كانت قد أدارت لي ظهرهـا هـا وانصرفت إلى طاولةٍ ثانية. ناديتُها:

يا بنت!
توقفتْ. التفتتْ إليَّ نصفَ التفاتة، وسألتني بعينيها أن مـاذا

شو اسمك؟ وِداد؟
اسمي نجـاح.
نجـاع؟ متأكدة؟
ضـركت، وقـالت:
طيب لا تزعل. اسمي الأميرة نجاح. وانصرفتْ إلى الطاولة التالية. قلتُ إثرَهـا: استني لحظة.
ومن جديد التفتتْ إليَّ نصف التفاتة، وفتالت ضجرةً مني: وبعدين مـك؟

وين ساكنة؟
ساكنة؟! أنا مـاني ساكنة. تصدي وين بتنامي؟ وين...

تاطعتني:
بالجنينة. جنينة المزرعة. بتعرفهـا؟

 ولكنَّ أحداً منهم لم يُعطِها شيئًاً. عبستْ في وجوهـهم. وتذكرتني. فنظرتٌ إليَ من جديد، وانتبهتْ إلى أنني لا أرفـع بصري عنها.


 قطعة نقدٍ ورقية من فئة الخمسمئة ليرة (دولار أمريكي واحدي لاحظي يـا سيدرا الدَرْكَ الذي هوتٌ إليه قيمـة الليرذ خلال هذه الـيـياة

القصيرة). التقطتْها بـاليد اليسرى، بينما ظلِّت اليمنى ممدودةً أمـامُ وجهي، وظللّتْ عبوسَ النظرة. تـالت وعيناهـا في عينيَّ مباشرة:
بدّي كمـان.

استسلمتُ أمـامَ عِ عنادهـا، وأعطيتها ورقـةً ثانية من فئة الخمسمئة. تـالت كلمةً واحدة:

كمان.
قديش يعني كمان؟
. كتير
قديش كتير؟ ألفين؟ تلاتة.
عشر تالاف.
عشر تالاف؟!
عشر تالاف.
وشو بدّك فيها؟
لازمتني.
بشو لازمتك؟
لازمتني ضروري.
فهمت إنه ضرودي. بس شو هوّ هـادا الضروري؟
بدّي سقِّط.
شو هو اللي بدّك تسقطيه؟
بتّي سقَط اللي ببطني.
كانتْ تتحدث بيقين. وأنـا كمنْ استوعب المقال ولم يستوعبهـ نظرتُ إلى بطنها. رأيتُها بطنَ طفلة طبيعية في العاشرة من من عمر هـا أو الحادية عشرة. لا شيء يوحي بصدق مـا تقول. وخطر لي أنَّ

كلامها عن الحمل والإجهاض ليس إلاّ تطويراً لوسائط التسوّل في

 شيئاً إلى مـا خبرته من كثير المتسوّلين فبلها، فقررنُ أن أنتهي من
 وجاء أبو خليل من أجل أن يأخذ الحذاء الذي أنتعله، وانتهر البنت

 فظ المظهر، ونـادى من هناك بصوتٍ غليظ:

نجاح! تَعالي.
ولبّتٍ البنت النداء. سحبت يدهـا من أمـام وجهي وانصرفتٌ إلى صـاحب الصوت الغليظ.

عندمـا جاءني أبو خليل بـالحذاء النظيف المُمَّع مَال لي: هؤلاء عصـابة يـا أستاذ. يجب أن تحترس من أمثالهم في

## 5

استبقاني الأستان شوقي في الصف وتَتَ الاستر احة بعد حصة مـادة (القومية) التي طار نصغُها، و تال لي:
أجييك أولاً عن سؤ الك حول الفرق بين السنة وبين العام. السنة هي العام، والعام هو السنة من حيث عدد الفصول ولا والشون الشور والأسابيع والأئام. ومـع ذلك الفرق موجودٌ في الغاية من الاستخدام.
 باختصـار شديد. والآن قل لي الحقيقة يـا فتى..

هل سـاعدك أحدٌ في كتابة هذه الخاطرة أو حتى هذه القصة؟ لا با أستاذ. ثم إنه لا يوجد مَنْ يساعدني. أمي بالكاد تعرف كيف تكتب اسمها

ومـاذا عن الجيران؟
كلهم مثل أمي يـا أستاذ.
وهل العنوان من عندك أيضـاً؟
بالطبع يا أستاذ. ثم إنه عنوانٌ عادي.
أنت تراه عادياً؟
بالتأكيد يا أستاذ
حسناً.. ولكن قل لي: لمـاذا أهملتَ ترقيم الصفحات؟ لا أعرف. نسيت الأرقَام وأنـا مسترسلٌ بـالكتابة.
كنت مسترسلاً؟ هذا أمرٌ جيد. حسناً.. إنها حوالي صفحة. أو أكثر بقليل. أليس كذلك؟ تقريباً يا أستاذ.

ولكن لمـاذا خطَكَ صغيرٌ إلى هذا الحد؟ لقد أتعبتَ مني البصر في قراءة هذا النص.
أنا آسف, يـا أستاذ. إنني في الحقيقة لم أكن أملك الكثير من
الورق غير المُسطّرّر .
ولمـاذا لم تستخدم الورق المُسطَّر؟
لقد حاولت ذلك. ولكنني شعرت بأنّ الأسطر تقيَّني.
تقيّدك؟
نعم.

مفهوم. حسناً. كم استغرقَ بكَ الوقت في كتابة هذه الصفحـات

لا أعرف. لم أنتبه للوقت الذي ابتدأتُ فيه بالكتابة. ريما كانت التاسعة مساءً، ولكنني متأكدٌ من الوقت الذي توتِفتُ فيه عن العمل. متى كان ذلك؟
عندما كان المؤذن في مسجد الحيّ ينادي في الناس لصلاة
الفجر .
أي إنتا نتحدث عن سبع ساعاتٍ تقريبا.
أظن ذلك.
هذا الإنجاز الطيب في سبع ساعاتٍ فقط؟
نعم، فأنا في الحقيقة لم أكن أختر ع شيئاً يتطلب أكثر من هن هذا الوقت. كنت أرسم حارتـا التي أعرفها كمـا أعرفـ بـاطن كفّي.

مـاذا قلت؟ ترسمهـ؟
أجل.
هل تمـارس الرسم بـالريشة والألوان؟
.
ولكنك ترسم بـالكلمـات.
ربما كنت كنلك.
هذا جيد.. أنت الآن في الثامنةَ عشْرَة من عمرك. أي إنك تقف عند مفترق طرق الحيـاة الرئيس، فهذه سنتك المدرسية الأخيرة، والجـامعة صـارت بـانتظارك. إذن، بمـاذا تفكر للمستقبل؟
بصراحة يـا أستاذ كنت ومـا زلت أطمـح بـالحصول على منحةٍ
دراسيةٍ إلى ألمـانـيا.
ومـاذا تحبّ أن تدرس في ألمـانيا؟

كمـا كتبتُ في الخاطرة: الفيزيـاء.
تريد أن تدرس الفيزيـاء و تنسى ترقيم الصفحـات؟!
مـا علاقة هذه بتلك؟
لا أعرف. مجرد سؤال. وهل المنحة في متناولك؟
 في الشهادة الثانويـة. وثانياً هناك الواسطة. وأنا لا واسطة عندي. الواسطة. نـعم. صحيح. للأسف. لا واسطة عندك. هذا واضح، ونا فهل عندك خطةٌ بديلة؟ لا. لا يوجد خطّة بديلة. يوجد المُتاح، الممكن. ربمـا كان الأدب الإنجليزي على الأرجح، فعلامـاتي في هذه المادّة غالباً مـا جاء عاليـة.

الأدب الإنجليزي خيـارٌ لا بأسَ به، ولكن لمـاذا لا تدرس الرسم
بالكلمات؟
تقصد الكتابة يـا أستاذ؟
أجل.
و هل الكتابة تأتي بـالدراسة؟

 البشر، وكل مـا يمنحك إيّاه البشر مؤقت، ومـآله التالاشي، مـآلك
 المجَانيـة غالباً مـا تكون الأغلى ثمناً، لأنها ليست إلاّ مصيدة الغرور الذي يقتل الموهبة.
فهل تراني موهوباً يـا أستاذ؟

في الحقيقة إنه سؤالٌ ليس ذكياً أِياً أمـا الجواب عنه فلسوف يكون مجرد حماقة.. لمـاذا تبتسم؟

## لأنني لم أفهم شيئاً من جوابك.

حسناً، سوف أقول فكرتي بكلماتٍ أكثر بساطة: أنت أنجزت

 إذن، امهلني عشر سنواتٍٍ أُخرى قبل أن أجيب عن سؤ الكـ.

## عشر سنوات؟!

 المو هبة مو هبة لأنهـا هِبةّ من الله عزَّ وجلّ، ومـا يهبهِ الله لنـا يكون


 شغل كبير، إلى تعب، إلى دراسة، فـالدراسة تصقل الموهبة. ومـاذا عليَّ أن أفعل خلال هذه السنوات العشر؟
اسمع يـا بنيّ، الموهوب يترك كل شيء ويلحوَ موهبته. إذن، الحق مو هبتك، اتبعها، ولو إلى القمر . في هذه الصفـحـات الثلاثين

 الاجتهاد، هناك التعب، هناك




 أيضـاً صورٌ سينمائيةٌ جميلة. لمـاذا لا تدرس أدبِ السيناريو مثلأ؟

كيف؟ وأين؟ هل عندنا في سوريا مثل هذه الكليَة؟
لا، للأسف. مـا زلنا متخلّقين في هذا المضمـار مثل تخلفنا في
الفيزيـاء و بقية العلوم.

إذن، كيف سأدرس السيناريو؟
منحة دراسية إلى بلدٍ أوروبي.
ومـاذا عن الواسطة؟
هذه الصفحات الثلاثون هي واسطتك. وأنا سوف أكون الوسيط بينك وبين المنحة.
هل عندكم معارف مههّون في البلد يـا أستاذ؟
لا، ليس تمـامـأ. وفي جميع الأحوال، دع هـي هذا الأمر لي. إنْ أخففتَ في الحصول على مبتفـاك في الفيزيـاء كلّمني، وأنـا سأبذل أفضل مـا لديّ من أجل أن تحصل على منحبِّ دراسية تتاسبك. ثم ابتسم وأردف:
أظلك سوف تكتب لنا تصصـاً أغنى وأجمل من سيناريوهـات شمس، ومن سيناريوهـات أختها الصفيرة الباكية. مـاذا كان اسمهـا؟

وِداد يـا أستاذ.
هـيم، صذلك فعلأَ وِيا أستاذ. تبدو بنتاً لطيفةً و بريئة.

6

اعذرني. لا أستطيم مساعدتك في شيء. تضيتُكَ معبةٌ جداً، فأنتَ مصابً بالحنين.

لشدَّ مـا تمنيتُ يـا سيدرا لو أكتب رواية عن وِدِادَ في وقتٍ من
 طلاقنا كمـا تعرفين)! نعم، لقد تركتني وِداد قبل اثنتي عشرةَ سنة

تقريباً. هل تركتني هن أجل سامرٍ صديق الطفولة؟ الجواب: ربمـا









 باريس حيث درس وتخرج واشتغل، وحصل لاحقاً على الجنسية
 القديم بعد الطلاق معي؟ الجواب هو : نعم. أو : أحبُ أن يكون الجواب



 الحب أو هذه الرغبة، مثلمـا أنا واثقَ من أنَّ سـا


 وأومن، عدا هذا كله، أنٍّ وِدادَ كانت قد الـد أحبا
 عشو ائيتنا. مـا السرُّ الكامنُ في ذلك المراهِقِ؟ مـا السرُ الكامن في هـي هـا الشاب؟ من أين يأتي بكل تلك الجـاذبية وبكلّ تلك السطوة الطاغية
 المغامر ات مـع النساء؟ لا أعرف. إلى اليوم لا أعرف. لم يبقَ بنتٌ في

حيّنا إلاً وقعتْ في هواه. وَ وِداد لم تكن استثناءً. أكاد أجزم بهذا

 فقد كان الوحيد بين أفراد الشِّة الذي لا يحمل جو عهن بين فُخذيه، ولا يحمل في رأسه أحشاءً دجاجة كما كان يتهتّنا. وعلى الأرجـع أن
 بإرادتها. أجدني أتحدث عن هذه النقطة الأخيرة بسنٍ قوي بير ليس


 بخلاف سلمى ذاتِ البُعدِ الواحد التي يخمرهـا نورّ ساطعٌ من جميع
 نظرة. والشخصية ذات البعد الواحد، كهـا نقول في الدرامة، هي الأقلُ مدعاءً للتعاطف، حتى لو كان الخيرُ جوهرَ هذا البعد. أمـا الشخصية
 يبقى الأكثر مدعاءً للتأمل، والاكثثر مدعادً للتشويق، حتى وإن كانٍ

 لا، أبداً. ولكنها مـ ذلك فقد كان كان يصعب قراء اءتها، ولو من عشرين



 أقو الها تلك. وكِنت بالتالي أصدّقها تماماً. أصدّقها دائمأ، من دون
 سامر ، بل بسبب سواه أيضاً. أظظنُ أنْ العقلَ عندهـا منزلُ الشيطان،
 ذاتَ أحد أيام زواجنا لتشتري من دكأنٍ (نوفوتيه) في الجوار شيئاً

من إكسسوارات الشعر أو الثــاب. غايت ستَ أو سبعَ دقـائق لا أكثر،






 كلامها: خير اللهم اجعله خير . ولكنني كنت أسرٌّ في نفسي شيئاً من الخوف والريبة. وفي اليوٍ يبرر هما، ففي المساء أيضاً، عادت وخرجت من الو البيت لست أو سبع دقَائقَ أخرى لكَي تشتري شيئاً لا تحتاجـه من إكسسوارات الشعر أو


 حاضرة. تركتنا أنا و أمي في الصـالون، وذهبتْ إلى غرفـة نومنا. لحقتُ بها إلى هناك. أغلقتُ البـاب خلفي جيداً، ورجعتُ إلى سؤ إلى الي






 في هذه النوفوتيه التي دخلتها بالأمس أوّل مرّة يوجد شابِّ

 تمـاسكت، وقلت: في الشار ع أيضـاً ثمـة شبابٌ جميلون، وفي الجامعة

أيضـأ، وكذلك في المواصلات، وفي كل مناحي المدينة، فماذا إذن؟





 بأن تَؤجّلي ممـارسة هذا الحقَّ إلى مـا بعد الطّلاق الذئ الذي يمكن أنـ أن نتهيه في هذه اللحظة إنْ كنتِ ترغبِ وبين بـا
 تلك المقايضة التي بدتٌ لها قـاسية. الطلاق هو الذي بدا با لها فـا فـاسياً،


 وتكبر الحكاية وتتشعب بحيث يصير من الصعب لملمتها بسهولةٍ بعد



 تبدو كمن لم ينتبه لشيء، حتى إنها تظاهرت بـر بالنعاس، وانصرفت
 تلب قلبها، إذ من المؤكد أنها كانت تشعا كـر بأنَّ ابنها الوحيد ليس



 تظاهرتْ بـالنعـاس وانصرفت إلى غرنتها لكي تترك أمـامي فسحةً للتفاهم مـع زوجتي حول الموضوع الذي يشنلني، وينغصن عليَّ

ليلتي. لم أرجع إلى وِدادَ بعد انصراف أمتي إلى غرفتها. لقد تعمّدتُ



 التي تعرض صرِّاعناً بين الحقَ والباطل، بينمـا يكون أقواهـا يعرض صرِاعاً بين الحقَ والحقّ. وقلت في سرّي: سوف ألفكّر بهذا
 الطاولة. فتحت الديوان. مـاذا لديكَ اليومَ لي يـا جدّيَ البعيد؟ إذا غدرتْ حسناءُ وفّتْ بعهدِهـا فمِنْ عهدِهـا ألّا يدومَ لها عهـُ أراحتني هذه الكلمـات القليلة التي تركها لي جدّيَيَ الراحل قبل



 حتى نسيت وِدادَ، بل حتى إنني قد نسيت نفسي الِّلك الكّ الليلة، ولم أرجع


 الدمو ع خلال تلك الساعات القليلة التي انقضت على لــي

 من وراء هذه الحركة بقدر مـا كانت تنشد الصلح. لا بألا بأس. فليكن


 على كلامها. رَبَتُ بيدي على ظاهر كفّها المحيطة برقبتي. وكنت

بتك الحركة كمن ينهيٍ هذا الفصل السخيف من تك المسرحية الرديئة تأليفاً وإخراجاً وتمثيلا، رغم بعض الالكم المجـاني الذئي
 الآن، والمر أة تطلب لقاءً في بيروت، كما كان يلـي عشْرةَ مِنْ سنينٍ حاولٍ






بالمناسبة، أكتب لكِ اليومَ يا سيدرا والنظَارةَ الطبيةُ على عينيّ لم أألفها بعد. تـال لي دجل البصريـات: بعد يومين أو ثلاثة تـتأقلم


 إلى الشمس، إلى الحضـارة، ثمـة محطة مترو في القريب من هنا. أشتاق إلى كأسٍ من الجنّ بالليمون أو الصودا، فمـاذا عنكَ أنت؟؟ أشتاق إلى مـا تشتاقين يا صديقتي. هيَا بنا.
 التقيتها في طريق العودة إلى البيت من المدرسة. كانت في السـادسة
 لها شعرٌ أسودُ كثيفُ ترميه خلف رأسها وقد ربطوه لها في جلا جلـيلةٍ


 اللحظة التي خرجتْ فيها من المنزل لمواجهة العالم في يومهـا

المدرسيّ الأول. كانت تتحاشى كل شيء وكلَّ أحد في طريق عودتها إلى البيت ذاتَ نهارٍ تـائظٍ من شُهر أيلول (سبتمبر). هو النهار
 البنتُ ذاتُها التي حملتُ بسببها في جبيني، فوفَ الحـو الحاجب الأيسر،

 حيٌّ عشوائي يعاني فيه الناسُ من أنفسهم تِبل أيّي شيء آخر، كهـا





 بعيداً بعيداً عن البلد الذي لم أرجع إليه إلاً في الرابعِّ و العشرين من عمري. هنا، نعم هنا بـالضبط، أو هنا فقط، التقيتُ وِدادَ أوّل مرّة


 عسليتين وسيعتين، وشعرٍ أسودَ غزيرٍ مثل شلّالِّ في الربيع. باختصـار : ليست على شيء من تلك الطفلة ذاتِ السنوات الست الست و هـكا فـإنتي كنت أسأل نفسي أثناء حديڭها إليّ: من تكون هذه المر المرأة الصغيرة الجميلة؟ ويبدو أنها حزرت مـا يدور في خَلَدي، فـاختصرتِ التو ضيع كله بسؤالٍ واحد:
هل مـا زال الجرح القديم يؤلمك؟
هنا هتفتُ من فوري:
وِداد، أنتِ وِداد، أليس كذلك؟

هتفت البنت من فور هـا أيشـاً وهي تكاد أن تطير من الفرح، فقد كان في روحهـا بقايا طفولة بعد:
هـا قد عرفتَني أخيراً. كم أنـا سعيدةً بعودتك إلينـا سالمـاً.
ضحكتُ وقلت:
سالماً؟! أنا لم أكن في الحرب يـا وِداد.
قـالت:
الغربةُ أشدُ فتكاً من الحرب..

سألتُ عن أخبار هـا. عرفت منها أن سنوات المدرسة قـد المد انقضت
 الإعلام تحديداً، وبأنها تطمح لأن تصير في المستقبل إعلا ولاميّةً كبيرة، فتنتشل أهلهـا من الفقر، وتسـاعد أبناء حيّها الطيّيّين، وقبل هذه


 في حواري حيّتا المتشابكة، ومرّتين في منزل العم (أبو علاء). كان
 مدينة حمص وسْطَ سوريا. وكان الأب مـا يزال يعمل في بيع عرانيس





 الجُرس في منزلنـا عندَ صبيحة أحد الأيـام من خريفيَ الأول فير في دمشَقَ بعد الخربة. كنت وحيداً في المنزل. فتحت الباب، وإذ بي أمـامَ

وِدادَ وجهاً لوجه. كانت الابتسامة مشرّعةً على وجهها. قـالت من فور هــا :
حظّي جيد. لم نعد نراك بـالصدفة في أزنَّة حيّنا العشوائي.
هذا من سوء حظي يـا وِداد.
هل خالتي أم أمجد في المنزل؟

الخضـار لتشتري طبخةً مـا.
إذن، حظّي ليس جيداً.
لمـاذا تقولين ذلك؟
لأنني مشتاقةٌ لخـالتي أم أمجد، بينما هي غير موجودةٍ في
المنزل.
تستطيعين أن تنتظريها. ادخلي.
لا، لن أدخل.
لمـاذا؟
لكي لا يكون الشيطانُ ثالثَا.
وضحكتْ، وضحكتُ، وقلت:
ومـاذا إنْ كان الشيطانُ ثالثَنا؟
لا، أنا لا أحب الشياطين، فهي تغمز للبشر بأن يرتكبوا
الموبقات.
ورنتّتْ في الحارةَ ضِحكةٌ خليعة، برغم مـا فيها من طفولة. وَ وجدتني أضـك أنا أيضـاً. قلت:
وأنتِ لا تحبين الموبقات. أليس كذلك؟
لا أعرف. لم أجرّبها.

حسناً، خالتك أم أمجد ليست موجودة في المنزل، فهل سنظل بـالباب و اقفيْن إلى أن تعود؟
لا طبعاً. مـاذا تفعل أنت في هذه آلـو اللحظة؟
إنتي أقرأ.
تقر أ مـاذا؟
أقرأ روايةً أمريكية غير مترجمةٍ إلى اللغة العربية. ألحـة أحاول أن
أستعيد لغتي الإنكليزية التي كدت أن أفقدهـا في المغترب الروسيّ هل تعرف؟ أنا أيضاً أحتاج لتقوية لغتي الإنكليزية. سوف أتبـي أتبع دورةً في أحد معاهد اللغة ذات وقت قريب.
هذا جيد، وبخـاصةٍ أنك سوف تدرسينٍ الإعلام. تلزمك اللغة الإنكليزيـة ويلزمك المعرفة بـالكومبيوتر أيضاً، وإلَا كنتِ أمّية. أنت عل حق.
بمـا أنني على حق، فهل سنظلّ بـالباب واقفيْ؟
لا طبعاً.
إذن ادخلي.
لا، لن أدخل.
مـا بك تبدين مترددة وكأنك تريدين أن تقولي شيئاً مـا تخجلين من الإفصاح عنه؟
حسناً. . أظنّ أنّ لغتك الإنكليزية تستطيع الانتظار قَليلاً. أم إنَّ الحالة إسعافيـة؟
لا ليست إسعافية، فماذا تقترحين؟

أريد أن أحتفل بعودتك إلينا سـالِمـأ على طريقتي.
ومـا هي طريقتك يـا آنسة وِداد؟

ألا تشتاق إلى المثلجات الدمشفِّة؟ بلى، قليلاً.

إذن هيّا بنا. هيا بنا إلى أين؟

إلى سوق الحميدية.
وماذا نفعل في سوق الحميدية؟
كيف مـاذا نفعل في سوق الحميدية وهناك أصل المثلجات؟ المثلجات الدمشقية الأصلية بـالقشطة الطازجة والفستق الحلبي. ألا تعرف محل بكداش؟

## ومَنْ مِنْ سكان دمشقَّ لا يعرفه؟

إذن، هيا بنا.
ولكنه بعيدٌ يـا وِداد.
ومـاذا في ذلك؟ سوف نركب الميكرو باص. أم أنك صرتِ تخجل من ركوب مثل هذه المواصلات؟

المواصلات لا تعنيني. إنني لا أخجل حتى من ركوب الطُنْبُر (عربة خشبية يجرّهـا بغلٌ أو حهـار).

إذن هيا بنا. سوف أسبقك إلى موقف الميكرو باص.
وانصرفتْ. ولبستُ ثياب الخروج، ولحقتُ بها إلى الموقف.
وركبنا الميكرو باص. وذهبنا إلى سوق الحميدية الطويلة ذات السقوف القبابية. وتناولنا المثلجات الدمشثقيّة الأصلية في محلِّ بكداش. يسمونها أيضاً المثلجات العربيتة. محتوياتها ليست سراً: الحليب والقشطة والفستق الحلبي. لا أدري إن كان هناك مكوّنـاتٌ ثانية. السر يكمن في طريقة إعداد هذه الخلطة. السر الذي لا

يبوحون به للعامّة من الناس. قـالت لي وِدادُ ونحن نتناول تكك المثلجات اللذيذة ني المـحل الشهير:
كم أحب هذا الصنف من المثلجِات! رغم أنني لا أحب موقِ هذا
المكان!
لم أفهم. مـا هو الذي لا تحبينه؟
هذا المحل قريبٌ من دمشقَ القديمـة، أو حتى إنه في داخلها.
أليست سوق الحميدية جزءأ من المدينة القديمة؟
ولمـاذا لا تحبين دمشق القديمة؟
لأنني لا أحب المتاحف. جميع المتاحف والآثار.
لمـاذا؟
أنا بنتٌ عصرية.
وبمـاذا تتنافى العصرية مـع التراث؟
كيف يعني؟
أقصد مـا هو الرابط المتعاكس بين الاثنين؟
ألا يوجد رابط متعاكس؟

سألتْ بتوجس. ضحكتُ. شعرتْ بـالارتباك. انسحبتْ بهدوء من
هذا المـأزق اللذي وجدتْ فيه نفسهـا. قالت:
هل تحبها أنت؟ أقصد دمشق القديمة.
هل تمدقين لو تلت لك إنتي أكاد لا أعرفها. طبعاً أصدق، فـأنت لا تكنب. ولكن لمـاذا لا تعرفها؟

 الزيـارات الغبيّة. كان هذا منذ تسع سنوابِ تقريباً.

## لا تقل لي إنك اليومَ تحنُّ إليها.

لا، لن أقول لك ذلك، فليس عندي إليها شيءّ ألـئ من حنين. ومـع هذا فإنتي لا أمـانع في أن أزورهـا مرةً جديدة.
معي؟ أقصد اليوم؟

لم لا؟ نقوم سويةً بجولةِ في جنبات التاريخ. مـا رأيك؟
لست متحمسة لمثل هذه الجولة، ولكن بمـا أنها برفقتك، فلا
بأس.
ثم رحنا بعد المثلجات اللذيذِة نتسكع في الطرقات على غير

 كان نهاراً خريفياً نـاعماً مثل الغيومٍ اللبنية التي غشيتْ صفـعة السمـاء طوال الوقت الذي قضينـا الفـاتنة. ولكننا لم نسأل أحداً من الناس عنٍ الطريق. فقد كنـا سعيدين
 الرصيف خلفَ البوّابة الشرقَةٍ العملاقَة لمسجد بني أميَّةَ الكبير. شربنا القهوة، وتحدثنا طويلاً. كان جلّ حديثِ البنت يلتف ويدور حول نقطة واحدةٍ تقريباً:
سوف تصير شخصاً مشهوراً عمتا قريب. أليس كذلك؟ ربما أصبحت مشهوراً. لا أعرف.
كيف لا تعرف؟ سوف تكتب مسلسلاتٍ للتلفزيون. أليس كذلك؟
أجل.
إذن، إنك سوف تصبحِ مشهورًاً. أنا واثقةٌ من هذا، فـأنت شابٌ ذكيّ. سوف تصبح مشهوراً و غنيّاً أيضـا.
على فرض أنني أصبحت مشهوراً و غنيّاً. هل يز عجك هذا الأمر ــا وِداد؟

لا أبداً، بـالعكس. إنه يسرّني جداً، ولكنه مـع ذلك يخيفني قلـيلا.
ولمـاذا يخِيك؟
بصراحة؟
طبعاً بصراحة.
أخاف من أن تنسانا.
أنساكم؟ كيف؟
تهرب من مـاضيك. من فقرنا.
محال أن أنساكم يـا وِداد.
مــال؟ وكيف تكون واثقاً؟ هل تتذكر السيد جلال رحمـه الله؟ مـاذا تقولين؟ هل مات السيد جلال؟ ألم تكن تعرف؟ ألم تخبرك بالأمر خالتي أم أمجد؟ لا، لم تخبرني. ولكن كيف مـات؟ بأيَّ مرضب؟ لم يكن مريضاً.

إذن؟
مـات بالتخمـة.
لا أفهم.
وهل هذه يـا شاطر تحتاج إلى فهم؟ ظل يأكل حتى انفجر.

 ضحكتها رنّةٌ طفوليةٌ شائقة، حِتى وإنْ بدتْ خليعةً بعض الشيء. قلت:
نعم، إنني أتذكره. فليرحمـه اللهه. على أِية حالٍ أنت تبدين محقةً
 من هذا الأمر، ولكنني، رغم ذلك، محال أن أنساكم. هل تعرفين

لمـاذا؟ لأنني شخصٌ أنانيٌ يـا وِداد، فأنتم بالنسبة إليَّ خزَّان الصورٍ
 وغنتّا. هل تريدين اعتر افـاً يدينتي أقوى من هذا الاعتراف؟ مـاذا أفهم من هذا الكلام؟ هل سوف تكتب عنّا؟ أجل، سوف أكتب عنًا.

أظنك تحب أن تكتب عن شمس. أليس كذلك؟
وقد أكتب عن شمسِ أيضاً، وعلى سيرة شمس، لمـي ألماذا لم تتزوج
إلى الآن؟ أظنها شارفت الثلاثين، أم تراني أخطىء في الحسـي
لا، لا يوجد خطأٌ في الحسـاب، إنها في التاسعة والعشرين.
إذن؟
لا أعرف. اسألها أنت. أليست صديقتك؟
بلى، صديقتي، ولكن الحديت في شأن كهذا ربمـا بدا محرجاً.
لا أظنهـ سِيكون محرجاً بـالنسبة إلى شمس. المهـم.. هل ستكتب
عني أنا أيضاً؟
قد أكتب عنكِ أنتِ أيضاًا.
باسمي الصريح؟ وِداد؟
ربمـا فعلت ذلك. وربمـا حوّرت بالأسمـاء بعض الشيء.

ألا يروقكِ اسم هناء؟
بلى، لا بأس به. ولكن هل أستطيع أن أبوح لكَ بسرٍ يؤرتني؟
بالتأكيد، تفضلي.

وهنا فتحت البنت حقيبتها اليدوية، واستخرجت منها ورقةً صغيرة، وأنا لا أرفع بصري عنها. تنهدتْ، وشبهَ اختلستْ إليّ نظرةً قبل أن تشر ع بـالقراءة بصوبَ مضعضـعٍ من الانفــال:
ذلك الذي عرغتُه قبل الميلاد و الموت و المطر لم يكن إلاّ أنت.







 أنني كنت أشعر بشيء من الغبطة وليس بـالكثير منها، فـأنا لم أعد ذلك الولدَ المراهوَ الذي كان يسكر من الحب وسيرته. قلت: لا أفهم. أين السر في هذا الكلام؟
وبدت البنت كمن لا يروته هذا „الغباء" الذي أمـارسه. من الواضح أنها كانت تعتمد على الفِطنة التي لا بدَ وأنني "أتمتع" بها كمـا كانت تمتقد، فطوتِ الوريقة ومرّرتها بـاتجاهي على سطع الطاولة، وتـالت:

تستطيع أن تحتفظ بها.
واستدركتْ من فور هـا، وأضـافت:
إن كنت تحب.
طبعأ. بالتأكيد. نعم. أحب أن أحتفظ بذكرى منك غالية.
طويتُ الورِيقة، ودسستها في جيب سترتي الدالخلي. وهنا بدت البنت مستعجلةً الانصر اف وقد بلغ الارتباكُ لديها منتهاه. تَالت:

هل نمشي؟ سوف تغرب الشمس ويهبط الظلام قريباً. يجب أن أكون في البيت قبل عودة أبي من العمل.

## كما تحبين.

دفعتُ ثمن القهوة، ونهضنا. ومشينا بـاتجـاه عشوائيتنا البعيدة.

 (الجزورية) فَ (مدحت بـاشا)، ودخلنـا في (الشاغور)، وكنا مـا نزال صامتينْ

وعلى الرصيف الأيمن في الشارع الرئيس من حي الشاغور،
 الصمت أيضـاً. نظرتْ في عينيّ مباشرةً، وقـالت لي كلمتين اثنتين: أنا أحبك.

لم يغاجئني هذا الاعترافـ، الذي لم أكن متشوتـاً كثيراً لسماعهـ
 هذا بشيءٍ لا يخلو من التعاطف معها. وبشيءٍ من التعاطف أيضـاً

 المر أة الصغيرة عدُيد النزعّات المتباينة: الخجّل والارتباك والدهـا







أقول لها:
مـا بكِ يـا وِداد؟ هل تشعرين بـالتعب؟
كيف تراني أنت؟

سألتْ بصوتٍ مضعضِّبِ من الانفعال، وقد فتحت عينيها أخيراً، ولكن بأضيقَ مـا يكون. قلتْ:

أراكِ بخير
إذن، أنا بخير .
الحمد لله! هيا بنا، فقد غابت الشمس. من الأفضل أن نأخذ
سيارة أجرة.
لم تعلّق على ملاحظتي بشيء. مشيتُ، ومشتْ خلفي. كانت تتبغني كالمنوّم مغناطيسياً. استوتِقتُ إحدى سِّارات الأجرة
 الخلفي. وبقينا صامتينْ طوال الطريق إلى عشوائيتنا البعيدة. كان الظلام قد هبط على المدينة التي أنيرت بالمصـيابيح الكهربائئة. اقتربت البنت مني برأسها، وهمست في أنني: من الأفضل أن ننزل عند طرف الحيّ مني من الغرب.
ولم أسألها عن السبب من وراءِ طلبِها هذا إنـا
 البنت لا تريد أن يرانا أهل الحارة قَادمينْ معاً. قلت لها:

## كما تحبَين.

و هذا مـا كان. توقفتِ السيَّارة بنـا عند الطرف الغربيّ من الحيّ.
 عزيزٍ وجيشه الجرّار. عند الدكان العجفاء وصا واحبها الطّويل البدين الذي كنّا نـاديه حدّو، بالرغم من أنّ اسمه صفوانـ منشغلاً في كتك اللحظة مـ أحد الزبائن. رأيته عبر واجهة المـدل
 ذي قبل. كانت الورقة التي كتب عليها بخط يشبهه حتماً: (لا يوجد

عندنـا طوابع) مـا تزال في هطرحها. ــا الله! تسع سنوابِ انفضتْ على ذلل اليوم الذي اقتنعت فيه بأنني أصلع للتمثيل في هوليودي الـي


 العجفاءُ؟ وابتسمتُ. وخطر لي أن أذهب إلى صفو الـي

 الدكان ورحت أعيد قراءة الكلمـات حرفـا حرفـا، كمن يرِيد أن يتأكد
 سألتني:

مـا بك؟
ودخل إلى الدكَان وجهُ غاب عنّي طويلاً، ولكنني رغم ذلك
 خطفاً، ثم لا تستطيع أن تنساهـا حتى لو حاولت النـي النسيان، فكيف لي أن أنسى هذا الوٍجه الذي دأيته كثير المرّات، حتى وإن غان غاب عني

 تكون ضحيةً مرّتين. عندمـا لا نجرؤ على الجلّاد نقول: الحقَ على الضـحية. لقد رأيت دم البنت مسفوحأ على الرصيف مثل دم غنمةٍ



 عام وإنتِ بخير خالتي أم إبراهيم!") „كل عام وإنتَ بخير يـا ابني يـا
 الشهيّة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بقيتُ أنظر إثزَ الُطفل القاتل

الذي ربمـا كان ضحيةً هو أيضـا . كان يشتري السجـائر الغليظة. لم

 سجنوه؟ لست أدري. كان قد ذهب إلى قسم الشرطة على قدميه، والسكين التي ذبح بها أخته في يده. فوجىء بـه ألـي رجال الأمن على تلك
 السكين لم يجف. يُحكى، كمـا نقل أبو الخير، أنّ أحد الشِ الشرطة





 الحقيقة، وفي الأحوال كنَها تبقى بثينة ضـيَّة


 رجعتْ تسألني، كمن يحتجَ على هذا التلكؤ الذي أمارسه: ولكن مـا بك؟

وانقطع التيّار الكهربائي فجأةً كالعادة. غرق الكون فئ في الظلمـات، وقد توارى القمر خلف غيمةٍ كبيرة تسرح في السماء اللرهيية. قلت:
لا شيءَ يـا وِداد.

إذن، هيّا بنا!
هيَّا بنا!
ورحنا نجوس الطريق في عنمة الأزقة الضيّقة المتشابكة.

وكان صوت عبد الحليِم حـافظ يأتينا من مسجلةٍ عبر أحد الشبابيك
 برودة: (رميت الورد، طفيت الشمـع يا حبيبي). وكان رجل آل يصر خان بامر أته، من نـافذة بيتٍ آخر، ويرميها بأقذع الكلام. وكان أمـامنـا ونـا كلبٌ وتَطّ شاردان يتقاتلان، ولكن من دون قتال . الكلب ينبح والقط

 خـائفِ من عدوه أشدّ الخوف، وأنهمـا مكتفيان بالمهـاترة، مكتفيـان

 وأحدث سقوطه دويّاً وكأنه تد انفجر. وخافت وِدادر، حتى إنـا شهقت من الفزع. وتعربشت بذر اعي. أم تراهـا افتعلتْ ذلك الخوفـ

 البنت التي تمسك بذراعي، وكنتُ بذلك كمن يقول لهـا: لا تخافي
 طريقنا. وانزاحت الغيمة الكبيرة في السمـاء رويداً رويدا، فلاح لـي فيها القمر من تلمةِ بين بعض البيوت. رفعثُ بصري إليه وابتسمت، وقلت أخاطبه في سرّي: مساء الخير أيها القمر العطوف! ردَّ على ابتسامتي، وتـال: مساء الخير بـا صديقي! وتـالت لي وِداد:

لمـاذا تبتس؟؟
آ...؟ لا شيءَ ـــا وِداد.

كيف لا شيء́ و أنتَ لم تردَّ على سؤ الي؟!
أيُّيُ سؤال هو؟
كيف أيّي سؤال؟
وتوتفتْ عن المشي، فتوقفتُ. جعلتْ تنظر إلِيَّ بثبات. بإصرار.

بعنادٍ طفولي. كان ينقصها فقط أن تضرب الأرض بقدمهـا من الفضب عليّ.
مـا بكِ تنظرين إليّ هكذا؟ وعن أيّي سؤالٍ تتحدثين؟
السؤال الذي طرحته عليكَ الآن، وهو ذاته الذي طرحته عليك ونحن في داخل أسوار المدينة القديمـَ.
هل تصدقين أنتي لا أتذكره. يبدو أنني صرتُ أقف على عتبة الزهـايمر وأنـا مـا أزال من العمر في الرابعة والعشرين فتط. لا، إنك لست تقف على عنبة الزهـايمر. أنت تتهرب من الموضوع. هذه هي الحقيقة.
أَيّ موضوع عون الذي أتهرب منه؟ وأية حقيقة؟ وعن أيّي سؤال أصلاً تتحدثين؟
حسناً.. لقد تلت لك في المدينة القديمة: أنـا أحبك. وقد كرّرت هذا تواً. أنا أحبك.

وهل هذا سؤ ال؟!
لمـاذا تبتس؟؟ إنه أكبر الأسئلة في حياتي.
ربمـا كنتِ على حقٍ يـا وِداد. و أنت الآن تطالبينتي بالجواب عن أكبر أسئلة حياتك.

بالتأكيد. تفضل. مـاذا تقول؟ إنتي أسمعك.

 وطويلة. توقفتٍ الأرضُ عند البنت عن الدوران في تلكَ اللحظة (كهـا أخبرتْنُي لاحقاً). توَف الكلب والقط عن العراك الخلّبّيّ، وتلاشى النباح والمواء. توقف الرجل عن شتم زوجته. اختفى القمر من
 عن الصخب، وحلٌ فراغٌ شاملٌ في رأس البنت. وحده صوت عبد

الـليم ظلّ مسمو عاً في الصمت المهيب صـادحـا: رميت الورد طفيت


 ولم تنطق بحرف. أظنها كانت تحب أن تمنفعني على وجهي. ولكنها
 الزقاق. لا تريد أن ترى أحداً، ولا تريد أن يراهـا أحد. تريد أن


 ميلودرامياً قد يكون مبتذلاً. وكنت أفكر على النحو الآتي: سوف أراهـا في غدٍ أو في بعد غدِ، بمصـادفةٍ أو من دون مصـادفـة، في


 ورجعت إلى المنزل. وسألتني أممي إنْ كنت جائُعاً. وأكذدت لها أننـي جائعٌ إلى القراءة فقط. وطلبت إليها أن تذهب لتنام; دخلتُ إلى المطبحن. صنعتُ تَهوةً رديئةً كالعادة. أظنُّ أنني أسوأُ مَنْ يصنع
 الرديئة، ورحت أعيد قراءة رواية (الألأبله) باللغة الروسية طبـاً. مـا من كاتب فتنتي في جميع الأدب العالمي كما فعل دوستويفسكي

 الرسُـامين على مرّ العصور. أروع من فـان غونَ بل بل وأروع من مايكل أنجلو وليونـاردو دافنتشي. كلّما شاهدات أهنا أعمال هؤلاء
 بلوحات دوستويفسكي المرسومةَ بـالكلمـات، ودائمـاً مـا كنتُ منحـازاً الـاً في المفاضلة بين الجميع إلى السـاحر الروسي الذي مـا إنْ أبدأ

بقر اءته حتى لا يتركني ولا أتركه إلى أن أختنق. أمـا في تك الليلة








 تابلتني كعادتها بحرارة. سألتها عن أخبار العم (أبو علاء) وعن



 وقلت لها أيضـاً: لقد اشتقت لتقشير عرانيس الذرة. وكا وكنت صـادهـأ في قولي هذا أيضـاً. لا بدَّ وأنه الحنين إلى الحـي الخوالي كان وان يدفـع بي إلى

 التي تجـاهلتني طوإٍ الوقت الذي قضيته في منزل العم (أبو علاء) حيث جلست متربـاً على الأرض أساعد في تقشير عرانيس الذرة
 آخر القصص والسيناريوهـات حول الحـارة و أهلها. كانت شمس مـا تزال راويةً جيدة. ورجع العمّ أبو علاء إلى البيت، وسـاعدتُ ورئه في إنزال





استطعت في إحدى اللحظات أن أهمس لها بالقول: سوف أنتظركِ

 العاشرة من صباح اليوم التالي جاءت البنت إلى المو عد المحدد من طرفي والمرفوض من طرغها. التقينا صـامتينْ، حتى إنتا لـ نتصافـح. ركبنا الميكرو باصن، وجلسنا متجاوريْن، صـامتينْ كالأغراب، وذهبنا إلى تلب المدينة. تـــاشينا
 نهرب منه كلانا. جلسنا في إحدى كفتيريـات حيّ الرو ضة. نزال شبه صـامتينْ. سألتها إنْ كانت في خجٍ مني. تـالت: لا.

قلت:
مـا بك إذن واجمة؟؟
قالت:
إنني غاضبةٌ عليك.
قلت:
ولمـاذا أنت غاضبة عليّ؟
قالت:
لقد أوجعتني.
قلت:
كيف أوجعتكِ؟
قـالت:
تكلك القبلة كانت موجِعة. ليتك كنتَ بلطافة سامر! لا أفهم هذه المقارنة بيني وبين سامر . هل قبّكِ هو أيضاًّ؟ لا، لم يفعل، حتى إنه لم يحاول ذلك. وقد صرفني عنه بهدوء.

صرفككِ عنه؟! فهل كنتِ تعرضين نفسك عليه؟ مـا هذا الكلام السخيف؟ كيف أعرض نفسي عليه؟! إذن، مـا الحكاية؟
سامر شابٌ لطيف. هذه هي الحكاية كلّها. هل هو لطيفٌ لأنه لم يقبّك؟
هو لطيفٌ وكفى. ثمّ ليس هو من صرفني عنه، بل أنا التي تركتْه ومضتْ في حال سبيلها.
ألا تلاحظين أنك تقولين الشيء وضدَّه في آنٍ معاً؟ كلامي واضتح، وأنا لست متناقضة.
كمـا تحبين.. ولكن هل أنـا همجيّ في نظرك؟
لقد أوجعتني بتكك القبلة.
كيف أوجعتك؟
لقد أوجعتني وكفى.
كيف يعني كفى؟
قَتُ بنزقَ، فردَتْ بعصبية:
كفى يعني كفى.
حاضر يـا آنسة وداد.
قلت لك: لقد أوجعنني. لقد كانت تكك القبلة مثل عضّة ذئب.
أوجعتني مثلَ ذئبٍ جـائع.

لا، أنت لست مثل ذئب. بل أنت الذئب بذاته. مـا هذا الكلام الفـارغ الذي تقولين؟

لا، إنه ليس كلامـاً فـارغاً. ولو كان كذلك فمن أين جاءني هذا الإحسـاس بالوجع؟!
أنا آسف. هل تقبلين أسفي؟ حسناً.. إنتي أسامحك. ولكن بشرط. شرط مـاذا؟ إنني أسمعك. تفضلي.
ألّا تكرر هذه العضّة في المستقبل. وألْا تكون ذئباً بعد اليوم. ألّا أكون ذئباً؟ ولكنَّ النصيحة التي يعطيها الأب لابنه هي: كنْ

وحشأ!!!! سلام على هكذا آباء!! ويا سلام على هكذا نصيحة: كن
لا، لا، ليس بهذا المعنى. كيف إذن؟ وبأيّي معنى؟ هل تعرفين مثلاً أن الذئب لا يـأكل ذئباً؟

لأنَ اصطيادَ الدجاج من اختصاص الثا حسناً، ولكنَّ ذئبك المدلل بأكل البقرة والخروفـ الاحن صحيح، غير أنه لا يفعل ذلك إلاّ عندمـا يكون جـائــاً فقط.
ولكنه دائماً مـا يكون جـائـاً.

ليس بالضرورةة.
مـا هذا الجواب العبقري! ثم إنه ليس التعليق المناسب على ملاحظتي.
نـم، إنه ليس التعليق المناسب، ولكنه مرق في خاطري فأحببت
أن تسمعيه.

إلم أين تريد أن تصل؟ هل تودُ أن تقول لي: كوني ذئبة؟ لا، ليس تمـامـاً، ولكن هل تعرفين أنْ الذئب مخلوقِّ شديد الوفـاء
 واحده فقط، ويكون لها شديد الإخلاص. وهي بـالمقابل تلا تكون شديدة الإخلاص له. هـالذئب هو الحيوان الاكثثر وفـاءً بين جميع المـلوقات على وجه البسيطة. هل تعرفين هذا؟
ومـا أهمية أن أعرفه؟ و وعمومـاً لمـاذا تقول لي ذلك؟ ومـا وــا شأني
أنا بهذا الأمر؟
تقصدين مـا شأنك بالوفاء؟
مـا هذه الأسئلة الغريبة؟ هل تسعى إلى التحقيق معي؟
لا، أبداً، أنـا آسف. أعتذر .
تعتذر عن أيّي شيء بالضبط؟
أعتذر عن كل شيء خطر بـبالي أو لم يخطر .

 ترغب بصداقتي. هل تر غب بصداقتي؟
أجل، بالتأكيد. إنني أرغب بصداقتك رغبةً كبيرة. إذن، لا تكن معي ذئباً بعد اليوم.
حاضر يا آنسة وِداد. لن أكون معك ذئباً بعد اليوم. ولن أسبّب لك ألماً في القبلة التالِيَة.
لن يكون هناك قبلةٌ تالية.
كيف ذلك؟ على مـاذا سنعيش إذن؟
أقصد، لن تكون أنت البادىء بأية قبلةٍ تالية. لن أسمح لك بذلك أبداً. هذا شرطي. هل يناسبك؟

نعم، يناسبني، بل ويفرحني أيضـاً، فهو ينسجم تمـام الانسجام مـع أحد المبادىء التي حكمتْ علاقتي بالجنس اللطيف.
أيُيُ مبدأ هو؟

ألخا أكون المبادر إلى العلاقة أو البادىء بها.
إذن، لمـاذا بادرت إلى تقبيلي في تك الليلة؟
لا أعرف. ربمـا كان القمر هو السبب. أو ربمـا كان السبب
أغنية عبد الحليم حافظ.
عفواً؟
لا تفكري بـالأمر. على أية حال، لقد كانت المرّة الأولى، وآمل أن تكون الأخيرة كذلك. فلا تؤ اخذيني يا جميلة.. ״عيناكِ أعلنتا أنَّ الربيع صحا.

> ريمـا. أو لعلَّهُ عديلُ الفزلـو

عديل؟! يا لها من مراوغة لغوية مُبتذلة!!
ورنّتْ في الكفتيريا ضحكةٌ طفوليةٌ رقيعة. وتصـالحنا.

7

حارة نسيها الزمن..
أظن أنَّ هذه الكلمـات اسِمٌ لقصةٍ أو روايةٍ سوريّةٍ قديمة. أو

 عشوائياتنا، بما فيها ذلك الحيُّ الذي أقيم فيه، والذي ابتعدت عنه

ستة أعوام كاملة، وحين رجعت إليه وجدته لم يتحرك قيد أنملة باتجاه الأحسن. وليت الأمر كان يتوتف عند هذا الحد! فقد كانـ الـت الأمور فيه تزداد سوءاً. كلُ شيءٍ سيء الان صـار أكثر : الفقر، البطالة

 ويتلصصون على خصوصيات الناس الحميمة، البناء الذي يركب بعضه بعضـا كما يركب ذكر الحيوان أنثاه في غابة الإسمنت هذه.
إنها دورة الحياة.

ولكن مـا هذه الحياة الكلبيّة؟!
وحدَه بـائع جِرار الغاز ظلّ لطيفاً مـع الحياة بأغاني فيروز
 كان سامرز تد تخر ج من كلية العلوم في جامعة دمشو ونـو وصار يشتغل في تدريس هذه المـادة في إحدى مدارس الحكومـة الإعدادية، وكان سعيد مـع زوجته هبة قد تخرجـا من كـي الـية الطب البشريّ، ولكنْ بقي أمـامَهما ثلاثُ سنواتٍ أخرى في الاختصـاص، هبة تريد تريد أن تختص بالأمراض النسائية، بينما يرغب سعيد في ألاني أن يختصت
 حبيبتيَ الصغيرة، في إحدى غرن منزل العـي العم (أبو سعيد). وكان

 مـا زال يساوم على ثمن علبة الأسبرين، برغم أنّ أمو أموره المـادّية قد بدأت تتحسن على نحوٍ ملحوظ، فهو لم يدخل الجـامعة بعد الشهادة الثانوية، بل شرع بـألعمل في ورشة صنيرةٍ للملابس الداخلية

 مشروعه الشخصيَّ مـع أنه كان كان لِم يزل غي الواحدة والعشرين من عمره. لقد بدأ يصيب نجاحاً لافتاً، حتى إنه اشترى سيارةً، صحيِّ

أنها ستّارةً قديمة، ولكنها تفي بمتطلباته علي نحوٍ لا بأس به.
 الأمر لأن يكون بائعاً جوَالأ يبيع أيًّ شيء، هن الملبوسات المستيا إلى الملوختّة والبطيخ والباذنجان. لقد صدق الرجل حين تـال: : أنـا جحش في الدراسة، فقد رسب في امتحـانات الشهادة الثانوية سنتين متتاليتين، فانصرف إلى البيع على عربةٍ خشبيةٍ في طرقاتنا المهترئة.

باستثناء سعيد، لم يكن أحدّ من الشباب قد تزو جـ كـر كان أيمن




 أقامها خلدون بمناسبة عودتي من الغربة، كان الرجل ينوي إقاميا تكك الوليمة منذ منتصف الميف تقريبأ، ولكنها ظلتٌ تـتأجل حتى حلَّ الخريف بسبب المشاغل الكثيرة التي كان صدبِقنا مرتبطاً بها ـا كانت
 يومئنٍ ممـازحاً: هل ستساوِم النادل على تسعيرة مـا أكلنا وشربنا اليومَّ قَال: طبعاً. تَلت: في جميع الأحوال سوف يكون المبلغ كبيرأِ
 فالمساوَمة لا تعني البخل في حالٍ من الأحوال، فأنـا لا لا يهمني كم




 صطيف السمكري، واقترح سامر أن نقف دقيقة صمتٌ حدرادأ على روحه. وكذلك جاءت سيرة البنت الذبيحة: بثينة الشهيّة. ولكنتا لم

نقف دقيقة همبت حِدادا، بل قر أنا على روحها الفاتحة ونحن نشرب العرق، واستغفرنـا ربَّنا، وانهلنا باللعنا وعلى شقيقها الذي تَّم الإفراج عنـه بعد أربيع سنواتِ قْنـاهـا فـا في سجن الأحداث. أظنهم يسمّونها الإصلاحية، أو إصلاحية الأحداث ترحمنا على أرواح جميع المغدورين من أهل عشوائيتنا. وطرح الاح سعيدٌ فجأْةً هذا السؤال:
أَيُّ أشُكال الموتِ برأيكم أكثر بشاعةً من سواه؟ حرقاً؟ خنقاً؟ غرقـأ؟ ذُبحـاُ؟
قلت همـازحـاً هن أجل أن نخلص من هذه السيرة: الموت حبّأ.

ردّ سعيد:
لا أحدَ يموت من الحب. عليك أن تختار نوعأ آخر.
قلت:
لا بأس. الموت قهراً.
قـال سعيد:
هذه فيها وجهة نظر؟
قال سـامر :
الموت خنقاً.
قـال سعيد:
أليس الموت حرتأ بأصعب؟
ردّ سامر :
لا يوجد مـا هو أصعب من أن تمنع عنّي الأكسجين.
تال أيمن:

الأصعب هو الموت جوعاً.
قـال خلدون:
بل الموت تخمةً، كمـا مـات السيد جلال. ولكن مـاذا عنكَ أنت يـا
سعيد؟
قال سعيد:
الموت هو الموت، فليرحمنا الله جميعاً برحمته. تعـالوا نطوي هذه الصفحة. تـعالوا نرجع للحديث عن البنات.

وكان يغمز من قناتي، فتفرّغتِ الشلّة لي أنا. ألـحّوا عليّ بالسؤال عن علاقتي بالنساء في غرئ غربتي الطويلة. النساء الشققراوات.


 رغم إلحاحهم عليَّ بالرغبة في سماع الما المزيد. كانوا يحبّون أن أن يعرفوا لمـاذا هجرتني كاتيا. بل إنّ خلدون أصرّ على معرفة السبب،
 مجرد مراهقين، بل حتى طفلين. ولدّ وبنتٌ. طفلان يلهوان بـالـيـياة، والحيـاءُ تلهو بهمـا. لسنا روميو وجولييت. لا، أبداً. كنا بعيدين عن
 الشجارات التي غالباً مـا كانت صغيرَّ، ولكنها، في الوقت نفسه،
 باختصـار ؟ وكنتُ أكذب: لقد كانَت البنت تحبنَي، ولكنها حملتْ من رجلٍ آخر. وتطايرِت عبارات ات الاستهجان في الجو من من الجميع،

 ولم يكن يقول شيئاً بخصوص المرأة بشكلٍ عام. حتى بدا لي أنه

زاهدّ عن النساء، برغم أنه مـا زال فتى الحيَ المدلل، فقد قـال أيمن
عنه:
إنَ دائرَة المعجباتٍ بسامرٍ آخذةٌ في الاتساع عُحكى أنَ شمساً
قد وقعت في حبَه أيضـاً.
ردّ سامر :
هذا هراء.
قال سعيد:
أنا لا أستطيع أنْ أسلّم بصحّة هذا الكلام، ولكنتي لا أستطيع أن أنفيه أيضاً، فهو يبدو لي قريباً من المنطق.

تابع أيمن:
بلى، هذا صحيح. وأكثر من ذلك: وِداد تحبُّ سامراً هي
 تتشاجران بسبب هذا الحبّ أحياناً.

عاد سامرّ يقول:
هذا هراء.
علّق خلدون:
شمسٌ تحب أمجد. لقد كانت تذوب من الشوق إليه طوالَ ست سنوات.

ووجدتني غير متحمسِ للدفاع عن شمس كما كنت أفمل في زمنَ المراهقة. اكتفيت بالقول: هذا الذي تقول سخيفٌ يا خلدون. ضحك خلدون، وفتال: يبدو لي أنّ مـا يقوله أيمن هو الصواب. شمس واقعة في غرام سامر، وكذلك وِداد.

إذن، الشائعـات كثيرة حول فتي الحيّ المدلل. أمـا الذي ليس شائعة فهو أنّ البنت الأكثر وضوحاً والأكثر جراءةً فـة في الإعلان عن حبها لهذا الشاب هي رجاء ابنة جلال بيك رحمـة الله عليه. لقد ذهبت البنت ذات صباح أحد الأيام الصيفية إلى مستودعات ونات مؤسسة الإسمنت الحكومية وطلبت لقاء العم (أبو سامر)، وحين تـابلته تـالت له بكل وضوح، ومن دون الكثير من المقدّمـات: جئت أطلب يد ابنك

 كان يريد أن يعرف رأي
 أجيبه بشيء ذي جدوى: أنـا يـا عمتي لا أعرف هذه البنت إلّا عن بعد،





 وحيداً مـع سـامرٍ في ذلك المطعم المشتجر ، فقد كنت، ومـا زلت، ملآناً
 بعض الوقت لأنّ وجود بقية الشلّة حول المـائدة كان يـول دول دون

 خمس دقـائق فقط. كنا جميعا مخمورين تقريباً، إلاً خلدون. إِنه لا يشرب الكحول، ليس عن تديّنٍ، ولكن لأنّ الكحول تجعله ضعيفـاً في المساومة بشكل عام. رجعنا كلك الليلة إلى حيّا حيّا محشورين فين في

 المدرسة الإعدادية، وأكثر من ذلك، ومن دون أيّ اتفاق، وجدنا

أنفسنا نتوجه إلى خزان الكهرباء الملاصق لمنزل صطيف الذي

 الكثيرة. وندمنا على ذلك في اليوم التالي أشدّ الندم. أفلم نقف دقيقـة


 أكتشف بنفسيَ الجواب عن ذلك السؤ الـ . عندمـا رجعت إلى المنزل تلك الليلة عاتبتني أمّي بسبب رائحة الكحول التي تِي تنبعث مني. تـالت لي:










 فحين جلست إلى الطاولة أكتب ثك الكيلة لـلم يكن في دأسي أيـة قصـة،




 الكتابة يؤكد هذا الجنوح: ظلُ القمر . ولم أكن أشعر بالاستياء الاء من هذا الشيء. بل ربمـا كنت راضياً عن الأمر تمـامَ الرضمى، حتى لو

كانت وِدادُ في الواقع تميل إلى سامرٍ وليس إليَ أنا. فالكاتب
 والورق كلُئُ القدرة. وفي الأحوال جميعها ليس سيئاً أن أقدّم نفسي

 الدرامية جانباً. قلت في نفسي يومئذ: أعود إليها فيما بـيا بعد، فـالمهم الآن أن أحصل على جسم القصـة. شر عت بالعمل، واسترسلت بها، أو

 ملتصقاً بـالطاولة والقلم والورق في المطبخ. أطنها أشفقتْ عليّ.


 مرّةً ومرّتين وثيّلاثا. أين أمي؟ لمـاذا لا تفتح البـاب؟ هـل يُعقل أنـها مـا مـا

 مثل هذا الوقت. هل هي مريضة؟ ذهبت إلى غرفة المنزل الوحي الو أثر للمر أة هناك. انصرفت إلى الباب، وفتحته. إنها وِداد. تلت لها باسمـاً:

أنت ابنة حلال يا وِداد.
ضحكت كعادتها تلك الضحكة الرقيعة، وتالت:
لمـاذا تقول ذلك؟
لأنتي تضيت وهتاً طويلاً أكتب عن بنتٍ اسمها وِداد. ادخلي. هل خـالتي أم أمجد موجودة؟
لا. سنكون وحيدين أنا وأنت. ولكنتي أعدك بأن الشيطان لن
يكون ثـالثنا.

يـا خسارة!
لمـاذا يـا خسـاردَ؟ هل صرتِ تحبين الموبقات؟ ومن جديد رنّتٌ ضحكةٌ خليعةٌ في الحـارة. قلت: هل سنظل بالباب و اقفينْ؟

تـالت:
لا، بل سوف أدخل. أحب أن أعرف مـاذا كتبتَ عني.
دخلتْ. أغلفتُ البـاب خلفها. ذهبنا إلى المطبِّغ فوجئت البنت بكمية الورق الذي لم يعد أبيض على سطح الطاولة الصغيرة، حتى إنها تـالت:
واو!. متى كتبتَ هذا الكلامَ كلّه؟ يبدو أنك استيقظتَ بـاكراً جداً. كنتُ قد جلست إلى الطاولة من جديد، ورجعت إلى الكتابة. تلتُ من دون أن أنظر إليها:

بل إنني لم أنم الليل.
لا أفهم. كيف لم تنم الليل؟ لقد سرقتني الكتابة فنسيت أن أنام. ولكتك سوف تتعب هذا النهار . هل أبوح لكِ بسرٍ صغير؟

نـم، بالتأكيد. إنني أعشق الأسرار الصغيرة. أنـا يـا وِدادُ مريضٌ بالأرق. وهل الأرق مرض؟
 فقد خبرته على نحوٍ جيد. سبقِ لي أن سهرت ثلاثة أيامٍ بلياليها. ومن أجل أي شيء سهرتَ ثلاثة أيامٍ بلياليها؟

من أجل إحدى البنات. هل أعرفهـا؟

لا. إنها بنتٌ بعيدةٌ من هنا اسمها كاتيا.
هل تركتْك؟
أجل. ولكنها تـالت لي عند الوداع: لا تخف. سوف أظلُ ملاكَك الحـارس.
مـاذا يعني هذا الكلام؟ وعمومـاً لمـاذا تحكي لي عن هذه البنت؟ بسبب الأرق الذي أعاني، فالشيء بـالشيء يُذكر. مـا أخبار

شمس بخير.
هل تتشاجران؟
نتشاجر؟! من أجل أي شرفـ مجرد سؤالـ. نتشاجر؟

لمـاذا لا تنظر إلي وأنت تكلمني؟ لمـاذا لا تتوقف عن الكتابة؟ هل تحسنين صناعة القهوة؟ إلى حدٍ مـا. إذن، هيّا. إلى العمل.

لن أصنع لك أية قهوة قبل أن تنظر في وجهي وتخبرني مـاذا

أنا لم أقل إنني كنت أكتب عنك. قلت: كنت أكتب عن بنتٍ اسمها
وِداد.
لقد أقنعتني كثيراً بهذا الجواب. فكم وداداً تعرف أنت؟ لا أعرف واحدةً سواك.

في الحقيقة إنني قد كتبت عن بنتٍ اسمها وِداد وعن ولدٍ اسمـه
سامر .
وهنا بدا على البنت شيءٌ من غضب، ولكنها جـاهدتْ في أن تظلّ هـادئة. تَالت:

لمـاذا لا تصدقني؟
لمـاذا لا أصدقك بخصوص أي شيء؟
بخصوص علاقتي بسامر .
ببساطة، أنا لا أصدتك لأنك تكذبين. - واستدركتُ: بالمناسبة،
هذا الأمر لا يزعجني.

قـالت محتدّة:
ولكنه يزعجني أنا. يزعجني ألاّ تصدّقني أنت بالذات. لمـاذا أنـا بالذات؟

لأنٍ أمرك يهمني.
يهمك في أي شيء؟

في كل شيء. أنت كلك تهمني.
ومـاذا عن سـامر؟

حسناً، حسناً، لقد ضقت ذرعاً وناً بسامرٍ وسوف أخبرك بالذي جرى بيني وبينه. - وصحتتٌ لحظة: حسناً.. لقد قَبلته على شفتيهِ مرّةً.
ثم مـاذا حدث؟

اسمع، لقد بدأت أضيق ذر عاً بك أنت أيضاً.
سألتك: مـاذا حدث بعد القبلة؟
هل هذا تحقيق؟ هل أنـا موجودةٌ في قسم البوليس؟
ارتفع صوتها بالصراخ. تلتُ بهلوء:
اسمه बسم الشرطة وليس قسم البوليس. هذا أولاً. ثانياً: بالتأكيد لا. أنتِ لستِ في هسم الشرطة، وهذا ليس تحقيقاً. إنه فضول المهنة لا أكثر . أريد أن أعرف إلى أين أمضي بهذه الكتابة التي أنـا بصددهـا.

 كلامٌ غريبٌ مثل مـاذا؟
 وتركني ومضى في حال سبيله. وأنت تصدَقين هذا الكلام الغريب؟
 جديد: والآن قل لي: هل مـا زلت تريدني أن أصنع لك القهوة؟ نعم، بالتأكيد.

 يتصرفون تمـامـاً مثل مدربّ كرة قدم مـأزوم أثناء سير المباراة.
 الحـال يكون السؤال الجوهري الذي ترضى بأن تلعب دور البديل في حياة وِدادَ من بعد السـاذجة؟ أو بالأصح: من بعد تلك القبلة الذئبية؟ ثم أليس من الجائز

أن تكون التبديلات التي يقوم بها المدرب أثناء سير المباراة هي الأكثر نجاعةً في بعض الأحيان لأنها هي من بأتي بالحلول

## 8

كانت تلك القبلة الذئبيةً الموجعة خطوتي الأَولى إلى وِداد. أو فلأقل: كانت الشرارة الأولى التي أوقدت في قلبي ذلك اللهيب الذي
 لي وِدادُ في تك الكفتيريا، إنها كانت ثيلةً تبعث في النفس على

 أحدنـا لم يقع في هوى الآخر بتاتاً في تلك المرحلة. أو هذا مـا خُـِّلَ




 حتى على العكس من ذلك: صرنـا نحبّ تلك القطعة من العـالم التي
 يجب أن نشعر بـالخجل منها نحن الأحفاد من زمن العار والخيبة. كانت جميع لقاءاتنا خلال خريفنا الأول وشتائنا الأول تتم في مقهى

 من تدخين السجائر في الطريق، رغم أنها ليست تخجل من تدخين

الأركيلة على الملأ. صرنا نلتقي في إحدى الكفتيريات قريبا من شار ع الصـالحية غير بعيدٍ عن مركز المدينة. وبقينا نلتقي في تك الك الكفتيريا حتى إلى مـا بعد الطلاق. كان لنا مو عد ثـابت عند السـادسة مساءً الإثنين في كل أسبوع. لكن، ومن دون سبب واضـي أيضـا لالِّا، لم يعد الزمـان مساء الإثثين بل صـار مساء الأحد. أمـا أنـا فقد بقيت أحن إلى مقهى النوفرذ في تلب دمشقَ القديمـة. بقيت أذهب إلـي إلى هنـاك من حيٍن إلى حين. ثمة شيء يشدَّتي دائما إلى تك الأمكنة. ثمة شيء هناك يستثير خيالي، ويدغدغ جنبات الرو الـي
 التي انتسبت أخيراً إلى أحد معاهد اللغا
 كان الليل قد انتصف. ولم أفهم مـا الذي دفـع بي إلى الخرو البيت في تلك الساعة، أو من أجل أي شيء ذهـيت إلى المدينة القديمهة. حتى إني توقفت في منتصف الطريق متردداً. ولم أعرف في في تلك اللحظة سبيا حقيقيا لترددي المفاجيءـ لم أع أعرف السبب إلا بعد
 سوق (البزورية) وكنت قـادمـا من شار ع (مدحت باشا ألـا . فكّرت خلال
 السوق و ألف من حول (قصر العظم)، أم أتابع طريقي إلى أمـام بحيث أصير في مواجهة المدخل الجنوبي للمسجد الكبير، ثم أنحرف من هناك إلى اليمين وأمشي بمـحاذاة السور الجنوبي حتى نهـايته؟ الهدف من الطريقين واحد. إنتي أقصد مقهى النوفرة المواجـي واجه لمدخل المسجد الشرقي. سوف أجلس هناك على الطريق ونى وأدخن
 أصـادف وِداد! و هذا مـا كنت أرجوه طبعاً، رغغم أُنني أعلم بأنه ينـدر ج
 دمشق. وأنا أعرف هذا الأمر معرفة أكيدة، وأعرف أنها سافرت بالأمس مـع أهلها إلى مدينة حمص من أجل زيـارة علاء الذي يشتغل

في مصفاة النفط، وأنها لن ترجع إلى دمشق قبل غدٍ، وأعرف أن
 السادسة مساء. كنت قد قلت لها: ثلتقي الساعة السادادسا الساء والنصف. قـالت: لمـاذا ليس السادسة؟ فهل يناسبك هذا الوقت أكثر؟
نعم، فأنا مضطرة دائمـاً على أن أتركك عند الثـا يرجع أبي إلى البيت. وهكذا نكسب بتقريب الموعد نصف ساعة إضـافية.

ولكن درس اللغة الإنكليزية في المعهد ينتهي الساعة السادسة.
مـالت:
أفكر في الاعتذار عن هذه الحـَّة.
التقينا يوم الإثنين الفائت عند السادسة وخمسِ وثلاثين دقيقة. وصلثُ إلى المقهى قبل المو عد بنصف ساعة كنت تد شربت فنجانين من القهوة ودخنت ثلاث سجائر قبل أن

 أنها في المعهد، وأن المعهد في شارع 29 أيـار (مـايو). كانت قد قـالت لي: الدرس ينتهي عند السادسة.

قلت:
فمتى تحبين أن نلتقي؟
الساعة السادسة والنصف.
وهو كذلك.
ذهبت إلى الموعد بـاكراً، وجاءتني متأخرة خمس دقـائق من اتجـاه غير الذي توقعت أن تُطل عليّ منه. كنت أظن بأنها سوفِ تخر ج من المعهد وتذهب مشياً إلى ساحة الصـالحية القريبة وتستقلّ

من هناك سيـارة أجرة، ثم تصـاول أن تقنع السـائق بـالمجـازفـة في إيصـالها إلى سوق العصروونية عن طريق القلعة الممنوعة على آلى سيارات الأجرةَ بالقرب من ثُصب صلاح الدين الأيوبي في معركة
 مطعم أبو العز الشهير. وتلفّ عند نهاية الزقـاق على اليسار بحيث تصير في مو اجهة المدخل الغربي لمسجد بني أمية الكبير من جهة سوق المسكيّة. ولا يبقى أمـامها بعدئذٍ إلا أن تدور من حول المسجد
 على الدرجة الثانية من اللرجات الفاصلة بين حرم المسجد وبين الزتـاق الواسع الشهير.

كان مساء بارداً هبتت فيه ريع خفيفة محملة بالصقيع. لا بد أنها ريـع تطبية المنشأ، ورغ غم شدة البرد، لم أجد عندما ونـا وصلت إلا كرسياً واحداً شاغراً في المقهى الذي تحب أغلبية زبـائنه الجلوس في الطريق المواجه لمدخل المسجد الشرقي. وكان ذلك الكي الكرسي الشاغر أقرب مـا يكون إلى المدخل، أي إلى الغرب. إذن، أنـا لــ أر أرتب الأمر. المصـادفـة وحدهـا هي السبب في ذلكـ ولكـي الكنني كنت سعيداً بتلك المصـادفة. سوف يقع بصر وِدادَ أول مـا يقع عليّ أنـا.

هذا مـا فكرت به، ولم أكن أعلم بأنها سوف تجيئني من الاتجاه المعاكس بحيث أصير آخر مـا يقع عليه بصرهـا . جاءت متأخرة
 الخضرة، وتلف حول رقبتها شالاً صوفياً أخضر فـاتحاً.

> قـالت: هل تأخرت؟

> قلت: لا.

أنـا آسفة.
على أي شيء تأسفين؟ فأنت لم تتأخري.

بل تأخرت تليلاً. رفض سائق التكسي أن يأتي بي عن طريق
القلعة، فجئت عن طريق بـاب تومـا البعيدة.
قـالت ذلك وجلست على أحد الكرسيين اللذين تدبر همـا لـي النادل
 انتظار صديق فتدبر لي اثنين بدلأ من واحد.

مـاذا تأخذين؟
أركيلة وكأساً من الزهورات المغلية.
ناديت على النادل وطلبت أركيلة وزهورات وقهوة. قالت لي
بعد أن انصرف النادل:
مـا أخبارك؟.
قلت بصوت خفيض:
اشتقت إليك يـا وِداد.
 من سماع مثل هذا الاعترافـ. وأنا فهمت الأمر سريعاً. وسريـاً كذلك عملت على تغيير جهة الحديت.

قلت:
كيف اللغة الإنجليزية؟
تـالت:
هربت من الحصّة.

وصمتْتْ. وكانت لا تنظر إليّ بعد. ولم أسألها عن أسباب هرويها. انشغلتُ بالنظر إلى وجهها الحـيا الحبيب. بدا لـي متعبأ. من أين
 ومرةَ ثانية لم أسألها عن السبب. أشحت ألنا ألـا أيضـاً بيصري عنهاء، ولكن ليس إلى الأرض، بل إلى السمـاء فرأيت القمر. بدا لي أليفاً،

ودوداً، وصديقاً لنا نحن الاثنين. رأيته يبتسم كمن يقول: مساء الخير! وكدت أن أردّ على التحية بمتلها ولكنني خشيت ألا أبدو
 الأرض. اصطدم بصري بـالباب الشرقي للمسجد. باب عملاق من
 رخام كتب عليها: المسجد الأموي، بناه الوليد بن عبد الملك سنة 96
 مسجد دمشف الكبير هو الوليد الذي ربمـا كان أقوى الرجال في تَاريخ العربٍ الطويل من بعد أخيه هشام الذي الذي قـال يصفه ابن خلدون الـين هشام رجلُ القوم. حاولت أن أردّ الُتاريخ الهجري إلـا الـى التـاريخ الميلادي. لم أصل إلى نتيجة دتيقة فتوقفت عن المَ الأمر واكتفيت بالنتيجة العامة: أواخر القرن المـا المـابع الميلادي، أو مطلع القرن الثامن. ثم لم أتوقف عن النظر إلى قطعة الرخام حيث حيث المعلومة
 إرباك وحيرة، فـاسم الوليد مقرونٌ في ذاكرتي منذ المر اهقَة بحادثة فـة
 الوليد صـاحب هذه الحـادثة هو ابن عبد الملك أو إن كان أحد أحد أبنـاء
 مسموع. رفعتٌ وِدادُ بصرهـا من الأرض أخيراً ونظرت إلي وتـالت: مـاذا؟

هل تعرفين من يكون الوليد؟
طبعاً أعرف من يكون الوليد، إنه من أقوى رجـالات العرب. أو ربما كان أقواهم على الإطلاق
ربما كان هذا صحيحاً. ولكن ليس عن قوته أتحدث الآن
إذن، فعن أي شيء تتحدث؟
هل تعرفين مـاذا يكتب المؤرخون عن هذا الرجل؟ يقولون إنه

كان ملحداً، ويقولون إنه ارتكب مـا لم يجرؤ شخص آخر على ارتكابه.
ومـا هو ذلك الشيء الذي ارتكبه؟

يقوٍ
مخاطباً الكتاب الممزق:
وإذا لقِتَ ربَّك يوم حشرٍ / فقل يـا دبي مزَّقَني الوليدُ.
وهل هذه الرواية صحيحة؟؟

لا أعرف. ولكن ماذا لو كانت صحيحة؟ كيف يبني رجل كافر
مسجداً بحجم ملعب للخيول؟ ومن أين تأتيه الحمـاسة لعمل جبار
كهذا العمل؟
قـالت: لا أعرف. وصمتت، وجاء النادل حاملاً طلباتتا، وضمهـا

 كانت الأولى بعرض مترين أو يزيد قَليلاً، أمـا الثالثة فليس يبلغ عرضها أكثر من نصف متر شأنهـا شأن البقية الباقية التي انشغلتُ بعدّهـا لحظة فـاكتشفت أنها ثلاث عشرة درَ درجة، وكلها ونـا من الحجر الأسود القاسي. حجر عتيقِ لا يبين له عمر فيبدو قريباً من النفس،
 الترا ت العربي؟ ولم تمـهلني وِداد بالتفكير في الأمر طويلاً. تـالت: ربما كان مـا رويته عن الوليد صحيحاً، وهكذا يكون لهذا الرجل شأن مـ ربه. أو بالأصح: يكون شأنه مـع ربه فقط. ورتك مشكلته هو. ولِيتدبّر أمره مـع الله كمـا يشاء. ولكن، ألا تلاحظ ألنا وأنا جميعاً، أقصد أحفـاد هذا الرجل، في ورطة معه؟؟
ورطة من أي نوع؟

ألا ترى؟ "„وبسطَتْ كفّها بـاتجـاه الجدار العملاقه ألا ترى إلى

هذه الفوضى؟ هذه الأتربة؟ تلك الحفر؟ ذلك الإسمنت البغيض يتعشَّ بالتراث متطفلاً على إنـجازات الأقوياء؟

لقد لاحظت أكثر من ذلك، فقد جئت إلى هنا من الطريق المحـاذي للسور الجنوبي. ثمـة حفريـات كثيرة، وثمة ورشات عمل، إنهم يرممون شيئاً مـا فيمـا أظن.

كنت لا أرفع نظري عنها. بدتْ متأثرة، متألمة وحزينة. حتى إني لمحت في عينيها الوديعتين طيفاً من الدمو ع عـ وسألت نفسي عن
 تعرف الفارق بين النذر وبين الزكاة التي هي أحد أركان أران الإسلام الخمسة. ورجعتْ تنشغل بأرجيلتها، ورحت أنظر إلى إلى أصابعهـا الطويلة الناحلة تمسك بمبسم الأركيلة مترفقة، من دون الـنـة أن ترفع عينيها عن المـاء المقرقر في جوف الزجاجهة بعد نفسِ من الدخـان
 وتمتمت: أولاد الكلب! واحتقن وجهها بالغيظمن قبل أن تضيف: هذا
 مثل هذه الأشياء يمكن أن تكون رديئة، من دون أن يكون في الأمر جريمة. أمـا هذا التاريخ، فكيف يسمحون لأنفسهم بأن يجعلوه رديئاً؟!

قلت: إتك تبدين غاضبة هذه الليلة يـا وِداد، تبدين غاضبة وحزينة أيضاًّ.
تـالت: يبدو أنني حزينة فملاً.
فهل أنتِ كذلك بسبب هذا الحديث عن أعمـال الترميم؟
لا. حتى إنني لم أفكر في الأمر إلا بعد أن رويتَ لي تك الحـادثة
عن الوليد.
فلمـاذا أنتِ حزينة إذن؟

لا أعرف، ولكن لا تغضب مني أرجوك! ثم تعـال لا نتحدث في

فهل يريحك الصمت؟
يريحني الصمت عن هذا الموضوع. وأنا أحترم صمتك يا صديقتي. لا تغضب أرجوك!. ثم أردفت من فورهـا: ولا تتشوش. ولمـاذا أتشوش؟
لأنك تحبني. أليس تحبني؟
أظن أنني أميل إليك يـا وِداد.
تميل إليّ؟ هل هذا أقلَ من الحب أم أكثر؟ لا أعرف. ربمـا كان عديل الحب.
عديل؟! رجعت إلى المراو غةٌ اللغويها أليس كذلك؟
ربّما كنتِ على حق. ولكنتي مـا زلت لا أفهم: لمـاذا عليّ ألَا

t.me/t_pdf

وبدا عليها التردد والحرج. قلت كمن يمدّ لها يد العون: هل الأمر على علاقةٍ بشابٍ آخر؟ انسَ الموضوع. أرجوك أن تنساه.

قلت: سأحاول.
و صمتُ. وصمتتْ. وتذكرت أيمن: تَال لي مرّةً و أنا أعاني من الهلوسة والحتّى بعد حكايتي مع قرص الكبّة المسموم: سوف أَنزل

لك من الحنفية مـع المـاء. وهـا هو سـامرٌ هو الذي ينزل من الحنفية

 حزيناً على فتاته الحزينة. همس لي يقول: ليلة سعيدة يا مسديقي! ومـال على جدار المسجد وغاب. وبفيتُ أنظر إثره وأتأمل فيـ وداعه لي منذ مساء الإثنين الفائت وحتي منتصف ليل الجمعة لمـا وتفتُ وسط سوق البزوريةَ المقفر متردداً، من دون أن أعرفـ سبب ذلك التردد. المحـال التجارية القديمة قدم المدينة العتيقة مقفلة، ليس لأن اليوم هو الجمعة حسب، ولكن لأن من عادة ألكار أصحاب هذه


 ونؤمن بأنها كانت قصيرة، أو هكذا يخيّل إلينا. فها أنـا أنـا ذا قد بلغت




 كنت بـالأمر شديد الفرح، رغم ميل البنت إلى سـامر . فأنا لست أتو أتوق الآن إلى شيء مثل توقي إلى لقاء هذه الطفلة التي أجهل مـا ألـي أفعل بهـاً مثل جهلي بـالسبب الذي جعلني أتومَ في منتصف الطريق متردداًا، والذي لم أعرفه إلا بعد ساعة، أو حتى بعد ساعة ونصف: كتت أخشى اللقاء بسور المسجد الجنوبي حيث الحفرِيـات مستمرة، وحيت الإسمنت البغيض يتعشف بـالترات متطفلا على إنـياز إنـازات

 على نحو غريزي عند منتصف السوق إلى اليمين، دخلت في إحدنى الحواري الضيقة، ودرت من حول تصر العظم، وصرت في حلٍ من

اللقـاء بـالإسمنت البغيض، وتابعت طريٍقي تـاصداً مقهى النوفرة لكي أدخن بعض السجائر وأشرب فنجاناً أو فنجـانين من القهوذا ومن بدري؟ قد أصـادف وِداد، رغم أنها ليست في دمشق.

تصويب: الوليد الملمد الذي مزّق المصحف ليس الوليد الذي بنى المسجد الكبير. وليس ابن عمـه. بل ابن أخيه. هذا مـا قرأته


 من القصـائد الجميلة. وأنا في الحقيقة لم أكن قد قر أتُ أَياً منها قبلَ

ذلك الوفت.
 يعرف عن الآخر أشياء كثيرة جداً. عرفت أنها طفلة غاضا ولا
 السجائر (توتفت عن التدخين بعد الزواج)، وترفض العرسان الذين
 أتزو ج بهذه الطريقة البلهاء.، طفلة سريعة الوقو ع في الحب، طفلة
 في صحة قولها، فقد سبق واعترفت أمامي بأنَّ سامراً هو الذي الذي رفض تبلتها.) فتركته إلى طفل سواه التقته مـع بداية عامهـا الدراسي الـاسي
 كلية الإعلام. كان الطفل الـجديد يريد أن يلهو أيضـأـا أين موقعي من

 المنافسة غير العادلة. ولهذا، أيقنتٍ بأن المضيًَ في العلاقِّة إلى ألى أبعدَ ممـا وصلت إليه سوف يكون عملاً فظيـاً. أية فجـاجة هذهـ وأي وأي مصير ألقى عليّ بظلاله الثقيلة الباردة؟!

أربع سنواتٍ في المواعدة تبل أن نتزوج. ثم أكثر من ثلاثٌّة
 فجأهً، بل فجأة تمـامـاً، وإلى الأبد.. وللدقة: إلى الأبد إلّا يومين.

طلبتِ الطلاق مساء ذات يوم من أواخر صيف سنة 2006. طلبته من دون مقدمـات، من دون أية مقَّدمات، على كثرَّ كتلك المقدَّمـات. كلَّ شيء صـار فجأة ، برغم أن هذا ال ״ هكل شيءّ، كان متوقعاً منذ حكاية الشاب الجميل الذي يبيع إكسسوارات الشعر والثيـاب في دكان النوغوتيه. طلبتِ الطلاقَ، وأصرّت عليه، فقلت لها با بعدمـا لم أقتنع بالدافِع الحقيقيّ من وراء هذا الطلب:

لكِ مـا تريدين.
 معقدّة، بل سهلةُ وسريعة. (قد تسألينني يا سيدر ا: لماذا وافـة افقتَ على الطلاق بهذه السهولة؟ وأنـا لا أعرف كيف أجيبك عن هذا السؤ ال








 أعترف بأنني مـا أحبيتُ وِدادَ يومـاً إلاً من بعد الطلاق معهـا؟ هل
 ذلك الشاعر ليس إلاّ أنا، رغم أنذ اسمهه قيس بن ذريح. لا أعرف إن كانت هذه الأجوبة مقنعة. كمـا لا أعرف إن كنت لا أنـاقض نفـي بنفسي.) المهم.. تركتني وِدادُ ورحلتْ للعمل في دبيّ. ولكنها أخفقتْ

هناك في تحقيق الشهرهَ والنجومية التي كانت تحلم بهها كهـا

 ليست أكثر من بلهاء في مثل هذه المنافسات التي تحكمهـا الشراسة. أقامت هناك خمساً من سنين: من أوائل سنة 2007 وحتى أوائل سنة

 كادت أن تصير بلا مـأوى أيضـاً، وهي بـالكاد تقدر على نفقـات الـي العيش

 احتمالات الموت التي كانت تكبر يومـاً بعد يوم بفعل رصـاصـات القنّاصين وقذائف الهـاون. تلك القذائف العشو ائيٌّة مثل بقية أشيا
 ذلك أن تترك دبيّ. ارتحلت إلى بيروت لكيٍٍ تكون دمشقَ في متـاولٍ

 شهور . ورقعة الحرب السورية لم تكن في انـوسار ، بل على النـي النقيض





 إلى الإسكندرية. ومن هناك ركّ ركبت إحدى سفـائن الموت. ولكنَّ
 الإيطاليّ حـلمةً على متنها مئات المهاجرين غير الشرعيين من
 المر أةُ نفسها وحيدةً أمـام رياح الغربة. كان هذا في ربيع 2013. أي:

حين كنتُ عندكِ في القَاهرةَ يـا صديقتي. مرّةً ثَانية، تقف المر أة أمام
 باريس. اتصلت به، وطلبت مساعدته على نحو صريّ صريح، وريمـا كانت قد بكتْ على الموبايل، فما كان من الرجل إلاّ أن استجابِ لنداب


 وذهب بها إلى باريس. (حصلت وِدادُ لاحقاً على حقَ اللجوء فـِّ في


 لي في إحدى رسائلها إلٍِ. مـا زا الت إلى اليوم تعيش في منزل

 من عمرهـا بعد، والذي يبدو لي أنها قد أحبـا المراهقة. هل تراه في ذلك الطور من الحياة قد صرفه هـها عنه بهدوء؟





 والسلبيات التي تتسع لها طبيعتها، دونَ أدنى اكترابِ لأنْ تظلَّ أمينةً
 وهما لا يتناوبان، و إنمـا يظهران معاً دفعةُ واحدة، فتكون أقربَ إلى المـحبَة حين تُفرط في الكراهيةَ. إنَّ حدسَها قلِّقَ يرصد التقلَّب وهكذا فهي مؤ هلةٌ للدخول في علاقـات حب متِ متعددة، كمـا أنها تجها تجهل الغيرة. في باريس، أتحامت في منزل سامرٍ بطبيعة الحـال. هل كانت

تعاشره بعد أن صـارت تقيم في بيته؟ هي تجيب عن هذا السؤال

 والباقي من عمره كان تليلا، بضعة شهورٍ لا أكثر . لقد عار عاد الرجل

 أفواجاً أفواجا، وقد أخذت الحرب ذلك الطابع المجنون في القتل
 ولكنه بالتأكيد لم يكن يقف في صف النظام
 من عَجَلَة، وقد شابَهُ بعضُ الفتور، برغم أننـا تبادلنا خلا هواتفنا النقَالة. من الطبيعي أنّ وِدادَ هي سبب ذلك أك الفتور، فكيف

 زوجتي منذ زمنٍ بعيد، والرجل صديق طفولة، رغم كلٍ شِيء، وقبل

 تجـاهـه نوعاً من الخوف الذي أبديه على نفسي من مقـابلة شخـر ربمـا كان يعادي النظام. ولهذه الأسباب مجتمعة قررت الاع عتـا سلوكي غير الصحيح، فـاتصلت به، وأصرّيت على أن أدعوه لتناو الاولٍ
 تقريباً ساعةَ الغسقَ. سألت عن أخبار أبيه وأمه ويقيَة أخوته. تـال
 بيتاً في ضـاحية قدسِيـا الهادئة. تذكرنا الما المـاضي. سألني عن أصدقَاء

 داخليةً نسائية. أظنه ترك البلد مؤخراً، وسافر إلى مصر والير، وافتتح منشأةً ممـاثلة لتلك التي كانت له هنا والتي تعر ضـتْ للنهب والتخريب.

سعيد طبيبٌ كما تعلم. هو طبيبٌ باطنيةٍ ناجحٌ يقصده الكثير من

 بالمجَان تقريباً. إنتي أزوره في العيادة في أحيانٍ متباعدانـ، عند المرض على الأقل، أيَّي مرضٍ حتى حتى لو كان مجرد



 من ارتيادي مطعماً شعبياً كهذا المطعم، وراح يعلن جميع العاملين

 يدفع من جيبه ثمن صحن الفول. سألني سامر عنٍ شمس أيضأ ألـا قلت:
 بالضرورة. قلت: على أية حال، هذه المر أة اختفت من الوجين سمعت بعضهم يقول إنها ترقِد في خيام اللاجئين السورِيِنٍ في لبنان. قـال: مسكينة، كانت بنتاً طيبة، وكانت تستحقَ نصيباً خيراً من
 ذاتِ يوم. ولكنني لم أفعل. بل رجعت إلى الحديث عن أفراد الٍ الشلـة



 أعظم من جميع الشؤون الشخصيّة: البلد. تـال لي:
سؤ اللك القديم لم يفـارقني لحظةً واحدة طوالَ اغترابي.
أيُّ سؤالٍ هو؟
هل نستحقُّ بؤسنـا؟

ابتستت و قلت بالفرنسية التي لا أعرف منها إلاّ بضع كلمابٍ

سي لا في (هكذا الدنيا). أليس هذا مـا تقولونه في فرنسا؟ ردَّ عليَّ يقول:
ولكنَّ الدنيا في فرنسا ليست هني هكا ونيا الدنيا ليست هكذا لا في
 فقط. ألا تشعر أنت بالقهر؟ بــاذا تريدني أن أجيك؟
تستطيع ألاّ تجيب عن سؤ الي. على أية حـال الـي أنـا أعرفـ موتفك من هذا الوضع. إنه واضـخّ في مسلسلاتك التلفزيونية. لقد شاهدت بعضها. أنت تكتب عنّا. و هذا في الحقيقة شيءُ تستحق عليه الشكر . قلت بلهجةٍ أردتُ لها أن تكون مرحة، من أجل التخفيف من قسوة الحزن الذي يخيّم على الجلسة:
علامَ السكر؟ فأنـا أتقاضى المـال في مقابل هذه الكتابة.
وضحكتُ، وجاملني جليسي وشبَّ ضحك. وتابعنا طعامنا. أتذكر أنني قلت له ونحن نشرب القهوةَ بعد الطعام: النـاس تهرب من سوريا جماعاتٍ جمـاعات بينما أنت تهرب إلى سوريـا. كيف ولمـاذا؟
ردَّ عليَّ بشيءٍ من استفاضـة. تـال:
أنت كاتب سيناريو . تصور المشهد كالآتي:


 شيئاً فشيئاً تدرك أنّ جير انك يتعر ضون للسرقة والاعتداء النفسي

والجسدي من قِبَلِ عصابةٍ ما. وحين تتيقن حقيقة مـا يجري تجد











 بالخيار الأول، فتضنمن أنك لن تتعرض للأذى البدني. ولكن، في هذه الحال، هل تضمن أنك لن تتعرض للأذى النفسي في مُقبِلِ الأيّام؟؟ هل تضمن أنك سوف تعيش الباقيِي من عمرك مرتاح البال؟ هل تضمن بأنّ ضميرك لن يؤنبك طوال حياتك الباقية؟ هل تضمن أنك لن
 الطفولة إنتي أريد أن أعيش الباقي من عمري مرتاح البال و الضمير. ولهذا السبب بالذات رجعت إلى البلد بغضن النظر عـنـا ينتظرني فيه. واجبي أن أكون بجانب أهلي في مصيبتهم، أكتا


 فأنـا سوريٌِ قِلَ أن أكون فرنسياً.

وشعرت في لحظةٍ بالخوف عليه. رأيته كالستاعي إلى حتفه
بظظلفِهِ.
قلت:

كلامٌ جميل هذا الذي تقول. ولكنْ مـا الذي تستطيع أن تفعله

الإغاثة. هناك في أوروبا عديد المنظمـات الإنسانية الجاهزة لتقديم عديد المساعدات. ونحن ننسق معهم.

مجموعة شبابٍ سوريين من أمثالي يحملون جنسياتٍ أوروبيةً
مختلفة.
قلت:
حسناً. لن أدخل معك في التفصيلات. ولكنني أريد أن أنبهك يـا سامر إلى أمرٍ مهم. جواز سفرك الفرنسي لن يحميك هنـا يـا صديقي. فهل تعرف هذا؟

ابتسم و قـال:
أعرف. بالتأكيد أعرف. على أية حال، إنني لا أحمل مدفعاً أو
 التنسيق مع جهاتٍ حكوميةٍ سوريّة، فلا تقلقَ بشأني.
ورنَ هـاتفه النقّال. فتح الخط، وقـال للمتصل الذي تبين أنه
امر أة:
أهلاً رجاء! لا لا، لم أنسَ الموعد طبعاً. وكيف أنساه؟. أنا الآن
 بحـاجةٌ إلى سيـارة. حسناً.. إلى اللقاء!

و أغلق الخط. سألتُه:
مَنْ تكون رجاءٌ هذه التي من الواضح أنها تعرفني؟ قـال:

وكم رجاءً تعرف أنت؟
آ.. تقصد رجاء بيك؟
ابتسم وقال:
عيب عليك يا رجل! إنها بنتٌ مسكينة. لقد وقعتْ في الثراء
بالغلط.
ونظر إلى ساعته، وأضـاف:
والآن سوف أتركك. عندي موعدٌ مهم من قبل أن أذهب إلى
رجاء. وقبل أن أنسى: وِدادُ تبلغك تحياتها الحـارّة، أظنَّ أنها مـا
 وصمت لحظةً وأضـاف: أظلك ترغب في أن تسألني عنها.
قلت في نفسي: مـاذا أسألك عن وِدادَ يـا سامر؟ هل تـعاشر هـا؟
ولم أجرؤ على البوح بـالذي في القلب. قلت:
قديماً كنت أحبُّ أن أسألك عنها.
قديمـأ؟ قديمـاً متى؟
عندمـا كنَا شباباً.
ومـا الذي منـك من سؤ اللي عندمـا كنا شباباً؟
لا أعرف. ربمـا كان الخجل هو مـا منعني.
تخجل مني وأنا من أقرب الناس إليك؟!
هذا مـا حصل.
حسناً. ومـاذا كنتَ تريد أن تسألني؟
قبل زواجي بودِاد كانت البنت تبدي تردداً تجاه هذا الأمر .
ثٌ مـاذا؟ لمـاذا سكتَّ؟ أين السؤال؟
هل كان هذا بسببك أنت؟

بسبي أنا؟ كيف؟ تقصد أنني كنت أؤثر عليها؟ أو ربمـا كنتَ تحبها مثلاً.

هل تعرف أنك تدفعني إلى الضحك، بينمـا مزاجي لا يسهـح لي بهذا الشيء؟

$$
\begin{aligned}
& \text { كيف أدفعك إلى الضحك؟ لمـاذا؟ } \\
& \text { أنا أحب وِداد؟ } \\
& \text { ومـا عيب وِداد؟ }
\end{aligned}
$$

لا عيبَ فيها سوى أنها بلهاء. صحيخِ أنها جميلة ورائقة، ولكنها بلهاء، حتى إنتي استفربتُ زواجك أنت بها.

كيف بلهاء؟
بالمناسبة، إنني لا أذمّها بهذا النعت، فهي بلهاء لطيفة. لقد


 لاحقـأ العبارذ ذاتها. هل ظنّي في مطرحه؟

لا. ظنك ليس في مطرحه.
عجيب!. فقد كنت أومن بأنها لا تملك عبارةً ثانـية تانية تقولها سونى

 أحد مسلسلاتك التلفزيونية: الشك عديلِ الإِّ الجحيم. يكفينا الجحيم

 قلبك، أنا لم أسافر من باريس إلى كاتانيا في الجا الجنوب الإيطالي من أجل نجدة وِداد إلاّ لأنها ابنة الجيران القديمـة، هذا إذا لم أقل إلاّل

لأنها قد كانت زوجة صديقي السابقة. صديقي أمجد. أو صديقي الأزليّ. هل يكفيك هذا الجواب أم أزيد عليه؟

قلت:
كمـا تحب.
تال:
كما أحب؟! هذا يعني أحد أمرٍين: إمـا أنك لم تقتنع بمـا قلت لك،
أو أنك ترغب بسمـاع المزيد فعلاً.
في الحقيقة إنتي أرغب بسماع المزيد.
حسناً. ـ وصمت لحظة وتنهد بعمق، وأضـاف: سوف أبو الـو لك
بسرٍ صغير • إنَّ وِدادَ هي أحد أسباب وجودي هنا الآن.
لم أفهم. كيف ذلك؟ هل تقصد...
تاطعني يقول:
نعم، بالضبط. كمـا تظن.
ومـا أدراك بمـا أظن؟
تَال كمن يرمي حملاً ثقيلاً عن كاهله:

المبادئ التي حكمتٌ حياتي. وأنت يـا صديقي أحد هذهُ المبادىءء. الصداقـة عمومـاً أحد هذه المبادیء.

كلامُ جميل. ولكنْ أين الخيانة؟ وِدادَ لم تعد زوجتي منذ سنواتٍ كثيرة. أليس كذلك؟
 أعرفها إلّا زوجةً لأقرب أصدقـاء حياتي. وهنُا الخيانة. هل تقصد أنها كانت تَعى معك إلى...

قـاطعني من جديد:
دعك من التفصيلات. لقد قلتهـا لك تبل قليل: مـا حاجة كلٍ منّا إلى جحيمٍ يخمَّه؟

 زوجتي. وأيقنت أيضـأ بأنْ الحديث في هذا الأمر سوف يؤلمنا نحن الاثنين، فـامتنعت عن المطالبة بمـعرفة المزيد. قلت:
حسناً. لملّك على حقَ. لن أسألك شيئاً بعد الآن عن هذه المرأه.
ابتسم، وقـال:
هذه المر أة!! اسمٌ لا بأستَ به. ولكن تريد الحق؟ أظنّ أن هذه المر أة مـا زالت تـحبك وتشتـاق إليك.

هي فـالت لك ذلك؟
نعم.
وهل صدّقتها؟
نعم، فقد كانت تبدو صـادقَه، بل أكثر من صـادقَة.
على أية حال، شكراً لها، وشكراً لك أنت أيضاً أِ ولكنتي لم أعد أرغب بسمـاع المزيد عنها، وأرجو أن تَحترم رغبتي هذه.

كمـا تحبُ يا صديقي. كمـا تحب.
 إلى بعض الإكراميَّة، ولملمت أشيائي، ونهضت، ونهض سامر ، وقـال: لا تمرف مقدار سرودي بلقائك، وبأكك مـا تزال بخيرٍ في هذه

المقتلة التي نحيا.
وأنا كذلك مسرِورٌ بلقائك يـا سامر . وسوف أكون مسروراً أكثر لو بقيتَ أنت أيضـاً بخيرٍ في هذه اللعنة التي شملتنا جميعاً.

خرجنا من المطعم. خرجنا من الفندق. وقفنا على الرصيف لحظة. كانت الطائرات الحربية تهدر فوق رئ رؤوسنا. اتفقنا على

 أني بقيت أنتظر منه اتصـالاً إلى أن علمت من الفيس بوك بنبأ اعتقالـه



 الذي جاء فوق الحذاء أو بجانبه من داخل المرمى أو من خارجه.



 على الطلب بدقَائقَ قليلة بعثت إلِّيَ بهذه الرسالة المقتضبة: ذلك الذي عرفتُه قبل الميلاد و الموت و المطر لم يكن إلَا أنت.
 جديد. ثم ظلّتٌ تعيد إرسالها لعشرين يوماً متتالياً و أكثر .

يا ربي!
هل كانت تعيش في فراغٍ مميت؟
أم تر اهـا فقدت عقلها؟
أو :
هل كانت تَعاقبني على ذنبٍ لا أعرفه؟
سألتُ قَلبي:
مـاذا دهـاهـا؟
لم أكتب يومـاً عن وِدادَ بعد رحيلها عن البلد..

ريمـا كنت أخاف على مشاعري من التأذي فوق أذى الهـير المفاجىء وتبـاريحه المضنية.. كنت دائمـاً أقول في نفسي: ونـي سوف

 فيها وراء اسم مستعار : عروة على الأرجح، رغم ألن أن التخفّي في


 براءته، من طلاوته، من مدقَه، فـالكتابة سهلة. الصِّدق هو الصـي الصعب.





 رحل عن الدنيا قبل أكثرَ من ألفب وثلاثمئة سنة ترك لنا وراءه



 موجوداً في قصـائد الشاعر، بل هو موجودٌ خلفها، أو أو أمامها، أو أو بين سطور هـا. هذا الشيء هو بـاختصـار : الحكاية. حكاية العشق التي التي عاشها تيسُ مـع ليلاه. والأمر الذي ينطبق على مجنون ليلى ينسحب


 وحرقَة الفؤاد. ولكنهم جميعاً تركوا لنـا إرثاً هـائلاً من حكايات

الغرام. كيف تم ذلك؟ أظنُّ أنَ الجواب سهل: جميع هؤلاءٍ الشعراء

 كما نعرف أسماء ومواقع الأمـاكن التي ارتادو هـا في حيواتهم
 الأسماء الحقيقية، كمـا نعرف أيضاً الكثير من تفصيلات الحـير الحب الحقيقية التي عاشو هـا. وهذا، على الأقل، أحد أسباب حـي
 ثانية: إنتي أخالف أولكّك الحكماءً الرأي. ورغم ذلك لا ضير في
 من أجله، فأنـا أعيش في زمنٍ غير زمن قيس ليلى وقيس لبنى وا إنتي
 وسائط التواصل السريع. كنت أخشى من أن أُسيء إلى وِدادَ إن أنـا كتبت اسمها الصريح. لا شيءَ يستحوَ أن يتألّلم الآخرون بِن بسبيبه لمجرد أنَّ ذلك الشيءَ يؤلمنا. المهم أنتي سوف أكتب رواية الحزن

 وِداد، فقد كنت مؤمناً في غمرة الموت الموت العبثيَ الذي نصـار ع في أوبِّ

 فصلاٌ واحداً من الحزن وتباريحه: قصّة من أجل قـارىيء واحد.
تبيعيني ليه كان ذنبي إيه؟



 معيَ الزمـانَ الباقيَ كلَّه. . بوجلٍ فعلت ذلك، احترامـاً لقدسِيَة الإثم الذي

ارتكبنا ذاتَ وقتْ بعيد حين بِيْنا متسكعين في الطرقات حتى العشيَّة.

بصمتٌ حملتُ قرحة قلبي
في الليل والنهار
في الحلِ والترحال والنـيال
في الصَحِوِ والسُكِرِ
والنوم واليقظة
والحرب والسَلام
والصحة والمرض
والزواج و الطلاق
والوحدة والرفقة وما تذمَرتُ يومـأ

ولا أبديت
, الالذي لم أكن أُبدي فهذا الجرخ جرحي

والقلبُ المقروح قلبي فلا إثمَ على الآخرين ولا ذنبَ فيه لهم..
إذن، فلأحتفظ بالألم لنفسي.. قرحةٌ نـازفةٌ
أعيش معها في وئام
أداريها
مبلة أجل حكمْ حيـن تكون لائقةً بقبلة الحزن..

رسِمتٌ مصيريَ الذي كم حـولتُ التمرد عليه! وكم رجعتُ إليه صـاغراً!

فكم من النساء وتـع معي في الغرام
ثم كم تخلّيّن عني!!
أيها الركب المهـاجر!

قِفْ
تروَّ .
رفقا بهذا القلب المفطور..
"ومـا استغربتْ عيني فِراقـا رأيتُه
جميعهنّ يتخليّن عني..
وحدهـا وِدِاد تأبـى أن تفـارقني..

يزورني طيفُها في النوم من حينِ إلى حينِ.. يعاتبني على تخلَّي عن مو افـاتها إلى حيكُ السكينةُ و السلام في
غربتها البعيدة..

والغربة، كمـا قـالت لي وِدادُ يومـاً، أشدُ فتكاً من الحرب.

فمـاذا إذن؟

يا أيتها النفس المطمئنة!.

يأتيني الطيف بلا إذن. يسلبني هناءة البال ويرتحل. يمضي إلى صاحبته المقيمة بسلام غي البلاد البعيدة، ويترك قلبي نازفـاً من قرحته الناشطة..

## زارني الطيفُ هذا الصباحَ أيضـا

 جاء يطالبني بحصته من الحزن.. فتحت عينيّ المجهدتين بعد سهرٍ طويل ألقيت نظرة على ساعتي اليدوية فوق سطح الكومدينو فيتمـام السـابعة والربع لم أكن قد أغفيت إلّا قبل نصف ساعة.

فإلى متى يا ربي؟! عقلي مشوش
دخّنت سيجـارتين على الريق مـع تهوَّ مرّة في غرفة العمل
(المكتبة).. ثم خرجت إلى الشرفـة..
صباح رائقّ..

ألقيتُ على المدينة نظرَّ..
صباحُ الخير يـا دمشق!
باحةُ المدرسةِ الابتدائية خاويةٌ من الأولاد وصخِّهِّ فلا
مدارسَ في يوم السبت..
عساكم بخيرٍ يـا أولاد!
صباح هـادیء
العصـافير تزقزق
لا تفرُ كعادتها مذعورةً من هدير الطائرات ودويِّ المدافع..

تركتُ الشرفة إلى غرفة العمل، إلى أوراق رواية (الحزن)
المفروشة على سطح الطاولة..
هذا الحزن ليس على حياةٍ غابرة، بل إنه على بلاد عاثره،
فـدعي يـا وِدادُ هذا الوجـع لي..

إليكِ مـا قد جرى
يقولون:
كلُ إنسـانٍ يشبه ألمَه. ولكنَّ هذا الألَم لا يشبهني يـا وِداد.

فأنـا لا شأن لي بترانيم الميلاد والموت والمطر وابنِ الفـارض والحب الإلهي
أنـا رجل لا يليق بالسماء لأنني مغروسٌ في وحل الأرض.. فأيَّ مصير هذا الذي كان ثمنا لقُبلة غابرة؟! عقلي مشوشٌ يـا وِداد عقلي مشوش يا حبيتي.. أريد أن أنام، فـإلى اللقـاء إلى اللقاء!
وأعود إلى الفراش إلى نفسي.. قرحةٌ في القلب
وذمةٌ في الروح

هذا مـا تركته لي المرأة الصغيرة بعد رحيلها عني، ثم بعد رحيلها عن البلد، ولكنها بعثت إليَ بعد الرحيل رسالةً قصيرةً من دبيّ. كل الذي في تك الرسالة كان كلمتين اثنتين فقط: أفكر بك.

## قد تسألينني يا سيدرا:

مـاذا كانت تريد المر أة من وراء هذه الرسالة المختصرة سوى الاعتراف لكُ بـالحب؟ لا أعرف الجواب عن عن هذا السؤ الـ ال يـا صديقتي. الذي أعرفه أنها كانت رسالةً بخيلة العاطفة. كانِّ كانت رسالة تشبه
 الاستفاضة مرةً ومرتين وثلاثا. إليكِ مـا كتبته لي مؤخراً على الفيس

الغـالي..
قلت لكَ مرةً: أمنيتي أن أموت علي حضنك وبين يديك. وفي الحقيقة أنٌ تك لم تكن مجرد أمنية، فقد عاهدت تلبي على ذلكـي و وهـا أنا ذي أنفض بنفسي العهد الذي قطعته على قلبي. إنتي أموت يـا
 من الحنين. ولكنَّ المشكلة ليست هنا، فكلنا مـا مائتُ. السعيد مـائت، والشقيَ مـائت، وكذلك الفقير والغنيّ، والظالم والمظلوم، والسـارقَ والمسروق، والجلّاد والضحية. وبكلمةِ واحدة: الجميع. إذن، المشكلة عندي ليست في الموت. المشكلة يا صديقي أنني أموت
 فرنسـا. أتذكر كثيراً هذه الأيـامَ مـا قـاله امرؤ القيسِ مرّةً:

أليس الغضب مـا منعك من رؤيتي حينَ كنتُ في متناولك هل أذكّرك بتكك الواقعة من جديد
هل أذكّركَ بتجـاهلكَ لي حين كنتُ في دبيّ، وجئتَ أنت المدينة

أم تراهـا كانت زيـارة عمل
حتى إنني لا أعرف من أجل أيّيّ شيء كنتَ هناك
الذي أعرفه أنك تجـاهلت وجودي في المدينة
على أية حال، أنا لست غاضبةً عليك بسبب تلك الحادثة ولستُ حتى ألومك على هذه القطيعة معي فأنا أعرف أنّ خروجي من حياتك قد عذّبك في ليالي السهاد

وضاعف عندك منسوب الأرق
إنتي لست غاضبةً عليك
أنا حزينةٌ فقط حزينةٌ على نفسي أولاً
لمـاذا جرتِ الأمورُ على هذا النحو هل يرضيك لو تلت لك أنا آسفة

أنا نادمـة
أعرف أنكَ لن ترضى بهذا القليل
ولكن
أقولها لكَ بكلّ الصدق الذي في الكون: "عرفتُ الهوى مذ عرفتُ هواكَ إذن، أنا أشكرك يا أمجد
أشكرك لأنني مـا عرفت العشق إلاّ منذ تلك القبلة الموجِعة في تطعة العشية الأولى حين كان عبد الـليم حـافظ يغني لنا أنـا وأنت: رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي•.

تلك القبلة الذئبية
القبلة التي تبعث في النفس على الحزن
ولا تسألني الحزن على مـاذا
أظن أنّ الجواب بـات واضـأ
فأنا أوقدتُ شموعي من زمـان
إنه الحب الذي عرفته أخيراً

الحب الذي كتت أخسره معك بـالعِشرة الشغل والنجومية كانت حجّتي في الهروب منكَ ليس إلاّ
 بعضنا يتسوّل الشهرة بعضنا يتسول الأمن والأمـان بعضنا يتسول الشفقة جميعنا يتسوّل السعـادة إلّا أنـا أتسوّل العذاب

أشتري، فمن يبيع هذه هي لعنتي معك القلبُ وذاكرةُ القلبِ هل أهذي

ربمـا
ربمـا
ربمـا
ربمـا كنتُ أهذي
لستُ واثقةً من ذلك
لست واثقةً من شيء سوى أنني أحنُّ إليكَ وأخاف عليك رغم أنني أنا السبب في كلٍ الذي جرى فكيف أشرح لكَ المسألة

كان الأسهل عندي أن أطلب الطلاق أن أخسرك أنت وأحتفظ بحبك إلى يوم يبیون

فمن يدري؟ قد نلتقي ثانيةً في حيابٍ غير هذه الحياة في الآخرة يـا صديقي وعندئذٍ لن تضيع مني مرّة ـانية لن أفقدك مرةُ ثانية بل سوف أحتفظ بك ولن أموت بين يديك

فليس بعد الموت موت بل سوف أحيا معك معك وحدَك
بـ با حبيبي حبيبي

هل تعرف مـاذا؟ ", الا النأيُ يُسلي ولا القلبُ يصبرُ
فأنا امر أةٌ يقتلها الحنين و الشوق إلى الخوالي بالمناسبة، مـا الفرق بين الشوق والحنين

فماذا لو التقينا ولو ساعةً واحدة
أعرف أنك قد تزوجت

وأنّ زوجتك مريضة بمرضٍ عُضـال إنتي أدعو لها بالشفـاء في كلّ يوم
وكم أودُ لو أنني كنت أقف إلى جانبك في هذه المحنة التي

ولكنك تعلم أنني أخاف من المجيء إلى دمشت فقد أكون عبئأ ثقيلاً عليك عبئاً ثقيلاً جداً

لا أريدك أن تسو"ل الرحـة من أجل حبيبةٍ غابرة
ثم من يدري؟
قد يعتقلونني على الحدود
وتد ألقى في دمشقَّ مصير سامر
هذا أمزٌ ليس بـالمستبعد طبعاً
وإنني لا أمـانع بمثل هذا المصير لولا أنه سوف يحول دون
لقـائنا
فمـاذا عن بيروت؟

أقترح بيروت، رغم أنَّ الحنين يقتلني إلى رصيف مقهى النوفرةَ وراء البوابة الشرقية لمسجد بني أميةً الكبير، وليس إلئ الِي مطرح آخر سواه. يقتلني الشوق إلى تلك القطعة من العالم التي أعلنتُ فيها حبّي لك وانتمائي إليك. يقتلني الـيني الفارقة في حياتي على الرصيف الأيمن من حيٍ الشاغئى المـحافظ يومَ أن قِبلتَ ظاهر كفّي على مر أى من الملأ، من قبل أن

تقبّل شفتين في عشوائيتنا المظلمة معلناً بتلك القبلة الذُّبية حبك لي وانتماءَكَ إليّ. إنَّه رصيفُ العُمْر. عُمْري أنا. عُمْري كلكّه
أرجوك أن توافق

أرجوكَ أن تحققَ لي هذه الرغبة الأخيرة في الحيـاة إنتي لم أعد أريد شيئاً أكثر من اللقاء

فقد ملكتُ من قبلُ كلَّ شيء إِئ اري
سوف أتصل بك من بيروتَ قريباً
فـانتظرني
فقط انتظرني
ولكن قلْ لي أوّلاً

إنك موافقَ على اللقَاء
فقط قل لي إنك موافقٌ على اللقاء
ولا تنتظرني
لأنتي سوف أكون تد سبِتك إلى الوعدِ.

9

كان يوماً ممتعاً يـا كاتيا.
لا تقل كان يـا صديقي، فمـا زال في اليوم بقية.
 الفراش، بل إن الإيواء إلى فراش امر ألـة أة مريضـة لهوَ من الأمور التي لا تبعت فيه أية حمـاسة. جسمـان منفصلان إلى الصباح، إلى الأبد، أو

حتى إلى الأبد ويوم، كمـا تقول كلمـات الأغنية الإنكليزية الشهيرة.
 هذا الذي حِيك لي في ليل؟! أيتّ مصيرٍ هذا الذي حـاكه لي النصيب في سراديب العتمة المدلهتّة؟!

سأل نفسه وهو يتفكر بـامرأته التي يقول الأطباء إنَّ أـــام




 ذا الذي يستطيع أن يترجم لفظة القدر إلى أية لفظةٍ حيـاتيةٍ مِـِانسة؟

 صغيرتان ضـائعتان من "بعد كاتيـا الصغيرة أيضـا وا هذا كثير بـالنسبة

 بعض معجباتٍ برواية الحزن. راسلته على الحا الخاص في الحا الأزرق معربةً عن ذلك الإعجاب. شكر شكر هـا بدمـاثة. كان كمن يصرٍ الانها


 وحيداً مذ صـار يرتاد مو اقع التواصل الاجتمـاعي. وحيداً في الظلام،


 انتظارُ عودة التيّار الكهربائيَي للعمل من أجل أن يشنحن بطارية الموبايل حتى منتهاهـا، ويشحن كذلك بطارية الكومبيوتر المحمول،

فقد كانت هذه الأجهزةُ ونيسةَ أيـامـه الوحيدة. وفِي جميع الحالات
 إلى حدَّ أنه كان يزداد بها التمـامـاً من يوم إلى يوم. فهذه الوحدة
 تعصف بالبلد. تشبه جهله بالقصف بالقنابل والصواريخ، فلم يسبق


 تعلقاً بها، حتى صـار يخشا خلال الحرب إلاّ قليلا، رغم كثرة الوقت الذئي أتاحته له وحدته الأثيرة: رواية واحدة ومسلسل تلفزيوني واحد في سبع سنينَ باتت
 يحـاول أن يفهم الذي يجري من حوله. يـحـاول أن يعرف حـا صال البلاد والعباد . لم يغادر دمشتَ خلال الحرب إلاَ مرتين اثنتين فقط: زيـارتي
 يعود بعدهـا إلى وحشته. إلى كومبيوتره. إلى موبايله. إلى مواقـع



 مِن دون جدوى . لم تترك منشوراً واحداً من منشورٍ اته القَليلة دون أن أن تضع له إشارة إعجاب، ودون أن تترك تعليقاً أِيضاً في أغلبية المرّات، كمن يسجّل دوام حضوره. كتب منشورا ذاتَ يوم على صفحته، قـال فيه:

يصفُ الأطباءُ مَرَضْ ارتفـاع الضغط الشَريانِيَّ بكلمتين انْتين: القاتل المـامت. أتّا أنـا فلستُ أرىى قـاتلاً صـامتاً في الحيـاء الاء سوى

علّقتِ البنتُ على منشوره هذا بسؤال:
تحنٌ إلى مـاذا بالضبط يـا أستاذ؟
أجابها ممازحاً:
ليس إليكِ يـا صديقتي الافتراضية.
ضحكتْ، وتالت:
أكيد ليس إليَّ حنينُك، فلا يمكنكَ أن تَحنَّ إلى شخصر لا تعرفه. وبالمناسبة، مـاذا يضيركَ لو أصبحنا أنـا وأنت صديقين في العالم الواقعي أيضـاً؟
أربكتْه دعوتها الصريحة إلى الصداقة الحياتية. دعوتها المعلَنة، فقد كانت تكتب على العامّ هذه المرّة. قـال:
لا أعرف.

انتقلت البنت من فور هـا إلى الكتابة على الخاصص. تَالت:
واضـح أنك تهرب من الجواب. على أية حـال، سوف تبقى دعوتي إلى الصداقة قَائمة. إنني أملك الوقت الكافي للانتظار . و هكذا، اسمح لي أن أعود إلى سؤالي الأول: إلى مَنْ حنينُك بالضبط؟
إلى ليفاز .

قَالٍ كمن ينهي الحديث. أو كمن يرمي عن كاهله حِملاً ثقيلاً
غامضاً
مـا هذا الليفـاز؟
سألتِ البنتُ ضاحكةً، وأردفتْ:
هل هو نوعُ من الطعام؟
كيف يشرح لها المسألة؟ كيف يقول لها: إنني أمضي على

رصيف العمر أفتش عن نفسي، عن الولد الفقيرِ الذي كنتُه، وإنك لن تفهمي مـا أقول؟ ولمـاذا عليه أن يشرح أحـلاً؛ تظاهر بالممازحة، وقال:

 آ.. الآن فهمت. تقصد أنه نوعُ من الكحول. بالضبط. إنه نوعٌ من الكحول القوية.
وظنَّ أنه بهذا الجواب قد أنهى الحوار، ولكنّه سرعان مـا اكتشَ خطأ ظنَه.

هل تشرب الكحول يـا أستاذ؟
أجل، في أحيانٍ تليلة.
ولكنَّ هذا حرام.
هل أنتِ متديّنِّ؟
نعم. إنتي أصوم وأصلّي، وأومن بالله وبالقضـاء والقدر خيره وشرّه. هل يزعجك هذا؟ أقصد هل يزع عجك أنْ أكون كذلك؟ ولماذا يزعجني أمرّ كهذاء أمي أيضاً كانت امر أهأٌ متديِّة. وأنا كنت أحبُّ أمي كثيران.
كنتَ وكانت، فهل هي متوفاةء؟ أجل. مـاتت قبل سنواتِ عديدة.

فليرحمها الله.
شكرأ للك!! والآن اسمحي لي أن أعود إلى شغلي. هل تسمحين؟
 أنت بالمقابل أن أكاتبك من حين إلى آخر؟ أم إنَّ هذا الأمر يز عجك؟

لا. لا يزعجني يا صبيَّة.
شكراً! ألف شكرٍ على سعة صعرك!
أهلاً وسهلاً! تصبحين على خير!
تمبح على مليون خير!
وانتهت الدردشة هنا بالنسبة إليه، حتى إنه شعر بالراحة. ولكنها في الحقيقة لم تكن إلاَ راحةً مؤهتة. لم تدم لأكثَّرَ من خمس
 المجهولة. دخل إلى حساب البنت على الفيّس بوك، ورد اح يقلَّب به. لم يعثر على شيء: لافتٍ للاهتمام. بعض التهاني المتبادلة مـع عدبد
 الصورة الشخصية لم تزده إلًا غموضا: باقةً من أزاهير الصبا النَّدِّة. واستغرب من نفسه أن يدخل إلى خصورصيات الآخرين. لم يسبق له أن فعل هذا الأمر من قبلُ منذ أيـام المراهقة يومَ تلمصّ على الشرطي (أبو الخير) وهو يضاجع زوجته، ثم حين كان يحاول، مع بقية الشلةَ، أن يعرف السزّ الكامن وداء نجاحاتات سامرٍ غير المسبوقة مـع البنات. لم يتلمص بعد تلك الوقائع البعيدة على أحبد من البشر . فلمـاذا يفعل هذا الآن؟ شعر بعدم الرضا، حتى إنه
 معتبراً أن كلَّ الأمور قد انتهت عند هذا الحد. وكانى كذلك بالفعل، منتهية. لكنها لم تنتهِ بالنسبة إلى سلمى إلآلَا مؤقتاً، فهي
 أن بعثت له يومـاً بسؤ الها الصعب: لمـاذا تحب أن تعيش دائماً في الماضي يا أستاذ؟ أليس الحاضر أولى؟
كان هذا السؤال بعد منشورٍ (على الفيس بوك) كتبه عن علاقته
القويَّ برصيف العمر:
كتت في ذلك اليوم شاباً صغيراً بعد. طالبّ في معهد السينما في

موسكو. أغلبية الطلاب غائبةٌ بسبب الإجازة الصيفية. حتى كاتيا
 المشترك في بيت طلبة المعهد مـا أتنـاوله على الغداء: بطاطـا مقلِّةَ مـع البيض (مُفرّكة). حملت المقلاة وخرجت من المطبخ. الممر أمامي
 الإنجليزية لم أسمعها من قبل. كلمـاتها عذبة، أُما اللحنٍ فيها فينطوي على شجنٍ واسح الطيف. انشدّيت لتكك الأغنية رغمـاً عني، فوقفت أمـام الباب أستمع إليها وأنـا أجاهد في عدم الإيتاء بأية حركة من شأنها أن تلفت انتباه مَنْ في الداخل:

Just tonight I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass I saw, a strange reflection
Was that lonely woman really me?

الصوت بالِّ الشجن، ومن الموٌكد أنٍ مَن هو في داخل الغرفة شخصّ وحيد، أو حتى مهجور. وفجأةً انفتح البابن. يبدو أنني أخفقتُ في الحفاظ على الهدوء المناسب، فـانكشف أمرئ وري كانت






 وكان على وجهها ابتسامة المنتصر . كانت بتلك الابتسامـة كمن يقـول
 ابتسامتها شائقة، رغم طيفٍ منٍ حزبٍ شفيف كان يلو حِ على محيِّاهـا! قلت، والحديث بـالروسيّة طبعاً: أنا آسف! الأغنية هي التي شدّتني

إلى الوقوف عند بابك. ردّت عليَّ بصيغة الجمع: لا تعتذْرِوا، فلو كتت مكانكم لفقلت مثل مـا تفعلون الآن. الأغنية جميلةٌ حقـاً. وأنـا لا أملَّ من سماعها.. أدركتُ من لهجـة البنت أنها ليست روسيّة. قدّرت أن
 اسمها إنجريد. التفتتْ البنت إلى المقلاذ في يدِي، وسألـوأتْ: مـا هذا؟
 السؤ ال، رغم مـا فيه من مزاحةٍ جليَة. ولكنتي، رغم ذلك تمـا
 لكنتي حصلت على وجبتي. وفي جميع الأحوال: شكراً لكم!. لم تكن تعجبني صيغة الجمع التي تخاطبني بها ، فنحن الطلاب غير معتادين على أمرٍ كهذا إلاّ في علاقتنـا بـالأساتذة أو كبار السن من الأغراب".

 الغريب، من دون أن ندري لمـاذا نفعل ذلك بـالضبط. ريمـا كنـا نفعل هذا على سبيل الاحتياط من المجهول الذي نظنه يتربص بنا خلف الجدار مباشرةً.. قلت لهـا: لمـاذا تخاطبينتي بصيغة الجمع، فنحن طلاب على بعضنا؟ فَالت: لأنني لا أعرفكم، والاحترام واجـ واجب. هنا هـا
 شي كلمة مفيدة. خاطبيني بصيغة المفرد. قولي لي: تحـال أعزمك أو



 إنها لم تقل أيت شيء سواه. كلانا وتف ساكناً في مواجهة الآلخر.

 بين شخصين غريبين. لا شيء لافتٌ في المسألة ألة. ولهذا قررد ألـو أن أن أنتهي من الأمر كلّه من تَبل أن تبرد البطاطا، أو من عَبل أن ترجع

كاتيـا (تلك الطالبةٌ الرقيقة التي أحببتها أكتر مها أحبتني، لكنها

 هجرتني كاتيا إلى رجلٍ أحبتّه أكتر مــا أحبتني).. قبل أن ترجع من



 لي حزيناً أو حتى مكسوراً، و أنا مـا أزال في المـا

 السؤال: أتراهـا تهدم الجدار الذي أقـامته بنفسهـا تِبل قليل؟ ريمـا

 (Was that lonely woman really me?) الصوت، ومـا عدت رأيت إنجريد إلى الآن.
في مساء هذا اليوم تذكرت ذلك النهارَ الصيفي العتيق. تذكرت إنجريد.. يـا الله! واحدٌ وعشرون عامـا
 على قيد الحياة طبعاًّ؟ الزمن لا يرحم "ولا نقدر عليهه". هذا أمر" مؤكد. كل الكائنات تموت. الجمـال يموت. يعتو مثلما تعتق بقيـة


 هناه؟ ولكن لماذا لم تتجر أ وتقل لي بدلا من من ذلك: تحـال نذها
 أيضـا: ولكن مـاذا عني أنـا؟ لمـاذا لم أرجع إليها وأبدأ الحــا جديد؟ هل كان ذلك بسبب كاتيـا؟ بالتأكيد لا، فلم تكن تخلو العلافـات

الطلاّبية من بعض التشابكات المغفورة غالبأ. خناقةً كلامية، وصرانْ، ودموعٌ، وحشدٌ للغات الحزن والتُنلل والتوبة، وقطيعة لا تدوم أكثر من أسبوع ع أو أسبوعين، ثّ تَ تصفو من بعدهـا المشارب،
 لم أعثر على جوابٍ عن هذا السؤال سوى أنتني دائمـاً كنت أترك القرار للبنت. والسبب بذلك في الحقيقة يعود إلِى أنني كنت دأت دائم الخوف من أن أجد نفسي مرفوضاً من الجنس الآخر في مـا لو كنت أنا المبادر إلى العلاقة، بخلاف مـا توحي به حـالي. يقولون: الحب للشجعان. ولكنتي للأسف لستُ أنتميِي إلى هذه الفصيلة من البشر

 بالجنس اللطيف. هل كانت حجةً مقنعةً للآخرين، أو حتى لنفسي؟ لا لا أعرف. ولكنْ هكذا عشت حياتي، وإنتي لست نادمأِ على ذلكَ، رغم الحسرة التي تصيبني من حيٍن إلى حين و وأنا أقف على رصيف الـي العـي


 ولكنَّ المصـادفةً مـاذا تكون؟ أليست تنسف جميع الخياراتِّ؟ فلو كنت قد رجعت إلى إنجريد فمـاذا كان سيتفير في حياتي أو في حياتها؟
 من علاقات زمن الشباب البهيج؟ أم إنَّ شيئاً مغايرٍاً كان يمكن أن يحدث؟ شيءّ مـا جوهري؟ أكثر من عشرين سؤ الا مر مرف اليوڭً في رأسي، من دون أن يكون عندي جوابٌ أكيدّ على أيّيّ واحبِ منها. الشيء المؤكد الوحيد الذي حدث معي اليوَّ هو أني شعرت بـي بالحنين إلى إنجريد، وابتسامة إنجريد، وحزن إنجريد، لأنتي اليومَ وأنـا أشرب القهوة في الكفتيريا سمعت أغنية قديمة، أظنها إنكليزية، كلماتها تقول:

> قبل قليل وقفتُ أمامَ الحانة

## لا شيءً بدا كما ينبغي أن يبدو

 رأيت في الزجاج انعكاساً غريبأهل ثلك المر أة الوحيدة كانت حقأ أنا؟
انتهى المنشور في الفيس بوك يا عزيزتي سيدرا. المنشور الذي كان هدفي من نشره ذلك الاستفلال غير الخبيث الذي مـارسته
 الفلافل (الطعمية) المبللة بالدموع والمطر. إنني أقرأ التعليقات، وأعرف بالتالي ردود الأفعال، وأسترشد بها في الكتابة التي أكون
 الانعطافة الكبيرة في علاقتي بسلمى، أو الأصح: في علاقة سلمى بي، فقد راسلتي بعده على الخاصّ، تقول:
حسناً، أنت رجلٌ تخاف أن تكون مرفو ورغم أنني لا أتصورك هكذا، ورغم أنني لم أفهم ألمه الرابط بين التحضّر وبين الارتباك في العلاقات الإنسانية، إلاَ أنتي استطعت ألـا أن أفهم من ذلك كله أتك لا تبادر إلى العلاقة بالجنس الآخر ، ودائمـأ مـا

 الأمر واحداً من المبادىء التي حكمتْ حياتك. و في الحي الحالتين أنا أحترم ذلك دون شكـ ولكا ولكن دعني أقلْ لكُ أمراً يتيماً: أنا لست إنجريد. ولهذا فإنني لست عاجزةً عن المبادرة، رغم أنني امر أةٌ متدينة. باختصـار : تعال نتعارف. تعال نلتقي

لم يفاجئه هذا الطلب، فقد سبق له، منذ أن صدرت رواية (الحزن) في أوائل صيف عام 2014، أن تعرض لمثل هذا الموقف

 هذا الطلب الذي كان يراه مخيفاً من نساءٌ صغيراتٍ سانجات، وكان

دائمـاً مـا يخرٍِ منه بحذاقٍةِ ليس فيهـا إيذاءٌ لمشاعر الطرف الآخر، كأن يقول مثلاً: مـا حـاجتك يـا صبيّة إلـى رجلٍ كهل، أم أنك تحمبين أن تلعبي في الحياة دور الممرضةهَ وكان يُتبع هذا السؤال بضحكة باهتة. تـالت له إحداهنَّ:
إنه ليس بالدور السيء، ولست أمـانع في أن ألعبه.
ضحك ، وتال:
أمـا أنـا فإنني أمـانع في ذلك. لا أحب أن أسرق حياة أحدٍ من البشر، حتى إنني أقفة بشكلٍ مبدئي ضد عقوبة الإعدام.

ضحكت البنت و هـالت:
مَنْ جاء على سيرة عقوبة الإعدام؟ إنني لا أفهم هذا الخلط. خلط؛ ربمـا كنتِ على حق. يبدو أنه خلطّ فعلاً، أو حتَ حتى هَذَّر
 أن تهربي منه لا أن تطلبي يده للزواج.
كان في كل مرة يتكلل تمثيل الخلط والهذر والهذيـان عنده
 مرّةً، ولكن تلك كانت وِداد. كانت قصنه حياته كلَّها تقريباً. أمـا الزوراج الذي يعرفـه من بعض البشر، فلا شيء إلاّ الخلط، الأسْر، وتمثيل السعـادة. لا شيءُ حفيقيَّ "هـل تحب الملوخية أكتر أم الفاصولِّياء؟"
 المجاملات اليومية التي لا تنتهي. أو سلسلةٌ من الادُعاءاء الـات التي
 الزواج. لقد سمـع , هذه العبـارة عشرات المـات المزّات من مـعـارفـه


 المـحتملات، حتى ولو اضطرّه الأمَر إلى تَمثيل التقدم في السن عائقـاً

لا رجعةَ عنه، أو حاجزاً لا يمكن القفز من فوقَه. وهذا مـا حـاوله مـ سلمى أيضاً ليلةَ اقترحتْ عليه التحارف. كتب لها يقول: ومن أجل مـاذا التعارف؟
من يدري؟ ريهـا كان القَبول و الرضـا. تقصدين الزواج؟
أقول ربمـا و مـا دام بالحلال طبعاً فأين الفلط في ذلك؟ المسألة ليست بـالحلال والحرام. أين المسألة إذن؟
كم عمرك يـا صبية؟ إنتي في أواخر الثالثة والعشرين. أمـا أنا فـإنتي في أوائل الو احدهَ والأربعين. ومـاذا يعني هذا؟
يعني أنّ فـارق السنّ بينـا كبير من أجل الزو اج قل لي من فضلك: هل قرأتَ رواية: عن الحب والموت؟ لا أفهم الدّاعي من سؤ الكـ فـر فهل هذه الرواية على علاقةٍ بحديثنا عن الزواج وفرف السن؟ لا، ليس تمـاماً. إذن، مـا الحكاية؟


أعرف ذلك. سمعت بهذه الرواية. ولكنًّ الذي لا أفهـه هـو هـ : مـا
علاقة الحب بحديثنا؟!
لمـاذا تضحك؟
إنتي لا أضحك.

كمـا تريد. على أية حـال، إنني لن آخذ من وقِكَ الليلةً أكثر ممـا أخذت. أعرف أنك مشغولٌ بـالكتابة. أراسلك غداً، إن كنت لا تمـانع.
لا، إنني لا أمـانع.

إذن، تصبح على خير!
تصبحين على خير! تصبحين على ألْف خير!
وخرجت البنت من الفيس بوك، وتركته حـائراً في أمرهـ كا كان يلِّ
 فتياتٍ عديداتٍ سواهـا؟ أم تراني سأمضي في النهاية إلى ذوابٍ جديد؟
أظن أن الجِواب بـات واضحاً يـا سيدرا، فهل سئمتُ أخيراً مِنٍ


 من العطالة التي كنت أعيشها في وَحدتي. العطالة والكسل وانعدام الشهية إلى الشغل. أشياء الحياة لا تتحرك من تلقاء نفسها أعرف هذا الأمر جيّداً، فأنـا في البداية وفي النـهـياية رجل درامـة، والدرامـة ليست إلاّ جملة العلوم الإنسـانية مجتمعـة، وفي طـي طليعتها عِلَمَ المنطق. منطق النفس البشرية العامُ، السائد، حتى عندما يكون غير



 والحياة علاقات. وفي العلاقات قد يحدث لنا أيتّ شيء. تد نتجرح؛ وتد نتوسخ، أو حتى نتكسر، وفي الأحوال كلّهاً ليسى أمـامنا سبيلّ آخزُ إلى العيش. مـا من تغييرٍ إلاّ ويحتاج إلى إلى فعلٍ مـا حتماً. حتى إنني سألت نفسي: ألا يُعقل أن تتحرك هذه العطالة بـالزواج على

سبيل المثال لا الحصر؟ نعم، لقد كنت في سأم من العطالة والبطالة




 مثل (عن الحب والموت)؟ وأكثر من ذلك: من المؤكد أنني قر أتها،

 عزيزتيٍ متوقف عن القراءة منذ سبع سنواتٍ تقرِيباً. و هكذا فقد كنت
 الأدب الجديد. ردّيتُ عليها في تلك الليلة بشيءً من مرارة:
أنا لم أقل إنك فتاةٌ جاهلة. و أكون معكِ صريحاً أكثر وأضيف:

> أنـا كاتبٌ جاهل.

تـالت من فورهـا:
لا، هذا كثير. التواضـع شيءٌ جميل طبعاً، ولكن ليس إلى هذا
الحد.
أيّ حد؟
أن تصف نفسك بالجاهل.
لكنني أقول الحقيقة، و لست أتواضمع. أنـا كاتبّ لا يقرٍ أ سويٍ
 ضخـة.

تـالت:
هل من الممكن أن أفهم لمـاذا تتهرب من الحديت بـالموضوع
بهذه الطريقة؟

أنا يـا آنسة لا أتهرب من الحديت في الموضوع.
إذن، تتهر ب من الحديث معي.

ولا هذه أيضاً. ولكنني في الحقيقة مشغولٌ قليلاً.
أنت مشغول، وأنا أعملك. أعتذر . سوف أقول لك لك: تصبح على خير! ولكن قَل ذلك عندي لك سؤ الٌ أخير : هل أستطيم استعـارة بعض الكتب من مكتبتك الضخمـة؟



 تجـاه نفسه على الأقل. العلاقـات بين البشر تحكمهـا المصلحة.
 الأول. في رواية (الحزن) تَقول البنت لصـيقِها الذي الذي تهوى: نَفْسي هي التي تطلبك. هل ثـتة أنانية تفو





 مكتبتي كلّها باللفتين: الروسيّة والإنجليزيـة. وهذا ليس الِي صحيحا


 أنّ البنت قد حزرت أنني أمـاطل بالجواب الذي بدا لهـاً أنه قد سبّب لي بعض الحرج. قـالت:

هل انشغلت عني يـا أستاذ؟
ليس تمـاماً. كنت أشعر بالعطثى. ذهبت إلى المطبخ وشربت
المـاء.


ريته صحة انشثالله!
على قلبك يـا صبية. هل أكرر سؤالي؟
حول دواية (عن الحب والموت؟)

لا، لا. عن استعارة بعض الكتب من مكتبت الضخمـة.
مـاذا تحبين أن تقرئي؟

الروايات. أظنَّ أنك تعرف كيف صـارت الأسعـار هنذ أن ابتدأت الحرب. إنها فوق طاقتي. مؤكد أنّ عندك الكثير من الروايات.

نعم، عندي الكثير منها، ولكنني أخشى أنها من الصنف الذي لا تحبّين قراءته.

وأنا أقول لك سلفاً: خشيتك هذه ليست في مطرحها.
حسناً. اتفقنا.

## اتفقنا على ماذا بالضبط؟

على إعارة الكتب.
ممتاز . ولكن متى و أين؟
لا أستطيع الإجابة عن ذلك الآن. لديّ بعض المشاغل. المهليني بعض الوقت.
كم يعني؟

امـهليني أسبوعاً آخر .

أمهلك عشرة أيام، فـأنا أملك الكثير من الوقت كمـا أخبرتك من

شكراً لكِ على هذه اللطافها:
اللطافة لا تستحق الشكر، فـإنَ من واجب الإنسان، كلّ إنسان، أن يكون لطيفًاً مـع الناس. وتَبل أن أستودعك الله، لديّي سؤالٌ أخير لا أريد إجابةً عنـه الآن. أسمع الجواب بعد عشرة أيـامِ، إنْ كنت لا

مـا هو الحب؟ هذا هو السؤال، فقط. تصبح على خير!
تصبحين على خير!
أنا لا أعرف مـا هو الحب يا سلمى. ومـع ذلك أستطيع القول بإنه الانعتاقُ من مختلف القوالب. أظنّ أنَّ هذا هو جوهر الحب. أو على الأقل: هكذا أنا أفهم المسألة.
هل تتحدث حول رواية (عن الحب والموت)؟

بالتأكيد لا. فكيف أسمح لنفسي أن أتحدث بشك بـل من من الأشكال،
 مـلوق، مـع أنَ العنوان بصراحـة يفتح الشهية للأَخذ والرد. يبدِو أن الحب والموت في الأدب لصيقان على نحوٍ من الأنحاء، تمـامـاً مثلمـا الجمـالُ لصيقُ الألّم.
كيف ذلك؟ كيف يكون الجمالُ لصيقَ الألم؟
هناك نساءٌ يصبحن مع الألم أجملَ وأرقَّ وأكثرَ شبابا. ألم تلاحظي ذلك؟
تقصد في الأدب؟
في الأدب وفي الحيـاة أيضاً.
لا أعرف. لم أنتبه. ثـَّ إنني لم أختبر من الألم إلّا مـا أصـاب جموع الناس في هذه الحرب.

وآمل ألّا تختبريه في يومٍ من الأيـام.
شكراً لك! وأنت أيضاً أرجو لك دوام العافية.
التقينا في إحدى كفتيريات قلب المدينة. بنتٌ عفتّةٌ، ناعمة، تغطّي رأسها بإيشارب؛ من الواضـح أنها متدينة، ولكن من دون تزمت، فقد صافحتني بحرِارةٍ صـادقة. ولم يخطر بباليٍ في حالٍ من الأحوال ذلك المرض المميت الذي سوف ينزل قريباً بهذه البنت


 مـا أتذكر جيداً رواية (قوس قزح ح) للكاتب البريطاني د. هـ هـ لورٍ هـنس.


 قليلة الجمـال مثلا، أو حتى عديمته، فصورتها الشـا الشخصية على حسابها في الفيس بوك مجرد بـاقةٍ من أزاهير الصباح ونـا النديّة.
 أو قَليلات الحظ من الجمال بينهن. وفي الأحوال كنّها، كنت أحتاط من المفاجأة التي قد أجدهـا في انتظاري. وبـي وبسبب هذه الحـي الحيطة اخترت الروايات المكرّرة في مكتبتي. و بـالمصـادفـة البحتة كا كانـة كلها روايـات كبيرة الحجم تحتـا
 التي قد تطرح نفسها أمامي فجأة. الاحتمال السيء الأول كاد أن

 درجةٍ لا بأس بها من جمال. متوسطة القامـة، ملفوفة القوام، بـبشرةٍ بيضاء، و عينين سوداوين. أمـا الاحتمـال السيء الثاء الثاني فقد سقط بعد سابقه بقليل: إنها بنتٌ فـائقة اللطافة، بل وفائقة النعومـة أيضـا.

وفوق هذا كله: رأسها ليس فـارغاً. ربمـا كان عيبها الوحيد هو


وبدا عُعليها شيءُ من عدم الرضـا. لم أفهـم السبب. قلت: مـاذا؟ هل جئتك بالروايـات الغلط؟
لا أبداً. لم أسمع بهذه الأعمال من قبل، ولكن مـا دامت من اختيارك غهي الروايـات الصحع.
إذن، مـا باللكِ لا تبدين راضية؟
بصر احة؟
هنا ضحكتُ، وتَلت:
فهل كنّا نكذب قبل الآن؟
لا. بـالتأكيد لا. ثم إنتي أكره الكذب.
إذن تكلمي بأريحيّة.
بصر احة كنت أتوتَع منك شيئاً إضـافياً.
شيءّ من أيتّ قبيل؟
من قبيل الهدية.
هدية مثل مـاذا؟ بـاقة زهورٍ مثلاًّ؟
لا. بـاقـة الز هور تأتي لاحقاً. ليس من المرّة الأولى.
إنني لا أفهم. فمـا الهدية التي كنت تنتظرين؟
كنت أنتظر منك رواية الحزن.
آ.. هذه لم تخطر ببالمي. ثم إني كنت قد فـد فهوت من دردشاتنا السـابقَ على الفيس بوك أنها موجودِّةٍ عندك

لا، إنها ليست موجودةً عندي. كنت قد استعرتها من إحدى
الصديقات. إنها غالية الثمن. لمـاذا هي غالية الثمن هكذا؟
لا علاقة لي بالتسعيرةً : صدقيني. هذا شأن الناشر . على أية حال، سوف أحضر لكِ نسخةً منها في المرة القـادمة.
هل أفهم من كلامك أنه سوف يكون هناك مرةً تـادمـه؟
بالتأكيد. ؟ وابتسمتُ وأضفت: أم أنك لن تعيدي لي كتبي؟
كيف لن أعيدهـا؟. بـالطبع سوف أفعل. إذن، في المرة القـادمة تأتيني بنسخةٍ من دواية الحزن.

أكيد
ولكن بشرط.

شرط؟ شرط مـاذا؟
تكتب لي على صفحة الكتاب الأولى إهداءً بخط يدك. حسناً. لكِ ذلك.
وانفرجت أسارير البنت دفعةًّ واحده، وتـالت بحماسة:
والآن أجبني من فضلك عن سؤالي.
أي سؤ ال؟


 الحزن طبعاً. تفُضل. إنتي أسمعك.
لا حول ولا قوذ إلاَ بـالله.

لمـاذا تتذمر؟ هل تهرب من سيرة الحب؟ أم تهرب من سيرة

ربمـا كنت أهرب من السيرتين معأ.

## لمـاذا الهروب وأنت كاتبٌ عرنَ العشق؟

الحقو أقول لك: لم يخطر ببالي وأنـا أكتب هذه الرواية أنَ فصـلاُ واحداً فيها، أيَّ فصل، قد يثير الشهيّة عند القرّاء للحديث عن الحبّ الحبـ لذا اسمحي لي بأنٍ أعترف للك بإنك لا تفاجئينّي بطلبك هذا. ومـع ذلك فإنتي لست راغبأ بالحديث في الأمر . إنه يتعبني.

لمـاذا يتعبك؟
لأنني، واختصـارٍ شديد، أجهل الجواب عن هذا السؤ السؤ ال: مـا هو الحب؟ حتى إنني أكاد لا أعرفه في الحقيقَه، وأنَّ ذلك الفصلَ في تلك الرواية مجرد خيالٍ في خيال.
لا أعرف لماذا تلت لها هذا الكلام الذي لا أملك عليه دليلاً. هل
 خشيتُ فجأةُ أن أفقده في العلاقة بهذه البنت: الوحدة التي عـي عاودئي

 والأجوبة تزعجني كذلك. لا أريد أن أجيب عن شيء. لا أريد أن
 اليومِ عن الحب والعشق والوَلَهَ ولكنَ سؤّال الغدِ سوف يكون عن الفـاصَولياء والملوخية والباذنجان. هذا مؤكد، لأنَ الأمور لا تمشئي إلاَ هكذا. إنها الحياة الزوجية. لا أعرف إنْ كان الع العيب في الزو الزوجة أو في الزواج. ومَنْ يدردي؟ قد يكون العيب في الزو جِ نفسه؟ أو أو لمـاذا لا يكون العيب في كل مـا سبق؟ ولأنتي لا أعرف الجو

 هذا السيرك الذي يسمونه الـحيـاة الزوجية، رغم إحسـاسي في بعض إلـي الأوتات بحاجةٍ أكيدةٍ إلى الأنثى، وإلى التغيير أيضـاً، إلى الشغل، إلى

الخلاص من العطالة. لا أعرف بمـاذا كانت سلمى تفكر خلال صمتي

 إليَّ بعينيها السوداوين، وترهف السمع بجميع حواسها. غير أني صـامتٌ أبله. تَالت وكأنها تَمدُ لي طوق النجـاة:
ليس مهتأ مـا كان يجول في بـالك وأنت تكتب ذلك الفملَ من رواية الحزن. المهم النتيجة. والنتيجة كانت إثارة الشهيّة للحديث عن الحب وسيرته. أتمنى أن أسمعك تتحدث عن بطلة الرواية. أحب أن أسمعك تتحدث في الواقع عن ذلك الهيام الذي في الكِ الكتاب. فمـاذا تقول؟ مَنْ هي وِداد؟ أين هـارت بعد الطلاق؟؟ وعمومـاً، هل العشَّ حالة فلتان في العواطف؟
تلت في نفسي: مـاٍ هذا الطوفـان من الأسئلةَ؟ ومَنْ تكون هـن هذه البنت التي كان واضياً أنها لم تصعقني حين قلت لها: خيالٌ في خيال؟ ربمـا كان لديها بعض المعلومـات عن حياتي الشخصية تجعلها لا تثقَ بمـا أقول. كانت الأسئلة كثيرة، فمن أين أبدأ الجواب؟
 شؤونٌ شخصية خالصة. أو : يبدو أنها لم تعد كذلك من بعد البو
 زرعتَ، أو فـّأهرب حالاً إلى وحدتك ورمـاديتك. قلت:
 العربية يقع في واحبٍ من ثلاثة أقسام فقط: مرفوعات، ومنصوبـات، ومجرورات. و من تجربتي الشخصنِّة لم أعثر على الحب المرفوعات ولا في المنصوبات ولا في المجرورات.

كيف هذا؟ أين يمكن العثور على الحبّ إذن؟
هنا مربط الفرس يـا سلمى. لم أفهم. أين مربط الفرس؟

مربطا الفرس أنه مـا من اس! في اللغة العربية إلاّ وله دلالةً



 بدّقة. اسثّ صغير نكتبه بحرفين اثنين فقط: حب. مـاذا تعني هذه
 مربط الفرس أنني لا أعرف مـا هو الحب حـو الحتى أعرف أين يمكن العثور عليه. كان يجب أن تسألي شخصـاً سوايَ عن هذا الموضو عـي ولكنني قر أت تعريفاً جميلاً للحب في روايتك عند الحديت عن

وِداد.

## ومـاذا كان ذلك التعريف؟

كتبت تقول: مـاذا يعني أن تَحب إنْ لم يكن الحبُ انتمـاءً لأحدٍ مـا؟ هل كتبتُ ذلك حقاً؟

ردّتْ مبتسمه:
لا يُعقلُ أن تكون قد نسيت.
بل يُمقل يـا صبيّة. فـالكاتب من البشر، والبشر ينسون.
ينسى مـا كتب؟ لمـاذا تكتب إذن؟
لمـاذا أكتب؟ لمـاذا نكتب؟ لمـاذا تقرئين؟ لمـاذا نقر أ؟ و عمومـاً مـا
 تَارىءء وكاتب فلربما حصلتِ على مئة إجابةٍ مختلفة وإجابة. ومـا هي إجابتكَ أنت؟
هل تعرفين؟ هذا سؤالٌ صعبٌ، أخشى من أهن أنتي لا أملك جواباً دقيقاً عنه. أتحدث هنا، بطبيعة الحـال، عن الكتابة الروائية، وليس التلفزيونية. مـا هو دافعي الحقيقي إلى الكتابة؟ ريما كنثٌ أحبُ

البوح للنـاس بـالذي في القلب، أو ربمـا كنت أحب الصور المرسومـة بالكلمـات. أو.. صدّقيني لا أعرف الجواب بال بدتة.

مـاذا تقصد بالبوح؟ الاعترافات؟
لا. بالتأكيد لا. لست أملك بعدُ الجر أذ على الاعتراف.
 مـا اللذي تسعى إليه من وراء هذا البوح؟ أن تكسب تعاطف النـاس مثلاً؛

لا أعرف. لست واثقاً. على أية حال، يجب أن تكون الكتابـة من وحي الشعور، وليس من نتاج التخطيط الذهني البارد المسبَق الصنع. ولأنها من وحي الشحور، فهي تحتمل جمِيع الاستنتاجات التي من فصيلة: التعاطف. يبدو أنني مشوشن مَليلا. لا تؤا اخذيني. ولكن مـا هي وظليفة الأدب، ومـا هي وظيفة الفنَّ عمومـأ؟ أظلُّ أنَّ هذا هو السؤال المهـم الذي تـحدد على الجواب عنه بقية الأسئلة. إنتي لست أرى للفنٍّ وظيفةً أسمى من إيقاظ الإنسان على إنسا إنسانيته، و هكذا.. ريما كان دافعي الحقيقي إلى الكتابة هو الولع باستكشاف المخبوءات في النفس البشرية، فالنفوسُ أسرار . و هل ساعدكَ هذا الولع باستكشاف المخبوءات في نفس وِداد؟ وابتسمتُ، وتلت:
هل تعرفين؟ يخيّل إليَّ أنني أجلس في مقابلةِ تلفزيونية. أنا آسفة.

لا عليكِ!. مـاذا كان سؤالكِ الذي آمل أنه الأخير؟ سألتكَ إن كان ذلك الولع قَد ساعدك بـاستكشاف المخبوءات فـي نفس وِداد.
الجٍٍِ هواب : لا. كنت كلما عرفت هذه المرأة أكثر كلّما ازددتُ
بها جهلاً.
غريب. أليس غريباً؟
 إنها نْفْسٌ تَقاطَرُ أنفُسا، كــا قـال امرؤ القيس. هل تعرفين ذلك البيت

من الشعر لامرىءء القيس؟
أيّي بيت هو؟
فلو أنها نفسٌ تموتُ جميعةُ ولكنّها نفسٌ تَقاطَرُ أنفسا
لم أسمع بهذا البيت من قَل. علاقتي بالشِعر ليست قوية. شيءٌ محزن. وعلى العموم، أرجو أن تعفيني من العودة إلى
الحديث في الحبّ وأوجاعه.

أنا آسفة. يبدو أنني أقحمتُ نفسي في خصـي
أنك لا تحبُ أن تأتي على سيرة هذه المر أة التي اسمها وِداد. المؤسف في الحكاية يا صديقتي أنَ الجروح تترك ندوياً لا لا تزول مـع الزمن. أترين أثر هذا الجرح فوق الحاجب؟ إنتي أحمله

 حال أغلبية البشر، أمـا أنا فقد كتبوا في هذه الـنـانـة من بطاقتي: أثر جرحְ فوق الحاجب الأيسر . ابتستِ البنت، وتالت:
فهل أنت من المطلوبين إلى العدالة؟ ابتسمتُ بدوري، وقلت:
لا، لا. بالتأكيد لا. أقصد: لو أصبحت مطلوباً للعدالة لكتبوا ذلك
الكلام.
سؤالي هذا كان من قبيل الدعابة لا أكثر . على أية حال، أنت تغريني بالعودة إلى سيرة الحب. كيف؟

فهل هذا الجرح على علاقةٍ بتك المر أذ التي لا ترغب بأن تأتي
على ذِكجِ اسمهـا؟
 ليس من أجل غوايتك بالعودة إلى الحديث عن الحب
في روحي أيضـاً ندبةٌ فـارقة تغمز لي بأن أمتنع عن هذه السيرةً.
وفجأةً بدا لي في نظرة البنت إليّ شيءُ من استغراب. قلت:
مـاذا؟ هل أناقض نفسي؟
تالت على استحياء:
أظنك تفعل ذلك. على العموم أنا آسفة. أعتذر مرّةً ثانية. عن أييّ شي؛ تـحب أن نتحدث؟
لا يوجد شيءٌ مـددد. ولكن من أجل أن نكون متعادلين في
 عن خصوصيـاتك بطبيعة الحال، ولكن بالعموميـات. بـاختصـار : مَنْ أنتِ؟ وإلى أين تمضين في هذه الدّنيا؟


 مـا يمكن أن تصل إليه بعد الجـامعة هو وظيفة مُدرّسة للغة الإنكليزية

 الحرب، وأنهم بسبب تلك الخسارة نزحن ألـوا إلى ضـا طريق مطار دمشق الدولي البعيد عن المدينة، وأنَ إيجٍ الِّار المأوى
 والسيراميك، ولكنه يكاد أن يكون عاطلاً عن العمل في زمن الحرب، ولا
 عيباً، لأننا لا نختاره بإرادتنا. ولم أناقشها بـالأمر، ولا قلت لها إنّ

الفقرَ أكبرُ عيوبٍ البشر . تركتها تتحدث على سجيتها. كانت تتكلم



 أيضـاً مثل لون العينين عندهـا. وكدتُ أن أسألها عن ذلك، ولكـن ألكني تراجعت عن السؤال في اللحظة الأخيرة، فمن المؤكد أنَ هذا الأمرَ
 غطَّه عن أنظار الغرباء بـالإيشارب. وقـالت لي: إلك تدخن كثيراً، وهذا حرام، لأنك تدمر صحتك بإرادتك، علاوةً على أنك تنفق نقودك

 ولكنها لم تعرف كيف تدحض فكرتي حول المتعة والضرر إنْ


 لي أنها لا تريد أيّي شيء. ونظرتْ إلى الكت النـ الخمسة السميكة.

 وأكتْتْ لي أنني على خطأ "لأنني فأرةُ كتب"، وأنها تحملم بِأن يكون


 بمعرفة لون شعرهـا. وسألتني إنْ كان في مقدوديَي أن أحضر لها المزيد من الكتب في المستقبل. الروايات على وجه التحي التحديد. وَ وعدتها خيراً. وشارفتٌ جلستنا على الانتهاء. ونهضنـا ونـا وخرجنا من
 باهتاً على الرصيف حيث توقفنا هنيهةً سألتْني خلالها البنتُ إنْ كنت

لا أمانع بأن أعطيها رقم هـاتفي، هذا في حال أنَ الرقم ليس خاصَاً.



 جهازأ قديماً يعود إلى مـا قبل أجيال الهواتف الذكِّة. هـاتفّ زهـيد
 الفقر. وسألتها: كيف تتعاملين مـع الفيس بوك إذن؟ تَالت: لدئِّ كومبيوتر في المنزل، ولكنه للأسف جهازِّ قديمّ، ويخذلني أحياناً. وتذكرتُ الأستان شوقي مَّنَّ الله عِليه بالصَّحة والعُمْر الطويل،


 وتصصافحنا على الرصيف. ولم أعرض عليها أن أحملها بسيارتي
 أو حتى مـ أبناء حارتها، ولكن احتراماً لفقرهـا علّى الأقلـ. وانصرفتٌ لتتعب في المواصـلات الرديئة. وانصرفتُ أبحث عـئ عن ليفاز في تلك الو صلة الصغيرة بين شار عين كبيرين في قلب دمشق
 المدينة. وكنت أفكّر بلون شعرٍ البنت. مـاذا عساه يكون؟ ولم أعثّر
 اللحظة. جميع الناس الذين عرفتهم في الحياة مرقيا مرقوا أمامي. السيئون منهم والجيّدون. الأحياء منهم والأموات. غير أنتي تركتهم هـائمين على وجوههم فوق الرصيف، ومضيت في سبيلي. ذهبت إلى أحد المطاعم، وتناولت وجبة الغداء ـ وحين خرجت من المطعم كان المساء قد هبط على المدينة، وكانت القذائف تعبر سمـاءـها وا، ولم أكن
 القهوة بعد الطعام. ركبت السيّاره، ورجعتُ إلى بيتي. كان التيّار

الكهربائي مقطو عاً. لا بأس. أستطيع قر اءة بعض المو اقع الإخبارية
 ولكنتي شعرت سريـاً بالضجر . في الحقيقة يـا سيدرا أنني كنت أفكر بلون شعر سلمى. مـا الذي يمنعه من أن يكون أسود؟ لا شيـيء بطـي الحال. ورجع التيّار الكهربائي إلى العمل. وصنعتُ قـهوةً فئ في

 الأسئلة. وأنني حرمتها من الحصول على متعبِّ مـا من الحديث عـي سيرة الحب. وأنَّ كلامي لها حول الزمن الذي تيا تنتمي إليه ليس إلّا
 جميع الأجيال والأزمـان والأمكنة. يشغفُ الحديثُ في الحبِّ قلِّهِها

 تعلمُين. جلست أمام الكومبيوتر. أشملت سيجارة. وَ وَ وجدتُني أسأل نفسي وأنا أدخل إلـٍ الفيس بوك: أليس من الجائز أن تكون سلمى متصلة؟ وشربت نغبةً من الكأس الزجـاجية الكبيرة. الكـي ورحت أدخل إلى



 أليس الحاضرُ أولى؟ مـاذا تراهـا تفعل الآن؟ ربمـا كانت قد شر عـا

 ومنن دون أن أدري كيف أو لمـاذا، وجدتني أشر ع بكتابة رسالةٍ على الكومبيوتر إلى البنت أجيب فيها عن سؤالهـا البسيط: ألين يمكن العثور على الحبّ إذن، مـا دام غير موجودٍ لا في المرفوعات ولات ولا في المنصوبات ولا في المجرورات؟

الآنسة سلمى!

في البدء اسمححي لي أن أشكركِ على الجلسة اللطيفة. ومن ثمٌ
 على الحبّ إذن مـا دام غيرَ موجودِ لا فيٍ المرفوع ألات ولا فـا في المنصوبـات ولا في المجرورات؟ وأنـي


 أكن صـادقاً حين قلت إنَّ كتابـة ذلك الفصل الذي ألا ألار الشهية للحديث
 الانتباه إلى النقطة الآتية: إثارة الشهية إلا


 البيضاء، التي مـا دفعني إليها غيرُ التعب من ودِادَ وسيرتها، فهـا فـه
 تصدقينني لو قلت لك إنني لا أتذكر كيف ومتى وتَعتُ في حبّ هذه



 قولاً وفعلاً. هل وقعتُ في حبها لا ولا بعدمـا هـجرتني؟ ربمـا كان الأمر





 (جاهلة)، وقِد ظلتْ كذلك حتى من بعد أن انعقدت ثمـارُهـا وغدتْ

امر أةً مكتملة الأنوثة. قد يكون الآخر الافتر اضيُّ سعيداً بالانفصـال،
 ينشأ؟ مِن أين يأتي، وإلى أين يذهب؟ أظن أنَّ الجواب ليس بسيطا، الِّ
 أشكال الـُبُ على الأرض يساوي عدد البشر الموجودين على سطع
 لم يحبَّ أحدٌ أحدا (أخشى أن أكون قد كتبتُ هذا الكلام أكثر من مرّة). وفي المقابل أنا لا أملك إلّا أن أهعدقَ مـا يقول الجميع، وذلك لسبب يتيم: الأحاسيس لا تكذب. وأصير في التالحي أمـام مليارات

 هل أَضـع شروطاً وضوابطَ وقوانين من أجل توصيف الحب؟ ألا






 عاشوه، واستمتعوا حتى بلحظات الوجع التي فيه. عاشوا الحب ك ك


 وأعصـاب. تعرضوا للضغوط. عرفوا الاستجابات. جرّبوا اللقاءاءات. جرّبوا الفراتـات وتباريحها، والسعي للقاءات جديدة، والانفصـال ولا

 ومليون قَصة وتصنة. لكنهم عاشوا هذا كله كأفراد، كبشرٍ عاديين لا

يمثلون إلاّ أنفسهم. ولم يكن مسموحاً لهم أصلاً أن يمثلوا أحداً سواهم. ولو تحولوا إلى نمـاذ ج لكانت بالتأكيد رواية سخيفة، ولكت إلتا تبرأتْ منها. لمـاذاء الجواب بسيط: ليس وظيفة الفن إعطاء دروس للبشر في أي مجال من مجالات الحياة. و عندما يتحول الفـن لدري الدروس ومواعظً يكون بسساطة قد أعلن عن موت سريري أصابـ ألابه. أنا لا أستطيع أن أقول لأيّ إنسان: اهتٍِ في حبك بهذه الشخصيـات. لمـاذاء
 محددة. وحتى لو كانت نماذج ج للحب في مجتمعات عربية فمن المحـال أن تنجح في اليابان مثلاُ أو في البرازيل. هل تفهينيني يا

 لكن كيف الحال في الحب تكون؟ هل يتشابه القلبان؟ لو كان الجواب نعم، فهذا يكون ضرياً من البلاهة طبعاً. هنا يحضر الاختلافـ ليس بين الياباني والسوري فقط. بل حتى بين الياباني والياباني. من أين يأتي هذا الاختلاف؟ من تباين الأرواع. الحب مسألة روحانـئية في
 وحتى لو كان هـاك تشابه، فمن المؤكد أنْ هذا التشابه لن يصل إلى
 العيون. وفي التالي، أجدني في الحب أمام عددٍ غير متناهٍ من الحالات المتباينة حتماً. فأية قوانين يمكنها أن تضبط هذا التباين


 والروح المطلقة، والوجود الذي يكاد أن يكون سمـاوياُ وغير آدمي.


 يقول إنَّ العددَ أكبرُ من ذلك. ولكلُ مرحبةٍ اسمّ يميزهـا عن البقية.

ويعضهم يسميها معامـات: لسان الدين بن الخطيب مثلاً يقول: الإلفةُ


 أغلبية منازل البشر حول العالم، ولكنَّ الفارقَ بين سلمّ الحب وبين السلّم العاديّ أنكِ فيٍ الحب لا تعرِّ ولهذا حاذري أن تزلَّ قدمُك فجأهً، وتسقطي، فربمـا كنتِ تقفين على الِّى
 (لستُ متأكداً من هذه النقطة). فهنا يكون السقوط مريعأ. هذا بالضبط ما حدث مـع شخصيات رواية الحزن: كانو ا يجهلون المرحلة التي يعيشون فيها، ويجهلون فيِ التالي ارتفاع الدرجة التي يقفون


 محكوماً بالبلادة والبلاهـة والأو هـام المتباينة، بل حتى المتعـاركـة


 والذي ربمـا كانت لا تعغر عليه عندي. إنه بالنسبة إليهـا أمرٌ موجِعٌ بطبيعة الحال. بل ربمـا كان أكثر من موجِع ريمـ ريما كان يدفع بها

 إلى أمل في أمرٍ غير ممكن. لا أدرِي مـاذا يمكن أن أسمّي هـي هـه






بالضرورة، لأنها شخصيةٌ غير فـابلةٍ للتطوّر. هـا أنـا ذا آتي على



 تهزمنا في النهاية. إنتي أحـاول في هذه الرسالة أن أن أكون أمـامك مثلَ كتابٍ مفتوح، ولهذا فـإنتي أكتب لك بك بكل صراحةٍ عن وِداد و عمتّا تعنيه لي. والآن مـارحيني يـا سلمى: ألم تكوني تسألين عِن مصير هذه


 فدعيكِ إذن من وِداد، وتأكدي من موضع قدميكِ أنتِ على درجات سُلّم الحبّ العالي

## وتوقفتُ عن الكتابة لحظةً، و تَابعت مستدركاً:

هذا إنْ كنتِ واقعةً في الحبّ طبعاً. فهل هذا الاستدراك في
هطرحه؟
وتوقفتُ عن الكتابة من جديد وقد شعرتُ بأنّ ثمة شيئاً مـا يغيب عن الموضو ع. أعدت قراءة الرسالة. اكتشفت أنَّ مـا يغيب عنها هو
 هذه المحاضرة السخيفة عن الحب. أعدتُ قراءـ لأتأكد هـحة شعوري، فعثرتُ في جنباتها على عديد المثالب، مثل


 المدارس الإعدادية. ومن تلكَ المثالب أيضـأ وأيضـا




يقولِون، مثلَ تَاجرٍ شاطرٍ يبيع بضـاعةً رديئة. بمعنى آخر : أن أبدو

 واختفت الرسالة. ودهمني إحساسٌ غالـُ غامرّ بـالراحة لأنني امتنعتُ من







 رغم تشوّقَي لمعرفة تلك الأخبار، التي عثرتُ على بعضها في اليوم التالي:

## أستاذي العزيز!

أريد أن أشكرك علِي الكتب التي بدأت أستمتع بقراءتها. وقبل الكتب، أحبُّ أن أشكرك على الوقِت الثمين إلذي الذي منحتني إِيّاه البارحة. سوف يكون هـن هـا اليوم (الأمس) علامـةً مميزةً في حيـاتي الفقيرة بمثل هذه العلامات
أشكركَ من كلٍ قلبي، و أنتظر لقـاءَتا التالي بفـار غ الصبر . انتبه إلى صحتك. أرجوك أن تفعل.
وكان لقاؤنـا التالي بعد أسبوعين تقريباً. التقينا في الكفتيريـا ذاتها، وجلسنا إلى الطاولة ذاتها. جئتها أحمل خمس روا واياتِ
 متورداً، فقد كان القلب في صدر هـا يعمل بهتّةٍ عاليةَ وِلم ولم يكن يخطر ببالي في لحظةٍ من اللحظـاتٍ مـا ينتظر هذا القَلبَ من نَسَبِ بعد حينِ ليس ببعيد. تلت لها ممـازحاً: جئتك من دون بـاتة أزهـار

ابتسمتْ، وقـالت:
المهم أنك قد جئت.
أربكني كلامهـا قليلا. الفرح بالجواب هو الذي أربكني. شربنا
 تَالت لي: إنتي أظلِّ دائمـاً في خوفٍ من أنّ مـا تمنحنا إِّاه الحياة لا يكون إلا سرابا.. تحدثنا عن الحرب وانقطاع الكهرباء والكتب والفيس بوك. قلت لها: إنّ عصر الفيس بوك يقبع تِحت سيطرة لاهوتٍ افتراضي مخيف، ولهذا فإنه سوف يصنع أجيالا من البشر لا تتمتع بأية مزيّةٍ غير الكسل وسطحية المعرفة. لم تعـار ضني الرأي،
 كنًا نجلس الآن معـاً في هذه الكفتيريـا. قلت: هل أنتِ الْتِ سعيدةٌ بهذه الجلسة؟ فَالت: ألا أبدو للكَ سعيدة؟ تريد الصراحةَ؟ إنني منذ الآن أفكُر بموعدنا التالي.

في موعدنا التالي جئتها بعغض الكتب وبوردةٍ واحدة. كانت
 الشخصيّ. فرحتِ البنتُ بالوردة أكثر من فرحها بـالكتب. وبدا لي أنها في عطشٍ إلى الحبّ والاهتمـام. إنه ذلك الشعور القويَّ بـالحيـاهِ، رغم الشكوك التي تتسلل إلى أرواحنا، وتهوس لنا بأن لا شيء غيرُ غيرُ

 بـالهدايـا. كنت أحدَّق فيها النظر، وكنت لا أراهـا إلاّا هـاربةُ من قصص المسرح الروسي في القرن التاسع عشر ببعدهـا الواحد الحزين،
 هي إلحال في (الشقيقات الثلات) أو في (بستان الكرز).. وتالت لي أيضـاً: سوف أحتفظ بهذه الوردة إلى الأبد.

ابتسمتُ، وقلت مشفقاً عليها ومتعاطفاً معها تعاطفاً لا خفـافَ

ولكنَّ الورودَ لا تعيش إلى الأبد.
قالت:
 ذلك الطيف جليأ، فـارتبكت، ودارت ارتباكها بالهروب من الموضو كلّه، فقالت:

## مـا هو رأيك أنتَ برواية الحزن؟

لم أكن أتوقَع منها هذا السؤالـ. قلت:
رأيـي أنا؟
أجل.
صدّقيني لا أعرف مـا أقول. كنت أظنُّ وأنا أكتبها أنَّ المـحتوى

 بالضبط هو الينبوع الذي يتدفق منه عدم ر وضـانا عن كلًا تَجربةٍ وكلٍ إنجاز.
هل أفهم منك أنك لست راضياً عنها؟ لا، ليس تمـامـاً، فإنني أراهـا أحـا أحياناً روايةً طيّبة، ولكنتي في أحيانٍ أخرى أراهـا تهتقر إلى شيء مـا مـا شيءّ مـا مثل مـاذا؟
ريما كان ينقصها الزمن المتماسك للفعل الروائي. الزمن المتماسك للفعل الروائي!! لم أسمع بهذا المصطلع من من قبل. هل هو من اختراعك؟
لا، ليس من اختراعي. كلامٌ يستخدمـه النقَّاد أحياناًأ.

 لي منها واحداً في مو عدنا القادم.

ومو عدنا القـادم كان بعد قرٍابة أسبو عين أيضاً. وفي هذا

 المر أةُ الغائبة عني منذُ زمنٍ صـار يبدو لي سحيقاً. سألتني:
 الرواية؟
لا. إنها مـا زالت على قيد الحياة، وأظنّها تتمتع بصحةَ جيدة، ولكنها تشُكو من ذلك الةـاتل الصـامت الذي يسمّونـه الحنين.
تحنُّ إلى مَنْ؟ إليك؟

ربمـا كانت تِحنُ إليَّ، وربمـا كانت تحنّ أكثر إلى تلك الطرقـات
التي مشيناهـا معاً.
هل هي في ألمـانيا؟
لا، إنها تعِيش في بـاريس. تقـم في شقَّة صديقٍ لنا مشترك. صديق قديم جداً.
هذا يـني أنها تزوجت.
لا، لم تتزوج.
كيف ذلك؟! تساكنه؟ أقصد هل تساكن ذلك المديق المشترك؟
أظنها كانت تساكنه.
كانت؟ بصراحة إنتي لا أفهم شيئاً. هل اختلفـا مثلاً، فترك البيت وهـجرهـا؟
ولا هذه أيضأ. ببساطة، ذلك الصديق الذي اسمه سامر ترك


سنواتٍ تقريباً.
عاد بسبب الحرب؟

ثم مـاذا؟ إنك تشوقني. مـاذا حدث لـه بعد عودته إلى سوريـا؟ آخر الأخبار تقول إنه معتقلٌ عند النظام. لمـاذا اعتقلوه؟ هل ينتمي إلى الجماعاعات الجهادية؟؟ لا أبداً، بل يمكنك أن تقولي عكس ذلك. إنه أقرب إلى الشيو عيين.
إذن، لمـاذا اعتقلوه؟ أم تراه حمل السلاح؟ سلاحه كان كومبيوتره الشخصي.

ولكن...
مـاذا؟ بمـاذا تفكرين؟ لمـاذا سكتٌ؟
لأنتي أخجل من التلفظ بالذي يدور في خاطري. تخجلين؟! هو شيءٌ محرجٌ إذن. نعم، إنه مُحرج، حتى إنني أخـاف من أن أبدو شرَيرة. وهنا ابتسمتُ لها مشجعاً، وتلت:
مَنْ كان له هـاتان العينان الجميلتان لا يمكنه أن يكون شرَيراً. وبدا على البنت شيءٌ من خجل، وقـالت: شكراً!
وصمتتْ، ثم لم ترفـع بصرهـا عن فنجـان القهوة أمـامهـا على سطح الطاولة بين أصـابعها. وأنا بدوري لم أرفع بصري عن وجهها. قلتُ محفّزاً إيّاهـا على الكلام:
مـاذا كنتِ تريدين أن تَولي؟ إنني أسمعك. إنه ليس بالأمر المهم.
ولكن حتى لو كان غير مهم، لا تتحرّجي من أن تصولي أمـامي أي شيء يخطر بيالك.

بصراحة؟

هـا هـا هـا... اتفقنا على عدم الكذب. أليس كذلك؟ طبعاً

هل أنت سعيدّ باعتقال صديقك القديم بسبب علاقته بودِاد؟ هذا بالضبط مـا كتت أتوتع منكِ سماعها.. لا يا سلمى. إنتي لست سعيداً. بل إنتي حزينّ جداً بسبب مـا أهـاب هذا الصديق. وهذا بالضبط ما كنت أتمنى سماعه. ولكن. ماذا أيضاً؟
هل تفعل شيئأ لإنقان صديقك القديم؟ أنت كاتبّ مشهور، في التلفزيون على الأقل، وأطنُّ أنَّ لكَ معارف مهتّين في البلد.
أنت على حقِ يا سلمى. إنْ لي الكثير من المعارِف المهتّين في
 طلبت منهم أن يتدخلوا في قضية هذا الصديق القديم؟ مـالوا لـي بالحرف الواحد: ابقَ بعيداً عن سيرة هذا الجاني الجوس لئلا يطالك الأمرُ أنت أيضـأ. هل تعرفين ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني شيئأ واحداً فقط: هؤلاء المعارفُ ليسوا مهتّين بالمرّة. فالمهمّون الحقيقيون لا يعطونك مثل هذا الجواب. هل عرفتِ الآن حقيقة مستوى علاقاتي بالناس المهتّين؟

أنا آسفة. كان لديّ تصورّ مختلف عن الموضوع. أرجو أن تقبل أسفي. ولكن هل الأمر خطيرّ إلى هذه الدرجة؟

هذا يتوقف على زاوية الرؤية.

لكن، وبغضّ النظر عن زاوية الرؤية، فليحيلوا المتهم إلى

وهـا بالضبط مـا قلته لأولئك الناس المهمّين. فهل تعرفين

 عَرَضأ في سياقَ الحديت. لذا اسمحي لي أن أعود إِي إلى صلب
 فهل مـا زلتِ ترغبين بأن تلعبي دورهـا في حياتي؟ مـاذا تقول؟ وهل تظنتي كنت أسعى إلى هذا الأمر من تواصلي

معك؟
إذن، إلى مـاذا كنتِ تسعين بـالضبط عندمـا كنت تتحدثين عن
القَبول والرضا؟
وهنا ارتبكت البنت قليلا، و احمرّت وجنتاهـا من الخجل. لقد

 امر أةٌ جيّاشة العاطفة، تليلة العناد في شؤون الحيّ الحيـاة اليومية،
 والأقلَّ مدعاةً للتحاطف هي الشخصيةُ ذاتُ البعدِ الو الحد. وسلمِّى، فـي

 لم تترك لي فرصةً في يوم من الأيـام لأن أغضب منهـ ألـا أو أغضب
 عينان تبكيان وقلبٌ يمرض بـالأدواء اللعينة. ولكن كمـا تقولون في مصر : "الحلو مـا بيكملش.")
بعد اللقـاء الرابع الذي كان طويلاً بعض الشيءـ ـولـيّا خرجنا إلى الرصيف، أعطتني البنت يدهـا للمصـافحة. قلت:

سوف أحملك إلى المنزل بسيّارتي

تـالت: لا أريدك أن تتعذب معي يـا أستاذ. قلت: لن يكون هناك عذاب، ثّمٌ إنتي بِكل صراحِ آنِ أريد أن أتعرف إلى بيتك، لأنني أريد أن


 ظلَّ يشتغل بههةٍ إلى الأبد، أو إلى الأبد ويوم! إلى أين نمضي الآن يا كاتيا والليل قد انتصف؟ وبمـاذا يهمنا انتصـاف الليل؟ تعال نغنّي.
يـا صديقي، خذني معكُ إلى الأرض القصيِّ، فأكون لك هنـاك

11

هبط الظلام على المدينة التي يرجّها دويُّ المدافع والصو اريخ. رجع أمجد و سلمى إلى البيت من عيـادة طبيب الجراحة القلبية. وضْعُ المرأة الصحيّ يمضي إلى الأسو أ. هكذا همس لي الطبيب يقول.


 ويهذا تكون مغامرة الخروج من المنزل قد انتهت بالنسبة إلى سلمى.

ولكنها استنفدت البقية الباقية من طاقة المر أة. فها هي تبدو شديدة التعب. بدّلت ثيـابها بمساعدها أمجد، ودخلت في الفراش، وتناولت
 زوجها. غطّاهـا باللحاف جيداً. أطفأ النور في الغرفة وخر ج إلى الصـالون، وفكّر بمشاهدة فيلم مـا أشعل التلفـاز، وجلس قبالته. كا كانـ الوتت أمـامه طويلاً إلى أن ُيحين موعد
 طال أمدُه. شاهد بعضـاً من فيلم سينمائي بواسطة جهاز دي دي في دي،










 اللحاف قد انزاح عن بعض جسدهـا. اقترب منَ السرير. نظر إلى
 غطاءه،. وشعر بالغيظمن نفسه. أين قرأ هذه العبارة؟ في أي وٌكتاب؟




 شيءَ الآن سوى الشجنِ، وتهَهِةِ الموت، والخبال، وزفراتِ الدموع،

والأنواء الثقيلة. هـا هـي امرأتكَ تموت يـا ليفـاز. ولكن من يدري؟



 المسألة. على أية حال، إنها امر أذ تستأهل كل خير. هـا هذا مـا رأ
 غطاء مستعيناً بـاستعادة شريط لقائهما الأول: حرارة المانـون المصـافحة الأولى، التماعة العينين، ابتسامة الشفتين المكتنزتين، الأسنان
 والفقر ليس عيباً. وأراحه هذا الأمر، حتى إنه ابتسم راضيـاً عن
 فلم تستيقظ من فورهـا . جلس على حرفـ السرير بجوار هـا، وراح يمستد شعرهـا من بعد رقبتها، ففتحت عينيها أخيراً. ابتسمت له. نظرت إلى ساعة المنبَه بجوارهـا على سطح الكومدينو . العقارب تشير إلى تمـام منتصف الليل. إذن، هو موعد الدواء الدئ كان الم المطر


 ذكرياتٌ مـا تزال قريبة. المر أة تخـاف من أصوات المدافع، بل وتخاف قصفِ الرعد أكثر. كانت تران تخبّىء جسدهـا جـا في جسد الرجل. كانت تراه جسداً كبيراً، رغم أنه ليس كذلك في حقيقة الأمر، فتلجأ إليه، وتغيب فيه. تختفي هناك. تغطّي نفسها بنفسهـ، . يـا الله! مـاذا أصبح هذا الجسد؟ مـاذا أصبحتٍ هذه الروح؟ فـه هـا هـا هي المر أة لا


 بأنَ الموت ينتظرهـا وراء النافذة، أو في الطريق خلف بـاب الدار،

فبكتْ بصوتٍ مضعضع بكاءً خافتاً تحت ناظري الرجل الذي لم يعد
 مهلاً! فها هو جسد المر أة يرتمي على جسده يمار يملب الأمـان بعدمـا
 تزال تأمل. ضمّهها إليه بقوّة كمـا لم يفعل من قبلُ أبداً. إنه يريد أن يحميها، ولكن ليس من هدير الرعد، بل من الموت الرابض وراء أر

 الاستقاء في الفراش، وغنَّاهـا الغرغة، وذهب إلى المكتبة. كان جهاز الموبايل على سطع الطاولة يومض بإشارة رسالة. كانت الرسالة مختصرة:

إذا كنت سهران أرجو أن تكلّمني. أنا بـانتظارك.
كانت رجاء هي المرسِل.
ولكن من تكون رجاء هذه؟ إن كنتَ نسِبَّها يـا ليفـاز فـأنـا لا
 تعجّ بالبنات الصغيرات. على أية حال، إنك تتذكر أباهـا حتماً، وتتذكر أمها كذلك: جـارتنا القديمـة التي صـار اسمـها الست إلهامام،






 ثمن تذكرة الطائرة في أيّي وقتِ من أوهـات تلك الأعو ام الستة. علمتُ مِن ودِدادَ بنبأ وفـاة جلال بيك عاتبتُ أمي لأنها لم تخبرني بالأمر . قـالت لي:

خشيت أن تعصّب عليَ من سيرة هؤلاء الناس. فأنا أعرف أنك
لا تحبهه، مـع أنهم، واللهُ على مـا أقول شهيد، لم يقَسَروا معي في شُيء طوال مـا أنت غائب عن البلد.




من قَلبك هذا الكلام؟
بل من تلب قلبي.

وفي مساء اليوم التالي ذهبت مـي أمي إلى منزل الست إلهام، وقمت بواجب العزاء. كانت رجاء لما تبلغ الرابعة والعشرين من عمر هـا بعد. ورغم صغر سنّها فقد كانت مليونيرة كبيرة. ولأنهـا كذلك فقد كانت تنظر إلى الناس من علٍ. جميع الناس، بمن فيهم أنـا

 حتى وهي في البيت، منٍ دون أن أعرفِ لمـاذا، نظارةً شمسية لا بد وأنها غاليةُ الثمن كثيراً. خمّنت يومئذٍ أنها ريما ريما كانت تعاني من التهاب في الجفون، أو من يدري؟ ربمـا كانت تخفي حزنها رعا على
 ظنوني كلها لم تكن صـائبة، فهي مـا تزال إلـي اليوم ترتدي النـي النظارة

 طوال عمره. نصيب.) في ذلك المساء البعيد استقبلتني الست إلها وإِم باشَّة، وحمدتِ الله على سلامتي، وعلى أنـي أنـي صرت رجِيلاً، ومتعلمـا يحمل شهادة المـاجستير . أما رجاء الثرية ويا فكانت لا تراني
 من دكتوراه، رغم أنها بالكاد تعرف تكتب اسمها، فقد رسبتٌ في الصف الثالث الإعدادي ثلاتَّ سنواتٍ متتاليـات، فقررت مـع و الديها أن

لا حـاجهة بها إلى الحِلٍ طـالما أنها تملك مـا هو أهم منه. ليس المـال حسب، بل اللقب أيضاً: رجاء بيك.

انتهت سيرة رجاء من حياتي بانتهاء زيـارة الو اجب تلك. ولا




 عرض المسلسل التي امتدّت شهراً كاملاً:
الست إلهام تسلّم عليك وتقوٍ لك الله يعطيك العـافية على هذا الشغل الحلو، ورجاء خانم أيضاً تهديك سلامها.

قصدك رجاء بيك.
قلت ممـازحاً. زجرتني أمي:
عيب هذا الكلام يـا أمـجد!
أمرك ست الحبايب. رجاء خانم. الله يخلّيها لأمها.
ومنِ جديد خرجتِ رجاء من حياتي، ثّمَّ لم ترجع إليها إلاّ بعد سنتين أخريين تقريباً. رجعت بنفس الصيغة السابقة، مـع تعديلٍ طفيف:

سلامي إلى الأستاذ أمجد وأرجوكِ أن تشكريه على هذا الشغل
الحلو.
صـار اسمي الأستاذ. ترقيَةٌ لا بأس بها، مـع أنكَ لمَّا تزل من

 الذي تُعرفين يا صديقتي. في الحقيقة أنني اشتريته بالتقسيط. ولكنه
 مترددةً بعض الشيء تجباه هذا الأمر، رغم أنها كانتَ تبادلني حباً

بحب. أو بالأصح، كنت أحبها أقلَ وتحبني أكثر، أو بالعكس. ولم


 مفاجىءٌ في البلد قَلَبَ حياة الناس رأسأِ على عقب: الموبايل. فير بداية هذا التطور المفاجيء كانت الأسعار غالية، أو غالية جدا بالنسبة إلى أغلبية العباد. أمـا بالنسبة إليّ، وبمـا أنتي پأستاذه، فمن غير اللائق بحقي ألا أشتري خطّاً وجهازاً، رغا


 في الحقيقة رقمٌ يشههني كثيراً في علانيته وعشو ائيته. هل هل ابتعدت عن رجاء في حديثي عن الموبايل؟ كلا فظا فظهور البنت من جديبٍ في حياتي كان شديد الصلة بهنا الاختراع العجيب الذي اسمه منا موبايل.
 بِمانع. ولم أمانع طبعاً. أرسلتُ لها الرقم. وفِي اليوم ذاته الذأِي


 عَزْضياً، فأجبتها عنه باختصار . وقالت لي إنها تعاني بعض المشكلات مع أمها التي بدأت تغار منها „لأنثني صبيّة، بينما الأمَ تكبر أكثر وأكثر ، تتقدم بها السنُّ يوماً بعد يومُ باتجاه الشيخوخة البغيضة وأمراضها المختلفة، وبخاصةٍ وجع المفاصل. وسألتيا بأني بعض النصائح في العلاقة بأمها. باختصار: كانت تستجرّني إلى الدخول في حياتها الشخصية. ولكنها لم تنجح طبعاً، فالدخول إلى
 وهكذا كانت نصـائحِي إليها عامّة جداً وعشو ائيةً جداًّ، مـع تمنياتي
 ثلاتَ مرّابِ أو أربعا. وكَلُ واحدةٍ منها كانت نسخةً طِبِقَ الأهصل عن

سابقاتها. ثم انقطعت المكالمـات تماماً بعد أن تزوجنا أنـا وَ وِداد.
 عني. ولا أعرف إنْ كانت أخباري قد انقطعت عنها أيضاً. وهرنا لا لا

 العم أبو علاء بائع عرانيس الذرة المسلوقَة. كان قد تناول عشاءً خفيفا أعدَّته له ابنته شمس، و ذهب بعد صـلا بلاة العِشاء إلى فراشه وأغفا. ثم لم يستيقظ إلى الآن . مات بالسكتة القلبية. هكذا كان تقرير الطبيب الشرعي. وأنا لا أوافق الطبيب الشرعيّ في النتيجة التي وصل إليها، لأنّ الرجل، في حقيقة الأمر، قد مات بسكتة حزبٍ
 الأشخأص القريبين إلئَ من خارج الشلّة، فقد توفي الشاب بحادت



 شمس بطبيعة الحال. أو ربما كانت عصيبةً أكثر على شِمس التي
 رفضت الفكرة بشكلٍ قطعي. (الن أترك بيت أبي مهمـا جرى.، هكذا ردّت على مفترحي ألسابق. وبقيتْ في بيت أبيها . لم تتزو ج، ولست

 إلى أن قامت الحرب وصارت عشوائيتنا واحدةً من بُؤِّر الموت


 هل يعقل أن تكون قد مـاتت تحت القصف والردم؟ سألـأتُ عنها عديد
 لي أنها مـا زالت على قيد الحياة، وأنها تقيم في أحد مخيمات اللجوء

في لبنان، و أنها قد غدتْ تبدو عجوزاً بائسة. ولكن في أيّي مخيم هي بالضبط؟ لم يكن لدى ذلك الشخص جوابٌ يشفي الغليل. فكيف أصل إليها إنن بين أكثر من مليون لاجىئ سوريّ في أنحاء لبنان المـختفة؟ كنت أتمنى لو أنها لجأت إليّ في منِّلي في في الحيّ الحيّ حيث أقيم، الحي الذي كان نصيبه من الحرب بسيطاً إلى حبِ مـا: قذإِف الهاون الحشوائيةَ في أحيانٍ متباعدة. لمـاذا لم تلجئي إليَّ حقاً يـا يـا شمسى؟ كنت أعاتبها في سرّي من وقَبِّلوقت، فـأنتِ صديقتي العتيقة،
 تلجئي إلى ابنك الوحيد في مصابك الجلل؟ هل كان ذلك بـلك بسبب الطلاق




 مـا سوف تجد نفسكَ عالقاً بين موتين أو امر أتين. فلن أسألكَ مـا الذي تريده رجاءٌ منك، بل سوف أسألك: مـا الذي قد تريده أنت من رجاء؟

> نعم أنـا ساهر. مساء الخير بـا رجاء!

مساء النور!
أريد أن أطلب منك شيئاً.
تفضلي.
غداً عيد ميلادي الأربعون. تصمور يا أمجد صـار عمري أربعين
سنة.
قَالت بصوبت دامع. أحست أمجد بألمها، فقال مُلطّفـاً الجو : العمر كلّه إن شاء الله. لا لا، إنتي لا أتصل بك من أجل أن تواسيني. إنتي أتصل من

أجل أن أدعوك غداً إلى حفلة صغيرة بهذه المناسبة، وأرجوك أن لا ترفض طلبي البسيط هذا. حاضر. أمرك. لن أرفض طلبك يـا رجاء.

وعد؟
وعد. أين؟ وني أية ساعة؟

12

نور الصباح يغمر الكون. كانت غيوم الليل الثقيلة قد تبعثرت في السماء الرحيبة. وأمجد يحضّر الطعام في المطبّغ صينية. يحملها. يذهب إلى غرفة النوم. سلمى مستيقظة. تستلقي في الفراش وتد وضعت وسادتين خلف ظهرهـا على جري عادتها فـي في زمن المرض. كانت تقر أ القر آن بصوت مسمو ع ع في مصحـي



 وسائدهـا. راح الرجل يصبُّ لزوجته حليباً أو شاياً. لا يهم. المهم أنـه
 خجل منها. قليل النظر في عينيها مباشرة. ثمـة مـا يؤرّقَهـه في العلاقـة



 العنوان: الانتقام. فقد كانت المر أذ تؤمن تمـامـا بأـا بأن الانتقام هو أسو خجلاً من امر أته لن يطول بكَ الوقت حتى تتعرَّفَه يـا ليفـاز . ولأن

المرأذ لن تسعى لعقَاب زوجها، فلسوف تظلُ تتقبل خدمـاته الصباحية هذه دون تذمر . تأخذ منه الحليب أو السندويش، وتأكأكل،

 خالصاً. يحاول الرجل أر أن يقدّم لها طعامـاً آخر ، ولكنها تعتذر بحركة من يدهـا. وأمجد لا يلحّ بالأمر . ينهض من قعدتها ولا ويحمل الصينية ويغادر الغرفة إلى المطبخ. ونبقى مـع المرأة التي تأخذ أنفـاسهـا
 مـاذا؟.. ويُقرع جرس المنزل.. ويذهب أمجد إلى الباب ويفتحه عن امر أة في منتصف الخمسينـات من عمرهـا. إنها أم غـا غـالب (و الدة سلمى) التي تأتي إلى هنا كل يوم، وتعمل على راحة ابنتها طوال النهار، مـا يخفّف عن أمجد أعباء رفقة المر أة الصغيرة الصـي المريضـة ويتيح لِه بعض الحرية في الخروج من المنزل لبعض الوقت، وأحياناً حتى المسـاء، أو مـا بِعد المساء بقليل. ولكن ليس أكثر من

ذلك. قـال لها من فورد معاتباً:
مـا بدك تبطلي عادة قرع الجرس؟ مـا مـا هو البيت بيكك يا أم غالب، والمفتاح معك.

أم غالب:
والله أنا هكذا أكون مرتاحة أكثر. صباح الخير أمجد! وتدخل المر أذ البيت، ويغلق أمجد الباب.

13

أمجد في سيارته.. سيارة صغيرة نسبياً، سوداء اللون، كورية
 تتبعثر في أرجاء السماء الرحيبة. والسيارة متوقفة في زحمـة السير

الفظيعة عند إشارة للمرور حمراء. زمـامير أبواق السيارات الحادّة


 أو أحدٌ مـا. ولا حتى ذلك السرب من الفتيـات اليـانعـات الذي يعبر








 المطاف إلى السؤ ال المخني ذاته: مـاذا بعد؟! هنا. هنا هـا تمـامـا يأخذك



 يحلفون من أجل أن تصدّقهم بقيـةُ الأولاد كالآتي:

وحياة أختي..
وشرف أختي..
بعرض أختي..
ليفاز كان يشعر بالقهر ، ليس لأي سبب سوى أنه لا أخت عنده يحلف بشرفها وعرضها وحياتها.. كنت لو تحلف بالله فـإنَ الأولاد لا يصدقونك..

كنت أريد البطاطا (البطاطس) المقلِيَّ على الغداء. ولكنها أصرَت على الباذنجـان المقلي. ربمـا كان البـاذنجـان ني ذلك اليوم أرخص ثمـانـاً من البطاطا. المهم أننا تخـانقنا.
خلعتٌ أمي الشخَاطة (الشبشب) من قدمهـا و ضـربتني بها.. هربتُ منها. .
وتفت بيات الدار أردح:

بدال مـا تضربيني كنتِ تشاطرتي وجبتيلي أخت.. أمي صـارت تضحك..

تـالت لي:
تعـال تعال! تعـال مـا رح أضربك..
ضحكتها طمأنتني..
اقتربت منها ..
ضمتنتي إليها..
وسكتْ..
لكن كما لو أني سمعت صوت دموعها تجري..

غير أنها بدتْ لي شديدة الحزن..
قلت لها

t.me/t_pdf

لمـاذا تريدين أن تبكي؟
قالت:
لا، إنتي لا أريد أن أبكي، ولكنتي تذكرت أختك..
أختي أنا؟! عن أيتّ شيء تتحدثين؟
عن أخكك الله يرحمها. أنا كان عندي أخت؟
أي والله كان عندك أخت، ومـاتت صغيرة. السنة التي جئت بها أنت إلى الحياة. كان عمرهـا ثلاث سنين فقط.
ولمـاذا مـاتت؟

ضربها موتور (موتوسيكل) وهي تلعب أمـام البيت بالحـارة.
موتور مَن؟

رالآن. ريما كان سارق موتور أبوه.

حزنت كثيراً من الذي سمعته. مـا هذا الــظ الزفت!

يـا ليت أمي مـا حكت لي هذه الخبرية !

من يومها صرت أحب اسم رجاء. ومرقت سنون المراهقة. وصرت شاباً.
وعرفت بعض النساء في حياتي. وتعلقّت بفلانة وفلانة.
لكن أكثر امر أة كنت أهرب منها وأستفلظها هي المر أهرأة اللي لم يخطر ببالي في يوم من الأيام أن أتواعد معها. رجاء.
رجاء بيك.
ما الذي يحدث معك اليومَ يـا رجل؟

> سنركا
> ليتها كانت وِداد!
> وِدادُ التي هي تصّ حبّي
> قصة حياتي

فأنا، من بعد وِداد، لم أعد أحب اسم رجاء بل إنتي لم أعد أحبُ أئيّ اسم نسائي آخر وِداد التي كتبت عنها قصةً بعد الطلاق كنت واقعاً في أسرهـا حتى الحزن

تباريح الهجران.

وَ وِداد كانت بطلة القصة التي لم ترَ النور، والتي أعطيتها فيمـا
قصةٌ من أجل قـاري؛؛ واحد..

كنت قد أعطيت المـخطوط للمر أك بعد الانتهاء من الكتابة. حدث هذا تبل سفرهـا إلى دبيّ بأسبوعين تقريبا. التقينا في إحـي الحـى






 أعيد لك بضاعتك كمـا أخذتها، دون أيّي نقصـان. خمسون صفـحةٍ
 يخصك أنت وحدَك. ولكنني أحب أن تعلم بأننيِ لستُ راضيةً عن هـن هذه
 ولا أنا أنا. قلت: مـع أنني لا أو افقك الرأي غير أني سوف أـني أمتنع عن


 وهي تقول: أرجوك ألاَ تمزقها. لا تمزقَها أمـامي على الأقل، ثم



 بعد ذلك: قصصة من أجل قـارىٍ سنواتٍ كثيرة، وجعلتها فصلا في دوا فية الحـة الحزن، من دون أن يكون فيها أسماءً مستعـارة هذه المرة، رغم أننـا افترفنا ألانـا أنا وَ وِداد. افترقنا إلى الأبد. ومن أجل توخي الأمـانة: افترقَنا إلى الأبد إلاَّا
 عدتُ رأيتها إلى الآن. إلى الآن إلاّ يومين. ولكنْ هـا هي تحاول أن

تعبد وصل مـا انقطع. هـا هي تطلب مو عداً في بيروت. و هـا أنا ذا لا






 أكثر من مرّة من قَبل. اعذريني على ذلك يا سيدرا ال ألم أقل لكِ إنتي لم أعد صاحب الذاكرة الحديدتِّة كما كنتِ تصنينِ معك يـا رجل؟ هل تفزع على سلمى من صدمـة الخيانٍ لو تَمّت؟ لو



 الأخير لن تكون أكثر من نزوةٍ عابرةَ، ولن ترقَى بحالٍ إلى مرتبة الخيانة. أعرف أنك لن تأخذ بهذا الر أي أو بهذه النـي
 أفكارك كلّها عن المر أة حبيسة الماضي المني تخاف من أن تردّ ولو بالرفض على طلبها الصريح. إذن، أنت في






 مشْكلتك أنت. أنت وحدَك. الزمن يمضي إلى الأمـام ففط. وهذا أمرّ لا

علاجَ له. إذن، هي مشكتك العويصـة. لذا تعال نرجع إلى وِدادَ قليلاً.





 بـاب الشيطان كمـا تقولون في الدرامـة. إذن، افتح الباب، واتر الاترك إبليس










 عذبتك، إلى الانتقام منها؟ إلى الألم؟ مـا حاجتكَ إلى جحيم يخصـك

 أم تراك نسيتَ علاقتها الوثيقَة بأمكَ أيضـا؟ أم تراك اك نسيت (ظلّ القمر)؟ القصة التي هربتَ فيها من واقعيتك الأثيرة وأنت تكتب عن


 البسيط. إذن، فلنبقَ في السؤال الأول: هل نسيت؟

لا، لم أنسَـ. ولن أنسى.
إذن، مـاذا دهـاك؟ ولمـاذا رجاء؟ أم تراهـا هي مَنْ سوف يفتح باب الشيطان؟

## 14

الزواج والطلاق والألم..

كنّا في البيت ثلاثة. رجلّ وامر أتان: عجوزّ وصبيّة. امر أتان
 وللشابَّ كلُ شيءٍ آخر . كنتُ حديث الزوابِ بوِداد

في مـا بعدُ مدامعي من نـار الشوق إليها.
فهل سمعتَ ـــا ليفـاز بمـاءٌ يجري من النـارِ؟

كنّا سعداءً نحن الثلاثة. أو فلأكن أكثر دقةً فـة في التعبير : لم نكن
 حدٍ لا بأس به، بعيداً عن العشوائيات، التي سوف تظلّ تعيش معي مـا دمثٌ أتنفس الهواء. لست أخجل من من فقريَّ القديم حتى لو صرت


 يقولون: الفقرُ لصيقُ الجهل، ثَتمـامـاٌ كما الخوف لصيقُ الشر، ولا

يتحرك أحدهمـا من دون أن يتحرك صـاحبُه معه. لا أعرف إلى أيّ


 بصـَاحبها عن أنواع الجهل والشرور المختلفة. ولكنْ عن أية قنـاعةٍ بالضبط نتحدث؟ عن قناعتنا بـالفقر مثلا؟ هنا يصير هذا هـا الإيمـان كذلك ضرباً من الشعوذات. شعوذات الأغنيـاء بطبيعة الأمر . وكيفمـا حسبناهـا سوف نجد أنفـنـا




 يكذب يـا عزيزتي، فالفجر لا يستئذن الديك ولا ينتظر صيا ونا


 من أين جاء هذا الدّيكُ إلى قلب المدينة تقريباً، وأين يقيم؟ ومرّة ورّةً ثانية: ليس عندي جواب. أنا نفسي كنت أطرح الأسئلة ذاتها في بدايـات ظهور الدّكِ في حيّنا: مَنْ صـاحبُه؟ أين يقيم؟ وكيف ظهـي


 أنهم مثلي متضـايقون من وجوده بينتا، ولكنّ الجميع يجهل مكانِّه والغريب في الأمر أنَّ أحداً منهم لم يره بأمَّ العين في وقتٍ من

 بصياحه. كان صوته عالياً جداً، وحـادّاً جدا. ومـع مرور الوقت اعتاد

الناسس مثلما اعتدت أنا من تَبلُ على وجود هذا الديك بينتا بـاعتباره شكَلأ من أقدارنا المقدورة، واستسلمنا للأمر الواقع. جميعنا استسلم


 العتمة خمس دقـد لون جدوى، تعود بعدهـا إلى الغرفة خـائبة. تقف خلف الكرسيَ حيث


 وشأنها، وتلفّ من حول الطاولة حتى تصير في مواجهتي، وترتي بجسدها فيٍ حركةٍ التفافية رشيقة، ولكنها خـالصـة الطفـة الطولة بحيث تصصير جالسةً فوقَ الورق الذي أكتب عليه. كانت طفلةً غريرةَ، رغم جسدهـا الناضتح بالأنوثة الجامـة حييّة، وجميلة. وكانت تعطينٍ ظهرهـا طـا طبعاً، وإمعاناً منها فيا اضنطهادي، كانت تأخذ كتاباً مـا من على سطح الطاولة، وتروح
 التو اجد بجانبي حيثمـا تو اجدتُ. وكانت أحياناً تَرِ أ بصوبٍ مسموع:

و صِلينا نصلْلُ في هذه الدُن - يـا فإنَّ المُقَامَ فيها تليلُ
ثمّ تستدير بوجهها نحوي نصف استدارة، وتقول لي بالعربية الفصيحة: لمـاذا لا تأخذ بنميحة جَدِّك البعيد يـا فتى؟ وكنت أبتسم، و أتول: أُـة نصيحة هي التي لا آخذ بها؟ فتردّ عليّ: ألا تسمعه يقول لك إنَ المُقَامَ تَليلُ؟

ولكنتي لم أنتهِهِ من الشغل يـا وِداد.
فمـاذا أفعل أنـا؟ لقد اشتقت إليك.
وتنزل عن الطاولة بقفزةٍ واحدة، وتمدُ يدها إليّ تطلب يدي،

وأطيعها، أُسلْمهها قيادَ نفسي، ونذهب إلى غرفتنـا والكفُّ بـالكف. نذهب إلى الفراش.
وأنا اشتهت إليكِ يا وِدادُ أيضاً.
وكانت بجد الفراش تقول لي:

هل تعرف؟ يجب أن نكون لهذا الدّيكِ من الشاكرين.
ثةٌ تنهض من الفراش، وتذهب عاريةً من أجل الاستحمـام. قلت مرّةً ألومهها على هذا التعرّي:
تد تستيقظ أمّي من النوم فجأه، ومن غير اللائق أن تراكِ

لا تقلقَ بهذا الخصصوص. مـامـا لا تسمـع صيـاح الدّيك إلّا وقت صلاة الفجر، والفجرُ مـا زال بعيداً.

ضحكتُ يومها وسألت:
هل أنتمـا متفقتان على هذا الأمر أيضـاً؟
ضـحكت، و قالت:
لا تقلق، كلُ شيء تصت السيطرة.






 ممنوع. وكنت أحتجَ على مثل هذا القرار، فتقول لي وِدادُ من فورهـا: حسناً، فلنحتكم للتصويت.

وعلى رأي الشاعر : ضعيفان يغلبان قويا.
و هكذا كنت أخسر التصويت في كلّ مرّة. نعم، لقد كانتا تتآمران عليّ. وفي الحقيقة أنني كنت أسعدُ بـالخسارة، فهذا يعني أنت المر أتين متفقتان. وأنا لم أكن أطلب أكثر من ذلك، فقد كان يان يخيفني قبل الزواج أن أقع بـالمشكلات النسوية المعهودة بين الأم والزوجـة حتى إنتي صـارحت وِدادَ بالأمر . قلت لها:
 عجزة بطبيعة الحـال. هل تفهمين مـا أرمـي إليه يـا وِداد؟

## فــالت لي

لا تقلق. خالتي أم أمجد ليست خالتي، بل أمتي. أتمي الثالثة. الأولى المرأة التي أنجبتني، والثانية أختي شمس، والثالثة أمك. قد أحتاج إلى بعض الوقت لكي أتكتف مـع هذا الوضـي الجديد، و من المؤكد أنني سوف أتكيّف معه. ولكن لي عندك طلبٌ يتيم. قد يصيبني الخجل من مـامـا في بداية الزوٍ اجِ مـا دمنـا سنقيم في بيتِّ واحد. أظن أنَ البداية سوف تكون صعبةً بعض الشيء. فقط الِّبداية. لذلك دعنا نقضي أيامنا الأولى في فندق. بضعة أيام لا غير. أسبوع على الاكثثر

قلت لها:
لكِ مـا تريدين.
تضينا الأسبوع الأول من عمر زواجنا في فندِق الشام في قلب دمشُق. وفي الحقيقةُ أنه لم يكن أسبوعاً بهيجاً. ولا شأِ شأن لذلك بالفندقَ، ولا بأتّي. كلُّ الذي حصل أنَّ وِدادَ كانت متعبَةً منذ اليوم الأوّل. أو بالأصح منذ الليلة الأولى. مذ دخلنا غرنـي

 بالجسد. شؤونها الحميمة. كانت متعبةً مذ رأت سريراً عريضاً يحتل

الحيّز الأكبر من مساحة الغرفة. كانت المر أة تعاني من وجِع فظيعِ
 تتلوى من الألم. ولم أعرف مـاذا أفعل من أجل مساعدتها عليها أن آخذهـا إلى المستشفى. ولكنها رنضت المقتر آلـا تريد أن تبدأ حياتها الزوجية بالمستشفى، فهـا فـا فـأل شؤم حتمـأ. إذن، مـاذا أفعل؟ طلبتُ من خدمـة الغرف مشرِّوباً سـاخنـاً منَ منقو ع
 الفندق عند الثالثة فجراً أبحث عن صيدليةٍ اليةٍ مناوبة في مناحي
 كهل. حكيتُ له الأعراض التي تعاني منها زوجتي. سألني إن كانت
 وأضفت:

إنها مـا تزال عذراء.
نظر الرجل إليّ غير فـاهم شيئاً. تـال: كيف عذراء و أنت تقول زوجتك. نعم زوجتي. ولكنها الليلة الأولى.
آ.. الآن فهمت. لا تقلق، فهذا أمرّ شائغٌ في بلادنا. سوف أعطيك
الدواء المناسب.
ونـاولني علبةً دواءٍ من أحد الرفوف، وتـال:
حبَّة واحدة عند اللزوم، أي عند الألم.
شكراً لك! ألف شكر! كم ثمن هذا الدواء؟
ابتسم، وقـال:
هذا الدواء بلا ثمن. أرجو أن تقبله هديّةً مني إليك بمناسبة
الزواج.
وأصرّ على ألا يأخذ الثمن.

شكرته، وانصرفت. ولكنتي بقيت أتذنكره من حيٍن إلى حيِن. و أكثر من ذلك: زرته في الصيدلية لاحقـاً مرّتين.

ملاحظة من خـارج القصّة: في السنة الثالثة من الحرب مـات الصيدلاني الكهل بشظايـا قذيفة هـاون سقطت على الرصيف أمـام
 جنازتـه. لم أعلم بـالأمر إلاّ متأخراً.

رجعت إلى الفندق أحمل الدواء الهديَّة. كانت وِداد مـا تزال تتلوى من شدّة الوجع. سار عتُ أعطيهـا حبّة من العقـار الذي كان لـي له منعول السصر. فمـا إنْ مرَّ نصف ساعة حتى اختفى الألم. ولكنَ




 جداً، وتلقةُ جدأ، ومن المؤكد أنّ النوم سوف يرٍ أِيحها من تباريع
 وهي في ثوب الزفاف. كان نوماً عميقاً وطويلاً. لقد استمرّ عشرَ
 الزفـاف، ولتجدني مـا أزال في بدلة العرس جـا
 الذي نحن فيه. حتى إنها كادت أن تطلب الغفران.
الغفران على هاذا يـا وِداد؟ المهم الآن: هل أنتِّ بخير؟
وجع المعدة اختفى، ولكنّ رأسي مصدوعةٌ قليلا.

لا بأس عليكِ! أظنُّ أنَّ هذا الصداع من آثّ آثار الدّواء الجـانبية، وسوف يزول بعد قليل. اخلعي هذا الثوب عن جسدك، الٍ ادخلي إلى الحتام، وَ قِفي تحت المـاء بضع دقَائق، ثم أطلبُ طعـامـاً لنا نـحن

الاثنين. مـا بكِ تنظرين إليَ هكذا؟ هل تخجلين من أنْ تنزعي عنك


و هممتُ بـالانصراف، فهتفتْ بي فجأة:
لا، لا تخرج، أرجوك أن تَبَى هنا، فـأنت أيضـاً مر هق. انظر إلى وجهك في المرآة.
قلت مدازحاً:
أمـا كان من الأفضل لو قضينا ليلتنا الأولى عند أمي؟
في الحقيقة بلى. كان أفضل.
وشرعتْ تذلع ثوب الزفـاف عن جسدهـا. ولم تعد خجلةً من حضوري بجوارهـا.
لم أسمع في حياتي عن علاقةٍ طيبة بين الكِنّة و الحمـاة كتلك التي
 أنـا. أو هذا الكاتب الشاب الذي بـا خادمـاُ عند الست إلهام، ولا كذلك جارتنا أم أمجد، بل صـار اسمهـا: أمّ الأستاذ أمجد.
عجيبةُ هي الشهرة، حتى وإن كانت صغيرة.

 أواسط الخمسينات من العمر، من دون أن تعلم بأنٌ هذه الابنة قد
 غير كثيرةٍ على السعادة التي أصـابتها في ُبكور الشيخوخة. لقد


 أنظر إليها و أقول في نفسي: آن لهذه المر أة أن تستريح، فقد كافحتْ

في الحياة طويلا. وكنت أحياناً أتذكر الشرطي (أبو الخير) حين

 حتى من قبل موت العم (أبو علاء). والتَيتُه أكثر من مرّة كذلك فـك في
 من الخدمة في سلك الشرطة بعدمـا صـار عاجزاً الْ نسبياً، ففي إحدى الـى

 إنَّ الشرطي (أبو الخير) هو مَنْ أصـاب نفسه مِن مسدسه بينما كان يطلق النار على اللصوص. في آخر مرةٍ التقيته فيها كلك الفتر الفترة كنت أصعد إلى سيّارتي مغادر أ المكان إلى بعض أشـي أشنالي المستعجلة من
 برفقة زوجته. وكانا متجهين إلى موقف الميكرو بـاص. آلــنـ آديت عليه، وسألته:
إلى أين أنت ذاهبٌ يـا عمي أبو الخير؟ فرح برؤيتي، والتفت إلى زوجته، وتـال لها: هذا هو الأستاذ أمجد الذي يظهر اسمـه في التلفزيون. ثّمّ التفت إليَّ وتـال:
تصور يـا رجل أنها لا تصدق أنك ابن حـارتـا. إنني أحلف لها على المصحف وهي لا تصدقني.
ثـَّ التفت إلى المر أه، وقـال: هل تصدقينني الآن؟

 ومن الطبيعي أنها تغطي دأسها بإيشارب. امر أة قليلة الحظ من الجمال. وبالعموم تراءى لي أنها امر أةٌ مسكينة. وقد خجلتُ من

مواجهتها، فهذه المرأة هي ذاتها المر أة التي رحنا نتفرج على مـا

 للرجل:

> إلى أين أنتمـا ذاهبان ـــا عمتي؟

إلى المعاشات، ثُمَ إلى السوق لنشتري حذاءً لخالتك أم الخير.
قلت:
اصعدا إلى السيِّارة. تفضهلا.
حاول أن يعتذر . ولكني أصرّيتُ على, أن أوصله إلى حيث همـا ذاهبان، برغم أنني لم أكن أملك متسعاً من الوقت ألـن لعلني بهذا


 المرأة المسكينة. وُ وجدتني راغباً بشدة في أن أبصق على نفسي.







 شمس وإلى بعض الجيران. وأحياناً كانت النسوة الثيا الثلاث يذهبن في مشوارٍ مـا إلى أحد المطاعم للترويـ عن أنفسهن. وأنـا كنت أسعدُ
 تنعكس على شغليَ إيجاباً. وعلى العموم كانت الأيـام تمضي بنا

بهناهة، ولِم يكن ثمة ششئُ يعكّر صفونـا. هذا إذا استثنينا صساح

 وصياحه. فهو لن يختْفي إلاَ بعد سنتين من الطلاق بيني وبين وِداد . إذن، مـا زال أمـامنا الوقت الكثير إلى حين الاختفاه. إلى حين المسكلات الزوجية التي لا أعرف حقيقتها إلى اليوم. تلك القطـي الوجع الذي ترغب وِداد في أن نفتّه معا كمـا تـالت لي في إلحدى الـي رسـائلها إليَّ التي بعثت بهـا من دبيّ في أواخر سنـة 2007 ـ كان أنـي أمـامَنا


 كان الحشاء طبعان، واحتساء الشاي، ولعب الورق حين كانت تصر خا بي وِدادُ كالأطفال:

أنت تغشَّ في اللعب.
وِقد كنت أغشّ فعلاً، و لكن بسذاجةٍ قلّ نظيرُ هـا، فينكشف أمري سريعاً، وأتظاهر بالغضب من هذا الاتهام الظالم، ثـَّ أروح ألخبّ




 وانفتح فجأةً بـاب الشرفة، وظهرت فيه وِدادُ . كانت بقميص النوم

فقط. قلت لها:
الطقس شديد البرودة. ارجعي إلى الداخل.
وبدا أنها لا تعير تحذيري أدنى اهتمـام. خرجتْ إلى الشرفـة، وأغلقت الباب خلفها. قلت محتجّاً على سلوكها:

فالت:
هذا ليس عناداً. هذا تضـامن. أنا أعلن تضـامني معك. ومـا دمت تتعرض للبرد، فـإنَ الواجب يحتّم عليَ أن يصيبني مـا يصيكـ.
 المر أةَ التي تعلن تضامنها معي في الصقيع. تـالت لي فجأةً ور أسها على صدري:
كم أحبُ أن أموت بين ذراعيك!
مـا هذا الكلام السخيف!
لا، هذا الكلام ليس سخيفاً، فأنا أحبك حتى الموت.
و هذا أيضاً كلامٌ سخيف. هيّا بنا. الطقس باردٌ جداً. سوف
تمر ضين.
وبقيت أضنّها إليَّ، ورجعتُ بها إلى الشقة. لنٍ أنسى هذا
 مسيرتنا الزوجية التي دامت ثلاثة أعوامِ ونصف عام



 لي عندمـا خرجت المر أةُةٍ من البيت لست أو سبع دقَائق قبِل أن تعود
 إكسسوارات الشعر والثياب. فعن أيِّي حبّ وأيّ موتِ كانت تتحدث
 المشكلة أنها كانت تقول ذلك صـادقة. وبا والتالي تكون المشكيلة هنـا بالذات: تكنب حتى حين تكون صـادقة، وتصدق حتى حتى حين تكون كاذبة. فأين مكمنُ الخلل عندهـا؟ في الوعي أم في اللاوعي؟ في

القلب أم في العقل؟ هل يمكن أن تكون هذه المرأة غير المفهومة هي ذاتها تك الطفلة ذات السنوات الست التي كان يصيبها الهلع من مواجهة الطريق في يومها المدرسي الأول؟ لا أفهم. إلى اليوم أفهم. عندما جاءت إليَّ في غرغة المكتبة وأرختِ أرخت رأسها على رأسي بعد تك المكاشفة الغبيّة، تـالت لي:
ألا تُعجَبُ أنتَ أحياناً بجمـال امر أةٍ جميلة؟
قلت:
إنني لا أريد كليباً حيّاً، أو حتى ميتاً. إنني لا أريده في أي
حال.
مـا هذا الكلام غير المفهوم؟ إلى مـاذا تلمّح؟
ألمتّ إلى أنني لا أسعى معك إلى إشعال حرب البسوس. مـاذا تعني؟ أرجوك أن توضّح كلامك.

اسمعي يـا وِداد، تعالي ننسَ هذا الموضوع. تعالي نعتبره وكأنه لـ يكن.

هل هذه رغبتك الحقيقية؟
أجل.
حسناً. وأنا أيضاً سوف أعتبره وكأنه لم يكن. هذا أفضل لنا نحن الاثنين: ننسى الأمر تمـاماً.
 أيّي وقتِ مضى، ر غم أنها تدرس في كليّة الإعلام. ولكنَّ يدهـا صـارت الـي تمتدَ إلى المكتبة بين حين وآخر من بعد حـادثة الشا ريمـا كان اسمه عمـاد. أي عمـاد الحلو ـ قر أتٌ أو ألا بعض الشـئ الشيء في أحد كتب الفلسفة. أتذكر أنه كان (زرادشت) لِـ نـيتشه، ولكنها لم تتابع قراءته بعد الصفحة العشرين أو الثلاثين. كانت سريعة الضجر

والمللة. تر أت أيضـاً بعض الروايات، ولم تكمل قراءة أغلبيتها. الكتاب الوحيد الذي قر أته من الغلاف إلى الفلافـ كان


 في الرأس، وكثيرة البكاء من الحزن الذي الـي أصـابها الـيا بسبب موت

 حماتها العجوز. كنت أحاول أن أهدئها بشتى الوسائل، ولكنها لم

 كانت حزينةً من أجل نفسهـا؟ أظنني كنت أفهمهـا على نحوٍ لا بأِ بأس به: هنرييت هي وِداد، وفيليكس هو ذلك الشاب الـي الجميل الذي يبيع إكسسوارات الشعر والثياب، وأنا هو الطاغنية الذية الذي يجرَم الحبَّ، ويعاقب المحبّين. أجل، هذا هو الدانع الحقيقيّ للدمو ع، فنحن، في الحقيقة، لا نبكي الموتى، ولكنتا نبكي فيهم على أنفسنا. نبكي خيباتنا، انكساراتتا، هزائمنا، أرواحنا التي نعتقد بأنه أصـابها
 ونادراً مـا كانت تكتب، رسالةً إلى هنرييت. أعرض عليكِ الرسالة يا
 من لغة الفيس بوك إلى حدٍ مـا: (حساسيتِيٍ فـائرة هذه الأيـامَ وريمـا وريا كانت في أوج غليانها. ولا أملك تفسيراً يوضـح هذه الحـيا الحـالة، فقد تضيت ثلاثة أيام حزينةً أشدَّ الحزن بعد أن أنممت روا واية بلزاك، الزنبقة في الوادي. بكيت موت هنرييت وحياة هنرييت بريّة ويمنتهى الصدق. أحسست بشاعرية بلزاك في روايته. حزنه و وصدقه وشاعريته المرهفة. وروحه الشفيفة. قرأت الدرا الداسة التي تَبعت الرواية ومـا كُتب فيها بأنّ زنبقـة بلزاك لم تلقَ الاستحسان الـَ المـأمول في عصرهـا. ولكن بعد وفاة شاعرهـا لاقت الرواج من شعراء عدة،

مـ التعقيب بأن الشاعر وحده هو من يستشعر هذه الرواية. ريمـا

 شديد الوطئة. آلم قلبي، وقسى على روحي. أتملمين أنني مـا وجـي سبيلا إلى مواساة هذه الروح الموجوعة إلا إقناعها بأن كاتب هنرييت وخالق هنرييت قد مـات أيضـا، وكأنني بذلك ألجأ إلى مقارنـة
 صدقها وعطفها وحنـانها وحنينها. وإيمانـانـاً مني بأن روحك إنـا تسبح


 بك؟ إنك قديسة فوق القداسة. إنك نسيم من دوح الله. عزيزتي هنرييت: أكتب إليك حيث لا مجـال للتفوق على هذا الـحزن الآثم القـابع على روحي إلا بثك أوجاعه. ومن غيرك أبثه هذا الحزن الـا الذي أورثني روحا معلولة. أذحيتُ عارية اللووح أمـامك يـا هنـا هنرييت. وأنت القديسة التي وهبت حياتها لأمومتها واكتفت بذلك عن ملذات
 باستطاعتي رأب آلامك مـا توانيت يـا عزيزتي. حبٌ ألمّ بي فعجزت



 روحي التي لا تنطق عن الهوى. هذا القلب هو الذي انكسر . وهذي الروح هي التي اعتلّت.) انتهت الرسـالة يـا عزيزتيِ سيدرا. هل الأمر يستأهل التوضيع أو الشرح؟ لا أظن بذلك، فكل كلمةِ تكشف عن

 العربي. بالمناسبة: لقد تحسَنتْ لغة وِدادَ كثيراً فيمـا بعد، ولا أعرف

كيف حدث ذلك، ريمـا استعانت بمدرّسِ لمادة اللغة العربية حين صـارت في دبيّ.. عندمـا ترأتُ الرسالة (وِداد هي مَن طـن طلب منَي




 هنرييت) ورجعتٌ بعده وِداد تعلن حبها لي حتى الموت. ومن جـن جديد:



 ووجع الرأس طوالَ مـا تبَّى من زمنٍ في عمر زواجنـا.. تزوجنـا في


 من كليَّة الإعلام، فقد علِقتْ بيعض المواد المقرّرة، والتي لم تكن تعرف كيف تتعامل معها في الامتحاناتات امر أةٌ في الثانـية والعشرين. اكتملت أنوثتها، وطغتْ. بلون بشرتها القمحيَّ، بِسواد شعرهـا، بـاستقامـة جسدهـا، بطفولة روحها. كانـا كانت جميلةً بين النساء. كانت حسناءً بل أكثر. نهد صدرهـا نهوداً فـاتناً، وفـارَ جسدُهـا بالرغبة المجنونة. كان اسمٌ واحدٌ يليق بها: الأنثى الجـاهلية.

مـا رأيكِ بقضـاء أسبو ع في القـاهرهَ يـا عزيزتي؟
لمـاذا القاهرة بالذات؟
 منهم امر أةٌ اسمها سيدرا تفيض رتَةً وحناناً.

هل ستأخذني إلى القـاهرذ من أجل أن تعرّفني بـإحدى نسـائك
الغـابرات؟
هل تعرفين مـاذا يخطر الآن ببالي يـا وِداد؟
مـاذا؟
أنتِ امر أةٌ بلهاء.
ضحكتْ، وتَالت:
لقد أقنعتني بهذا الرد. فأنا بلهاء فعلاً . بلهاء لأنني لم أعاقبك بمـا يكفي على تلك القبلة الذئبية التي تبعث في النفس على الحزن والندم

وسافرنا إلى القـاهرة، وتضينا هناك ونـاك عشرة أيـام انعقدتْ


 يسمونه أيضـاً يـا ليفـاز .

## تلك كانت الأيـام يا صديقي.

لم أشتغل في حيـاتي مثلمـا اشتغلت في أعوام الزواجِّ الثِّلاثة
 جميع أقساط البيت، واشتريت سيّارةً، واحتفظت في أحد فرو عـئ






 الوئام، وفي النتيجة: الاستقرار ـ كان كلُ شيء في حي حياتي حلواً، وظلّ

كذلك إلى أن تخرجتٌ وِدادُ أخيراً من كليّة الإعلام. عندئذِ بدأتِ المعاناة تُطرق بابي، ولكن بيطء. كان ذلك في الدورة التكيرا التكيلية من شتاء 2006.. المر أذ تريد أن تشتغل. هذا حقها ريا طبعاً. تمكنتْ من الحصول على وظيفةِ في إحدى القنوات التلفزيونية المحليّة. اشتغلتْ هناك قرابة أربعة شهور، تم انسحبتْ. لم تعجبها الوظيفة، لم تعجبها المحطّة. لم يعجبها شيء في إعلام البلد. وكانت دائمة الشكوى
كيف أستطيع أن أساعدك يـا وِداد؟

لا أعرف كيف، ولكن من المؤكد أنك تستطيع عمل شيء مـا مفيد من أجل مستقبلي المهنيّ. بمـاذا تفكرين بالضبط؟

أريد العمل في محطةٍ تلفزيونيةٍ كبيرة، حتى لو خارج سوريا. كيف خـارج سوريـا؟! فمـاذا عنّي أنا؟ أمٍ إنّنـا سوف نمـارس حياتنا الزوجية بالمراسلة؟ ثمَّ ألن ننجب طفلا في النهـاية؟ تسافر أنت معي. وهناك في الغربة ننجب ذلك الطفل.
كيف أسافر معك وأترك وراء ظظهري كلُّ مـا بنيت؟ وإلى مَنْ أترك أمي هنا، وإلى مَنْ تتركين أختك الوحيدة أيضا؟! الأمور لا تسير هكذا يـا عزيزتي.
فكيف تسير الأُمور إذن؟ أم إنه لا يحقُ لي أنـا أيضـاً أن أبني
 الجامعة؟ هل من أجل أن أصير ربّة منزل؟ حسناً، إنتي سعيدةٌ من أجلك، وفخورةٌ بك و بنجـاحك. ولكن مـاذا عنّي أنـا؟ إنَّ في رأسي عديد المساريـع الإعلامية التي يمكن أن أبني عليهـا نجوميةً واسعة لو استطعت العمل في واحدةٍ من محطّات التلفزَّ الكبيرة. وتتخلّين عن أسرتك مقابل النجومية؟

لا أتخلى عن شيء، فأنا أدعوك إلى أن تأتي معي.

لمـاذا تفتحين أبواب الظلام المغلقة يـا وِداد؟
إنتي أفتش عن نفسي، فهل هذا حرام؟
طبحاً حرام. كلُّ مـا مِن شأنه أن يهدم العامر فهـو حرام.
كنًا نتناقشى في الموٍ إلى نتيجةٍ واضحة في كلٍ مرّة. وبقينا كذلك حتى صيف 2006 الذي







 لي: ألا تشعر بالقهر؟ قلت: إنتي أشعر بالعجز علا وفي ذلك الصيف أيضاً مـات العم أبو علاء بعد أسبوع على وفـاء ألا ابنه، وارتدت فيه




 الناطقة بالعربية في أوروبا، فأعطاهـا هـا بعض المعلومـات، و أكثر من
 العاملين في مجال الإعلام، ولكن ليس في القَارة العجوز، بل في بعض دول الخليج. وتبادلا خلال تك الجلسة الجا أرقام هو اتفهمـا النقّالة، واتفقا على التواصل الذي أجّلته الفجيعة المزدوجة ألـَ حتى
 الطلاقَ فجأة، بل فجأةً تمـامـاً. كانت قد تواصـلت مـع بعض الأشَخـاص

في دبيّ. وكانت قد عرضتٌ عليَّ السفر معها أو الطلاق. نعم، لقد فـاجأني ذلك العرض العجيب. فـاجأني أنني لا أعنيها بأكثر ممـا


 تتصوره، وبأنني أسنطيع أن أعيش من دونها. وقد عشت. ولكن كيف؟ لقد أجرى هـجرانُها مدامعي من نـار الشوق إليها.

فهل يـا سيدرا سمعتِ بمـاءٌ يجري من النـار؟
في ذلك الصيف الأسو أ في حياتي تزوج أيمن قبل الحرب
 كنتُ قد باركت لصديقنا القديم بالزواجـ وركا وكان جوابي بـالنفي. سألني


 مشتاقٌ لهما أيضـا. قلت له: تصرف أنتا ألتا وأنا جاهزٌ لأي موعد يتم الاتفاق عليه.

تواصل سامرّ مع صديقيه القديمين الآخرين، واتفقَ معهمـا على لقاء يجمعنا نحن الأربعة. وأبلغني بزمـان الموعد ومكانـي ونانه. التقينا في

 الـاضر بمـا فيه هذه الـحرب المجنونـة في جوارنـا المبادرة عند الحديث عن زوا أج أيمن، وعن الهدية التي من المفترض أن نقدمها لـه في هذه المناسبة. مـال:

من الآخر بـا شباب. هو سؤالٌ واحدٌ موجهٌ للجميع. صديقنا أيمن بحاجة إلينا. هل توافقونني الرأي؟ ومن الطبيعي أن جوابنا كان بالإيجاب. قلت:

مـا هذا السؤال العبقري يـا سامر؟
تال:
ليس هذا هو السؤال.
أين هو السؤال إذن؟
سأل خلدونٍ ردّ سـامر :
لو تبرع كلٌ منكم بمئة ألف ليرذ، فهل هذا هـر المبلغ يكسره؟ نظرنا إلى بعضنا وأجبنا: بالتأكيد لا
إذن، نجمع أربعمئة ألف ليرة، ونقدم المبلغ هديةً لصديقنا

قلت:
إنني لا أمـانع، ولكنتي أخشى أن يبدو الأمر شككلاً من الصَدَقَة، وهذا في الحقيقة يجعلني أشعر بعدم الراحة.
وافقني سعيدٌ الرأيَّ. خلدون أيضاً وافقني. لكته أضـاف:
أنا مـع فكرة مساعدة صديقنا، ومن دون إبطاء، ولكنني أهترح تعديلاً على شكل المساعدة. كيف؟

سأل سامر. ردّ خلدون بسؤال: مـاذا يشتغل أيمن؟

قلت:
بائـعٌ جوّال.
قال:
إذن، نـجعله بـائعاً مقيمأ، ونخلص من الإحراج. كيف؟

سأل سامر . أجـاب خلدون:
نجمع المبلغ المطلوب، ونشتري به دكاناً، ونقدم لأيمن عقد شراء الدكان هديةً بمناسبة الزواج

ظهرت لدينا بعض الأسئلة إلى خلدون الذي أجاب عليهـا بعبارةٍ
واحدة:
اتركوا هذه الأمور لي.
في اليوم التالي جمعنا المبلغ المطلوب، وتركنا بـيا بـية المسألة
 الرجل قد اشترى الدكان بأكثر قليلاً من أربعمئة ألف ليُرة، ورفض أن نتقاسم معه هذا القليل.
كانت الدكان التي اشتراهـا تقع في العشوائية التي خرجنا منها جميعأ باستثناء صديقنا العاثر الحظ، ولا تبعد عن منزل هذا الصديق بأكثر من مئة متر


 البكاء. وشكرنا على هذه الهدية التي لا يستطيع إلاّ أن يقبلها، ولكن بشرط.
مـا هـو شرطكَ يـا أيمن؟

هذا المبلغ دينٌ لكم في ذمتي. ولن أتراجع عن هذا الشرط. دخل خلدون في المساومـة. قـال:
نحن موافقون على شرطك. ولكن لنا شرطنا نحن أيضاً. مـا شرطكم يـا خلدون؟
ألاّ يبدأ السداد قبل خمس سنوات.
مو افق

ــال أيمن، ورجع يبكي من الفرح.
ولكن مـا جدوى الفرح، ومـا جدوى البكاء؟

نـار الحرب التهمت الدكان، والمنزل، والعشوائية كلّها. لقد أثبت خلدونٍ أنه أردأ من يساوِم على وجهه الأرضه، بعدمـا أخفقَ إخفـافـاً ذريعاً في التفـاوض هـع المستقبل. فيا ليتنا تدّمنا ذلك المبلغ نجدأ لمديقنا العـاثر!
انفضْ شملنا من جديد. رجع سامرٌ إلى فرنساه الحسناء،
 النسائية الداخلية، ورجعت أنا إلى تحاستي مـع وِدادَ التي انتهت بالطلاق.
البداية كانت سهلةً عليَ، ولكنها لم تكن سهلة على أمي التي
 الأمـاسي. وكانت دائمـاً تقول:


 المرأة. أهرج من البيت لساعابٍ طويلةٍ كلِّ يوم أقضيها في أيِّيِ مكان: صـالات السينما، المقاهي، معارضا مـا وبكلمات ثانية: هيث تأخذني قدمـاي. وأحياناً كنت أذهب في الأماسي إلى دكان أيمن. لم يكن قد طرأ تغييرّ جذريّ على حـي حياة

 الذي تغيّر أنه لم يعد يدفع أمـامه عربةً ثقيلةَ في الحواري الاري طوال اليوم. كمـا مـار باستطاعته أن يتناول مشروبه المفضل: الشاي الأسود الثقيل، ويدخن السجائر الغليظة، ويسمع من المسجلة صـو أم كلثوم، ويقول من بعد كل مقطع تغنيه: الله عليكِ يـا ست. ثم،يلتفت

إليَ ويقول: هذا هو الطرب الأصلي، وكل مـا عداه كلام فـارغ. صح





 تبيعيني ليه كان ذنبي إـهـ؟ وأرجع إلى البيت. إلى أمي التي أهرب من حزنها، والتي بدأتْ أمراضُ الشيخوخة تقت أتحم حياتها بالجملة، رغم أنٌ المر أة لم تكن فد تقدمت في السنَّ آمـادا. لم تكن قد بلغت الستين وقتئذٍ. كانت الأمراض تقتحم جسدهـا المنهوك من تلك الحيـاة المضنية التي عاشتها بسرعةٍ السلحفـاة. أخذتها إلى ونـا سعيد في عيادته. فحصها، وكتب لها وصفةً فيها بعض الانـي الأدوية، ونصحني بأن آخذهـا إلى أحد الأطباء الاختصـاصيين بأمراض العيون، وآخر
 حتى بات هذا الأمر مهنتي الجديدة، ثمّ صرت آتي بالأطباء إلى البيت بعد أن غدت العجوز شبه مقعدة وقد اشتدّت عليها الآلام المـختلفة.
 ثم فقدت شهيتها للكلام، وأخيراً فقدت شهيتها للحياة، فـاستسلمت
 ذاته بالضبط: هو اليوم الثامن والعشرون من شهر أيلول (سبتمبر).

دفنتُ أْمَّكَ، وبكيُّها، وصرتُ في البيت وحيداً يـا ليفـاز . وصـار
 الكتابة صـارت بلا معنى. الزوجة يمكن تعويضها، ولكن كيف تعويض الأمّ يكون؟ طرحتُ هذا السؤال على على سيدرا التي حضرتِ من من
 ثمـانية أيام. ردّت على سؤالي تقول:

إنني خائفةٌ عليك يـ أمجد. الأمَ لا يمكن تعوِيضها فعلاً، بخلاف
الزوجة. ولكنتي أخشى عليك أن تكتشف قريباً بأنَ وِداد لا يمكن
 تكتشف قريباً أنك لم تفقد الزوجة، بل إنك قد فقدتَ الـحبيبة. حـاوِل


 ألا يكون اتصـالي في هذه الحال ابتزازاً لها؟ ومـاذا في ذلك مـا دام الحب دافعك إليهـا؟ ولكنني لا أحبها إلى الدرجة التي تتصورين. هل تعرف مـا الذي أخـاف منه عليك أكثر من رِ سواه يـا أمجد؟ أخاف أن تصحو على الحقيقة متأخراً وتصير نهباً للندم.
وهذا مـا كان. صحوت على الحقيقة متأخراً، وصرت نهباً
 استغلالها. لم أحسن استغلال فرصدة رسالتالتها حين كتبت لي تقول: أفكّر بك. ولم أحسن استفلال الفرصة يوم اتصنتِ بي من دن دبيّ
 مناسبةٍ سِواهما، حتى تلك الفرصة النادرة حين كانت وِدادُ في متناولي.

عندمـا رجعتُ من المطار بعد أن أوصلت سيدرا إليه وجدت



 وِدادَ أكثر من اشتياقي إلى أمي. في ذلك المساء اكتشفت أنتني محتأج


العجوز . في ذلك المسـاه اكتشفت أنْ وِدادَ هي قصـة حياتي كَّهـا في
 سيجارة، وحاولت أن ألهي نفسي بالفرجة على التلفاز، ولكن لا

 قعدتي، وذهبت إلى الحمّام. غسلت وجهي، وجلست بعدهـا إلى الطاولة، وشرعت أكتب:

وِدادُ الغالية!
إنتي أشتاق إليكِ، وأخاف عليك، وأخـاف على نفسي أيضاً. فقد أصبحتُ عارياً من بعدك يا وِداد، ثمّ أصبحت عارياً تَمـامـأ من بعد
 لنجدتي لو أصـابني مكروهُ مـا و وأنا الآن في مكروه جلا ولن، ولكن أمي

 الثالثة. قلبي هو اليتيم يـا وِداد، ذهذا الحزن الذي يتملكني اليومَ لئيمٌ

ولكنتي توقفتُ عن الكتابة، وقد جعل تلبي يغصَ بـالزفرات التي




 من جديد. لكنتي، ومـا إنْ شر عت بذلك، شنى عاد الجهـاز إلى الرنين. مَنْ هذا الذي يصرّ على أن يحرمني السكينة؟ تنـاولت الجهاز من

 ذاته الذي اتصل قبل لحظةٍ قصيرة. قلت في نِفسي: لعلَّ شخصاً مـا

يحتإِني فٍٍ أمرٍ هـام، أو: هَنْ يدري؟ دبمـا كان أحدٌ مـا يحمل لي
 هوتٌ نسائئي لم أكن أتوقِ سمـاعه في حالٍ من الأحوال: أين أنت؟
أنا في دمشق.
أعرف أنك في دمشق. سؤالي: أين أنت الآن؟ أقصد في هذه
اللحظة.
إنتي في البيت.
إذن، افتح ليَ البـابَ من فضلك.

 الصوت، حتى إني نسيت أن أشعل أية أضواء في الطريق إليه. فتحت البـاب.

> كانت هي.

تقف أمـامي وكلُ مـا في وجهها مَحومٌّ بـالظلال.
إنها وِداد .

كانت تعلّق على كتفها حقيبةً يدويةً صفيرةً بعض الشيه.
 تلك التي لم يقترفها. نظرتٌ إليّ بـعينين مـا تزالان صـافيتين بعد.

 احتنضنتي أمي بعد الحتّى التي نزلت بي في ليلة قرص الـي الكبّة المسموم، كها لو أنها كانت تخشى أن تفقدني إلى الأبد. الْـي فهل كانت المر أة الصغيرةَ تخشى أن تفقدني إلى الأبد هي أيضـاً؟ همستُ أقول

> إنني أموت من دونك يـا وِداد.

مـا في هذه المر أة الحبية من أشواق. وهنا. الحـا هنا تمـامـاً..
بكيتُ كما يبكي الوليدُ ولم أكنْ جليداً وأبديتُ الذي لم أكن أُبدي
وسمعت قلّبها يهمس، من خلال دموعها، كمن يؤنب نفسه، أو
يندب حظه العاثر:

## ولي على قـامتي! ولي على قامتي! ولي على قـامتي!

نعم، لقد كانت روحها هي التي تندب، وليس لسانها. ولكني

 امر أةٍ مكسورةٍ تشكو الضّوى .. تشَكو الخوف من الفقدِ الذي لا رجعة منه.. فهل جاءات تودعني إلى الأبد؟ سألت قلبي. أوجعني السؤال، حتى إنتي شعرت بر أسي تتشقق.. رأسي تؤلمني يـا وِداد.
سلامة راسك يـا أمجد! راسي أنا ولا راسك. تعال حبيبي تعال. أخذت بيدي. دخلنا إلى المنزل، من دون أن أن تتخلى عن معانقتي، ونحن نكاد أن نتلاصق في وحدةٍ واحدة. في جسلٍ واحد. أغلقتِ الباب خلفنا بهدوء. أشعلتِ النور في المكان. إنها مـا تزال تتذكر موضع الزر الكهربائيَ حتى في العتمة. أخذتني إلى أحد

 الطمأنينة ويشحذ فيه الهمّة على الصبر والسلوى. وهدأتُ قليلاً، فـابتستْ، وقالت:
هل مـا تزال تشكو الأرق؟

وهل مـا تزال تشرب الكثير من القهوة؟

# نعم. <br> ومَنْ يصنعها لك؟ 

لا أحد. أصنعها بنفسي. ولكنها، كالعاده، غالباً مـا تكون قهوةً
رديئة.
حسناً.. سوف أصنع لك هذه الليلةَ قَهوةً لذيذة الطعم. ولكنني تبل ذلك أرجو أن تَركني وشأني لخمس دقـائقو. خمس دقـائق فقط أريد أن أكون فيها وحيدة. وحيدةً تمـامـأ. آمل أنك لن تفسد عليَ

وحدتي.
ثم نهضتٌ، وانصرفتْ عني. ذهبت إلى غرفة شريكتها في اقتسام رجل واحد. شريكتها التي لم يعد لها وجودٌ فوف الأرض. فتحت باب الغرفة. أشعلت النور عن غيب. أغلقت الباب.
وساد الصمت على الخليقة. وسكن كل شل شيء عـئ حتى أنفاسي

 اقتربت مني. كانت عيناهـا ممروِرتين. وقفتْ تبالتي، وجاهدت فـي أن تبدو طبيعية. رسمت ابتسامـةً على وجهها . قـالت:
فقدتُ حقيبتي. نسيتها في صندوق سيارة الأجرة. كنت ملهوفةً على الصعود إلى المنزل، فنسيت الحقيبة.
عن أية حقيبة تتحدثين؟

حقيبة السفر. على أية حـال، هي حقيبةٌ صغيرةً تافهة.
كيف حقيبة السفر؟ فمن أين أنتْ إذن قـادمـ؟؟
مـا هذا السؤال؟ من دبيّ طبعأ.
أعرف أنك تقيمين في دبي. أقصد من أين أنتِ الآن تـادمةٌ؟
من المطار .

كيف من المطار؟ ألم تذهبي إلى المنزل؟ لا. لم أذهب. ولن أذهب.
كيف لن تذهبي؟ ألا تشتاقين إلى شمس؟

 أخرج من هنا إلا إلى المطار . هل جئتِ تودعينني إلى الأبد؟
لا داعي لمثل هذه الأسئلة. هما يومـان الأنـي
 البعيد. آمل في أن نستحمّ معـاً. ولكن قل لي أولاً: هل مـا زال الدّيك يصيح في قلب الليل؟
لمـاذا تهربين من الجواب عن سؤ اللي يـا وِداد؟
لأنتي لا أملك إلاّ يومين اثنين. سوف أعين إعود إلى دبيّ عصرَ بعد



 لكن وقبل أن أنسى، أرجو أن تحمل لاحقاً هذه الأمـانةً إلى صـاحبتها.
وفتحتْ حقيبتها اليدوية، وأخرجت منها مغلّفاً صنيراً، ومدّتْ
به إليّ. قلت:
مـا هذا؟
ألف دولار أمريكي. أعطِها لشمس. قل لها: من صغيرتك وِداد. والآن أخبرني: هل مـا زال الديك يصيع في قلب الظلمة؟ .

هل ذبحوه؟

لست أدري. مذ مـاتت أمكِ الثالثة توتفـ الدّيك عن الصيـاح. يبدو أنه كان يحيا من أجل العجوز فقط. من أجل أن يوقظهها من النوم عنب صلاة الفجر.

إنك تدفعني إلى البكاء من جديد. هل هذا مـا تسعى إليه؟ لا. بالتأكيد لا.

إذن، ضمّني إليك. عانقني. إنني بحاجةّ إلى عناقٍ طويل. ومـالت برأسها على صدري، وعانقتها.
وفجأةً صـاح الدّيك في الجوار، فـانسحبتٌ وِدادُ من حضني بهدوء، ونظرت في عينيّ مباشرةً. كانت بتلك النظرَ كمن يقول:

لمـاذا كذبتَ عليّ؟
ردّيتُ على نظرتها بلساني:
لم أكن أكذب عليك يـا وِداد. حسناً.. إنني لا أعرف سرًّ هذا
الدّيك.
نعم. كلانا لا يعرف السر. لا بأس.. هيّا بنا.
إلى أين؟

إلى الحمّام. لقد اشتقت إلى الوقوف تحت الماء في حمّام منزلي
معك.
أليس الأَولى أن نتحد؟؟ أظنُّ أنَّ لدينا الكثِر من الكلام. لا. أنا لم أحضر إلى هنا من أجل الكلام. هيا بنا.
ولكنّ هذه رغبتك التي كتبتِ لي عنها في أكتر من رسـالة: أنْ
نفتت قطعة الوجع معاً.
كانت رغبتي. غير أني الآن لم أعد أرغب بتفتيت أي شيء. هيا بنا، ولا تتكاسل.

لا يـا وِداد. الأمور لا تمشي هكذا. حسناً. . مـاذا تريد؟

أريد أن نتكلم. أن نتحدث. أن نتناقش.
ولكنني لا أرغب بالكلام.
إذن، اسمعيني على الأقل.
تفضل. إنني أسمـك.
ومـا إنْ شر عتٌ بـالكلام حتى وضعتْ كنَّها على فمي، وتـالت:
كفى. أرجوك.

ثم نهضت. أخذت بيدي. ولمِ تُعطني فر صةً للحديث في موضو ع عودتها إليّ وعودتي إليها طوالَ يومين عشنـا فيهـا علـيا على المعلّبات والأجبان والألبان قبل أن تسافر المرأة من جديد، وتنتفي من جديد. ولكن إلى الأبد هذه المرّة.
كانت الليلة الأولى متعبة لنا نـن الـي الاثنين، تخللها القليل من الجنس، والكثير من الأرق والدموع.

ولكن لماذا تبكين؟
سألتُها. تَالت:
لا أعرف.

تركتني عند الفجر تقريباً في غرفة النوم أكابد الأسى، وخرجتْ. ذهبت إلى الصـالون. متعبةً كانت، وحيددً، متهدّلة، بل حتِي


 سقفٍ واحدٍ في بيتٍ واحد. أشعلتِ التلفزيون. قلّبت الكثير من

المحطات. مؤكد أنها كانت في ملالة. تركت الصـالون بعد لـحظٍٍ قَصيرة والتلفزيون شنّال. يبدو أنه كان فيلماً بالأسود والألبيض: أفلام الزمن الجميل. ذهبتْ إلى المطبح، وشرعت

 المكان، فـالقلق الذي يحكمها لا يسمـح لها الها بالتركيز على شيء، أو أو الاستمتاع بذلك الشيء. لقد نسيت القهوة على الا عواطفها المضطربة. ذهبتْ إلى الصـالون من جديد، وجلستْ على

 أواسط تشرين الأوّل (أكتوبر). نهضت المر أه المتعبة مُن قـعدتها وقد استشعرت بالبرودة تسري في جني جنبات المكان. أغلقت النافذة، واستدارت منصرفةً عنها. ولكنها توقفت فجأها ورجعت إلىا إلى النافذة ذاتها. إلى الباب الملاصق للنافذة. الباب الذي يفضي إلى إحدى
 بأضواء المصابـيع الكهربائئة. خرجت المر أة الة في البرد إلى الـى الشرفـة


 الأسطح في الجوار . وأمجد في غرفته يتابيع حركاتها بـا بسمعـه من



 فذهبت إلى المطبخ من جديد، واستكملت صنع القهوة وان، وأطفأت النـار .
 جائعةٌ فعلاً. ولكنّ شهيتها إلى الطعام كانت معدومهة. أو من يدري؟

ربمـا كان في عزوفهـا عن الطعام نوعٌ من العقاب الذاتيّ على مـا تنوي اقترافه من خطأ قد يرقى إلى مرتبة الخطيئة. امتدت يدهـا إلى
 تكون قد تراجعت عن هذه الفكرة السخيفة، فأعادت الخبز والجبن


 واجتاحها حبٌ غامرٌ إلى كل تلك الأشياء من حولها، حتى الُصحون


 بالبكاء. كفكفتِ البلل في عينيها بظاهر كفها، أو حتى بكـيّ ستّ سترة بيجامتها القطنيّة. إنها البيجامة ذاتها التي ارتدتها بعدَ الـحمّام في الفندق عند بداية زواجنا. البداية التي لم تكن بهيجة بسبب آلام المعدة أو آلام القولون التي نزلت بـالمر أة تلك الليلة. لقد فوجئت وِداد
 بسبب لهفتها على الصعود إلى البيت. لقد فوجئت بأنَّ الملابس التي التي


 مواضعها، حتى أدوات زينتها التي من المؤكد أنها بـاتت عتيقة، وحتى إكسسوارات الشعر، بمـا فيها تلك التي اشترتها من دكان الشاب الجميل ذاتَ مسـاءين باردين. لقد فوجئت بك بكل هذه الأشياء الشاء في انتظارهـا، أو فوجئتْ بحجم الوفـاء الذي كنت أحمله لهـا إنـا إنه وفـاء الذئاب. وريمـا تذكرت حديثي إليها عن الذئاب في تلك الكفتيريا البعيدة من بعد القبلة العنيفة، يوم كان عبد الحليم حـا حـافـي يغنّي: رميت الورد طفيت الشمع يـا حبيبي. ترى إلى مَنْ كان الراحل يغنّي في ذلك

المساء الخريفي؟ هل كان يغنّي لنا نـحن الاثنين، أم لــ وِدادَ وحدَهـا؟ أم تراه كان يغنّي لي أنا من أجل أن أتجر أ وأكسر واحداً من
 العلاقة بالجنس اللطيف، و أغتمب شفتيَّ البنت بتلك القبلة الموجِعة، القبلة التي تبعث في النفس على الحزن والندم. لقد فوجئتِ المر أة بأشيائها الحبيبة كمـا تركتها يوم الرحيل. ولعلّ هذه المفـاجأة قد

 بالهروب من المواجهة مـع أشيائها الصغيرة الثمينة. ولكـة الكنهيا هربت


 تجمعه بها، كانت العجوز قد رفضت إزالتها من على أحد جدر الحـان
 عجزت المر أة الصغيرة عن مو اجهة أمجد في الصوردة. كان فين فينر في
 الاحتمال. وهنا، هنا فقط، أجهشت المر أهة بالبكاء، فهريت من نظرة

 المـحاصَر بـالذكريـات الموجِعة؟ ريمـا كان المكان الأمثل للجوئها من
 المتنبي. رجعت إلى الغرفة. أشعلت النور من جديد. ألقت على الكتب



 عنه. أمسكت القلم بيٍٍ مرتجفة، واستَّت ورقةً بيخاءً كُبيرةً من

مـاعون الورق، وشرعت من فورهـا تكتب: حبيبي أمجد... ولكنها توقفت عن الكتابة وقد ظهر الرجل بباب المكتبة تـادمـأ من غرفة النوم حيث كان يستلقي بجسده على السرير، بينما كان ذهنه منصرفاً بكليته إلى المر أذ في تجو الـي الهـا الوداعيّ لتفـاصيل البيت

 البيضـاء الكبيرة، وقرأ تينك الكمتين اليتيمتين: حبيبي أمجد.. سألها:

t.me/t_pdf

ردّت بصوثِ واهنٍ، من دون أن تلتفت إليه. هل جئتِ تودعينتي إلى الأبد؟

 جاهدت في أن تستريح هي أيضاً. فـأرخت رأسها على جهاز التلفـاز في الصـالون كانت ليلى مراد تلُُ بالسؤال: يـا حبيب الروح فين أيامك؟
لم أرجع إلى البيت بعد أن ودّعتُ وِدادَ في المطار ـ بل ذهبتُ إلى
 زميلةٌ لِـ وِدادَ في العمل،. نظرتٌ شمسٌ إليّ كمن لا يصدقني. قلت:

مـاذا؟
قـالت:
هل مـا تزال تثق بي يـا أمجد مثلمـا كنتَ تفعل وأنت طفلّ بعد؟ بالتأكيد يـا شمس. ولكن مـا الداعي إلى هذا السؤال؟

لأنني أريد أن أعطيك نصيحةً من ذهب.
تفضلي.
وِداد أختي، أليس كذلك؟
بلى. بالتأكيد. مـا هذا السؤال الغريب؟

لا، إنه ليس سؤالاً غريباً. وِدادُ أختي، أختي الوحيدة. ألـا وأنـا
 أمجد، أرجوك أن تنساهـا، فـأنـا أحبك أنت أيضـاً . ولأنتي أحبك أنمنـى لو تنساهـا وتلتفت لحياتك، وأن تفكر بـامرأةٍ سواهـا ألا أن تتزوج، وألّا تبقى وحيداً بعد رحيل خالتي أم أمجد رحمـة الله عليها .

قلت:
لا أعدك بأن أنساهـا يـا شمس. لا أعدكِ بأن أنسى وِداد، ولكنني أعدك بأن أحاول ذلك.

قالت:
أيّي مسكين أنت يـا أمجد! أيّي مسكينِ أنت يـا صغيري! لمـاذا أنـا مسكين يـا شم؟؟

لأنتي لا أريد لك أن تعيش على الأوهـام.
ولمـاذا تظنينتي أعيش على الأوهـام؟
حسناً.. أجدني مضطرةً لأن أصدمك علّك تصحو أخيراً، فهل أنت جاهزُ للمدمـه؟
أظنتي جاهزاً. تكلمي.
وِداد يا أمجد.. وِداد سوف تتزوجِ بعد أسِبو عِ واحبِ من اليوم. سوف تَزوج إلى رجلِ أعمالٍ عربي ثريّيّ جداً، زُعدهـا بأن يضمن

لها مكاناً مرموتاً في محطة تلفزيونٍ فضـائية.. انسَها يا أمجد. أرجوك أن تنساهـا
إذن، لقد جاءت تودعني إلى الأبد.
إذن، لقد صدقتْ ظنوني. خرجتُ من عند عند شمسِ بعد المساء
بقليل. كان كان منشغلا مـم أحد الزبائن. وقفتُ بـاب الدكا رحت أجول ببصري على هذه الــارة التي نسيها الزمن. الزعيّا فيها صـار أكبر. الأُطفـال صـاروا أكثر . أزيزِ موتورات الـيا المـاء يملأ
 أنّ هذا الكونَ سوف ينفجر بعد تليل، وسوف تنفجر معه الشرايين


 بطرف معطفها بنتٌ في نحو الرابعة من المُمْر، ويتقافز من حولها

 كنت ألاحقها بنظرتي الطويلة. قـال:

هل عرفتها؟
قلت:
هذا الوجه ليس غريباً عني. ولكنني لا أتذكر بـالضبط مُنْ تكون
هذه المرأة.
قال:
إنها عزّة. عزَّة أخت عزيز.
قلت:
بل إنها لعبة الزمن القبيحة.
هل تشرب الشاي؟

نعم، لا بأس بالشاي يـا صديقي.
جاءني بكرسئ صغير • جلست، ورحت أصفن بالملكوت. فأين
 ترميها شزَة لـخلدون على رصيف المكتب؟ مكتبنا.
وكانت أم كلثو? تغني من مسجلة أيمن في الدكان: لقيتُ أموراُ فيكِ لم ألقَ متلَها وأعظمُ منها فيكِ مـا أتوقـعُ فلا ثسأليني في هواكِ زيادةً فأيسرُه يُدمي و أدنـاهُ يُدمِعُ

15

إلى أين اليوم؟
مـا زال وفت رجاءَ بعيداً بعض الشيء.
إذن، إلى ليفـاز . إلى تلك الو صلة الصغيرةَ بين شار عين رئيسين في قلب المدينة: شثارع الفردوس و شار ع المتنبي. ركنتُ السيارة في مرآب فندق الشام كالعادة، وذهبت إلى شارع الفردوس

 وأسلحة ورجال أمن بلباس مدني مسلحين بالبنادق الأتومـاتيكية



 العملة المعبة. أظل الأمر كذلك لأن المحلِ إيّاه كان بؤردة الزحمـة الحاصلة. سألت أحد الجنود المنتشرين في المكان: مـا الحكا تـال، من دون أن ينظر إليّ: مـا في شي. قلت: كيف مـا في شي؟ هـا هذا

الدم مـاذا يكون؟ التفتْ نـاحيتي وفـال بصيغة قرارٍ غيرِ قـابٍ للطعن: قلت لك مـا في شي إذن مـا في شي. أنا فهـي

 بِ يوميات كاتب في مدينة تحت اللهب. كانت الناس منتشرة علـي الرصيفين. وففت عند جماعة منهم أمـام بـاب صـالة سينما (دنيا)، وسألت: مـاذا في الأمر يـا شباب؟ الكل تظاهر بأنه لم يسمـع السؤال، حتى إنَ الأغلبية أشاحت النظر عني. شابٌ واحدٌ تجر أ و أجـاب عن
 سمـ منه حرفـاً واحداً، فكيف أنا إذن؟! لكن من حركة الشفـاه فهمت أنه كان يقول لي: مـا في شي.

16

سلمى في الصـالون، تتمدد على إحدى الأريكتين المتعامدتين
 المازوت الكبيرة.. كانت تتفرج على التلفزيون، ولكن بملل. جعلتْ

 المحطات بملل. وتأتي أمها من المطبح.
أم غالب: مـاذا قررتِ؟

سلمى: شاكرية.. أمجد يحبها كما تعلمين. ومن زمـان لم
نتناول هذه الاككلة.
أم غالب:
حاضر، من عيوني.

وتنمرف المرأة إلى المطبخ. وتعود سلمى إلى تقليب
المـططات. إنها تقطّع الوقت لا أكثر. يبدو أنها لم تعد تملك في الحياة مـا تفعله غير تقطيع الوقت. لقد ولـد بات هـا هـا الأمر مهنتها الجديدة. ولكن هـاهي تملّ من هذه الوظيفة الوحيدة المتبقية لها فـا في
 متعب. عينان مجهدتان. كانت كمن يسأل: أين الطٍّبا الغضّ؟ وكا وكانت كمن يجيب: ولْى وانقضى، رغم أن العمر مـازال في أوّله.

17
 أن تزحزحه من مكانه قيدَ أنملة. حتى القنبلة النووية لا تقدر على الا

 ببلادةٍ عجيبة: المحـافظة، البرلمـان، العابد، الصـالحية، عرنوس، الجسر الأبيض، العفيف، الروضة، المـهـ، المـاجرين، المـالكي، وبقية الأحياء القريبة والبعيدة. أين عشوائيتنا الأليفة؟ هـا مـا من مكانِ يمرقِ
 أو حزينة. كنًا نجلس في المطعم الدوّار في أعلى طو ابق فـي فندق الشام في قلب دمشق. كنا نجلس إلي طاولةٍ كبيرة، رغم أنتا لسنا إلألا شخصين اثنين فقط، فأنا الضيفُ الوحيد في حفلة الذكرى الأربعين



 الآخرين؟ إنني لا أفهم هذه المر أة. لقد رأيت تينك العينين من قبلُ

مرَتين أو ثلاثا. وفي كل مرّة كنت أقول في نفسي: سبحان الله! لقد
 كاملة. أي من عمر هذه الحرب. من عمر هذه الفجوة في دورحي. الفجوة التي تأبى الامتلاء. كان ذلك اللقاء في منزلهـا البـاذ

 في طور المراهقة. قلت لهها: سامرٌ في بـاريس، وأمور أموره، على وجه العموم، جيدة. ثم لزمنا الصمت. سبع سنوات انقيا القضت من دور دون أن أن أراهـا أو أسمـع صوتها على الموبـايل، فلا أمري يعنيها، ولا أمرهـا يعنيني. سبع سنوات تـامت خلالهـا الحرب، وشارفتْ على الانتهاء . ثمٌ









 مـا الحكاية إذن؟ لست أدري بعد. ولكن خُيتّ إليَ أن البنت مرتبكة. سألتني عن حال زوجتي. قلت لها: الأعمار بيد الله.

تـالت:
سمعت عنها أنها امر أةٌ لطيفة. أحب أن أتعرف عليها. هل هنـاك إحراجّ لو زرتكم في البيت؟ لا، لا يوجد إحراج. أهلاً وسهلاً بك في كلٍّ حين.

إذن، سوف أزوركم عمتا قريب.
قلت لها وأنا أحدّق النظر في وجهها: هل يمكن أن أطلب منك شيئاً؟

تفضهل.
النظّارة.
مـا بها؟
يقولون: العين مِغرفةُ الكلام.
أومأتْ بر أسها أن لا كا كانت إيمـاءةً بسيطة، ولكنها جازهـة أكثر من حرف (لم) في اللغة العربية. وكدت أسألهـا : لمـاذا أنـا ؤنا هنا؟ ولم
 حائطُ من الصمت، فأشحتُ بوجهي عنها، ورحت أنفرج عبر عـر جدار المطعم الزجاجيّ على مناحي المدينة. كنت كمن يحتّج على رفض البنت لملبي الذي ظنتنه بسيطا. وتذكرتُ المرّة الأخيرة التي دخلت فيها هذا المطعم. كانت أواخرَ سنة 2013 وفي مثل هذا التورئ


 وغربها وجنوبها. وحدَه الشمال كان الن هـادئاً ومنطفئاً أمـا أما الآن





 فمـاذا ربح مـا دام قد خسر إنسانيته؟ بمـاذا تفكر؟

جاءني سؤ ال رجاء، فـالتفتُ إليها، وابتسمتُ بمرارةٍ، وقلت: إنتي أفكر بهذا العمر، بتلك الأيـام التي مشيُها كان ركضـا ونـا لا أعرف لماذا أشعر بنفسي في هذه اللحظة وكأنني مثلُ مَنْ يجلس



لا يلامسه شخصيأ.
معك حق. هذه أنا أمـامك. لقد وجدت نفسي فجأة قد صرت
بالأربعين.
لست أدري لمـاذا نـحبُ دائمـاً نحن البشر ، وبخـاصبِّ النساء منَّا،

 مبررٍ كافٍ للكنب؟ على أية حال، يقولون: المرأة التي تصـارحك بحقيقة عمرهـا تبعث على الخوف. إذن، إنتي في مـأمنٍ من رجاءن الأني فأنا أعرف أن هذه المر أة التي تقابلني الآن قد تجاوز بثلاث سنوات، فهي من جيلي تقريباً. لا يفصل بيننا في تاريخ الميلاد إلّا بضعة أسابيع فقط. وهي تعرف أنني أعرف حقيقة عمرهـا، ولكنها، مـ ذلك، لا تتوانى عن تزييف الحقيقة أمـامي. لا تتوانى عن الكذب. هناك نساءً يِلقَنَ عند حاجز التاسعة والعشرين من العمر
 التاسعة والثلاثين لعشرة أعوام وأكثر. كلمة الأربعين رهيبة.
 بالنسبة إليّ بطلةً من هذا العصر، برغم السنوات الثلاث المفقودة. قلت:

وهذا الشيء يزعجك طبعاً.
الحقيقة إنه لا يزعجني فقط. ولكنه يؤلمني أيضياً. لكن للأسف هناك أمورٌ ثانية تؤلمني أكتر من حكاية عدّاد الزمن.

سلامتك من الألم يـا آنسة رجاء!
الله يسلمك! مـاذا تشرب؟
عصعر البرتقـال.
كيف أطلب لكَ عصيراً في عيد ميلادي؟!
لا أقدر أن أشرب الكحول. السيارة معي. إنها تحت في المرآب. لا تشغل بالك من هذه النـاحية. ألف سيارة في خدمتك. مـا رأيك بالنبيذ الفرنسي؟ لا ترفض طلبي. أرجوك.
حاضر يا آنسة رجاءـ لٍ لن أرفض طلبك. ولكنتي لا أريد النبيذ الفرنسي. سوف أتناول كأساً من العرق.
جيد. هكذا أريدك أن تكون مـي. مطيع وحبّوب.
هل تسمحين لي بسؤالٍ قد يكون محرجاً قليلا؟
تفضل.
لماذا لا يوجد في الحفلة إلّا أنا وأنتِ فقط؟
هذه ليست حفلة. هذا موعد. بالمناسبة، مـا أخبار وِداد؟
مـا الذي أتى بسيرةَ وِدادَ إلى حديثنـا؟
المو اعيد اللي كانت بينكمـا .
آ.. على كلٍ وِداد بخير • إنها تعيش في فرنسا.
وِداد في فرنسا؟!
ألا تعرفين ذلك؟
بلى أعرفه. لكن كها لو أنني دأيتها في الطريق قبل يومين.
في الطريق أين؟
هنا في دمشق. نواحي شارع الصـالحية.

ربمـا تهيأ للكِ هذا. وِداد في باريس.
ومـاذا لو كانت في دمشقّ؟ مـاذا لو اتصلت بك نجأة؟ مـاذا
سيكون شعورك عندنذ؟
لا أعرف. سنرى. على أية حال، إنها ليست في دمشيّ.
يبدو أنك على حق. واضحَ أنها ليست في دمشق. يبدو أن الأمر
 الغناء يكون هذا أحسن شي يمكن أن نعمله الليلة.

لو شرعتُ بالغناء لهرب جميع الزبائن الـاضرين ولبقينا وحيدين هنا أنا وأنت في هذا المطعم الكبير . فهل هذا مـا تريدينه؟

وشبه ضحكنا، وشبه أكلنا، وشبه شربنا، ولكننا تحدثنا في مواضيع شتّى، مـا كان يمكنتا أن نتحدث ببعضها، لولا خفّةُ الرأس التي أصابتنا بسبب الكحول، برغم قِلَّتها. اعترفتْ لي مثانلاً، ولستُ أدري لمـاذا، بأنها ليست عذر اء. ودمعتْ عيناهـا، وسالت الدمو ع على الوجنتين من تحت النظارة. وفَالت إنها تعيسة، وإنَّ إنّا الثروة التي تركها لها جلال بيك لم تجعلها سعيدةً في يوم من الأيـام. و إنها تِا تفكر


> إنهم يسرقونني.

من هـم الذين يسرقونك؟
الجميع يسرقني. حتى مدراء الشركة التي خلّفها ليِ أبي. ولكنتي لا أبالي بهم وبسرقاتهم. يبدو أنّ الحيـاة لا تسير إلّا على الِي
 تلك الإشاعة حول حقيقة الثروة التي أصابها أبي؟ وتظاهرتُ بالجهل، وسألت:
أية إشاعة؟

الحديث عن شخصر سرق من الحكومة ثلاثة ملايين ليرة وخبأهـا في منزلنـا بالعشوائيّة．

ولم أقل لهـا：من المؤكد أن هذا الكلام ليس مجرد شائعة، ومن المؤكد أنه حقيقة مثل الشمس والقمر، فـالسمـاء لا تا تمطر على الـى الفقراء ذهبأ．ولكنني لم أكن في وارد المناكفة، احترامـاً لـحزن البنت على

الأقل．قلت：
إنها مجرد إشاعة، فلمـاذا ينبغي عليَّ أن أصدّقهـا؟
ولكن مـاذا لو قلت لك إنتي أخاف من كونها ليست مجرد إشاعة؟

> أقصاف من أن تكون كنَ الحـادثة حقيقية؟

ولماذا تكونين خائفة من هذا الأمر؟ فـأنت لا تذكرين شيئاً．لقد كنتِ صغيرةً جداً في ذلك الوهت．

صحيح．ولكنَّ أمي لم تكن صغيرة．
مـا بها أمك رحمها الله؟
لقد طرحتُ عليها هذا السؤال．كان ذلك قبل موتها بيومين اثنين فقط．

## وبمـاذا ردّتْ عليك؟

قـالت لي：اتركينا من هذه السيرة القديمة المهترئة، ولا تَعودي إليها بعد الآن مـع أي⿱䒑䶹 شخص．أترى؟ إنها لم تنفِ وقوع الواقعة． ولكنها لم تؤكد وقوعها أيضاً بهذا الجواب．
نعم، صحيح．غير أنٌ عدم النفي أقرب إلى ثبوت الحادثة．
يبقى هذا مجرد تخمين．
وصمتتْ لحظةً قصيرةَ قبل أن تقول：

هل تعرف؟ صـار يخيّل إليّ أننا لسنا إلاّ مجموعةً من اللصوص
 باتت حقيقتنا الأخيرة. النهائية.

لقد كانت البنت تفاجئني بقدرتها على كشف المستور، والبوح بالمحرّمـات. قلت:

## وهل تؤلمك هذه الحقيقة؟

ليس كثيراً. يبدو لي أنَ حياتنا لا يمكن لها أن تسير إلّا على هذا النحو: بعضُنـا يسرقِ بعضَنا ولـا ولكنَّ المؤسف في الأمر أنتا لا نسرق على قدْرِ حاجتنا، بل على قدْر طـاقتنـا. وهنا يكمن الظلم في



 أيضاًا. أرجو ألاّ تغضب منَّي على هذه الصراحة.
إنني لست غاضباً، ولكن كيف يمكن لكِ أن تكوني واثقةً ممـا
تقولين بشأن سامرٍ وَ وِداد؟
كيف كيف؟ ألم تكن تساكنه؟
وصمتتْ لحظة طالت بعضْ الوقت قبل أن تبوح لي بشيء من
سرٌّ الألم الذي يعتصر هـا:
عندمـا كنت مراهقة وتعت في حبٌ سامر . هل تعرف هذا؟ نعم، أعرفه. الشلّة كلُها كانت تعرف ذلكـ

 عندما قرّر السفر إلى فرنسا للدراسة، رحت أر أرجوه ألاَ يترك البـلد ويتركني. ولكنه كان يراني طفلةُ ساذجة، رغم أني كنت من العمر في

السادسة والعشرين (مـا زالت المر أذ تخصصم ثلاث سنواتِ من عمرهـا.

 ولم أنظر من بعده إلى رجلٍ آخر ، فعشتُ حياتي نـاقصةً من الحب، طافحةً بـالحزن الذي






 هذا ليس صحيحاً. يبدو أنٌ عشَّ الحرب عند كلٍ منكم أقوى من أِّ
 إلى البلد في عزِّ الحرب التي طحنتنا جميعاً. لقد أخبرني أنـي أنه التقـاك





 إليّ، فأروح أبكي من تحت أُنظَّارة التي لا أستطيم أن أنز أنزعها عن
 معك أشرب النبيذ وأبكي.

ولكنتي لا أفهم: لمـاذا البكاء؟
سوف أقول لك لمـاذا البكاء. ولكنْ قل لي أنت أولاً: مـا هو
الموت؟

مـا حكايتك اليومَ يـا آنسة رجاء؟ هل نـن في حفلة عيد ميلاد أم
في جنازة؟
سوف أجيبك عن هذا السؤ ال أيخـاً. ولكن، أنت رجلٌ مثقف، ومن المؤكد أنك قر أت الكثير من الكب، كمـا أنك خبرث الحيـاة دون ريب. إذن، قل لي: مـا هو الموت؟

مـا هو الموت؟ صدقيني لا أعرف. لكنه، من كل بد، شكلٌ من
 كلٍ شيء، ثمّ تختفي، وإلى الأبد. أو، إنه.. ربمـا كان شكا شلا السرقَة، من اللصو صيـة، الموت لص محترفـ، إنـه يسرقَ منًا أحداً مـا،




 الذي لا عودةً منه. أو هو النوم الذي لا استيقـا
 يطلع علينا، فنظلّ غارقين في النوم إلى الأبد. هكنا، ويما وليما أنَّ أحداً من الأموات لم يرجع من النوم إلينا ويخبرنا عن الأحلام الني

 كونَه تخميناتٍ أو ظنونـا ـ والآن أخبريني: مـا حكايتكِ اليومَ مـع الموت
تريد الحق؟
طبعاً أريد الحق.

أخاف عليك من البكاء أنت أيضا.

لا أفهم. كيف تخافين عليّ من البكاء؟ ولمـاذا البكاءُ من الأصل؟

إذن، تعالَ نبكي سويةً يـا أمجد، فـالمناسبةَ تستحقَ البكاء منكَ
ومنّي.
عن أية مناسبةٍ تتحدثين؟
 المناسبة الحقيقية التي نجتمـع اليومَ أنـا وأنت من أجلها.
عن أيّ فقٍٍ تتحدثين يـا رجاء؟ أرجوكِ أن تتكلمي بوضوح. قلبي بدأ يسقَط إلى المعدة، فعن أيَّ فقٍ تتحدثين؟
بالأمس. بالأمس فقط. في مثل هذه الساعة. في المعتقل. فـارق
سامرٌ الحيـاء.
أنت تمزحين معي بالطبع. أليس كذلك؟
يا ليتني كنت أمزح! مـع أنَّ هذا الموضوع لا يحتمل المزاح. وكيف لكِ أن تكوني واثقةً من صحّة نبأ صـاعقٍ كهذا النبأ؟
 الأشياء، حتى لو كانت موٍجِعة. تستطيع بالمال أن تشتري هذه الورقـة الصغيرة مثلاً، هل تعرفـ كم ثمنها؟
ومرّرتٌ إليَّ على سطح الطاولة ورقـة صنيرةً مدعوكة
 صغيرةً جداً، وكانت شبه فـارغةّ إلاّ من هذه الكلمات المكتوبة بخط صغيٍِ جداً:
مـا أزال بخير. أسناني تؤلمني. الوجع لا يُطاق. لا تسمحي لهم بابتزازك بعد الآن.

سوف يفرجون عني عاجلاً أو آجلاً، فأنا لم أوقَع إلاّ على ثلاث ورقَات بيضاء.
قَلتُ ناسياً أو متناسياً حكاية الثمن: مـا عمر هذه الرسالة؟

قالت:
ثلاثة أسابيع تقريباً.
وجع الأسنان فظيـعٌ طبعاً، ولكنه لا يقتل.
قالت:
طبعاً لا يقتل.
قلت:
إذن، كيف مـات؟ هل مـات تـت التعذيب مثلاً؟
أومأت بعينيها أن لا، وتمتمت:
أعدموه شنقأ حتى الموت.
بمـاذا تهرفين يـا رجاء؟
ردَت عليَّ كمن يهذي:
أعدموه شنقاً حتى الموت، أعدموه شنقاً حتى الموت. أعدموه شنقاً حتى الموت.
كيف ذلك؟ أقصد لمـاذا؟ بأي ذنب؟ بأيـة تهمة؟
القتل.
القتل؟
نعم، القتل.
يكون قَاتلاً.

بلى، صدّق. لقد قتل أحد المعتقلين. في السجن. لقد اعترف
بذلك.
ولمـاذا لا يكون الاعتراف مُختَلَاُ، أو تحت الضغط، أو حتى
تحت التعذيب؟
لا، ليس مختلقأ. للأسف الشديد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ومـا أدراكِ؟ } \\
& \text { إنني أعرف. }
\end{aligned}
$$

وبدت لي واثقةُ مما تقول. وران علينا صمتٌ ثقيل.
رجعتُ إلى الورقَة الصغيرةَ بين يديَّ أقر أهـا علّني أكتشف فيها
 عقلي، فأنا لا أستطيع أن أتصور سامراً يقتل نملة. لم أعثر في الورقة الصغيرة على أيَّ مخرجِ للنجاة من البلبلة التي عصفتٌ بر أسي. قلت:
ومـاذا عن الجثمـان؟
ليس هناك جثمان.
كيف ليس هناك جثمان؟ هل تبخرتِ الجثة؟
ليس هناك جثَةُ، وهكذا فلن يكون ثـمّة قبرٌ فنزوره.
فأين الطب الشرعي؟
لا يوجد شيء.
إذن، مَن الذي أصدر شهـادة الوفـاء من بعد الإعدام؟
لا يوجد شهادة وفـاة.

لا أفهم. كيف لا يوجد شهادة وفـاة؟
لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد.

كان صوتها يرتجف. قلت وأنـا أجـاهد في أن أبدو هـادئاُ، ولو
قليلا:
وهل هذه الرسالة كانت كلماته الأخيرة؟ لا. كلماته الأخيرة كانت قبل عشرة أيـام تقريباً.
وغصّت المر أة بالدموع من جديدٍ، وتمتمت بصوت مـا زالـا
مختنقاً:
ويا ليته لم يقلها!
لمـاذا؟
لأنها مُفزعة.

كيف مُفزعة؟ إلى أيّ حد؟ وعمومـأ لمـاذا هي مفزعة؟ هل تريد أن تعرف ذلك حقّاً؟

مـا هذا السؤال الغريب؟ حاضر، حـاضر .
تـالت بصوتٍ أنهكه القهر والبكاء، وأضـافت:
كنت أعرف بأنك سوف ترغب بقراءتها، وقد أحضرتها لك خصيصـاً من أجل هذه الحفلة المشؤومة.
وفتحت حقيبتها اليدوية من جديد، وأخرجت هـة هذه المرّة ورقةً أكبر حجمـاً من سابقتها، رغم أن الخط ظلّ صغيراً. تبادلنا الورقتين. ولهفتٌ على قراءة آخر كلمـات صديقَ عمري في حياته التي لم تكن منصفةً له، عند خواتيمها على الأقل:


 مـاء. زنزانة صغيرة مكتظةً بـالبشر . بيقايا البشر . بحُطام البشر .

بحطام الكرامة. أظن أن بينتا ثلات جثث. وكها لو أنني ألمح طفلاً في الزاوية المفابلة. يبدو أنه في العـاشرة من عمره. لا أستطيع أنٍ

 بجواري يجلس رجل كبيرّ في السن. يبدو في الثين ولكنه، في الحقِقةٍ، مـا زالٍ دون الستِين. يبدو أنَّ إقـامتـه الطويلة هنـا



 نعرني فجأةً في خـاصرتي فـي لم الم أعرف مـاذا يريد مني. لم أكترث له.


 رجعتُ أسأله: مـاذا تريد؟ لمَ يردّ عليَ بلسِّانه هذه المرّة أَيضـاً . كانت عيناه تستجديانني أن أخلّصه من هذا الجـي
 أبكي. كلانـا راح يبكي. هذا كله كان بـالأمس فيمـا ألظن. أو الو ريمـا كان في أمس الأول، فقد أضعتُ الإحساس بـا بالزمن. أضعته تمـامـاً يـا رجاء. اليومَ رجع المسكين يمسك بكفّي، حتى إنّه قبّل ظـاهرهـا ونصفُ بصره مصوًّبٌ إلى وجهي. رجعت عيناه تستجديانتي. رأيتُ ذلك فيهما بوضوح النارٍ في الليل البهيم. اليومَ رجعت أبكي. فقد


 أذرف الدموع على الشيخ المسكين وعلى نفسي، بل علينا جميـاً. لو قُدِّر لي وخرجت عـي سالمِاً من هنـا فهل تستطيعين العيش مـع

> سـامحني يـا الله!
> انتهت الرسالة.
> انتهت آخر كلمـات الحياة.
> فمـاذا أقول؟
> لم يجقَ إلاّ الصمت.

وطال صمتي قليلاً. كنت أفكّر : عن أييّ شيءٍ تطلب السمـاح من


لمـاذا اعتقلوه؟ ومـاذا كانت تهمته أصـلاً؟ لا أعرف. اعتقلوه من مكتب الإغاثة حيث كان يعمل. هل اعتقلوا أحداً سواه من زملائه؟ لا. هو فقط. مـاذا كانوا يريدون؟

كانوا يريدون كومبيوتره الشخصي المحمول والموبايل. وربمـا كان معه كاميرا صغيرة أيضـاً. ومـاذا يوجد في هذه الأجهزة؟
 وشايةٍ به من بعض زملائه، أو من أحدهـم على الأقل.
كيف وشاية؟

تقرير مـا كيديّ، فقد كان لديه بعض المشكلات مـع بعض الناس العاملين في الإغاثة. مشكلات من أيتي نوع؟
لقد حدّثني عن هذا المو ضوع بـإيجـازٍ ذاتَ مرّة. أتذكر أنه تـال لي: إنتي، للأسف الشديد، أجدني مضطرًاً للتعامل مـع أشخاصٍ

يتكستبون من هذه المـأساة المرعبة التي نزلت على هذا الشعب
المسكين.
لم أفهم. تقصدين أنهم يسرقون المسـاعدات الإنسانية؟ أظن أن هذا مـا كان يريد أن يقوله. ومـا حكاية الأوراق البيضـاء الثلاث التي وقّع عليها؟ أصناف الأوراق عند أجهزة الأمن أربعة: ورقةٌ واحدة، ورقتان، ثلاثٌ، وأربع. الورتة الواحدة تعني أنَ التههة بسيطة، والورقتان تعني أنّ التهمة متوسطة، الأوراق الثّلاك تعني أنّ التههـة
 يوقَعون حتماً على أربع أوراقٍ بيضاء. بيضـاء تمـامـأ؟

أجل. بيضاء تمـامـاً، ورجال الأمن يكتبون فيها لاحقاً اعترافـات المتهم بمـا يتناسب مـع المصير الذي سوف تؤول إليه حيـاته من بعد التحقيق معه، أو حتى من قبل ذلك.

ورجعتِ البنت تشرق بدموعها، وهي شبه تهذي معتذرة: يوم مولدي يكون بعد أربعة شهورٍ تقريباً. لقد كذبت عليك. أرجوك أن تسامحني. لم أعرف كيف أجعلك توافق على الحضور، بينما أنا بأمسّ الحاجة إليك، فمـاذا أفعل؟ لم يكن أمـامي غير هذه الحيلة.

أرجوك أن تسامـحني
لا بأس عليك يا رجاء!
قـالت وهي تمسح وجنتِها من البلل بمحرمةٍ ورفية نـاعمة: بالمناسبة، أنـا لا أعرف لمـاذا أنت تكرهني. بمـاذا أسأت إليكَ يومـاً؟
 رجاء؟ كلُ مـا في الأمر أنَّ طرقنا في الحيـاة كانت متباعدة.

و هذا مـا تـاله لي سامرٌ أيضـاً. لقد كان يحبك ويڤق بك. حتى إنه
 من اعتمادك على المـال. ولهذا اتصلت بك بك أنت وحدَك بهذه المنـاسبة الأليمة، لأتكَ وحدَك القَادر على مواسالـي

وسألتُ تلبي:
مَنْ يواسي مَنْ؟
وظلَت البنت تَشْرقُ بدموعها. وكدتُ أن أجاريها في مـا تفعل،

 المسمومة هذه؟ إنها مثل بقايا الأطعمة التـي كانت تحملا وبا البيت من منزل الست إلهام وجلال بيك، ورجاء بيك أيخـا الـا وشعرت الـيا

 وتعليڤاتي الصبيانية على أوجاعها، والحزن الذي حلّ بي في ذلك المساء البعيد حين رأيتها تلوى من الأكم مثلمـا تتلوى رجاء

 تلك السخرية القديمة التي تظل تعيش معنا إلى حين ساعة الحـي الحقيقة،

 فبهاذا أساءت إليّ رجاءً في أي وقت؟ أيأ سألت نفسي. لم أعشر على
 تجـاهها؟ لقد رأيت الجواب مـاثلاً أمـامي بوٍ ضوح: من أجل أن نعرف الندم. ولكن مـا حـاجتنا إلى الندم أصلاء؟ هل من أجل أن أن تكون خطايانا مغفورة؟ أظنَ أنَ الأمر كذلك. إذن، لمـاذا نرتكب الخطايا؟!

بيا ربَّ هذه الأرض!
"إنْ كنتَ لا تريد إصلاخها اجعلها خرابـا.
أية حفلةٍ مسمومةٍ هذه؟!
أيُّ حزنٍ آثْ هذا الذي يفتك بروح البنت التي مـا تزال في الأربعين، رغم السّنوات الثلاث الضـائعـات؟!
مـا هو العُمْرُ إذن؟ إنه قطعة الزُمن الصغيرة التي يسمّونها
 نعيش حياتنا؟. مـا الفرق عندئذ بينتا و بين التراب؟! يـا ليتني كنت ترابا!

لم أكن قد شربت أكثر من كأسين صغيرين ونصف كأسِ من

 وحدتي بخلاف مـا كان مرجوّاً منهـا. أخذتنيّ إلى الشِّعر . إلى جدّى المثنبي البعيد الذي أعشڤه:
وإنْ رحيلاً واحداً حـالَ بيننا وفي الموتِ من بعدِ الرحيل رصيلُ قَاطعتْ رجاءاء صدتي وَ وحدتي. تَالت: مـاذا سنفعل؟

قلت:
.سوف نتوقف عن الشُرب. ثم سوف آخذك إلى البيت لترتاحمي.
 أخشى من أن تكون على حق. يبدو أنْ ساعة الرحيل قد أزِفتْ. تقصدين إلى إسبانيا؟
نعم، إلى إسبانيـا، مـع الطفل الذي مـا يزال صغيراً جدأ.
أي طفل؟
ابن سامر

كيف ابن سامر؟ لا أفهم. سامر لم ينجب أطفـالاً.
بلى، أنجب. إنه ابنيَ الوحيد .

لـظة، لــظة، مـا دمتِ أرملة سـامر فأنت تملكين الحقَ بـالسؤال
عن مصيره لدى الجهات المعنيّة.
أنا لم أقل إنتي كنت زوجته. لا أفهم. هل تقصدين......؟
نعم بالضبط. كمـا يدور في بـالك هذه اللحظة. لقد عشنا سويةً بعض الوقت قبل اعتقاله. كانت للأسف فترةً قصيرةَ، ولكنها كانت أجمل أيـام العُمْر . بل إنها كانت الأيـام الجميلة الوحيدة طو الِّ حياتي. وَ رنَّ موبايل أمجد. فتح الخط بلا همّة، جاءه صوتٌ نسائي: الأستاذ أمجد؟ نعم أنا أمجد.

هل تريد بضـاعت؟؟
بضـاعة؟ بضـاعة مـاذا؟
الرسائل والصور .
آ.. هذا أنتِ إذن.
لا ليس أنا. إنني مجرد وسيط. هل تريد البضـاعة أم لا؟ أريدهـا. طبعاً أريدهـا.

ممتاز . فهل أنت جِاهز" لأن تدفع؟
أدفع مـاذا؟
تقصد كم تدفع.
حسناً، كم أدفع؟

بعد قليل يتصل بك شخص ويتفاهـم معك على السعر . المهم أنك موافقَّ على الدفع. بـالتوفيق!
و أغلقت المرأة الخط، ووجد أمجد نفسه يتمتم:
مـا هذه الليلة يـا ربي؟!
سألته رجاء:
مـاذا في الأمر؟
لا شيء́ مهم. فلنبق في مأساتنا. هل تحب أن ترى الولد؟
مـا هذا السؤال الغريب؟ طبعاً أحب أن أرى الولد. إذن، سوف أطلب سيـارة.
لا داعي لذلك. نذهب بسيارتي. لقد صحوتُ تمـامـاً. الحساب من فضلك أيها النادل.

18

رجع إلى بيته من رحلة الحزن مـرٍ رجاء. كان يتملكه إحساس غريب من رؤية الطفل الصغير. قريباً سوف يكون له من العمر سنتان. لم يلمسه. لم يلعب معه، فقد كان الطفل ينام في سريره الصغير مثله تحت إشرافـ جليسة أطفـالِ شـابّة، وكان نومـه عميقأ، وكأنّ أباه لم يمت بالأمس فقط. إنه يشبه سامراً مثلُمَا تشبه قطرةً


 وعلاء والعم أبو علاء وشمس وَ وِدأد وعرانيس الذرة وجلال بيك

والست إلهام والشرطي أبو الخير وبائع جِرار الغاز والأغاني الكيروزية من مسجلة سوارته الصفيرة: بيّنّا الحلو نـاسي الهوى


 تحمله أمه وتهاجر به إلى إسبانيا. إلى الأندلس حيث سوف ينـا

 طريق العودةَ من المدرسة مـع هذا الصديق على أمر بنت الصف الألون الابتدائي التي تتعثر بنفسها في طريق عودته الوتها إلى البيت بعد انتهاء يومهـا المدرسيّ الأول، وقد يتشاجر الولدان الصديقان بسـي

 قد يتشاجران ليس من أجل مثل هذه البنت، بل بسبيها، ولكن من المؤكد أنهمـا لن يتشاجرا أو حتى يختلفا على صحة هـي هذا الهدف أو أو
 الـحذاء أو بجانبه، من داخل المرمى أو من خـارجه، فلن يكون هناك







تَاله جدّيَّ البعيدُ يوماً:
تملَكها الآتي تملُّكَ سالبٍ وفـارقَها المـاضي فِراقَ سليبٍ
عبَر الصـالون إلي غرفـة النوم، ولم يشعل النور فيهـا كانـ كانت سلمى نـائمَه، أو هكذا خُيّل إليه. وحمد الله على ذلك، فقد كان راغـي

عن أيّ حديثِ مـ أيَّ أحدٍ بأيّ موضوع. كان متخــاً بالحزن الثقيل، وكان بحب أن يحتفظ بحزنه لنفسه. لم يكن يريد أن يتقاسم ذلك الحزنٍ مح أحد. راح يبدّل ثيابه في العتمة، فجاءه صـوت سلمى فجأةً ناعسأ:
كم الوقت الآن؟

فوجيء باستيقاظها. فوجيء بالسؤال. فوجيء بإمكانية
 نزق، و هذا ما سوف يظهر في نبرة صـوته على الأقل، وفي تلعثّمه بالكلام:

$$
\begin{aligned}
& \text { آ.. لا أعرف. ربما. صحيانة؟ هل جفاكِ النوم؟ } \\
& \text { لا يا حبييي، كنت نائمة، والآن فقط صحوت. }
\end{aligned}
$$

وأشعلتِ النور بجوار هـا. عتارب المنبه على الكومدينو تشير إلى الواحدة ونصف. تالت معاتبة:
حبيبي، إنها الثانية ونصف صباحاً.
وحتى لو كانت الرابعة صباحاً، ما هذا الأمر العظيم؟!
لماذا هذه العصبية في الكلام؟ أنا لم أقصد شيئاً يزعجك.
 أنا وأمي على الغداء، وعلى العشاء انتظرتك وحدي
شكرأ لك يا سيدتي على الانتظار ـ كنت سهران، وسرقني الوقت.
كنت سهران أين؟

كتت سهران في جهنم. ما زلتِ على نفس الموّال. أين كتت ولمـاذا تأخرت؟ كفى أسئلة!
 عصبية كامنة في مكان ما من شخصيته، وهو مكان مجهول بالنسبة

إلى سلمى، ولهذا سوف تجد المر أة نفسها متفاجأةً من هذه النبرة، ومن لفظة (جهتم) التي استخدمها. فهل بدأ يضيق بهـا وبأوجا سألت المريضة قلبها المريض. تأملتِ الرجل طويلا وهو يبدّل ثيابه دون أن يفـارقه ذلك الغضب الذي منشأه ليس إهمـال امر أتـه المريضـة
 العُمْر الذي ضـاع سُدى. وحين انتهى من ارتداء بيجـامته أطفـأت
 (المكتوب). وهنـا التفت أمجد إليها، وشعر بأنه ربمـا كان قـاسيـاً
 اقترب منها، وجلس على حرف السرير، ومدّ يده فوق اللحـاف إلى ونـ كتفها، وراح يتأمل وجهها في العتمـة. وأمـا هي فلم تحرّك ساكنـا. سلمى، أرجوكِ، لا تفضبي مني. أنا اليوم.. أنا اليومَ هكذا.. لا أعرف كيف بالضبط.. أشعر بنفسي على شيء من عصبية.
لا بأس عليكَ يـا حبيبي.

جاءه صوتها هـادئاً، واثقاً، رغم مـا في نبرته من مرارة. وتابعت: فـأنا أحياناً أضـع نفسي في مطرحك. بعد أسبوع واحد تكون قد انقضت خمسة شهورٍ لي مـع المرض. فـه الشَل الشهور الخمسة
 غطاء. هل تتذكر هذه العباره؟ في أية رواية كانت؟ الرجل الذي رآ يصف زوجته المريضة. رواية إنكليزية هي، أليس كذلك؟ ولكنّ تكلك المر أذ كانت..

تَال أمجد مقاطعا وزاجراً:
مـا هذا الكلام الفـارغ؟
فـارغ؟! كمـا تـحب.
قـالت بشيء من يأس، أو حتى لا مبالاة. وهنا أمجد هو من

أشعل النور المجـاور، فـالتقت العيون ببعضها. ونظرة المرأة إلى الرجل كانت ثابتة، ولكنها تائهة بعض الشيء.

مـا بك؟
سألهـا. قـالت:
كأن فيك شيئاً قد تغيّر هذه اللِيلة.
شيءٌ مثل مـاذا؟
لا أعرف. لكنه شيءٌ لا يشبهك. لون عينيك. صوتك. تسريحة شعرك. رائصتك.

رائحتي؟ ريمـا كنت كذلك لأنني شربت بعض العرقَ في السهرة.
لا، لا أتحدث عن رائحة الكحول.

و على نـحو عفوي تَمـامـا راح يشم يـاقـة قميصه وكأنـه متهمٌ ليس بإثم الحزن، بل بجريمـة الخيانة الزوجية. ابتسم كالأبله. ولم يقل
 لم يكن يريد أن يسبب لها ألمـاً إضـافياً، فكانت النيجـة أن حمل إليهـا القلق من حيث لا يحتسب.
هذا أنا، على أية حـال، سوف أستحمَ بعد قليل. لا يا حبيبي، من الأفضل أن تستحمٌ في الصباح، فـالطقس شديد البرودة هذه الليلة. لكن أرجوك ألاّلا تعصّب عليّ بعد الآن. احتملني
 أرحل بعدهُـا أنا، وتذهب أنت خفيفاً إلى حقول الحـِياه.
 وبالإشفـاق على زوجته وهو يـاول أن ينفض عن قلبه حزنه الطاغي، فأخذ براحتيها بين يديه، وراح يلثمهمـا بهدوء، وهو يتمتم: حبييتي أنا آسف. أنـا آسفٌ جداً. هل أخذتِ جر عة منتصف الليل من الدواء؟

لم آخذ أيّي شيء. كنت أنتظرك. لا بأس. لم نتأخر كثيراً عن الموعد.
 يطرد شبع سامرٍ من رأسه. وأصاب بعض الراحة، واستراحت المر أه، ولو قليلا. ولم تطفيء النور في الغرفة. قـال بصوت جـاهد في أن يكون طبيعياً:

قريباً سوف يأتينا زوّار .
أهلا وسهلا! من يكون هؤلاءِ الزوّار؟
صديقة قديمـة.
امر أذ؟
نعم. ولكنها تمر بظرفٍ صعب، فبالأمس مـات زوجها. أرملة أيضـاً؟ هل قضيتَ سهرتك مـع أرملة؟ لا تتركي الظنون تأخذكِ بعيداً. على أية حـال، أهلاً وسهلاً بها .



 جاؤوا يقبضون عليّ أنـا أيضـاً، برغم رمـاديتي؟ لا رأسي بقوة. مـا أصعبَ أن تعيش الـيـياةً متعايشاً مـع الخوف! تـالت المرأة لزوجها الذي هـّمّ بالنهوض أخيراً:
لا تفتح الباب قبل أن تعرف هويةَ الطارق.

أجابها، وذهب إلى الباب بخطي مترددة، وسأل من ورائه
بصوبِ خفيض:
من هنـاك؟
جاءه صوت رجل غريب:
أنا.
من أنت؟ ومـاذا تريد؟
افتح الباب تعرف مـاذا أريد. افتح، لمـاذا أنت خائف؟ لست خـائفاً، ولكن مـاذا تريد؟
أريد أن أبيعك شيئاً غالياً عليك.
شيءٌ مثل مـاذا؟
إنْ لم تفتح الباب سوف أنصرف وأتركك تتحسر طوال العمر على أنك ضيّعت الفرصة من يدك.
أية فرصـة التـي سوف أتحسر على ضيـاعهـا؟

الصور والرسائل اللي أخذو هـا من بيتك. هـا هـا هي معي. أحضر مئة ألف ليرة وتعال استلمهـا.
هنا ضحك أمجد وقد زايله الخوف دفعةٔ واحدة. جـاءه صوت
الرجل من خلف الباب:
لماذا تخحك؟
تريد أن تبيعني شيئاً من أملاكي؟
والله يـا أستاذ هذا هو القانون السائد في البلد هذه الأيام. قَانون التعفيش؟
لهْ يـا أستاذ! هـاي مـا حبيتها منك. هذا ليس اسمه تعفيش. هذا اسمـه غنائم حرب.

عن أية غنائم وعن أيـة حربٍ تتحد؟؟ أنا كنت غائباً عن البلدٍ
 من محتوياته. فعن أية حرب وأية غنائم تتحدث؟ هذه سرقة مو صوفة.
هل تصدّقني لو قَلت لك إنني متعاطفٌ معك يا أستاذ أمجد؟ و تعرف اسمي أيضـاً؟
ولو! أقل منها؟ فأنت كاتبّ كبير، والجميع يحترمك.
هـا هـا هـا هـا هـا..
رجعتَ تضحك. ألا تصدقني؟

 صوراً ورسائل إلى كاتبٍ كبيٍٍ تَتحرمونه كثيراً خلالَ خمسِ سنوات؟! تبينّ أنه مـا مِن أحدٍ مهتمٌ بشر ائها، فقلت في نفسي أرجع إليك وأبيعك إيّاهـا. أكيد سوف تحتاجـا كاتب، والكتّاب يـتاجون إلى الذكريات في شغلهم.
مـا هذا العبث الذي انتهينـا إليه يــا ربي؟!

كانت سلمى المتعبة، مدفوعةً بالخوف، قد النوم وقد وقفت مستندةً إلى إطاره. شعر أمجد بوجّ بوجودهـا، فـاختطف


 لم يكن متجهمـاً، بل على العكس من ذلك، فقد ارتسمت على وجهه ابتسامةٌ عريضة.

مساء الخير أستاذ أمجد!. لمـاذا لا ترد التحية؟ على كل حال، أنا هنا ليس من أجل أن أزعجك بعد منتصف الليل. لكن هذا ظرفي،

لم يكن باستطاعتي المجيء قبل هذه السـاعة، فلا تؤ اخذني بحقَ الله.
 واحدة. أحضر لي من فضلك مئة ألف ليرة والكيس يصير ملكاً لك. امسك.

## وعَّم ليَ الكيس الخيش، وأردف مبتسمـاً:

لا تخف. لن أدخل المنزل. أغلقْ الباب وراءك إلى أن تعود.
وأمسك الرجل الغريب بقبضة الباب وأغلقه بنفسه. ولم يطل
 في دزمةٍ واحدة. قدّمها للرجل بيدٍ ثابتة. شكره الرجل على نبالتها والته، وهمّ بالانصر اف، لكته توقف فجأه، واستدار إلى أمجد، وقـال: بالمناسبة، مسلسلك الأخير كان جميلاً، برغم أن فكرته ليست

جميلة.
لا أفهم. كيف إنّ فكرته ليست جميلة؟
إنك لا تنحـاز للوطن، وفههك كفـاية يـا أستاذ. تصبح على خير! وانصرف. لم يستخدم المصعد، بل راح يهبط الدرج بـخطئِ ثـابتة. ألقى أمجد إثرَه نظرةً إلى أن غاب في عطفة الدرج، ثـم أغلق
 ما قـاله الرجل عن عدم انـحيازه للوطنٍ بل انصرف إلى ذوجته التي كانت مـا تزال بباب غرفـة النوم واقفةً متوجسة. سألته:

مـا القصة؟؟
إنها حكايةٌ قديمةٌ مملّة. أقمّها عليك فيمـا بعد. المهم الآن أن
ترتاحي.
أخذ بيدهـا، وساعدهـا في العودة إلى الفرٍاشـ أعـا
 نومـأ هـانئأ. أطفأ النور في المكان، وخرج إلى الصـالون. إلى

الكيس. حمله إلى غرفة العمل. فتحه. كان يسعى جـاهداً للهروب من شبح سامرٍ المشنوق وجثة الشيخ الهامدة على حضنه في الزنزانـي الباردة. ألةٍ بمحتويـات الكيس على الأرض: بيدرٌ من الذكريـات





 كان يشرب معها الشاي في في صالون هذا المنزل. من المؤكد أنْ وِيداد
 الثلاثة يقيمون في هذا المنزل ذاته حيث يقيم الآن مـع سلمى. تَغييراتٌ



 على جدران الصـالون وغرفة النوم، أو تلك التي كانت تقف في إطار ات معدنيّةٍ نـاعمة على هذه الكومدينو أو تلك. جميع هذه الصور كانت من المسروقات مـا عدا تلك الكبيرة المعلقّة على الجدار فورف سرير المر أة العجوز، الصورة التي تجمـع العروسين (وِداد وأمـجد)






 فضحك: أيمن، خلدون، سعيد، سامر، وأمجد طبحاً. كان هذا عشية

سفره إلى دوسيا. حفلة وداعٌ صغيرة أقـامتهـا له الشلّة انتهت بصوردٍ تذكارية. كانوا يقفون عند جسر فيكتوريا في قلب دمشتى، وفي فم كلٍ منهم سيجارة غير مشتقلة. راح يتناوب بين الحزن والفرح و وهو يقلِب الصور التي، من كثرتها، يصعب تقليبها في جلسةٍ أو جلستين. وكان يقول في نفسه: كان يجب أن أعطي الرجل مئتِي ألف ليرةَ بدلاً من مئة ألفب واحدة. فهل تصـة حياتي لا تساوي إلاَ مئة ألف ليرةٍ


 سيدرا، فقد طالتني هذه التهمهة أنا أيضـاً في يوم من الأيـام. كانت
 كنت طـالباً في جـامعة موسكو التي من المؤكد أنها واحدةً من أكبر
 الأجانب فتطط. وظليفة هذه الكليّة: تعليم الطلّاب الأجانب خلال عام دراسيُّ واحد قبل أِن يتم توزيعهم على المعاهد المد المختلفة.





 استطاعتي. طقس موسكو غنيٌّ عن التعريف. قبل نهاية شهر نيسان


 الهواء الطلق: كأس الكليّة بكرة القدم. وزعوا الطـة الطلاب إلى كتل: الكتلة العربية.. الكتلة الآسيوية.. الكتة الأمريكية الجنوبية، الخ... ريمـا كان المجموع ثمـاني كتل. وبسبب ضيق الوقت عملوا نظام البطولة

على طريقة: خروج المغلوب من مباراةٍ واحدة. وأُجريت القرعة.
 أمريكا الجنوبية الذين كانت أغلبيتهم من برازيل وتشيلي. بينما
 واستمرت تسعين دقيقة. نحن العرب سجلنا صفراً من الأهدافـ. بصراحة، كذا مسخرة. انتهت المباراة بسبعة أهداف مقابل لا شيء.
 أنه لم يكن يحتفل بأهدافه مـ زمـلائه البرازيليين والتشيليين. كاني بعد كل هدفِ يِسجله يركض إليّ أنا لكي أشاركه الِّا الفرحة بخيبة العرب. وفي كلُ مزّة كان يبرطم بلغةِ روسية معوّجة: (مـا رأيكِ بهذا الهدف يا صديقي؟ معجزة. صس؟ هل رأ رأيت في حياتك هدفأ بأ بهذا الجمـال؟) وأنا كنت أتعمد أن أنز ع عليه فرحته، فأرورح أصـحـ لهـي
 أنا مسؤولية الخسارة اللقيلة التي نزلت بنا لأنتي كنت أفششي أسرار خطتنا في اللعب إلى دوبرتو، واعتبروني بالتالي جاسوسألألـا للبرازيل.


 الصور . والتفتُ إلى الرسائل. ــا أطيبَ رائحتَها ! وشعر بالفبطة لأنـه
 شخصياً إلى جيل مـا قبل الفيس بوك والمشاعر الافتراضية، فهذه المشاعر سريعةُ العَطَبَ. أمـا مشاعر القلم وهو يصرّ على الورق فأمر هـا مختلف كاختلاف حنان الخشب في البناء عن الألمنيوم الأي


 مهرجان التلفزيون. سوف أرسل لكِ صورةً عنها بالموبايل. قرأتها تبل قليلٍ مرّتين. هل تعرفين مـا الذي أعجبني فيها؟ الذي أعجبني

في الرسالة هو ذلك الكلام الذي ليس موجوداً في السطور أو مـا

 الأوقات في علافته بصاحبه. ذلك الشيء الاتي





 السابقة، وعن تفـاؤلك بالنجـاح فـي عملك الجـي

 وصِولها إلى دبيَّ بأسبوعين تقريباً. إنها تلك الِّانـا

جداً:
أفكّر بك..
أمـا رسالة وِداد التالية التي وتعتْ بين يديّ فلم تكن مختصرة، وجاءت في أواخر سنة 2007، أي بعد أكثر من سنةٍ على الانفصـال: أمجد الغالي!
ترددتُ طويلاً قبل أن أكتب إليك هذه المرّة، فأنا لا أعرف
ضرورة الكتابة مـا دمتَ لا تردُ على رسا وسائلي



 أمجد؟ أم تراكُ صرت تكرهني؟ لا تتحجّع بِّاٍ سامرٌ في نهاية المطاف ليس إلّا تفصيلاٍ في قصتنا الكبيرة أنا

وأنت. لا أرغب بمناقشة هذا التفصيل بالمراسلة. لن أناقش هذا الأمر معك إلّا والعينُ بالعينِ. ولكن بالمراسلة أؤكد لكَ أنَّ هذا الصديق المشترك مجرد تفصيلٍ في قَصتنا المليئة بآلاف التفصيلاتِ قصتنا التي يبدو أنّ خاتمتها كانت لك موجِعة، فقد علمتُ بوجودك





 بأنه حزني مثلما هو حزنك، أو حتى قبل أن يكون حزنك.

لم أعهدك بهذه القسوة بـا أمجد.
صمكك عذّبني أكثر ممـا تتصور. هل تعرف مـا الذي بتُ أخشاه الآن؟

أخشى أنني صرت أخاف منك.
هل هذا مـا تسعى إليه؟
أن أخاف منك؟
أن أكرهك؟
إنْ كان الجواب بالنفي فأرجو أن تردِ علِي رسالتي هذها من إنـ أجل أن أمتلك الشجاعة الكأفية للكتابة إليكَ مرّدً ثانيـة.

رسالة وِدادَ التالية.. كانت هذه الرسالة في ربيع 2008 : و أخيراً كتبت..

شكراً لك. .

أخيراً وصلتني أخبارك „منك"، وليس من شخصٍ غريب. وقد آلمني أن تكون بهذا القدْرِ من المرارة.
تمنيت ألَا آجد في رسالتك (الأولي!!!!!) تكـ الأسئلة التي لا أعرفـ





 مدةٍ طويلة؟ ومـاذا كان شعورك لحظتئذِّ. أرجو ألّا تبخلِ عليَ بـالجواب، فأنـا أحاول أن أتصور مـا يمكن أن يصيبني لو رأيتكَ ذاتِ حينٍ، ولو بـالمصادفـة.

رسالة وِداد التالية (آخر رسائلهـا الورقية إليّّ جاءتني في الخريف الأخيرِ تبل الحرب. كان قد مرَّ أكثر من سنتين على ذينك
 واحداً عن المر أة البعيدة.):

خرجتُ إلى الطريق.

طويل خيّم على دبيّ.
سألت نفسي: من أين هذا الحنان جاء فجأة؟
 ميلادك، واشتقتُ إليك، ولَهَفَ تلبي عليك أيَّها الفـالي. كلَّ نوفمبر وأنت بخير!
 مواليد شهر نوفمبر ، ولست من مواليد الخريف عمومـأ، بل إنني كــا

تعلمين من مواليد شهر نيسان (أبريل) الذي هو قلب الربيع. مـاذا
 وأسألها كيف نسيتْ تاريخ ميلادي. ولكنتي امتنعت من ذلك وقد تذكرت أنَّ نوفمبر هو شهر ميلاد سامر . فهل بعثت وِدادُ الرسالة إليَّي بالغلط؟

مـا زال سامرّ ينزل مـع الماء من الحنفية.
يـا الله!
هل كلٌ هذا الاكلم لي؟!
نعم، لقد أخافتني تلك الرسالة في حينها، ولكنها بـالوقت ذاته بعثت إليَ بيعض الراحة، وقد ذكرتني بنصيحة شمس: يجب أن تنساهـا يـا أمجد.
 بوجود واحدةٍ بينها من سامر، مـ أنني كنت تد ترأتها أتها من تبلُ مرّتَنِ. كان قِد بعث بهـا إليَّ بعد اندلاع الحرب
 كيف ومتى وصلتني؟ ولم أتذكر. كتب لي سامز في تلك الرسالة يقول:
مـع كلٍ حرف تكتبه يستيقظ في الأعماقِ بركانٌ منِ العواطف
 حكايـاكَ مـ الزمـان.. وكم يؤسفني ويشجيني أن أقرأ مـا خلف سطورك.
يـا إلهي.. كم أنت وحيدٌ في مدينة الأشباح التي تتحوّل يوماً بعد يوم إلى مدينة النحـاس.
هي أقدارُنـا كمـا تعلم. أو على حدٍ تعبير البيّاتي: لعلّها كَقَدَر الإغريقْ،

كالموتِ،
كالطاعونِ،
كالحريقْ.

وانفتح بـاب الغرفة بغتةً، وظهرتْ سلمى، وقـالت من فورهـا
بملامة:
مـاذا تفعل؟
لا شيء سوى أنني أقف على رصيف العمر . ولكنك تجلس متربعاً على الأرض الباردذ.

ومـاذا في ذلك؟
كيف مـاذا في ذلك؟ سوف تمرض.
لا تخافي عليّ. أنا لا أمرض.

 بإرهـاقٍ عجيب، وغادرت المكان، وتركت الرجل ينظر إنْرَهـا وقد سقط فريسة الحزن. من المؤكد أنه لم يكن يقصد منر من وراء قوله







 كانت تبكي وهيُ تكاد أن تهلِك من الأسى. يـا ربي! مـاذا في هذا القلب

من طوايا؟ إنها سحابة العمر قد انقشعت سريعاً وحملت معها النشوة المتجددة، وتركت الجسد كليلاً، وتركت الروح عـر عارية. أخذ






 غير أنها لم تتوقف عن البكاء المرير . ومن جديد لم يكن أمـامـه إلَا العقاقير مُنقذاً. أعطاهـا ترصـا واء واحداً من الدواء نفسهه. هل تقبله؟
 الرجل من العذاب أم تَصرّ على معاقبته وترفض القر
 أنها لا تستطيع أن تعاقبه، فهي تشعر شعوراً قوياً بأْنها تحبها وبأنها تسامصه، فأخذت القرص من يده، ورمت به إلى فمها، ولم
 يمستد رأسها وكتفها بر احة يده و هو يتأمل وجهها. و رآد شاحباً أكثر من أيّ وقتٍ مضى، حتى إنّ هذا الشيَّ قد أفزعهه، فأخذ كذّها بين راحتيه، وراع يلثم ظاهرهـانـ وكان كمن ينشد الغفران. ولكنها لم

 إلى الصـالون. جلس على إحدى الأريكتين متربعا، و شعر بحاجته
 الصـالون، لكنه امتنع عن ذلك في اللحظة الأخيرة، وفضّل الالتزام،

 الصمور والرسائل على الأرض، وأغلق الباب خلفه جيداً. وأطفنأ النور

المشتعل. جلس خلف طاولة الكتابة، وراح يدخن سيجارته. كان


 وتسعى إلى إسعاده، ويعرف حقيقة مشاعرهـا عندما عـا يحرمها المرض البغيض متعة الحياة ومتعة أن تسعد الرجل الذي تحبا ويعرف بـالتالي أسباب تعاستها المضـاعفة، ويسعى إلى التخفيف عنها. ولكن كيف؟ هذا مـا كان يشغل فكره، وهو وـو يجلس في العنمة، يحزبه الأسى. رآ يدخن سيجِارته بهدوءٍ متأمل. ولكن هـا هـا هو الباب
 تعتذر عمّا بدر منها. أشعلت النور، وجعلت تتملّى وجه زوجها
 أنه كان قد غدا ضنيناً بـالأمل. جعلتْ تفكر مثلُه تمـامـاً. كيف يمكن
 أفكاره قليلة التجانس. إنها سآمة الحيـاة، إنها العزيمة الخـا $ا$ الخـائرة. بدا الوجه أمـامها كثير التعب. فمـاذا؟ هل بكُرٍ إِّ إليه الكهولةَّ وأحست






 الحانية في وحدة أيـامه الموحشة تـمت هدير الطائرات ودويّي


 قليلا. يؤرتَه، وينغَص عليه مـا تبقى من انسجام العيشِ.. وفجأْهُ تدلَّى

حبلٌ من سقف الغرفة أمـامي. كان الحبل ينتهي بأنشوطةٍ تخنق رقبة رجلٍ لا أعرفـه. رجلٌ طاعنْ في السن. رحت أحدّقَ فيه النظر ـ مَنْ هذا

## وفجأةً كذلك

״عادَ الوجهُ شابًاً ",(فقعرفتُه مِن جديد

إنه وجهُ سامر
مـات بمـا كان يكره أن يموت
منعوا عنه الأكسجين واغرورقت عيناي بالدموع

وتلتُ:
"يـا دبَي
"هوَ ذا عبدُكَ فتَقَلَّهْ
وبكيتُ بصمتِ وأنـا أحتضن المر أذ المريضة بحنانٍ لم أعهده
في نفسي من تَبل.
كلُ هذا الألِّ لك.

19

كانت سلمى تجلس على كنبة في الصـالون. وكان هنا رجاء وراء و

 سلمى لا تستأهلين إلاّ كل خير .. و هذا كلّه غير مهم. المهم الآن هو شعور سلمى بأنها قد صـارت، منذ خمسة شهورٍ، موضعَ مواساة،

وبأنها سوف تبقى كذلك إلى أن تموت، فـالنضـارة والحيوية والطبائع الفائرة تركتها إلى الأبد. إنها الصورة المعانـاكسة لهذه


 زوجها المتوفى؟ أم كانت في سرهـا طبعاً تـلعن حظهـا العاثر حسب؟ مـا الذي كانت تفكر بهـ و هي تنظر إلى رجاء التي التي شعرت بخصو صيـة
 قصيرة أنها ربمـا تكون بديلا من سلمى في البقية الباتية من حياة


 يكون أمـامه بعد اليوم إلا المعـانـاة مـع امر أة مريضـا عليه، وريمـا تـالت في نفسها: أمجد يستحق نصـياً خيراً الُ من هذا النصيب. وسلمى ضبطت هذه النظرة، مـع أنها كانت خاطـفة، فتوتر الجو بِين المرأتين. توتر داخلي لاحظه الرجل خطفاً، فقد كان

 المنزل. سألتُهـا:

> هل تمَّ تسجيله في النفوس بكنية أبيه؟

نعم.
ألم يسألوكِ أين أبوه؟
بلى، سألوني. قلت لهم: أبو طفلي مُعتقلُ عندكم. سألوني عندئذٍ عن عقد الزواج. أجبتهم بأنتا متزوجان عند أحد الشيونـ هـ هل في هذا مخالفةٌ للشرع أو القانون؟

تالوا:

## لا. ولكنه سوف يكون ولداً بـائساً.

وهل يعلم ذوو سامرٍ بوجود طفلٍ لهم ني هذه الدّنيا؟

لمـاذا لا تتصلين بهم وتخبرينهم بالحقيقة، أقصد بالأمر
الو اقع؟
لا أعرف. لم أجرزُ على هذا العمل.
ولكنّ من حق العم (أبو سامر) أن يعلم بوجود حفيٍ لـه في
الحياة.
نعم. هذا هحيح. ولكن، ماذا أفعل؟ إنتي لم أجرؤ على إخبار
 ليس الآن طبعاً. ليس قبل أن أصير في إسبانيا. لا أريد أية مشكلاتٍ قد تحول دون رحيلي مـ الطفل عن هذا الوياء.

وكيف ستخرجين الطفل من البلد؟ لا بدَ من موافقة الأب، وفي حال غياب الأب لا بد من موافقة الجد، ثم العم، الخن... أليس هكذا ينصُ القانون؟

بلى، أنت على حقَ. ولكنني قلتها لك في المطعم: بـالمـال تستطيع أن تخرق القانون، تستطيع أن تشتري بعض الأشياء. ليس جميع الأشياء بطبيعة الحال، فلم أستطع بـالمـال أن أشتري حياة سامر . ألـو
 والابتزاز، من دون أن أحصل على غير الوع ألود الكاذبة. وهذا سبّ

 نغادر إلى بيروت أولاً. ومن هناك إلى إسبانيا. آمل في أنك سوف
 إنني مدينةٌ لكَ باعتذارٍ آخر.

تعتذرين عن أيّ شيء هذه المرّةَ يـا مسكينة؟
 دمشقَ. لقد كذبتُ عليك. في الحقيقَة أنَّ وِداد هي مَي مَنْ طلب منَي أِنِ أقول لك ذلك. إنها صديقتي على الفيس بوك. ونحن ندردش كـي كيراً. منذ ثلاثة شهورٍ وهي تطلب منَي أن أتحرش بك بك، و ألتقيك، و أتحدث عنها بحضورك. إنها تريد أن تعرف ردّه فعلك فـلك حين تأتي سيرتها أمـامك. تريد أن تعرف أين صـارت مكانتها عندك من أجل أن تعرف
 أن تكون مرفوخةً عندك، وبخـاصةٍ أنك لا تتجـاوب معها حول طلب

اللقاء في بيروت.
اتركيكِ من وِدادَ الآن، فلدينا مـا هو أدعى منها إلى الاهتمـام
هذه الليلة
هل تعرف مـاذا هلت لها ذاتَ مرّة؟ تلت لها: أنت يـا وِداد لا
 أحبها. يا إلهي! مـاذا جرى لنا يا أمجد؟ مـا هذه النهـايـات التي صرنـا

إليها؟!
تحبينها؟ ولكنها لم تكتفِ بي أنا، بل تمـادتْ وسرقتت سامراً
أيضـا
لا، إنها لم تسرتَه. لم يكن بينهما أية علاقة جدّية، ريما حدث
 صـارحني سامرّ بـالأمر ذاتَ مرّة، وسامرّ لا يكذب يتعذب بسبب ذلك، وإنه يشعر بالخجل من نفسه. حتى وِداد تشا تشعر بالخجل. وأنا قلت لك مـا قلت في المطعم من أجل أن أبدأ معك
 أكن موفقة في اختيار البداية المناسبة.
ورجعت المرأة إلى النواح، وأضـافت من خلال دموعها:

بـالمناسبة، وقبل أن أنسى، لقد سألوني عنك.
مَن الذي سألك عني.
رجال الأمن.
ومـاذا يريدون أن يعرفوا؟

التحفيق معي حول سامر .
وبمـاذا أجبتِ عن سؤ الهم؟


 بالفعل، ولكنه رماديُ الطيف. وهل هذه تهمـة في حسـابـاتهم؟ لا أعرف كيف يفكرون بدقّة، ولكني أظنها كذلك. فهل عليَّ أن أخـاف؟ لا، ليس تمـاماً، ومـع ذلك، من الأفضل أن تكون حذراً. أرجوك أن تفعل. كفانا خسـائر. أرجوك يـا أمجد.
وارٍتمت على كتفي وهي تكاد أن تهالك من الأسى، فـاحتضنـئهـا




 فمن غير المعقول أو المقِبول أن أسقط في مثل هذا الشَرَك مـَ أرملة
 الدرجةً من الـحِطّة. كنـا نجلس في الصـالون الواسع على كنبةِ عريضةٍ

فـاخرة. كلُ شيءٍ في ذلك البيت فـاخر : الكنبات، الثريّات، المزهريات،





 إلى الصـالون. وجلست أنتظر . وخطر في بالي أن أتصل بسعيدٍ من أجل أن يأتيٍ ويكشف على أرملة صديق طفولتنـا المشتركـ ولم ولم
 أغفت. هذا هـا أكدته لي الخادم العجوز . أظنها قد تنـاولت قرصـاً منوّمـاً أو قرصين.

كان الرجل والطفل منشغلين بلعبةٍ مـا كانـا يتسابقان بالجري

 مفاجئة: تسعة أهداف لألمـانيا، سبعة أهداف للبرازيل. الانـئ مـاذا يحدت؟ سأل أمجد نفسه. هل صـارت ألمـانيا تكسب بعض التا لأعـاطف بعد هجرٍة السوريين الواسعة إليها؟ ربــا
 هحمولٌ على رقبة أمجد، حتى إنه كان يصفق ويصر خان محـاكياً أطفـال الار المدرسة. وفي الصـالون: كان الارتباك قد وصل وـل إلى أوجه عـه عـد
 إلى الثانية إلا بطرف عينها. وسلمى يتملكها خوف ألكا أكيد من أنها لن تكون بعد اليوم إلا ضربا من العبء الثقيل على ذوجها. بينما يتملك رجاء، بقصد أو من دون قصد، إحساسٌ بذنب مـا ارتكبته بهذه الزيارة. وباتت تتحينّ الفرصة لتبرئة ساحتها من هذه التهمـة.
 قعدتها، فهبّت رجاء لخدمتها. فوجئت سلمى بهذه الحركة، ورجاء

نفسها فوجئت بنفسها، فكانت الحصيلة إثبات الذنب بدلاً من نفيه. وكان هذا واضحـاً في النظرة الجديدة المتبادلة بين المر أتين. نظرة الكا صامتة، ولكنها تقول الكثير : النضـارة مقابل الذبول. الصحة مقابـل الـابل المرض. الحيـاة مقابل الموت.

## 20

سبع دقائق إلى منتصف الليل. جميع ساعات البيت تقول بذلك. أمجد في غرفـة العمل يشتغل و يدخن السجائر . تَحين منه التفاتة إلـى إحدى الساعات: إنه الوقت المو صوف. ينهض. يغـادر الغرفة بعد أن يطفىء النور فيها. يصير في الصـالون. ينصرف إلى غرفة النوم. الأفعال الروتينيـة ذاتها.

يشعل النور . يقترب من سلمى. يجلس على حرف السرير . يراهـا تنظر إليه بعينين ذابلتين.

صحيانة؟
لم أعد أعرف إلى النوم سبيلا.
ثم مـاذا؟ الدواء. حبة، اثنتان، أربع حبات. جميعها تسقط في كف سلمى التي تبدو غير متحمسة لتعاطي الأدوية بعد اليوم. ينظر إليها أمجد بثبات. ويتمتم كمن يؤنبها:

ومـاذا بعد؟<br>لمـاذا أنـ؟

سألت بإصرار . وسؤ الها لا جواب له عند أمجد، فرجعتْ تسأله:
لمـاذا أنـا؟
لا أعرف لمـاذا أنتِ.

ملايين البنات سوايَي لا يصيبهم شيء، ولا حتى زُكام. لمـاذا أنا؟ لمـاذا القلب؟

فهل لو كان غير القلب لكان الأمر لا بأس به؟ ثّمّ إن الجميع تقريباً لديه نفس السؤال: لمـاذا أنا؟ لماذا الكبد؟ لمـاذا الانـا السرطان؟ لماذا بتر الأطراف؟ لمـاذا القنابل والصواريخ؟ لمـاذا الخوف؟ لمـو لمـاذا المعتقلات؟ لمـاذا التعذيب؟ لمـاذا الفقر؟ لمـاذا هخيمّات الـات اللاجئين؟
 ولماذا العطش؟ وبـالمناسبة أيضاً: لمـاذا أنـا؟ لمـاذا زوجتي الماء هـي المريضة؟ أنـا لا أعرف لمـاذا. الذي أعرفه أنَ أمـامكِ جرعةً دواءِ يجب أن تأخذيها

كان يتحدث بحزم، وربمـا كان على شيء من عصبيةٍ مكتومـة. أومأتِ المر أة بعينيها أن حاضر . فعلت ذلك من يأس
 رأسها في الفراثى. إنها خيبة الأمل، وخمود اللظى، وحبـ، وحبال الرجاء التي تقطُعت. إنها الأعصـاب المجهَدة، وسخرية الموت من الجمـال

و النضـارة.

## 21

ليل. دوييّ قنابل وانفجارات صواريخ وهدير طائرات حربية. مُواء قطط مذعورة. سحاباتُ ضبابِ في الأصباح البارد

 يقَاومون الريح والبرد في الطريق إلى المدرسة. وععامل تنظيفات
 النفايات. وسلمى في الفراشع. وعقاربُ ساعات تتكتك. وريحٌ بـاردة

تكنس الطرقات. وأمجد يفتح باب المنزل عن أم غالب. ويقود سيارته في الشوارع بلا هدف. ولا يلفت انتباهـه شيء. لا الفتيات هذا ولا ذاك. ورجاء تشاركه القهوهة في إحدى الكفتيريات ولا يثير اهتمامَه حزنُها الباغي على نحو يبعث على التأمل، وقد
 منزلها الباذخ: هل أكون أنـا آخر النبلاء الفاسدين؟! الـيا والليل يهبط على المدينة. وسلمى في الفراش وبين يديها المصحف الشريف:

 وكلمـاتٌ تتراقص على شاشة الكومبيوتر في غرفـة العمل في بيت
 إلى منتصف الليل. و أمجد يتوفف عن العمل. يطقطق أصـابع يرق يديه.
 مشتعلا في المكان. يقترب من سلمى. يجلس على حرف السرير . لم تكن نائمة. كانت تقر أ القرآن بصوتٍ خفيضٍ في المصي جلست على السرير متربعة. كانت كمن يقر أ على دوحه مـا تيسر له من آيات الله البيتّات. „االشمسُ والقمرُ بحسبان، والنجمُ والشجرُ
 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تُخسروا الميزان، ورالأرضُ وضن وضهـا

 من القراءة. صدقَ الله العظيم. تقبّل المصحـِ ثلاثلاً، وتدسته تحت

الوسادة.
ألا تستطيعين أن تنامي؟
لا ترد على سؤاله. لن يسمـع صوتها بعد اليوم.
هل أحضر لك التلفزيون إلى الغرفة؟
لا جواب. يستسلم أمـام صمتها. يحضر الأدوية. وفجأة يلتمع

البرق ويشمل الغرفة بأنواره الزرقَاء، رغم الستارة المسدلة على
 ثانية وثالثة. وسلمى لا تحرّك سـاكنـا. هـاهي لا تا تفز ع من الر الر عد ولو قليلا. فمـاذا حلّ بها؟.. أتراهـا يئست من رحمة الله أخيراًّه.. هذا مـا
 الموت صـار ضرورةَ لها من بعد أن تحولت إلى مجرد كمًّ مهـَلٍ في


 الدواء على مهل، وأعادت كأس المـاء إلى مكانها، وانـا واستلفت في الفر اش من جديد، دون أن تـجفل من قصفـات الرعد المتحتالية، بل إنهـا قد أغمضت عينيها بكسل، وتظاهرت بـالنوم. ولم تقل كلمـة واحدة
 قاتل هذه المر أة إن هي مـاتت في القريب من الأيـام؟... أو حتى في في
 أغلق الباب. رجع إلى الصـالون. ذهب إلى غرفة العمل. جلس خلف


 في غرفة النوم. وهناك كانت سلمى شبه جالسة علـي على الأرض وقد الرتمت بر أسها على حرف السرير . قذف بجسده إليها ليرفعها

 فاهـا. هل كانت تريد أن تطلب المـاء؟ جرعة المـاء الأخيرة؟ هل هـ مـاتت عطشانة؟ هل كانت تنادي أمجد ليحميها من الموت؟ هل كانـ كانت
 الغفران؟ مـاذا كانت تريد أن تَقول؟ مـاذا كانت الكـلمة الأخيرة التي لم تستطع أن تقولها، فحملتها معها سراً إلى القبر؟ هذه الصوردَ سوا سوف

تعذّب أمجد في مُقبِل الأيـام، وسوف تسلبه مـا تبقى لديه من هناءة

كلُ الألمِ لك.

## 22

في واحدةٍ من مـالات العزاء الكثيرة التي ازدادت عـي عدراً في السنوات الأخيرة من كثرة الموت الرابض على المدينة. أهل الميتة

 يترك صديق طفولته وحيدٍ اٍ في هصـابه، حتى إنه أجّلْ موعد زفـا ابنته أمل الذي كان مقرراً بعد أسبوعين. أجّله إلى مـا بعد أر أربعين

 بواجب العزاء بالحضور شخصياً، وصـارت أغلبية الناس تكتفي
 والانفجارات كثيرة، والخوف كبير . المواصلات شحيحة. الكهرباء
 الفر عية منها. بعض المعزيّين كان من طرف والد ولم ولمى أو من طرف شقيقها. رجلٌ واحدٌ، غير سعيد وأيمن والشرين الشري (أبو الخير)، كان من طرف أمجد الذي فوجىءء بقدومـه إلى درجة أنـه شعر بـالنـي

 في الحقِيقَ، لم يكن مزعجاً في شيء، بل يمكن القَول أنه كان غارِية
 للمرأة الراحلة، والصبرَ والسلوانَ لزوجها المكلوم، ومكت قرابة

عشر دتـائق جـالساً بصمت، وشرب فنجاناً من القهوة المُرّة، قبل أن
 انتبه لنفسك. أرجوك أن تفعل. كفانا خسائر . وقرر أن ينتبه لنفسه


 الوحوشُُ حُثِرَتْ، وإذا البحـار شُجِّرتْ، وإذا النفوسُ زُوِّجت، وإذا المؤودهة سُتلتْ، بأيِّي ذنب قُتِتْ.
أصرَّ سعيدُ بعدَ أمسية العزاء الأولى على دعوة أمجد وأيمن
 أراد. كان يومـاً طويلاً وشاقَّاً على الجميع لم يتناولوا خلالَّه طعامـاً ولا مـاءً.

وفي المطعم كان ثمّة صـمٌ على الرجال الأربعة وهـم يتـنـاولون طعام الغداء، دغمٍ أنّ الظلام قد هبط على الخليقة قبل أكثر من ساعتين. وعمومـأ كان الحديت قليلا غلبتْ عليه بعض عبارات المواساة بالإضـافة إلى: أعطني مـاءً لو سمحت. أو : نـاولني الملـِ من فضلك. بالإضـافة طبعاً إلى بعض الألحاديت المتفرقـة عن الموت

 الأخبار غير الاككيدة عن أهل العشوائية المنكوبة. ولكن كان لديه بعض الأخبار الأكيدة أيضاً: أم إبراهيم التي ذبحت ألوت أو دبّرت ذبع
 فتهشمَ جسدهـا، أمّا إبراهيم الذي ذبـ أخته بيده، كمـا اعترف
 الإيو اء، ثم ترك المِركَ وصّ وصار ينام في الشارع، ويمتهن التسول، ولكنه أقدم مؤخراً على قتل نفسه بطريقةٍ شنيعة: لقد تطع قضـي الذكريّ بمقصَ خياطة، وقد فعل ذلك في الطريق على مرأى من

الناس الذين لم يسعفه منهم أحد. الجميع تحـاشى الاقتراب من ذلك المجنون.

وهل من أخبارٍ جديدةٍ عن شمسٍ يـا أيها الرجل الطيّب؟ سأل سعيد. ردَّ الرجل الطيّب: لا، للأسف، لا يوجد أيةُ أخبار جديدة.

23

بعد العزاء.. أمجد يفتِح باب منزله ويدخل. يشعل النور. ومن فوره يجد نفسه وجهاً لوجهٍ أمـام سلمى. إحدى وري صورهـا
 المقَابل. كانت كمن يرحّب به. يتوقف في مكا

 مكتبات قلب المدينة. كانت الشابّة التي انتهى زمـانها فـا في هذه الدنيا





 العروس وبعضا من أصدقاء العريس، وفي مقدمتهم

 الصـالون مرتبكةً، مطرتَة الرأس. كان أمجد يتأملها فرحاً بهذا

الصيد النسائي البهيج، فقد عرف أخيراً لون شعر البنت. كان اللونٍ أسود، وكان الشعر غزيراً مثلمـا كان يتمنى. مثلمـا كان يتمنى تمـامـاً.

## مـا بك؟

لا ششيء. ولكن هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أنام فيها خارج البيت. أقصد: هذه هي هـي المرّة الأولى التي أجد فيها نفسي وحيدةً مـع رجلٍ غريب.
فهل أنا غريبٌ يـا سلمى؟
لا لا، بل أنت شخصن قريبٌ جداً. قريبٌ وحبيب. أظن أنك تفهم مـا
أريد أن أقول.
حسناً.. إنْ كان وجودي يسبب لك الإربـاك فـإنتي على استعدادٍ لأن أذهب إلى الفندق.
لا بأس بالفندق، فكرةٌ جيدة، ولكنني ذاهبةٌ معك.
 يبتسم لها. ثم سرعان مـا يكفت عن الابتسام، فـالصورة تثير نواز عـع




 وسادتها. يرنُّ الموبايل. وبسبب انشغال فكره فـإن الرجل الا لا يسمعه إلا متأخرا. يتناول الجهاز من جيب سترته. ينظر إلى الشاشة. إنها
 بيروت، ومن هناك إلى مدينة ملقا الإسبانية. يشكرهـاه ويتمنـا ويتى لها الوصول بالسلامة. يغلق الخط. يقترب من السرير. من الجزء

المـضصص لسلمى. الأدوية تلفت انتباهـه بقوّة. مـا زالت في مطرحها على سطع الكومدينو المجـاورة، وكذلك كأس المـاء. وكذلك الصـور

 كلها تذكّره بالماضاضي الذِي

 طالت قَليلا. وجهه متهدّل القسمـات. عيناه كابيتان. يلوب في المـي المكان قليلا. يريد الهروب من هذا الو ضـع الخانق فلا يجد أمـامـه مخرجاً سوى إطفـاء النور علّ الظلمة تساعده في النجـاة من هذا الوجع. يطفئ النور، ويرتمي على السرير مضطرب الأنفـاس. ويغفو. كانت إغفاءةً متعثرة، فصورة سلمى لا تفـارقَه.

جرٍس المنزل يرنّ. ينهض أمجد عن السرير في تعب. ينهض متثاقلاً.. الجرس يرنَّ من جديدٍ، ولكن بإلحا ولحا ون أمجد يذهب إلى الباب أخيراً ويفتحه.. ويا للمفاجأة!
إنهـا وِداد.

وقف كلٌ منهمـا في مواجهة الآخر يتأمله، وكان بينهما صهتٌ
ودهشةٌ و عتبةُ دارٍ و بـابٌ مفتوح.
هل تأخرت في العودة إلى البيت؟
سألتْ.
نعم، تليلا.
أنا آسفة يا حبيبي. الطريق إلى البيت كانت طويلةً، ولكنتي لم
 البيت أجملُ من البيت. لا أظنُّ بوجودِ مكانٍ على الأرض أجملَ من

لقد اشتقتُ إليكِ يـا وِداد. الحيـاة موجِشةٌ من دونك يـا حبيبتي. أعرف.
مـاذا تعرفين أيضـاً؟


 قد انتهت. هل تعرف؟ أكاد أن أذوب من الحنين إلى ذلك الرصيف الأيمن من حيّ الشاغور . أكاد أن أذوب من الحنين إلى إلى تلك القبلة الذئبية التي تبعث في النفس على الحزن. إلى تلك الوريقة التي كتبت لك فيها عن الميلاد والموت والمطر . هل مـا زلتَ تحتفظ بها؟ نعم، إنتي مـا أزال أحتفظ بها.
هل تعيدهـا إليّ؟ فأنـا أخشى عليها عندك من الضياع في هذه

> الحرب.

ألا تقولين إنَ الحرب قد انتهت؟ ثم إنتي أخبئها في مطرعٍ أمين لا يمكن لأحدٍ أن يصل إليه.

وهل ثمّة مطرَّ هنا غيرُ مستباحِ بعد؟
نـم•
ألقيّ مكانٍ هو؟

هذا جيد. إذن دعني ألقي نظرةً أخيرة على المطارح التي في القلب. افتح لي صدرك لو سمحت.
بالتأكيد سوف أفعل. ولكن.. لمـاذا نقف بالباب؟ تفضلي
بالدخول، فهذا بيكُكِ أنتِ أيضـاً يا حبيبتي.
أجل. إنه بيتي. تسرّني العودةُ إلى البيت أخيراً.

ودخلتٌ. وأغلق أمجد الباب خلفها، فوجد نفسه وحيداً في



اشملني برحمتكَ يـا الله!


غَبَرَتْ أيـامٌ خمسةٌ على وفـاة سلمى. ثم أسبوعُ غبرَ وأسبو عان،
 ورجع، بل حاول الرجوع إلى حقول الـيـياة البهيجة: الكتابة عن النساء الصغيرات، وثورةٍ الحسُ، والعطورِ المسْكِرَة، والصدورِِ الوارفـةِ بـالفِلال، والشبابِ الناضر، ونجوى السريرة، و ... سبع دقـائق إلى منتصف الليل. يتوقف عن العمل. ينهض من ونـور وراء الطاولة. يغادر الغرفة. يذهب إلى غرفة النوم. يشعل النور ني المكان. السرير
 كأس المـاء؟ وأين قنـاني الدو اء الصغيرة؟ يقترب من السرير . يروح يفتّش عن تلك الأشياء. لا أثر لها. ويومض البرقَ. ويهمهـُمُ الرعد. ويرتمٍي الرجل على فراش سلمى. يدفن وجهه في وسائدهـا وقد غدا حزيناً مثل طفلٍ سرقوا منه لعبته.
والمشهد ذاتُه يتكرر أكثر من مرّة. أكثر من ليلة. يتكرر رغماً




 ترجيع الأسى من بعد أن تقدم الرجل آمـاداً في مراعي الحزن وهو لا لا

يكفُّ عن جلد نفسه، فقد بـات يؤمن بأنّ سلمى لم تمت لو أنه لم يقتلها











 سلمى فؤادَه. رجع إلى البيت عند الصباح حـ الرتمى عـى على السرير حيث











 عن الكرسيّي. لقد بات عارفاً بما ينتظره في غرفة النـا النوم. أين ديوان المتنبي؟ فما من أحدٍ يمكنه أن يساعدني اليومَ إلّا جدّي البعيد. لا

أثر للكتاب على الطاولة. كيف هذا الشيء يكون؟! لم يسبق للديوان أن اختفى من على سطح طاولة إلكتابة في أيَّي وقت من الأوتاتِ هـي هل





 كانت ناضرة. وعلى إحدى الصفحتين حيث ترقد النضـارة الأزلية، قرأتُ هذه الكلمات مكتوبةً بخط اليد:

لم تصدقني حين قلت لك ونحن نشرب القهوةَ في الكفتيريا: سوف أحتفظ بهذه الوردة إلى الأبد. هل تصدقني الآن؟ هـا هي اليومَ بين يديك. لقد انتهى دوري أنا. إذن، ساعدهـا أنت في أن تعيش إلى الأبد

حاوِل التوقف عن التدخين. أرجوك أن تفعل يـا حبيبي، فهذه وصيتيَ الوحيدة. أطمـع في أنك سوف تحقفهـا كنْ بخير . وحـاوِل أن تنسى بأنني أحببتك كمـا لم يحبَّ أحدٌ أحدا.

## 25

أمـام قبر غير مشيٍٍّ تمـامـاً بعد، وهف أمجد يقر أ الفـاتحة همساً


 المتعبة. وجهه مرهقٌ تمـامـاً ولحيته تد طـد طالت كثيراه وبعد قراءاءة الفاتحة سوّى بعض تراب القبر. وجاءه في هذه الأثناء ولد يحمل

المـاء في دلو صغير، وتوقف أمـامه عارضاً بضـاعته. أخذ أمجد الدلو من الطفل ودفع له نقودا يمكن اعتبارهـا كـيا كثيرة. فوجئ الولد بهذه الحركة، وأدرك أن زبونه قد أخطأ على نحو من الأنحاء،


 الدلو. أما الطفل فإنه لم يهرب بالغنيمة. بل ظل واتفا وأفا في مكانه، وبسط يديه، وداح يقر أ الفاتحة إلى رو ح المر أة التي لـي لـي يرهـا يومـا
 يمدّ له يده بالنقود. لم يستو عب أمجد الأمر . نظر في عينيه مباشرةً كمن يسأله: مـاذا تريد؟

ابتسم الطفل، وقـال:

> لا شيء.

أنت تبيع الماء. أليس هذا عملك؟ لا. كان هذا عملي قبل ثلاثين سنةِ تقريباً. قبل مـاذا؟! فكم عمرك الآن؟ هل تعرف؟

وصمت الطفلُ. وطال صمته تحت نظرات أمجد المتأملة. كان كمن يسأل: أعرف مـاذا؟ كانا يقفـان في مواجهة بعضهمها، والعيُن بالعينِ. تـال الطفل أخيراً وقد أخذته بالرجل الشفقة:

أنت تفاجئني. أفـاجئك؟ لمـاذا؟ كيف؟ لأنك قد نسيتني فهل أعرفك أصلاً حتى أنساك؟

وهنا تمـامأ مربط الفرس يا صديقي.
لا أفهم. هنا أين؟
في أنك تجهلني يـا أمجد.
 راح يبتعد بين القبور تاركاً أمجد للحظةٍ طالت قليلاً في حيرةٍ من الأمر كله. ولكنه صرخ إثرَ الطفل فجأة:

انتظر أيها الولد!
توقف الطفل عن المشي، والتفت إلى أمجد الذي راح يلحق به بين القبور المتلاصقة مثل أشجارٍ في غابة مطرية. وصل إليه لاهثاً يلتقط أنفاسه.

مـاذا تريد؟
سأل الطفل. ردّ الرجل:
ربما كنت أعرفك. ولكن قل لي أولاً: مـا اسمك؟
اسمي أمجد أيضـا.
أمجد فقط؟ أليس لك اسمّ آخر؟
بلى.
ومـاذا هذا الاسم يكون؟

إنه اسمٌ غريّبٌ بعض الشيء، ويكاد أن يكون بلا معنى. تماماً
مثلمـا كانت حياتي.
أي اسم هو؟
ليفاز
وكيف يكون بلا معنى وقد أنفتتُ عمري أبحت عن ليفاز؟ هل

نعم أعرف هذا. أعرفه جيداً. حتى إنني كنت أُشفق عليك.
لمـاذا كنتَ تشفق عليّ؟
لأنك كنت تبحث عني في الأمكنة الغط.
أين كان يجب أن أبحت عنك إذن؟
هنا. بين القبور، فالمقبرة هي المكان الوان الوحيد الصـُ في

 يومَ أن ماتت أمك؟
نعم يوم أن مـاتت أمئ
هل تشتاق إليها؟
إنني أسقيها الماء كلَ يوم. إنني أرعاهـا جيداً. أوَلا تشتاق إليَ أنا أيضـأ؟
أشتاق إلى درّاجتي الهوائية العتيقة؟ هل مـا زلتَ تحتفظ بهاء

 قدم وطعاماً وفيرا. سوف أشتري لكَ الطفولة التي كانت تنقصك، فتعُال معي يا ليفاز .
ولكن قل لي من فضلك: ماذا عن وِدادَ و أمي و شمسب و سامرٍ وخلدونَ والبقية؟

مـا بهم؟
هل تستطيع أن تعيدهم إليَّ هم أيضاً؛ لا، هذا فوق طاقتي.
هل تعرف؟ أنا أيضاً كنت أتجسس عليك. علي مستقبلك. كنت أعرف مـا الذي ينتظرك في هذه الدنيا. وكنت حزيناً من أجلك، فأنا

في الحقيقة لم أكن أريد أن أكبر . لم أكن أريد أن أعيش هذه الـمياة
 لمـاذا قذفتُ بجسدي الصغير أمـام تلك السيارة العـابرذ؟ فكيف ثُعاشُ الحيـاهُ إذن يـا ليفـاز؟ لا جدوى الآن من الجواب، فقد فـاتكَ فَطارُ العُمْر . ومـاذا عنك أنت؟ مـاذا عني أنا بأي شي؟ هل فـاتك القطار ؟
لا، لم يفتني. تركته يعبر من أمـامي و أنـا أتفر ج عليه وهو يبتعد
 الظمأ. سوف أسقيهـا المـاء كلُ يوم، فـالموتى يعطشون كثيراً إنْ كنت لا تعلم.
إذن، فأنت لن تأتي معي.
لا، لن أذهب إلى أي مطرح. بل سوف أبقى هنا بين القبور.
 هجرتُ المقبرة؟ اتركني بحالي، واذهب وحيداً في سبيلك. الوداع اع يا

صديقي!
وانصرف الولد. وصرخ أمجد إثزَه:
تمهل يـا ليفـاز.
التفت ليفاز إلى الرجل الغريب، وسأله:
مـاذا تريد بعد؟
إلى أين أنت ذاهب؟ وأين تقيم؟
أقيم هنـاك.
هناك أين؟
في ذلك القبر الخـاوي.

وانصرف الولد، وتَال أمجد إثرَه كمن يستجديه البقاء ولو
قليلا:
لا تتركني وحيداً يـا ليفاز؟
أمي تناديني. إنها مريضة. لعلّها تشعر بـالبرد. أو ربمـا اشتدّ
عليها وجع المفاصل.
بمـاذا تهرف يـا ليفـاز؟
نعم، هذا صحيح. إنها ميتة. ولكن أنتم الأحياء لا تسمعون
أصوات الموتى.

## فكيف تسمعه أنت إذن؟

ومن قَال لك إنتي من الأحياء؟ فـأنـا لم أعد أنتمي إليكم منذ أن قذفت بجسدي الصغير أمـام تكك السيارة الحـابرة. في ذلك اليوم
 بإلحـاح. يبدو أن الوجع قد اشتدّ عليهـا لقد جئتُها بـالأسبرين. ولوّح الولد بيده من جديد ومضى بين القين القبور مبتعداُ، ودخل في







 الهوّة التي بلا ترار. الارتمـاء الذي بيشبه الوقوع في الفراغ الوني أو

 أحجيةٍ تتعلق بلغة العرب وحدَهـم من بين لغات مختلِف البشر . ففي

حدود مـا أعلم لا يوِجد في اللغة الروسية، وهذه على سبيل المثال،
 المثال كذلك، لا يوجد في اللفة الإنكليزية الأكثرَ انتشار الًا حول الأرض

 أيضا. والسؤال الأهمّ هنا من (من أين) هو : لمـاذاء؟ لمـاذا اللفظتان؟






 من الألغاز؟ كنت أطرح هذه الأسئلةً على نفسي وأنـا أهوري فير في




 تمامأ مثلما كنت وأنا في ألـا طور المراهقة بعد. و هذا الأمر في الحقيقة
 الأزرق المخضلِ بحمرة الشفقق. كنت أهوي في سقوط حر ـ ولم أكن وحدي. جميع الذين عرفتهم في الحياة كانوا معي: سامر وَ ود وداد
 وينظر وصولنا إلى الكوكب الذي يستأهل أن يدفن فيه القلاماتـات كنا جميعاً نمتطي زلَاجة زجاجية هي أشبه مـا يكون بزلَاْجات الأطفال الحديدية في حدائق المدينة، والتي يسمّيها عامة الناس (زحليطة) المأخوذة على الأرجح من لفظة زحليقة الفصيحة. وكنا

نسافر لا أدري إلى أين. هل كنّا مجرد هـاربين من كوكب الأرض؟


 الفساد؟ قَلت: لا، هذا موكب الموتى يـا جَدِّي البعيد. ولِكْنْ قلْ لي من فضلك: هل حقاً أن هذا أنت؟ ضـحك كثيراً. كان مبتهجاً الً راح ينشد:


 وأنا اشتقت إليكَ يـا ولدي، ولكنتي عاتبّ عليكَ أيضـاً، فأنت لا لا تزورني في مرضي منذ أكثر من سنة. ثم تَال لي: المهم الآن أن
 الأسود الذي اسمه كافور حـال دون افتضـاح أمره. لم يدافع جدّي
 تعرف أني مدين بـالشكر لذلك الحجر الأسود، برغم شـو إتائمي الكّثيرة


 كانوا كثيرين على نـي ونهايـايـا، سـارقون ومسروقون. كتا جميعاً في زحليقةٍ واحدة نهوي ونهوي، ولكننا لا نصل إلى نهايتها.
 السقوط فيها لولا أن امتدَّت إليه يدّ وأمسكتْ بذراعه في لحظةِ مـا قبل التلاشي.

> هل هذه اليدُ يدُكِ؟ ألم أقلْ لكَ إنتي سوف أظلُّ ملاككَ الــارس؟ جذبته إليها. ضمته إلى صدرهـا. جـاءه صوتها حـانياً:

لماذا تريد أن تموت يا صديقي؟ لأننا افترقنا أنا وأنتِ يـا كاتيا.


 يجب ألاّ نفترق أنـا وأنت. كان يجب أن نسعى في إسعادِ بعضنا، فلمـاذا لم نفعل بـا ربي؟؟
خذيني إلي الفـابة البعيدة يا كاتيا، فقد „أز هرتْ أشجارُ التفـاح والخوخ، وهبطً الضبابُ فوقَ النهر."

## 26

## الآنَ فقط فهمثُك.

الآن فقط عرفتُ لمـاذا لمْ تَتصل بي عندمـا كنتَ في دبيّ.
فهل تعلم أنني رجعتُ إلى باريس تواُ من بيروت، وأنني كنت
قبلها في دمشق؟
مؤكد أنك لا تعلم.
ولكن هل تعرف مـا الذي يجعلني حزينة يـا أمجد؟ أخشى أنك لا تريد أن تعرف.
لا تريد أن تصدق أنني وقفت على رصـيف المدرسة الابتدائية وألقيت على شرفة منزلنا نظرة. هل أقول لكَ مـاذا تذكرت وأنـا على الرصيف؟ تذكرت أغنية فيروز الحزينة:

صباح ومسا

شي ما بينتى
تركت الحب
وأخدت الأسى
وكادت دموعي أن تسيل على وجنتي، ولكني انمرفت تاركةً
المكان هـاربة.
يبدو أنني سوف أقفي عمري كلَّه هـاربة.
بأنَّة حالٍ أنتَ بعد سلمى؟
أخـاف عليك من الحزن يـا حبييي.
لقد خشيت من أن أصعد إلى المنزل. خشيت من أن ألقاك

 عادت إلى مكانها فجأة. هذا الإحساس فوق طاقتي على على الاحتمال

 إلى دمشقَّ من أجلك كــا فعلت في المرَّة السابِة، في ذينك اليومين

 يومين للوداع. أظكك حدستَ بهذا. وأنا لم أجرؤ وقتئذٍ على أن أقول الك حقيقتي، بخلاف هذه المرّة: لم أحضر إلى دمشق من أجلك، بل من أجل شسس. فقد قلت في نفسي: ربما كانت ما تزال تقيم في عشورائيتنا الالَيفة. هل زرثّها بعد أن انتهت فيها المعارك؟ إنْ لم تزر هـا فإنتي أنصحك بـألاَ تفعل، فليس فيها حجرّ على حجر، حتى حتى إنتي لم أعرف موقع بيتنا بدقة، ولكنتي جلست على أطلال مال ما

 حزبِ يحتلني وأنا أقف وحيدةً عاريةُ في وجه اندفأُعة الزمن الذي لا

يرحم؟ لقد كبرتٌ يـا أمجد. صـار في رأسي بعض الشعرات البيض. المرايا لا تكذب. هل تعرف مـاذا كان أن أكثر سؤالٍ تردد صداه
 أقدمتُ على الانتحـار مرّتين. أو شكتُ على الموت مرّ مرّتين؟ آه آه يـا حبيبي
 إنني حُطامُ امر أة تذ تذكرتك كثيراُ و أنا أجلس علي الأطلال التي غدتْ

 وحكايـات شمس التي لا تعرف لهـا بدايةً من نهايةّ، وتعبَ أبي مـع عربته الخشبية، ودراسة صديقك علاء المتعثرة، ودرّاجتك الهو الهوائية العتيقة، والخدش الذي في ذقني الصغيرَّ، والسؤ ال ذاته يلفّ ويدور في رأسي: لمـاذا كبرنـا؟
يـا ليتـنا بقينا مِعـارا!

فأنا امر أةٌ يقتلها الحنين إلى الخوالـي. سألتكَ مرّةً: مـا الفرقَ بين الشوق وبين الحنين؟

ولكنك لم تَجب عن سؤالي الذي طرحته فيمـا بعدُ على سيدرا خلال دردشةٍ على الفيس بوك.

قـالت لي:
الشوق للمستقبل والحنين للمـاضي.
فكّرت بجوابها مليًاً. لم أقتنع به.
لديّ تجربتي مـع هذا الأمر .
الشوقَ يقتل مرّةً، والحنين يقتل مرّتين.
أحنُّ إلى بيتي معك. إلى مطبخي. أحنُّ إلى صيـياح الديك فيك في
 مـاذا حلُّ به؟ هل مـا زال يصيح، أم إنهم قد ذبحوه من بعد أن هرِّمَ

ولم يعد نافعاً لشيء، ولا حتى للمبياح؟ يـا الله يـا أمجد كم أحنُ إلى تكك الأوقـات!! هل أخبرتك من قبلُ أنني قر أت رواية الحـئ الحزن؟ كنت
 من دون موافقتي. تريد الصراحة؟؟ حسناً فعلتَ حين نشرتَها، ولكن لمـاذا اختصرتها إلى هذا الحد؟ نـصت المخطو المنشور في الرواية. كنتَ قد قلتَ لي في تلك الكتئتيريا عشية رحيلي
 المخطوط، أو تستطيعين أن تنسيه في سيّارة أجرة، وبيّارِا يكون قد وصلني الجواب. وأنا عملت بكلامك، ونسيت الورق في سيّارة أنيارة أجرة، في حقيبة سفرٍ صغيرة تركتها في صندوق تك السيّارة، نسيتها هتاك من شدّة لهفتي على الصعود إلى البيت، من شدّة لهفتي على لقائك يـا حبيبي، فلا تلمني، أرجوك ألآلا تفعل، فقد حملتُ المخطوط معي من دبيّ من أجل أن أعيده إليك، من أجل أن أقول ألكّ أكّا انشره،

 سواهـا، وكلُّها يِعت على الحزن والندم. على أية حال، جيدٌ أتك أعدت كتابتها، ولكن لمـاذا حذفتَ مشاهـا الختّام؟ هلٍ فعلت ذلك لضرورات البناء الروائي أم لأسبابٍ شخصية مثلاًّ وبغضٍ النظر عن
 هل ترى؟ إْنتي لست غاضبةً عليك من النشر ، بل إنتي سعيدةٌ بالأمر جدأ، رغمٍ أنك كتبت اسميَ الصريح. وأبقى في الرواية التي التي تَقول




 على أنني لم أستو عب الدرسَ جيَّاًا هل تتنكر حديثنا البعيد في تكا الكفتيريا البعيدة بعد تكك القبلة الذئبية؟ هل تتذكر يومَ قلت لكَ الـا لا تكن

ذئباً بعد اليوم؟ هل تتذكر حديثك إليَّ عن وفـاء الذئاب. حسناً. أنـا لـ



 بعد ذينك اليومين اللذين كانا للوداع. بعد ذينك اليومين مباشِئرةً




 بشكلٍ لا رجعةً فيه. حتى إنتي صرت أشعر بـالخجل منه بعد تك الليلة. صرت أشعر بالخجل من النظر النظر في وجهـه. أمـا هو فـأظنه قد


 المؤقتَ، للأسف البالغ، صـار أبديـاً. من المؤكد أنه لم يكن يخطر



 ليلةٍ وأبكي. بـالمناسبة، لقد رجعتٌ إلى التدخين من بعد أنْ هجر سامرٌ الدًار. صرت أشرا أشرب الكحول، وأدخن السجـائر وأتعاطى



 تنصحني بأن أتوقف عن التدخين والكحول والمهدئات. أقول لها:

ولكنني وحيدةٌ يـا رجاء، و أنـا لست علي استعدادِ لمنـازَلَةَ الوحدة. نعم با أمجد. إنتي وحيدةٌ جدأ، ومحطّمةٌ جدأَ لمـاذا أعترف لكَ لكَ بهذا الكلام المخبوء في بئر الأسرار العميقة؟ لأنني أريد أن أكون أمـامك

 عندما كنت معك بعد. خنتك. خنك. خنتك. خنتك في عملي يا أمجد.

 في علاقتي بك، برغم وجود الدّيكِ الذي لم نسمعه يومـاً يصيع إلّا في قلب الظلمة. نعم يا أمجد لقد خنتك عندل وندما قلت لك: أنا نعسانة. وانصرفتُ عنك، وتركتك تكمل السهرةَ وحدَك.

والآن دعني أنتقل إلى مشكتنا المزمنة أنا و أنت: هل من سبيلٍ


 بيروت. ردّ عليّ الآن. قل لي إنك موافق، وامن المهلني أربعاً وعشرين

 الشديد، وأسبقك إلى الموعد الذي لم أعد أريد من الـمياة سوى أن يتحقق.

27

بالأمس يـا سيدرا أقلعتُ عن التدخين.
استيقظ في الصباح بـاكراً أكثر ممـا ينبني. أو : إنه لم يستيقظ من النوم هذا الصباح لأنه لم يكن قد نام في ليلته الفـائتة. ريمـا

أصـاب غفوة قَصيرَة بُعيد الفجر أو تُبيل الشمس. ربع ساعة أو حتى دون ذلك. ولكن الغريب في الأمر أنه استِيقط بعدهـا نشيُطاً، ورائقاً كيف هذا يكون؟ ومـا هي الآلية التي يتم بهـا مثل هذا الأمر الغريب؟ لقد اعتاد أن ينام ساعتين أو ثلاث ساعات كا كل ليلة، يصحو بعدهـا فاتر الهمّة بعض الشيء، ثم لا يستعيد قوته إلا بعد ساعة أو أو ساعة ونصف. واليوم يصحو بعد أقل من ربع ساعة فقط، نشطاً، ورائقاً،
 ربما كانوا يسمّون هذه الحالة: الضياع الوظيفي. فكيف يمكن تفسير هذا النشاط؟ وهل إن الإنسان لا يحتا
 يحدث له طارئ وعَرَضي سبـه سحب النيكوتين المفاجئ من دمـه؟ لقد صور له بعض النـاس (ترك السيجارة) على أنه شيء هـار هـارب من الأساطير في قسوته. ولكن تَجربته القصيرة إلى الآن تَجعله لا يفهم
 على نحو مِمتاز، تفصيلات كتيرة من الذي جرى لـا له في ليلته الفائتة، وهو الأمر الذي لا يقدر عليه عادةً، ففي اغلب الأحيـان ينسى الليل عند الصباح. ربمـا كان الجميع ينسى. فـالجميع يتذكر أنه رأى حـى حلمـا

 في نومنا بالآلاف أو بعشرات الآلاف خلال ليـالينا الطويلة. إنه لا


 كان يتواجد في بحيرة كبيرة. وفي البحيرة مجموعة من الجزا المتناثرة. ستون صخرة أو

 طريقاً بين الصخور التي لو اصطبدم الزورق بإحداهـا لتمزّق وتمَّقّق

الرجل معه. ومـع كل خبطةٍ جديدة كان يشعر أن ليس المـاء مـا ينخبط، بل تلبه. وللأمـانة: لم تكن الضربة تصل منه إلـه الـى القلب، بل إلى منتصف الصلدر فقط. منتصف الصدر من جهة اليمين تَليلا لكنْ لكّ لِّ لديه إحساس يرقى إلى درجة اليقين بأن الضربة التالية سوف تصيب


 إلى وجعه بعينين مفتوحتين، فهو يتذكر جيدا خوفـه من سكرة الموتٍ. من عذاب الموت. ولكن ليس من الموت نفسه. ظل في الزورق نحواً من ربع ساعة يصـار ع سكرة الموت. وبسبب من (حلاوة الرو ح) تشعبط بـإحدى الصخور القريبة، وغادر الزورق الذي الذي جعل يبتعد مـع صوت المجذاف الرتيب. بقي في مكانه على الصخرة يراقب الصن الختفاء

 وجع الصدر. رنـا إلى السمـاء، فرأى القمر قد شر ع بـالرحيل.. قـال

مهلا! مهلا أيها القمر! فإلى أين تمضي ومـا زال في الليل بُقيـا؟ ولم يسمعه القمر فقد مرقت سيارة في الطريق تحت شرفتـه أحته وزعقت بزمور ليس يدري من أجل أي شيء، فـي هـالَ الزعيقَ بينه وبين صديقه القمر . حتى الدّيك كان عليه متآمرا ا ــا إلهي! من أين جاء هذا الديك الذي جعل يصيح فجأة كمن يعلن فرحه بمعدم الشمس
 الجوار إرتفع صوت مطرب يزع عق هو أيضـاً من راديو أو مسجلة مستجدياً إحدى النساء بقوله: زيديني عشقاً، زيديني.. رجع إِئى إلى غرفة النوم، وقذف بجسده على الفراش، واسيا واستنجد بجميع الأولياء
 وتلك البعثرة، واستجـاب الأسيـاد لدعاء الرجل البائس المسكين من بعد لأي، وحملوه إلى مملكة النوم ربع ساعة أو نحو ذلك.

كان الوقت كثيرا أمـامه هذا الصباح. سلمى كانت تحب النهار



 فـإنه لم يصرف من الوقت الكثير إلا قَليلا، فـالوقت لا يمضي منـ من دون دون سيجارة. هذا مـا يشعر به. إنـه شديد البطء والكسل. الدقيقة دقيقتان، والساعة ساعتان.. أخشى مـا أخشاه أن تكون الحيـاة، من دون

 يكن صاحيا عند مقدم النهـار؟ لقد مر زمن طويل جدا. حتى إنـه لا لا يتذكر ذلك اليوم الذي سمـع فيه أو رأى التلاميذ الصنـار، آخر مرة، لحظة رواحهم إلى المدرسة. واليوم، مـا من تلاميذ، صنـار الـيا كا كانوا أم كبارا. إنه الصيف. وهو رجل سيء الحظ، فقد اشتاق إلى تك تك

 بسرعة رياضية، بزمورهـا المفتوح، وجاوبتها سيارة ثانية من الاتجاه المعاكس بزمور ممـاثل. الحرب انتهت. شتـم الـتم السيارتين والسائقينْ ودخل إلى البيت وهو ويحمد الله على أنه يشعر بالنشاط بعيدا عن البلبلة والرجفان وبقية مظاهر الـي

 حياءً (فليس تزور إلا في الظلام)،.. دار في البيت من غرفة إلى غنى غرفة من دون هدف محدد. كان كمن يكتشف أشياء المكان. انتبه، للمرة
 عرف اليوم أنها ليست كذلك: طحينية أو سكرية، أو أو شيء من هن هذا
 أشيائنا من دون أن نراهـا؟ اللعنـة عليك يـا كولومبوس! ذهب إلى

غرفة المكتبة. „يـا إلهي!؛ كم هي كثيرةٌ الكتب التي إشترتها سلمى
 لم يلمسها خلال سنته الأخيرة! ألفٍ ليلة وليلة في طبعة غير غير منقو صـة

 يفعله هذا الكتاب في بيته مـا دام لا يلمسه بعد باقتـائه. أخذ المجلد الأول من الكتاب، وراح سرعان مـا شعر بالملل. أعاد المـجلد إلى جوار أخوتهـه وراح الكـي يقلب


 المكتبة ورجع يدور في أرجاء البيت. لون جهاز اللهاتف الأرضي أسود ولون إطار شاشنة التلفزيون أسود أيضـاً، ولون شفرات المروحة في الصـالون أزرق. لن ينسى هذه الأمور بعد الآن. ثمة





 دوستويفسكي كان يعرف ينابيع الأضواء التي تنير شخصيانـياته. كلها،
 ليست مُضـاءةً بـالكامل، تمـامـاً مثل لوحـات رامٍ هناك شيءٌ مـا يسبح في الظلال.. هل حبَي لدوستويفسكي مـا جعلنـي


 الجو معلقَان في الصـالون، أحدهما على الجدار الشرقي، والآخر

على الجدار الجنوبي. ربمـا كان قد اشترى الأول في يوم من الأيـام
 يتذكر كيف حصل على الثاني الذي يحمل شعار (BAYER). من الواضح أنه نوعٌ من الدعاية لشركة الأدوية الشهيرة هذهـ فمن الـي الذي
 إلى مسـاوئ الإقلاع عن التدخين يـا سيدرا؟ فمـا حـاجته إلى التفكير
 الملاحظة، وأن يخرج من البيت رغم أن النهار قـائظٌ من أولهـ من
 وتجعله يشتاق إلى النيكوتين. ارتدى ثيابه. خرج إنـي إلى الشارع. فوجيء بأن الساعة مـا تزال دون التاسعة. مـاذا يفعل بهذا الوقت
 وتفكر بأمره: إلى أين أذهب؟ مـا زال هناك وقـاك وفت كثير حتى موعد
 يحب الفرجة على كرة القدم مثل غالبية الناس هنا ونا، فَكِرةً القدم حديث
 جيوب الحرب في الشمل والشمـال الغربيَ من البلاد. والمعلقون التلفزيونيون العرب أبرز نجوم المونديـال الراهن، فقد لفـد الفتوا النتباه
 التي بها يتمتعون، فأحدُ المعلقين يقول ويكرر القول بأنه سوف العا تكون استراحة مدتها ربع ساعة أو أكثر بقليل (بين المبارتان)، و آخر يصرّ على أن يحدّثنـا لاحقـا عن هذا اللاعب الذي الذي سجّل (هدفـان


 باللفة المحكيّة في بلده؟! إنها في نهـاية الأمر تنويعـات على اللـي اللغـة
 ارتكاب الأخطاء؟! فها هو أحد المعلقين يقول ويعيد: بقي من زمن

الشوط (خمسة دقـائق) بينمـا النتيجَ مـا زالت (هدفٌ واحدٍ مقابلُ صفراً). ومعلق آخر يعلق على تطور هذا المنتخب خلال (أربعة سنوات) أي (بين المونديـالان).. وأمثلة الجهل كثيرة، وكلها تبعث
 من شعب يحتفل بـازدراء لغته إلا العرب الغاضية الـيا الحزينة هذه الأيـام على خروج منتخباتها بـاكرا من نهـائيات كأس العالـا الما
 العرب فقط يمكن للجـاهل أن يتقاضى الأموال الكثيرة وينـال الشهرة الكبيرة من دون أن يقدم للنـاس ممَا ينفعهم شيئا، أو ريمـا من دون
 فـاحمدوا الله مثنى وثلات ورباعاع.. وبقي واقفـا على الرصيف وهـي
 يـا صديقتي؟ ومـا الذي يليق بك غير الورد يـا سيدرا؟؟! سوف يتفكر في آلـي هذا الأمر برويَة. سوف يفكر فيه بعيدا عن الذي بينوي ابتياعه
 بعض الجوارب القطنـية، سوف يشتري شموع عاً، وع علبة كبريت تحسباً لللانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. سوف يشتري بعض البنّ

 لن يشتري شيئا لأنه سوف ينسى، بعد قليل، هذه التفصيلات كلها. و أكثر من ذلك: لم يكن واثقا من حاجته إلى الجوارب أو الحذاء و الكبريت والشموع. وفكّر : من الأفضل أن أسجل تـائمة بمـا أريد
 عصير البرتقال. ولم ينطفئ ظمأه. شرب كأسا ثالثة. ليس يدري إن كان ظمأه هذا بفعل الحر وحده. قـال له المجرّبون: عندمـا تترك
 يشعر بالجوع. منذ عشرين ساعة (هي عمر الإقلاع عن التدخين) وهو بلا طحام تقريبا. ولكنه، في المقابل، دائم العطش. كان خلال

ليلته الفائتة (ليلة الضياع الوظيفي) يذهب إلى المطبخ كل نصف

 ومـات قبل أن يموت؟ مـاذا كان سيكتب عن محـاسن التبغ ومسـاوئ
 وربمـا كان من سوء حظ الشاعر الكبير أيضـا أنه عاش ومـا ألفٍ من سنين حين كان في مقدور النـاس أن يصبروا على المـاء مثلمـا تصبر عنه أفـاعي السهوب المقفرذَ. على علي أية حـال، من الأفضل للمقلع عن التدخين أن يكثر من السوائل، فهي تَاعـياعده على طر عـي





 بععضها على نحو غير مفهوم. شيء من هرم أو سور أو برج أو شجرذ. شيء من بيت رملي على شاطئ بـئ بحر مهجور أو بيت خشبي

 طعنت الشاعر؟ ليس يدري. فـالمرأة تحجب نفسها في الصمت والفراغ. تطوي أشرعتها على الشطآن المهجورة، وتحجر على الحى نفسها فيمـا يشبه العصيان، ثم لا تنكشف أمـام أحد من العـابرين. تظل مستوحدة مع وحشة البحر في انتظار عـاشبِ يتخلَّى من أجلها عن أشياء الحياذ.. لمـاذا يقول هذا الكلام؟ توقف عن رسم تلك الأشكال الفراغية غير المفهومة.. الخصوبة، ونضـارة الجسد، والتمـاعة العينين، وإشراقة القلب. تراقصت هذه الكلمـات أمـام عينيه بشراسة
 شفتيه إلى بعضههـا بقوة. بدا وجهه صـارمـاً في ثلك اللحظة عندمـا

راع القلم يجرجر نفسه على بياض الورتَة: ليس يحق لوِدادَ أن تسافر إلى فرنسا. وليس يحقَّ لسلمى أن تذهب إلى القـى القبر . وليس


 فلسوف يصيبنا الخجل من تكرارهـا على مسـامـع الآخرين. الرو دمية لهونـا بها عندما كنا صفارا إذن أن نبدي نحوهـا اهتمامـا يتجاوز ذلك الحنيَن الغيَّ الغيَّ إلى الطفولة. ومن المعيب أيضـا أن أكتشف نفسي فجأةً مسكونة بـا بالفر اغ أغ ولكن الشيء المعيب أكثر من سواه ألا يوقظني هذا الفر اغُ من السا السبات





 ورغم أن قلبها، وهذا مـا يعتقده، يرفرف في مـي مكان آخر ، فقد حدّثته

 لها: لا أظن بوجود إنسان على الأرض بلا نقطة ضع الا

 „أقول إنه مـا من إنسان على الأرض إلا وكان سعيداً ذاتَ مرّة. أظن أننا جميعا عرفنا لحظة من سعالـا

 إنتا نطوف حول سعـادتـا الضـائعة. نطوف كـــا يطوف المؤمن حول الكعبة في الحجيج.ه".. كان صوتها يفيض بالأسى الموجِع، ونفسها

تطفح بأخيلة السعادة الغـابرة، فيزداد وجهها نضـارة وتألقـاً، رغم مـا
 شبابا.. ترك القلم من فوره، وقذف برأسه إلى مسند الكرسي، وجـاهد في التقاط أنفـاسه بعدمـا خيّل إليه أنه موشكا عـك على الموت
 أيقن بعجزه عن منازلة هذا الغمّ الذي يسكنه، جعل يفكر بـالعـي التدخين. فمن يدري؟ لعل في السيجـارة خلاصـهـ . فـإلى التدخين إذن.. إلى التدخين! ترك بعض النقود على الطاولة، وانصرف في الحال. ذهب إلى دكان قريبة، وتال للبائع: أريد علبة سجائر لو سمحت!. (اليس يوجد عندنا سجائر ." وأشار إلى ورقة كـي كبيرة معلقة


 تجاه جسده. حاول أن يساعده، ولكن الرجل لا يبيع السجائر . و هذا
 اللقاء! وركب سيارة أجرة، وذهب إلى اللى المقبرة. إلى منزل سلمى
 هذه البنت؟ أين اختفت؟ أين اختفت؟ أين اختفت؟

اشملني برحمتك يـا الله، فأنا بائسٌ جداً.
هرب إلى كاتيا..

كان تَد التقاهـا ثانيةً بعد أسبو عٍ واحدٍ من ذلك النـيا النـار الصيفيِّ



 على قلبٍ يذّوب من الأسيٍ. تَجمَّدتْ نظرتُه على وجه براءتُه لَّهُةَ الرجل استعاراً لمعرفـة هذه الشابَّ عن كثب، و همس يردّ

على طلبها قَائلا مـا قَاله من قَبل أيضـا: إنها حديقة عامـة. رجع يتعمّد الحذلقة من دون أن يدري لمـاذا ولا والبنت لم تعبس. ولم ألم تبتسم. قـالت
 بهدوء، ومن دون حتى أن تنظر إليه. وضعت الـحقيبة في حضنها وسكنتْ. ورجع أمجد إلى جريدته. ولكن ليس لأمد طويل، فقد راح آ
 لحظة. كانت تلوذ بـالصمت، وبصر هـا ثابت ألمـا الامـهـا في مسار لا لا تحيد عنه. هل هو الإفراط في الأدب؟ تساءل في سرّه. أم تراهـا هـا لا تعيره انتباهـا؟ أم أنها تنتظر منه أن يكون المبار
 له: (دعني ومـا أنـا فيه.) يـا إلهي! أي حزن آلـي
 إلى السكينة؟ أنفق جهدا وهو يحـاولٍ تشخيص حـالهـا نهزَةٍ تقرُبُه من صـن




 وقعت البنت في الشَرَكَ. وهذا كان مرجوَّه ه أن تَلاحظه هو مبتغاه فـا في العلاقة بها حتى لو كانت ستشيح بيصرهــا عنه من جن جديد، كمـا فعلت بعد التفاتتها الأخيرة إليه والتي رآهـا كريمة وسخيّة أكثرَ مـا يكون

السخاء. قـال:
لقد قرأت قصة الليالي البيضاء.
تالت من دونِ أن تكتفت إليه:
أنـا واثقة من هذا.
هل تمـانعون بأن نتخاطب بلغة المفرد؟

## لا، لست أمـانع. حتى إنَ هذا يريحني.

 من أنتي قرأت كلك القصة؟

جميع البشر فضوليون.
جوابٌ لا بأس به.
ثّمّ لم يعرف مـا يقول بعد. وشعر شعوراً قوياً بأن أسوأ مـا يمكن أن يفعله هو الصمت.

هل يزعجك لو سألتك عمّن يكون هذا الشاب الذي تنتظرين؟ هذا يتوقف على طبيعة الأسئلة. مـاذا تريد أن تعرف؟ أين هو الآن؟ إلى أين سافر؟ ومـاذا يشتغل؟ ألا تلاحظ أنك تريد أن تعرف الكثير؟

أنـا آسف. ولكنه الفضول كمـا تَلتِ قَل قليل. أسحب أسئلتي،
وأعتذر.
لا شيء يستوجب الاعتذار.
قالت.
لعلّ كلَّ مـا في الأمر أنَّ البنت تكاد لا لا تعرف عن ذلك الشاب
 عرفت حقيقته إذن؟ وسوف تعرفها بـا بعد وقت غير بعيد. أمـا في ذلك

 شيئا. وقبل هذا: ليست تدرك بعد أن الحياةً طاحونة

 عنها من بعد أن تجبهها حقيقة صديقها المرّة. إنه يغازل بنتاً

سو اهـا. سوف تختلط عليها أشياء الحياة، وتقع في الهزال، وتفزع إلى أمجد في طلب السكينة من بعد أن اطمـأنت إليه ووجدت عـي عنده


 على هذه الحركة الني اعتبرتهـا متسرعة، فعملت على تصحيح مـا ارتكبته من خطأ، وتـالت بلجلجة:

إنه نحـات شات شاب. وقَد سـافر إلى فلورنسا، على أن يعود إلى موسكو بعد عام واحد، فنلتقي هنا. في هذه الحديقة. ولكنْ هـا قد مرَّ عامٌ وسبعة 'عشر يومـأ على رحيله.
وأنتِ تنتظرينه هنا منذ سبعة عشر يوماً؟
نعم، وفي نفس هذا التوقيت.
إنتي متعاطف معك.
متعاطف؟ لا أحب هذه الكلمة.
إذن، أعتذر.
ألا تلاحظ أنك كثير الاعتذار؟
هل هذا توبيخ؟
لا. أرجوك. لا تفهم الأمر على هذا النحو.
فعلى أيتِ نحوٍ أفهمه إذن؟
إنني أعتذر . إنْ كنتُ قد أغضبتك فإنتي أعتذر . هل ير ضيك
هذا؟ هـا نـن متعادلان. واحدةَ بواحدة. هل يرضيك هذا أم أزيد
عليه؟
في الحقيقة إنَّ الأمر سيّان عندي.
كما تحب.

لملمتٌ نفسها، ونهضت. قـالت، من دون أنْ تلتفت إليّ: إلى اللقـاء! $\ddagger$ واستدركت فجأة، وأخـافت: أم أننا لن نلتقَي مرّةٌ

ثانية؟
لا أعرف. على أية حال، أنـا أحبُ أن أتردد على هذه المديلة،
 و أقرأ في جريدة. أشتغل على تقوية لغتي الروسية.

إلى اللقاء إذن!
وانصرفت. ثمّ لم تظهر ثانيةً إلا بعد بضعة أيام.
الحديقة ذاتها.

## المقعد ذاته.


 الكامل بالبنت التي لا بدّ من أن تكون قد لاحظت ذلكت ذلك الاهتمـامـ ولكنها ظللت صـامتة. رحت أحدّق فيها النظر، كمن يتسول الٌ الكـلام. أشفقت أخيراً عليَّ، أو ربِما أشفقت على نفسها، وقـالت:

هل تشرب الكحول؟
نعم، أحياناً.
أنـا أحبُّ شراب الجنَّ مـع الصودا أو الليمون. وثمتّة بـارٌ غير بعيد
من هنا، فمـا رأيك؟ هل تقبل دعوتي على كأس من شراب؟
لا بأس، هذا ممكن، ولكني أظنَّ أنَ لدينا الآن مـا هو أهمَ من كأس الجنٌ مـع الصودا أو الليمون.
لا، لا أظنُّ بوجود شيء أهمَّ من ذلك بعد الآن.
فتحت حقيبتها اليدوية، واستخرجت من هناك مغلّف رسالة بريدية، وشبه عرضتها عليّ. وأنا بدوري شبهَ فهيت الحكاية.

رسالةٌ من إيطاليـا. من فلورنسا. رسـالة اعتذار، أو رسـالة وداع، أو


فيرتجف قلبُ كاتيا كهـا ارتجف قلبُ ناستينكا في اللـيالي البيضاء
 جيدأ أنني كنت غارفاً معها في بحار الحبَ العميقة. نهضْتْ وهي تقول:

ترك جريدته على المقعد، ولملم نفسه، وتبع المرأة المطعونة
في حبها.
وخرجا إلى الطريق. كانا شابين صغيرين بعد، ولم يكن البـار المنشود بعيداً عن الحديقة. راحا يمشيان إليه. وكانا صـا صـينـنـ وكانا غريبين أيضا.
رجِع اليومَ إلى البيت مشياً، رغم بِّا بعد المسافة. كان وحيداً تمـامـأ إلاّ من بعض الوجع المفـاجئ في أسنانه. يبدو أن النيكوتين مسكنٌ رائع.

فتح باب المنزل.
كانت يده مـا تزال على قبضة البـاب حين أحسسَّ بشيء غرئ غريب في



 هذا إذن؟ الحياة في النهاية تقتل نفسها. تنتحر .

 بسعيد. اتصل بصديقك. افعل ذلك فوراً، فقد تكون في سباقِ مع

الموت. ولكن إتِاكَ أن تعدو عكسَ المِضهـار. بصعوبٌة، بل هتى بمشثِّة، تناول جهاز الموبايل من جيبه. ويصعوبةٍ أكبر طلب صديق طفولته. وبصوتِ مخنوقِ جال له:
أنا في البيت. لا أستطيع أنْ أتنفس. أظنه القلب يـا سعيد.
قـال له سعيد:
اهدأ. لا تتحرك خطوةً واحودَ واحد. لا تُفلت الموبايل من يدك. سوف أكون عندكَ بأسرع ممّا تتوقَع.
وأغلق الخط، وأمجد يجاهد في التقاط أنفاسه بانتظار صديقـه العمليّ، فقد اتصل هذا الصديق وهو يقود سيـيارته في الطريق إلـي
 وطلب إليه الإيعاز بتجهيز غرفة العمليات من أُجل حالةٍ خاصة جـهِ جداً،

 المالية التي في المنزل وتلحق به إلى المستشفى لأنّ أمجد في حـالٍ صحيةٍ صعبة.

وبعد ساعتين ونصف ساعة من تلك المكالمة المقتضبة مع سعيد كنتُ أرقد في غرفة العمليـات يـا سيدرا القلوب يـا صديقتي أسرار، ولكنّ هؤلاءِ الأطباءٍ الأشرارَ هتكوا
 و عيي، فـالتخدير مو ضعيّ. كاميرا صفيرة جداً دخلت أحد أحد شرايين


 فوره بهذه النتيجة: انسداد في الُّشريان الأمامي المسيطر بنسبة تسعين من مئة. قال لي:
إنك في حاجةٍ إلى شبكة (تسمّونها في مصر : دُعامة). وهي

مكلفة. قد يتجـاوز المبلغ مليهني ليرٍة (أربعة آلاف دولار أمريكي).
 تولّى سعيدٌ الردَّ من قَبل أن أنطقَ بحرف. تـال لزميله:

موجود؟
أتوجه بـالسؤال إلى المريض لأنَّ النقودَ نقودُه، ولأنَّ القَلبَ قلبه.
لا، هذا ليس قلبه، بل إنه قلبي أنـا، وقلب زوجتي وابنتي أمل
 فورأ لو سمحت، فلا حاجة إلى جرج جديد، ورضِ جديد.
كانت هبة تقف خلف جدار الغرغة الزجاجي. وكانت تبتسم لي مشجّعة. وكنت أردُّ عليها بابتسامبة مريضة.

تـال طبيب القلبية:
حاضر يـا سعيد.
وشر ع بزراعة الشبكة.
تركته يفعل مـا يشاء. ورحت أنظر إلى المونيتور المعلّق في أعلى الحائط الزجاجي. و هناك على الشاشة رأيته. سألته في السرّ:
أهذا أنت يـا قلبي؟

رأيته يجـاهد من أجل أن يظلًّ ينبض. فرجعتُ أهمس له في
سرّي:
ألم تتعب؟

## أمـا آنَ لكَ أن تستريِحَ أيهـا المسكين؟

ولم أسمع الجواب عن سؤالمي. لم أسمع سوى النبضـات المتعبة
 أنا ذا أخيراً مكشوفٌ تمـامـاً، وفي حـاجهٍ إلى الشفقة البغيضة. هـا أنـا

ذا وحيدٌ يـا سيدرا من بعد وِدادَ وأتّي وسلمى، ولم يبقَ لي إلاّا هذا الصعديق العتيق وزوجته.

نقلوني بعد غرفة العمليات إلى غرفة العناية المركزّة. وكنت المريض الوحيد فيها. تَال لي سعيد وهم يحملونني على العربة إلى إلى هذه الغرفة إنه سوف يأتيني صباحَ غدٍ ويأخذني إلى منزله لبضعة أيام.
لم أكن راضياً عن هذا القرار. لا أريد أن أكون عبئاً على أحد. وسعيد لاحظ ذلك، فـاستدرك وأضـاف من فوره:
لا تخف. لن أحبسك عندي طويلاً. أسبوع واحد على ونى الاكخثر. ونظر إلى زوجته كمن يطلب مساعدتها، كانت هبة ترافت الع العربة من جانبها الآخر . وفهمت المر أة نظرة شريك حياتها. تـالت لي: لا يمكنك أن تكون وحيداً في الأيـام القليلة القـادمـة، فـأنت بــاجـة مـاسَه لئلّا تكون وحيداً. أتحدث معك الآن كطبيبة. هل تفهمني يا

## قلت مستسلماً:

أفههكِ يـا هبة، و أفهم زوجك أيضـاً. وقبل هذا وذاك فـإنتي أفهم نفسي. لقد أصبحتُ موضعَ مواساة. أعرف هذا الشعور . لقد سبق لي أن عشته مـع سلمى.

مـا هذا الكلام السخيف؟!
تال سعيد. تلت:
إنتي أستسلم. افعلوا بي مـا تشاؤون، فـأنتم الأطباء والأهدقـاء. ولكن لي عندك طلبٌ يا سعيد. أنـا لا أعرف مـا هي الأدوية المو صوفـة لي. أرجو أن يكون بينها حبَّة مُنوّم. أريد أن أنام هذه اللام الليلةَ يا صديقي. لا أريد أن أغرق في التفكير هذه الليلة. أخاف من أن أبكي يا سعيد.

عند حوالي الساعة العاشرة جاءتني إحدى الممرضـات تحمل

 هذه حبة منوم وصفها لك الدكتور سعيد الذي صـار منذ اليوم

طبيبك. هل تريد أن تتناولها الآن؟
أجل، أريد أن أتناولها الآن.
أمسكت بـالحبة بين أصـابعي. كان لها شكل قرصٍ صغير أزرق
اللون. قذفت بها إلى جوفي، وتَجرعت بقَايـا المـاء في الكوب. قـالت
الممر ضة:
تصبع على خير!
تصبحين على خير!
 وحيدا. ووحدتي لم تكَن طويلة، فمـا إنْ مرّتْ بضع دقـائقِ حتى جعلتُ أذوي من العقار الذي كان لـه مفعول السحر . وأغفيت.
لا أعرف كم طالت غفوتي عندمـا انفتح بـاب الغرفة من جديد


 أبيض، وبنطلونأ أسود، وفوق القميص كنزة حمراء اللون، وفئ وفوق
 من شدّة اللمعان. مـا الذي تـعنيه هذه الألوان الأربعة؟ الأخضر لون
 على إنتاج الطمأنينة. والأحمر لون الحظّ والطّاتة. وللون الأبيض

 أمّا لون عينيه فكان مثلمـا عرفته طوالَ حياتي: الأزرق. الأزرق

العميق. لون السماء. لونٌ يمنح الشعور بالطمأنينة وراجـة البال. وعلى ثغره كان ثمـة ابتسامة هـادئة. ابتسمت له أنـا أيضـاً، وهمست أسأله:

> أهذا أنت يـا صغيري؟

هذا أنا.
ولكن لمـاذا ترتدي كلَّ هذه الثيابَ الشتويةَ في عزِّ الحر؟
 فنحن في العالم السفليّ لا نعرف فصول السنة. وأمك تخـاف علينا كمـا تعلم.
أجل، أمّك تخاف علينا أنا وأنت. عاشت الحياة كلّها تخاف علينا. كيف هي الآن؟ هل مـا زالت تشكو من وجع المفـاصل؟ نعم، في بعض الأحيان تشكو ، فأجيئها بـالأسبرين. ولكنها ونـا اليوم

 مالت لي إتك كنت تحب هذه الألوان الأربعة.
نعم إنني أحبها. كنت ومـا أزالـ وأ وأحبّ لون عينيك أيضاً . ولكن قل لي: هل كانت أمك تملم بأنني أرقد في المستشفى؟ أجل. إنها تعلم بذلك. مَنْ الذي أخبرهـا بالأمر؟



بخصوص أينّ شيء؟

ألا تشتاق إليّ مثلاً؟
لا أعرف. ربّما كنت أشفق عليك.

هذا مـا كنت أخشى سمـاعه. الشفقة، الشفقة، الشفقة.
ولكنتي مـع ذلك أحبك، وأخـاف عليك، برغم أنني لا أفهمك.
وأنـا أيضاً لا أفهم نفسي يا ليفـاز .
إذن، لمـاذا لا تضـع حداُ للمسألة؟
أية مسألة هي بـالضبط تلك التي تريدني أن أخع لها حداً؟ هذه الحرب العبثية. هذا التعرّج الجنونيّ في مناحي الحيـياة.
 و هذه الوحدة الموجِعة، منذ أن هجرتك وِدِاد. منذ ذلك اليوم و أمك مريضة، حتى أنا قد غدوت بسبيكَ مريضـاً منذ ذلك اليوم. وعندمـا دخلتْ سلمى حياتك استبشرنا خيراً أنا وأمك، ولكنَّ زمنَ هذا ونا الخير كان شحيحا. المرض. الموت. هذه الحتمية القدرية، وحكمة الله التي
 كانت طاحونة تدور وتدور، ولكنها تطحن الفراغ ألوا تطحن الزمن، تطحن الهواء ليس إلاّ، ويبقى كلّ شيءُ في النهاية على حـي النفس البشرية، وطبيعة الشرَ الذي يجـابه الإنسـان، والحزن اللانهائي، وأنقاض الأخلاق المجهَضة. وهؤلاءِ البشرُ الملقَحون ضد السعادة.. مـا حاجكك إلى هذا كلّه؟

## فماذا تقترح يـا ليفاز؟

أقترح أن نخرِ من هنـا الآن سويّةً أنا وأنت ونذهب إلى أمك. إنها تشتاق كثيراً إليك، وهذا الشوق يعذبها إلنها تحنَّ إليك، وتخـاف عليك، وتكابد من أجلك. إذن، ارحمها من هذا العذاب.. هيا بنا.. لا تخف.. سوف نرعاك يـا أمجد. سوف نرعاك الـون يـا حبيبي. ولكن مـاذا عن هذا الجرح الذي أحمله؟

مـا به؟
قد ينفجر إنْ أنا غادرت المستشفى.

حتى لو انفجر فلسوف يلتئم بلمسةّ من كفٍ أمك. هيّا بنا. إنها بانتظارك على نـار . سوف نحيا بسلامِ نحن الثلاثة في قبرنا الواسع. قبرنا المشترك. آخر منازل الحياة.

ولكن؟..
مـاذا أيضاً؟ أليس تنشد السكينة والسلام؟
بلى، بالتأكيد، ولكن أليس واجباً عليَّ أن أودّع صديقي قبل الرحيل؟ لقد فال لي إنه سوف يأتي إلي في الصبا ويأ ويأخذني إلى منزله.

اترك له رسالة عند الممرضة.
نعم، هذه فكرةٌ جيدة. سوف أترك لـه رسالة أنبئه فيها عن رحيلي إلى عالم يتساوى فيه الجميع. هيّا بنا. أعطني يدك.
هذه يدي. خذني إلى حيث تشاء يـ ليفاز . ومددتُ لـه يدي، ولكنه لم يأخذ بها.

كان تد اختفى.
كان قد تلاشى.

28

تأخرتَ عن الموعد شهراً وسبعةً أيـإِ يـا حضرةً الكاتب

لمـاذا؟ خير اللهم اجعله خير؟ حتى إنك لا تردّ على مكالمـاتي لك. أبدأ.. بعض الكسل على بعض الاستهتار .
استهتار ؟! فهل ترانا نلعب غمّيضة أو طمّيمة؟ هذا تلب. ثـَّ عن



 قيدَ الإنجاز
مـاذا تريدني أن أفعل؟ أريدك ألْ ترهقَ نفسك. لقد سبق وحذّرتك من الإرهـاق. ولكنني لا أستطيع ألّا أكتب للتفزيون. هذا هصدر دخلي

الوحيد.
ألم تكتب مسلسلاً السنةَ الفائتَه؟ بلى، ولكنتي لم أنجح في تسويقه؟
كيف ذلك؟ كيف لا تنجح في تسويقه من بعد سبعةً عشرَ مسلسلاً وجدهـا المشاهدون طيبة؟
باختمـار : لقد رفضتْه الرتـابة.
مـاذا يعني ذلك؟
ذلك يعني أنهم لا يريدونك أن تكتب على هواك، بل على هواهم.
بـا إلهي! ألم نتعلم شيئاً من هذه المقتلة؟
يبدو أننا لم نتعلم أي شيء، ولن نتعلم أي شيء.
ومـاذا ستفعل؟
سأضع رقيباً في رأسيٍ و أنا أكتب من جديدٍ ويجب أنٍ أكتب، فقد انقطعت عن الشغل زمناً طويلا. زمنّ طويلّ بمصـاريفِ عاليةِ

ودخل صفر. هل ترى؟ ضروري أن أكتب للتلفزيون حتى لا أجد نفسي فجبأةً على الحديدة.
على أية حـال، أنا لم أقل لك: لا تشتغل. ولكنني أقول: لا تُجهذْ
نفسك.
وأنا لا أعرف كيف لا أجهد نفسي. أوف أوف!! حسناً، ومـا أخبار النوم؟

كالعادة، أنام ساعتين عند الصباح.


بلى، تعاطيته. لم يساعدني. بقيتُ أنام ساعتين عند الصباح. الفـارق الوحيد الذي لمسته أنني مــم المنوّم أستيقظ تعبان، ولكنتي بلا منوّم أستيقظ وعندي بعض النشاط، رغم الهلوسات التي تصيبني، فتركته بعد الحبة الثالثة أو الرابعة.

لمـاذا لم تتصل بي إذن؟ كتتُ وصفتُ لكَ عقـار اً آخر يـناسبك. مـا
تصتك يـا رجل؟

لا أعرف. هذا مـا حصل.
مـا هو هذا الذي حصل؟ الكسل واللامبالاة؟ معقولٌ أنت؟! يبدو أنني عمومـاً شخصن غير معقول. وكيف شهيتك للطعام؟
ليست سيئة. أنتاول وجبةً واحدةً في اليوم. عند المساء تقريباً. ومـاذا عن الجنس؟ لا يوجد جنس. منذ أن مـاتت سلمى؟ بل منذ أن مرضتْ سلمى.

نعم، صحيح، منذ أن مرضت سلمى، فليرحمها الله برحمته. هذا يعني أننا نتحدث عن سنةِ كاملة.

هذا سيه. لماذا لا تتزوج؟ في هذه السن؟
ومن أي شي تشكو هذه السن؟ أصلاً الرجل العاقل هو الذي لا يتزوج قبل هذه ألسن.
لم يخطر الزواج ببـالي.

وهذا خطاٌ آخر ترتكبه. سوف أتحدث مع هبة بخصوص زواجك. ربمـا كان لديها العروس المناسبة.

لا، لا تفعل.
لمـاذا؟
أمهلني بعض الوقت للتفكير بالموضوع.

بالصحة النفسية. كما أنه يضر بالصحة الجسدية بطبيعة الحال.
مـع ذلك، دعني أفكر بالموضوع.
حسناً، ولكن ليس لفترةٍ طويلة. اتفقنا؟
اتفقنا
هل كنتَ تصيس ضنط الدم خلال فترة انقطاعك عني؟
وكيف كنتَ تجدهـئ

إنه في فوضى. يصعد ويهبط.
هل هناك وذمةًّ في القدمين؟
أحياناً.

مـا الدواء الذي تتعاطاه للوذمة؟
أنا ملتزمُ بـالعقاقير التي وصفتَها لي حرفياً.
والسيجـارة؟ مـا زلت أدخن كالعادة.

ولكنني حذّرتك من التدخين. قلت لك إنه جزءٌ من المشكلة.


 الصعبة التي نعيشها تكون السيجارة جزءاً من الحل. آهه !! فهل هذه نظريةٌ جديدةٌ في المداواء؟
لا جديدهَ ولا قديمـة. مـا رأيك أن تشغّل هذه الأجهزة وته وتنظر إلى وضعَ المضخّة التي في صدري كيف صـار .
وعلى مـاذا العجلة؟ لقد أغلقت العيادة من أجل أن أتفرغ لك وأدردشی معك. وهـا نــن ندردش. ثـم إنني مشتاقٌ إليك. فمـاذا وراءك؟ لا تَّل لي الشغل.
لا، لن أقول شيئًاً. حسناً، فلندردث.
سمعتك قبل قليل تذكر شيئاً عن الهلوسات. مـاذا كنت تقصد؟
لا أعرف. تتراءى لي أحياناً أشياءُ غريبة.

في النوم؟

> t.me/t_pdf
> في النوم وفي اليقظة أيضـا.
> كو ابيس؟
> لا، ليس بالضرورة.
> إذن، أشياء مثل مـاذا؟

لا أعرف بالضبط، صدقني، أشياء على علاقةٍ بالمـاضي. أشخاص و أحداث وأماكن.

شيءٌ من قبيل الذكريـات؟
نعم. ولكنها ملموسة. أكاد أن أمسكها بيديَّ وتمسكني.
هل تذكّرني متى كانت وعكة القلب الأخيرة؟
مـا هذا السؤ ال يا حكيم؟ كل شيء مـئ مسجلٌ عندك في الكومبيوتر . إننا ندردش. تحملني قليلاً.
حاضر. ولكن إلى أين تريد أن تصل من هذه الأسئلة؟ أحاول الإحاطة بـالموضو ع من كل جو انبه. كان لك خالة فـلة في مـا أتذكر، وبنات خـالة. هنَّ في ألمـانيـا. أليس كذلك؟

لا. إنهنّ في النرويج.
ألا تفكر بـالسفر إليهنَ؟
لا، رغم أنني بدأت أتعب هنا.
تتعب من أي شيءٔ بالضبط؟ من الحرب؟ من الوحدة؟
لا، لا من الحرب ولا من الوحدة. ثم إنَ الحرب شارفت على الانتهاء. أو ربمـا تكون قد انتهت، فلم أعد أسمـع انفجارات القنابل. إذن، لمـاذا التعب؟
يبدو أنني بدأتُ أتعب من نفسي هنا، حتى إنني بدأت أفكر بالهروب من هذه المدينة.
 لا، لا. بل إنها تصةٌ بعيدة عن الحب، رغَ أله أنها ليست بعيدةً عن

المر أة.
هذا هو أمجد. إنك لم تتغير يـا رجل. مذ كنـا صِغـاراً و أنت تخلط الحابل بالنابل. فمـاذا فههت أنا من هذا الكلام؟

لا حابل ولا نابل. قصـة شخصية ليس عندي رغبةٌ بأن أخوض
فيها مـع أحد.

فهل أنا مجرد أحد؟ أنا صديق عمرك يا أمجد. أنا سعيد. أعرف مَنْ تكون.
إذن، فضفض لي وجعك. في الحد الأدنى الـنى على الأقل. رؤوس أقلام. في النهاية أنا طبيك أيضـأ حسناً يـا دكتور. هل جرّبت مرّةً أنّ أحداً مـا بصق في روحك؟ عفواً ؟!
أنـا آسف ! اعتبر أنني لم أقل شيئًاً. آسف مرّةً ثانيـة ! مـاذا لديك
من أسئلةٍ بعد؟
بصق في روحي؟
آسف مرّة ثالثة.
كمـا تحب. واضـح أنك تتألم. كمـا تحب. سوف نقفل الموضوع. لا تغضب مني. أرجوك يا سعيد ألاّ تفعل. ولكنني أشعر أنَ
الجميع قد بصق في روحي.

الجميع. وِداد، وأمي، وسلمى، وسامر، وحتى رجاء. جميع من تخلّى عني بصقَ في روحي. يا إلهي!

مـاذا؟
قلبٌ كهذا، كيف لي أن أعالجه؟
من بداية الجلسة وأنا أقول لك: شغّل الأجهزة وانظر أين

 تصير يوماً بعد يوم موحشِّةِ أكثر وأكثر .

حسنأ، سوف أشغّل الأجهزة. ولكن دعني أطرح عليك سؤالين

## أخيرين.

تفضل.
هل أنت في ضـائقةٍ مـالية؟
لا
هل أنت واثقُ من هذه ال لا؟ فأنا موجودُ يـا صديقي.
أنا واثقُ من وجودك في الشدائد. ولكنتي واثقٌ أكثر من أمرٍ واحدٍ فقط. واثقَّ من أنّ علاجي هو البعد عن دمشقَ. أو حتى النأي عنها.
بسبب هؤلاء الموتى؟

أجل.
بدأت أخاف عليك يا أمجد.
ليس هدفي أن أخيفك. صدقني. لكن... يقولون: الجُعد يشفي من
الوجد.
ودمشق هي الوجد؟

في الحقيقة أنه لا يوجد مكانٌ آخر في العـالم سوى دمشقَ. هل هذا على علاقة بعنوان المسلسل الذي تكي لانتيه الآن؟ كمـا فهـيت
من صفحتك على الفيس بوك أنَّ العنوان هو: على رصيف العُمْر .
 ولكنني أخفقت. وحتى لو نجحت كنت سأحوّل الرواية إلى مسلسل

 أكتب عن هذه المدينة عملاً يعيش مـع الناس سنوابَ طويلة.
تقول: قبل الوداع. فيـا ترىى....؟

لا، ليس كما تظن. لن أنتحر. ولكنني سوف أعتزل الكتابة.

وأرجو ألاّ تطرح المزيد من الأسئلة. لقد نفخت قلبي. أرجوك أن تشغّل هذه الأجهزة.
بقي عندي سؤالٌ أخير .
تفضل.
هل تثق بي؟
مـا هذا السؤال الغريب؟ كيف لا أثق بك وأنت صديق العمر؟ لا، لا. ليس عن الصداقة أتحدث. هل تثق بي كطبيب؟ نعم. أثق بك كثيراً.
إذن، أريد منك و عدأ بأن تتـاطى الأدوية التي سوف أصفها لكـ
أن تتحاطاهـا بانتظام.
أدوية من أجل أي شيء؟

من أجل الوجع الذي في الروح عندك ايك
هل تقصد أدوية نفسية؟ هل تراني مريضَ النفس يـا سعيد؟
 كلنا ذوو نفوسِ مريضةٍ من بعد هذه الحرب يا صديقي. مـاذا قلت؟ هل تعدني؟
حسناً.. أعدك بـان أحاول، ولكن لا أعدك بأكثر من ذلك. والآن هلّا شغَّت هذه الأجهزة؟
حاضر . بأمرك. سوف أشظّل الأجهزة. اخلع القميص عن بدنك واخلع الجوربين عن قدميك، واصعد إلى طاولة المعاينة. بأمرك يا دكتور. وشكراً على تفهمك.
 صديق الطفولة، من دون أن يتوقف عن الكلام:
 أضرب لك مثالاً واحداً: سامر. صديقنا المشترك رحمة الله عليه.

قصته مـأسـاويةٌ طبعاً. أمـا أنـا فـإنتي كلّمـا تذكرته ابتسمت. هِل تعرف
 واحد، فأنـا لا أتذكر موتّه، ولا أحاول أن أن أتصور كيف مـات وكم






 تطويع الحزن يـا صديقي، فـالحزن يهتك ستائر القلب. رحمـة اللـ
 ذِكر الدجـاج، لمـاذا كانت رجـاءٌ أيضـاً من الذين بصقوا في دوحك؟
إنها في إسبانيا.

أعرف أنها في إسبانيا. أعرف أيضـاً أنها أنجبت طفلاً من
سامر. وليس هذا سؤالي. سؤ الي ليس أين، ولكن لمـاذا.
لأنهـا رحلتْ.

مـا هذا الجواب الذكيّ!! هل تـواصلان؟
أجل.
ومـاذا بعد أجل؟ ومـاذا قبلهـا أيضـاً؟
لا يوجد تبل، ولا يوجد بعد. إنها تشجعني على السفر إليها.
وللدقة: تشتجنـي على زيـارتها.
والله فكرة جيده.
كيف تقول ذلك؟!
 الاستقرار الذي فقدته بعد سلمى. تخلص من التهيؤات. تتصالح مـع

الزمنٍ. يصيرِ عندك أسرة. امر أة وطفل يتيمٍ بحـاجةٍ إلى الأب. تصير قادراً على أن تكتب منٍ دون رقيبٍ يجلسُ في رأسك. باختصـرار: تضرب عشرين عصفورا بحجرٍ واحد. وأعيش على حساب امر أذ؟
آ.. لا تريد أن تعيش على حساب امر أذ أم أنك لا تريد أن تعيش على حساب أحد؟ أم أنك لا تريد أن تعيش على حسـاب رجـاء بالذات؟ ولكنك تعرف مصدر ثروتها.



 تلاحظ أنك بهذا الكلام تسيء إلى ذكرى صديقنا سامر؟ هل تراه فـاسداً وهو الذي دفـع حياته من أجل مسـاعدة النـاس المسحوقين من هذه الحرب المجنونة؟ لا طبعاً. سامر كان رجلاً عصـامياً. إذن كنْ أنت مثله. كنْ عصامِياً وامشِ على أثرها ودعْكَ من الشعارات ومن الأحكام المسبقة.

29

العشوائيةُ وصلتْ إلى دوحي يـا سيدرا. أنظرُ إلى هذه الروح من حيٍ إلى حينِ

تتراءى لي بيداءَ قـاحلة.
لا مـاءُ فيها ولا شجرُ
وحيدٌ أنا وحزينٌ يـا صديقة. لو تعرفين كم أحتاجكِ في

وحدتي! لو تُعرفين كم أشتاق إليكِ يا غالية! أنظرُ إلى نفسي في المر آه أحيـاناً.

## "رمـا بـالُ عينِكَ منها المـاءُ ينسكبُ


الوتت في الفراش، ثم ذهبت إلى المطبخ وصنعت تَهوتِي الرديئة، وجلستُ بعدهـا إلى الطاولة أكتب إليكِ. عشتُ وقتاً عصيباً نهارَ هذا اليوم. كان يمكن أن أتعرض لأذيً كبير . ولكن جاءي الأيا الأمور بأقل




 جواز السفر الذي اكتشفت قَبل أيـام قليلة أن صلاحيته بـاتت منتهية خرجت من البيت عند الصباح، ركبت سيارتي وأخذت طريقي إلى
 الحيّ. لم أعثر على مطرح أركن فيه السيارة، فرحت أجوب شوار عـر ع المنطقة هنا وهناك بحثا عن المكان المنشود. عثرت أخيرا على مطرح غير بعيد من كلية الفنون الجميلة، في أحد شوارعِ الحيّ
 هذه البنت من جديد. كانت كمـا لو أنها خرجت من الأرض. فوجئتُ

بها تمـامـاً. سألتها:

## هـاي إنتِ؟

كانت أكثر تهدّلاً وهلهلةً من المرذ المـاضية، وانِّ وأكثر اتساخاً

 رأيت، ولكنها لم تكن تبالي. تـالت وهي تمسد بطنها بكفها:

عم يكبر

من المؤكد أنها كانت تقصد الجنين. لم يكن يبدو عليها الغضبٍ
 سوائلاً: اهـا. انعقد لسـاني من هول الصدمـ، ومـع ذلك استطعت أن أتمتم

مين اللي عمل فيكي هيك؟
فـالت بلا مبالاة: وحتى لو عرفت مين، شو يعني؟ مـاهو كـه متل
بعضـه.
طيب وين أهلك؟
مدّت يدهـا أمـامي وقد بسطت كفهـا كمـا في المرة المـاضـة، كانت تطلب نقوداً.
هلأ لشو مـا عندك هـالأهلئلة؟ مـا عندك أب؟ أم؟
مو لشي. بس أنا حابب أساعدك.
وكيف بدك تسـاعدني؟
ليكي أنـا رح أعطيكي مصـاري. شو رأيك؟
وبروح بنـام معك بـالبيت؟

لأ مـا بتروحي تنـامي، لا مـي ولا مـع غيري. بتنامي لــالك بتخت نضيف.

لكان ليش بدك تعطيني مصـاري إذا مـا بدك تنـام مـي؟ منشان بدي آخدك عالمستشفى. لشو المستشفى؟

كيف لشو؟ مـا بدك تسقطي اللي ببطنك؟ سقَطت.

كيف سقّطتي؟ و هـاد شو؟ - وأشرتُ إلى بطنها.

هــاد واحد تـاني.
كيف يعني واحد تاني؟ و هداك كيف سقّطتيه؟
بالجنينة.
شلون بـالجنينة؟
مـا بعرف. أبي جابلي دوا من الصيدلية. دوا بوجع البطن. كنت
دح موت.
أبوكي؟ ليش بيعرف؟
لكان مـا بيعرف؟ مـا هو اللي....
هو اللي شو؟ ليش سكتي؟
ليكو إجا. دوح روح. هلأ بيضربك.
وظهر ذلك الرجل الفظ من جديد. الرجل صـاحب الصوت الغئ كان برفقته اثنـان من أمثاله. اقترب مني ومن البنت والشرُ يتطاير من عينيه. قـال:

شو عم تعمل للبتت يـا ابن الكلب؟
أنا؟ شو عم أعمل؟ ولا شي. سألتني البنت أعطيهـا مصـاري. بدهـا مصـاري.
سألتك بدهـا مصـاري يـا ابن الصرمـاية؟ سألتيه عن المصـاري يـا
بنت الكلب؟

وضرب البنت برجله ضربة قوية قذفتها ورمتها أر ضـاً لمترين وأكثر. ثم جاء دوري أنا. حتى إني لا أتذكر كيف لكنني بحيث لم أنتبه لنفسي إلا و قد وجدتني مرميأ على الأرضى وا والنظا طارت عن عينيّ. التقطتُها فوجدتُ إحدى زجاجتيا علا قلت للرجل:
كسرتلي النضّارة.

إي بدي أكسر رقبكك يـا ابن الحرام، وبدي جيبلك الشرطة لإنك
عم تتصرش ببنتي.


 الوجع. و هنا استوحش مثّل الكلب المسعور . التفت إلى البنت صـار صـا بغضب، والشرر يتطاير من عينيه: بتعضْي أبوكي يا كلبة؟! وهجم عليها. ولكنها هربت بسرعة. لـحَّ بها. يالله كم كانت سريعة! للد
 يئس من اللحاق بـالبنت. رجع إلي حيث كان يثبتني الرجلان الآخران
 لا شأنَ لهم بمـا يشاهدون. نظر الرجل الفظ فيّ وجهي وهو ريلتقط أنفاسه اللاهثة. كانت عيناه حمراوين تمـامـأ. وقف فوق رأسي، وهَال:

طالع شو معك فلوس.
لم أردّ عليه. فتوجه بـالأمر إلى الاثثين اللذين يثبتانني بالأرض.
فتشوه لابن هـالكلب.
راحوا يفتشون جيوبي. وأنـا أتـاومهم على قدر مـا وأستطيع. فاغتاظوا من مقاومتي، وانهالوا علي بالضرب. وكان من الممكن أن يظلوا يضربونني لغبٍ أو حتى لبعد غد. استطاعوا وا أن يجرّدوني من النقود. حاولوا أن يأخذوا الموبايل، لكنني أمسكته بقوة بين يدي،
 كنت مستعداً لأن أموت، قبل أن أتخلى عن مور موبايلي المليء

 أوتوا من قوّة، وكادوا أن ينجحوا لولا أن سمعنا جميعا فجأة صوت

رصاص قريب. كان ثمة شاب ضئيل الجسم قد جاء إلينا لاهثا. هل
 شحاطة (شبشب) منزلية، وبنسللون جينز، وسترة عسكرية. وفي يره اني


 ارتعبت. الرجل الفظ كان أول الهارباربين. وهرب من بعده الانثنان
 نظر إلي. قلت لـه مثل تلميذٍ في الصّفَ الأول الابتدائي يشكو زميلأ له إلى معلم الصَف:
كسرولي النضّارة.
هيئتك متعلم وابن نـاس، فشو جمعك على هيك زعران؟
كسرولي النضـارة، وسرقوا المصـاري من جيوبي.
شفت. شفت. المهم إنك بخير . بعوخك الله. عم يوجعك شي؟

> والله مـا بعرف. يمكن كل شـي عم يوجعني.
 هل حقاً إنْ الحرب قد انتهت؟ كنت قد أقلعتُ عن الآ التدخين بعد زيارتي الأخيرة لسعيد. عملت أخيراً بوصيّة المرأة التي أتوأينـئ


 وهـا أنا ذا أكتب إليكِ وأنا أشعل سيجارةً من سيجارة، ولكنْ لم يتغير عندي شيءُ أيضا، برغم النيكوتين الذي أغتّه غبّا وبّا بقيتْ روحي في تصحّرٍ . سنمى هجرتتي إلى غير ما رجعة، ومن قبلها



بعض الأدوية المهدئة التي وصفها لي، أتعاطاهـا بانتظام، وأحاول
 التعايش مع هذه الحقيقة. أظنَ أن أن أصعب مـا يمكن أن يصيب
 مـا أخمّنه أنا)، صـار يمتلك محلاً صنغيراً يبيع فيه الفلافل (الطعميةَ) في طرف إحدى العشوائيات، وبالكاد بقدر على ألى مصـاريف أسرته





 فقط وافق على المجيء. سعيد أيضـاً مـا زال يشـجعني على السفر
 فأكون له أبا. شمسٌ مزدوعة في خيام اللاجئين. ودادُ لم تعد تحلم بلقاءٍ في بيروتَ بعدمـا صـارت تخشا تخـى من أنه لن يتمّ في يوم من










 القـاهرة. تمرق في رأسي أحياناً فكرةٌ تجعلني أرتجف رعباً. فكرةُ

أنَّ لقَاءَنا الأخيرَ في منزلك عند أوائل الربيع من سنة 2013 قد يكون
 الشرفة في ذلك الليل الرطيب هي قهوتُنا الأخيرة.

## 30

بنى الكاتب الأمريكي جاك لندن كثيراً من شهرته على روايةٍ عنوانُها: ذئب البحار .

الكاتب الألمـاني هيرمـان هيسّه بنى شهرته الواسعة حول العالم على رواية: ذئب البوادي.
كاتبّ دوسيّ قَـال مرّةً: الذئبُ أنبلُ المخلوقـات المفترسة، فهـو
الوحيد الذي لم يرهُص في السيرك.
بالأمس مـاتت وِدادُ في باريس.
هل علمتِ يـا سيدرا بهذا النبأ الأليم؟
رجاءٌ هي مَنْ أخبرني به.
حملتْه إليَ عبر الموبـايل وهي تبكي:
مـاتت وِداد.
مـاتت منتصرة.
جرعةٌ زائدة.
جرعةٌ أكثر من زائدة.
ثلاثون قرصاً من مـادة برومـازولام بعيار ستة ميللغرامـات
للقرص الواحد.
توقف القلب في صدر هـا عن العمل.

انقطع النَفَس.
تريدين الحق يـا سيدرا؟
لم أتفاجأ بهذا الأمر .
ولكنه زادني ألمـاً على ألمِ.
أي يأس أهـاب المرأة من بعد زواجها إلى ذلك الرجل
أم إنها كانت يـائسةً حتى من قبل الزواج؟

لست أدري.
أو: لست أخشى إلاّ من أن يكون الأمر كذلك.
بالأمس هبط عليّ حزنٌ آثمٌ حرمني البقية الباقية من انسجام
العيش.
إنه الإحساس الذي تملكني بالفجيعة.
الإحساس بالذنب الذي استحوذ عليّ.
فهل أنـا السبب في موتِ وِداد؟
أم إنه ذلك الذئبُ العتيقُ الذي كنتُه؟
بالأمس يـا سيدرا.
بالأمس وصلتني من وِدادَ رسالةٌ على الفيس بوك. رسالةٌ بخيلة العاطفة.

لكن من المؤكد أنها كانت آخر رسائل الحياة.
آخر كلمـات الـيـاة.

نصف سطرٍ أو أقل من ذلك:
الوداع أيها الذئب العتيق!

بالأمس يـا صديقتي. نعم بالأمس فقط.
من قبل أن تصلني رسالة وِدادَ بدقائقَّ قليلة:
شاهدت في اليوتيوب ذئباً يعمل مهرّجاً في سيركِ مُبتَذَل وبالأمسِ أيضاً بكيتُ على وِدادَ.

ولعنتُ نفسي.
بالأمسِِ تمنيتُ لو كنت أملك شجـاعة وِداد، فأقطع شرايين معصمي بـالشفرة.
وأستريح في قعر تلك الفجوة اللعينة التي تأبى الامتلاء.

## 31

$$
\text { السبت } 27 \text { ـ نيسـان (أبريل) - } 2019
$$

لست أدري بعدُ كيف ستمضي بيَ الحياة.

أخشى مِنْ أن أكون قد شرعثٌ أناز ع الحنين إلى هذه المدينة، برغم أنني لم أتركها إلآ بالأمس فقط.

$$
\begin{aligned}
& \text { مساء الخير يـا سيدرا! } \\
& \text { أخيرأ تركتُ الوحدة ورائي. } \\
& \text { غادرتُ دمشقَ صباحَ البارحة. } \\
& \text { هل هجرتها إلى غير مـا رجعة؟ }
\end{aligned}
$$

ولو تعرفين بائيةِ حالٍ تركتها.. هل أقول جثّةٌ هيَ هـامدة؟
مـا أقسى هذا القولَ يـا صديقتي! ولكنّه، للأسف، حقيقيَ إلى حدٍ مـا.
مدينةٌ عريقةٌ وكبيرة.

ستة ملايين إنسانٍ أو سبعة، أو يزيد.
والحيـاة لا تسري في شرايينها إلاَ بطيئةٌ بطيئة.
كان الشتاءُ الأخيرُ فَاسياً.
لا كهرباءً للإنارة.
لا وقودَ للتدفئة.
شتاءٌ كاملٌ قضضيته في الفر اش أحتمي من البرد.

 سعيدٍ إليّ من أجل أُن أحـارب الهلوسات.

خلالَ الأسابيع القليلة الأخيرة

في الليل كنت أحتمي من البرد في حضن أمي. وفي النهار كنت



تكك الرديئة التي أصنعها بنفسي.
الحرب انتهتْ.
نعم، انتهت. ولكن كيف انتهت؟

وكيف يمكن لمدينةٍ كبيرةٍ أن تكون بلا وقودٍ ولا كهرباء؟!
أيٌّيناريو شيطانيِّ هذا الذي حاكوه لدمشق؟

ومَن الذي حاكه؟
مَن الذي كتبه؟
مَن الذي صـاغ فيه مشاهِدَ البؤس هذه وتلك؟ أئي شيطانٍ يقدر على كتابة هذا السيناريو المرعب؟

 الأسو أ مـا زال في الطريق بعد.
وهـا هو الأسوأ تد وصل أخيراً.
المدينة الجثِّة.
الشوارع خـاويةٌ من المركبات على اختلافهـا، أو تكاد. توقفتْ فيها أغلبية الستِّرات عن العمل.
ظهرتْ في شوارعها الخيولُ الأصيلةُ والهجينة.
ظهرتِ العرباتُ التي تجرّهـا البغـالُ أو الحمير .
لقد عاد الزمن بـالمدينة إلى أكثرَ من قرنٍ خلا
الأطفال يلعبون في شوارعها كرة القدم، من دون خوف، فقد
انتهت الحربُ، وانتهت معها الحـياة.

لا أستطيع أن أتحرك بسيارتي متراً واحداً.
لا وقودَ للسيَّارات في دمشقَ.
كلُ شيء مشلولٌ فيها .
هل حقـاً أنَّ هذه المدينةَ كانت يوماً قلبَ العالم، كلً العالم؟
وهل هذه الصفحةُ هي الأخيرةُ في ذلك السيناريو الذي كتبه
الشيطان نفسُه؟

> أم إنَّ الأسوأَ في الطريق بعد؟

صباحَ الأمس وأنـا أودّعُ دمشقَ خطرَ ببالي أن أدخل إلى لعبة الشيطان اللعينة، وأن أشاركه في كتابة هذا السيناريو الجهنميّ. هل تعرفين مـاذا مرقَ ببالي؟ قد تضحكين. لا بأسَ، اضحكي.
مرقَ ببالي أنَّ الأسوأ مـا زال لم يأتِ. وأنَّ رئيس الولايـات المتحدة، أو حتى رئيس العالم السيّد دونالد ترامب سوف يطـي دمشقَ بتعويضـاتٍ خياليةٍ عن احتلال الأندلس.
أليست دمشقُ من احتلَّ إسبانيا، وهجمُ على فرنسا؟
بلى.
بكلِّ تأكيد .
هذا مـا يقوله التاريخ.
الأوامر جاءت من دمشق. من رأس السلطة فيها آنئذٍ: الوليد.. ليس الوليد الملحد الذي مزِّق أوراقَ المصحف، بل الوليدُ المؤمنُ الذي بنى في المدينة مسجداً بحجم ملعبِ للخيول. هذا الوليُ الِّنُ هو مَنِ أمر الجيشى بـالتحرّك إلى إسبانيا. ولكُنْ، من المؤكد، أنَّ الرجلَ

 و هذا الرجل لم يكن يقيم في دمشقَ من بعد أن تَّمَّهُميشُ المدينَّ

 الأنحاء من أوروبا. يبدو أنه كان يفكر بتكرار سيناريو هنيبعل في الوصول إلى رومـا.

الفينيقيَ حالفه النجاح في مسعاه. وصل إلى رومـا وأحرقَها.

والقرطبيٌ ذو الأصول الدمشقية حـالفه الإخفـاق. وسقطَ سقوطاً داوياً في بواتيه أمـام شارلمـان ورجاله الأشدَّاء. ولكنَّ الأمر لم ينتهِ هـهنا، فقد دار الزمـانُ دورَته، وحصل عكس مـا سبق، وكانت أوروبا البادىءء في الهجوم على فلسطين وبقية ونية بلاد
 مَن تصدّى للأوربيين في أبرز المعارك خلال تلك الحروب الدامية.

ألم يكن الأمر كذلك؟
بلى
بكلٌ تأكيد.
أولمْ يكن صـلاخُ الدين سلطانَ دمشق؟
هكذا هو الأمر يـا عزيزتي سيدرا.
الأحقاد دفينة، متبادلة، ولكنها متجددة.
وهي تطلُّ برأسها من حيٍ إلى حين.
 صيفَ سنة 1920 على رأس جيشٍ جرّار هور هو أن ذهب
 فـانهضْ وقـاتلـنـا.

أترين؟
الكرُّ والفرُ بين دمشقَ وبينَ الغربِ قديمٌ، عميقٌ، ودائمُ التحديت. قديمٌ قدمَ الأزل.
ولكن هل سوف يظلُ يتجدد إلى مـا لا نهاية؟
أمْ أنَّ دمشقَ تد خسرت الـرَ بَ أخيراً، وإلى الأبد؟


أم أنَّ هذا كلَه مجرد أزمبةٍ عابرةٍ تعيشها المدينة التي خبرت أزماتٍ أقسى من هذه وأمرّ؟
أزمة الماء، على سبيل المثال.
مدينة الماء السبيل صارت مدينة العطشـ. كان هذا قبل أريع سنين تقريباً.
ولكنّ الأمر انتهى على خيرٍ، كمـا هي العادة. انتهى بسرعدٍ يمكن اعتبار هـا قـياسية.

ولكنها عبقريةً أكثر في حلٍ تلك الأزمات التي تصنعها.
هل تركتُها بلا رجعة؟
لا أعرف.
$\ddot{\sim}$
t.me/t_pdf

لا أعرف.
لا أعرف. ألرف.
لستُ واثقاً من شيء.
أظنتي سوف أرجع إليها يوماً ما، فأنا أحبها حتى في "خرابها
 أفعلى. الذي فعلته هو أنتي تركت لصديقي سعيدٍ وكالةً عامِّة لينوبَ
 معاملة الوكالة فُي قصر العدل ذهبنا لزيارة (أبو الخير) في
 أو : هكذا رأيته خلالَ تك الزيارة القصيرة إلى المشفى الحكومية.
 ذهبنا نحن الاثنان إلى المطعم ذاته حيث تناولتُ العشّاء معكِ مرةً، والغداءً مع سامرٍ مرّة ثـانية، ومع رجاءٍ في عيد ميلادها „الأربعين"،

مرّةً ثالثة. وتناولنا ـ أنـا وسعيد - غداءنا الذي آمل في ألاّ يكون الأخير

تركت لصديقيَي العتِيََ وكالةَ، ورحلت عن المدينة، وعن البلد.
وهـا أنا ذا بعيدٌ عن دمشقَ آلاف الكيلومترات.
فـإنني أكتب إليكِ اليومَ مُن مدينة ملـَا الإسبانـية. أو بـالأصح: من



 بكل مـا يلزم من أجل ذلك. وصلتُ إلى ملقا مسـاءً أمسِ قـادمـاً من


 كانت السيّارٍة تتحرك في شوارع دمشقَ راعني خوراء راء الشُوارعٌ
 شيءٍ في الحياة يصير حزينا. لم أكن أستطيع أن أتحمتل رؤية هذا

 رغم أنها عبارةً لا تشبهه: الحـيا ثيودور درايزر في رواية: تراجيديا أميركية ـ ـلميَ الـئ التلفزيونيّ الذي يبدو أنه لن يرى النور في يوم من الأيـام. قلت اللسائق اللبـينانيّي
 معك حق، فهذا المنظر مرعب، كان الله في عون دمشقَقِ وأهلِ دمشقَ. وزاد من سرعة السيارة في شوارع الأشباح. وتذكرت و أنا مغمضْ
 المدُن، فتكونُ ركامـاً من الأنقاضـا عينيَّ: ألا يمكنك أن تزيد من السرعة؟ تـال: إنـا نطير ـ كانت السيّارة

تطير فعلاً. وبأقلّ من نصف ساعة وصلنا إلى نقطة الحدود. كانت النقطة خاويةً من المسافرين. انتهت الإجراءِ اءات في دقـائق قليلة. لم يعتر ضني أحد. اسمي ليس موجوداً في لوائح المطلوبين، برغي الِّم أنني لست منحـازًاً للوطن. إلى مَنْ أنـا منحـازّ إذن يـا سيادة الرقيب؟ لمـاذا
 أحد يريد أن يسمع، فـالكلُ يعرف جميع الأجوبةٍ.. بعد ساعبة واحدةٍ من الحدود، وصلنا إلى بيروت. وركبتُ أخيراً الطائرةً إلى ملقا.
 نظّارةً الشمس عن عينيها أخيراً. مـا زالت عيناهـا رغم بعض التجاعيد الصغيرة التي بدأت تظهر من حولهما التا هنا وهناك. لقد فرح الولد برؤيتي مثل أمته أو حتى أكثر منها. إنه مـا يزال يتذكرني. يتذكر سعادته الغامرة لحظةَ أن حملتُه على رقبتي وخرجت به إلى شرفة المنزل حين راح يحتفل مــ تلاميذ المدرسة




 الأبوّة. ولكنني أحبُ هذا الطفل، ويحبّتي. أظنّ أنـيّ أنـا سوف نكون

 الزواج. قَالت إنها لا تصرّ عليه، ولا تمـانع بأيّي شكلِ من العيش
 نهاية المطاف على السلام الداخليّ، أن نهجر خطايانـا القديمـة، أن ننسى هزائمنا، أن أنصادق مع النوم في الليل أخيراً، أن أردم الفجوة التي حفرتها سنواتُ الحرب في في دوحي، الفجّ النجوة التي تأبى الامتلاء في حـالٍ من الأحوال، أن أتصـالح مـ ذاتي، أن نتصـالح كلانـا مع الزمن. أن أكتب، من دون رتيبٍ يجلس في رأسي. أن نعيش نحن

الثلاثةُ بوئامِ في ما تبقى لنا من عُمْر . أن أنجح في الإقلاع عن
 رجاءً بأن أحاولَ من جديد. واتفقتُ معها على أنني لن ألنَ أدخَّن، إلى
 إسبانيا. لا أعرف ما هو الوا التوقيت عندكم الآنَ في القاهرة. الما أم إنك في

 الاثنين. وأنا أُملس إلى الطاولة، وقد شر عتُ أخيراً بكتابة روايتي المشتهاة: على رصيف العمر ..

كان يا ما كان..
كان ثـّة عشيُوائيةً في واحدةٍ من أعرق المدائن على مدار تاريخ
البشر .
مدينةُ اسمُها دمشقو..
 وكاتب هذه القصّة، أمجد عبد السلام.


## هل نستحق بؤسنا؟

 الفقـر ليـس عيباً. كلامٌ سـمعناه آلاف المـرّات بوصفـه حِكمـةً غيـر قابلـةٍ للطعـنْ أو حتــ غيـرَ قابلـةٍ الكلام صحيح؟ وإذا كان الفقـرُ ليس عيباً كمـا ندّعـي فلمـاذا كان علـيُّ،
 كان رجلاًّ؟ وأنـا أصـدقُ عليّاً الحكيـمر, ولأننـــي أصدّقه فإنـنـي أومـن بـأنَّ
 يكفـي أنّهُ يجعلنـا نشعر بالمهانـةِ صباحَ مساء. ورغم أنَّ هذا الشعور الـذي يتملكنا مقيـتٌ جـداً فإننـا نعيـش معه فـي ربـاطٍ سـريٍ مـنـن الوئـام, وفـي التالـي فإنـنـا نسـتحق بؤسـنا وقـد تصالحنـا مـع العـار. وإن كانت لا تعجبكم صيغةُ الجمع التـي أكتب بها، فإنني لا أُمانع أبداً الكتابة بصيغـة المفـرد المتكلـم, وأقـول:
@t_pdf أنا تصالحتَّمع العالـ وسوف أروي لكـم بعـد قليـلٍ كيـف حـدث ذلك.

