

## (6)



##  2022

## أيمــن العتـــوم <br> تأليف

## عبدالعزيـز عصمـت

zezodedo@hotmail.com

## telegram@t pdf

## انـاشر



``` 978-9921-714-66-1
```

رقّم الإيداع : 1630 /

شركة الإبـاع الفكري
لـنشر والتوزيع - الككويت
www.ebdaafekry.com لit

$$
\text { هاتض: } 22675321 \text { 965 }
$$

$$
\text { غاك, 965 } 22675365
$$

انعواه: هسب 28589 المشاة 13146 اكعريت

2022

$$
\begin{aligned}
& \text { جميع الحقوق محفو طلة للناشر (شركة الابداع } \\
& \text { الفكري) (يـهـنـع الـنـسِع أو التمــوريـر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الالكتروينية أو الاقتباس هن هـا النكتاب أو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الناشر نعدم التعرض للهالـقة القانونبة) }
\end{aligned}
$$

```
f (0) y ebdaafekry E info@ebdaafekry.com (%) ebdaafekry.com
```



## 





 والبـاردة.

كيفَّ يكـون الـسّرّ لنيـنَا إلى هـذا الحـَّبّ؟ بـل كينـَ يكـون التّعـبُ



 عنـــــا.

قـال لـه عــّار: :ارارفـع السّـبّابة... نحــنُ موحّـدون... مـن أجـلـ

 وهَـرَّ الكلـبـ.


























 صـوتَ الانفِجـار .










 مـن دُخـانٍ خلّفـهُ احـتراقٌ مَهُوب!

> مــــبـة| سُر مَن قرأ t.me/t_pdf

## الثّائرون لا يَمُوتُون... والمُقاتلون لا يَرْتاحُحون!























في الشّـهر المـامـس اسـتفاق مـن غيبوبتـ، نظَّرَ إلى الـّــقف فـرأى


















 (عـّار) تلميـذَا يتلقّى عـن أسستاذه حتّى حـركاتِ أصابِعـه.
لا يكـفت عـن الـُلــم منــُنُ أنْ أفـاق مـن غيبوبتـه، كان يـرى البـاب


إلى حيـث لا أحــَد يـرى مـا يـرى سِـواه... كان يَرَى ظِلّهـه يكـبر، ويصعـد إلى



 بيضـاء، كانـت هـنه الطّائرات لا تكـفت عـن التّحليـق فيـه، لم تكـنْ لترتفـع








 فإنّها لم تكــنْ تُسـبـبـب لــه أيّ إزعـــاج.






 "(مـاذا تعنـي؟". (اختفـى بعــد أنْ أطلقــت عليـه الطّائـرة تلــك القذيفـةه).









t.me/t_pdf

## (Y)

## يـاسَهـينُ فَلَسطين




 يقطـع بـــا النّصـــَ الآخَـر .













 النّـور رفيقــي في فـترات حيـاتي اللاّحقــة كلّهـا

حــينَ جلسْـنـا في الصّــتّ، كان ذلـك في (عَرّابـة)، كان مقعدنــا المُشـترَكُ في








































 حــال يكـبرون، وتكــر معهــم أحلامهـمـ.





إنّها آيــام المدرسـة. لا شتيءَ فيهـا غـير عــاديّ. صرنـا نتقاسَــم




 نعييُــه، ولا نســمع عنـه بـل يعيـُُ فينـا - أنْ نتذمّـر أم لا.















 بـدأتُ أنـا انســابَ صوتُنـا: (افلسـطين ياســمين")، ولا أدري إنْ كان عــّار

لـه حبيبـة اسـمُها (ياسـمين)، فقـد كُنّـا صِغــارّا عـلى الـــبّ، لربتـا هـو اسـم




 ((تنسَمَ أُمَك؟؟). (امَـنْ ينَسَى أُمَه؟؟").

دأبنْــا عـلى ذلـك حتـّى في أيـام المطـر ، نتبلّـلـ

 واقفـان حتّى لا تتـــف ثِابنـا بالطّــــنـن













الثّانية... وأمّا أنا فوقفتُ على رِجلَّبَ بتحتّ، وأدرتُ نظري حولي فرأيتُ
























## الأبواب
























עأرأيـتَت..؟! تبـدو المدرسـة فارغـة... حتّى الحــارس ليـسَ موجـودًا!.






 الفُرصـة.).




























 جديد: (امِمّ










ولمّـا تدخّلــتْ أطـرافٌ أخـرى، زاد عــدد اللّكـــات والرّفســات، وتحوّلنـا



جـاءَ أبي بنــاءً عـلى طلــب المديـر، لم يكـنْ لـه أبٌّ، سـألني المديـر :



 أكثـر مـن عـشر سـنوات". خنـض المديـر طرفَـنـه، أراد أنْ يقـول: (الآبـاء












صديقَـين.

 شـهـيد، ومـا مـن طفـلِ فيهـا إلا وهـو ابـنُ شُـهيدي أو أخـو شــهـيد أو مـشروع




























 كانـتْ تخجـل مـن أنْ تفعـل ذلـك أمـام غــره!!! ،.

 رقيقتـان كخيـط، ووجنتـان بارِزتـان. كان يُكِيثــر الجُلــوس في الزّاويـة

















الصّخـرة مـن مكانها. تقدَمـتُ نحـوه: الـن أقول أكثـر مـن كلمَتَين: كُنْ













صديقي!!!.














 ابتلعـه البحـر هــو وأبــوه في واحــدةٍ مـن رحــلات الهـجـرةِ المَّـــؤومة. وبقيَ لي (عَمّار) . وطَوال سـنواتنا المُتبقِيـات في المدرسـة، في أواخر



 سـأراه في يـومِ مـا في زمـانِ مـا، أم لا؟؟! الفـا

## رَّيّان
















 مـن ليـل أو نهـار في صيـفـب أو يُــــاء!




















































فألغيـتُ فكــرة الهـرب واستـــلمـُت، وخاطبتُـه مـن جديــد: (مــا أنـــ؟؟".
















صِرنـا صديقَـين في لـظـةٍ فارقـة!








بي مـرّة، ويتبعنـي اخــرى، حتّى دخلــتُ مـن البـاب... قفـزتْ عينـا أتمي














 مـا عنـدي!ه. ॥لا تقلقـي... أــا سـاعتني بـهاه.

صـار الكلـبـ يـاكل معـي ويـشرب، وينـام في سريـري، تعلّمـتُ
 نحاحّـةُ بنــا!!
(0)

## هل سهعتُّم كلبـا يُغنتّي؟





 صحـين واحــد.








 مـا لـه ومـاعليـه! اع.





أو لادُه ذهبـوا مذاهـبَ شَستتى، ائــان منهــا استُشــهِدا، الأوسـط في عبـوة

























النّــرِان والدُّخـان.. في الـــارج نبـحَ نُباحُـا متواصِــلا، اسـتيقظَ الجـيران




 أنّ رَيّـان أنقــنه في تـلـك اللّحَظـات!


















كُنتّا في الأحـرانـ. كان يهـرول أمامي مـرّة كآنـه يُؤمَـن لي الــّربَ














إنْـه مسـاءٌ خريفـيٌ أَخَر، جلـسَس إلى جانبـي. أرسـلتُ نَظَري في








لآتَقيها. كان ريّـان يِسُسُ هادِنـا، انحنيـتُ بجذعي، ووضعـتُ رأسي المل







## لن تـرى هـا لمْ تْتڭرْ

"الـن يطـول عمـر هـؤلاء الغُـز اة... ســينتهون كـــ انتهـى الّذيـن








عميقُـا.












هــذا التّصريـح شـفَع لي الكلـبـ. نظر الشّرطيَّ إليّ بـازدِراء، وهمـسَ لنفسِـه



 المعلومـات عنّي: (الا خـوف"). وأعطـاني التّصريـح.

















فجـرحَ صريرُهــا سـكونَ الليــلـ لم يلتفــتْ إلى خطـواتي. ومـضى مثلــا



 تُتُصْبِــان في الأرضِ كانّـهـ في صـــاة.























































 بعـضَ النّنــع مـن أجــل الثّــاي.



 صوتَـهـ مـن الدّاخــل : (هــل غـــــلتَها؟؟").

أدرتُ نظري في جـدران الغرفـة، قديمـة، حجارتُها المستطيلة تَشي


وتعشّـش في جدرانـه العفونــة، فأدركــُ الفــرق. في الــــدار الـــذي عـن































## عماموس










 وتجربـة كلّ جديــد إذًا.






 المجنونـة، ووسّط أقاربـه مـن أجــل أنْ يتخــلّى عـن هــنـا التّهـوّر ويعـود إلى















 تتوقّف عـن البُكاء حتّى ماتـتْ!

عَمِلَ أبي في (الكيبوتسن في قيـادة الجَرّار، وكان يتلقّى اللّـوم في






تُـمّ تنقّـل أبي بعدَهـا إلى ماكينـة الحصـاد، فلــّا انقـضى الموســم،



 باسـتثناء جُــِلِ قلائــل








 أبنـاء القريـة، وهنـاك غـيّر اسـمه مـن (سـعد) إلى (عامـوس) وزار أبي قريتـــا مـرّة وحيـدة، كان ذلـك في عيــد الأضحـى مـن










الـادثــة حتّى فارقـت الـيـــة





















فسأُسمَّيها جولــدا مائـير)". وكانـتْ تضحـكـ وتقـول: (امَـنْ يـدري؟! ربّـا
 وهـي تُرخـعُ رأنَـها إلى الحلــفـ.














وفيـرا كانَ أبي وأمثالُـه مـن العـرب يعملـون في تنظيـفـ الزّرائـبـ،

 لتقلّبـات الجــوّ مـــل العـربـ.

كانــت الفتيـات اليهوديّــات العامــلات في (الكيبوتـس ) يرتديـن









 الاشُـتراكيّة، وأصبَحـا زوجَــن سـعيدَينـن وبارَكهــا مسـؤول (الكيبوتس) يومئـــــ

## $\ddot{Q}_{\sim} \underbrace{}_{0}$

حـينَ ذهـبَ أبي بزوجـه (تسـيفيا) إلِ حيغـا في إحــــى المـرّات




 ترتديـه شــابّة ســمراء قادمـة مــن المبـــــة.











 الـلـم الّتي كانتت تستحوذ عـلى وجدان أبي، لككنّه لم يكـنْ يعـرفُ اليأس،

فاتّصـل بزعيـم المنظّمـة الأكـبر (شـاريت)، وطلـبَ مقابلتـه، وحـينَ التقيـا في كـوخِ عـلى طـرف أحــد (الكيبوتســات)، ســأل (شــاريتُ) أبي: ا"مـاذا



















وعـاد أبي إلى (الكيبوتـس) كومـةَ مـن التّعـبـ والو جـع و وبـدأتٌ




يهوديــة، وأنّهـا قبلــتْ بعـربيّ هــربَ مـن عنــِد أهلـه، وتلعـن القلـبـ الَـنـي























بعيـدَا عـن بــلادِ الأحــام والوجـع هــه فـلا أدري إنْ كان سيستخــر أنْ
























إلى قـبر جــّي ليبكـي عنـده، ولا إلى بيـت أمّه حيـثُ جــّتي العجـوز، بـل














 الضّحيّـة إلى الجَـَّزار").








بِمَـنْ يُعلّمنـي تصنيـع المُتفجّـرات: (إانّبا أفضـل مـن البندقيّة، الرّصاصـة








 المتفـرّدة وسّتـعتْ ذلـك العمــر وعمّقتــهـ.


 و مضينـا.

## لا يَصِهتُ إلا المَوتِى

حـــَ أمـرٌ جلـلٌ في سـاحة المدرسـه، كان ذلـك في الفرصـة يـوم
 واعتـلى أحلُهـم برميــلاَ في وســط التـــاحة وبـدأ الهتـاف:

## إِحْنا بْنُزْفُضْ لاسْتِعْبدْ

## يـا حـرَّيةُ بِا اسْتِتـهـهـد




 المتافــات مـن جديـد:

## يا (بِيرِيْزِ) اسْنَعِع اسنْعَعْ 








(إريـز) في قطـاع غـزة فقتـلَ أربعـةُ وجـرحَ آخريـن، وجميعهـم كانـوا مـن ججاليــا في القِطــــع". .

 مسن الـَــوّار بهتـف:

## شُتَبْي صَمَمْ عَ الصُمُوْوْ

وِالحُـرِّيّةٍ بَدْهـــا تْعُـوْوْ
طُعُ وْصَـوِّبْ عَ الَيَهُوْ
عَ المُسْتَوْطِـنْ عَ الجُنْوْدْ
وكان هـذا الهُــاف إعـلانَ حـرب بالنّسـبـة لـــا وللصّهاينـة،


 الـوردة عـلى الـّــعّين.
 الجِيبـات العســكريّة ذات النّوافــن الشّــبكيّة، تــدور الجِيـب كأنّهـا قِطـّة







فأز زحْنـاه مـن طريـق الجيـبّ، ولففْنـاه بالعَلـم الفلسـطيني، وواصلْنـا رَمْـي





بـا اَخْفَــادِ التَّزَزِيُّنـنْ
مَا انْسِيْنـاهَا دِيْز يَآِيْنْ
مِــنْ زَامَ اللهْ لَجِنــنـــنْ
جَـرَانِمْكُو مُـستجَلِيْنْ


 هـواء الحرّيّيـة عــاد إلى مــا كان عليـهـ.

كُنّانُعيـد القنبلـة وهـي تنغـثُ دخانها الأصفـر في الأجـواء وتـدور


 مـن الغــاز .



بذراعـه عـلى سِـلاحه، أعطاهـا ظهـره، وبـدا لنـا مـن هنـا كأنّه يعـرجُ لثقـل
























قتلهـمَ، ولم ننجـح، لكـنّ الفِكـرة الّتـي طرحهـا شـبابٌ أكــرُ منّـا وقعـتْ في قلبـي قبـل أنْ تقــع في ععــلي.





ومـاذا يبقَى مـن الانتفاضـة غـير الـدّم؟! ومـاذا مـن ذكرياتها غــــرُ









 سـنُحطّم هـذه النّبابـات الّتـي يُسـمّونـا





كانـوا يُطلِقـون النّار في كلّ الجّاهـ، الأوغـاد يفعلـون ذلك كــا لـو

 الفجـر عرسَـــا يليــُقُ بـهـ














 الجِنـديّ المذعـور تقـع في العـــق أو الصّــدر !


 رمـى لي وردة: (إنّها لـبيبتـي، هـل يُمكنــك أنْ تقـول لهـا إنّنـي أحبّهـا! ).

























بها إلى صديقتـه، ليقـضيَ معهـا وقتـه بعـد أنْ شـعر بأنته عحتـٌُ للحـبّ إنْر هـنا المجهـود الكبـير!!


 يصمـتُ إلآ الموتــي أيّهـا الموتـي.

جعلتْني هـذه الـادئـة أفكـــر في أن أحصـل عـلى تصريـح عمـلـ، إنـهـ تصريـح عمـلِ مـن النّوع التـني أخططّـط لـه منــنُ زمـنـ







 والدّحنـون الــذي شــكّل إكليـلالَ عـلى رأسـه، وعيـون هـؤلاء الّذيـن

 الموعـودات بالشَّـفاعة، و... وكلّ شيء.

لم يعــْ يعرفني في البيـت أحـُّ، أمّمي تنظر في عينَيْ طويـلاُ، تبحثُ فيهـاعـن إجابـةِ لسـؤال ظـلّ يــوم في قلبهـا: (امـا الـّني غـيّرلكَ يـا بُنـيّ؟").








 يتبعني الكلـب: (أنـا معـكـ".














## (1-)

## أينَ سمعتُ هذا الصّوتؤ

بعيـدَا عـن الأعـين، حيــُ لا يرانـا إلآ الله، كان هــنـا لقائـي

 طر يقـهه" .


 عـلى تصنيـع المتفجّــرات.












يتصاعـد اللّهـب إلى الأعـلى، ولكـنّ كثـافـة الأنــجار وتشـابُكها، وحنوّهـا























عــلى الأقــلَ اسـتمرّ الغـــوض يُحيـطُ بو جوههـمْ قبـل أنْ يُعلِـنَ الشّــيخ



كان هــذا في ليـلِ صقيعـيّ، تَنّيــُ أنْ تنفجـر العبـوات التّـي





















أو صوتَـه؟! إنّـه واحــٌ مـن هـذا النّهـر المُمتــّ مـن المُناضِلـــن المجهو لـــن،


حـينَ عُـدتُ إلى البيـت، قفـزتْ عينـاه أمـام وجهـي، فمالأتـا عـليّ














(11)

## الشَّقّة رقِه (11)



 كطيـورٍ سـو داء في عقـلي"، . (السّـؤال خبيئـة، لا تكشــفْ نفسَـكـ"). "متـى


















فـإذا همـا تلمعـان كأنّ مـاءٌ يترقـرقُ فيهـها: (هــل يبكـي الكلـب؟؟!".


 رأسي: "انعـمم".
















ولم أكــنْ أضعُهـا حيـُُ أمـرني حتّـى قفـزَ بخفّنـةٍ في وجهـي





























وجهُه علينا، تُمْ مَدَّ الصَوتُتَ فتلا السِّحر الــلال: (إنَّهم فِتــة آمنوا ...). وسكَنَ مـا اضطرب، وهُمْمَ مـا انسـكب!























رأيــتُ مـا كــتُ أنتظـره؛ شــامةُ بقــْر حبّـة العـدس عـلى جفنـه الأيمـن،









للمُجامَـالات".











































حـيـاةٌ جديــدةً مــع الشّـقَّة رقــم (11).

## عَرَّابي يا بطيّغ...













 أثنـاء الإعـداد للعمليّات.


 عمّهـمـ أمـسِ"،
 كان ذلـك في صـيـف عــام 1991 م: (ااشــتاقتْ روحـي إلى رسـول الشه في

المدينـة. إلى خُطُواتـه حـول البيـت في مكّــها. ردّ الشّـــــخ: إإذًا ســؤجّل

 زادَّـا هنــــكـ.





 لي في هـذه المدرســة.




 بعضُهــم مسـتعدًّا أنْ يبيـع نفسَــه مقابِلـه.







وكنـتُ أقــنُ بـين بجموعــة مـن المارّيـن يومئــذ، ظهـر ببِّتـه العسـكريّة،

























وكادتْ أنْ تنقلـبَّ، توقّفــتْ في النّهايـة. أمرتُـه بالنّـزول، أرادَ أنْ يُـــو









 مآثرنـا ولا نُديــم الو قــوفَ عندهـا"،

تولّيــُ في صيـف عـام 1991 م توصيـل الرّســـيائل إلى المُنفّذيـن،

 بنـاء الـلالايـا كلّلـه ســينهار.























 مـكان العمليـة وزمــان تنفيذهـا، وبعـض التّفاصيـل الأخـرى.







وانتزواؤه، وعينـاه اللّتـان تريـان مـا لا نـرى. لقـد كان أحــَدَ الّذيـن لا تـرى

 صديـق العمـر أنْ يعلّمنـي كيفيّة صناعـة مـادّة (أمّ العبـد) عـلى الأصـول،






بكهـول!




 وبـدوتُ أنـا تلميـذَا بــينَ يَيَيـهـ.


 وكُــا نُـضيء الــكان بلمبـة الكهربـاء.




تبرحِ المكان، ولا تتحرّرْكُ منه، ولا تنظرْ مـن النّافذة، ولا تعبـْ بالمادّة،













 تحترق!!

## وَيَبْقَى العِطْرُ بَعْدَ اليَاسَهِيْنِ

كان ذلـك الانفِجــار بدايـةَ النّهايـة بالنّنــبة للخخليّـة. بعـغُ







في زمـن اللآوعـي في المُستـــفى رأيــتُ الرّقــم (0 (0) وأنـا عـــلى







 أرض الحــرم الرّخاميـّه!!!




الرّيـح، وكهـوف الفـراغ. وبـدؤوا يِفتون كذلـك مـن ذاكـرتي، ظِـلال أمّه







 فضــاء كـي يسـبحَ فيـه.












عـدتُ مـع عرجتـي التّتي بـدأتُ أتعـافَ منهـا إلى رِفاقـي، وإلى


منــُنُ أنْ نُظّفـتْ عقـب ذلـك الانفِجـار، وأُغلقــتْ لــدواعِ أمنّيـة، لكنّهـا بقيـتْ في قبضـة الرّفـاق، لـن تفتـَحْ لهـم قلبَهـا قبـل أنْ أفتـَحِ لــا أنـا قلبـي!













 ببعـضِ مـا تناثـر مـن لـمــي في ظهـيرة ذلـكـ اليـوم المــــهـود.







هـي قــادرةٌ عــلى..." أكمـل عنتـي: ("قـادرةٌ عـلى كلّ شيءء") صمَتْــا صمتـا






 رائحتهـا بانقِضـاء الأزمـان، سـأروي لــم هــنـه الــكايـة) .















> يمـرّ" .



 إلى نـداء القلـب ليـور رث المصائـبـ أحـيانـا)، .



 لـه كلّ شيءّ، وهبطــا إلى وادي القـــــر .

اجتمـع بي ليلـة التّنفيـن، كانــتْ لديـه أوامـر بـألاّ يـراني، غـير أنـّه








 أنْ ينتهـي كــا ينتهـي أيّ حلــم.
 سـنو اتنا في الأحــراش، وفي الشّــوارع، في الأزقَّـة، وتلـك المدرّعــات

والمجنــزرات والدّبّبابـات الإسر ائيليّــة بــدا كلّ ذلـك تافِهُـا أمـام حضـور





 .
















وبالـضّرورة هــل أصدقـاء هنــاك في الأعـالي يزورونهـم، ويُحدّثونهـم،
 عنّي ذات مـرّة، ربّـها!!

سرتُ إلى الأحـراش، في المكان الّنـي هبـطَّ إليّ فيـه مـن التّتـاء، مـن


















> يمــوتُ الياسنَمِينُ إِذَا تَوَلَّى

وَيَبْقَى الْعِطُرْ بَعْد البَاسَـمِين
(1६)

سَقَطِّ الظهلام!






















لي مـن أحـراش يعبـد... أيّها العجـوز هَيّا...". لكتنّي لم ألتفـتْ لآنتـي لم




 مـن الإعيـاء، وظللـتُ أعــدو إلى الجـنـون والمجهـول!!







 كان مـن الخطـير أنْ أُفاتحه بموضـو ع الدَّائرة المُغلَقَـة في أحـراش




للو جــود معنـــ!!".














 القلـوب بـردًا وسـلاماما







انتِّــاري.



أنـا أعمـل لكـي أُعيـدَ شــيئًا مـن حقو قـي، هــنه المـرّة لـن أقتـلَ ضابِبَّ

 ليســتْ كُلّهـا سـواء. أو ربّــا يبتــــمُ لِي القــدر فأقتـل درزينـةٌ كاملــة.

أصعــُ البـاص، أختيّل سـففَه وهـو يطـير وأنـا أطــير معـه كــا



 لي أيـنَ يسـكنُ الجــوع؟!

الاحتِلال، هكـنا فكَـرتُ في سـيل أفكاري التّي لا تنتهي عـن العـي العمليّة







عرفْنـا كـَّا مـن المعلو مـات جعلنـا نقطـعُ نِصـفـَ الطّريــق إلى



























نظـرةً عاديّـة، لقــد نَظَـر اليـوم هــنه النّظــرة ذاتهـا لعــُر اتِ آخريــنَ




















 هنــاك، فاطمـأنْ إلى أنـّه فعـل الصّــواب، وأنَّ الأمـر يقتـضي بعـضَ التّأجيل .

كان يُديـر رأسَـه إلى المِهـة الأخـرى، الجهـة البعيـدة عـن الجِــديّ











حـينَ صـار عـلى البوّابـة، أوقفـه البــــديّ الإسرائيـلي، فأصـابـه













أقــدامِ عسـكريّة عـلى الأرض، وأنــاس تصيــح وتَــري في كلّ ابِّـاه،


## ماذا ححلث هـع يعقوب5

التّراجُـع كُفْر، عـلى هـذا المبـدأ بنيـتُ حـيـاتي في الطّريـق المَهو لــة










 أَدْرِ حِيـال صمـتِ الأحـداث هــذا مـا أفعـلـ؟!

فكَـرتُ أنْ أذهـبَ إلى المحطّـة الّتـي كان مـن المُفـَرَر أنْ ينفّـن































مـاذا في ذلـك؟ كلال، كلا بهـم ستــــمّ رائحتـي، ولـن تكــون لــديّ فرصـةٌ
 قـرّرتُ في النّهايـة أنْ أعــودَ إلى البيـتـ.




 حضنـي، شـعرتُ ببعـضِ الأمـان.












 سـهل فســيع، وذراعـان كأنّهـا برميــلان، لـنتّ هـذا المِنــديّ ذراعَيـه

























الرّهـيـب. حاولــتُ أنْ أعـرفَ إنْ كانـت الغرفــَ مُضــاءة أم لا، فتحــُ












































 حجـرِ ثقيـل في بِئِرِ عميقــةِ جــُّا
(17)

إنَ الحيـاةَيِّ زنزانـة يـجلبُ الأفكارَالمُرعبـة21





















كرسّـيّا ليجلسَ عليـه". فكــوا قيـودي كلّهـا بالفِعـل، وجـاؤوا بكـرسيّ كان








نظـر المُحقّق في وجهـي مبـاشرة، لم يكـنْ يفصـلُ بينــا أكتــر مـن















أردتُ أنْ أســأله: (امـن التـــي اعــترف؟"، رجفـتْ جفـوني، واضطربـتْ












































أغلـقَ المُحقَّق الأوراقَ الّتـي بـينَ يَذيـه بعــَدَ أنْ وقّعهـها، وقـف




صــدري، لم يظفـروا بــشيء، لكنتــي جلســتُ عــلى الكــرسيَّ أحــاول أنْ








 عقـلي حتـى ارتميـتُ عـلى الأرض لكـي أرتـاح.







 زنزانــة يِلـبُ الأفـكارَ المُرِبـةـ!!

## (IV)

## هل يَنتفعُ الاستتسلامو



















في مهِرهــا.



شَــقّ العطَشُ حلقـي، طوّحـتُ رِجــِيَّ في الفـراغ أبحــُ عـن هـروبٍ



 سَـَقّ العَطَشُ حلقـي، صرتُ أُغْـِضُ عَيْنَيْ وأحلــم بقطـرات



 فيسـعطُ جسـدي مـن دونهـا لأرتـا











كان الـبرد يِـزّ عِظامي العارِيـة، والمــوع يُوهِـن مـا تبقّى فِيّ مـن



أملـك التـــرة عــلى أنْ أحـرّك أيّ عضـوِ مـن جوارحـي ... اسـتجلبْتُت
























هـا أضـلاع صــري تخــرج بهـا مـن جلـدي، وانكتــم نَفَسِي بعدَهـا وأنـا












 الأصابـع والـكأس بــطءء وبوجـع، قبضـتُ عــلى الـكأس في النّهايـة









إطفـاء هـذه السـيّجارة في صــدركَ كاف؟؟!". (اليـسَ لــديّ مـا أقولـها).






 لســُ جاسوسًّا"، (اسـنُعطيكَ مـا تريــُ مـن المـال، وسـتـغيّر حياتُـك").

 سـمعتُ صـوتَ امـرأة تصيحِ: ("لماذا تعتقلونـه أتهـا الستـفلَ؟؟!) .


































"اتُغـادِر مـن دوني؟!". وضحكــُ: (اهـل تحـبّبّ أنّ تدخــل السّـجن؟؟".


${ }_{0}$
t.me/t_pdf
(11)
ـِ2ْ المَجهُول

وقفـتُ يُتِيـلاً. أنْ ينفتـح البـاب نِعمـة. الرّكلــةُ في البطـن

 الـهجـارة فقهقـه بصـوتِ عـالـ.

عصـبَ عينَيّ ودفعنـيـ صعـدتُ البوسـطة. وأنـا مععـوبـ








 ونشَربُ إنْ وَرَدْنـا الماء صَفْفُا

ويشــربُ غيـرُنـا كَــرِّا وَطِيْـنـا




وصـوتَ كــوز مـاء. اقتربـتُ بحــذر، وقلــتُ بلطـف: پاسْـقِني أتهـا


 الكــوز، وشربـتُت هنيئنـا.




الـــبت
انتظـرتُ ســاعةً رابعـةُ كـــا قـــدّرتُ. غــز اني الملــل . مـاذا أفعـل








 (الرّقـم قَــَري").



الجــدران المُتقـشّرة كانـتْ سـبّورة، سـبّورة تحتفـظُ بـأرواح












 جسـدي المُرتـجّ خاننـي.

جـاء المُحقَّق مـع طاولتـه، وضعوهــا أمامـه، بعـغُى الطـّاولات





"أنــتَ في المجهـول") لم أفهـمْ مـا يعنيـه، لكنـّه أردفـ: "الا أحـدَ هنا




















 وعتمـةٌ طويلـة.




وجهـي خمســة خمـــاتٍ مـن الخُطـوط المحفـورة، رأيتُهـا خمسـين، عينـاي




رحمـة.
















 وانغلـق المـدار ذو الخمســات الخمدسـة خلــنـَ ظهـري، وو جلتُنـي

وحيــَّا، عارِيِّا، في درجـة حـرارة دون الصّفـر ـ لسَـعَ الـبردُ باطـنَ قدمَميَ

 ذراعَيَّ عـلى جذعـي أَقِيـه موجـات الــبرد الّتـي لفّتنـي مـن كلّ ناحيـة.

 أسـناني في نغمــِةِ مُفجِعـة أوقفنـي مــع الحقيقـة وجهــا لو جــهـ.
(اسـأموت مـن الـبردا). بسرعــِة أيقنــتُ أنّ النهايـة لا بُـدّ قادمـة.

















هـواءٌ سـاخن. ضبـبٌٌ... كلاّ، بُخـار... حـرارةٌ تبعـتُ شُـئًا مـن


 أم مـن النّافــةه، أم مـن البـاب؟؟! مَـنْ جـاء بـه؟! الله.

## (19)

## العَصافير
















 ويُعيد الو لآعة إلى جيب سترته الكُحليّة، ويُتِابِع مسيره وحديئه مع رفيتها!



غــيُ موجـود، فكّـرتُ أنْ أكـــر هــــا الـلاجـز الوهمـيّ بينـي وبينهـم،















 في مــكانِ لا نتتمـي إليـه؟!






كلَ مـا دفــوا بــه إليّ. حانـتْ منـّي التِفاتـةٌ إلى الآخريـن، فرأيتُهـمَ يرمـون






 في حيـاتي هـدرًا للنّعمــة عـلى هــذا النّحـو !










يعبــد.

أنهينـا الصّـلاة، ولبـس أكثـر السّـجناء بـــلات الرّياضــة، وقــلـ


"هــل هنــاك ملعـبٌٌ هنـا؟". (انعـمَ، ملعـب أوليمبـيّ، تراتـان، ومرمـى












في المسـاء، اقـتربَ مّنـي سـليهلن، كان معـه شـــخصٌّ آخَـر،








 تلبّتي رغباتـهها . وغمـزه بنظـرةٍ ذاتِ معنـى . وتر كَنــا وذهــبـ.

سـألني سـليه|ن: "مـاذا ينقصـك؟!") (الا شيء". و كأنّ إجابتـي





 هـل تريـدُ شــيـًا آخـر؟! !.












 الأمــير: "ليــسَ فينـا إلاّ منّـا). فعلــتْ أصـواتٌ وغمغــاتات، فــأردف



مـن علو جهــم ثــأرْا لحر مـات المُســلمين". فــــقّتْ "الله أكـبر" جــر ان
























للأفـواه أبـواب الككلام، ورفرفـت الأيـدي الغاضبـة، وتطايـر الـّّر ر مـن








## اعتـر|فت





 ("مهمّتـي تنتهي هنـا، أنــتِ حـرّه"). وتركنـي.













الغيـب: (أنقـذْني أرجـوك.... أرجـووووك".

في الصّبـاح، رأيتُـه مُعلّقُــا مـن قدمَيـه عــلى أسـطوانةٍ عاليـــة في




















 فهتفـتُ: (اسـأجعلكَ تفـوز بهـنـه الغنيمـة، سـتظفر بهـذا الاعـتِراف بــلا


















لوّحـتْ لِي بيَّهـا فـرفت سِربٌ مــن الملمامـات البيضـاء في







هــهه المرّة سـمعتُها بوخـوح: "بطـل يـا محمـود... بطـل يُمتـه"). وشــعرتُ




 خلفـي في الفنــاء: (أيـنَ ريّـان؟!).

كانــتْ وحــدات حَرَس اللتـجون تنتـشر في القاعـة حـول






























 اخترقـت الصّفـوف، وأزاحـت الجنـود عــن طريقهـا، ومضــتْ إليّ، حتّى






 منـّا كلّ شيء!!

اللّــجنُ هــو اللّــجن، الفـرقُ في الّذيـن يقطنونـه، هنــا ربّــا


 كلّ شئيء سـينتهي، لكنّنـي لـن أنتظـر النّهايـة، ســأذهب إليهـا.






نظرتُ حـولي في وجـوم، لســتُ وحيــًا. يتشـارك معـي في هــنه

 نطــق بحروفــك يصونُـكـك

سرحــتُ في سـقف المهجـع، بعيـدَّا، إلى حقـل مـرِجِ ابـن عامـر .




 يسـكتَ أبــَا!

## (Y)

## أَصلتُ الحشتِ أَخفاه

"هــل في السّـجن مكتبـة؟ (اصبـاح الحــِر أوّلالا" "هــل يسـمحون
 كتابُـا. فــردّ: " اههريـبـ").

أنْ تعـرف يعنـي أنْ تشـقىى. هنـا عليـكَ أنْ تَــر أ الو جـوه هبـل







جـاراني أحدُهـمه، قـال وهـو يــاول اللّحـاق بي: (امـا قضيّتـك؟").








التّلصّـص عـلى كلّ بوصـةُ، أعـرفُ كيـفَ أتجنّب العــى . عـليّ أنْ أقيس المسـافات، الزّوايـا، الوَتَتر، الكامـيرات، تـلك القريبـة والبعيـدة عـلـلى حَــّ









أتخيّل هيكليّــة المـكان، أحـاول أنْ أكـون دقيقــا، لا بُــدّ مـن








في المـوت.





أنْ تأخــن معهـا الحـيـاة" وأشـار إلى موضـع مُرُوقهـا، كان واضِحْــا أنّهـا







العتمـة|.
عـلى حــذرِ بــدأتُ أقتربُ مـن النّاس، أتبسّـط في الحـديث معهـم ولكنْ




كنــُ أمسشي في السّـاحة وحيـدَّا. عـرفَ السّسـجناء الّذيـن معـي










"الكُتُب تهريـب؟". ســألتُ ضيـاء. (انعـم" ردّ. (أريـلُ أنْ أخوض

 إسرائيـل") وضحكـت، وضحـك هـو الآخـر: (احتّى لـو كان"). وابتلعـتُ

 وضحكنـا، أصبحْنـا أكثــر قربـا.





 مسـتعدًّا اليـوم لأرى أحــُّا)" . (غـدَا؟) . (اغـدَّا)" . هُرعِــُ إلى بـرشي، تناسـيـتُ الطّعـام الّــذي اجتمعـوا حو لـه،









 يعـرفُ مـا يريـد!


 في الطّريـق إليـه توقّفــتُ فجـأةً، مـاذا لـو كانـتـ الطّريـقُ مصيـدة؛






















 نصـف المسـافة الذّاهـبـ، فمضيـتُ انُ معـه.









 يرانـا غــيرُ الها). ومضيــت.

## مـا أكثرَرالكَذْبة، وما أقِل الصَادقِينٍ






















وهتف: (ااجلـنْ يـا عحمـود... اجلـسْ لدينـا الكثـير لنقولـه)". وجلسـتُ عـلى الطّرفـ، كمـن يُريــُُ أنْ يـتركَ فَ فرحـةُ للهـربـ إذا حانــتْ، وأنـا لا






































 "(اكلّ يـومِ، كلّ ســاعِّ، كلّ لهظـة".



 بأقدامنـا قبـل أنْ تفتـس، بـل قبـل أنْ تُصَـوِيمي!

قـال لي صالـح: "هـل أكملـتَ الثّانويّــ؟". "لا"). "الفرحـة هنـا



 المُهرّبــة|).











أخـنذتُ الثّانويـة في العـام الأوّل مـن مكوتُـي في السّـجن.







الزّوايـا... تُــمّ درّبــُ أذني عـلى أنْ تسـمع مـا يسـمع الكلـبـ، ودرّبــُ





مُعجِـزَة.




 البحـر، ونكثــر بالصّــدق ولــو كُنــا يتيمـةَ الدّهــر"،







 ونمــتُ وأنـا أحلــم.



وحــده يعـرفُ إلى أيـنَ نمـضي، ركضض، فر كضـتُ خلفَـه، أســندَ جســـه
























الطّويـل ليقبلهـم فيـه ويبُاركهـم؟! (اعحمـودُ يريــُ أنْ يســمَ منـك)" قــال



 أسـنانه: (الوقـت ينفـد)". (اعتقلـو ا أبي مـن أجـل أنْ يضغطـوا اعـلِّ وعـلى



















دموعهه مـن أنْ تفيض، وفَرِحَ الضّـابط، وتحفّز، وبالفِعـل وقفََ أبي عـلى

 لـو فتحتـو ثمّكــو بكلمــة واحــدة واعترفتـو لأتـبرا منكـــو إنـــو الاثنــين


 الغضـب: ("بسـيطة سـأعذّبهم حتّى المـوت") . فـردّ أبي عليـه: ("بسـيطة مـن ودن












## (YY)

## قَهَرْرَّقَطَعَلى السُوْرِ

قلـتُ لصـالـح: اههـل تعـرف مـا حـلّ بيعَـوب؟!"). (تريــُ أنْ
 تعذيبـا تنـوء بــه الجبـال"). (ههـل اعـترف؟!"). (اكلاّ. نحــنُ في التّحقيـق

 عـلى الـورق خحطّطْنا هنـا للعمدليّات، أوّل المُنفّذين (ضيـاء) مـن


 مـن • 9 ٪، والأمـر بعــدَ ذلـكـ لله.
(أخحـي نعـمان، مــيتكفّل بإحـدى العمليّـات". "هـو النـو في
 إلاّ إذا حدتـتْ تَنقّهالات أو إدخـالات جديــة. (البو سـطة) تحملنـا مـن
 مـن خلالهـا أخبـار العمليّــات، وأخبـار الرّاحلـــين، وأخبـار القادمـين الجُــُد. لدينـا عيـونٌ كثـــرة!!".




اللّاهبـة في الفَـوْرة كلـلـات، تتححـدّث بألـف لغـة، كلّهـا لغـاتٌ لا يفهههـا




 أو يقـول هـو لي: (يـا أنـا). وأنـا أقـول: (ايـا نـحـن"). وضَحِكْنــا. قلــتُ لـه









 قَـْر الكـفت، صرتُ أضعهـ في جيب سـترة السّــجن الأماميّة، في الفورات،


 طَالـــعْ لَكْ يَـا عَــدوْي طلـِعْ

مِنْ كُلْ بِيْتُ وْحارَة وْشَــارِعْ

## بِسْلاحِـي وْإِيْمانِي ظَالِـعْ

## وْحَرِبْـا حَرْبِ الشَّوَارِعْ

صـارتْ عيـوني ميزانـّا؛ حركتـان يمينُـا ويسـارًا مـن أجـل قيـاس












































اليـوم، كان ينتحـل اســا آخـر، وو جهُـا آخــر، حلـقَ شــواربه ولـيتـه،
























إلى الأعـلى، وراحـو| يُطلقـون النــار بشـكل عشـو ائيّ، سـططتٌ جـذوع




 بعـدَ ســاعٌة رحلـوا. بقيـتُ مُعلّقُـا في السّـماء أنتظـر فرصـةُ مـن








 أسـدل عـلى هـذا الوسـام صـبرك"، غَطّى كتفـه، ونظـر في عينَيْيْ عميقُـا،




 ليـسَ إلآ علاهـةَ عجـز"). ومـضى.







 الحرّيّــة الآتي.







تعرفـك").








في صـوتي الأسـى：（امـن العـار أنْ أخرج بعـد اتّفاقيّـة غُخِيـة كهـذهه）．فـردّ




> aبこった。
> t.me/t_pdf

## ( $Y$ \&)

## التّضصحيـاتُ قَنـليـلُ الطّريـق

دفعني الجلـديّيّ إلى الأمـام: (هيّا. لماذا تتوقّفـ هنـا كالأبلـه؟!").









 الأبلـه. امـضِ ألا تحـبّ الحِرّيـة. حبيبـي امـسُ مـن هنــال، .

انتقلــتُ إلى العمـل فـور خروجـي. الوعــد الحــّق حَـقّ.


 كان هنـاك ميـلادٌ دون دم، وهـل كان هنـالك فجـرٌ دون ليـل؟!




عددهـا، شـكل الدّوريّـات، مُدرّعـة أم مُصفّحـة أم عاديّة، مـكان جلـوس














 عليهــم اللّصــاص؟". (الا). "والعمـل؟؟". (اســنغيّر المكان)".

انتقلْنـا إلى مـانٍ جديـِ، سـطح بيـتِ مـن طابِقَين، الأوّل مسـكون،







منـُ اللتّادسـة ونحـن نتمر كـُزُ هنـا، يُمكــكَكَ أنْ تـرى وجـه جنـين البِميل























 مـن طبـول الترقّب العميـق . سـألني (يعقـوب): (اهـل نُصـوّب الآن؟ إنّهـا



















 كافي لــنه اللّحظـة، سـوف تكـون قـوّة الإسـناد في المنطقـة خــالال عـشر


هبطنــا السّـطح، أُضيئـتْ نافــةٌ في الطابـق الأوّل، الضـوء في






إنّهـا عرّابــة، وطــُنُ البطــو لات المخنــوءة، والكنـوز المدفونـة، ووطـن النّضـال، صورتـه الّتـي تتفـاوح في أرجـاء فلسـطـطين كلّهـا،








الشّـارع المُتعـرّج الــذي تنتـشر عـلى جانِبَيـه المحــلاّت والألسـواق









 التّتي لا تكتمـل إلآّ بهـا معـا !



 عجـوزٌ حياتـه الهاربـة الّتـي تُوليّ وجها
 النّاهبـيـن إلى ســاحات القِتـال!!












البنـادق بعـضَ صــدور الجـالســـن وهـم يتــتمون الحـرب، فيــا يُـافِـظ


أوّل مـا خر جــتُ و جـدتُ حِضنَين دافِئـين، حضـن أمتي، وعنـاقِ



















## نحنُ شعبٌ يـحبّ الحيـاة، ولهلذا يـموتُ من أجلها

قنبلـة. خـيرٌ مـن رصاصـة. قنبلـة موقوتـة، تنـوب عـن وجـو





 واقِعْـا بعـد أنْ كان حلـمًا بعيـد المنــال.








 مـن حولـه خيطُـا قانِينّا، ازداد الذُّعـر في الشّــارع، ألقــتْ وي وي وي ي ي













 عنيـدَا كجمـل !




 أطفالنـا؛ هــل يُمكــن أنْ يظفـروا بحـيـاةٍ طبيعيّــة حـــنَ يكــبرون؟! حِـزامٌ ناسـف. في عسـفلان هـذه المرّة. القنبلـة أوّلاَ، تُـمّ المِســار




أو بمصـادريَ، أو بتخويـف... تُــمّ طـار سـقف البـاص، وانفتَح المّــفـ



لـن أتوقّف. العمليّات الكـبرى كان عليهـا أنْ تَـدثَ كلّ ثلائـة













فيـهـ.



 ولا بِعـا مـن أهـل النّضـال، كان هنـاك المِئـات كِمّن احترفـوا التّصويـب


نحـنُ شــعبٌ لا يُمكـن أنْ يقبـل بمُحتـلّ لـولا بعـضُ باعتـه، ولـن يـرى
 يــبّ الميـاة، ولــنا يمـوتُ مـن أجلهـا!





اللمافِـلات هـدفٌ مكشـوفٌ أكتثر مـن سـيّارات الأجـرة، يُمكـن






 الكامـل بهـا وبصاحبهـا، وسـألتُه عـن الحـططّ التّـنـي يعمـل عليـه، وأنـا










 (استـذهبون إلى أرض الميعـاد... إلى المجنّة)، . هـا هـي الجِنّة التّتي وُعِدتـم بها.


 أصحـاب الملدائـل الطّويلـة، ولآنتّـا قـادرون عـلى التّهــلّل إليهـا أسـهـل مـن أيّ مسـتوطنة أخــرى.


 أوراق الشّـجر والكـروم، تسـلّلتُ مـن المههة الغربيّة، فيـها تسـلّل يعقـوبـ









انسـحبْنا ببطء وبهـدوء تـامّ. كان علينـا أنْ نلتقي في النّقطـة الّتـي ينتظرنـا




هانِئـ
في الصّبــاح. قالـتْ إذاعـة العـدوّ: (إنْ عـددًا مـن المُخرّبـين







 تَاتـا!









التَـنـي لا يُقـرّ للغاصـب بـنرّة رمـلِ واحـة. متى يفهـم أصحـاب القصـور


كيـفَ يُمكــن أنْ تُبـاعَ بـلادي مقابـل وهــم؟! مقابـل وعـود


 أنْ تُصــَّق خزعبــلاتٍ مثــل الأرض مقابــل السّـلامَ، أو الأمـن مقابـل




أعلـن الجمــش الإسرائيـليّ أنّ القبـض عـلـيّ وعــلى (يعقـوب)



## (Y7)

## السّدّ والضّفدع

قلـتُ ليعقـوب: (ااخـترْ طريقتَـك في التّخنفّـي، وجـوـودُ أحدنـا

 نـرى مـا يــأتي بــه الهاهـ .

بـدأ يعقـوبُ مرحلــة المُطـاردة تحــتَ قنطـرةِ قديمـةِ، ارتفاعُهـا



 يعقـوب. لم يكــنْ الاحتِــلال قــد عرفَنــا تمامْــا










المكافـآت. الإغـراءات. النّفـوس المريضـة. والوقـوع بسـبـب
كلمـة. هـذا أصعـبُ مـا يُو اجهـه المُطـارَدون. غـير أنّ الاحتِـلال - للأمانـة







وأنـا؟ اختبـأتُ في أحـراشِ يعبـد أنـا ورَيّان. تـــك أُولى مقامـات
 الأولى. كنــُ أحسـنَ حَظَّا مـن يعقـوبَ لو جــود ريّـان معـي. وفكّرتُ ذات مـرّة أنْ تاريخـي سـيكون فاتِـلاً! إنّنـي بـدأتُ هنـا، المّا





 نفيـهـ. وأنْ تَــاف يِّا يـأتي بـه خـو فُ الآخريـن، وأنْ تُؤتَى يِن مَأمنـك!

أنْ تعيـشَ مُطــارَدَا يعنـي أنْ تُصبِـَحَ إنسـانَا آخَـر، أنْ تتحـوّل ولمَ




قبـل حنـين المَمَسـات، إلى لمســـة الأمّ في الصّبــاح تو قظـك، إلى لمســة كأس



 ثيء. لا شيءَ ألبّـة!!!

قلـتُ ليعقـوب قبـل أنْ يذهـب كلّ واحـِ منّا في طريـق: االرّتابـة





























 أنْ يكـون سُداسـيَّا.



 خبـطَ أحــُ الجنـود العشريـن الّنـيـن اقتحمـوا المنـزل بابَـه. فتـَح




 في الثّانويّـة العامّـة.

سـألتُ (يعقـوب) في ذلـك اليـو م الأخــــر الـّـنـي اجتمعنـــا فيـه



















اضطجعنـا عـلى ظهر نـا، بـدتْ قُبَّة السّـماء الكُحلِّيّة الغامقـة كأنّها تحنـو علينـا، النّجـوم اللآمعـة تضحــكـ، والغيـوم الُمــــافرة تقــول: مَـنْ


















عانتُته كأنَه غريبٌ، غريبٌ لم ألتِقِه يومّا، ومضى.

البَشَرُ لا أَمَانَ لهه

مـاذا في اللتيل غـيرُ السّـواد، ومـاذا في الطّريـق غـيرُ الموت، ومـاذا












 اللأمُبـالاة؟!





خاطِفـة، ولـو كانـتْ أقـلّ مـن مـرور شـهابِ سـانِحِ في ليلـةِ مُدهمّـة. .. آه؛
























وقفـتُ عـلى أطـراف أصابعـي، وبِخفّــةِ تسـلَّقتُ أوّل شـجرةٍ كانـتْ قريبـةَ




















ينـام الفَهْـد!!



صـوتَه مـع الزّمـن إذا لم يــلْ، كيــَ يُنْسَى الصّـوت؟ كيـفَ يُمكـن أنْ يكـون


مـع الزّمـن صِرتُ أميّز الطّيّور مـن أصواتها، في الشّهـهر المـامس









 رَبُّ المـوت. مـا أكــنب البـشُر يـا معمـود!").

غـيّرتُ موضعـي الـّذي بدأتُه قبـل بضعـة أشــهـر أكثـر مـن عـشر







غيرّ مـكاناختِبِائهـ)| . (ابابحثي عنـه) .

منــُ ثلانـــة أيــامَ وهـي تأتينـي بأخبـارِ غريبـة. (امـات غُختـار



 عــالِ: "الا تكــنْ منــل بقيّــة البــر !").







 بـدأتُ أبجـعُ بعـضَ الـططـب اليابـس لأُوقــَ عليـه النّار، نبـَحَ









غافلتُه هـذه المرّة، وعُـدتُ إلى قَـْح الـجرَيـن، لم أكـنْ أعرفُ























فهـنا يعنـي أنّ الرّطوبـة مـتكون غزوونهـا الماتـيّ الـَـني لـن ينتهي، وإذا






## ة <br> t.me/t_pdf <br> الكهف












 غــدر الموقع عـلى الفـور!








بـشيء؛، وانقِطـاع الأمـلى، وكلّ شيءء خارِجَـك يمـب أنْ يظـلّ خارِجــك،
 نفسـك؛ لأَنــكَ أنـــتـَ العــالَّ!
 أبطـال، صـارتْ قِصصُنـاعــلى كلّ لسـانِ، كان الأطفـال يروونها ويتخيّلـون







وجــد يعقـوب بِئـرَا مهجـور

 فيهـا، وينظـر ولــو مـن طـرفِ خَنِفـيّ إلى أطفالِهـا الواعِديـنـا

كانَ يهـطُ إلى البِّـر بحبـلِ بجـدولِي، يقفـز في الــتر الأخـيرة مسن





 الْتـي لا تنتهـي لمـات؛ الـحكايـاتُ خيـطُ النّجـاة!










 نابِضًا بالتَّوقِق ليـومِ الــــاص !







كلّ ثانيـة!





صَــِئ؟؟! مـا فايِّدة الكلاشــينكوف إنْ لم يُزغِـرد؟! ومـا فائـدة الرّصـاص

 فتقـضي عليـه.

تذكّر (عـزّت). كيـفَ يصـل إليه؟! كيـفَ يبحــُ عـن خيـال،






 "اتبعْنـي"








 رِدَاء الحــنـر مثلَـه بسـهـولة.











 مكشـــوفا!! أطلـقَ سـاقَيه للرّيــح، قريتـه لم تعــْ آمنـة، ولا جِوارُهـا، ولا








انتظر حتّى انسـحـبتٌ خيـو ط الظّـلام، وبـدأتْ خيـو ط الفجـر


السّــاء، وظهرهــا للقريـة. مـن هنـا إذا دار مـن بابِهـا ســرى القريـة تنــام
 أنْ يصـل إليـه، سـتكون رصاصـات الكلاثـــينكوف بانتِــاره.


















 لقمـةٌ واحـدة، ولـو كانـتْ كِـسرة نُخبـزِ يابسـة!

حلّقــتْ مروحيّـة. المروحيّـات في ســاء فلسـطين غربـان. سـوفَ







 عـشرُ عــاولات؟! ربّــال.

إنّها تــلاث سـنوات، هـل تعرفـون كيـفَ يُمكــن أنْ تقـضي




 تتنفّسـاه، فــلا تتنفّســان إلآ الغُبـار والــشُرات؟ كانــتْ هنـا حياتـه.


 بـاب الكهـف بالأعشـاب اليابسـة والمـنـوع حتّى لا يـراه فيها أحـُـُ، ويحمي



رأى البــذـوع فـأراد أنْ يأخذهـا حطبُـا يُوقِد عليهـا مدفأته، و جذبَها المُزارع



 هارِبَا لا يلوي عـلى شيء!





 إنّـا تقودهـا الأهـواج العميـاء.






 السّــاوات والأرض.



في سـنوات المُطــاردة في صَفـاءُ ونَقــاء عجيبَـين، حتّى ظـنّ نفسَـه سِـواه!

ســينتهي... لا نيءَ يـدوم فيـكَ أو تــوم فيـه، كُلُّ أمـرِ بِقَـَنَر.

آه مـا أجحملكُ













"(الهـا الهـ).
 ("وسيـنقلونك إلى سـجن كفاريونـا)، قـال نعـان . أردفَ صالـح : اسـجنان





وتُدمـي يدَينـا القيـودْ... ووجهُـكَ بــرُ الـُجَـى في الظَّلام البعيـدْ، فـلا




يصمتـانِ معُـا. ينظـران في وجهَيهــا، يقـول أحدهمـا: "هــل



 للسّـتجّانين بذلـك؟!!!.









"بوسـطة". صــَحَ الجْــديّ. طـرقَ عــل الأبـواب: "هيّـا.








 قلـوبِ نقيّـات الطُّهر















 لديـك اســم صالــح..؟". نظـر الآخـر فيـه، وهتـف: (انعـم يـا ســيّدي".
"وهـل مكتـوبٌ أنـّه سـيُنقَل إلى سـجن كفاريونـ؟؟". "نـعـم يـا سـيّدي") .








 وفي كلّ شيء.

في النّقـبـ، حيـثُ الزّنزانــة خيمـة، وسِـياطُ الهـواء اللآهــب في







 في الحقــل التّـنـي تريـدُه في الو قــتِ المُناسِـبـ.



 الحاجــة ألاَّ تَسّـهـم







إذا أرادوا المواجهــة.













يشـعر ببعـض الزّهـو، بالفِعـل غَنّى دون صـوت: الــأزيلُ بغيَـكَ عـن
 وسـطُ الطّريـق، وسـلك صالــح طرفَهـا وفي غضـون دقائـق كان أحدهمـا ينــام في خيمــة الآخــر.

جـاءت إدارة سـجن النّقـب، ضـابــطٌ ذو وجــه صفيـقى، حولــه




















 ضَحِحـكات التّتـجناء مــن خلفـه الفَضــاء!

## خيظُالدّم




تلميــُهْ !







يتحـوّل المُطــرَد إلى إنسـانٍ آخـر، تُـمّمّ يتحـوّوّل هــذا الإنسـان إلى






 المنـال فيُ عيونــــب!
 أَجَـةٌ مـن الأثــجار الكثيفـة، أعقـد يُمنـايَ عـلى يُسـراي، وأُرسـل نظـري

البعيـد إلى النّنجـوم التّتي تبــو مـن خــلال غُصُـون الأثـــجار، كانـتْ












 جانبـه، ودافِنـا رأسـهـ في بطنـه؛










شَسـمَ رائِحــة القـادم الغريـب بالفِعـل، فلــاذا لا يهجــم عليـه ويُعمِـل أنيابَه في عُنِقه؟؟! وفيـها كان (ريّـان) ينظـر إلى القــادم المُتهـهادِي في الظَّلام



 يسـتدعيها في اللّحظـة المُناسِسبة فيعـرف العـدوّ مـن الصّديـق



















يطـول"،





 التّـي أخططّطُ لـا كلّهـا".














بالكامـل تُـؤدّي خُططـَا عبقريّــة لا تقـو م إلاّ في عـــلِ جبّـار متـل العقـل
 ( ( ) وأنــا أنظـر إلى أسـتاذيّته في التّخطيـط والتّنفيـنـ؛ لقــد تعلّمــتُ منـه

الكثـــر .
ومـن (الـليـلـل إلى (مـلفيت) مـرورًا (بجنــنـ)، كان خيـطُ الـدّم




عـادَ إليّ ذات مـرّة وفي صــره رَصاصــة. كان دمـه لا يـزَال دافِتُـا. مسـحه بأصـابعـه، ورفعـهـ أمـام وجهـه، فأنـار . هتفـتُ: اليجـبـ


 في ملاحقتـي منهـهم، أخشـــى أنْ أقـع في أيديهــم". أقنعتـهُ في النّهايـة أنْ






 الظّالام،وعـادَإليّ.












































 أجلكـم؟ أتكـون الأرضُ الّتي أطلعتْني غـيرَ الأرضِ التّتي أطلعنْكـم؟؟!

هـذا؟!!.








## (H)

## فَّْ العاطِفة






















أنْنـي كلَّلا نهبـتُ الأرضَ بأقدامـي تســططَتْ صُـورُ عذاباتـك مـن رأِيب،











 أمامـه عـلى أبمـل مـا يكـون الابتِسـام!

كان يومْـا جنونيًّا. عـشر ســاعاتِ مـن الهـروب اتّقـاءَ الذّكــرى،




 يـذوقَ الطّعـام!

مـرّ أسـبوعان. نقطـع الوقــت أحيانـــا بالحديـثـ، يبـدو أكــــره

 قاتـل". "لا يعطـُُ مَـنْ شَرِبَ مـاء اليقــنـن". نهرتُـه: "الا تتفلســف










 الحنــط الّـذي يتـود إلينـا نحـن الأرقـام الغامضــ؟؟!






"مـا الَــذي يدفعـك إلى أنْ تفعـل هـذا؟؟". . (الشّـوقوق يــا ريّـان...



$$
r .
$$









 تُعانِـْنِي".








 لي: (هــا أنــتَ تــــمع؛ ألم أَــل ــك؟!").




وصلــتُ إلى عرابــة، بيوتُها، شـــوارعُها.... يــالاهاه .. أزقّتهـا...








وذكريــات العشـــق، و... ووجــه أمــي.



 يعلـو المدخـل ؛ صـارتْ تعربـشُ عليـه سوسـناتِ لم أكـنْ أُنتبه إليهـا مـن


أكلــُتُ خُطُـواتي المُتبِّيـات التّـي تفصلنـي عـن البيـت بلهفــة


 !إلى أنْ تفعلهـا أمّـي معـي بجــدّدا مثــل اليـوـوم

طرقـتُ عــلى البوّابــة كـي تنتبـه لي، لكنّهـا لم تفعـلـ، ناديـتُ بصـوتِ خفيـض، لكنّهـا لم تلتفــت، ركـضَ إلـهـهـا (ريّـان) مــا إنْ رأتــهـ


 يمّـهـهـة ... ســاعيني"،















 مبحـوحِ كأنـهـ يبكي. هـلـ يبكـي الكلـبـ؟ كان يبكـي دمَا!
 أخرى تجوب سماء جنين. نزلَ مـن المرو حيّات أكثـر مـن نمسِين جنديُّا

توزّعـوا عــلى فـــاء البيـت، وســطحه، وعـلى أسـطـح الجـــيران.. لم يـــل


 مـع أنـكـك تـدري حدقي ووفائي" .






نفسَــكَ يــا عكمـود!!!.

## (YY)

## خيـالات الموت

خَحَعـوا الأبـواب، حَطَّمـوا النّوافـن، وتـولَّلِ عـشُرةٌ منهـمـ









 واسـتيقظتْ (عرّابـة) كُلْهـا عــلى الزّعيـق الّـنـي مـلأَ الفَضـاء،






 عــلى مَـنْ فيـهـه.

واللّيـل؟ أشــدّ قتامـةُ مـن قلـوب هـؤ لاء الغاصِبـين. والرّيـح؟









 اللّيـل، وقذفوني عـلى مـا يبـدو في جيـب عســـي

 عُـواء (ريّـان) الجريـحـ!

 طقطقـة، لا أدري إنْ كان مصدرهـا رُسـغِي الّذي حَزَّه القِيـد، أم فِترة في الظَّهُر، أم عظمـةُ في الصّــدر؟؟

وقفـتُ. كنـتُ أحجـل . قـال صـوتٌ مـن خلــنِ أذنَيْ ا(هَيّـا...




أحُدُهـم جذبـةَ شـعرتُ معها أنّ كتفي قـد انخلـع. (ااركضْ"). صـار عَلَّي



فقـد كـــتُ مـن دون عيـون ألـون




 هـل أنـا في قـبر؟!

خيـالات المـوت. النّهايـات الّتـي تـأتي سريعـة. النّـدم الــذـي لا








ألقَـو اعليـه القبـض بعــدَ أنْ ألقـى قنبلــةُ عــلى دَبّابـةِ تتســلى في




 العـين، ســالتْ، لم تعــْ تنتمـي لصـاحِبهـا، حــار أعمـى، لكتّـه لم يفقــد




















القـبر الزّنزانــة الـــنـي لا أزال أقبـعُ فيـه بعــَد مـرور أكتـر مـن





 التّتي لا تكـفّ عـن التّدفَّق في جمجمتـي تشثربُ عزيمتي، وتتصتّ دمائي،

 كيــفَ تتخخلَّص مـن قاتِلـك وقاتِــكُ يعيـُُ في رأبِـك؟!














يــَا تخـرُجُ مـن قـبرٍ هنـا، وسـاقًا تخــرجُ مـن قـبِر هنـاك، شَـهـتُتُ...

















 هـذا الجـــون؟!



الدّفـتر يقـول لي: (ارسـمْ أو اكتـبْ") . رسـمتُ بالفِعـل اكتشـفتُ في هــنا


 هـؤلاء؟!

















(r)

## له تهربْ من الجححيـه، بل هربْتَ إليـهد11






 عنــد التّوحيــيّي.














وجنـين؟ عُقـدةُ المُحتـلّ الحَنجـرُ المرزوع في خاصِر تــه، جحيمُـه











 المُنبطِحـون فستســو قهـم مكنــــة الــــّق إلى مزبلــة التّاريـخ










يـتفلـون فـوقَ أرضِنـا المنهوبـة، يفر حـون في مآتَنـا، ويرقصـون





> تهربــون؟!




و(السّــــانيد) إذا عَبَسَ الـطــبـ.











 (إذا مـاذا...؟!). (إذا خرجـتُ مـن هنـا)، قهتـه بصـوت عـال: (امَـنْ قــال

لـكِ إنّهـم يأكلــون البِميـلات في الدّاخــل؟!". (امَـنْ يــري؟؟!). قهعـه


كان ذلـك في أواخـر آذار مـن عـــ

 الجميـل القـادم.

عَـبَر الـرُّواق، كان صـوتُ احتفالِــم يصــكّ الآذان، وترتــجّ لــه جـدران الفنـدق، انفنحـتْ لـه البوّا ابـة الحـُـبـبيّة الكبـيـرة المُفضِيـة إلى القاعة،





 وسـتذوقونه بعــدَ قليـل"،









معـا في العسـل") ("وأنــتَ يـا (أفراهـام) إنـــكَ تبــدو في مثـل بِــنّي، مـا
 هنـا غــري". "اصدقـت، المتعـة هنــا غــري".

وقـفَ (عـودة) أو وقفــتْ في وسـط القاعـة، نَظَـرَ حولــه كآنــه








 نهايـة الأحــلام التّـي لم تكـنْ إلاّ وهمَـا.



 كمثلـه مـوت.





جُنَّ جُنون الاحتِلال. أوجعتْه الضّربـة. هَزَّتْ حقيبـةٌ صغـرةٌ





 أوجعتْـه الحقيقــة


 تضحيـات؟!



 سـتبقى يـــك فارِغـةً تشـكو الغيـظ والغضـبـ!





## ( $\uparrow$ \&)

## عشي الذّبـابير

اكتسـحتِ الدّبّابـاتُ الشّــوارع، دخلــتْ مـن الِِهـات الدّـــتّ،

















 آخـر قُطـرة دم نازِفـة)|.

راحــتْ جرّافـات الجيـش الإسرائيـليّ تُدمّـر منــازل السُّـُّان















 أسـكتَته رَصاًصـةٌ في الـرّأس .
(شـارون) لا يُتقـن غـير القتـل، ونحـنُ نُتِقـن الصّـــوـود والمُقاوِمـة،





نِضنالِنـا، فُجـورُه مقابـل طُهرِنـا، وسِــُينُهُ مقابــل وَردِنـا، مَــنْ سـينتصر










 وطهامـي، ألم تُدرِكـوا هــنا بعـد؟!ا"،.









سـألوا في أحـد الأحيـاء بعـد أنْ خلعـوا بـاب البــت : (اهــل هــنا










 الجـنـدي: (الصّــورة هكــنا أوضـح، ابعثهـا إلى شـارون")

أعلـنَ الجيـشُ الإسرائيـلي حظـر التّجــوّل. مـرّ اليـوم الأوّل

 "هــل لدينـا أوامـر؟؟". "اكلّ الأوامـر لكــم"، . أطلقـوا النّــار عــلى كلّ مَـنْ





الهيوانـات!
الجيسُُ يجمـع الأسـلحة. مـاذا يُمكـن أن تكـون هـذه الأسـلحة،



أُضيفـتْ لـه بعضُ الكيماويّـات الّتي تُبـاع في الدّكاكـين، هـذه أسلحتهمه'




 برؤوسـهـم حَذِريـن، الرّصاصـة لا تعـرفُ مَــنْ تقتــل، ولا تُفـرّق فـ في


















صدرهــا، وتهـرب إلى الأمـام، الرّصـاص لا يتوقَـفـف. أتّهـا اللـوت قليـلاً


 رصاصـة، خططوةٌ أخرىى في محاولـة النّجـاة، رصـاصتـان، نـجـاةٌ مُستـتحيلة، دفقـات مـن الّصصاص ... وحـينَ وصلـتْ إلى الحرابـة، لم يكـنْ معهـا مـن






 الثّّـهـداء الأربعـة!

## ( H O )

## رائحـة البـارود

إنّا طائرات أفـ 10 وأف 1 ا؛ الطّائرات الّتي تبعـثُ بالعشر ات








 وحنظـلاً.










القذائـن مـن المدفعيّة والطّائـرات تُحــوّل كلّ شيء إلى رُكام. المُلثّمـون





















 هائـلُ، طـار ثلاثــة جنـودٌ إلى أعـلى، فيـلـا أُعطِبـتْ أوّل دبّابـة مـن جهتـه،

غطَسَ قلبُـه في الفَرحِ... سـادَ الذُّعـر، سَـمِعُ صيـاح مَـنْ كانـوا خلفهـمْ،






 كز عطـورات باريـس المُصطنعـة!





أربعـةُ أَبـام مـرّتْ عــلى اقتِحـام الجميـش الصّهـيـونيّ بمُعدّاتـه



 تئ فيـه، ولكنّكـــم لم تُســِطونان، ولـن تسـتطيعو!!






























يــرجْ أحــُ منهـمـ حَيًّا!

كانــت التّقاريـر تصـل إلى وزارة الدّفــاع تِباعـا، وحدهـا

 مـن كمـينِ لنســططَ في كمـينِي آخَـر" .







 ولكتنــا سرقْنــا أرواحكـــم.








كلّ مَـنْ ظَـلّ حَيًّا... كانـتْ بُـز رة... طلـب وقتَهـا الضّابـط الأعـلى مـن



 أيديكـمـ.... مـن أجـل نبيَكـم محمّـد ارحمونـا...").















 وتتركهـمـ بــلا وجــوه!

يقولـون: (إنّنـا نؤمـن بالمـوت، ثقافـة الموت هـي مـا يكرّ كـــا لنــور !"). هـم








 نــــعربـأنَناعِشْـا!!

## ( ${ }^{7} 7$ )

## سـاهي




 القـدم حتّى ينفجـر اللُّغـم بـكلّ شيء!














فَتَا يَنْفَعُ الأُسْنَ الحَيَاءُ مِنَ الطَّوَى
ولا ثُتِّقَى حتَّى تَكُونَ ضتـوارِيا




 سـنة مـن العـزل في زنزانــِّ يتيمـهة، كانــتْ كافِيـة لنـلـكـ





 ذاتَ لـوِِّ واحـد. كانـتْ وجوه البسُر حكايـا، خلـفـَ كلَّ وجـهِ مـن هـنـه







كان كلّ مـا يدعـو إلى الألم حـاضِرٌ ا هنـا، أو جـاعٌ عَـسَ الـرّوح كــا




أَيام ... اقتربـتُ منـه مـرّة، ومـددتُ يـدي إليه مُصـافِحـا: (أأنـا عمــودد)،
















 أنظر في وجهه طويـلاً.





بـاب الزّنزانـة وجـدار الدّــاحة تُشـعرِرنا بلـنَّةِ كلّ ثانيـةِ فيهـا وإنْ كانـتْ











الغيـظ.
"اسـأعرفُ مـا هـو. لـن أستسـلم". حدّـــتُ نفـسي وأنـا أصعــُ إلى



مرّ عـلى ذلك شـهرٌ أو اثنـان لا أدري، حـين سـمعتُ في إحـدى الفـورات








أمستطيع، فخلّْصْتُه مـن قبضـة الْذيـن كانـوا يضربونـه، وصرخــتُ بهـم:





 القـول: (اسـأحميك، لا تخـف") . (هــل تحفـظُ الــّرّ؟") . (بالطبّع") . "لكــنّ

 طاقـة الـكاملام دُفعـةُ واحــــة .
t.me/t_pdf

## (rv)

## خُشخيشَة























وجهي، واستجاب لر جائي، ور حـتُ ألمـنُ وأنـا أستجلبُ الأنفـاسَ التّي



 التّاني مـن سريريري.













 بـه يعرف اسـمَه المقيقيَّ!

وفي الوقـتِ الّنـي اطمـأنّ الآخـرون إلى أنّ هـذا السّتجين الغريـب






المثــؤوم.









 بعدَهـا ليــاليَ طويلـة!!





 يدَيها مقطوعتَـِين، فعرفــتُ أُنـهـه هــو !









خلـوتُ بـه في سـاحة الفـورة: (امــا الـــنـي تــوي عــلى فِعلـه؟!").















وقعـتِ الكلمـة في أذني كالصَاعقـة، وهتفـت: ا(تريـُ أنْ نهرب؟!!".








 "لا تسـتعجلز") " (اعـن طريـقّ نـــِّق في الأرض












$$
\ddot{\mathbf{Q}} \underbrace{\sim}_{\text {t.me/t_pdf }} \mathcal{S}_{0}
$$

## عزيـزي هـحهود

إنّه اليـوم الملامس والعشُرون مـن رمضـان، انتظرتُه عـلى الإفطار،





















بـرشي، وجلسـتُ عليـه شــارِدا، وراحـبِ التّهـاؤلات الّتـي تحـوم في عقـلي









أسـئلةٍ لا قـرار لـه.






 مـرّ نِصـفُ اللّيـل، تذكّرتُ (ريّـان)، كان عـليّ أنْ أتذكَّره، لقــد


 كأنـهـ مو جـود، وفي وسـط هـذه الحيـالات الحـالمـة اللّذيــة نسـيتُ كليهـا وغطســتُ في النَّـوم.

صحونـا فجرَّا عـلى صَفـّارات الإنـذار، ارتـجّ السّـجن، فُتِحَتـت























(اســهي؟ هـل هــذا السـمَه الحقيقيّ؟ أم لقبـ؟؟). اختلـطَ الأمـر عـليّ مثـل

















صديقـي معمـود لقـد خدعتُـكَ أنــتَ وبقيّـة الستـجناء، لـن



 لديهـم تلـك الإرادة وذلـك القــرار؟!

أتذكُـر حقائـب البلاسـتيك التّـي كانـتْ تأتيكـم مـن الأهــالي؟!
 عشريـن سـنتيمترًا. وكنـتُ أبمـع كلّ خيـطِ مـن المَصِّيـص إلى أخيـهـ،
















 جــدار السّـجن الأبعـل، وواجهتْنـي مـن أجــل ذلــك مُشــكلتان: الأولى




حديديّــةُ مُهمَلــة نسـيها العامِلـون عــلى تنظيـف الزّنازيـن العلويّــة بعــَ














عزيـزي محمـود، إذا وصلـــتَ في القــراءة إلى هــنـه العبـارات،

المُحـبّ (سـاهي)" .


 "(تُـرى هـل هـربَ بعَينَي نبـيّ أم بعينَي شــيطان؟!"،
 عمليــة الهـروب، كان وجهـه إلى الكامـيرا مُبـاشرةً حــينَ كان يُـــاوِلُ أنْ

يرمـي حبــلاُ فيـه عقفـةٌ حديديّــة بقـوةٌ مـن خــلال فتحــَّ لا تز يــُ عـن

 البعيــد، فيعلـق المبـل بِقرنَيـهـ.
















































 حُلْمَه، ويـترَكَ وراءَه جحيـَا لا يُطـاق!!
( $\uparrow$ q)
سـجـون مُتلاصقة


 غرفتـنـا يعـرفَ ذلـكـ، والإدارة تكتْمـتْ عليـهـ مـن جهتهـا، ولا أدري

الســبـب.



 اليـوم الواحـــب!











وحـدي، كان شـعور الوحـدة يُسـعِدِني، الوحــدة تُبقيك في مأمنِ أحيانُـا؛




















 للتـتجناء أيــام الاحتـلال البريطـاني، البطـل (عيسى البطـّاط) أحــد أبرز

قـادة (ايــورة القســام" أوّلَ انطِلاقتهـا، قَتَل في إحـدى عمليّاتـه عـالم الآتـار



خـرجَ بأثـهـهر .











 جليـدة؛ إذ انضــمّ إلى صفـوف الُقاوَمــة الفلسـطينيّة في لبنــان.
 تُنتَـد في كلَ مـكان، ولهـنا نحـن نُقاتِـلُ مـن أجلِهـا!




جليـدة!

أمّــا المـروب الكبــير، فـكان مـن سـجن (غـزّة المركـزيّ) عــام























تسـكنها الإرادة، وحيـاةً غــِر الحيـاة الْتـي فوقَها، حيـاةٌ يُمكـن أنْ تُعـاشَ


عـام r . . .

 بالملاعـقـ، وابتلعـوه بالمـاء، و... وهربـو!ا!







 (بيـت لــم)


 سـينمائيّة.












تسرّبــتْ إليّ أخبـار (ســاهي)، عاودتْني ذكريـاتي معـه، لم يخــرجْ













## ( $\varepsilon \cdot$ )

## شـة









 وتلـك النظَــرات الغريبــة في العيـون الجـامـدة!


 القَبـول بأقــلّ مـن رحيلـــه عـن أراضِينـا صاغِـرًا ذليـلاً.







للهـروب. سـتظلّ حادئـة (سـاهي) مُلْهِمـةَّ لي، غــير أنّ تطبيقَهـا في هـذا




















 في ذلـك.

هنـا تنسـلخُ مـن ذاتك، وتفقـد خصوصيّتك، أنـتَ مكــــوفٌ تَامًا













 وكان الو قـت الّـنـي لـك لِسـواك، لم يكـنْ لـك مـن وقِتـك إلآّ مـا





 وهـو قابِع ككلـِبِ أجـرب لا يـدري مـا يفعـلـا !!

وكُنــا عــلى ضِفَّتَـين عجيبتـــن، يحـدثُ أنّ نحــبّ حتــى الو لــه،











 سَــواء: "إنْ المصائـبـب يجمعْــنَ المُصـابينـا".

وإلى ذلـك؛ لم نكــنْ كُلْنــا مُعافَـين، كان فينـا مـا لا يُمكــن تصـوّرْه،
























الرّماديّــة فــلا تـتـرككَ إلاَّهَبـاءّاء!










الصّـوت، وينهـال بهـنـا السّــباب، ولم أعـرفْ عــلى وجـه الدّقّةـة مَــنْ كان










 قـد استســلم لنـوم عميـق!










## (\&)

## إنّها محجرّد ملعقة



 القابضـة عـلـل عنـق حرّيّتي.









































الو جـه، و جـه ابنــكِ الـــنـي أتعبـك، تقفــن طويـلاَ قبـل أنْ يُــمَحَ لـك

























 وسـتصمدين حتّـى نلتقـي، ويكـون في حضنــك نهايـة كلّ هــنا ...
















 يعــْ إلى البيــت إلى اليـوم" .

رجعـتُ في ذلـك اليـوم إلى مهجعـي كأنّني فقـدتُ أعـزّ إخـوتي. لم يكـنْ (ريّان) كلبّا ككل الـحّلابه، كان قـدرَا هبطَ مـن السّـاه، لا أدري

كيـنَ عـاشَ إلى اليومَ، هـل كانـتْ فيـه طِبـعٌ غـير طِبـاع الحِيَوان، وحـينَ





أعـدتُ ضبـطَ مـــبار القياسـات التـي تدرّبــتُ عليهـا قبـل















 مـن كتبي". (الكتـب لا تعني لي شـيـّا") شـددتُ عـلى أسناني مـن الغيظ،

كُنـتُ مسـتعدَّا مقابـل الكتابَبـين أنْ أُسـجَن سـتـين، وهـذا الأخـرق يقـول



 (وأنـا قبلـتـ).

 الظَّلام. وهكــا بـدأتُ!





( $\varepsilon$ r)












 جعلنـي أُصمّـم ألا أُطلِّعَ أحــَا عـلـى مـا نويتُـها








 الانتـداب البريطلنيّ لفلسـطين. بُنِيـت هــنـه القلعـة نفسـهـا عـلى قمّــة خـان










البـلاطُ الأصفـر المُهـِرئُ نوعَا مـا بُــدِّدَ أكثـرَ مـن مـرّة، ولكــنْ
















 تؤرجحنـي في فضـاءاتٍ بعيـدةٍ مـن الليــال.

تعرّفـُ عـلى (أيهـم) في إحـدى الفـورات، أعنـي هو الّـنـي تعرّف






































قليـلاً، كأنّــا ترســم الانعِقافـة خَــطّ النّهايـة للأفـقَ... وكان إلى كلّ ذلـك



## ســأنزِعُ من بينِ شِدْقِ الأفاعي

حُقوقِي الّتّي ضتيَّو ها سُـدَى
ستَأَمْضِي إلِى القُنْسِ فِي عَزْمَةٍ
وَأَجْهَـلُ حِطِّـنَ تَأْتِي غَـَدا

## تُطَهِرْ هـــا مِـن دَنـايــا الِيَهُـودِ

وَنُطْلْقُ مِسْن حَبْسِهِ المَسْتِدَا

وَأَسْمَعُ عُصْفُورَها إِنْ شَــــَا
 الــدّفء في ليـالِي الشّستاء القارِسـة.

بلاطَّـان كافِيتـان، كانتـا مـن نـوع البـلاطِ المُربّـع، لم يكــنْ ُمُكِنـا



 فيــا بعــُ.

























 الـَّــْنْلْ .

## ( $\varepsilon \mu$ )

## غريـزة الطيّيور

وُلـدَ مـع الانتِتفاضـة الأولى، كان (أيهـم) بطـلاُ. كلّنـا أبطـال. ربّبها مـن












 وأثــلاؤنا.




وللحريّة الحمراء بابٌ

## بكـل يـٍِ مُضرَّجَةٍ يُـَقَقُ

حدّثنـي (أيهمَ) كيـفَ أنـه جَهـزَ سـيـّارةً مُفخّخــة، وهـو لا يـزال
























كانَ صَمُوتـا إلآّ إذا اقتضى الموقـفُ الـكـلام، وكان قليـل


 وتسـقطُ عـلى الأرضِ كأنّها رِداءٌ شـــفيف.







رافقْتْـي أكيـاسٌ مُتعــّدة، جعلتُهـا صغــــرة، أحفـر بالملعفــة حينــا










كان (أهــم) مـن النّوع الــذـي يضطلـع بـــدراتِ عالِيـة، فإضافـة















وتابعـتُ أنـا الحفـر، ولمّا صـار العُمـق مـترًا ونصـف المـتر،






 أُحـدّد المسـافات والزّوايـا، وأتوقَع شُـطرَ الحفـر، وأقيـسُ المسـافةَ بِعَينَيّ،








 وتظاهر















بصـوتِ دافِئ: الا بـأس، لا تقلـُقْ يـا صديقي، أنـا فقـطْ أريــُ الاطِمئنـان


مشـاعري حتّـى عـن (أيهـم).












 عِرتُ بعدَهـا أتــدرّب عــلى كَتْـم أنفـــاسي، أو التّنُفُّس بمقــدار






يكـنْ - إلى ذلـك - بمعــدروي وأنـا أزحـفـُ عـلى بطنـي أنْ أنقلـبَ عـلى


كان (أيهم) ينظـر في عينَيْ طويـلاَ دون أنْ يقـول كلمـةُ واحِـــة





 أيقونـة هـذا الَـــلاص فـلا تُفكَـر فِي يِـواه".






## $\ddot{0} \sim_{0}^{\infty}$

t.me/t_pdf

وصايا








 الطّريـق لـرآكَ عــل حقيقتـك؟؟!










ثالثـاً: أؤ كد بتنفيذ المواريث حسـب شر عنا الحنيف.
رابعـاً: أوصي أن يتـولّ غسـلي - إن غُسِّلْتُ - الأخْنـنـزار ريّـان،




 ووَضْعِهـا عـلى الجُــدران.



ســبعا: أن يكـون قـبري بـجـوار قبـور الصّـالــــين مــا أمكـنـ، وألا يُبْنَى
 بعبـاده.

وأخـيرَا أدعـو اله تعـالى أن ير همنـي وإيّاكــم، وإلى لقــاءٌ عنـد ربٌ



 وصيّة الشّـهيد (باسـل الأعـرج): (ا تحيّـة العروبـة والوطـن والتّحريـر،










فــلا نبحــث إلا عـن ر رمــة الهه".

 للبُكـاء. وســمعتُه يُنِيــد:

## لَعَمْرُتَ إنَي أَرَى مَصْرَعِي

## وَلَكِـنْ أَغْـُـُ إِلَيـهِ الخُــطـا


 والغضـبُ أكتـر مـن الرّضـا. ورحــتُ أْحفـر الـتّراب والصّتخـر بأظافـري





بِسـِين الأسئلة: إلى متى؟؟ وهـل لـذا الأمر غهايِة؟ ولِّلا أستكين إلى مـا














 وراحـتْ كتفي تهتَزّ بالنّشــيج عـلى صَـنْره! !

واحتجـتُ أسـبوعًا لكـي أتحلّص مـن وِزر مـا كـدتُ أنْ أْقَع فيـه،







لِـــوتِ مَـنْ دخــل الغرفــة أثنــاء الفـورة وأنـا أحفـر، وكنــتُ أنـــلُ إلى




 وآلاف الأفـكار السّــوداء تحـوم في عقـلي، وحاولـــتُ أنْ أتخيّل المـآلات،









 لَاَـْنْ صـبر".



خارجَ العالَم داخلَ الذّات





















أنْ أرى الشّـــــــ"






















يخلـوقِ هنـا أنْ يـرى مِئـات الذّئـاب التّتي تَتعـاوَى فِي أحشـائي، يُمـزّق


















 ولـو كانـتْ وجـوه هــنا الاحتِـلال البغيـضى؟! تحلـم!!!



لكــنّ ذلـك صــرَ مُــالّا بعـد أربعـين مـن الـُمسـات التّتي مـالأت الِِـدار







العميقـة.
















بذلـك". وصحـوت!

بـدأتُ بالطّرق عـلى الجــدران، أدور بينهـا وأطـرقُ عليهـا، كان









"أنـا أمـوتُ هنـا!). (اكلاّ، لــن تَـوت مـا دُمـــَ تُقـاوِم"). (أنـا








 للعواصـف فأَخْفِهـا. امـضِ فيـك فــإنّ وصولــكَ إلى الغايـة مَحتـوم"، .

خَـتّ وجـودي في النّهايـة، انعدمـت الجاذبيّة، لا وزن لِي، رأيـتُ


أو أدنـى. جســدي يريــُ التّحـرّر، يأبـى أنْ يهبط، ذراعـايَ مفتو حتـان عـلى


 وجـــتِ ذاتـك، ذلـك هـو الفـرح يومئــــ.





أجســادِهم؟؟!





تجــدوني ميّتـا، الموتـى أنتــم.

أكتـُبُ عــلى المــدران؛ هــل عِرتُ شــاعِرَا؟! أيــنَ أنــتَ يـا






فُتِحَ بــاب الزّنزانــة، لمُ يُفتَـح منــن سـنةٍ كاملـة، غمـرني الضّـوء



 رِنّـا السَـجون؟!!!!.

## الخزنة

أخـذوني إلى سـجن (جلبـوع)، ألبــُ بدلــةٌ جديــدةٌ لســجن لا
 סג"ב؛ "اســحاف" هـي اختصـار لكلــلـات סיכוי גבוה לבריחה،



 بعـدَ كلّ هــنا!!








 فاشِـلة أيّهـا الفاثِــلون في المـرّة القادِمـة) .



مـا يبـدو، هــا هـو المنفـى الأخـــر الّــذي أُنفَـى إليـه في هــذا الوقــت مـن






 هـذا السّـجن البغيـض؟!
























يكـنْ سـوى يعــوبـ.





جَهّز (يعقَوب) لي السّريـر الَـذـي إلى جانبـه: "اهنـا سـتكو ن محطّتكَ

































وأكثـر أمانَـا وإغلاقَـا مـن بنـك الدّولـة المركــيّ، غُرَفه عبـارة عـن خَزنـات،









 وراء الأســلاك الشّـائكة المُكهربَـة، أرضُ مزروعـةُ بِّ بالألغـام أو









 حركــةَ المُنُفسـاء عــلى مــدار (Y Y ) ســاعـة.

أمّـا أرضيّتـه فــلا يُمكــن اختراقُهـا؛ ببسـاطةٍ ليـسَ لأنْــا مـن












تفعلـو!؟!
وهـع ذلك كان لا بُـتّ لـذا التّصميـم الكامـل مـن غلطـة واحــدة،








## ( \& V)

## الحكايـات التتي لم تَقل




 أَـــرُ الهَ في الإبـــاع!



 الـتّجن تأبيـدةٌ، هــذا الستـجن بار بالــنّات تأبيـدة!





 وجودِنـا المُصـادَر.



























مـا يقـرب مـن عـشرة أسرى. وإلى جانـبِ الغرفـة عـن يسـار ها هنـاك نافــةٌ




 عـزلي بمعنـى الكلمـة لقيــادات الحركـــة الأســيرة.










لِيسَ مِنّا".






















 الكوكـب!!!






يطر قـون عـلى الأرضيّـات والبــدران بهراويهـم طَرَقـاتِ مُمتابِعـة لِيتأكَــدوا



 يقولــون لنـا: فَكِــروا بطريقـةِ يُتْلِــة|".




 البُُكاءَ بصمـتـت












تُراتـك، يُـزوّرون وجـودك، يفعلـون كلّ الموبِبـات، وينتــرون منــكَ في النّهايـة أنْ تصمـت!!



 سريعـة، ولكنّهـا إذا أتـتْتْ كانـتْ قاصِمــة.

غُرفَتنا كانـت الأكتُر تبديـلاً. كلَ شــهرٍ يذهبـون بسُـجناء ويأتـون






عـاودتْ يعقـوب آلام ظهـره، كان يُضطـرّ في أحيـانِ كثــيرةِ أنْ






## ة!

t.me/t_pdf

## (々ヘ)

## قهرُ الرّجالٍ

ازززز... حرّكــتُ كَفّي لا إراديَّا وأنـا نائـمٌ مـن أجــل أنْ أبعِدَهـا





















الـَحَّام، طـارتْ مـن فوقِ طَفْه الأعـلى، وفتحتُتُ البـاب لأرى إلى أيـنَ تريـدُ












 الطّيّبةَها.

































أو الإفـلات باتِّباه الزّوايـا البعيـدة فكانـت تتلقّــاه الضّربـات المُؤلِـة، وظـلّ





 بُحــرِة مـن الدّمـاء والذّهــول والقَهـر .












 الوقــوف في طابـورِ طويـل؛ طابـور الــذّلّ، وكان يقــنـُ في أوّل الطّابـور






مـن العِنايـة.






 الجــونيّ في تنـك اللّيلـة!؟

وفي العيـادة، لم يكـنْ هنـاك غــيرُ طبيـبْ واحــد، كان لا مُبالِِــا، لا







 الأفعى : (ادلـع"، ثُـَّمّ يرمـي في وجـي وجـه المريـضِ حبّتَي (الأكامـول) .

وقُيــدَ بعضُنـــا وهُمِـَ إلى المستشــفى القريـبـ، ورُبِـطَ في السّريـر،











حاولنـا التّخفيـف عنـه بــا نسـتطيع، لم يكـنْ لدينـا أدويـة، ولا


 عــل مـا حــلّ بـهـ.









 الـالِئط، ورحـتُ أبكـي بصهـبِّ.

## (\&q)

## التّهِلـيــ


















طر حــتُ الأمـر للنّقــاش. قلـتُ: اعلينــا أنْ نُفكّـر في وســيلةِ

 الِقِســـم، فو افقْنــا.

في النـورة صبيــــة اليـوم التـالي، كان تدفُقُنـا غيظـا، وحر كتُـــا
























التّحدّيـات الّتـي نمـرّ بهـا وكيـفَ نُواجههـا"). هتـفَ أحدُهـمْ : (إذا كُنـتَ




لنـا".

 أنْ نواصِــلَ مُطالَباتـنـا الأخـرى"، . قـال التّـاني: (اتعديـل وقــت الفَــوْرة،

















الملابـس الّتـي نطلبهـا، ليـسَ مـن المعقـول أنْ نلبـسَ في الشّــتاء الملابـس
























الجلانـب الأقـوى وإنْ كُنّا مَسـجونين، وهـم الجانـب الأضعف وإنْ كانـوا










 صيحـات الحماسـة... وأردفـتُ وسـطَ الصَيحـات: اونهـتّد بـالإضرابِ









 هُـرِعَ إلى صنــدوق مـن الخـتــبـ، وطلــبَ مـن أحدنــا أور اقُـا، وهتـنـ:

























وأنـا لا أزال أخنقـه - عـلى يـده، ولففتُهـا بشــّة حتّى صـار يـصرخ مـن






 ورائحتـه الكريهـة تز كـمُ أنفـي!

## مـاذا لو!











 وإنّ غـــًا لناظـره قريـبـ!

قـال التّقريـر الطّبّـي: (إإنّ شرف يعـاني مـن مشـــاكل في الكبــد.




كانَ واضِحــا أنّ الإهمـال الطّبّـيّ اتــنـي عانـى منــه (شُرف) في




الّنـي اضطُرَ فيـه (شُرف) إلى أن يتـمّ وضـع أنبـوبِ لـه مـن أجـل خـروج البـول عـن طريقــه.





















وتنفتح عـلى أجــل مـا في بلادِنـا، وأنّ نوافذنـا لا تُطـلّ إلآّ عـلى القُضبـان والجُـدران والـكِلاب وكامـــرات المُراقبـة؟!





 بـا أيهـمب... حســُكُ..". ونمـت.

























الحِّوبـة ...|".

ودوّتْ صَفـّاراتُ الإنـذار، وهُرِعـتْ فِرقُ الجِنود مـع الهـراوات











ضِعـفي، فلـح|ذا فرحـــُ إذَا؟ هـل كنــُ أريــُ أَنْ أهـربَ مـن النّظــر في




 المُندفَّــقـ وعُزِلــتُ بالفِعـل

















شيء مـن الفضـاء الـلـيـلِّ، قـد تنجـح هـذه الأحـلام بالتّويـض في البدايـات،
 وأنـتَ في العـزل، أثـــياء لا يُمكــن التّنُّـُوْ بهـا.





















## شَطرْنج
















 بإمـكاني في هــنه المرحلــة أنْ آخــذه إلى وادِيَّ!




لا ينسَـون يِقِّــون غاياتهـم في زمـي أقـلّ . "الـو تـــر ي يـا يعقـوب، نحـنُ
















 فبقيـتُ عــلى قر فصتـي، وحضنتُـه في خيــلي! (اززززز) . ظَنْتُتُ أَنـه القِطـار، لكـنّ صـوتَ القِطـار أشـبه بالصّفــير


 هـذه المـرّة؟"). (الا تحـزنْ عـلى مـا فقـدتَ، لقـد صنعـتُ لـكَ خليّة جـديـدة،


 عــلى الفَطـور، قـال لِي يعقـوب: (النّحلــة عــادتْ، ألم ترَهـا؟؟).

 يسـتخلصوها مـا اسـتطاعوا.

بــدأتُ الحفـر. كان أزيـز النّحلـــة في البدايــات عامِــلاُ مُســاعِدًا لي، يُعفّز ني عـلى المُو اصلـة، لـن تكـوني أكتــر هِمّة منّي ! الأداة الأولى الّتـي



 لكنّتـي لم أسـتخدمْهـا في المراحــل الأولى أبــــأ لم أكـنْ لأعتمـدَ عـلى المِلعقـة مـن أجـل الحصـول عـلى الأداة التّتي سـأبدأ بها الحفر، سـأنجح في ذلـك عـلى طريقتي؛ سـأخلع إ مثـلاّ - أحــد



 مسـاربه، التّـي تنقطـع في النّهايـة إلى أداة... كانــتْ لـديّ أفـكارٌ بديلـةٌ،
 زلــتُ في مر حلــة تَجميـع أدواتي، ومر حلــة الإعـداد للأمـر برويّــة.

حصَلــتْ تبديـلاتٌ جديـدةٌ في الغُـرَف، نُقِـَل أحــُ الأسـيرَين



 وانداحــتْ مـودّة لم تكــنْ مــن قبـلُ غامـرةً كهـنا!
(أريــُد أنْ ألعـبَ معــك الشُّـطرنج". قلـــُ لأيهـم. ردّ: "ربّــا








 دَمِـكُ....".

كنـتُ قــد حَفِظـتُ يُُطــط السّــجن أكثـر مـن المُهنـدس الّـنـي



 وأربعـة أمتـارِ خارِجـه، ذلـك يعنـي أنّ الحفـر ســيكون مـا بـين (Y (Y) إلى


مـرّ القِطـار ومـرَ القَطـا لا زال صوتُـهـ في اللّيـلـُ يبعـتُ عــلى







 طلبنـي المُديـر إلى غرفتـه، قـال لي (أيهـم): "امـاذا يريــُ منــكَ












ضربَـا مـن المنـونو!". عَـَدَدتُ الدّرجـات الّتـي صعدتُهـا، ولـون الطـّلاء،


















(OY)

## شَيءُ مِن رائـحِةِ أهلِي


















































القِطـار.








 راحَ الـّسّر يثقـل . أنْ تَفـر وحـدكَ أنْ تَـلأ راحتَيـكَ مـن التّراب،








("تفتيـش" صـاح ضابـطٌ يقـفُ خلفـه عـشرة جنـو دِ، وقفنـا عـلى















إذا كــــتَ لا تســمع ألا تـرى؟؟!.








ذلـك فرقَـا إلآّ في المُـدّة الزّمنيّــة الّتـي سـأقضيها في الـفــر، قــد يطـول

 المُؤبــد مـن فـرق؟!

نَمــتْ خليّــة العســل . كانــت النّحلــةُ رفيقتـي في بعـضيِ أيّــام
















 السّتجنن: "لــاذا تريــُ أنْ ينتــل إليـك؟؟". "شئيءٌ مـن رائحــة أهـيلي".






















 جناحَي حمامـةِ بيضـاء، هـذا الفتـى العـربِّ المِمـل، أدانتْه سُـلطة الإجـرام

بالموّبـد، وصـار فِ غر فتـنا، كلُّنـا مـن أهـل المُؤبـد الَّذي نحتـاج فيه حتّى





 العمليّــة الـُلــم. تفتيش ... صـوتُ غرابِ البـين لا ينفكَ ينعقى. كُوّمـت أغراضُنـا



## له أعرفْ، لقد رأيتُ























غرفتـنا هـو مـن الأسرى الأمنيّين، هـذا نـوعٌ مـن الأسرى عـالي التّدريـب،


النّهايـة|).
مشــيتُ مـع (أيهم) في الفَورة، همسـتُ في أذنـه: (امـاذا قلـتُ مـن










 الوضـع الطّبيعي الّذي يخطر ببـال كلّ سـجينٍ مـن نوعيّتـا ويتوقَعـه في أيَّة

 دُقْ... دُقْ... دُقْ ... طرَقَــتٌ شـديدةٌ عـلى الأرضيّـات؛ سـليمة .





خاطـري، تَرِّكــتْ عضلـة القلـب في أحشـائي، ولكتنـي طمأنـتُ نفـسي:






 أحدُنـا يكفـر، وأحدُنـا يراقِب، واثنـان ينتظران دورهـم في الحفـر بالتّناوب،







كُنّا في شـهـر آذار، بـدأ البحـوّ يميـل إلى الاعتِدـدال وإنْ كانـتْتِ ستـائر








المُذابـة في المجاري أكـبر مـن احتِيالمـا، أو تزيـُدُ نسبة اكتــــافِها، فأنـا أعرفُ





كان (خلدون) يعمـل بصمـبِ، لقـد بدأنا الآن الحفـر في الـتّراب















 مـن أجـل أنْ يتوقَّوا همـس خُطُواتِ قادمـة مـع أكثر مـن مئة احتِمال، لـو

خـرجَ أحـُدهـم مـن هنـا ســُنافِس عـلى بطولـة العـالَم في الـٌّـُطرنج. نركضُ






بعــَّ أقـلَّ مـن نصـفِ مـترِ مـن الـتّراب سـتَعِرضُ لنـا طبقـةٌ مـن





 أعـرف، لقـد رأيـت!"،

اسـتمررنا في المفـر في طبقـة الباطـون الجديـدة، كان أيهـم يمفــر،






 وبالفِعـل استدرتُ وأردتُ أنْ أمضي إلى سريري، وخطـوتُ أُوّل خطوةٍ












## ( 0 \&)

## الفراغ






نَنَـسـس

















نَحــوْ مُذهِــل !


















 الهـروب!



فـال (قُصيّ): (امـاذا تقـترح يـا عحـودو؟ هــل تريــُني أنْ أنـزل لأكتـــف
 "ومـاذا نفعـل اللّيلـة إذا؟؟|) . (علينـا أنْ نحتفــل").

وأتينـا بالحلويّـات والعصائـر مـن (الكانتــنـ)، واجتمعنــا وسـط


 كلّهـا ســتنتعُ أمامنــا حـالَــا نَصحــو !







 الوصـول إلى هـذا المـكان الـــــي يقـع خــارجَ المـكان!







 الأسـلِ نُـمّ صعـدت






















أو يُعطَى ميـزة اللّاحــة، كُلْنـا جنـود، مســؤوليّتي تتحــدّد في إدارة العمليّـة،







نفلـق الصّخـر بِهمّتـــا.






 إنّ إدارة السّتجن تشُــمّ. أو كأنّ قادتهـم يسـتعينون بالعرَّافــين








صَرخَـتِ الغُرَفَف ضَجْتِ الأقــــام. تعالــتِ الصّيحـات. تـأؤه










 نوينـا عليه. فكانـت الُُوافقــة.










## (00)

## الجُسـُمُ يـأكلُ نفْسَهـه

لم نـأكلْ . المـاء فقـط. يبـدأ المِســم بالتّعـب أوّل يـوم، تُـمّمّ ينهـار

















 مـن الياسـمين، تطـِر أور اق الياسـمين كــا تطـير الفراشــة، كــا أطـِر، أنـا،
وأنفــُ رأسي... وأمـــيقظ .

مــاذا يمـدثُ مــع رؤســاء الأقـــام الأخـرى؟ لِيتـي أعـرف.






 وقفـتُ بــين يـــي المديـر مُقَيَدَتـان يـــَاي أمامـمي، وأنـا لا أكادُ


















 مـن ذلـك؟!.

جَـرُّونِ إلى الإدارة جَـرَّا. صرخَ المُديـر : اعليكُــمْ أنْ تفكّـوا





 مـن الغضــب ومـن وهـن الجـسـد، كان يسـمع ويهزَّ رأسـه، نظَّرَ إليّ بـذات











("هـل أنــَ في عقلـك؟!". (أنـا أعقـل مـن كلّ بجانيـك)". (الأمـر مفاوخـة










 قرأتَهـب؟!!.

هـني الـكأس مـن أجلـكَ يـا وطنـي، هـذا الــّم لــكَ، كلّ هــا
 ذلـك إليـك، أخـاف منـك أنْ تبكـي، وأخــافُ عليـكَ أنْ تُسرَق (ازززززز". ابتسـمتُ وأنـا أراهـا تقـودُني إلى النّافـذة، كأنتـي







وعـادتِ المـيـاة في السّـجن إلى طبيعتها. مشـتْ ميـاهٌ كثــرة. مضى
















 في هــنه الغرفــة كلّ شيء؛






عـلى مســتقبله الـّذي يـراه واضِحُـا أمامـه، ووقعـتُ بـين هذَيـن الـَيَّارَيـن

















 ضربـةَ واحــدةً جديـدة!

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

## اهربْبْ إلى الأمام

"هــل أنــتَ معنـا؟؟". سـألتُه. ردّ: (امعكـم بـكـلّ شيء") " اولكنـّك









 عتـرة، أنـا معكــــ"، .










بطـرف الوعـاء الـّـني سـنملؤه بالـتّراب، والحبـل التّاني بالطّرف الآَخـر،








رائحــة الرّطوبــة في الأســنل خانقـة. الهـواء في النّفـق لا هــواء؛
















متيقّظًا، مُستعِدِّا لأيّ احتِمال، ادفع المواجس والوسوسـات، واهـربْ إلى



ستحظى به في نهاية المطاف!


















 شــينًا آخـر كان يجـري في الأعــلى.

خبطـاتُ أقــدام عسـكريّة، عـددٌ مـن الجلنـود يقـرب مـن عسٌريـن،












































 خَبطـاتِ طويلـة، وراحـوا يضربـون بالهـراوات عــلى الواقيـات الضّتخمـة


وكان المـدفُ بالفِعـل إلقــاء الرّعـب، و كان الرّعـب قـد أُلْقِي حَقًّا في قلـوب

















 الآن مـا بـــا لكــمـ.

## اقـتربَ الحلهم



 متوحّس؛ العـالَّ الـــذي يصنعـه البـنـر.






في المـتر الثّاني عـشر قـدّرتُ أنّنـا تجاوزنـا حــدود القســم وبدأنـا
نحفر تحـت الأرض الّتي تفصـل بـين جدار القِســـ وبـين البـدار المـارجيّ،



 الجمميلـة أحـيانــا.










 ليسـقطُ هـو مـن بعـدِك!"٪.
















ليسـتْ صعبـة؟ أجبـتُ نفـيـي. سـنصل إلى إدارة السّـجن، فلـلماذا لا نقـوم بخطفِ مديـر التّتجن، وعـددِ مـن مســاعدِيه، ونفــاوض عليهـمـ كلّ أسرانـا



 الظّرفـــو ونمـت.

في الصّبـاح عـلى الفَطـور، رأيـتُ الأربعـة طيـورّا تسـتعدّ للتّحليـق.






















(أخبرهــْمْ يــا يعقـوب").

 أمتـار أو أربعـة ســيكون الـــروج. تخيّلـوا يــا شــباباب، اسـمحتوا لأنفسـكـم
 تكـون العَجَلـة في المراحـل الأخـيرة سـبَّا في انهيـار الأمـر وانتهائِه عـلى غـــير
 الّتـي تفصلنــاعــن النّهايـات الكُـــرى.







تذكّر (يعقـوب) معـي عهـد الكهـوف أيـــام المُطــارَدات. حَـنَّ إلى


صَــنري وهَــَّأتُ مـن رَوْعِـه، كان يبكـي كطفـلِ وينـامُ كطفـل، ولكتُّه في


قريبَا، هـذا وعــدا).
(ااسـحبْ يـا خـوي. اسـحب)، ســحبَ (أيهـم) الوعـاء. لم يعـِدِ





















مـن الماء فصَحـاعــلى الفـور. كانـتْ غيبوبـةً قصـيرة. ضَحِحكَ: القــد كـدتُ











 لنرتــاح قليـلان"،.

## ة t.me/t_pdf قِصُ الشّوارع








مـع الزّمـن يبتكـر المُقـاوِم أســالِبب نِضـالــه المـاصّــة، لا يعـود








 عليهـا رصـاصـةَ متفجّـرة، فحَوَّلَهْـا إلى أثـــلاءـ




طـاردَالجنـود في كلّ مـكانِ، كانـوا يســطون كــا تـــطُطُ الثّمـرة



 الغامـض. إنــه بطـلُ مـن نـوِعِ غُتـلـفـ.


 كأسي أثـــدّ مـرارةً وأحــدّ طعــــّا .

أربـعُ عـاو لاتِ لاغتيالـه لم تنـجـح. لــاذا؟ لآنَّه كان أسـدَّا في المواجهـة،













ضحكــةِ تنفجر صغـيرة تُمّمّ تَكـبر: (اعحمـود، هـل أنـتَ بعقلـك؟". . الا، أنـا








 لـن يمكـي لنـا حكاياكـم... بالطّبـع سـيحكي لنـا حـكايانـا). (ولكــنْ هــل







 الزّنزانـة: (اسـنتظر في الطلّلـب)" .












 أشــعارِه، حتّى طـارتْ غِربـانُ اللّيـلـ .


 إلى فَـرج










مِيعـاد: إإنّنا نحفـر نفتًا لنخرج مـن هنا، ولم يتبقّق عـلى ذلك شيء، فهـل







 كلّهـا مطلوبـة الآنه،





 وكنـتُ في المـتر الأخـير، ومــددتُ ذراعـي رويـتا رويـتانا،







أهـنا سـؤال يُسـأل ؟! أرى الجنّة يــا يعقـوب. أرى فلسـطين يـا أصدقائي؟


 الصّـــدر، وينسـى عذابــات الـّــنـين الماضِيــات كلّهـا

وخفــتُ أنْ يجـرّني الشّــوق إلى بقـاء رأسي فـوق الـفــرة طويـلاَ،

 الآن، هـنا يكفـي.






## الهُروب














 ولكنّه حقيقيّ"، .


 الــذي نحتفـظُ بـه ثقيـل، كلّ مـا أرجـوه ألاّ تفضحنـا عيونــا قبـل أنْ نغـنـادر هـذا المكان.






 أنّ كلّ شيء على ما يُرام. كانت النّحلةَ في زاوية النّافذة تضحكـ

















وقـَ الأمـر علينـا كالصّاعقـة. الأمـر تطـوّر إلى حــّ دراماتيكيّ،





جمعـتُ الشّـباب وهتفـتُ: اعلينــا أنّ نغـادر اللّيلـةها). (اللّيلـة؟




كانــت اللّــاعة الواحــدة والنّصـفـ بعــد منتصـفـ اللّيـل هـي







 الحـثـائش الرّابضـة خلــفَ الشَــارع.

هبـطَ (مناضـل) أوّلاً، وطبّـق خُطـّة الزّحــفِ تَامْـا، عَـبرَ الأمتـار




هبـطَ بعــده (عمّــد)، زحــفَ كآنـه ذاهــبٌ إلى لقــاء حبيبـة، كانَ




 تلحـظْ شــيئًا. والـكلاب؟؟ مـاذا الم تنبـع، ألم تسـمعْ مـا قالـه (معــوـود) مـن قبـل: إنّ (ريّـان) قـد تكفّــل بهـا وانـا

















الحـرّيــة أقـوى مـن الأوجــاع، وعليـهـ أنْ يمـضي إلى قَـَدِره كـــا مـضى مَـنْ




 الآمـن. خـرَج (يعقـوب) إذًا.








 أربعـة.

مـا زلـتُ في الغرفـة. عـليّ أنْ أقـول شـيئًا لا أدري مـا هـو . عـليّ أنْ






هبـطَ خامسـنُّا (أيهـم)، أليـسَ لديـكَ مـا تقولـه شــعرًّ في هــنه


 وسَـعَبَ مـن عـبـرات.











 رأوننـي أعـود إلى الـفــرة، فرجفـتْتْ ضلوعهــم: (امـاذا يفعـل عحمـود؟؟).
 نُححِثَهـا في هــذا المـكان، وفي كلَ مــكانٍ في العـالَّ.


 أحـرار، لا تُوجَــد قـوّةَ في الأرضِ كِّهـا يُمكـن أنْ تصــادر حرّيتــا.

وهــا نحـن؛ لا جُـدران، لا سَـجّان، لا قيـود، لا تفتــش، لا

 نــوت.

## انتهت

أيمـن العتـوم
الزَباط ـ المغرب
prorr-Z_Ir
ة
t.me/t_pdf

## (7.)

## شهادات حَيّـة




## التوقيع

## مناضل نفيعات





 التّوقيع يعقوب القادري

 لم أسـتطع").

## التوقيع

## أِههم كممجي

"اذهبْنـا لا ستِتشــاف أرض مـا حولنـا، ورأينـا أرضْـا بها خـرّوب فأكلنـا منـه، وبالصّدفة مرّ شـخصان بتراكتور، نـز ل أحلُهـمـ وأعطانـا مـاءً، وبعـَدَ أنْ ذهبـوا


 وسـلّمتُ عـلى الطفلة.،.

## التّوقيع

## زكريا الزبيدي




## التوقيع

## محمّد العارضة

(أُمْي











لبــتُ جرابينها وتطعـتُ بها المبـال، سـلامُ إلى عبـد الله وهديـل ويوسـف



米米落类米类







 بكـون لأحـِد علينـا آلَّة رقابـةا．

## التوقيع

محمود العارضة

$$
\underbrace{\int_{0}}_{\text {timelt } \_ \text {pdf }}
$$

| $r$ | إهداء |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 0 |  | - |
| $\wedge$ |  | 1 |
| ir |  | $r$ |
| $r$ | الإبوابِ | $r$ |
| $r$ • | رَّانِ | $\varepsilon$ |
| r |  | 0 |
| \& | لن ترى ما لمّ | 7 |
| O. | عاموس | $\checkmark$ |
| OV | ششلومو | $\wedge$ |
| $7 \varepsilon$ | لا يَحـِمِّتُ إلا الكَوتى | 9 |
| vo |  | 1. |
| $\wedge$ - | الـتُقّة رقم (1) | 11 |
| $\wedge \wedge$ | عَرَابِ يا بِّنِّغِّ | Ir |
| 97 |  | Ir |
| $1 \cdot \varepsilon$ | سَقَطَّ فِ الظَّل>م | 18 |
| 11r |  | 10 |
| Ir. |  | 17 |
| 1Y7 | هل يَنفعُ الاسِيْسلام؟ | IV |
| 1re | في المَجهُولِ | 1^1 |
| 1を1 | الحَصضانير | 19 |
| 1\&9 | اعتِّر افـ | $Y$. |
| 107 |  | Y |
| $17 \%$ |  | YY |
| Ivr |  | YY |
| 1^. |  |  |
| 111 | نحنُ شُعبٌ يحبِّ المـياة، ولمذا يموتُ من أجلها | Yo |
| 190 |  | YY |
| r.r |  | YV |
| r.q | الكهف | YA |
| Y1A | آهِ ما إجملَكِ! | Yq |
| rro | خِيطُ الدّم | $r$. |


| Yrr | نَخْ العاطِفة | r |
| :---: | :---: | :---: |
| Y\＆． | خيالات الموت | YY |
| Y\＆A |  | r |
| YOO | عشّيّ الدّبابِير | r |
| Y71 | رايتحة البارود | ro |
| Y71 | ساهي | rr |
| YVr | خُشْخِخِّنَ | rv |
| YVQ | عزيزي عيمود． | r $\wedge$ |
| Y＾Q | ستجون مُتلاصِّة | rq |
| YQ7 | سَّطهُ | $\varepsilon$ 。 |
| $r \cdot r$ | إنجا بَّا | \＆1 |
| 「1． | أهr | \＆r |
| H1A | غريزة الطّيور | $\varepsilon r$ |
| HYT | وصايايا | \＆ |
| rry | نحارجَ العالمّ داخلَ الذّات | \＆ 0 |
| 「と・ | ال－ | \＆า |
| r\＆V |  | \＆V |
| Hos | قَهُرُ الرّجالِ | \＆＾ |
| rır | التّهديد | \＆Q |
| rV． | ماذالوب！ | 0 ． |
| rvv | شِّرْنِ | 01 |
| r $\wedge$ ¢ |  | OY |
| YQ1 |  | or |
| rqV | الفراغ | 0 O |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | الِسِــِّ | 00 |
| きい | اهربِ إليا الأمام | 07 |
| と）へ | اقتربَ الحِبِ | ov |
| \＆ケを | قِطُّ الشَورارع | ON |
| ど1 | المُوبِ | 09 |
| をrへ | شهادابت حِّهِ | 7. |
| \＆§Y | الفهري | 71 |

## àro <br> t．me／t＿pdf

## telegram@t_pdf







 تُرْوَى فِي لَيالِيه...


صدر للمؤلف عن الإبداع الفكري رواية أرض الله

