A Y M A N A L O O O O M踪

而




- المخطوطة الثالثة

حكاية الشاعر الثائر أحمد بن الحسين (المتنبي)

$$
\text { لنصسهششريْ . . } 23
$$

لزننسحغزةوالشهداء

انفم لـ مكتبة .. اصسح الكود
telegram @soramnqraa


ساحر أو مجنون/ رواية أـين العتوم/ كاتب من الأردن حكاية الشاعر الثائر أحمد بن الحسين (المتنبي) المخطوطة الثالثة الطبعة السادسة عشرة 2023

حقوق الطبع محفوظة (c)


المؤسسة العربية للدراسات والنشر
المركز الرينيسي:
المصيطبة، شارع ميشيل أبي شهلا، متفرع من جسر سليم سلام
 ص.ب 5460-11، الرمز البريديُ 1107-2190

تلفاكس 707891/2 9611 برون
بيروت/ لبنان
e-mail:mkpublishing@terra.net.Lb
info@airpbooks.com

التوزيع في الأردن:
دار الفارس للنثر والتوزيع
ص.ب 9157 ، عمّان 11191 الاردنّ،
هاتف وه بو موقع الدار الإلكتووني : www.airpbooks.com
yosarairh@hotmail.com تصميم الغلاف للفنان: يوسف الصرايرة/ الأردن الصف الضوئي : المؤسسة العربية للدراسات والنتر الصر التنفيذ الطباعي: مطبعة عبد الكريم اسماعيل/ الأردن

الترقيم الدولي: ISBN:978-614-486-454-8

## 13112023 <br> Q $\sim_{0}^{\infty}$ <br> t.me/soramnqraa

$$
A \quad \mathrm{~A} \quad \mathrm{~N} \quad \mathrm{~A} \quad \mathrm{~L} \quad \mathrm{O} \quad \mathrm{~T} \quad \mathrm{O} \quad \mathrm{O} \quad \mathrm{M}
$$




- المخطوطة الثالثة •

حكاية الشاعر الثائر أحمد بن الحسين (المتنبي)


## قصّة المخطوطة الثّالثة (ساحرٌ أو بجنون)

زرتُ بغداد في معرض الكتاب عام 19 •ץم، كان واجِبُّا آتئذٍ


 طريق عودتي عثرتُ في أحدِ الأزقّة على كُتْبِيَ يُشبه دَلاّل الكتب فيُ في







 هذه الحال حتّى تَمّ لِ ما أراد...

ما أودّ قوله إنّ بعضَ الزّيادات ربّها أُضِيفتْ متأخّرةً كانت من
 أحسبُ أنّ رواتَه في مصر أو فِي الشّام في المر حلة الأولى أضافو
 الأسئلة عليه وتدوينها كانتْ في مرحلة بالِّ باد فارس إلى مقتله.. ولعلّ بعض هذه الزّيادات كان من اصطِناع الهواة الّذين أعجبتْهـم قِصّة هذا
 حالٍ، فإنّني خرجتُ بالنّسخة الأكمل التّي عملتُ عليها كا كا عملتُ

 حكاية الشّاعر الثّائر (أحمد بن الحـسين).

## المرحلة الأولى

$$
\begin{aligned}
& \text { في حَمْدِ أَحْمَدِهِ }
\end{aligned}
$$

## 






(1)

ولادة

كانَ وَقْعُ أقدامه على الأرض، يُسُبِه دمدمة الأرض بِدَّ هُ هُطُول









 إلى العالَّ اليوم سيكونُ أوّل بشريّ يُويولد فيه.

وصل (أَنْيُن) إلى قرار الغرفة، أفسحَتْ له القابِلاتُ المكان،



رخيم، ومريح، وعليها تغيم وتبدو صُورٌ لشُخوصِ لا يَعرفُ مِنْ























لتعطيه؟|. (اما الّذي أعجبكَ فيه وهو لم يجترِّ في الأرضِ حتّى هذه
 وكان (أنيان) يسمع ذلك، نظر إليهم جميعًا، فشُعْتْ عيناه ولا لاحظ ذلك





وتسمعونها).
صرَخَ (أنيان) وهو لا يزال يُتضن الطّفل: (يا سَلَمْمَة). فتبَّلت










 جميعًا فيسجدون ويُقِرَون. تُمّ طافَ به أصقاع الأرض كِ كلّها، حتّى أنشدَ

شِتعرَه في كلّ بقعة، فما منْ شُجر، ولا مَلَرٍ، ولا وبر، ولا حضرِ، ولا ماءٍ


تُمّ هتفَ (أنيان) مُخضَبَا): : (الآلَنَ ائُوني بأبيها). فججيَ به يسعى،








مَنْ يكونُ أبي؟!
(إنّنكَ كثيرُ الطّواف في الحواري، ولن تستطيع أنْ ترعاه كا أرعاه أنا). (أستطيعُ أنْ أطوفَ بيوتَ الكُوفةِ كُلَّها، وأعُوَدَ إليه قِبل أنْ




 ("ذلك لك).

هيّأتْ جدّتي لي سريرًا إليها في بيتٍ بسيطٍ، مُكوّنٍ من غرفتيَن،



## يَــا وَارِثَ المَجْـــِ لا تأمَـْنْ إِلَى اللَّيْــِلِ

واذْخَرْ مِسنَ العَزْمِ ما يَيْمِي مِنَ الهَوْلِ






صحبَتْن جدّتِ وأنا ابنُ أربِع إلم مدارس الأثراف العلويّنين،



 انتقلُُ إلى عالَإِّخَر.

بأقواس أقر ب إلى الدّائرة من نِصفها، وأروقة فسيحة، ومداخل









يَذْعُوهُ كَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدا)، شُعرتُ أنتني المَعنيّ بذلك، ثُمْ تصاعدَ
 أحصيتُ ما أُريد.

كانتْ جدّتي تأتي إلى المدرسة مساء كلّ هنيسٍ، فتأخذني بعدَ أنْ













 كان مُونِعًا من صفحة وجهها: (هنا دُفِنَ أبوك)، و وتقفُ كلمة (أبوك)



هذه التُّربة) ("ولكنْ؟" وأتردّد قليلاُ قبل أنْ أنطق: "أليسَ أبي ما زال
 أعدى أعداء الإنسان". وأتجاهلُ تَجاهُلَها بسؤال آخر : (أليسَ أبي ذلك


 يكونُ إذًا؟). (الا أعرفُ، إنّه حارِسٌ مِسكِينٌ ألصقوه بِكَ حتَّى تنسَى"،.



 ("نعم") ( (مِمّ؟"). (امن الّذّين سيسرقون تاريخك)" . ولم أفهـمْ ما قالتْه جدّتي
 بسؤال أخحر: (اوَمَنْ يكون أبي إذًا؟ |، ( (سأقول لكَ عندما تكبر)".

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

t.me/soramnqraa

## هل يَبِيعُون النّساء؟!

ستقول لي جدّتي مَنْ أبي حينه أكبر، ولكنّني لم أكبر . تأتي بكعبٍ من تلك الكعوب ذات الألوان المُبتباينة على الرّفوف الحشّبيّة القديمة،

فتقرأ:
والحَيْـلُ تَعْرِفُ مِسْن جَذِيمَـةَ أنّها

فأقر أ خلفَها، فإذا مضتٌ ساعةٌ على ذلك، أخذتْنـي من يدي وأنا






 ومواضع لم تكنْ خيلٌ لِتَخُبَّ فوقَها لو لاه، حتّى يعودَ إلى جَدّتي الّتي لم
 في حِضْنها حلّ اللّيل، فلا يُرى إلاّنَقُعُ الحيل الُمثّار في المساء، فتقفُ على

قَدَمَها فَرِحةً بعدَ أَنْ داخَلَهِا الخوفُ من أنتي لن أعود، وتهتَف بمُرّة:

 لن تخطفه). ((هو خطوفٌ على أية حالل).

وتعودُ بُ جَدّتي إلى البيت: (امتى سُتصبح فارِسَا؟؟). وأهزّ رأسي؛

 أريد؟؟). (استعرف، لن يعرفَ غَيرُ المرء ما يُريدُه من نفسِهة). (أنا لا لا






 السّيف في عقلي، فإذا ارتفعَ قُرصُ الشّمس حتّى كِّى كادَ طرفُ النّافذة


في السّوق".
كانت السّوق تعجّ بالّذين يمملون الدّلاء على أعتاقهم، أو أولئك

 قَطَرات الماء الّتي تتساقطُ من أفواهها تلمع على أشعَّة الشّمس اللامِبة،

فتندفع الأفواه العطشى إلى الشَّراء. قلتُ لجدّتي وأنا أشيرُ إلى سَقّاء رفيع




ونمضي في السُّوق. فإذا عبرْنا النّحّاسين وقَّرْع قدور رهم، وصلْنا






 يُعطِني أكثر من هسسة). (إنّه الجِمهرة لابن دُريده". (الا أعرفُ ما ما تعني" .


 وهُنْ يَمِسْنَ بدلال.





هو اسمُها، إنّا روميّة..." ويتوقِف قليلاُ وهو يضحك، قبلَ أنْ يُتِّم: (اتحغظُ ألفَ بِتٍ من الشُّعر، لقد تعبتُ في تعليمها، وصوتُهُ فيه الِّهِّحر





 يعو د الغلام: (ايدفع لكَ ثمانمئة دينار)" . (االهَ من فوق قال: (ولا تبخسو المّا
 فاغربْ عن وجهي". يُزيمه النّخْاس بيدَيه: (أريدُ أنْ أُرى شارِيًا يعرفُ
 تعرفُ ذلك من كَفَلِها، ولن تشعر بالملل معها، إنّا تغنّي أكثر من عشرِّ


من حنجرةٍ عميقة:
مِـن الظِّبـاء رَثِـــِقِ


بقــــربـ دار الرّقيق


ينظر الغلام في هذه اللّحظة إلى سيّده اللّّي يهزّ رأسَه، فير جع إلى
 سيعرفُ ذلك سريعًا).

كانتْ سوقًا كبيرة، رأيتُ فيها الجواري يقفْن على صُعُدٍ خشبيّة،


















 الولاة، ويُعِيِّنَّا القادة، وستغدو المواكب إلى يخادعهنّ وتروح!".

وقفلْنا عائِدين إلى البيت، وفي زُقاق الصّفّارين رأيتُ أبي يُنادِي
 فذهبَ برونقه، يتكفَّف النّاس، فاقتربتُ منه وناديَّيتُهُ : (أبي ... يا أبي"،

 بنا، سوفَ نتأخّر عن البيت).
(६)

نَكْرّ نُعْرَف..!!
عُدتُ إلى المدرسة، كانتْ ثُيابي رقيقة، تخفق على جسدي النّحيل،


 رُفقائي يرفلون في ثياب الدِّمَقس، ويتيهون بععاماتهم الّتي تتهِّلّ










 لا تَلك لي سِوى الكلملات؟!

وجَلَسْنا إلى حلقة الشّيخ، فلِّا انتهتْ بي الملقة إله آخرها، قامَ





 وأنفاسهم المتقطّعة، وسأل الشّيخ: (اما وجهُ إعراب كلمة ألمَ (خاسئين) في



وجوهٍ من الإعراب".

تُمْ قُمْنا إلى الصّلاة، فاصططَفَنْا، فلكَزن الّنذي عن يميني، وأشار










بتوسّلاته، وشددتُ أكثر حتّى ازرقّ وجهه، وتبعثَر الصّفّ المُستقيه،





 أكون فيها إمامْا باطِلة).

عُدتُ إلم جَدّتي، ودخلتُ البيتَ بخطواتٍ سريعةٍ حانِقة: ا(امَنْ




 (أبوكَ خيرُ هؤلاء الأثشراف جميعًا. إنّه إمامهم"). (أريدُ أنْ أنْ أعرفَّ






وجهي، وهتفتُ:

## كُفْـــي أَراني وَيـــكِ لَوْمَــكِ أَلوَمـا



## 




ورأيتُ وجهها يُشرِقِ من خلال الدّموع، وتهلّلتْ أساريرُها،


 وصفقتُ الباب خلفي، وخرجتُ لا ألوي على شيءٍ.

ركضتُ في الحواري حتّى تقطّعتْ أنفاسي، فلّا صارتْ بيوتات (كِندة) خلفي، رُحْتُ أذرع الأرض بخطورات واسِعٍِّ نحو البادِية،



 توقَّتُ، واستدرتُ نحوه، وسألتُهُ قبل أنْ يصير إليّ: (امَنْ أنتَ أَيّْا

 وخفقَ قلبي لرؤيته، وكانت الشّمس تتوارى خجلى، وهبَّتْتْ نسائمُ

خفيفة، فسمعتُه يهتفُ بصوتٍ ملائكيَ عَبَرَ جوارحي: ״انظْرٌ إلى عَينَيّ يا بُنيّ وستعرفني، الأبناء غَبْؤوون في عيون آبائِهم") . ونظرتُ إلى عينَيه،




 فحسب، أنا فيك". وشعرتُ أنّا أصدقُ كلمةٍ سمعتُها مُذ وُلِدت،
 موضع الكالام يرفعه إلى عرشِ معنىَ جديد؛ تلك هي اللّغة)" ( او هتفتُ:









 إلى غايتك، أترى هذه النّجوم الضّهاحكة، لا تثّق بأحدٍ حتّى بها بِّ ثِق فقط



ولن توهبَ لأحدٍ بعدكُ... يا بُنَيَّ انظر؛ هل ترى، إنّهم ينظرون ولا

 وُوقِّر في النّّاء.

فلّمّا طار غُرابُ اللّيل عُدْت، فوجدتُ جدّتي على الباب، وهي


 بذلك") وهمهمتْ: (أمري الشه).

لم أنتْ تلك اللّيلة وأنا أفكّر بأبي. هذه الفتنة اللّاحرة. هذا


 واعتدلتْ في السّرير، وخفضتْ رأَسَها، وهمتْ: (أنّى لمثلكَ بعدَ اليوم أنْ ينام؟!).

وتسلّلتْ أشعّة الشّمس من الطّاق، ومضيتُ إلى المدرسة، وقد



 فرحتُ أقر أ له ما حفظتُ فلّّا انتهيتُ إلى القصيدة العاشِرة، قال لي:
(حسبُك). فقلتُ: (اقرأْعَلَّ"، فقرأ عشر قصائد، فلمّا وقفَ كان جمعٌ


 فهتف وهو يُعلِقُ الكتاب: (أنتَ جِنّيّ".



 صدري، وأَشُدُّ خطوتي.
في الزّقاق الّني يُفضي إلى الحيّ الفقير الّذي نقطنُ فيه، رأيتُ

















رَمَـــاهُ الكِنَــانِّ والعايِــرِيُّ





(o)

ذَنْهُمْ ضَعفُهم



 اختاروا له اسمَ الحُسين؟!!). (استعرف)، (امتى؟؟). (قبل أنْ أنْ تُوت،




صرتُ أتركُ البيت في اللّيل عندما تنام جدّتي، وأخرجُ في في دروب





 لا مدرج حتّى للنّمل في هذا الوقت من اللّيل، من بعيدٍ لا أسمعُ إلاًّ

صوتي قادِمًا مع الذّئاب أو الوحوش أو الهوامّ الّتي تسكنَ وراء هذه
 حتّى تكلّ قدماي... وأتعب... لكنّ شيئًا ما هناك يُناديني، أسمعه في داخلي بوضوحٍ يقول: كيفَ رضيتَ أنْ تنام خلفَ تلك الُِدر انِ الحرساء وتتركَ هذا الفضاء الفسيِ؟؟! إنّني أنتظركَ فلا تَعجَزْ ... وأُسرعُ هذه المرّة في خُطُواتِ، أقفز، أححجل، أهمّ، أنهج، أرسمٌ، أَخِذُ، أعدو، أر كض... أسبقُ الرّيح.... وأصل في النّهاية إلى فضاءٍ مُطلَّق، قُبّة
 كنتُ أتوقّع ذلك غير أنّني لم أتيقّنْ إلاّ عندما رأيتُه حَقًا، لقد كان صوتُّهُ فِّ، يهتف: ("يا أحمد، ما تسمعه تراه، ما تسمعهُ يقين")، وأسأله: (اهل هذا

أنتَ يا أبي؟"). فيردّ: (ومن سِواه يكون!) ،. ويُعّْمني.
"لن تلبسَ بعدَ اليوم سِوى النّظيف من الثّياب، ولن تَشي إلاَّ كَمِك"). وتُرَجِّلُ جذّتي شعري الأسودَ الفاحِمَ العَثّ : اهذه الوَفْرَة لا تليق إلآّ بعظيم". وأبتسِم: (ألا تهتمّين يا جَدّتي بعقلي كما تهتمّين بجسدي". "إنّ هذا العقل سيُّعِبك". (اخيرٌ له من أنْ يُريخني". وانطلقتُ بعدها إلى المكت

في الدّروب المُلتوية، والأزقّة الضّاجّة، أرى النّاسَ ولا أراهمَ، هذا الحَيُّ البائس لن يَتلّ بؤسُه قلبي، النّاس أشباح، الأجسادُ جُقَتُ،

 إصبعي وأسير.

في زاويةٍ إلى دُكّان نَحَاس رأيتُ أخي الأعمى، يُقر فص خافِضًا


 بكسرة نُبٍٍْ يابِسة بقوّة فأصابتْ عينه الُططفأة فصر خِ من الألم، وأراد أنْ

 وأمال رأسَه يُرِهُِ سَمعه إلى الصّوت، فقال: (امَنْ؟)، . (أنا أمهدل).















تنوصان تبحثان عن نورٍ في هذا الظّلام السر مديّ، وشعرتُ أنّه يعني ما يقول. ومغيت.

في الطّريق لم أحبِنْ دموعي، القهر. الفقر. المرض. الجموع.



كنتُ أمشي في الرّواق العالي الفاصل بين غُرَف الدّروس،

 حَذْوه آخرون لَّا رأوا إقبالَه عَلَّي، وسألتُه وأنا لا أزالِ ألُعِّ أُعطيه ظهري:

 في عقلي". ونَدّتْ ضَحِحِةٌ مكتومةٌ من أحِدِ القريبين، فجحظتُه بعينَيْ



لا تَحُســــُنُ الوَفـــرَةُ حَتْـــى تُـــرى

مَنشُــــورَةَ الضِّفْرَيــــنِ يَـــــومَ القِتالْ



واخترقتْ كلمة (صعدة) نَحْرُ الفتى، وشعر بالنُّعر فتراجِعَ إلى
 بلع، ومضو ا وهم يتهامسون: (هذا هو ... هذا هو ...).


















 وماذا عسى أنْ يكون هؤلاء وهؤلاء..؟؟! وتناهتْ إلى مسامعي

صرخاتُ بعضِهـم: (إنّهم سيدخلون مسجد الكوفة). وحدّثْتٌ نفسي:

 المشهِلِ أتوق، ولمثل هذه الفروسيّة أعيشّ

كانَ الجنود يلبسون الدّروع، يجّرّون الحديد، وتُغطّي رؤوسهـم




 ذلك العلوّ والمبُوط فتبدو في بجموعها إذا نظرتَ إليها من هنا أمواجَ




 وإنّ الأمان داعية الحِصيان. وإنّ الحُبِ للنّساء، والقُوّة للرّجالـ الِّ

ورأيتُ بعضَهم ينهبُ ما في الدّكاكين من طعام، ويصيح:


 تسيلُ فشممتُ لها رائحةً لذيذة، فز جرتُ نفسي: ا(أَيْمتعك منظر الدّم،

وتجذبك رائحته؟u، ( (كلاّ، ولكنّتي أكره الضّعيف المُتخاذِل، وأحبّ









## (7)

## أصحابُ حَقّ أم باطل؟!

سَبَقْتُهم إلى مسجد الكوفة. كنتُ أنهبُ الأرضَ نهبًا، وأشقّ
















المُستِِرة... تُمّ ترجّل عن جواده فشكّل العَشَرَات من الفرسان حلقةُ

 أنْ أنتزعَ قلبَه، فأضعه مكانَ قلبي، وهمستُ لنفسي: (اأنا أحقّ بالمُلكِ

وتَبِعَه النّاس، فشُقَتُ صُفوفَهُم، والنّاس تنظر إليّ تُدافعني لأتأَّخر، وأنا لا أكترث لهم، حتّى صرتُ في مقدّمة الجَمْع، وصَعِدَ المنبر


 أهل الأرض كلّها، وإنّه لو قامتْ مقتلةٌ عظيمةٌ، فذُبِّحَ فيها تسعة أُعشار البشُر ما كان ذلك بشِسْعِ نِعالهم. وإنّني خِئتُ لأَحِقَّ الحِّقّ، وأُبطِلَ الباطل، وآخذَ من الظّالمِيْن للمظلومين، ومن المُرَّفِين للمحرومين،






 وتفرّق النّاس.

وهُرِعتُ إلى البيت، فرأيتُ في الطّرّيق القُدُورَ المُنكفِئة، والمياه


صدر أحدهم فتخرج من ظهره فتنفتِئ دفقةٌ كبيرةٌ من الدّم من فمه، ورأيتُ الحبوب التّي في الدّكاكين تُحمَل على ظهور الحيل ونيل والإبل، يسوقها أتباع القرمطيّ خارج الكونة.

 (القرامطة لم يتركوا شُينًّا، ألم ترَ؟!!). (القد رأيت") ودخخلنا البيت.
لم أنم اللّيل على عادتي، وطويلُ ليلُ عاثِق، وأطولُ منه ليلُ تائق،





 حسد، وإنّ الحسد لا ينتجُ إلاّ كِّن أِمْنَه، وإنّه لا أمانَ بعدَّ اليوم.








و كأنّني لم أسمَعْ، ومضيتُ أجيبُ عن مسألتِهَ، فقاطَعَني في مُنتَصَفِها:

 الأشراف يتكلّمون"). فنفدَ صبري لذلك كذلكّك، فهتفتُ في وجهه والمِمع يستمِعون:

## 

كُــَّمَّ امْتُحِنــتَ فَلَـَمْ تَرْجَــعْ إِلى أَدَبِ
سُــمِّيْتَ بِالذَّهَبِـيِّ اليَـوْمَ تَســمِيَّةٍ
مُشْسَتَةَّةٍ مِنْ ذَهـابِ العَتْـِلِ لا الذَّهَبِ

وبين تصديقِ وتكذيب، وبين انجِذابٍ إلى غريب القول ومعناهِ تخلخل الدّرْس، وتناخَر القوم، وتستّر الجُجبناء بأرديتهم فغَطَّوَا بها وبا



 أهلِ بيتٍ يُهجلون قَدْري.

وعُدتُ إلى جدّتي في غير موعد. فنكرتْ قدومي، وهِّ وهتفتْ بي مُتو جِّسة: (اماذا فعلتَ يا أحمد؟ هل أحدَّثْتَ شِجارًا جديدَا؟؟). وأجبتُها

إلَّا الأَذَلَانِّ عَــيرٌ الَـــيِّ والوَتَـــُ
وسألتني: (اماذا أحدثتَ من مصيبةٍ هذه المرّة؟؟". فقلتُ لها: (هجوتُ الإمام الذّهبيّ"، وقرأتُ عليها الأبيات، فضمّتُنْي إلى





 شيئًا)، ودخلت

وأتيتُ على ما كان في الغرفة من كُتُب. فبدأتُ أحفظُ ما أجلُه
 المكتب، وقلتُ: (الو وجدتُ منهـم توقيرًا لما تركتُهمه، ولكّنّ العِلِم دون


 على ذلك حتّى يُتِّمّ الهَ هم ما يريدونه".

وتركتُ البيتَ بعدَ أَنْ أُوتْ جدّتي إلى فِرِراشِها وأيقنتُ أنّا نامتْ.

فمضيتُ، فا كدتُ أقطعُ الزُقاق الأوّل حتّى ظهر لي: دإلى أينَ يا




 خِيامهم، وهتفتُ من المول: (هل أنتَ جِنّي؟!!"، فردّ أبي وهو يبتسم: ("كلانا يا بُنيّ، كلانا كذلك".

ورأينا المشاعل في أيدي الفُرسان تُضيءُ ظلامْا لا يُدْفَعُعُ لولا














وظلّ قائدُ الحرس يتقدّمنا بين الجِنود الحافّينِ بِنا مُطرقي اللّوّوس حتّى


 والشّراب اشتِهجاءُ ولذّة ووفرة، ثُّمّ وقعتْ عيني على عينِّه، فلمعتْ، فهتف: (أهذا ابنُك؟؟". (اهو ابنُ العظيم عُحمّد الّذّي تعرف"). فكادَ يقوم

 قبل أنْ يأذن لي:



شَسْمْسٌ إِذَا الشَّـَمْسُ لاقَتْهُ عَــلَ فَرَسٍ
تَــرَدَّدَ النُّـورُ فِيْهَــا مِــنْ تَــرَدُدُّدِه

فَالعَبْــُ يَقْبُــُحُ إِلّا عِنْـــَ سَــيِّيْهِ
فحال، و جال، و حالَ به الحال، فقام وصَفّق، يُّمّ قال: "إنْ يعشْ هذا

 أبي يده من يدي، وقال: ٪أترى هؤلاء القوم الّذين كُنّا في ضيافتهم؟؟"). (اما شأنُّم؟!"). (اميسرقون الحمجر الأسود عن قريب)". فنكرتُ عليه ما

 ينام فيه جِنَّ نِصّيبين"). ومضى.

تُمّ لم تَضِ غيرُ كيالٍ حتّى استحرّ التتلُ في أهل الكون الكوفة، قتل












 هذا|). ومضيتُ معه في حِنْدِس الظّلام لا يرانا فيه غيرُ أهل اللّيل .

## قد تَتْ لكَ المُعِزة

طار بي أبي، أو هذا الّذي صرتُ أطمئنّ إلى أنّه أبي. مضى بي إلى
 أمرين: الفروسيّة والفصاحةَ.مكتبة سُر مَن قرأ

من خلفي كنتُ أسمع أصوات القتلى وهم يجودون بآخرِ



 الأجساد، وكنتُ مقتول الرّوح، ذلك القتل الّذي ستنتهي به غايتي في الّا هذه الحياة القصيرة الطّويلة.

ومع أنتي كنتُ أسمع أصوات النّواح هذه من خلفي لا تكفّ






قَدَمَي أبي العاريتَين على رمال الصّحراء الّتي بردتْ، فكان صوتُّها كأنّه


 وقال: "هي من جدّتك") وطلبَ منّي أنْ أقرأها. فتحتُّها فإذا فيها: (ايا







 وأنّ فيه فصل المقال، فلو أنتَ أجبْتُني اليوم ما أفذْتَني، ولكِنِ ادفَعْني

 وابتلعها في حَطَات. ثُمّ طارَ بي.
(إلى أينَ يا أبي؟). (إلى بابل"). (الكنْ ليسَ هناكُ بنو همدان!). (اصحيح، هنالك بنو الجلان، وأنتَ أولى أنْ تسمع منهم وتُعاينهم قبل أنْ تمضي إلى الغرب جهةَ الصّحر اء المافِية").

كُنّا نسبح في الفضاء، جسدَين خفيفَين، لا تَسّ الأرضَ أقدامُنا
 يكنْ يبدو منها شيءّ، وبيدٍ كأنّا يدٌ سَمَاويَة، مَدّها أبي إلى السّتار الّني

يُكُفِي المدينة تُته، ثُمُّ بأصابع أنيقة كأنّا أصابعُ ملكٍ، رفَعَ ذلك السّتار




 أنْ مرّتْ قرونٌ وقرون، وبلمسةٍ من أبي تَوّلت البلاقع الميّة إلى الِي حدائق














 أنَّه أُذِنَ لي أنْ أرى، ومسحِ أبي على عينَّيّ، فهالَّي ما رأيتُ، كانتْ

معاشر الملّنّ قد تقاطرتْ في تلك اللّحظة إلى ذلك المكان، ودخلني الفزع، وعرفَ أبي ذلك في عينَيّ، فضمّني إليه لأهدأ، ثُمّم همس : "إنّهم




 على صدري، وقال: (اقد استودِع العِلمّ، ولن يُضيّعهة). وقال أبي: (اقد

 باطن الأرض.

وأردتُ أنْ أسأل أبي: (هل أنت جنّيّ؟!"). ولم أفعل، لقد سألتُه

 ليلةٍ واحدةٍ في بابل، وغادرنا اللّيلة التّالية إلى بادية الشّام، وصلْنا ولما إلى




 من مئةٍ فارسٍ مُلثّم.

ثُمّ صاحَ المُنادِي: (ايا خيلَ الله اركبي". فركبوا، وشَنّوا الإغارة، وأرادَ أحدهم أنْ يُردفني خلفه، فصاح به آخَر : „لا تفعلْ، أعطِه أجودَ
 "أهكذا كانت وصيّة أمّنا). (الا ينتمي إلينا من لا يُشُبهُنا، قلتُ لكَ
 وركبَ خيلاً آخر، وطرَدْنا، لا أدري إلى أين، كان الفرسان الّنين لم

 كانَت الحيلُ تعدو بي، وأنا أكادُ أسقطُُ عنها لو لا أنّني أمسكتُ بالزّما بام

 أنّ الفضاء رَدّد صداها، فأجابَه الآخر: (ايا عحّا|االاد"). ومَطَلَ الفتحة حتّى صارتْ ألفًا، ومطلَ الألف حتّى صارتْ مثّلَ أختها، تُمّ أغاروا على قبائل هناك في أطراف الجلزيرة، فنهبوا وسرقوا وقتلوا وسفكوا
 فلم أجذْه، وبقيتُ وحيدًا بين هؤلاء الغرباء ثُلاث ليالٍ ألغا أغير معهمه،
 في كلّ مرّةٍ أتحرّى أبي فلا أجدُ له أثرٌا، حتّى إذا مرّ أسبوعٌ خَلَفْتُهم؛ فلم
 بنداء أبي، فنبتَ أمامي في الظّلام فجأة، فذُعرت، فهِّأَ من روعي : الا

 تقومُ على القتل لا على السَّرَف"). "هـم من هذا النّوع من الفُرسان"،.
((جَدّت لمَ تبعْنـي إلى هؤلاء". (امَنْ قال لك ذلك؟!). . (قلبي قال لي، لقد
 أجِئئ من أجل أنْ أرى الصّحّحراء ترتوي بدماء الأعراب بسبب شهوةٍ










 ضعف، وأنا ولدتُكَ لكي تظلَ هامتُكَ عاليةَا).

لم يطلْ مكوثنا هناكُ غيرَ ليلةٍ واحدة، جَمُعْنا فيها أمرنا إلى أنْ







الطّريق ظمأَ ثُلاث مرّات على الأقلّ، كانت السّهاء في كلّ مرّةٍ تنقذني من



للحياة من جديد.




 فدخلْنا في زُمْرُهم، دخول الماء في حصى النّهر؛ سهلاً عذبًا مأنوسًا.

## ( $\wedge$ )

## يُيُوع اللّفظُُ ويتْنُعُ المَعنى

قدّمنا أحُُ هؤلاء الأعراب إلى شيخ القبيلة، دفَع أبي إليه الرُّقعة













 ينصرف، فانصرفَ على الفور، فيما قرّبني إليه، وقال: ا(سأدفعك إلى إلى أهل اللّغة تسمعُ منهم القول اللُّباب،) وقدّم إليّ مذقًا من لبن، وهتف:
"(هنا في الصّحراء ستتعلّم أشياء كثيرة، أمّا أهل اللّغة فستجلسُ إليهم نصفَ أيّام الأسبوع، وستسمع وتُدوِّن وتسألّل وأمّا أهل الفرّ الفروسيّة فسيصحبونك خارجَ هذا المدر إلى خلاءٍ من الأرض فتتعلّم منهم فنون

 حديثَ الصّحر اء شجن"، وتوقّع الشّيخ أن أَقول شيئًا، ولكنّني بقيتُ


 (اقد قلتُه من قبلِ هذه). فزادَ تعجّبه واستنشُدني، فقلتُ:

## أَحَيـا وَأَيـسَرُ مـا قاسَـيتُ مـا قَتَـلا

وَالبَــنُ جـارَ عَـلى ضَعفي وَمـا عَدَلا
وَالوَجــدُ يَقوى كَا تَقـوى النَوى أَبَدًا

لــوَلا مُفارَقـَهُ الأَحبـابِ مـا وَجَـَدَت

فاستحسنَ ما سمع، وفحصني مرّة أخرى بنظراته المُسترِيبة: "أأنتَ قلتَ هذا؟). (انعم يا سيّدي") . (ففيم نُعلّمكَ الشّعر إذاً؟ علّمْنُنا

 تراه أعلى مِن الشّعر؟؟). (الأداة الّتي يُقال بها هذا الكلام). ((ف) هي؟؟).




 أبي حدجني بنظرةٍ نافِذة، فسكتِ.

وخرجتُ مع أبي وقد سار أمامي، حتّى وصلْنا إلى نشٍُّ عليه





لـولا مفارقـة الأحبـابِ مـاوجـدت






 (افَعَمّ؟). (اعن نوازعك)، ("لم أفهم"). واقتربَ منّي أكثرُ حتّى شعرتُ

 ذابَ في الأرض.

ومضى الأمر على هذا النّحو، أُجلسُ إلى اللّغة عندَ أهلها، فأسمعُ
















 والذِّمر، والتَّوْراب، والعِزهاة، والكُذُريّ، والمَذَل، والتّغشُمر،

والتّطلُّس، والمَمَلَّعة، واليَعْبُوب، والحَضارِيْط، والنُّغبة، والمُجلَّحة،

 ولا أدري إنْ ألقتْ في روعي ذلك المُعجم العربُ الأقحاح، أم الجنّ الأسياح!!





ولقْْ صادقْتُ الحيل، حتّى صِرتُ أعرفُ ما ما تريد، ولم أكذبْ







أَنْحَحْـُتُ صُـمَّ حَصـاها خُــنَّ يَعمَلَةِ

لَو كُنتَ حَـُـوَ قَميصي فَـوقَ نُمرُقِهِا


## 




 الطّريق مواضعها، وأمواهها، وقبائلها، وبيوتاتها، وأهلَّها، وطِيورَهانها،




 من أُعاقي ماردُ الشّشر، فأنششُدُ ما أقول، ولا تا تسمع غيرُ الرّيح صوتي،
 عليّ خلوتي، ومن ذلك أنّي في إحدى هذه الجُمُمعات البعيدة، واللّيل مُعيٍ، والكواكب ظُلّع، ابتدأت، فقلتُ:



وَعُيــونِ المَهـــا وَلا كَعُيـــونٍ


## 



برزَ لي كا يبرز العفريت، فسألني: (فأينَ أثلثة هذه؟؟ّ، فقلتُ:





 على ظهر ه، وقال، أنا أُكمل إذًا، وهتف اللُّينِ: عَمرَكَ الهُّهَلَ رَأَيتَبُدورُرا...

فهويتُ على فمه، فوضعتُ كنّي عليه: ("ناشَدْتُك الهُ ألاّتُكمل")


## 

وَبَــينَ البُفــونِ وَالتَسـهـيدِ


فردّ من طرب: (اظَهَرَتْ أناكاك). فأكملتُ إذْ عرفتُ أنّ ذلك إطر اء، وإيذانٌ بأنْ أتابع:



فردّ وهو يرقص: (بدأتَ تهذي") فأكملت:
مــ مُقَامـي بِـأَرضِ نَخْلَــةَ إِلَّا

فحجل كأنّ نصفَه المُنّي غلبَ وجِوده الإنسيّ: (القد صبأت)".


فوخدَ من لذّةٍ: آأنتَ فارسٌ حقيقيٌّ وربّ الكعبةالـ فهتفتُ:


فَـرُؤوسُ الرِمــاحِ أَذهَهـبُ لِلغَيــِ

 ستُهِلِكَ هذه العجوز وهي تصرخُ في أذنيك: الثأَرَ... الثّارّر).

فَفَفَلْتُ البِناء:
أَنــا تِـربُ النَـدى وَرَبُّ القَــوافيُ


أَنــا في أُمَّــةٍ تَدارَكَهـا اللَــ

فالل وجال، وناح وصاح، وعوى وُهوى، وبكى وشكا وريا،


على الألفاظ كالبحرا". فهتفتُ:



## (9)

الثّأر ضَعْف، والثّورة قُوّة

قال أبي للشّيخ: (اإنّ جدّته تطلبُه") . (اعليه أنْ يُتيّمّ الثّالثة). (إذا
 الشّيخ في أبي ليفهم معنى عبارته الأخيرة، غيرَ أنّ وجه أبي كان مان مثل




 بصوت اُلْنّيّ الّذي فيه: (اوأنا قلتُ سير حل معي اللّيلة). أرادَ شيخُ





 أنْ يقول: (أححببتُ أنْ يبقى عندنا فترةً أطول، يتضلّع فيها من الفصيحة،

ويأخذها من سندها الأعلى". (القد أتمّ ذلك وأنتَ تعرف)، ((ف) تكون أنتَ له حتّى تقرّر بشأنه إنْ كان سيبقى أم ير حل، ألا تا تسأله؟؟)، ( أنا لـ له


هنا (تدمر) . وصلْنا إليها من بادية السّهماوة في أقلَ من ليلة. كيفَ كِّ يقطعُ أبي هذه المسافات بهنه الطّريقَّ؟ لا أدري. هل كا كانتْ تُطوَى له

الأرض؟! ربّا.
 إلى ساحةٍ عحفوفةٍ بالأعمدة. حدّقتُ النّظر فلمَ أرَ فيها غيرَ الفراغِّ








 ألِْق إليهم حبَلَ طُمأنينكت). كان الحبلُ مقطوعًا.

 ألا ترى؟!). وسألتُ بصوتٍ خفيضٍ : (أين؟"). (هذه المدرّجات؟؟".






## 
















غادروها تَمامًا، ولّا صِرتُ على الباب، نَظَر إلِيّ قْنُهُ وحَنّ، وشَعَا





 في الصّباح
(اكيفَ هي أحو الك؟؟ ما فعلتْ بِكَ الأيّام؟ ما حفظتِّ؟ ما رأيت؟ ما سمعت؟ ما عِشْتْ؟"، كانتْ تُططرني بوابلِ من الأسئلة، وأنا









 خوف؟؟). (إنّ الحقيقة لا تظهر في اللّقاء الأوّل، كا أنّ النّبتة لا تنبثق من السِّقاء الأوّل".

مضتْ أكثرُ أيّامي بعدَ ذلك في الكوفةِ في خلائها، أُسِمِعَ قومًا



 الشّمس، ثُم أغدو إلى شُيِخِ قد عَزَل نفسَه عن النّاس
وذاعَ شعري؛ البدايات التّتي فاهتْ بها روحي، النّسائم التّتي حاولتْ أنْ تجمع بين الوردة والسّيف وإنْ كانتْ إلى السّيفِ أقربِ ألِّ
 وما يضجّ فيه كان يُوحي أن مواجهة الحِياة في آفاقٍ أوسعَ من الكو الكوفة وأوسع من بادية اللّماوة والبوكالِ وتدمر وما إليها ستزيد هذا الشّعر
 البائسة، بل إنّها أبعدُ من أقاصي الأرضيِ كلّها.

أوقفتْني جدّتي ذات مرّة حيرى إلى غضبب: (امَنْ هذا الشّيّخ






 أوقَعُ في النّفس من العظم في الشّحجا"). (العجلة إلا إلاّ في هذه ندامة"). "الا























في كلَّ بيـتِ، وســارت النّــار في كلَ منـزل، وهـوتْ سُـُفُنٌ وجــدران،














 سـيكون معي في أمـانها. وجذبنـي إليـه، وأرادَ أنْ يطــري، لكنتّـي






## (1.)

## اشُربْ بعضَ ما سالَ مِن دَمِك

قال أبي: (ابغداد). (أأنقصدُ بغداد يا أبي؟). ("ولن أقصدَ سِواها
 فهل ستقيم فيها فترمي عصا الترّحال فلا نقصد أنا وأنتَ سِيواهاها أمْ ستتخلّى عنّي بعدَها، فلا تصحبنْي إلى غيرها، وأضربُ أنا فيّن الِّفار
وحدي؟!|. ومضينا.

كانتِ الأرضُ وعرة، والمسلك شوكّا، وكُنًا حُفاة. (اخرجْنا من




 من شوكٍ ودم، وستُصلَّب"، ومضينا.

فلمّا كُنّا في نهار اليوم الثّاني عطشتُ، فسألتُ أبي الماء، فقال: "ااشربْ بعضَ ما سالَ من دمك"، فنكرتُ عليه ما قال، وأردفتُ: (اأنا عَطِشٌ حَقًّا يا أبي"). (استعطش حياتَكَ كُلَّها ولن يرويك الفُراتُ ولا

دجلةً). وبدأتُ أخاف كللمته. وشددتُ على شَفَتَّيَ المُشَقَقَتين، و وتفتُ







 وجهه في الظّلام.













بها فيـما نحـن فيـه؟". (اقـدراتي ليسـتْ لي دائِـَ|). (افهـل تريدُنـا أنْ






 يــا||IIII). وضاعـتْتصيحتـي وسـعطتُ مـن جديدٍ.

في اليوم الثّالث، أَقَلْنا على ضفاف دجلة، كانتِ البيوتات التّتي على أطراف بغداد قد بدأ بعضُها يظهر من بعيدِ، شربتُ أوّل نُغبةٍ بعدَ الِّ
 ثُثّم مضيْنا.

حينَ دخلْنَا إلى بغداد، كان أبو طاهر القرمطيّ قد فعل فيها ما
 في وجوهنا في كلّ مكانٍ نقصده. وبدا ذلك اللّقاء اليتيم في خي خيمته على الِّلى


 يريدُه قلبي من هؤلاء.

أدخلني أبي أولّلَ شأننا في بغداد إلى دار ابن دريد. كانتْ دار ابن









 الشّّعر". وضَحِك ابنُ دريد هذه المرّة، حتّى ضاقتْ عيناه التّتي بدا أنّ

 وجهنا حتّى تأخذ بأطراف آماقِنا: اكلّ هؤلاء الّذّين ترونَهَ من هؤ لاء الصّبية والكهول والشّيوخ يقولون الشّعر . النّاس يقولون الشّ الشّعر في








دريد من جديد الّني وضع العَصا جانِبًا، ومسح لِيته الطّويلة بكلتا

 ظهر قلب"). "وإذا طلبتُ منه أنْ يستظهر ها أمامي الآن؟؟). (الن يُسِقِطَ


 وعى، فقد لازمْتُهُ اللّيلَ والنّهار بأطرافهـا وآنائِهِا.

ثُمّ لازمتُ بعده المرزبانيّ تلميذ ابن دريدِ الأثير، وكانَ حُفَظة،





ثُمّ استمرّ العهلُ بي وأنا في تلك المجالس، أجلُّ فيها راحتي،
 حضر، غيرَ أنه كانتْ لنا آيَامُ كذلك نقضيها معًا على شُاطِئ دجلة. وكثيرٌا ما كان كِّنْ معي من طلبة العِلم، تستخفّهم المظاهر، أو


 فيهم، سمعتُهم يقولون في تلك المجالس (إنّ القرامطة قاموا بالمجوم

على البصرة وذبحوا أهلها مذبحة عظيمةً استمرت (IV) يوما، واستباحوا الأموال واغتصبوا النساء، ثم تركوا البصرة إلى أطراف الشَام، فقتلوا و نَبَوا كلّ قريةٍ مرّوا بها".

وانشغلَ النّاس في تلك الأئَام بأخبارهم أكثر من انشِشغالهم بالعِلمّ، ورأيتُ قلوب النّاسِي هَواء، فهل يتوقِع النّاس من أبي طاهرٍ هذا غير ما ما

 مكّة هو وجنُودُه يوم التّروية، فأمر بقتل النّاس في الشّعاب وِّن والأزقّة،



 تدري أَتُصرَع من السّيف أم من هول ما تسمع، ومَنْ فَرَّ ليتعلّقٌ بأستار







 وقال الأمير له: خُذْ كلّ ما في خزائني من أمو اله، ولكنْ لا تهتكُ حرمة

المسلمين بأخذه، فلم يلتفت إليه، ولم يكنْ أمامه إلآّأنْ يقاتله دفاعًا عن
 ثُمّ تابعَ سيرَه إلى (هجر ) وقد نهبَ إلى الحَجَر أموالَ الهِيجَ.

ولم يتجرّا أبو طاهر على ذلك لو لا أنّ كرسيّ الحـلافة هنا في بغداد






جديد.
لم أدعْ هذه الأحداث المَهُولة تُغنيني عن أنْ آخذَ من العلم
 الأحداث الّتي تقع في الدّرب مهها كانتْ فادحة. غيرَ أنّ كثّيرًا من الوساوس صارتْ تأتيني في تلك اللّليالي، وأنا أرى ما يكدثُ يكُ في با بلادٍ

 الموجاء الّتي تعصفُ بكلَ شيء.
$\ddot{\mathbf{Q}} \underbrace{\sim}_{\text {t.me/soramnqraa }} \underbrace{\sim}_{0}$

## المرحلة الثانيـة

## نَكَبَات الدّهر والثّورة <br> هr








(1)

## إنّ هذا لَبَيْءُ عُجاب

التقيتُ أبا عليّ القاليّ بعدَ بضعة شهور من وصولي إلى بغداد، كان
 ألاّنبتّ حبل المودّة بيننا قبل أنْ يقر أ كلّ واحدٍ منّا على الآلخر ألفَّ رويّ الِّ
 العِلم الأخير .

كان (القالي) يكبرني بأكثر من ثلاثَ عشرةَ سنة، وكان قد قد قدم
 دريد) قبلي. وفي خلواتنا كان يقول: (إنّ بغداد اليوم تسير إلى الموت،
 ومقتول ومفقوء العينين، وإنّني أرى آنّني سأغادر ها حا حينَ أملك المالِّ


 فلم أرَه في حلقات الدّرس بعد ذلك.

ثُمّ رأيتُ أبي يأخخذني مدّة عهلي في بغداد إلى (نِططويه)، وكان شيخُا أدهم، فيه دمامةٌ لكنّه حُلو الرّوح، وكانِّ وكان صادِقًا، نقيّ الكلمة،

أخذتُ عنه القرآن على سبع قراءات، وقرأتُ عليه في الفقه ما لو


 هَبّ ودَبّ، فكان فيه إليَ أهلُ العقول الضّعيفة.

وفي الآنِ نفسِه من تلك الأعصر النّهبيّة أوّل نشأتي في أرو وقة العلم




 ومن الرّواية أصدَقَها، وما كانوا يضنّون بذلكِ با لأنّهم كانوا أهر عِلْ عِلم


 كانتْ لم نفوسٌ ضعيفة وجيوبٌ متففخة.

وأمّا مَنْ كان يَبَشّ للمال من أهل العِلِم فيقرّب هذا بِحِيبه، وهذا



 حلم، يظهر طيفًا، ويقول كلامُا غير مفهومٍ، ويمضي.

ومرّتْ عَلَّيَ أيّامُ وَحدة، لم يكنْ لي فيها صديق، و كان أبي يتعمّد







 إليه حتّى كادتْ أضلاعي تتكسّر، وأنفاسي تتقطعّ : اعليكَ أنْ تُنلكَ


 أدري ما أفعل، وذابَ على عادته فجأة، فخلا منه المكانُ وقلبي.






 أهبُ لك الكتاب. فأخذَ الورّاقُ الكتاب وقال ولي: أنا بينكها؛ هيّا إنْ

كنتَ صادِقًا، استظهرْه لي. فرُحتُ أتلوه إلى آخره، لم أخطِيُ في كلمةَ،









 بعشرة در اهم، وأكلتُ، ونمتُ تلك اللّيلة على بعضِ اللّقيّيات في بطني، وقد مضى على الجِع ثُانية أشهرٍ لم أثشبْعْ فيها من طعامِ قطّ.

فلّا كان الغد غدوتُ إلى السّوق، وما بقي معي إلاّلاّ الدّرامهم






 كلامُه: (انحنُ في السّوق). (أعني سوق الجو اري"). ومضتٌ إلى حيثُ

تُباع الأجساد، فتذكّرتُ ما قالتْه جدّتي لي قبل سنوات في الكُوفة من
 وسيُعيّنّ قادة الجيوش وو لاة الأمور.. ولعمري لقد حَدَّقَتْ، والله لقد
 "(ع)ائم سوسيّة، مناديل فارسيّة، عصائبٌ كرديّة، نِعالٌ خُوزيّة، ...".

فلّما عبرتُ تلك اللّوق المزدمة، مررتُ بالصّاغة، فإذا خواتم




 وقد انتقلتُ بين الحالَّين حتّى نَكِرتُ نفسي، وِّئِ السّو سِواه، وفي صوتِ أهلِه عن صوتِ أهل الحّقّ تنكُّبُّ، و مضيت.

فلّمّا صرتُ إلى سوق الفاكهة، وقفتُ بصاحب دُكّان يبيعُها، ورأيت عنده ثنسةً من الِِطِّخِ باكورة، فاسْتَحسَنْتُهِا، ونويتُ أن أشتريَها بالّْر اهم التي معي، وحدّثْتُ نفسي: (إنْ لم تقدرْ دراهمي على شِراء الثّياب الفاخرة والخواتم اللامّمعة، فإنّها قادرةٌ علّ شِّلى شِراء هذا البِطِّخْ، وإنّني إلى أنْ أسدُّ جوعي أحورجُ منّي إلى أنْ أسترَ جسدي"،
 فأجابني بغير اكتراث: اذهبْ فهذا البطّيخ ليس من أكلك، فنقمتُ على هُزئه بي، فأصرَرْتُ عليه وقلت يا هِ هذا لا تتكلمْ بها يغيظ واقصد

الثَّمنَ الّذي تُريد، فقال حينها: ثمنُها عشُرة دراهم! ولشدّة ما صَدَمني بالثَّمن الّّذي طَلَبه ما استطعتُ مُساومتَه وو قفتُ حائِرًا فيحا أفعل،
 أقف في دُكّانهِ خرج شيِّ من التِّجار من المُان المجاور مُتّجهًا إلى داره، فوثُب إليه ذلك البائع وأخذذ يدعوه لشُراء البطيخ قائلًا : يا مو لاي هذا




 أعجبَ من جَهِلكَ، اسْتَمْتَ عليَّ في هذا البطيخ، وفعلْتَ فَعْلَكَ التَّي فعلتَ، وكنتُ قد أعطيتُكَ فَ ثُمنه خمسةَ دراهم أحملُ أنا على عاتِ عاتقي،


 غِنْى وتكبُّرُّا، وتز دادون أنتم فقرًا وذُلاًّا

تركتُه مُغضبًا، وودتُ لو صفعته أو وكزتُه، وعلمتُ حينَها أنَّ
 فقلتُ في نفسي: (لأسعيَنّ حتّى تكون مئة ألفِ دينار أقلّ ما أملك"). وأنشُدتُ:

فَقُمْ وَاطْلُبِ الــُّئْهَ اللّذِي يَبْتُرُ العُمْرَا

ثُّم قضيتُ أَيّامًا بيضاءَ في بيتِ عحمّد بن عبيد الهَ العلويّ، فأنِسَ بي وأنِسْتُ به، وسلكتُ عنده زمنًا عَذْبِ المو رد، وقد اتْفق لنا ما يدور في في
 وقد رأيْنا أنّ هذا الأمر اللّذي فَسَدَ في هذه البالاد لا يُصِلِحه إلاّ السّيف.

## بغدادُ ليستْ دارًا لك

وماذا يعني أنْ تْارقَ مَنْ تُحِبّ؟ إنَّ حياتي كلّها بُنِيتْ على الفِراق،





 بالكوفة، وما فعَله عُبّاد السّيقان الآدميّة في بغداد الـاد.
 منه، وأغلقتْ أبوابها ولا أدري ما فعل الها بهـ وا كانت الخرابة بيتًا قديًّا





 عَلَيَّ الحُواطر والظّنون، فأرِقتُ، وما وجدتُ للنوّم سبيلاً، فهتفتُ:

أرقٌ عـــلى أرقٍ ومئـــيَ يـــأرقُ

وحاولتُ أنْ أقول البيت الثّاني، فأدفَعَ به القصيدة وعِّ إلى الأمامّا

















 الأتربة، فمددتُ يدي إلى بطنه، فعُرتُ عُعلى شيءُ صلدٍ، فأخرجنُهُ فإذا

هي قِطعةُ حديد، فرميتُها بعيدًا، وأمسكتُ الموقد فنثرتُ ما في بطنه
 الموقد وابجدار ثُمّ سگَتا سكوتًا قاطِعًا، ورحتُ أتابع البحّ الِّ






 ذلك فرحتُ بها فرحا لم أشعرُ به من قبلُ، فأخذتُها والِّعادةُ تلمُعُ فُ في
 ماءٍ أغسلُ به العفن أو روث الموامّ، فضُحكِتُ مَن خِّ خاطر الغِنى الّذي

 الخحجر ونمتُ نومًا عميقًا.

عشتُ في هذه الحرابة أكثَرَ من شهرَين، قطَعَ بي أبي الدّرب، وصاحبي العلويّ فارقني دون أنْ يودّعني، وسمعتُ أنّه انضّمّ إلى

 أمّا الّذين يتستّرون، وينهبون في غاراتٍ على قومٍ غُفْلِ فهـم في اعتقادي لصوصٌ وليسو اثُوّارًا.

تحسَّنَتْ أيّامي في الحرابة بعد ذلك قليلاً، والأمر آنّني صرتُ

 العِلمَ، فآخذَ ما شاء الله لي أنْ آخذَّ من تلك العلوم.

ثُمّ كملتْ لي في بغداد سنتان، وشعرتُ أنْني بلغتُ ما كنتُ أؤَّلّ

 (فأيّ البلادِ هي بلادُ إقامةٍ لي؟"1. ليستْ لديّ إجابِّةٌ اليوم، وليكنْ من


تُّمّ إنّا ليلةٌ من ليالي الحرابة، إذْ عصفتِ الرّيح، وسفت التّراب، وأطارتِ الأوراق والجلذوع، وقلقلت الغبار، وعوتْ ذئابٌ بعيدةٌ،








 بها الرّيح في كلّ مكانٍ.. فعدتُ، وبحثتُ عن موئلٍ أنجو فيه، فَعَّ عليّ،

تُمْ صرختُ: يا أبي... أين أنتَ يا أبي...؟ وتكوّرتُ على نفسي لأمي






















(إنّ هذا آخر عهدي بك)". وشعرتُ بطعنةٍ في القلب، وخفضتُ هامتي على صدري، ورحتُ أعبتُ بالتّراب، ولمُ يُمهلْني أبي في حزني طويلاً،















 بأشطار الدم". وصمت، ثُمّ تركَ رأسي، وابتعدَ قليلاً، وغابَ نصفُ
 أخرجَ من جدار الخرابة، أم صعدَ من سقو فها إلى السّهاء!

## (r)

## هل مرّ أبي من هنا؟

ضاقتْ عليّ بغدادُ إذًا. فقلتُ أقصد الشّام، ولم تكنِ الشّامُ لتعرفَ قذْري، فهل عرفته بغداد؟ ولا أدري أيّ البلادُ ستعرفُ ما ما أنا؟


 أتشمّم موطن السِّقاء، ولا أدري أينَ يُطُطّ بِي الرّحل الْ ول

وإذًا هو الرّحيلُ، قصدتُ (الرّقّة) أوّل الأمر، ولا أدري لِمَ

 أسبوع قضيتُه في دار الورّاقين بعصض الطّعام والماء من المال الّذي بمعتُه

 دجلة، من نواحي (دُجَيل)، وكنتُ أحفظُ في الطّريق ما ما أرى، حتّى إِّى




الصّباح، وعلا أُذْيَّ صهيلُها، وهال رُوعي صليلُ سيوفِهِا، وهَبّتْ فِيّ


 لها، فجلستُ الأرض، وأسندتُ ظهري إلى حائِطِ الدَّيْر وهو سامُقّ







 ولففتُ جسدي بجُبتّي، ونمت.

ولّا استيقظتِ الشّمسُ، قصدتُ النّاس، فلم أرَ أحدًا، فعلمتُ





 وغلبوا على أمرها، وتصرّفتْ فيها أهواؤُهم؛ فعزلو لوا وولَّوّا كا يفا يفعل

الدّيلم ببغداد وغيرها، آنئذٍ فسدتْ، وعدا بعضُهـم على بعضٍ ففنُوا، ولم يبقَ منها إلاّ بيوتاتٌ قليلةٌ، وأهلُ بائِسون، مع أنّ بنا بناءّها أَيّْم انتِّامها كان يمتدّ أكثر من ثهانية فراسخ.

ومررتُ (باللمويّة)، ووقفتُ على قبر الإمام الحسن بن عليّ






 أجل أنْ ير كبها.

وبقيتُ في مسجد الإمام العسكريّ أياّما، جلستُ فئُ فيها إلى أهل








 القوم أحدُّ. ومضيتُ.

ومررتُ في شهري الثّاني على رحيلي من سامرّاء (بالسّودقانيّة)

 الموت كلّ يوم، ورأيتُ الأهوال كلّ ليلةً.

وفي (الحديثة) فراتٌ ونَخْلَ، وعملتُ في مزارع النّخل أوّل








ولّا كانتْ أوقاتُ خلوتي، كنتُ أجلسُ على ضِفّة الفُرات، فأتأتمّل





 كان حَيًّا وهو ير قبُ ما أفعل بفخر، لقد أرادَني أنْ أعيشُ وحدي لمجدي،

وأنْ أسعى له سعيًا حشئًا غير مكترث للأخاديد في الدّروب. ولكنْ أيّ



 تلك اللّيلة على الضّفة حالِّلِ و حزينًا.


 على السّفر إلى (الرّقّة)، وقلتُ: أتبعُ الماء حتّى أصلَّ إليها، ولا أدعُّه يغيبُ عن ناظري، وفعلتُ.

غير آنهّ لم تمّرّ سوى بضع لِيالٍ حتّى انقطَع عالماء، وتاه الدّلِلي،










إلى (نَصِيبـين)، وســألتُ بعـضَ ســّارتهاعـن أهـل الكوفة، فقالــوا إنَّ
 وركبـتُ مع إحدى هــنه القوافل السّـائرة إلى (نَصِيبين) عــلى أنْ أرعى

























أبحعُُ عن ظِلّ أبي!

فلّما دخلتُ المدينة تلقّتْني بساتينُها المُمتّدّة، وبرّدتْ نسائمُهـا المُنعِشة قلبي، وهممتُ أنْ أهمسَ بصوتِ أبي، فكففت، غير غير أنّه لو ظهر

 برؤية أبي قليلٌ إلى غمّهِ باستسلامي إلى نوازعي.

غيرَ أنّ (نَصِيبن) - على بساتينها التّي تخضلّ بالماء - كثيرةُ
 عليه سورُها بقوارير، يملأ القو ارير بالعقارب المّامّامّة، ثُمّ يرميها بأشّا المنجنيق، فتنقذفُ من أعلى السّور، وتنكسر في قلب المُرير المدينة، فتخرجُ


 يستطعْ أنْ يتخلّص من عقاربها، فقد تكاثرتْ حتّى صار ها تلٌّ كبيرٌ
تأوي إليه يُسمّى (تلّ العقارب).

تُمّ خرجتُ أبحثُ عن ظلّ أبي، فمررتُ (بدير مار يعقوب)
 إليها: إنّ القَدَيس (مار يعقوب) هو شَفيع (نَعِيبين)، وإنّه يأتي يورَ القيامة شَفيعًا للمؤمنين به، ومَنْ يدري، إذا كا كان هناكَ شَ شَفعاء غيرُه. ومكثتُت في الدّير شهرًا قرأتُ كلّ ما في في مكتبته من رقوق، حتّى
 أحبارهم في رَبْهم، وخرج
 رُقوقَ رُفوفِه.









 وخرجتُ بعدَ ذلك الشّهر من خدَ خدمة المسجد أمشتي وحدي، أبحثُُ عن ظلّ أبي، حتّى أتيتُ أرضًا مُنسِطةً ذاتَ رملٍ ناعمٌ فيها

بيوتٌ قديمةٌ لا يُدَرى إنْ كانتٌ بيوتَ أهل السّريان أم بيوت أهل








 يقظةٍ أو منامٍ، أو أسمعَ صوته، ولن أرحل مل من هنا إلآل بإشارةٍ منه.












كلـلتي، فأغمضـتُ عينَيّ، وأخذتُ هـواءً حـارًا اعميقًا، يُـمّ أخرجتُه،










 طــالَ مسـيري إليها.

ومضيـتُ، فإذا الأرضُ تُرحّـبـ بي عـلى غـير عادتها، وكأنهـا







ومــا ينفـُعُ الأسى مئـلي، وأنــا لا أنـيسَ ولا رفيـق ولا دار ولا











ونظرتُ والشّمسُ تتخلّل عذوق النّخل وقد مالتْ إلى الغروب،





 يعيشُ خارجها، ومضيتُ حتى رأيتُ العيون الخمسة الّتي تُشكّل نهر



## 

وفي (الحنابور) أكلتُ من شَجَرِه ما تساقططَ من ثَمَرِه، فكنتُ



 فقلتُ في الثّمر الجافكّ عِوَض، ويفتح الله على ما قَدَر، ثُمّ مضيتُ بعدَ بضع لیالٍ.

وخَلَتِ الطّرُقُ من النّاس، وما الرّسالة إذا لم تكنْْ إلى قوم، وإنّني لأبحثُ عن الفِتْان فأعثرُ على الشُّيون، وعلى العقول فلا أَجُْ غيرَ



 أنا منهم؟

وسحبتُ ذيولي، ومضيتُ، فوصلتُ إلى (الرّقّة) بعدَ مسيرةِ



جليلِ من الغايات.

أقمتُ في (الّقّة) نحوُا من ثلاثة أسابيع، ولقد وجدتُ فيها أهل عِلمه، فجلستُ إلِهـم وناظرتهم، فحا استساغوا مُناظرتي، فأمّا مردّ ذلك فإلى نحولي، فقد حَدَجَتْني العيون بسؤال أظهرتْه قُلوبُهُم وإنْ مَ تَقَلُهُ



 وأعجن الطّحِين وأخبزهُ، وآكلُ على ما أخبز ثلاثَةَ أيّام . فلّلّا رأيتُ أنّه ما ما في (الرّقّة) من العرب الأقحاحّ ولا ولا حتّى من ذوي السُّلطان العادل مَنْ
 ومتى أيّها الفتى لم تُحَّثْ نفسكَ بذلكَ بِّك

ولّا بَدَأ الصّيف يُوليّ، والحُريفُ يُطلّ برأسِه، وأنا في تلك الذّيار الشّهاليّة، قلتُ أمضي، فإنّ الغاية (منبج)، وإنّ فيها رجالاً أتوسّم أنْ أجدَّ عندهم شيئًا من ضالّتي، فعبرتُ أوّل الأمر إلى (دوسر) وهي في قرية
 ولاحَ من بعيدٍ جسرُ (منبج)، فقلتُ أبيتُ على مقربةٍ منه، ثُّمّ أعبره يوعَ يقوى جسدي على المُضِيّ، ولقد كان؛ عبرتُ الحِسْرَ، وفي القلبُ لـُ
 (منبج)، وهناك أنخت!

## (0)

## مَنْ صَعِرَ خَدّْهلِ أَخَذْتُهبالـّسِف

و(منبجُ) طيّبة الهُواء، يُستشَفَى بها من العِلَّ، ولقد شَفَتْني



 من أهل الخضر والوبر والمدر، ومن شعراء الغابرة في الجلاهليّة، وشعراء
 الحسد سيكذّبونها لأخهرتُ بها، ذلك أنّني لَّا قرأتُ قوَله: وما النَّــــاسُ إِلَّا واجِدٌ غَــــْرِ مَالِكٍ


إِلَى الفَضْلِ حَتَّى عُــــدَّ أَلْفٌ ِِوَاحِحِ
وَلَنْ تَنْــــنِبينَ الدَّهُـــــرَ مَوْضِعَ نِعْمَةٍ
إذَا أَنـــــتَ لَمْ تُدْلَلْ عَلْيْهَا بِحَاسِســـِـِ

قلتُ لأحفظنَّ كُلّ حرفِ قالَه، فما مضى شهرٌ حتّى حفظتُ كلّ ما




أوّل ما لقيتُ من أعيان (منجج) سيّد بني كِلاب (سعيد بن



 أجمعتُ أمري، وهتفتُ في جمعهم بالقصيدة التّتي أقول فيها:

أَيقَنتُ أَنَّ سَـــعيدُا طالِـــبٌ بِدَمي




في الأُفُقِ يَســــالُ عَمَّن غَيرَهُ سَـــــأَلا

 تغيُرٌ حالي من شظظٍِ وفقرٍ نحَتا في أثلثِة جسدي.

وشهدتُ معه بجلِسه، أُحدّثه بـا حفظتُ من أشعار الأولّلين





 ببسِر القول، وخلبتُ ألبابهم بُحسْنِ السّمت، وأختنُّهُم بصائب



تُمّ تركتُ السُّلطان، فأتيتُ في بعضِ ربض (منبج) بني أوس، فرأيتُ شموسًا طالِعة، ورأيتُ شبابًا يتحّرّقون إلى القِّتال، تدفعهرم


أَمَا بَنو أَوسِ ابْنِ مَعْـــنِ ابْنِ الرِّضَا


مِنها الشُّــــموسُ وَلَيْسَ فيها المَشِرِقُ

 مَنْ صَعِرَ خَدَّه لي أَخْذْتُه بالسّيف ولا أُبالي، وإنَّ أمرًا أريدُه لا يستِيم

معه تردّدٌ، فإمّا عَزمٌ حتّى البلوغ، وإمّا موتٌ يكون فيه حَزُّ الحلاقم. فما



لناظره قريب".





سواءً أكان على سيفي أم على سيوفهم.
ثُمّ إنّني اشتريتُ بـا نلتُ على قصائدي التّي قلتُها في الأميرَين


 التّتي ضربتٌ بها سيوفهم، وطعنتٌ بها رِماحُهم. فكان بيتٌ من قولي:


أشدَّ في إلهاب حماستهم من بناتِ طارق.





 وَهِّتُتـُــهُ فَــــوقَ البِــــــاكَيْنِ توضِعُ

أَلِيـــسَ عَحِيًا أَنَّ وَصفَــــَكَ مُعجِزٌ
وَأَنَّ ظُنــــوني في مَعاليــــكَ تَظلَــــــع ع

عَلى أَنَهُ مِن ســــاحَهِ الأَرضِ أَوسَعُ







ثُمّ قلتُ في نفسي: (لم أُبعَثْ إلى منبج، لأقيم فيها إقامة المُختَّرة




 خَدَّمِ رِسالتي، ونغَّ بِا نَسَّأتْني عليه جَدّتي.

ورملتٌ بي ناقتي وأنا أحدوها جنوبًا، أمرُّ بالقُرى فلا أجدُ شُبابًا كشباب منبج، وأبيتُ في الخاناتات على ما ادّخر تُ من دنا دنانير، غيرَ أنتّي ما


 باطنِ قَدَمَيّ، ويُرِّح شُوكُها لِمَمَها:


شِرَاكُهَــا كُورُهَـــا، وَمِشْــــفرَرْهَا

فقلتُ: الا أبيعها، ولو مِتّ جوعًا، وإنْ بلَغْتْني غايتي سأُشبِعها
 وعادَتْني كُرَب الزّمان، فكأنّ حوادثه مُولعةٌ بِي.

فلّا وصلتُ إلى (طرابلس) بعدَ لأي، فيَ ليالٍ صعبةٍ لم لم أجدْ فيها


 صوتِي قد سارتْ به الرُّكبان، فبسطَ لي رِداءه الرّحبِ، فأنشدتُّهُ :

إِنْ تَرْمْي نَكَــــــُ الدَّهرِ عَن كَبْبِ








## (7)

## الدَّهُ كَيْنُ إلى الدَّم

وحَدّثْتُ فتيان (طرابلس) بـا حَدّثُتُ به فِتيان (منبج)، فلم أجذْ

 حالفتُ السّيف على أنْ ينصرني، فمَنْ ملَ سيفَه إلى سيفي كان منَّي، ومن تعتّقَ بسِو اه تركتُه إلى سِواهـ انِ

ولم أُقِمْ فيها غيرَ بضعة أيّام، وعزمتُ على المسير إلى (الللاذقيّة)، وكنتُ لا أزال أذكرُ كيفَ قُتِلَ الخليفة المُقتدر، وكيفَ يلعبُ بالخلافِّ الخدمُ وابلجواري، وقلتُ خلافةٌ تُساس من غير العرب لا يُمُيكن أنْ



 فقلتُ أذهبُ إلى التّنوخيّين في (اللاذقيّة) فلعّنّي أجدُ عندهِ ونم أو عندَ
 هذا مضيت.

بِعْتُ النّاقة، واشتَريتُ خيلاً، والخيلُ على المّاحل تقطعُ ما لا












 فقُمتُ، فشّددتُ على الأشهبب، وخرجتُ وانُ أبغي الغاية. أتركُ وكُ خلفِي الزّمان والمكان والنّاسَ والمجارة والسُّهول والحُزُون، حتّ الْيّى كدتُ
 نفسي من جسدي.














العصافير؟!
سِسـوى حَسَـــِ الحُسَّــادِ دَاوِ فإنّـــُ

ثُمّ قلتُ: (اماتَ المقصود، وبقي أخوه، فلي في مَذْ حِه مندو حة")،
 الميّت سَحَبَتْ ذُيُو لما على الّروعة، فو جدْتُني أهتف:

عَلَى ذَا مَضَى النّـــاسُ اجْتِتِعٌ وفُر قُةٌ

فقالوا: (وهل يُوعَظَ في مقام المَدْح؟؟)" فعرفتُ أَنْي جِئتُ بنفسي



وعزمتُ أنْ أتركَه وأخاه الميّت، وأمضي إلم سِو اهما. فإنّني أبحثُ



 الحرفَ مثلم) أملكه!!

ومضيتُ إلى أبي الحُسين (عليّ بن إبراهيم التّونيّيّ) فلّمّا وفدتُ







فَخَمـري مـاءُ مُــرنٍ كَاللُجَـــِنِ

عَــلى شَـَفَهِ الأَمــيرِ أَبِ الحُسَـــينِ




عنها، ولم أكشَفْ عنها السّتر لأحدٍ، غير أنّ كِتْمان ما في القلب يضيق به حتّى ينفجر، فكيفَ إذا كان الأمر في ذاته مُمْجِّرَا، وهي اعتِّلاء ألاء غير




أَحَـــقُ عــــافٍ بِدَمعِــكَ المِمَـــمُ


تُفِلــــُ عُــــرِبٌ مُلوكُهـــا عَجَمُ



 انحباس الكلمة عليهه، فأعدتُ عليه بيتَ القصيد:

تُفلِـــُ عُــــربٌ مُلوكُهـــــا عَجَمُ




وطلبوا منّي أنْ أخرج، فوددتُ لو آنتي حَطْمْتُ كؤوس الشّراب التّي في المجلس على رؤوس الماضرين جميعًا.

وتركتُ الملوك والوجهاء وأهل السّلطان زمنًا، لا أغشى

 ناهِبها، وأنْ تبلَ به القُلُوب الحناجنر .
(v)

## الشّعر في سُوقِ الكسادِ

جلستُ على صخرةَ في البحر صباحَ اليوم، وتذكّرتُ جلوس الفلاسفة اللّذين مَضَوا. وقد هَبَطَ عَلَّي الحَّمّ "إنّ هؤلاء الملوكَ لا يعدلون أقلّ من الهَباء، وإنّهم لا هَمّ لمم إلاَّ بُطونهم وفُّرُو جههم، وأمّا


 بمالابسي، ورحتُ أسبحُ حتّى وصلتُ إلى عُرْضِ البحر، وبدا تيه الماء



 والتّجديف، أرحتُ في البحر على ظهري، وعينايَ في عين الشّمس، ثُمّ غلبَ نُورُها نورَهما فأغمضتُ عينَيّ ورحتُ أحلمّ، فر أيتُ ما لا لا يُرى.

كان أبي يصيح: (يا (أنيان))"، فبرز له (أنيان) عملاقًا عظيًا)،



وعدَكَ الحقّ"). (وَمَنْ قال إنّه ليسَ كذلكَ، ثُمْ إنّْي ما أخلفتُتُ وعدي".
 (أعرف). (وليسَ من المُعمَّرين). (أعرف)". (افكيفَ تريدُه أنْ يقود








 وأنا أبتسم ابتساماتِ راضِية، ولا أدري لماذا لم أتنتَّ عن طريقها وهِ وهي











اليوم". وأخذتُ اللّجام وأنا في رَيْبٍ من أمري، وزادَتْني ابتسامتُه الّتي



 في خَظَظَاِها الأخيرة في الأفق.


 جسدي، وركضتُ إلى الخان الّْني أكتريه منذُ أنْ جِئُتُ إلى هنا هنا قبل
 نومًا عزيزًا هَرَبَا مِّا رأيت وفعِّتِا






 بالفلسفة، واختلفتُ فيها إلى بعضِ شيو يِهِا هنا في اللّاذقيّة.

تُمّ دَبّ فِيّ من القلق ما يدِبّ على عادته. فخرجتُ من الحنان أمشي، وأنا أستظهر المُجلّدة الأولى من ديوان أبي تَّام. حتّى وصلتُ



 وتعودُ إلى مائِها، ولا يبقَى تحتَهَا إلاَّا الزَّبد.

ومضيتُ على السّاحل أمشي وأنا أراجع جملّدة أبي تُّام، فلّمّا آذنتُ
 الحنان، ثُمّ رحتُ أقلّب الرّقوق أطالِّعُ ما فيها حتّى غفوت عِّ على المكتب.

قضيتُ شهورًا أربعةً بعدَها في اللّاذقيّة، أختلفُ إلى (يونس)
 ولقد درستُ عليه إلى ذلك مذهب (فيلون)، و(أفلوطين). واختلفتُ إلى (عازر) الّذي تعلّمتُ على يدَيه مذهب (زرادشَت ور و(ماني)، ولم

 تريد؟ أهذه البلادُ مُنتهَى ارتحالِك؟ ألإلى بلدِ غيرِ ذي رأيٍ تلجأِّ، وإلى
 عن السّؤال الأخير : (أهذا أنت؟؟! !)

وحدّثتُ نفسي قبل أنْ أرحل أنْ أمدح (عليّ بن إبراهيم) هذا، لا لانَّه يستحقّ ذلك، فإنتّي غسلتُ يدي منه ومن الملوكُ أبمعين، ولكنّ

الفقر الّني ما فَتِئ ينهُُ جسدي، وينُبُ في بلعومي أظافره سوفَ






 أهلُه الشّعرَ ولا أهلَّ؟!

وبعدَ أيام في المان الّذي تختيتق فيه الرّئتان على ما فيه من قلّة


 من أهل الرّأي، يتّخذون أماكنهم على أرائك وأسرّة وهم يضحكون ويمرحون.

وصلتُ إذْا إلى المجلسِ الّذي سأُلقي فيه القصيدة بينَ يَيَيّ







لا يتورّع من إخفاء سُخريته ناظِرًا إلى من زاوية عينه: (إنّه أهمُ بن





















أُحـــادٌ أَم سُـــداسٌ فِي أُحَــدِ







 وجهه... وتابعثُ إنشادي:

بِـَــنْكِ دَمْ الَـَــواضِرِ وَالبوادي

 الُلباغتة ألستهمه، تـابعِتُ:




وانسابَ الحُوفُ في العُرُوقِ، ورَعشَتْ جوارُحهم، وظنّ كلّ
واحدٍ منهم آنه المعنيّ بالقول، حتّى إذا وصلتُ إلى قولي:


تَتَلَّـــلَ تَبـــلَ تَســـليمي عَلَيــِهِ
وَأَلْــــى مالَـــــُ قَبــــلَ الوِســادِ
سرتْ في المجلسِ بعضُ الطّمأنينة، واستردّ بعضُ البحالِّسين
 تابعتُ:

$$
\begin{aligned}
& \text { وَإِنِّ عَنـــكَ بَعــــَ غَـــدِ لَغـــادِ }
\end{aligned}
$$

وَقَلبــي عَـــن فِنائِــــَكَ غَـــيرُ غارِ

وَضَيفُـــَكَ حَيثُ كُنتُ مِــنَ البِلادِ


 لي برأِيه، فخرجتُ، فلّمّا صرتُ على مبعدةٍ سمعتُ صوتُ صوتُ المعازف تصدحُ في المجلس، فتر كتُهم ومضيتُ وأنا أحقرُ ما رأيت.

## ( $\wedge$ )

## إِنَ يدًا لا تَطعنُ أَوْلَ أنْتُطُع

فلّمَ آذن الصُّبحُ بالانِبلاج، كنتُ قد قصدتُ إِلى السُّوق، فبعتُ










 السُّوقِ مع مُبتاعها كأنّها قد استسلمتُ إلى حُزِّها.

واشتَريتُ فرسًا دهماء ليسَ فيها من البياض سِوى ما كان


جسدَينا رعشُةُ اللّقاء الأولى، ونشوةُ التُبلة البِكر، ثُمّ رُحتُ أسوقُها إلى قَدَري وقَدَرها، وهي تستخبرُ خَبَري كما أفعل معها، فلمّا أنشدُهُها:





 الفارسِ المُجرِّب، فأطلقتْ سيقانَا للرّيح، وسَبَحَتْ في في صَحراءَ لا لا لا


ومضتْ علينا ثلاتُ ليالٍ في الصّحراء، أبيتُ تحتَ نُجوِمها،










وصلتُ إلى المدينة الّّي ملكَ مشههُها قلبي أوّل ما أثرفتُ





 السور قلعةٌ حصينةٌ ما حَدْتُتُ نفسي في بادِئ الأمر أنْ أقتحمها، لأنّ





 وجَلال، فوجدتُ في أعلاهما مسجدًا وكنيسَّينَ، فكانّزّا غلبَ عليها






 صِغار رُهبانهم ويُصلَّون، فقال لي: (هنذا مذبحُ إبراًاهيم الَّني قَرَّب عنده

قُربانهه). فِا أخذَذ منّي الأمر أكثرَ من دخول كلماته إلى مكانٍ لم يُجاوز
















 هويتُ مع الأدهم من النَّنَز الّْذي بُنيّيتْ عليه القلعةُ إلى أسفله،




بذلك، ومضى بِيَ الأدهم حتّى رأيتُ أشجارَ الحُور تسمقُ في السّماء

 عن دار (عَلْوة)، فإنّ شِعر البحتريّ فيها جعلَ بيني وبينها أُلْةً ورَرَمًا،
 يلعبُ فيها البُوم، وتنعقُ فيها الغِربان، فعلمتُ أنّ الدّيارَ بأهلها، وأِّهِ وأنّ
 الّتي هِيَ حجارة، وتذكّرتُ مقالة صاحبي في صا صاحبته: تَنــــاءَتْ دارُ عَلْـــوَةَ بَعْــــَ قُرْبِ

فسَّلَمْتُ عليها عنه، فِّا أنا يا أبا عُبادَة إلاّ هذا الرّكب. ثُمّ أنشدتُ في الرّوامس قولَه:
وَرُبَّــــتَ لَيَـــــةٍ قَـــــْ بِتٌٌ أُنْــــَىَ




فقَّلتُ ما تهدّمَ من جُدرانها عنه، أوصِلُ حرارةَ قلبِه إلى قلِّهِها، فكأنّ الحجارة رجفتْ، ونَدّتْ، فسالَ على عُروقِهِا الدَّمع، فأقمتُ فُ فـهِها بعضَ ساعةٌ، ثُمّ خرجتُ مُن من تلك الدّار مُستعبِرًا.
 فيها، ولم أمدحْ فيها أحدًا، وسمعتُ بِتُى يُحاولُ مُلكُا فيها يُدعَى عليّ بِّ بِّ


 ويقودُ المِيوش وهو لا يزال فتُى، وفي عروبته نقاءٌّ وحَفاءٌ، تحرّك كِ الشُّعر في صدري، فكتبتُ فيه قصيدةً أقولُ في أوّلها: ذِكَــرُ الصِّبَـــا وَمَراتِـــِع الآرامِ جَلَبَـــتْ تِمَامي قَبْلَ وَقْــــِتِ حِمَامي

ولم ألتقِ هذا الفتى المُعجِب، ولم أُنشِذْها إيّاه، ولكنّني خبأتُ




كانتِ الطّريقُ بين حلب وأنطاكيّة عامرةً لا انقِطاع فيها، وهي






القصيدة الّّي سأقولهُا في (المُغيث).

وشددتُ على الأدهم فجرَ اليوم الثّاني، ولم يكنْ بينها إلى السّكورن

 قول زُهير بن أبي سُلمى:

## عَلَــــوْنَ بِأَنُطاكِيَّةِةٍ فَـــوْقَ عَقْمَةٍ

وِرَادَ الَحَــوَاثِي لَوْنُها لَــــوْنُ عَنْدَم
وقد عاينتُ هذا اللّون حَقَّا، فِا أعذبَ الشّعر الّّي لا يُغيّر لَونَه









 نِفاق، وأنّ جسدًا لا يمِل السّلاح هو خُواءه، وأنّ يدَا لا تطعن أولى ألى أنْ تُقطَع. فجذبهـ إليّ ما أوتيتُ من البيان، وما مُقِعَ إليّ من قُوّة الحلافِظة، إلى قُوّة الحُجّة، فكان لي معهم شأن.

تُمّ اختلفتُ إلى مساجِدِها، فأسنَدْتُ ظهري إلى أسطواناتها،


فيها عُدُّةُ أُخرى إلى عُدّتِ من شبابها المُمتلِئِن حماسةُ إلى مُشاشِهُهم.



 مُنتظِرونا.






دَمْعٌ جَرَى فَقَـــَى فِي الرَبِ ما وَجَبَا

فوجَمَ الجمْعُع، فلّمّا وصلتُ إلى قولي:



رَقَصَ قلبُه رَقَصَ الذّبيح لم يملك كُديةِ الحرفِ دَفْعا، فعاجلتُه:

## 

مِـنْ أَيْنَ جانَسَسَ هَذا الشَّكَادِنُ العَرَبا؟!
فضيّقَ عينَه، لا يُطيق على ابِّوابِ صبرًا، فأنفنتُه:
فَسْتَضحَحَتْ نُمُّ قالَت كَالُغْيثِ يُرى

لَيَتَ الشَرى وَهوَ مِن عِجْلِ إِذا الْنَتَبَا

 هو الآخر ويرقصُ طربَا، فلّحّ قفلتُ القصيدة، دَعَا وهَا وهو يكادُ يُ يبكي:









وأنا خارجٌ - من أصواتِمه وألحانهـ!
(9)

الموعِدُ التّورةُ والكافِلُ الله

















يِمله الصّّندوق فلن يتركني هكذا أواجه هذا الفَعْلَةَ الشّنـيعة، وقلتُ
 يعرفُ قدري ويُُزِل لي المَبْوبة، وانتظرتُ بالفِعل لِيلتَين، فحا جاءني أحلِّ


 وأصعدَ على أكتافهم، ونشأَ في نفسي منذُ تلك الحلادثةِ احتقارٌ كبيرٌ همم.

ظللتُ أقرعُ سِنّ النّدم أسبوعُا، ألزمُ حِلْسَ الخُان، ولا أخرجُ

 فنَقِمْتُ عليها، وخر جتُ من الخان إلى ظاهر أنطاكيّة، وأنا أركبُ









 الخان، ومضيتُ حتّى تَقَطّعَ شِسْعُ نعلي، فلمّا استقبلني حِضنْ الأفُقَ،
وَدَهْـــرٌ ناسُــــهُ نــــاسٌ صِغـــــارٌ

وَما أَنـــــا مِنهُــُمُ بِالَعَيْــُسِ فيهِمْ
وَلَكِــــنْ مَعْــــِنُ الذَّهـــــبِ الرَّغامُ
أَرانِـــبُ غَــــْرَ أَنَّهُـُم مُلــــوكُ

ومضتِ القصيدة على هذا النّحو، يسيل منها الغضَبُ مُضرّرجًا
بالدّم، وتعلو فيها أصواتُ السّيوف على أصواتِ صر اتِ اتِ ات المنّبو حين. تُّمّ لَّا فرغتُ منها أو من بعضِها أصوا زفرتُ تُ زفرةً طويلةً فرأيتُ النّجومَ على

وعزمتُ على أنّه لا سبيل إلاّ إلى الثّورة.

فلمّا صار ضُحى اليوم التّلي، مضيتُ إلى المسجد فأعطيتُ آخر دروسي في النّحو . وصرختُ في آخر ساعةٍ من ذلك النّهار في وجه من



 أسيادِكم، وإنِّمم إنْ لم تكونوا على ما ذكرتُ فُ فإنّكم أذلُّ مِنَ العير،

وأوضعُ من الضّباع، وأخسُّ من الذّباب، وأحُطّ من القُرودهِ، وراحَ




 "الموعدُ الثّورة، والكافلُ الهّه|.


 فيها، ويجَعَعُ إليَ الشّباب وأهِ ونل الفُتُوّة والشِّرَّة.

وصلتُ إلى (اللاذذقيّة) في بعضِ نهارٍ، كأنّني كنتُ أطيرُ طيرَا: وأسبحُ مع الأدهم سِباحةً، ووافيتُ أبا عبد الله عصر ذلك اليوم، فقلتُ الِّ







 فأصقَبُو ا إليّ، فلِّا تَمّ عِدادُ مِئة منهم، أشُهرتُ السّيف، تُمّ اتّكأتُ عليه،

وقمتُ فيهم خطيبًا: إإنكّم ترون أنَّ هذه الأمة الضّالّة لا يَرُدُّها عن
 العُلُوٌُ عن رَذْمَ، والكتابِ هذا الشّعر الّذي أقولُّهُ يوحِي به اللّ البي



















 يهتفون، فبايَعُوني واحِدًا واحِدًا. تُمّ إنّني بعثتُ هذا الفتى الَّني رَدّ

 وقلتُ له: (إذا حللتَ فيهم، فاقر أهما على مسامعهم يُيبيوكَ إلينا"،، وأنشدتُ البيَيَن أمام التوم:

## 



وَجَوْدَةُ ضَرْبِ الهامِ فِ جَوْوَدِةٍ الصَّقْلِ




 وإنّا لتحتاجُ ليلتَين حتّى نصلَ إليهاهِ، فنهرتُ القائلئل: (اوما اللّيلتان






 يتدافَعون ويتصايَيون.

ثُمّمّ لمّا خلا المكان، ولم يبقَ إلآ أبو عبد الهُ وكان يسمع ويرى




 فكدتُ أصفعه، أو أضربَ عنقه بِحَدِّ سيفي، غيرَ أَنْي استعضتُ أِنُ عن ذلك بقولي مُرتِجِاً:
أَبــا عَبْــدِ الإِـَـــــِ مُعــــاذُ إِنْ





 وإنّني ركبتُ الأدهمَ، وهتفتُ وأنا أمضي إلى (سَمَمْية):



## (1.)

## إنَّ الصَّحْرَاءَ َذْ ضَجَّتْ وعَجَتْ

وصلتُ إلى (سلمْمِّة)، فوجدتُ بِضَ الفِتِيان قد بلغوها قبلب،

















أو عُّاله على المُدُنِ القريبة من هنا فيُباغِتوننا، ويغزوننا في عُقُر دارِنا،







 حتّى تَتْتْ لنا قريةٌ في ظاهر (سلَمْية).



 مَــنْ كان له بـاعٌ طويــلٌ فيها.

 الجِري مُسابِقًا خيلاً مطرودة، فيبقى على ذلك حتّى تكادُ تُعادل سرعتُه سرعةً الحيل.

وأمّا المرحلة الأولى من التّدرّب على القتالـال، فتّكونُ بالعَّصا
 ولم تكنِ السّيوف في البداية كثيرة، فقد كانَ أكثيُر من نصفِنا لا يِمُلُ

سيفًا، وكذلك كانتِ الجِيادُ، غيرَ أنّه كانَ في جيشِنا حَدّادون مَهَرة،



 ومَنْ غَلَبَه شهوتُه أُرسِله إلى أهلِه فيقضي منها وَطَرَه، أو إلى إلى جاريته

 الفنارس، أو تحرفه عن غايته.














الوطيس أمام عدوّهم، وألاّ تختلج في قلوبهم رأفةٌ بخصومهمه، فكان





 الإقــدام، وكتيبـة الإعــدام.

وعَمّتْتْ دعوتي مُلُنَ الشّام كلّها، وسَمِعَ بها القاصي والدّاني، وهوتِ القبائل العربيّة في البادية إلينا هُويّ القَطا الِِطاش إِيّ الى الوِرد العَذْب، حَتَى فاضَ عن أنْ نقدر على تدريب سالِّكيه، فناديتُ أنْ
 وإنّ الذّيمومة قد بَّتْ واريَّجَتْ.

ولمّا مَضى على ذلك سنةٌ أيقنتُ أنّه آَنَ الأوان لِقِتال ذوي السُّلطان
 المُنيفة، وقلتُ لمجلسِ شورى من فتيانٍ كأنّ أحداقَهِهم حِلَقُ المراود: الما



 تنسله وتُعيده خيو طُا، فابدأ من الأطراف، فإذا تَمّ لكَ ابِتلاعُ الجوارِ الِّ ارِّ

سَقَطَ الرّأسُ من تلقاء نفسِها). (فأوضِحْ لنا، فإنّ الأمر اختلطَ علينا)". "اسنُغيرُ على القرى التّتي حولَنا، ونُخضِعَهِا لنا قريةً قريةً حتّى نصلَ إِّلى

 والسّر ايا، واجعلوا كلّ قائٍٍ من بطنٍ أو فخِّ ألوِّ أو قبيلةٍ أميرًا على كتيبةٍ



 مِنّي، وحدّدْتُ باللّون الأأمر موقَعنا في (سَلَمْية)، وباللّالّون الأخضر
 سنُخضِعها في الشّهر الثّاني، وباللّون الأزرق القُرى الّتي سنُخِيْعها بعدَ ذلك. فأمّا قرى الأخضر فسُنَيَدة والصّفـاوي والـُنِيّة وتلّ التّوت


 ذلك لنا، وهو واقِعٌ لا عَالة، فأينَ نتّجه؟؟"). فقال أحـُّهُمْ : (إلى حمص،



 يرتاحوا، فإنّ غدُا لناظره قريب.

فلمّا سار اللّيل وسرى، عادَني من أيّامي الأولى ما عادَني، فلم يطرقْ طارقُ النّوم عينَيّ، فقُمتُ أطوفُ على البِّ البيوت والِيْ الِيام أتفقّد
 أمرناه بِشَحذ السُّيوف وتثقيف الرّماحِ وتَرْيسُ السّهام يفعل ما أُمِرَ به،
 انقطع ضَصِحُهُم بغتةً حِينَ قال أحدُّهم: ا(علامَ ننقادُ لهذا الفتى المدعوّ




 وسارعوا إلى الوقوف على أرجلهم وتر الجَعوا إلى الور اءء، ور أوا الغضَبَبَ في عينَيّ، فقال أحدُهم: "الستُ أنا"). وقال الثّاني: "الم أَفُهُ بكلمةٍ بِّمّا سمعت". فصرختُ: (اأَوَ تَعرِفُ ما سمعت؟ أفيكون الأمر لكم أيّها
 يقتلُ أصحابه لوددتُ أنْ تشربَ هذه الظُّبُّا من دمائِكم جميعًا)، . ثُمّ قال

 حينَ رآني أُقَبِلَ نحو أكادُ أُطِيِّ رأسَه من فوقِ كتَّيَه، وسمعتُه يقول





الصّدرِ أيهّا الأخرق" ثُمّ وكزتُه بيدي فتقهقر إلى أصحابه، فأنشدتُ من

## 

وَلا تَخْنَــــيا خُخلْفُـــا لَِا أَنـــــا قَائِلُ
رَمَانِ خِسَاسُ النَّاسِ مِنْ صَائِبِ اسْتِهِ
وَآخَـــرُ قُطْنٌ مِــــنْ يَدَيْــــــِهِ الجَنَادِلُ
وَمِــنْ جَاهِلٍ بِبِ وَهْـــوَ يَجْهَلُ جَهْلَلُ
وَيَجْهَــلُ عِلْمِسـي أَنَّــُـُ بِيَ جاهِلُ
تُحْتِّـــرُ عِنــــــي هِمَّتِــي كُلَّ مَطْلْبٍ
وَيَقْـُطُرُ في عَيْني الَــــــَى المُتُطَاوِلُ
ثُمّ أمرتهُم أنْ يناموا، لكي لا يسقطُ السّيفُ من أيديهم صبيحة

 يُعرَف هلا اللّواء، وكان لواؤنا أسودَ، منقوشٌ فيه: ا(وما النّصر إلآّ من

عند الها).
وفَشَــا أمرُنــا في الدّيـار كلّهـا، وسـارَ اســمي بين النّاس وشــاعـ،














 السّـــِّعَباسـم الدّين!!

## المرحلة الثّالثة

> . فr - السَّجْن هـ




(1)

عِشْ عَزِيْزا أَوْ ُمْ وَأَنْتَ كِرِمُ
ودانتْ لي قُرُى ظاهرةً وأخرى باطِنة. واستفحَلَ أمري حتّى

 صاحِبُ مصص، وهو أخرقُ يلعبُ الأطفال بعقِلِ، فقال للخِليفة: ا(أنا
 على ذلك.

وكاتَبَ (لُولُؤُ الغُوريّ) أمير حصصٍ أميرَ الإخشيد (عمّد





 كلمة (ابن طُغج) ما ينقعُ به غُلته.

وجمَّ (لُؤلُؤ) هذا قادةَ جيشِه، وأهلَ الرّأي في بلاطِه، وأعلمَهم


 الّذي من أجلِهِ دُعُوا إليه دون أنْ ينتظرَ الدّاعي انِبِلاَجَ الفُجر، ورَكِبْهم من الوسواس والهِلَعِ ما رَكِبَهم. الِّم

فلّمّا تَمّ خمسون من وزرائِه وقادتِه وأهلِ مَشُورته، بسطُ بينهم








 أدري تمامُا، غِيرَ أنّ الأخبار التّتي وصلتْ إليّ تقول إنّه يطلبُ ثُأرَّا)، . (الكّنّ

 شِعره") "(إنّ حُسن الشّعر يُميل القلوب لا يُميل السّيوف"). (قيل إنّه



أنْ يكونوا له أكثرَ من سنةٍ فلا بُدّ أنَّ في الأمر شيئًا غيرَ هذا)|. واستنفدَ























مِنْ تلاميذي الصّغار مَنْ يكتبُ لكَ قُرَآنه، ويُدِِّجُ لكَ سُوَرَه". وصاحَ

 وأجعله عبرةً لكلّ مَنْ يخرجُ على أمر الو لاة").

ولم أكنْ أدري با يدور في الحُفَاء، ولستُ يكّن يعلم الغيبَ حتّى

 الطّلائِع، لِبْنُتُ الدِّرع والدّلاص والِّا




 في القِتال، وجيشُ هؤلاء من الّذين فتحوا بلادَ روميّة ومَنْ هَدّدوا قصر الخليفة في بغداد). وقال رابع: (إنّه الذّبح ولا مفرّ لنا، فانفذُورا بأنفسكمب" . وهاجَ القوم وماجُوا، فوقفتُ بين مَنْ فَزَعَ منهم خطيبًا: (إنّّا)


 يهوي نحوها كالرّيح المُرسَلة. وهتفتُ في بعضيِ القادة: (اقتلوا كلّ مَّنْ


## 

## 





















التّهلكة هي أنْ تكون قادِرًا على أنْ تقاتل ولو بيدٍ واحدةٍ تُمّ لا تفعل".











 ألفُُ فارسٍ فأحاطوا بنا إحاطة السّوار بالِعِصَمه، وهتفَ قائدهم : ا(أتّها






 الحُسين، ولدتْني أمّي للثّأر، وإنَ آلافَكم هذه لا تُخُيفني، وأنشدُدتُ وأنا

حِيَاضَ خَــوْفِ الرَّدَى لِلََّّــاءِ وَالنَّعَم

فَلا دُعِيْـــتُ ابْنَ أُمٌ المَجْــــــِ وَالكَرَمَ
أنا هو الّذي تريدونه أيّها المارِقون، ولن تصلوا إليّ إلآ إذا سقطتُ جُثّة هامِدة)، وصرختُ بمن تبقىى حولي من فُرساني: (اأمّا أنتم أيّها الجُبناء فاذهبوا، لقد غفرتُ لكمب، وآمُلُ أنْ تغفروا أنتم لأنفسكمب".


 الشّمسَ انطفأتْ في لـظة، وأنّني سقطتُ في العتمة.
( $Y$ )

## تاجُ الشَّوْكِ

رَشَقَ أحدُّهم دلوَا من الماء في وجهي فصحوت، كانتِّ يدايَي




 وهتفتُ بمن حولي: (الالاء... اسْقُوني لا أبا لكمب". فمدّ الأمير القربة،

 وسگَبَ ما في القربة بِطءٍ على التّراب بين قَدَمَيّ، وهو يُقْهِّهِ بصوتٍ
 إلى هیص" . وركبَ جَوَاده وانطلقَ بقادة الجميشّي إلِ دِياره.

وكان بينَ (سلمية) و(همص) ستّة فراسخ، فأحكمَ الحَرَسُ




بطني وأفخاذي، ويسيلُ الدّمُ من جسدي، تحّى سَكَّلَ خيطًا صبيبًا من












 هذه الآلام الفظيعة، غيرَ أنّ هذا لم يكدث، وهمستُ بـُ بصوبٍ واهنٍ



 طَيَّا، وأنا مثلَّ كومةٍ من الحِظام تُقرِقِعُ على الطّرِيق.
 الظّلال أنّني في نعمِمٍ مُقيم، وراج جسدي يرتجّ، وأنفاسي تتقطّع،

فابتلعتُ من الهواءٍ البارِدِ ما استطعتُ، فشعرتُ بشيءٍ من الانتِعاش،

 شُجرةِ زعرور في جانب الطّرق، فكسرَ بقائم سيِِه أغصانًا منها، ثُمّ راحَ يصنع من شَوْكِها إكليلاً، فلمّا أتمّ ذلك، جاءَّ جاءني فقرَّبَ الإكليل

 أنظر إليه من بين قطرات الدّم الّتي تَخّْرتْ على جفوني، وهتفَ بعدَ








 فاستعضتُ عن ذلك بأنْ شدَدْتُ على أسناني حتّى كادتٌ تتحططّم في


 الدّماء تَنتُعِبُ في كلّ اتِّجاه.

ومضينا إلى (شص)، الجيشُ يوطني من جهاتي الأربي، والحينُ























بقوّةٍ غِرِ مُفسَرَةٍ في صوتي، بأنْ أصرَخَ في وجهه:








صحوتُ في آخر اللّيل، وقد فُكَتْ بعضُ فيودي، وأُرْرِيلَتْ بعضُ










 فمي، وقال لي: (ااشُربْ". فتوجّسْتُ خِيفةُ من الأمر، وبدا في صوتي

هَمْسُ الرّجاء: (أهو ماءٌ حَقًّا، أم سُم؟؟). (الا تخفْ إنّه ماء، هَيَّا اشربْ".













 شربةً أخيرِةُ، واضطجعتُ أبغي النّوم، فلبّاني قبلَ أنْ أطلبه!
فَلَّا كان الغدُ، أمر بي القائد، فأُعيدتْ إليّ الأصفاد، وارتحكلنا


 شفاهي بحرفٍ واحدِ من حروف الاستِجداء.

فلّمّا تَمّ اليومُ الثّالث، وصلْنا إلى حص، فأُمِر بي، فقادوني إلى
 جديد، وكأنّ تطو افي في البلاد كان ينقصُه هذا المكان الرّهيب!

## (r)

## الغِيْلان

(العنةُ اله على المُلُوك كُلْهم". كانتْ هذه أولى العبارات التّتي أطلقتُها عندما صحوتُ في اليوم التّالي. ولّا سمعتُ ألمُ أحدَ المُمَخرقِين

 فهتفتُ بالأرجوزة من فوري وأنا أشعر مع كلّ شطرٍ أنتّي أشفي غليلي


فَــرُبَّ رائِـــي خَطَــــإِ صَوابـــا



وَاللَّابِـــالِاتِ السُــــمْرَ وَالعِرَابـــا
يَرْنَـــعُ فِبــــا بَيْنَــــا الِِجَابــــا

كان السّرادق الّذي ألقيتُ فيه يضجُّ بأعدادٍ كبيرةٍ من المساجين،
 في وجوههم، فرأيتُ أتنّي كومةٌ من العِظام بين مئةٍ من الَّجذُومين

والمَجُدُورين والمَجانين والَقْرورين والَّهابيل والمَصَافِيق، فعلمتُ أتنّي


كنتُ أرى بعضَهم يأكل في وعاءٍ من الفَخَّار يممله بين يَيَيه،


 جوفاء، ويُقهِهِه الواحد منهم حتّى ليكاد يقع على ظهره مِيْ من شِدِّة
 نفَّ هواءُ من تلك الزّاوية ليُطِيِّه!

كانت تفوح من الغرفة رائحة كريعة، أشدّ نفاذًا في الأنفِ من










 أنّ هذه الغرفة التّي فيها ما يقربُ من مئةِ سجيٍِ لا تَتسع لنصفِ هذا

العدد ولا حتّى لِرُبعه، ففيم يُكرهوننا على ذلك؟! ومضيتُ أذرع الخُطا في المكان وأنا أنقلُ الحُطو من بين الأجسادِ حتّى لا تقعَ أقدامي على


 الغرفةُ فوقَ الأرض، ولا ولا يحجبُها عن نور الشّمّمس أو عن هواءِ سهاءِ
 من هذا رائحةً، فأنا أعرفُ بحمصر من أهل ثِمْصَ نفسِهِا، إنّها مدينةٌ




 بسقف الغرفة، والتفتٌُ إلى المساجين، فرأيتُهم ينظرون إليّ من طرفِ

 هذا الموضع القاتل المُميت؟؟".




 من في القبو إلى الجِفنة، وداسُو ا في الطّريق على أبي سعيدٍ وهو يصيح بهم

من تحت أقدامهم: (يا سَفَلَة... لو أنّ لي بكم قُوْة")، وانتهبوا كلَ ما فيها




صحوتُ على صوتِ صباحِ في القبو. كانت الشّمس - رغم






 الرّجل راودَ ذلكَ العجوزَ عن نفِِه، وأنَّه أرادَ أنْ يفجرَ بهِ
قفزتُ كالِنّي على رِقاب المُتجمهرين، حتّى إذا تخطّيتُ تلك الرّقاب، وانْسلنْتُ من بين الأجساد المتلاصِقة المتجمهرة،




 غلامٍ". تُمّ تختلطُ الكلمات الأخيرة من صُرالِّه ببكائِه، فيتحوّل في َحَّأُتٍ إلى طفل.

كانَ الـرَسُ يسمعون ويُشاهدون من خلفَ طاقات الأبواب


 ومضى الأمر على ذلك أسبوعٌا، حتّى عافتْ نفسي نفسي، ولمَ أدرِ











 أسمع، والقوم من خلفي على هذا النّحو، فلِّا صارَّ بينَ يَّيَّيّ، أخذْتُتُ فَمَّقْتُ، وجعلتُهُ تحتَ نعلي.
صارتْ نظرةُ المساجين إليّ بعدَ ذلك على غيرِ ما رأيتُهم عليه أوّلِ



في مثل ستّي لعلّه لم يبلغ الثّامنة عشرة إذا كانَ قد تجرّا على النّبٌّوة فإنّه




 وقد أراحني ذلك كثيرًا.

غيَّ أنّ الأيّام لا تعبأ في طريقها بأمانيّ الكُسالى، والشّهور لا تُبُطِئ



 هذه الأيّام السّوداء مع هذه الحِيَيِِ التّي ليسَ فيَّ فيها حياة.










إيت، فأخذنتُ، فإذا فيه: (امن قاضِي قُضاة هص إلى صاحب السّجن


 أو مُكترث!
( $\mathfrak{~ ) ~}$
المُحاگَمة

رأيتُ السّجن من الحارج أولّلَ مرّة، قناطر من الـجر العتيق،












 الآمرة لي بالتّقّدّم، كانوا يصيحون: ا(كافر ... زنديقي ... أهمق ... لعنة

 بالأيادي... المتنبي... ها هو المتنبي... المتنبي... المُتبّي" وسمعتُ

الكُلمة الأخيرة - وأنا أقطُُ السّاحة من شُماها إلى جنوبها حيثُ البوّابة الكُبرى - أكثرَ من خمسين مرّة، حتّى رأيتُها ترتسمُ على الجّا المدار الّذي يعلو قنطرة الباب الرئئيس.




















كانت القاعة المَهُولة الُعُلوّ تتكِئِ في جوانبها على أعمدةٍ أسطوانيّة



 يستمعون ويرون فحسب. ومن خلفِ القاضي كان جنديٌّ بكامل عُدّته يقفُ مُستعدًّا لأيّ أمرٍ منه.




 ووضعه وهو ينحني على طاولة القاضي. راحَ القاضي يقلّب المُّجلّد حتّى تو قّف عندَ صفِحةٍ من صَفَحَاتها، وراوَحَ فَ في نَظِرَه بينها وبيني،







 فلا استطاعوا أنْ يُوِِفوني بين يديك". "اهل صححِحٌ أنّ الأرضَى تُطوَى

لك، وأنّنَكَ تسيرُ فيها بِسَيٍر لا يقطعه الرّهط؟؟". (اصحيح". (هل تعلمُ








وسكتَ الكاتب، فنظَرَ إِيَّ القاضي، وهتف: إأفلستَ قائلَ هذه






 فُــؤَادٌ مـــ تُسَـــليّهِ المُــدامُ


 (اقل له كيف؟؟". فتهيّأ أبو دلفٍ للكلام غيرَ أنَّ رجفةً أرعشَتْ تُرقُوَتَه، وأو قفت حصى الكلام في حنجرته، فكَادَ يغصُّ بها ونا ونظرتُ إليه فلّمّا



 بصوتِ هادِئ: (فأينَ رأيتَ ذلك يا أبا دُلَف؟؟". (إنّه لا يَهبُ الأعهار





 الكذبة الشّوهاءها . وضربَ القاضي بكلتا يدَيَيه على الطّاولة التّ الّي أمامه،


 الآتّام، فأنشُدَ:
عَمْـــرَكَكَ اللهَهَــــلْ رَأَبْتَ بُــــُورًا
طَلَعَــتْ فِي بَراقِــِع وَعُقُــوِدِ




يُّمْ جلس. فأمره القاضي أنْ يِف مرّة أخرى، ويُيعد البيت






 ويُروَى اليبيُعُعلى النّحو الآتي:

## 









تبادَر إلى ذهنك، ولا ما وقرَ في ذهن هذا الأمقَ، فالتّوحيد نوعٌ من



 آخرين.

وجرّن الحرسُ حتّى قذفوني في جوف العربة، وساروا بي وهم


 بالكلمة على إيقاع تصفيقاتهم.
(0)

المُحاكمة مرّة أخرى

ما الّذي تغيّر في هؤ لاء؟ إنّهم قرودٌ تنطقُ بـا لا تَعِي. بجموعةٌ من
 يرمون مع كلّ صباح عشرةٍ منهمَ يزجّون بهم في هذا الزّحام الخُنانق،


 القبو، الّذي صار أشبهَ بقفص تعوي فيه الحيوانات الجريحة؟!

صرختُ بالحرّاس الّّذين جاؤوا بجفنة الطّعام الكبيرة ذاتَ يوم: "أنا لا أطيقُ البقاء هنا.. أخرجوني من هذا السَّبِخةَ... أنا لستُ حيوانًا حتّى تضعوني مع هذه السّوام". ولم يسمع الحُرسُ إلاّآخر جملتي واللّغط الّذّي تعالى، فتَقَدّم أوسطهم إليّ وهو يضع كفّه على مقبض
 على رأسِكَ ريشة؟"). (أريدُ أنْ أخرج من بين هؤ لاء النّوكى"). (الا تقلقَ

 على عنقهِ، فتغيّر لونُ وجهه، وامحرّتْ حَدَقتاه، وألقتْ حرَكتي المُباغتة

الرّعبَ في قلبه، وصرختُ وأنا أشدُُ على الدروف كأنّ الغيظً يرفعُ

 سجنٍ مع غير هؤلاء أو وحدي، وأقِيمُ لو لمْ مْ تفعل في المّرّة القادمة



 المجانين الّذين لا تزال في أجسادهم قُوّة، فسحبني من بين أنيابـهم، وقد ذهبَ شُطري دمًا في الصّعيد.

مرّتْ سبعةُ أيّام حتّى رجَعَتْ إلِّي بعضُ العافية، لم أَرَ في النّهارات








 قد سقط، واستظهرتُ صِفات الخيل في الحيوان عند الباحـاحظ، فانَسنسي، فجهدتُ أنْ أدربّ نفسي على ذلك بأنْ أَقول بعضَ أبيات الشّعر، غيرَ

أنّ الرّقوق أو البللود والدُوِيِّ والأحبار وغيرها، كانتٌ كلّها مفقودة



الجموع من حولي! مكتبة سُر مَن قرأ

 يظهر آيام سيري في الفَلَوات فيُؤنس وحشني
 بعضًا من خيالاتي التّي لا تكفّ عن الانبثاقِ.
وأنحلتٌ قِلتُُ الطّعام جسدي، وأسهمتْ نَظَرَاتي، وأطاشتْ





 غيرَ آجل.

وذاتَ يوم من هذه الأيّام التّي انفلتِتْ من العَدّ، في هذه

 من كلّ شيء؛ ولّا أدرتُ الطّرفُ نحوهم، كانِّ الجُوع والمُّرال يُريني

إيّاهم أثباحًا، لا ثلاثةُ فحسب، بل عشرة أو أكثر، ورأيتُ أحدهم







 وقيّدوه، وأركبوه عربات المحكمةًا).

وعادَتْ أصوات المِئات تثقبُ أُؤنَيَّ ونحن نعبر السّاحة خارِيْ جين:












بها الِِلّة وأنتَ راكبٌ عليها، فعجبوا من ذلك كلّ العجب، وصار



 لولا هيبة المحكمة ولو ولا القيود الّتي تلبسني من أعلى هامتي إلمّي إلى أخمصِي


















صارَ بين يدي القاضي، سأله: (اما تقولُ في هذا الرّجلِ؟)، فردّ الهاشميّ






إليّ نَظرَةَ تَشَفِّ وخرِج.

استغرقتْ محاكمتي ذلك النّهارَ كلّه، ولقد طلبْتُ من القاضي
 نستريحُ قليلاً، فأمر باستر احةٍ لصالِة الظّهر، ثُمّ عُدْنا.

فلّمّا واصلَ القاضي الجلسةَ بعدُ، سألني وأنا واقفُ موقفَ المُتّهم:
(أصححيٌ أنّ دعوتكَ قد عَمّت مُدُنَ الشَّام كلّها؟؟). (اصحيح") . (وأنّه


 (فأنتَ أحسنُ منهم؟!"). (الا يُجاريهم في سوئهم أحد"). (اففيم دعوتَ


 الباطل". . األكَ الخروجُ على ولِّ الأمر؟!". ("ليَ الثّورةُ على كلَ ظُلم"،


الشُّجعان من حولك!!!). (القد فرّ الصّحابة من حول النّبيّيومَ حُنين،



 حتّى يُصلِِر القاضي الحُكم في شَأني بعدَ صالاة العصر.

## القَرار

واجتمعُع














 أنْ يظهر في هذه اللّحظة المصيريّة فجأة، وأنْ يطير بي كا كا كان يفعل دائِّمًا

من هذا المكان القاتل، أنْ يرفعني معه إلى السّماء من خلال هذه القبّة




 العربة إلى السّجن.














فمنعتُها: (اسأفعل اللّيلة أو غدًا يا حبيبتي".

وهناك. في بجلسِ التّنفيذ، رُفِعَ القرار إلى مركز الشُّرَطة، فقال






 شُرَطيّ آخر يليه في المرتبة، فقال: (اأرى أنْ يُطبَّقَ فيه حَدُّ الحِرابة، فقد

 حَرْقًا، فلقد أحرقَ الأطفال والنّساءَ في القُرى الّتي أغارَ عليهِ









 الموت، فمكانُها ساحة السّجن، ومن الصّعب أنْ تسيطر على أسٍٍ هائِجِ

جائِع في تلك السّاحة، فينفلتَ على المساجِين الآخرين فيقتل منهم ما

 ثُمّ نُلْهِبُ باللّياطِ ظُهور رها، فتفزعُ جُ جاريةً في كلَّ الِّجاه، فتتمزّقَ أُطر افُهُ،




فلمّا كان آخرَ يوم من رمضان، جاءتْنـي كتبية الإعدام، والشّمّمُ

 وبعضُ قادة فصائله، فُمُّ لمم بساطِّ رُكِزَتْ عليه كراسيّهُم الوثيرة، ومُدّ لي (النّطعُ) وكان أسودَ يسرقُ من الشّمس لونَّا الأصفر المائل إلى المغيب، ثُمَّمُ فُتحَتْ كُوَى المعتقانلات، ورُفِفَ الحَظْر عن المشُاهدة، فتز احمت الرّوؤس على تلك الأبواب والكُوى تنظرُ إلى مشههِِ الموتِ

وفتَحَ الحَرَسُ الباب، وأشُفقوا علَّيّ وهم يسوقونني إلى نهايتي، فنظرتُ في وجوههم وأنا أرفعُ رأسي، وأشدّ من عزيمتي، وبادرني الشّيّيخ الّنّي يريدُ أنْ يقر أعليّ الشّهادَتَين، لأموتَ عليهِ| مُسِلِِّا، فدفعتُه عنّي، وهتفتُ في و جهه:
شَــــيخِ يَرى الصَلَواتِ الَخمسَ نافِلَةٌ وِّ
وَيَســتَحِلُّ دَمَ الحُجّــــِّج في الَحرَمِ

ومضيتُ تارِكًا إيّاه خلفي إلى قَدَرِي، فلّمّا قطعتُ ثلـَّ السّاحة


 يرفّ لي جفن، ولم تطرف لي عَيْن، وسمعتُ أصواتَ الرّعاع من ون وراء وراء الحجرات يصيحون: "الموتَ للمتنبّي... الموتَ للمتنبّي.. اقتلوهـي ..









كَـــنْ لَــــوْ رَآنِيَ ماءء ماتَ مِــــن ظَمَمأ

مِيْعَـــادُ كُلِّ رَقيقِ الشَّــــْرَتَيْنِ غَدُا
وَمَنْ عَصَى مِنْ مُلُوكِ العُرْبِ وَالعَجَمِ

 بقدمي اليُمنى على رُكبتي اليُسرى هامًّا بالوقوف، فضُرِبْتُ بالقنا على

ظهري، فهويتُ على الأرض، واعتدلتُ ما استطعتُ قبل أنْ أهتف:





في هذه اللّحظات كان السّجنُ بالآلاف من المساجين الّذين




 عَهْلُ الأنبياء الكذبة إلى الأبد كما يأمُلون.

ودار الحارسُ الّذي سينْفِّنُ القتل من خلفي، كانَ بغلاُلم أرَ مثله
 وذا لـيةٍ شعثاء، و قسماتٍ قاسِية، وصفحةٍ غليظٍ مُغضّانَّة، ثُمّ أدار لي





 على مقبض السّيف، ثُمّ دَفع ذراعَيه إلى الوارء بأقصى ما يستطيع لافًّا

جِذهه إلى الِيَمين وحَدّقَ بعينَين واسِعَتِين إلى موضع العنق، وأرادَ أنْ




 وسقطِتِ الشّمسُ بعدَّ ذلك خلفَ القُبّة الزّرقاء.
(v)

أمضي إلى تَكَرٍ جديد
لن تتنهي الثوّرات الدّاخليّة. لن تستقرّ هذه الدّولة. ليسِتْ مصص وحدها. إنّ الحروج على القادة يظهر في كلّ مكاني، وينتشر في كلَّ صِقْع





 واللموكَ في زماننا وما أقلّ النّاس!



 من الموت بقدرٍ إلميّ، وأعرفُ أتني أمضي إلِ قدرٍ جديد.

لم أعْد إلى الغرفة التّتي ساقوني منها إلى الموت، بل أعادوني إلى قبو آخر، أصغرُ من سابِعه، ولكنّه يِظَى بالمجانين أنفسهـم وبالقرود ذاتهم.

فرأيتُ من الِِكمة مع فرصتي الجديدة في الحياة، أنْ أغيّر طريقة النّظر
 تقتضيه الغاية والو جود فأنا كا كا قال الأوّل:



ولكنّني لن أدعهم يُضيّعْوني، وسأرتقي المُرتَى الّّني لم يرتِقِهِ
أحدٌ من قَبْلي.
وحلّ العيدُ في اليوم الثّاني، وأعلِّنَ القاضي الّنّي أعلَّنَموتي هلالَّ


 العروش، ورقصتْ حوله الغانيات وغَنّت له القِيان!

وحدي، غيرَ أنّني واحِدٌ في كثير. ليسَ في الكوفة ورائي غيرُ ورُ




 ففي صدري وصدر جدّتّي، وأمّا نسبي فيعلمه العلويّيون ولكّكنّهم لا لا

 بين المياكل الجوفاء الصّمّاء.

مرّ عيدان، وبدأتْ نفسي تضيقُ على عادته، فأنا سريعُ التّقلّب،



 لو كانتْ تعلمُ ما تركتْني أقاسي هذا هنا. ولكنْ ما أختارِّرْها؟ هل ما ما







 وأنا أصيح، والمساجين المجانين ينظرون إليّ ويبتسمون، فلّا تِّرِّ تعبتُ من
 صبيحة اليوم الّتالي على فتح الحرسِ للباب ليُقدّمو النا جِفان الطّعّام



 أنْ يُرج، ولا يُريني وجهه، وأردتُ أنْ ألكمه، فتراجعتُ، ثُمُّمٌ سمعتُه

يقول: (الماذا تُعِضُ عنّي يا صديقي". (الستُ صديقَك، لقد وشيتَ





 ملفوفًا بالورق، وسفطًا مُخطّى بالقِقِش بقيتُ أنظرُ إلى ما تركَ دون أنْ أفتحه، فلِّمّ رأيتُ عيون المجانين



وصعدت الرّائحة الشّهيّة من اللّحم، فملأتْ مناخر المساجين،







 إلى زاويةٍ بعيدًا عن هذه الضوضاء.

فلّمّا هدأتْ بالي، تفكّرُتُ في أمر (أبي دلف)، هل جاءني تائِبًا صادِقًا







 أنحاء هذه الأرض، وإنّ الأُمراء صاروا من الكثرة بحِيثُ ولا لا تُعُرَف
 على كرسيّ الحُكم سحابةَ النّهار، حتّى يأتيه غريمُهُ آخَر اللّيل فيُسِقِطه ويلسَ مكانه.

غيرَ أنه لا يعنيني من حالةِ أبي دُكُفِ وموقفه معي الكثير، فهو لا يملك من أمره شيئًا، وعلى الأرجحِ دُفِّعَ من قِبَلَ مَنْ هو أعلى منه


 ولكنّ هذه القراطيس هي التّي اضطُرُتْني إلى قَبول هذا التّشْفَّي المُسَتَّر.

تُمَّ إنّني خلوتُ آخر اللّيل إلى تلك القراطيس، والأقلام، والتّواة، ففا فتِئتُ حتّى كتبتُ على أوّل ورةٍةٍ أوّل أبياتٍ لي في هنا هِا

السّجن البغيض:

## 









 لا تكون إلا في الجسل، وطعنة الصّديق لا تكون إلآلَ في القلب.

تُمَ إنْي بعثُتُ بالأليات مع حَرَس الطّام الّْلين جاؤوا بالمفنة
العملاقة في صباح اليوم التالي.


## ( 1 )

مَنْ لا يعرفُ المُتنبي؟!

لقد مرّ عامٌ كَرِيتٌ، وها أنذا أدخل عامي الثّاني في هذا السّسن،

 رَشَاشِها ما أصابه!

ثُمّ إنّ الرّقوق انتهتْ، والقراطيس امتلأتْ، والمداد نفد، ولمّا لمْ أجذْ شيئًا أكتبُه، صِرتُ أكتبُ بالرّيشة الجافّة على جدار السّجنّ، أبدأ



 لِسواي، كان يظنّ المجانين أنّني انضممتُ إلى طائتتهم، مَنْ ظلّ به عقلُ لِّ

 بفلسفاتٍ لم تدر في عقل أرسطو طاليس ولا أفلاطو، بتعاليم لم تخطر



السّتة الأولى بعدَ عامي الأوّل من ملء تلك الجُدران بتلك الأشّعّعار،















 وقلتُ: (الو جاءَ الموتُ الآن، فسأرحّب به، فِلقد قلتُ ما أريدي).

ولقد خجل الموتُ فجاءتِ الحياة، كان ذلك يومُّا من أيَّامِ الشّتاء




وتشتَتَ شَعري، واتَسختْ ملاببي، وأيقنْتُ أنَّ النهايات تعرفُ موعدها نتأتي دون أنْ تستقدمَ أو تستأنر . كانْ وجه ذلك الضّبيّ من ذلك النّوع من النّهايات.














 يكونُ ذلك؟؟. ( تكتبُ قصيدةً في الواليه،. (أكتبُ قصيدةً فهب؟؟.





لا أعرفه؟". (وهل رأيتَ مادِحُا مَلِكُا يعرف، اكتبْ أيّها الأحمق ولا









 (الآن"). „الآن؟؟!). "وكيفَ يُمكن أنْ نعرفَ عبقريّتكَ في الشّعر ما لم



 فرضَها وسُنَنَها، دفعتُ إليه القرطاس، فأِّلَّهُ فأنشَدَ بلسانٍ فصيح: أَيــــا خَــــَّدَ اللُ وَردَ الُُــــــوِدِ


وَعَذَّبـــنَ قَلبــــي بِطــــــولِ الصُدودِ



فتوقّف عند هذه الأبيات، وتنهّةَ، وهتف: (اصدقت)، ثُمّ أكمل
وهو يترنّمرِمِا يقرأ:


لَقَد حـــالَ بِاللَّـَــــيِ دونَ الوَعيدِ




 كتبتُ وهو يُنتِد:
يُرَونَ مِـــنَ الذُعرِ حَــــوتَ الرِياحِ
 فَمَـــن كَالأَهــيرِ إبِن بِنـــِتِ الأَمْيـ



وهتف: ا(قفلةٌ جيّدة، غيرَ أنّه غلبَ علِيكَ التّزْزُّل على الرّجاءّ،






 تحتَ أثمصيك؟ هل أنتَ بشريّ؟ كالا"، فسكتَ وهَوَّمَ ينظر في البعيد









 مَن ابيضّتْ عيناه من الحُزنِ لها". ولَّمَ أدرِ ما أقولُ له بعلُّ، ورأيتُه يلفَ


 تكون؟؟). (أنا ابنُه").

## لن يخرجَ هذا الزّنديقُ من السّجن وأنا حَيّ!

غابَ الصّبيَ الغريب ملّة طويلةً لم أسمعْ منه فيها شيئًا. ومرّ






 المريض، وبصقتُ على الحَظّ وعلى الدُّنِيا وعلى النّاس، وعُدتُ للتّكوّر على نفسي.















 القصيدة، ورَّ أبيه الوالي عليها. وهذا ما كانيان.












الأرض كومةً من عِظام، وسُمِعَ لصوتِ عِظامي قرقعة، وتراجِتُ إِلى

 لا أدري ما أقول فيها، غيرَ أنّا كانتْ تقطُر دمًا

فلّما أتمّمتُ الرّجوع إلى زاويتي البئيسة سمعتُه يتحدّث، نعمّ سمعتُ صوته؟ هل كان ذلك حقيقيًّ؟ وَهمٌ ما ما أسمع؛ كيفَ يكَ يكونُ











فَمَــن كَالَأَمــيرِ إِنِ بِنـــتِ الأَمِيـ

 قلتَ لي: قُلْ فيه أيّ شيءء حتّى ولو لم تُعرفْه، فكلّ المدح في الأمراء

والملوك يصلُحُ لمم جميعًا، وهو في أعلاهم وأدناهم سواء). (اصحيح'













 (أفعلُ .. أفعلُ يا سيّدي". (والآن؟). (والآن ماذا؟!). (اكتبْ أبياتًا





 عثرتُ على شيءُ من ذلك صالٍ لأِّربعةِ أبيات، هتفتُ: (أنا أُصغي يا يا

لا لِـــيَيْءٍ إلاّلا لانِّي غَرِنـــبُ
أَوْ لأُُعُ هَـــ إِذَا ذَكَرَتْنِـي



عَائِـــُ عَابَنَـــي لَدَيْـــكَ وَمِنْــُ
نُلِقَتْ فِي ذَوِي العُيُــوبِ العُيُوبُ
فا أنهيتُ البيت الّرّابع حتّى تَلّكني العَجَبَ، فدفعتُها إليه بعدَ ذلك، فستطتْ في يده، تُمّ سَعَطَ هو في العتمة، كأنّه ذابَ في الأرض.







 وضعوا الجِفنة في مكانها وتهارشَ عليهِا المساجين تهارُشُشَ الكِكالاب،


الواثق: (ايا أمد بن الحُسين)، فقُمتُ أسعى إليه سعيُّا هذه المّة، فلّمّا




































 الرِّضا، فهتف: اووالآن اكتب القصيدة الأنيرة في في هذا المكان، المتب







## أمامكَ سَفرٌ طويلُ !

قضبيتُ النّهار واللّيل كلّه وأنا أُحبِّر القصيدة. الملوك؟ أشقى



 وإنْ الثّاني ليقورُ علم ماء!
تُمْ ماذا سأكتُبُ لأبيكَ أَيْا الصّبِ؟ ماذا سأكتبُ؟ أستطيعُ أنْ

 دقيقٌ يكتاجُ إلى يد صَناعٍ ماهرة!
أبدأ بالغزَل، أُميلَ إليه قلبَ، كلا، البُّهُ قال: أبي لا يكتفي بِذِكر



أُفُقِّ لِا أقول، جعلتُ نفسي عبدًا، إنّا الضّرورة، إذا نجوتُ من
 يُريد، وحينَ أخرُجُ من هُنا لن يكونَ على كلمتي سيادةٌ ولا رَقابةٌ إلا إلاّ
 يجب، خذ ما قالَه ذلك الصّببي، ولْيكن:
دَعَوتُـــكَ عِنـــَد إِقِطـــاعِ الرَجا

عـوَالمَـــوتُ مِنّــــي كَحَبـــِلِ الوَريدِ
دَعَوتُـــكَ لمــــا بَـــراني البَـــلاءُ

وَقَـــد كانَ مَشَــُعُها في النِعــــالِ
فَقَــــد صــــارَ مَشَـــُعُها في القُيودِ
وأعجبني هذا الإيقاع، ومَوْسَقْتُ الكلملات، فسمعها المجانِين
الّذين حولي، وراحُوا يهّزون على نَنَهاتِها رُؤوسهِم كالقُرودو، فكتبتُ بيتًا من وحيٍ ما أرى:
وَكُنـــتُ مِـــنَ النــــاسِ في يَحِنـــل
فَهـــا أَنـــــا في مَفِفــلٍ مِــن قُرودِ

ثُمّ نظرتُ إليَّ وِيّ، وأنا في السّابعة عسرة من عمري، فقلتُ إنّه
عُمْرٌ يُمكن أنْ تنفذ من خِلاله لتُرَقِّق قلبَ هذا الملك، فإِنّ القَلَمَ رُفِعَ
 لا يبب الحَّ عَلَّ، وأنا قُدتُ الجِيوش، وسَيّرتُ السّرايا، وعقدتُ

الرّايات... تُمّ هاهي ابتسامةُ هُزءٍ أخرى تلوحُ على تلك الشّفاه، فأهتف: (إنّّا هو كلام، يُوِجبه مقام الرّجاء، وليكنْ"). فكتبت: تُعَجِــلُ فِيَّ وُجــوبَ الـُـــودِ وَحَــّي قُبَيــلَ وُجــوبِ السُـجـوِدِ

ومضتِ القصيدة على ذلك، أنظرُ حولي، وأتأمّل حالي، وأقفُ على الرّجاء، وأقول، حتّى أتيتُ على آخر بيتٍ: وَفي جــودِ كَنَّيــكَ مــا جُــــــتَ لي بِنَفـسي وَلَــو كُنـتُ أَشــــى تَمـــودِ

فلم يكنْ في سِوِ اه من الرّجاء والتّوسّل ما فيه. ونَحَّحَّتُ القرطاس والقِلم والدّواةَ، ونمتُ من لـظتي تلك مرتاحًا آمِلاً.









 أنّ المّــائس قــد سـاقَ العربــة إلى قـصر الوالي.

ودخْنَا أنا والصّبَّ الرّباض التَّاء، وطلبَ منَّي أَنْ نتظر فِي دار








 شفحَ لكَ بيتٌ واحدُّ في هذه التصيدة، البيت الّْني تقول فيهِ











التّي أُهيِّها شكرُّا للوالي، فلحّا قضيتُ من الحِّام والصّابون والمناشف
 جديد، فهتفَ القاضي الّذي الَّذِ موقعه بُدْدَدًا: (افتتبرّأَ من دعوى


 يقفُ إلِ جِواري، فتراجعتُ وهتفت: (أعودُ إليهه).

تُمَّ إنْ القاضي طلبَ من الكاتب، أنْ يكتبَ ما دارَ وأنْ أخططّ
 ووقِعتُ في ذيل الكتاب: (والهّ على ما أقولُ شهيدل". ثُمْ حضنتي

 (ليأذنَ لي الأمير بكلمة)، فأشارَ بيده، فبدأتُ أُنْشُد:

## 


وَكاتِـمُ الـُــبِّ يَــوَمَ البَــنِّ مُنْتِــكُ

ونزلتْ دمعتان على خَدّيّ وتهدّجَ صوتي، فأو قفني الأمير قائِلاً:
 ففاذا تريدُ؟ اغربْ عن وجهي السّاعة)|.

وخرجتُ، فتبعني الصّبيّ، ومشى معي الرّدهات المتبقّيات في






 أمسِ أنظمُ القصيدة التّي لم يدعُني أبوكَ لقو لِهِا اليوم"). وهتف الصّ الصّبيّ



 والسّر ادقات، ونحنُ نعبر الشّا إلى الشذا، والـُزُامى إلى العنبر، والورد





 السّوق حتّى أتدبّر أمري.

فلمّا طارت الخيل، وصـارتِ العَجَلات تنهبُ الأرضَ من تحتِ قَدَمّي، بكيتُ بحرقة كا لم أبكِ من قبلُ !

## المرحلة الرّابعة

ATT - TrT




x



## (1)

## فلا بَجْدَ في الدُّنُنْ لمنْ قَلَّ مالُهُ

مضيتُ أجرُّ أحزان الدُّهور، وأملُُ أثقال المُموم، وما أدري






وتذكّرتُ أيامَ (سَلَمْية)، وغصّ حِّ ملقي بذكر الغادرين،










أمضي، فإنّ الغايةَ لم تِتلفْ وإِن اختلفتِ الوسيلة، وإنَّ الآمال لم تتبدّلْ
 الموت، فلا أحدَ يريدُ أنْ يموت، وإنِّ

 وتتناكح وتنام، ثُمّ مَوت مثلمل تموتُ البُعران. وأنا لم أُخلَّقْ لذلك، وِّلم ولم أُولد لأعيسُ عاجِزُا

وأقمتُ في (حصَ) أيّامًا على خوفٍ آكَلُ في الأسواق البعيدة

 في المدينة.

ثُمّ تذكّرتُ ما للتّنو خيّين عَلَّ مِنْ يَرٍّ، فقلتُ في نفسي: پاأمضي


 مُْيٌا على قَدَمَيْ




 أسَى على عُمرٍ يضيع، وصُحبةٍ مُتعذِّرة، وأَيّامٍ مهـدورةٍ

وصلتُ إلى (اللاذقيّة) مكسور البال، موفور البلبال، فدخلتُها








 غضبي عن قلبي، فعاتبتُ الحُسُسِن لتصديقِه أمر القصيدة المنحولة عليّ عليّ، عتابًا مَشُوبًا بالهِجاء، فقلت:
أَتْنكـــرُ يا ابْـــنَ إِســــحـحاقٍ إِخائي
وَتَسَـــُبُ مــــاءَ غَيري مِـــن إِنائي
وَهَبنـــي قُلــــتُ هَذا الصُبــــحُ لَيلّلِ
أَيْعمــى العالَـــــونَ عَـــنِ الضِياءِ
تُّمُم أخبرَ الشّعرُ في هؤ لاء ألحَسَدة الكائدين عن رأيي، فقلت:
وَهاجــــي نَفسِـــهِ مَـــن لَم يُمَيِّـــز

وَإِنَّ مِـــنَ العَجَائِـــِبِ أَنْ تَــراني
فَتَعْــِدلَ بِي أَقَـــلَّ مِـــنَ الَبَـــــاءِ


## طَلَعْـــتُ بِمَــوْتِ أَوْلادِ الزِّنَــاءِ







 الكبـار وتفنى فيـه الأعـار . ومضيتُ.




أصـدقَ مـن قولي:


ولم يكنْ أحدُّيُعطي على الشّعر غيرُ الأمر اءه، وليتهم يُعطون، فإنّي

 ويشهُُ الهّ أنّ أصدقَّ ما قلتُه فيهم:




غير أنتي أموتُ من البوع والوحئة ولا أريدُ أنْ أموت، بل


وهل من دابّة أركُبها فأهل با با إلٍ دُور ها، فأتوتّل بأعيانها إلى







 أعوامِ لم أَّها، ولا أدري ما مَا حلّ بها.



 التّي تُرقُصُ الحجارة:



وَجَعَلْتِ حَظِّي مِنْكِ حَظِّيِّي العَرَى

فنظرتُ إلم عينَه، فرأئُه استحسـنَ المطلع، واستروَح له،












## أَوْ كَانَ لِلنِّــــْرَانِ خَـــوْءُ جَبِيْنـــهِ

## 

فرأينُّه قامَ عن كُرسيّه ووقفَ، وظلّ واقِفًا حتّى قفلتُ القصيدة،









 الدّموع من عينَيّ قهرًا وبُؤَّانـا

## لستُ لِصَّا!!

وماذا أفعل؟! أصعدُ أعلى قِمّةٍ في هذه البلاد، فأرتقيها حتّى لا


 فأبمُع اللُّصوصَ وشُّذَّاذ الآفاقَ، فأُغِيرَ معهم على القو





 شَقِّ صخور ها بأظافري. ومضيت.
قلتُ لنفسي، بُغيتي (منبج)، فإنّ الدَّم إذا تحرّك في العروق نَّا، وأهبَ الوُجدان، وإنّ لي بهم رابطةَ القحطانيّين. وسعيتُ أنْ أعملَ في في



تُوصلني إلى هناك.

 قصيــدتي الّتـي أوّلمـا: بَكَيْتُ يَا رَبْعُ حَتَّى كِــــنـتُ أُبْكِيْعَا وَجُـــْنُتُ بِي وَبِدَمْعِــي فِي مَعَانِيْكا


فأحنى رأسه إجلالاًاً للمطلع الجليل، واستمحَ إليّ استِلع الأديب الأريب، فلّمّا وصلتُ في القصيدة إلى قولئ

وَخـــابَ رَكْــــُ رِ رَابٍ مَهْ يَأْمُوكَا
أَحَيْتَ لِلشُّعَرَاءِ النِّـــــْرَ فَامْتَدَحُوا

قامَ عن كرسيّه فاعتنقني، فوجدتُ في يِناقه هدأة الزّمن الّذي




فَإِنْ تَقُل: ها، فَعـــاداتٌ عُرِفْتَ بِبَا


شـعَرَ أنْنـي عــلى توجُّسٍ مـن أَنْ يَردَّن، وأنْ يخيبَ فيـه رجائي،



 الأولى). فهتغـتُ: (اسـمعًا وطاعـةُ أَيْــا الأمير).
 بثلات قصائد، فلمّا سَمِع في أحداهنّ قولي:

قَد كُنتُ أَحسَـبُبُ أَنَّ المَجــَدَ مِنْ مُضَرِر

تَـــومٌ إِذا أَمطَرَتْ مَونَا سُـــــيونْهُمُ حَبِــبَتَا سُـــــُبُا جادَتْ عَلى بَلَدِ
قال: (أنتَ فينا واحِدُّ منّا). فتابعتُ دروسي للصّبيان في خاصّتّه، فوجدتُهم أضعفَ النّاسِ عقولاً، ووجدتُ تُ حياةً اللّهو قد صر فتْهم عن أنْ تَيلَ نحوي قلوبُهم ويأخذوا عنتّي من العِلم أحسنَه، فمللتُ الإقامة



 فعرفتُ أنّه الرّحيل، فرحلت.

وكان معي من المال اللّني جمعتُه عنده ما يُغوّلني شِراءً ركوبةٍ تُبَلْني مقاصدي، فهويتُ إلى قاضٍ مالِكيّ، وألجأني الدّهر والخيبةُ








 وقفتُ بينَ يَيَيه، أنشدتُّه قصيدتي التّتي أوّلها:

لِوَحْنِـــيَّةٍ لا ما لِوَحْتِـــيَّةٍ سَنْفُ

فما رفع رأسَه نحوي، فارتختْ حنجرة الشّعر في حلقي،

 وَلا الضِّعْفَ حَتَّى يَتْبَعَ الضِّعفَ ضِعْفُهُ وَلا ضِعْفَ ضِعْفِ الضِّعْفِ بَلْ مِئلُهُ أَلْنُ

$$
\begin{aligned}
& \text { فا حرّرَّ ساكِنُّا، فلَّا أنهيتُها بقولي: }
\end{aligned}
$$

## 

وَذَبْبَ تَقصــــــري وَما جِئــــتُ مادِحِا

بِذْنبي وَلَكِـــن جِئتُ أَســـــُلُ أَن تَعغُو

 وعـلى مـا ألجأتُهـا إلـــهـ.

 همومي وأحز اني، وجُر أة الأمراء على الاستِهانة بي وبشعري.

وخلــوتُ إلى روحي، أناجيها، وهـي تعلوني بسـو طِ من عتابٍ



أنشـــبَ الدّهــر أنيابـهـه في أوداجي.

تُمْ قوّضتُ الخيمة، ومزّقتُ قِشَشَها، وأخذتُ من أوتادِهِا ما ما



وقصدتُ بعدَها (عليّ بن منصورٍ) الماجب أشكو إليه حال





بَأَبِي الشُـــمُوسُ الجَانِحَاتُ غَوَارِبَا
اللالَّبِسَــــُتُ مِـــنَ الَحِرْـــرِ جَلالِبَا

ودَعَا بالقِيانِ يُغنيّن، فو قفتُ من فوري، فنَظَرَ إِيْ ولم يقلْ شيئًا،



 حتّى صارتْ أعلى من رأسه، وهتف: (ألا تشربُ معنا يا أبا الطّيّب؟!!ا!


 البَضّات|". فأعرضتُ عن قوله، وتابعتُ:



وحَعّدَ فِيّ النّظر، فتجاهلْتُه، وأنا في حالةٍ من الأسى والبُؤس
تنفي عنّي القصيدة، وتُلعثُمني بها، غيرَ أنّ الأمل الّنّي قتلنّني في المّرّات
 حــالٌ مَتـى عَلِــمَ ابْــُنُ مَنصــورٍ بِهـا
جـــاءً الزَّمـانُ إِلَّ مِنْهـا تائِبـا
فلّمّ ختمتُ هذه الدُّرّة النّخيدة بقولي: خُحـذْ مِـنْ ثَنــايَ عَلَيْـكَ مـا أَسْـطِعِعُ
لا تُلْزِمَنِّي في الثَّنـاءِ الواجِبــا
فَلَقَـد دَهِشْــتُ لِــا نَعَلْــتَ وَدُونَـهُ
مـا يُْهْهِـُُ المَلــكَ الحَفِيـظَ الكاتِبـا
قامَ من كُرسيّه يترنّح مُن سُكرِ كأنّه جَمَلٌ مذبوح، وقال: ا(أصدُقُكَ



 جسدُه من قهقهاته حتّى كادَ يسقطط.

فخرُ جتُ من عندِ هذا الفاجر (ابن منصور) لا نَصَرَه الله وأنا
 وحلفتُ ألاَّأغشىى قصور الفَجَرِّ مرّة أخرى، وعلمتُ أنّه حان الوقتُ لكي أعودَ إلى الكوفة وأرى جَدّتي.

## حِيارُ النّشّأة الأوُلى


والموامي:
 مِسـنَ البُعْدِ مَا بَيْني وَبَـــنِّنَ المَصَائِبِ

ركبتُ قَدَمَيّ، وآنّى لي بالكُوفة وهي بعيدةٌ بعيدة!! وإنّني إنْ ملم


 دِياره، فلم أجدْ أحدًا.

وأويتُ إلى كهٍِ من وحشة الطّريق في إحدى اللّيلاي، وخفتُ



 ورحتُ أنظر إلى الشُّعر الّذي كبْتُهُ حتّى ساعَتي هذه، عشُرات القصائد












 القصائد أفواهُا مفغورة، وعيونًا مُحملِقة، وأشُداقًا سائِخة، فارتعبْتُ،





 عن طرقِق جمجمتي حتّى طلعَ الفجر .

فلّمّا عادَ إليّ عقلي في الصّبّاح، نظرتُ إلى موضع النّار فاستعبرتُ،



وخرجتُ من الكهفِ إلى الله، فالطّريق، فالنّاس، فالسّوق، ولم يكنْ فيه منْ يريدُ أنْ يأخذَ ما في عقلي، ومَنْ يستطيعُ يومئذِّ؟! لقد



 ديار النّشأة الأولى.

كان ذلك في العام السّادس والعشرين بعد المئة الثّالثة للهجرة.


 زالَ حَيًّا، فيه بقيّةٌ من أملِ قادرةٌ
فلمّا جَنّ علَّيَ اللّيل لبضعة أيّام مضتْ على هذا المّيرَ، دخلنتُ غابةً
 والأوراق، وتداخل الجلذوع والسّسيقان جعلَ معرفةَ ما أنا فيه هذيانًا،
 النّجوم الّتي أهتدي بها في ظلملات هذا البرّ؟! غيرَ أنّني قلتُ لنفسي: (أمضي باتِّاه القلب، إنْ كانت النّجوم قد غارتْ أو حُحِبَتْ، فإنَّ لي














 نَحوي، ثُمْ تقاطرتْ أسودٌ أنخرى إليها لا أدري من أينَ جانَّ جاءتْ ولا





 له بأنّنا سنصير في جوفِ هذه الأسود خلال اللّحظطات القادِمة. وبقينا

أنا و حصاني زمنًا على جمودنا، فقد أدركَ كلانا أنّه من الجِنون الفِرار؛ وأنّه لا فائِدة من محاولة النّجاة من خلا ملا









 قلبي، وأعُدّه للقول، ثُمّ أنشَدتُ
أَجارُلكِ يا أُسْــــــَ الفَراديـــسِ مُكْرَمُ
فَتَســُعُنَ نَفي أَم مُهانٌ فَمُسْلَبُ؟!
وَرَائـــــي وَقُدّامـــي عُــــداةٌ كَثِرَةٌ
أُحاذِرُ مِن لِـــصٍ وَمِنــــكِ وَمِنهُمُ
فكأنّني سمعتُها تقول: ״ بل أنتَ أهلٌ لكلّ إكرام، وإنْ نَكرَكَ
 فإنّنا أصدقاؤك). فهدأتُ واطمأننتُ وصدّقتُ ما سَمِعَه قلبي منها، وشعرتُ مع هذه الوحوشِ براحةٍ وأنسٍ أكثر من الرّاحة واحة والأنس مع

فكانّني سمعتُها تقول: (انعم. لنا في حلفك، وإنْنا لنغنمُ ونُّري،



 وأنتَ فيه. وإنّ المبوط من الذّرا إلى الوديان سهلّ فلا تلا تكنْ فيه، ألم



 كأنّه يُسلِّم بالودَاع، ومضى. فا رأيتُ على كثرِّهِ ما رأيتُ أعجَبَ من

تُمْ إنّني نمتُ تلك اللّيلة في تلك الغيضة بين تلك الوحوش في
 وعادتْ إلى عُرُنها.

تُمْ ألقتْ بي النّوى - بعد ذلك - في بجاهل الصّحارى المُهلكات،


 اللقاء بجدّتي.

## الحربُ خُدععة!

كان طاق الباب الّذي غادرتُه مع أبي منذُ ما يقرب من عشُر





ودخلتُ الدّارَ، فو جْتُهُا هادِئةً ساكنة، قد غَيّرْها مرّ السّنين،

 طويل، وهممتُ أنْ أحضنَ الأبواب وأعتنق النّوافذ وأُقِبَل الجُدْران،




 يا جدّتي...". فكانّني سمعتُ صوتِ حركةٍ في الغّ الغرفة الّتي اعتادتْ أنْ تنامَ فيها، الغرفة الّتي تجاور أختَها حيثُ كانتِ تِّتِ تِّب لي الرّقوق،








وظلّتْ على حالها هذه، تَضنتي تارةً، وتقبّل وجهي تارةً أخرى،















فقصصتُ عليها شيئًا وتركتُ أشياء، وحدَّثُتُها بأمور الولاة والأمراء

 لنا الطّعّامِبِا تجد. ونمتُ من بعدُ يومُا كامِلاًا










 حبيبتي، لقد واجهتُ الموتَ ألفَ مَرّة في هذه السّنوات الطّ الطّويلة الّتي







لو رَكِبَتْ ظهورَ الشّواهتَ لخرّتْ، ومتون البححار لَسُجِّرت... أفَبْعَ هذا
















ومضيْنا إلى جامع الكوفة، وهو يومئذٍ موئل العُلماء في كلّ فَنّ،

 عليها قاعدةٌ أصغر منها، وترتكز عليها القيا القاعدة الثّالثة الأصغر، ونورق هذه الأخيرة بناء الِئنذة، بقُبَّها الصّغيرة الّتي ينفتحُ كيطها على ستّ

نوافذَ صغيرةٍ تَعل المثهد أكثرَ روعةً، وكلّ قاعدة من الأولى حتّى الثالثة ترتفعُ بـا لا يقلّ عن همسِّ وعشُرين ذراعِّا












آياتٌ من القرآن الكريم.






 العَتَّات، فسترى أَثرُا آَخَرَ من آَثار العَظَمَة.

اختلفْتُ أوّل الأمر إلى حلقِةٍ (أبي العبّاس النّاثِشئ)، وكان يكيلِسُ إلى أسطوانة في المسجد بعدَ العصر، فنتر أعليه نحو (أبي الأسود الدُّؤلي)، وأدبَ (ابن قُتيبة)، وطرفًا من جمهرة (ابن دُرَيدر)، وكان

 يصلحان أنْ أقولَهِ أو أقولَ مثلهـها، وهما:


وَهَبْهُ ارْعَوَى بَعْــــَ العِتابِ، أَلْمَيْكُنْ


ثُمّ مضتِ الأيّام والشُّهور، وأنا عندَ رغبةِ جَدّتي، لا أُفارق

 مع أحدِ سواهما.

وكانتْ جدّّي دائمة الخوفِ علَّ، كلَّل طرقَ طارقٌ الباب طار

 السّيفُ في عاتقي.

ولّا طال بي المقام، فغبرتْ سنتان على إقامتي في الكوفة دَخَلَني
 البلاد وسيفي في العباد، غَنيٌّ عن الأوطان، كافرٌ بالأوثان

وأفصحتْ لي جذّتِ ذات مرّة: (أُخافُ أنْ يقتلوك)، القد

 وأخافُ من رحيلكَ أنْ يَقتلني!".

## أنـتَ زينُ الشّبابِ

الحياةُ دون ثَورةٍ موت. الو جودُ دون مَرام يُقبُ أفئد





ليستْ سِوى وخارة.
لا وطنَ لي، أنا وطني. ولا خليلَ لي، أنا خليلي. ومُذْ ولدَتْني هذه الجنّ كتبَ الله أنّ وطني هو كلّ وطن، وأنّ حياتي هي كلّ ولّ حياة. وأنّ وانّ
 الصّائح المحكيّ والآخَر الصّدى.
قلتُ لجَّتي: (الا مُقامَ لي هنا). ضيَّقتْتْ عينَيها، وبدا على وجهها أنّا كانتْ تنتظر أنْ أقول مثل هذه الكلمة وتحا لِّافُها أيضًا، فردّتْ : (ولكنْ أَين تذهب؟). (إلى حيثُ أُجِدُني) . (وماذا تريدُ؟) . (أأنا أبحثُ فُ في هذا

 ما يريد، لو كان يعرفُ لكان مَلَكَا، أو نبيًّا على الأقلّ، وأنا لستُ

بأحدهما). (يا بُتيَّ رحيلُكَ يقتلني)" (ربّبا يا جدّتي، ولكنّ بقائي غيرُ














 على الُُُطوب)". ولم أقلْ بعدَ ذلك كلمةً واحدة.




 بيـِواها زوجة.

اشترتْ لما جدّتي ناقةً قويّة، ولي مثلُها، وأعدّتْ لها هودجًا يستُرها

 شعرتُ أنتّي لُن أراها مرّة أخرى.




 أنّ جـــّتِ أخطـأتْ في حَقّنـا معًا.

فلّمّا صِرْنا في خلاءٍ بدونا كآنّنا دمعتان تنز لقان على خَدّ هذا الثّرى






 فهتفت: ا(كلا. أنتِ زوجتي، وأنا لا أقبلُ أنْ يخدمني أحلدٌ ولو كائلون كانَ
 عحمّد، لُقِّبْتُ بالمُنبّي، وكُنْيتِ بأبي الطيّب، وأنا رفيقُكِكِ في هذه الرّحلة

الَّتي لا يدري غيرُ الهُ متى تنتهي، وقد هَمَلَكِ القَبولُ بي على هذه الرّفقة، فدَعِيْنا نمضِِ والهُ الرّاعي"، وسكتتْ وأطرقتْ بعدَ أَنْ رأيتُ العِشُق والفخر في عينَيها.










 لم يمضِي وقتٌ طويلٌ حتّى نَضَجَ، فقدّمَتْهُ إِيّ، وهتفتْ: ا"كُّلْ يا سيّدي"،








ثُمّ أينَ كانتْ هذه الفتاة الصّغيرة الُجولة الجميلة الطّّهرة




 النّساء في كلّ ما انقضَى من حياتي جعلني أقعُ في حيّ حبّ أوّل امر أةٍ حقيقيّة






كَالا؟!
ليسَ لديّ الكثيرُ لأقوله عنها. بيدَ أنتني واثِقٌ أنَّ حياتي بعدَها غيَّ


 تر كبَ رأسَكَ كَ كِ كنتَ تفعل في النّابق؟

غيرَ أنّ هذا الهُدوء الّذي أصابني بعدَ أنْ صارتِ الصّاحبَ

 وليسَ كالأنتى تُعيدُ ترتيب فوضى الرّ جال.

ومضينّا على ذلك في تلك الدّروبَ شهرَين أو يزيد، نسلكُ إنْ






 والقلم، فأجريتُ المطلع:

## 


فَلَمْ أَرَ بَدرًا ضاحِـــَا قَبَلَ وَجْهِها

فضحكتْ فبشُرْتُا بالحير من عند الأمير. ثُمَّ أتيتُ الأمير بعد




 الباب بالنّفس الّتي قالتْ، وذهبتٌ هي إلى دار الضّ الضّيافة تنتظرُ ما يكونُ من أمري، فقلتُ:

## يَعَلُــــكَ مَقْصُودٌ وْ وَشَــــنِيكَ مُفْحَمُ


وَزارَكَ بَ دونَ المُــــوكِ يَرَرُجــــي

فأرضَتْه، فأرضاني. فلّمَا خرجْتُ من عندي تلقَتْنـي زوجتي على



 معي صُفِعْتُ على وجهي، وجُلِّدْتُ على ظهري، وأُلْقِيتُ في السّجنِ، وجُيُّيتُ على النّطع، ومُدتْ عنقي لتُقطع، ولم أُثُبْ على قصائدي غير وِير
 رِكابي بعدَ أنْ صارتْ هذه صاحبةً لي!!
(7)

سِتاءُ لُبنان

وانتفَّ بطنُها، وئقلتْ حر كتُها، وظلّتْ جميلةً أنيسةُ في عيني، ولم


 وحمَّ شيئًا من ثقّل الحياة الّتي تنوء بها غاياياتي.



 رِياح الشّؤم قد صار غُصنًا وجذعًا وساقًا، وصار شجرةً طيّبة مُمْمرة، لقد صارتْ لي عائلة.




 في اللّيالي المُتُعِبة، كأنّه لا يريد لنا لا إلاّ أنْ نسير . وِيِرْنا.

ومرّتْ بنا اللّيلة تِلو اللّيلة، والفلاة تلو الفلاة، فلّما خلا منّا كلّ


 رمل، ونظرتُ إلينا، فقلتُ:
نَحْنُ رَكْـــبٌ مِلْجِــــنٍ فِي زَيِّ نَاسِ



أَتــــرُ النَّــــارِ فِي سَـــــلِيطِ الذُّبَـــالِ
ولم أُجانِبِ الحقيقة في كلمة، فلقد نَحُلُ جسدُ زوجتي من الو لادة، ومن التّعبِ، واستمرار جَوْبنا الآفاق حتّى صارَ رفيعًا كالذُّبالة


الرّقيقة الأنيسة كانتْ أشَّنَّا تأتُّرُّا.
فلمّا نجوْنا من الموت، لقيتُ الأمير (عبد الرحمن بن المُبارك الأنطاكي") في بعضي سفره، فقلتُ القصيدة التّي أوّهِا:

صِلَةُ الهَجْــرِ لِي وَهَجْـــرُ الوِصَالِ نَكَسَـــنِي في السُّـــُمْ نُكْنَ المِلالِ

فَغَدا البِسْـــمُ ناقِصُا وَالَّــــذِي يَنْ

وما عنيتُ بالسُّقم إلآّ ما حَلّ بزو بتي المِبيبة، فأفدْنا منه بعضَ
 بعضَ الدّواء، فاشترِيْناه، ومضِينا في طريقنا.

ونظرتُ إلى عينَيْ زوجتي فإذا هما قد ذهبَ نورُهما، وانطفأ










وهربْنا من الشّتاء إلى (لبنان)، وما كُنّا ندري أنّ الشّتاء سيكون



 فمضيتُ بها أتقي الزّمهرير إلى كهفٍ في ذلك الجبل، وجمعتُ شيئًا من

الحطب، وكان قد أصابَ أكثرْ البَبَل، وجهدتُ حتّى أُشعِلَ النّار وأُدفِّئ
 وصغيرُها يبكي!

ولمْ يكنْ أمامي إلاَ أنْ أهربَ بها إلى الأمامَ وأنْ أقطَع ما تبقّى

 البقَاء هنا دون الإسراع إلى دو حته سيكون موتُّا كُكتًُا

واحتملتُ زوجتي إلى هودجها، وأضجعتُ الصّغير المل جانبها، وشددتُ على ناقتي، ومضينا نهربُ من الموت، ونأنمّ وأمل بالمياة عندَ
 فلحّا أُذِنَ لِ بالدّخول عليه، هتفتُ بقصيدتي التّي أوّلما:

إِذْ حَيْـــُ أَنْتِ مِنَ الظَّهــامِ ضِياءُ
هَشَّ وبَشّش، فلمّا وصلتُ إلى قولِ:
أَنا صَخْرَهُ الـــوادي إِذَا ما زُوحِهتْ


وَإِذا خَفِيـــتُ عَــــلى الغَبِـــِيٍ فَعاذِرُ أَنْ لا تَــرَاني مُقْلَــــةٌ عَمْيَــاءُ

قال بعضُ جلسائه: (اما ينبغي أنْ تقول هذا في حضرة الأمير).

 وأشار أنْ أُتِمَ، فقلت:

# بَيْنــي وَبَــنْنَنَ أَبِ عَـــلِيٌ مِئُـُــُ <br>  


وَهُـــوَ الشِّسـتاءُ وَصَيْفُهُنَ شِــــــاءُ
لَبَسَ الثُلُُـــوجُ بِها عَلَيَّ مَتَــــالِكِي


 وتطبخ لما، وتسقيها الدّواء، وتأتيها بِا تُتْتهي وترغ









ولا أحسبُ أنّه تغيّر، غير أنّ استمراء الأكاذيب قد يصنع منها وقودًا للعداوة.

وطَرَدَ الأمير صيدًا مرّةً وأنا معه، ومعنا عددٌ غيرُ قليل، فأطلَِ




 لدقّة الوصف وسعة المُعجم، فمن ذلك:
وَمَنْــرْلٍ لَيْــسَ لَنـــــا بِمَنْـــزِلِ

وَلا لِغَـــِرِ الغَادِيـــاتِ الفُطَّـــِلِ
نَــــِي الخُزَامَـــى ذَفِهـرِ القَرَنْفُلِ

وَرَقصَ لها قلبُ الأمير طربًا من إيقاعها الرّاجز، ورقصَ قلبُ الحاسدين غيظًا من جَمَامِا الأخّاذَ، فلّمّا أنهيتُها بقولي:

فَالُنْـــكُ للهُ العَزِيـــِز تُـُــَّ لِي

هتفَ أحدُّهم كانَّنا وقع على ما يُحْنِقُ به قلبَ الأمير، فقال: : (إنّه
 الأميرُ القفلة، ولا أعجبه كذلك تعقيبُ هذا الحاسد المَغِيظ.

وعرفتُ أنَّ القلبَ إذا ألقَى فيه أهلُ الحسِدِ ظُلمةَ القولِ أنكرَ ما


 أميرِا عربيًّا على (طبريّة) هو أهلٌ لما تُؤمّل .

O<br>t.me/soramnqraa

(V)

## 

صارَ لي صوتٌ، صوتٌ مسموع. بدأتْ حروفي تصعدُ إلى السّشاء،
 ذا قلب حقودٍ كنودٍ هطلتْ عليه حجارةً من سجّيلٍ منضود. وكَيْرِ الحاسِدون وقَّلّ الشّاكِرون.

وهبطتُ إلى (طبريّة) حيثُ الأمير (بدر بن عّار)، فلّمّا أتيتُه


الحُّسّاد ما خشُيتُ من قبل.

غيرَ أنّ النِّعمة تُنسي ما كان من جِراح. وكان بدرُ مهيبًا، طُوالاً،



 دُويلاتٍ مُتناحِرة، عليها قرودٌ تحكمب، ونساءٌ ترسمّ.

وضَمّمّ إلى (طبريّة) بعدَ قدومي إليه بقليلٍ بعضَ مُدُن السّاحل، فقلتُ أهنّنه:


وَما صَغُرَ الأُردُنُّ وَالمَّـــــــاحِلُ النَّني


نُفُوسٌ لَسـارَ الشَّرْقُ وَالغَرْبُ نَخْوَكَا


 وقلت: (اعفوًا). (اماذا تبتغي من وراءِ كلّ ذلك؟!







 (اغفرْ لي يا سيّدي، قد تعبتُ من التّر حال معك، وأردتُ أنْ أقول ما

يختلجُ في خاطري فخانني القول، إنّ هذا الرّحيل المُستمرّ يذبحني، انظرٌ

 بالبُكاء.

وقضيتُ ذلك اليومَ عُتارًا، هذه المرأة ستحُدّ من طموحي،





 للآخر؟ لا شيءَ سِوى أنْ يُلِقِي كلُّ مِنَّا نفسَه فيَ عوالمِّهِ قِرِينه.


 وأهلُها وآثارُها وعُيونُها وجِنانُها نرحبّبكب، با






حتّى برز الأسد بغتةً، فوثبَ على كفل الفرس الّّي يركبها الأمير، فكادَ




 الصّيد تلك، ودارتْ كؤوس الشّراب على القوم، قال لي الأمير: (ألا








 يُحِسِنون القول خيرًِا من هذا المُتشاعِرِّا وقبضتُ علُ على قائِم سيفي،


 وخرجتُ وأنا أنهبُ الأرضَ غضبًا.

فلّما دخلتُ إلى زوجتي، خلعتُ العِمامةَ ورميتُها، وعلّقتُ
 وعرفتْ زوجتي ذلك منّي، وأنّني أُداري حنقي بالسّؤّال الّذي لا
 ("ستقتلُ نفسَك"). ولم أعقّبْ على ما قالتْ، و كان صدري يعلو ويهبط،

 السّبب، أنتَ عبقريّ يا حبيبي، وأنا أرى غَدَكَك، سيكيُرُ حاسِدوكُ ولِّ ولن

 كلّ حرفٍ يضّجّ بالصّدقَ والوهج والدّفـة.

وسهرتُ اللّيلة أُنمّق القصيدة، وهي تبتسمه، لعلّها تخلّتْ عن


 تبتسم و كأنّا سمعتْ ما دار في خاطري.

فليّا غدونا إلى بجلسِ الأمير، رَكَعَ النّاس كلّهـم بين يديه ولم أركع،
 يُجّها، وأنِفتُ هذه الشّياه الثّاغية، وشددتُ صدري ورفعتُ رأسي، فلّّا قاموا من ركوعهم، أنشدْتُه القصيدة الّتي تذوب لروعتها قلوب |الحُّناد كمدًا:

في الَــــدِّ أَنْ عَزَمَ الََلِيـــطُ رَحِيلا

فأصغَى البيتٌ إليه الأعناقَ، فمن مائلٍ طربًا ومن مائلٍ غيظًا. ومضيتُ على ما في القصيدة من غزلٍ ووصفٍٍ وِحكمة، حتّى وِصلتُ الِّ إلى القول:

لَلَنِ ادَّخَـــرْتَ الصَّــــارِمَ المَصْقُولا
فقال الأمير: "لأمثالك يِّن يسرقون القلوب بسِحر بيانهم".
فقلت:
وَقَعَـــتْ عَــــلَى الأُرْدُنِّ مِنْــــُ بَلِيَّةٌ
نُضِــــدَتْ بِها هــــامُ الرِّفــــاقِ تُلُولا لا
وَرْدٌ إِذا وَرَدَ البُحَـــِرْةَ شـــــارِبًا

وَرَدَ الفُـــراتَ زَئــــرُهُ وَالنِّنــــا لا
 المجلس، وكان أشدّهم على ذاك، الأعور، فلّّا لمْ يمذْ ما ينفذُ إليّ فيّ فيه



 من تقول لها مثل هذا الكذب حتّى كادتْ تُصدّقَه، والنّساء يُصدّقْنَ

في أخبار النّساء هذه كلّ لامّة وهامّة، ويذهبُ بهنّ الخَيالُ إلى اجتراح



 قلبه، وأيقنْتُ أنتي سأصحو ذاتَ يور على مَنْ يقتحمُ علِّ بابِي ليقودني
 قصيدةٍ عرّضتُ فيها بابن كروّس وَمن معه:

وَمَـــنْ ذَا يَمْمَــــُ الـــــَّاءَ العُضَالا
وَوَـــنْ يَـــكُ ذَا نَــــــْ مُــرٍ مَرِيضٍ



فَاغْفِرْ فِدُى لَـَكَ وَاحْبُنِي مِـنْ بَعِدِها

وَانْـــهَ المُمِــــيرَ عَلَيْـــكَ فِيَّ بِضَلَّةٍ

وَإِذَا الفَتَــى طَرَحَ الـــــَاِّاَمُعْرِّضًا
في بَجْسٍ أَخَـــنَ الـــــَامَامَ اللَّنْعَنَا


## وَعَدَاوَةُ الشُّـــعَراءِ بِئْـــسَ المُقْتَى


 فأشارتْ عليّ بالر حيل، فحمدتُ الشّ أنّا ها هي التّتي دعَتْني إليه هذه المّرّة، إنّ الرّحيل قدري يا حبيبتي.
 إليه من (طبريّة)، فقطعْنا ما قَطَعْنا من الأُكُم، وهبّتْ علينا ورينا الرّايح السّوافيِ فكادَتْ تعمى لما أبصار الصّغير الغَضّ، وأعرفُّ يا زوجتي

## 


أُعرَرِّ لِلرِّمــــاحِ الصُّـــمٌ نَحْرِي
وَأنْتُـِـبُ حُــرَّ وَجْهِــي لِلْهَجيرِ


 الِمِّة والمّـــــف.

وقبَلَ أنْ أرحل بأهلي في ذلك اليوم المشؤوم انتزعتُ أبياتًا في رُقعةٍ، وطلْبُتُ من أحِدِ خدم القصر أنْ يُسِلِّهَها (ابنَ كَروّسِ) هديّةٌ منّي

على ما كان بيننا، فيها أقول:


وَلَكِنِّـي حُحِــــنُتُ عَــلى حَياتي


فَيَا ابْـــنَ كَرَوَّسٍ يا نِصْـــــْ أَعْمَى



ومشُيْنا بالإبل أنا وزوجتي و(عُسَّد) الّنّي كَبُر حتّى صـارَ يكِي






 القصيدة التّتي أوّها:
لا افْتِخـــارٌ إِلاَ لِــــن لا يُضَـــامُ
مُـــنْرِكٍ أَو يُــــارِبٍ لا يَنَـامُ

فلّمّا أمَمْتُها جزاني عليها ما يكفيني ما نويتُ عليه. فلمّا دخلتُ




 طلَعَ الصّباحُ علينا هنا، فلن يبقى أحدُّ منّا حَيًّا)،.

وتر كتُ للأمير عندِ رأسي رقعةً، أعتذرُ لما فيها لمسيري عنه دون أنْ أُعلِمَه حتّى لا يفشُو خبري قبل أنْ آمنَ على عائلتي، قلتُ فيها لا تُنجكــــرَنَّ رَحِيلي عَنْـــكَ في عَجَلٍ

وَرُبَّـــا فـــارَقَ الإِنْـــــانُ مُهْجَتهُ
يَـــوْمَ الوَغَى غَيْرَ قَالِ خَشْــــيَّةَ العَارِ
وَقَــــْ مُنِيْــتُ بِحُسَّـــادٍ أُحارِبهُمْ

فَاجْعَـلْ نَداكَ عَلَيهِمْ بَعْضَ أَنْصَارِي
ومضتْ بنا النّوقُ تضربُ في الأرض لا تدري ولا ند ندري إنـو




 تقسِمُ أحز اننا نصفَين، وتأخلذ الحُزنَ كلّه.

## ( $\wedge$ )

## لَنْ تَدخُلَ الكُونةَا إلَّ مَطُوعَا الرَّسِ؟

وِِلْنا إلِ (دمشّق)، لنلقِي رِحالنَا قليلاً من سفرٍ طويل، وغايةٍ




 العبد على سيف الدّولة، وطرَدَه منها، فولّى بأتباعه إلى حلب.

وكرهتْ زوجتي - لّا رأتِ الحربَ - كلّ يومْ عاشتُهْ معي،





 على رؤوس أصحابِها.

وقالتْ بعدَ أنْ أفزَعها لون الدّماء الّذي صَبَغ الحواري حتّى




وَإِنَّ رَحِيــــالَ وَاحِــــدا حَـــالَ بَيْنَّا

وفِي المَوْتِ مِنْ بَعْــــِ الرَّحِيلِ رَحِيلُ








 بلد؟!"). (الا. ليسَ صعبًا. غيرَ أنّ الحيرة كلّ مرّة تكتنتفني وأنا لا لا أدري


وكُلُّ امْــــرئٍ يُوْلِ الَجمِيـــلَ عُبَبَّبٌ




 تزفر: :اوهل أنطكيّة إلآب بلـ؟!!.












 الخليفة يومئٍِّ عندي بمكانِ، فلِّا وصلتُ إلِّ قولِي:



ظَنّ القاضي آنتي أقصده، وما قصدتُ غيرَ نفسي، ثُمّ تنطّع كلّ




خيرٌ من الرّد، فتر كتُه دون أنْ ألتفتَ نحِوه، وأتمدتُ :
لا تَجْــُرُ الفُصَحَاءُ تُنْيُـــــُ هَهُنا


شِعْرِي وَلا سَـــِمِتْتْ بِسِحْرِيَ بَابِلُ


فشُعر أنتني أعنيه في البيت الأخير فخنس. ولكتنّه حتّى في هذه
 ينتقص من شعري وما بلغَ مها ارتقى شِسِع نعله.

وبقِيْنا أنا وزوجتي و(عُسّد) أشهرًا في (أنطاكيّة)، وقد كبر


 ليتعلّم، وهو بعلُّ في السّادسة.

وفي يومٍ من أَّام عام هبץ هـ وردَ من ديوان المدينة بريدٌ إليّ










 أحدَ أصدقائي في (أنطاكيّة)، ور كبتُ جو جوادًا إلى بُغيتي.

لم يكنْ لي مِنْ هَمَّم في الطّرِيق سِوى أنْ أصلَّ إلى (الكوفة) قِّل أِّ أنْ

 خيلي، إذا لم تسعْني الطّريق لأجدَ نُزُلاً أبيـتُ فيه.

وكان علَّيَ في هذه الرّحلة العُجيبة أنْ أُقطع بلادَ الشّامِ كلّْها من



 والمخلو قات الغريبة... ونجوتُ منها جميعًا.

فلّما صِرْتُ على باب (الكوفة)، تلقّاني نفرٌ من العلويّين شاكي
 مقطوع الرّأس؟؟". فسألتُ: (اففيم؟؟). ("تعرف فيم!"). فهتفتُ شادًّا على










فلّلّا صِرْتُ فيها، جاءني علويٌّ من مشيختهم، وكان يُصافيني





 مرّة ثانِية، وقالوا لها: إنّ تلاميذنا الطّوّافين نقلوا إلينا أنّ أحمد بن الحُ الُسين
 مضى العلويّ عائِئًا للكوفة قائلاً: (السّرّ الّذي بينّا لا يطّلِ عليه أحدُّا) .

وأردتُ أنْ أسأله: (اوهل صَدّقتْ جَدّتي هذا الكلام عن موت؟؟!). ولكنّه غابَ في أستار اللّلِل.







هناك).
فلّما وصلَ الكتابَ إليها، فَرِحَتْ فرحًا شُديدًا، وقبّلتِ الكتابَ،
 فهوتْ من لـظتها وماتت.

 لا أزال حَيّا، وهذا غايةُ ما تريد؟!
ورحلتْ جدّتي دون أنْ أراهاها ودون أنْ أُقبّل وجهها ويدَيها،

 والخوف. وأحاطَ العلويّون بالكُ بالكوفة، وحفروا الها قبرًا في بيتها، و وحرسوا
 الظّلام، ولم يسمحوا لي أنْ ألقي عليها نظرة الوداع!
(9)

ماذا تبقى لِ؟!
عُدتُ إلى (أنطاكية) كسيرًا، أزدادُ هَمَا، وأذوبُ حُزنَا، وتتضاعف
 بعدَها و وفي (كربلاء) في اللّيلة الثّانية من خروجي من من (بغداد)، جلستُ




وسالتِ العَبَاتُ على وَجْنَتَّ، وسمحتُ أنْ تِيْ تِيل كا تشُاء،








إِلَ مِثْلِ مَـــا كانَ النَتَى مَرْجُعُ الفَتى

يَعُودُ كَمَا أَبِدي وَيُعْـرِي كَمَا أَزْمَى












وانسدَّتْ الدُّنيا في وجهي، نقمتُ أجري كالجنجون، وتركتُ

 ناقتي خلفي، نُُدنُ إليها وأنا أصـيح:



ثُمّ رَكْتْها، وحيُتْتُها إلى (أنطاكيّة)، وهي يومئذْ بعيدةُ، ولي فيها











 اللّيل في رحيله الّْوريّ، وسر حتُ بِّيالي إلى أياّمي مع جدّتي، فهتفتُ:

فَـــوَا أَسَـــفَا أَنْ لا أُكِـــبَّ مُقَبِّلاُ

وَأَنْ لا ألْاقِـــي رُوحَكِ الطِّيْبَ الَّذِي

ثُمّ نمتُ وأنا أهذي بالأبيات، فيا أيقظتْني إلآّ حرارةُ الشّمس،


أريدُ أنْ أموتَ هنا، مع كلّ هذه الأحز ان") . ففركتُ عينَيْ لأتأكّد من أنّا




أمس في وسطِ ذهولي".

 إلاَ الهُ كتبتُ إلى زوجتي ألْ أنْ توافيني إلى (الرّملة)، لعّلّني بأميرها أنسى ما كان من حُزني على جَدّتي.

واحتملتْ زوجتي راحلة هي وابني، وأدري أنّا لعنتْ في



 والمرضُ عن أنيابه في كلّ ذرةٍ رملٍ من رماله؟!ب،.


 على الشّمس كا تصبرُ الضِّباب، وأنسلُّ من الموت كا تا تنسلّ الأفاعي، ولا تُشيّعني إلاَّ عَظَمةٌ يُ فؤادي ليستْ لأحِدٍ سِواي، ورحتُ ألمتف:

## 

ووصلتُ أخيرًا إلى (الرّملة)، فأعجلتُ النّاقةَ أمضي إلم الموضع

 وألمَا وغيابًا يتلوه غياب.

ثُمّ مضتْ آيامُ وأنا أغرقُ في حزني، وقد تغيّرَ لوني وذُهِلتُ به

 ودَوَّى صوتُ ارتطامها بالأرض في سِيكون اللّيل، فقمتُ إليها، فرأيتُها
 الكَسِير المُبِير". ففزعتُ. وأخذتُها على أحسنِ نطاسيّ، فوصفَ لها أعشابًا وأدوية، فلم ينفعْ معها شيء .

وصارتْ زوجتي لا تقوم من الفِراش إلآلِّامِاما، وسألْنُي أنْ أقرأ
 صدرُها ويهطُ بنشيِج صامبٍ، ثُمّ همستْ بصوبٍ لا يكادُ يسمَع :
(أشُععرُ أنّك قلتَ هذا فِّ كا قُلتَه في جدّتكَ). فأردتُ أنْ أُسرّي عنها،

 (وأينَ ذلك؟؟". فقالتْ في قولك: هَبِنْنِي أَخَذْتُ التَّكـَأْرَ فِيْكِ مِنَ العِدَا







 لا تعودُ منها أبَّاً إلِ عالَّنا البَئيس.

ولم أدرِ ما أفعل. وصرتُ أحيرَ من صغيري ("ُعُسَده) الّذي ظلّ


تُمّ هَمَلْهُ بينَ ذراعَيّ، فأركبْتُها في هودجها




بدأت، حملتُها ثانِيةً، ونظرتُ إلى وجهها فرأيتُها تبتسم كأنّا ما زالتْ



 كان عليكِ أنْ ترتبطي برجلٍ تأوي إليه المصائب من كلّ صوبٍ .. .؟!









نَجَزَاكِ رَبُــــكِ فِي عَيْـــــرِرِك نَظْرْةُ

وَلْــــتِ قَلْبِــي إِذْ عَتَنْـِـي كَبْرْهُ

وتذكّرتُ وأنا آخذُ بيد (عُسَدَ) تَاركين قِبرًا غريبًا و حيدًا لا يعرفُ


في تلك الدّيار الغريبة عن كلّ ما هو عربيّ، في (أنقرة)، وتذكّرُتُ ما قاله حينَ رأى قبرَ امرأةٍ غريبةٍ كقبر زوجتي هذه هِّه، فهتف وهو يموت: أَجَارَتَنَــا إِنَّ الُُطُـــوبَ تَنُــوبُ



وقفلتُ مع الصّبّيّ عائِدَين إلى (الرّملة) لا ندري كيفَ سنتدبّر أحوالنَا بعدَها!

## (1.)

## أنطاكيّة وَحَدها صَغِرِّعٌ عليك

 فقدتُ فيها أهمّ امر آتَين في حياتي. وزهدتُ في في النّساء بعدَ حليلتي؛




 كان سَجّاني يوم سُجنِتُ في (حصى) قبل خمسةَ عشُر عامًا، وأهانتي وأهانَ قصائدي، ولم يعفُ عنّي حتّى تذلّلتُ في طلب البَ العفو، أقول


 والكذب والتّعالي.

وألحفَ (ابن كيغلغ) في السّّؤال، فسبحان مُغيِّ الأحو اله صرتُ



الحقود لا يكفّ عن الدّسائس إليه، يُرغّبه بقتلي، ويُزوّر في نفسِه ذلك. وأخرجني فَقدي بلدَّتي ثُمّ فقدي لزوجن من التّروّي عن هِجاء مَنْ يُشِرعون سيوفَ أحقادهم في في وجهي، فلمّحتُ للأمير ليفهـم، فقلت:
بَــــَا اللهُ حُسَّــــادَ الأَمِـــيرِ بِحِلْمِهِ

فَإنَّ لُـــــم فِي سُرْعَةِ الَــــوْتِ راحَةً

فلمْ يفهْمْ إشارتي، فامتالٔتْ نغسي غيظًا، وتجنّبٌتُ لِمَاعَه، ولقاء اللّّلاطين، فلِّا اضطُرّني إلى ذلك، ودعاني إلى مدحه، ابتدأَتْ بقصيدةٍ

أملحُ فيها نفسي قبله، فقلتُ:


سَــــأَطْلُبُ حَقِّي بِالقَنَا وَمَتَــــاِيخ

فَرَعش، ولم يسكنْ رَوعُه إلآّفي آخر القصيدة، ثُمّ هاله ما أراه فِيّ





 كا كانتْ زوجتي تُتُّي، وأتتهه بقصيدتي البائيّة التّي أقول فيها:








 تأتيه بر أمي، وقلتُ ناعِيِّا عليه هقه:


ولقد غامرتُ بكلّ شيءء بعدَ موتِ العزيزتَين، ولم أفكّر في أيّة عاقبة تطالُني أو تطال ابني، فغاليتُ في هَجْوِه، وجعلتُه أضحوِّ الزّمان، يتّدّر بصفاته الذّميمة النّاسُ طُّ الِّ ال الدّهر: وَتَــــراهُ أَضْغَــــرَ مَـــــا تَـــــراهُ ناطِقًا وَيَكُــــونُ أَكَذَبَ ما يَكُونُ وَيُقْسِـــــُمُ

وَالــــنُّلُّ يُظْهِــرُ في الذَّلِيــلِ مَوَدَّةً

وَمِـــنَ العَكَاوَةِ مــــا يَتَاُـــــكَ نَفْعُهُ
وَمِـــنَ الصَّداقَةِ مــــا يَــــِّرُّ وَيؤْعٌ
أَرْسَـــلْتَ تَهْـــَلْنِي المَدِيحَ سَفَاهَةً
صَفْـــرَاءُ أَضْيَقُ مِنْكَ مَـــــاذَا أَزعُمُ
وعرفتُ أنّني لو بقيتُ بعدَ هذا القصيدة، فإنّني مذبوحٌ لا عحالة



 ناجِيًا بنفسي وبابني من كلّ قوارع الفَزَع حتّى حللتُ فيّ فيّ قصره المُنِيف،


وعروبتي
فلّّا مرّتْ علَيَ فترةُ أستتجِمُّ بها في ربوعه، عدا (بانس المُؤنسي) قائد الإخشيديّين أعداء الحمدانيّين فباغتهُ بجيشٍ عرمرمٍ وأنا في أنطاكيةّ،

وكادوا يستولون عليها منه، ونشُروا جُيُوَُهم في أرجائِها حتّى كادوا يبلغون (حلبَ) قلب الدّولة بهذا الجيش، فكانت الصّدمة كبيرةً أوّل

 بين يدَيه مُكرَّمًا مُنَّعَّما، فكان أوّلْ ما قلتُ فيه

## 

تَحْسَــبُ الدَّمْــــعَ خِلْقَــــةُ في المَآقي
وكان (أبو العشائر ) فارِسًا شُاعِرُّا، وأنا اللّي طُفتُ العالمَ كلّه



يا بَني الَـــــارِبِ ابْنِ لُقْـــَانَ لا تَعْ
دَمْكُـــــُ فِفي الوَغَــــى مُتُــــونُ العِتَاقِ
بَعَثُـــوا الرُّعْبَ فِي قُلُـــوبِ الأَعادِيْ
ـِيِ فَكَانَ القِتَــــالُ قَبْــــلَ التَّلاقِي
اهتَّز طربُا، وخلتُ أنّه سيقوم من بجلسِه فيقّبلنّي بينَ عينَيّ،
 مَدْح". فلمّا قلتُ:
إِلْـــفُ هَذَا الَهـــوَاءِ أَوْقَـــَعَفِي الأَنُـ
كــُسِ أَنَّ الِـــــَامَ مُـــرُ الَــــذَاقِ






 وأجرى عليّ الهدايا.

وعشُتُ ناعِمًا فِ بلاطه، لا يمسُّني سوء، ونها خبري في البُّلدان،


 الكون يستعدّ لنبوغ شاعرٍ لم تعرفِ البشرَّةَ له نظيرًا.

وولَّ زمنُ الفقر إلى غيرِ رجعة، ونَكْبْتُ ورائي أمداح الأعاجمّ،


 التصيدة التّي أقول فيها:
أَأَضْـــِرُ عَنْـــكَ لَمَ تَبْخَــل بِشَيْيْء
وَلْ تَقْبَـــلْ عَـــَيَّ كَلامَ واشِ

فقال: أنتَ عندي في المحلّ الأرفع، واهتّز اهتزاز الكريم، فلّمّ

## 




قامَ وصاحَ: الا عدمْنا مثلَ هذا يا أبا الطيّبَ. إنّكَ لشاعِرّ وأيٌّ




 لقائك، وإنّكَ ستَجِلُ منه مثُل ما تَجِدُ منّي وزيادة، فإِذا كان أوانُ رحيلي إلى (حلب) غرّة الشّهر القادِمُ فسنسِير أنا وأنتَ إليه)،

وشعرتُ أنْ الدُّنيا كُلُّها تفتحُ ذراعَيْها لمذا الشّاعر الّذي كُنتُه،
 العربيّ التّغلبيّ سيف الدّولة الحمدانيّ أمير (حلب)، وفارِسِها المُفرَدَد.

## المَرحلةُ الـخامِسة

## السّيفيّات

هـ

لَقَد وَرَدُوا وِرْدَ القَطَا شَفَرَاتها
وَمَرُوا عَلَيْهَا زَرْدَقُا بَعْدَ زَرْدَقِق
بَلَغْتُ بِسَيْفِ الدَّولَةِة النُّورِ رُنْبَةً
أَتَّرْتُ بِكَا مَا بَيْنَ غَرْبٍ وَمَتُرِقِ
إِذَا شَاءً أَنْ يَلْهُو بِلِحْيَةِ أَهْمَقْ
أَرَاهُ غُباري ثُمَّمَ قالَ لهُ الْمَكِقْ
وَمَا كَمَدُ الحُسَّادِ شَيْنًُا تَصَدْتُهُ
وَلَكِنَّهُ مَنْ يَزْحَمِ البَحْرَ يَغْرَقِ

## (1)

## ليسَ عَلَى الَمِبيبِ شَرْط

إذًا ها نحن... ها نحنُ حَقًّا في الطّريق إليه، إلى سيف الدّولة
في (حلب)، رُغاء الجِمال القادم من آخر القافلة يزيدُ المشهَدَ جمالاً، السّبسب الّذي اختلطتْ قُمرته بحمرة الشّشمس مُودّعةً نصيبَهِا من هذا
 بدأتُ عهد الاستقرار في (حلب) ؟؟ ماذا لو أنّ هذا الزّمان البّخيل سَمَّحَ
 به هذا الشّاعر البائس الوحيد الأرمل اليتيم الّذي يبحثُ عـي بحيرة اليأس التّي يغرقُ فيها؟! ماذا لو، ثُمّ ماذا لو، ثُمّ ماذا لو؟!

خَدَرِّ لنيذُ يسري في أوصالي. وحُزنٌ شفيف. أمّا الحدر فلهذا
 (مُحسّد) الّذي يمتطي صهوةَ جَواد إلى جانبي بدا وكأنّه يكبرُ سريعًا، وأنّ الفروسيّة فينا جِبِلّة.

وصلْنا أخِيرًا إلى (حلب)، استُرْفَتْا قلعتُها التَي شمختْتِ في
 من عشرين عامُا، غيرَ أنّا اليوم (حلب) أخرى، إنّ فيّ فيها أميرِّا هو فوقَ

مفرقها تَاجٌ مُرصَّعٌ بُلعروبة والمروءة، الصّفتَيَن اللّتَّين قضيتُ ما مضى من حياتي أبحثُ عنهها في أميرٍ فَعَيِت.

قال لي (أبو العشائر ): (إنّ ابنَ عَمّي هذا بنى المكان والإنسان،


 وقلقِ حتّى أرى".

فلّمّا أصبْحنا، مضيتُ إلى جانب (أبي العشائر) نتقلّم الرّكب، ومعنا لفيفٌ من خاصّته وأعوانه، وعلمْنا أنّ الفتى الحمدانيّ ينتظرنا



 رأيتُ عَجَبَا، كانتِ الورود تحغَّ أطر اف الحديقة الفسيحة وتَالُا الأجواءَ






 هيئتها في خيال نَحّاتِها أو صائِغها، حتّى لتشُعر حينَ ترَى أسدًا فاغِرًا فاه

مُسورجِرًا صدره آنّه هاجِمٌ عليك يكادُ يزدردُكُ، وتسمعُ زئيره في أُذنيَك
 المُجوّةة، ثُمّ وُضِعَ مكان عيونها يواقيت من الزُّمُرُّد.... وتذكّرتُ قولة

تَصِـــفُ العَـــيْنُ أَنَهُم جِــــُّ أَحياءً

يَغْتَـِلِي فِيْهِــُم ارْتِيــابيَ حَتَّــى


ورأى (أبو العشائر ) الدّهشةَ على وجهي، فراحَ يبتسمُ، وتّتّعِع
 الحديقة الغَنّاء السّاحرة، ودخلْنَا بَهو القصر، فإذا هِّا هو قائمٌ على أعمدةٍ
 ولروعة النّقوش فوقَها، كانتْ هذه النّقوشُ آياتٍ من القرآن الكريم
 بي الحيال فتأمّلتُ أنْ أدخل قلبَ هذا الفتى الحمدانيّ، فيأمر بنقشِ قصائدي على جدران قصره كا فعل مع الآيات.

وفي غمرة اندهاشي، مال عَلَّيَ (أبو العشُائرِ) وهمسَ في أذني:

 أوروبّا اللّذين طردتْهم الكنيسة. استقدمهـم ابنُ عمّي، وأغدقَّ عليهـم الأموال، وأخرجَ أجملَ ما فيهـم".

تُمّ حانت ساعةُ اللّقاء، فأتينا المجلس، فإذا هو عالي الأبته، فسيح

















 بذرة الحسد في قلوب أهل هذا البلاطط، وستنمو حتّى تُصبِّحِ شجرةً كبيرةُ يصعبُ اقتِلاغُها حتى على أهل السُّلطة.

ثُثّم إنّ (أبا العشائر ) راحَ يُعرّف بمن حضر ذلك المجلس:(هذا
 ابن خالويه إمام هذا البلاط في النّحو واللّغة، وهذا الفار المار ابي إمام أهو أهل الفلسفة، الشّّارح أقو ال المعلّم الأوّل أرسطو، وهِ وهذا الثّمّاعر أبو العبّاس النّاشِئ وحُدّثْتُ أنّكَ تعرفه، فقد أملى شعره على مَنْ كنتَ فيهـم في الكُو فة، وهذا الشّاعر أبو العباس النّامي كان جَزَّارًا يبيعُ اللّّحم فيّ بيّ باب

 تَيّلاتي، فكأنّني سمعتّه يذكر مَنْ تبقّى من الجلّوس: ا(وهذا السَّرِيّ



 وأبو عُثُان يقو لان الشّعر من عقلٍ واحدٍ، فإذا سمعتَ لأحدهما كأنّما سمعتَ للاَخَر- وهذا الوأواء الدّمشُقيّ كان يبيع الفاكهة، فصار يقول
 هؤ لاء الشّعراء اللّذين يُمكن أنْ ينطبق فيهـم ما قُلته في (ابن كَرَوّسى)،
 بنفسي عن المسير معه، وأنفةً منّي لُمصاحبّنه:

وَعَدَاوَةُ الشُّــــعَراءِ بِبْــــسَ المُقْتَى

وصحوتُ من غمرتي على صوتِ (سيفِ الدّولة): (امرحبًا بأبي الطّيّب، لكَ فوقَ ما تُحِبَ إذا علا بك شِعُرُّكَ، فإنّني أَعْرَفُ بالشَّعر من
 الصّواب، وما طرِبَبَ له الفؤاد، والتذّ له العقَل، وأمّا قولُ الشّعّعر فإنّه

 عليّ الرّدّ، نظرَ إلى يمنيه حيثُ (أبو العشائر) مُتعجِّبًا، فهتف (أبور الِّ
 للقول، وشـدَدْتُ عِمامتي على رأسي، وأصلحتُ انِ من هندامي، وقلتُ:
 حتّى علتٌ، فسمعتُ دون أنْ أعرف صوتَ القائل : (ايشترطُ على الأمير



 وقد خفضتُ نبرةَ صوتي قليلاُ كأنّني أُفسّر ما لا يكتاجُ إلى تفسير: (اأيّها



 أزيدَ يأسي وبُؤسي". فسرتُ صرَخَاتٌ في المجلس، فنظرتُ إليهم وإلى


الأمير"). ثُمّ تابعتُ: (اوإنّه لمن أحسنِ ما يصدُقُ في هؤ لاء الأمراء، البيت
الّذي قلتُه من قبلُ :

## أَرَى أُنَاسَـــــا وَعَصْوِولِ عَــــلَى غَنَّم

وَذِكْرَ جُودٍ وَيَحُْــــوِيِ عَلَى العَلِمِ
تُّمّ صَمَتُّ، وصمتَ الوزراء وقادة الميشُ والعلملَ والشّعراء

 عُحبّ". (اليسَ على الحبيب شرط)" (إلآ ما كان في مثلي ومثلك) . (افقُلْ يا





 المحالسين سَرَيان مو جة الماء الطّامّ، وما كان ذلك ولك ابتِداءً لإنكارهم عليّ


 من كلّ مكانة في الجَسَد، وكرّمه، وجعله رمزًا للعِزّة، وإنَّ العربَ

 الأمير، وهتفَ: (اهل لكَ من شر طٍ غير هذا؟؟). (انعم"). (افقل)". (ألاّلِّ

أُنشُدَ الشّعر بين يدَيك واقِفًا). (أما رأيتَ الشّعراء يُنِّدون شِعرَهم

 وأنا مَلِكُ القول، وأنتَ رَبُّ الحرب وأنا رَبُّ الحرف"، فعلتْ صيحِّاتٌ


 لك من شروطٍ أخرى؟؟". وأسكتت العبارة الأخيرة همهات القوم ألمّا أو
 واحدٌ فحسب، ألاّيُكر هني الأمير على القول، فأقول متى أثشاء لا لا متى


 عنه (أبو العشائر)، وجلسَر عن يمين اليمين، فأتيتُ عليّلي أمشي إليه


يساري، والأمير الّذي يِلسُ عن يميني، وهتفتُ:





فأطرقَ القوم، وعرفتُ أنَّ أكثرُمْم لا يفقهون ما أقول، وخَطِر
 عن ذلك، حتّى لا أكون صخرةً في بجرى النهر الّنّي تَدَفَّقَّ للتَّوّ،


وَيَسْــتَضْحِبُ الإِنْسَانُ مَنْ لا يُلائِمُه
فلم يقدرْ أحدٌ منهم أنْ ينبسَ بحرف. فلًّا قلتُ:
بَلِيْــتُ بِلَى الأَطْــــلالِ إِنْ لَمَأَقِنْ بِا

هَسَسَ غيرُ واحدٍ منهم همسًّا مسموعًا: إإنّه لبخيل، أقرّ على ذلك
 طرب على رزانة طربَ هذا الأمير ورزانته، فإنّه كان يُصيغي كانَّنِّا يشُربُ ما أقول، فلّا وصلتُ إِلى قولي:
سَــــَكْتُتُ صُرُوفَ الدَّهْرِ حَتَّى لَقِيْتهُ



فَأَبَصَرْتُ بَدْرُا لا يَــرَى البَدْرُ مِثْلَهُ

وَخَاطَبْتُ بَحْرُا لا يَرَى العِبْرَ عَابَئْهُ

أو قفني، وصاحَ من طربٍ وعَجَب: ״لكَ كلّ ما تَتّْى، إنَّ هذا القول يأسرُ سامِعه، وإنّه لا كِفاء له عندا وِنا إلاً أنْ تسَألنا ما تشاء فنُعطيك". فابتسمتُ دون أنْ أسأل شيئًا، وأشرتُ إلى كلّ الشّعراء



## بِلا وَاصِفٍ وَالثِّســعْرٌ تَهْذِي طَّاطِمُهُ

فَهَمُوْا أن يقوموا ويتركوا المجلس، وتحرّكتْ كللماتُهم في
 أنْ يجلسوا، وقد أعجبه أنْ أستفزّهم بذلك، وهَّنّ رأسه موافِقًا، و كادَ
 شاعرًا في بلاطي أو أكثر، لم تأتوا بِعُشْر ما قاله أبو الطيّي") . فلّمّا ختمتُ القصيدة بقولي:
وَإِنَّ الَّذَي سَـــمَّى عَلِيًّــــا لُنْصِفٌ

وَمَا كُلُّ سَـــيْنٍ يَقْطُعُ المَــــامَ حَلُّهُ
وَتَقْطُعُ لَزبَــــاتِ الزَّمَــــانِ مَكَارِمُهْ
قال وهو يتهايلُ من سُكْر: (الك المكارمُ كُلّها") . والتفتَ إلى (أبي
 العشائر ) وقال: "اسمعتُ، لقد قال مثلَه حينَ كان في بلاطي، أمّا من سِواه فها سمعتُ، ولا أظنّي سأسمع") ((ف) ترى؟؟). (افيم؟؟). (إي إكرامه) . (يكون شاعرَك الأثير ...")، وقاطَعْتُه في خيالي: (الستُ لأحدٍ")،

وتابع: (وينزلُ ميادين قتالك فيزداد فروسيّة، ويتعلّم فنون القتال مع


 الوجه الّنّي يُرضيه عَنّاها . وسكتا.

وأمّا القوم، فقد نفَنَ الحَسَدُ والغيظُ صدورهم فتتبِّتْ، وملأُ
 بأس بددايةٍ كهذه!).
(r)

سُؤال الوُجود!!








 وأكملتُ عنه: (اومَضى إلى (قُلونية) الحصينة المتأبّبة فنتبَ سورَهانا،








هَنَّأه بالنّصر). (يعرفُ ذلك كلّ حاشيته وجنده وشُعبه، فِا الّذي تعرفُه























فيه ما يدور على الألسنة؟ أنا أُجيبك: كَلاّ، إنَ بطو لاته هذه قد تعيشُ






أنْ يقول شيئًا بعُ.
ثُمّ لَّا خَرَجْتُ بدوري تلقّاني رئِس الحَّمَم، وقْدْ هَيَّأ لي عَرَبةً،


 فركبتُ ومضينا.

قَطَعتْ بِ العربة الطّريقَ حتّى مرّتْ على دربٍ بِّ بين مساربِ






 وللفُناء أربعةُ حيطانٍ مُنضّدة الحجارة، يقف في كلّ جدارٍ ثلائةُ

أبوابٍ تعلوها أقواسٌ حجريّة، يُفضي كلّ بابٍ إلِ غرفةٍ نظيفةٍ بُهْزةٍ
 قصرِ (سيف الدّولة)، من هذا الدّرب كنتُ أغدو إليه كلّلمَ دعاني هو هو
 ثلاث، واحدةٌ للمطبخ جُهِّز بالصّحاف والِِفُان والملاعق والصّ والسّكاكين




 المالس أو المُضطجع في داخلها، وقد شُبُكتْ بتقاطُعِتٍ من الحديدِ المُذْهُ

أمّا الجِهة الشّرقيّة ففيها درجٌ أنيقٌ على درابزينه جُصصٍ للورود










رأسُ كلّ قلمٍ يختلفُ في حجمه عن القلم الآخر، فأحدهما للعناوين الكبيرة، وأخرى للعناوين الأصغر منها، وأقلامٌ للكتابة العاديّة


 والشّعر والسِّيَر والطّب والقانون والفلسفة، وقدّرتُ أنّ فيها أكثرُ من ألفِ بُجلّة في شتّى العلوم والمعارف.


 في الطّابـق العلويّ.

إنّه الاستقرار يا (مُسّدل) . وسألني وهو ير كضُ في الفِناء الفسيِح


 يُعلّمك المنطق"، (اولكنْ يا أبي ستتبقّى غُرَفُّ أخرى"). (دَعْها للجنّ تسكُنها فلا حاجةَ لنا بها"، وضحكُنا معًا.

ثُثّم مْ تَضِِ مُدّة على تطو افنا في الدّار، حتّى سمعْنا بابَا يُطرَق، ففتحتُ، فإذا هو رئيس الخدم قد عاد، حامِلاُ لنا من سوق حلبَ
 مشويّ وخبزٍ ساخنٍ. ثُمّ أمرَ خادمةً وخادِمًا أنْ يدخلا بهِّا، وهتف:
(أمّا هذا المادم فمن أجل أنْ يُلبّي لكَ كُّلَ ما تطلبه منه، وأمّا هذه

 التّي يكون فيها الططبخ والخزين.

أمّا خارجَ هذا البيت، فمبنىى صغيرٌ أقربُ إلى الخان في سقفه
 المعلف ولقن الماء، وفي الأخرى جوالانِّ
 وسقايتها، وتنظيف المكان.




 تتطّعتْ في مشيي الطّويل رميُّها ورحتُ أعدو حافِيًا.








فلّمٍ كان الغد، هوينا في درب الّسّويقة إلى القصر، راكبين جوادَّنا









الفلسفِة فرأيتُ فيها (أبا نصرِ الفارابيّ) .مكتبة سُر مَن قرأ
كان (الفارابيّ) صبيح الوجه، طويل اللّحية عند الذّقن، خفيفةٌ




 غيرَ أنّني رجّحتُ أنّه لأرسطو، فأنا أعلم أنّه شُرحَ تعاليمه.
اقتربْتُ منه، وتنحنَحْتُ حتّى يشُعر بوجودي، رفَّ رأسَه


 بلطف: (الشّّاعر أبو الطيّبَ. أهلاُ بك". "أهلاُ بكَ يا سيّدي". (ما

تصنع في حياتكَ هنا؟؟). (لم أدرِ بعدُل)، فضيّق عيَنَه، وقرنَ ما بينَ
 من الفلسفة؟!". "الكلّ واحدٍ منّا في الحياة فلسفته يا يا سيّدي"، (اوما











 اعتز ال الأذى، فقلت، هل يصلح قولي:






من سببل إليها؟). (القد رأيتُ موقفكَ أوّل لِقائكَ بالأمير)، (افكيفَ







ثُّمّ إنّه مَرّ بنا الشّاعر (كُشاجم) الرّمليّ يتهادَى، فهتف: ا"أينَ



 ثُمّ أقبل وحده، ولم يكنْ معه (أبو العشائر )، وعلمتُ أَنّه لِحَقَ بوِلايته في
 يُساقُ إلى الموت من رهبته الأمير، وأرادَ الأمير أنْ يُهِدِّئ مِن رَوْعهُ،



 رأسه كان قد ذهبَ بِاء وجهه كلّه، فلم يستعذْ منه شيئًا بحُسْنِ شِعره بِ

وانفضّ الجمحُ كلّه، وأبقى (سيفُ الدّولة) عَلَّي، وعلى (الفارابيّ)؛ وعلى (ابن خالَوَيه). وهتفَ: (اأنتم أئمّة أهمَّ العلوم، فأمّا أَنت يا يا أبا


 الباصرة، وبالأشعار النّاضرة، ولا أريدُهما أنْ يَفظا من الشّا الشّعر إلاّلاّلأبي

 هو أعلى ِمّا تقول، ولكنّه الحَظّ، وقد يقع للغافل ما وا لا يقع للمُتحِيِّن،


$$
\begin{aligned}
& \text { شِعْرِي وَلا سَــــمِعَتْ بِسِحْرِيَ بَابِلُ } \\
& \text { وَإِذَا أَتْـْـــكَ مَذَمَّتِــي مِســـنْ نَاقِصٍ } \\
& \text { فَهِـــيَ الثَّهـــهـهادَةُ لِي بِـــَنَّيُ كَامِلُ }
\end{aligned}
$$

فأوغرَ ذلك صدره وأغاظَه، وأرادَ أنْ يقول شيئًا، ولكنّ


t.me/soramnqraa
( $r$ )

إذا أَردَتْ لِشِعْرُ كَ الخلود فَزيَيْنه بالِحكمة

تركتُ كلّ شيء من أثقال هنا القلبِ وأرحتُه هناكِ اكِّ مضيتُ





كانتِ الشّمسُ ترحل في الأفق، برودةٌ هانِئِّة مع نسائِمَ عليلة،





وصلتُ إلى الكوخِ الّني طلبَ منّي أن أوافِيه عنده، كان الكون




 وما بين الزّاويتين نوا فلذ عالية وعريضة تُطلّ على النّهر ـ

خطوتُ بضع خُطوات، وأنا أنادي: (يا أبا نصر... أيّها




 أذرع الأرض بخطواتٍ واسعةٍ في أنحاء الكوخِ وأنادي: (ايا أبا نصر ...


خرجتُ من الكوخ، وطُفتُ حوله أنادي على المُعلمّ، فلّما صرتُ











ومرّتْ مُدَّةُ من الصّمت، لا نرى فيها غيَرَ ضوء النّجوم المترَاقصة في الآفاق المفتو حة أمامنا، وغيرَ خرير النّهر الوادع، وبعض أصوراتِ

الطّيور في آخرِ لِظاتها قبل أنْ تأوي إلى وُكُناتها. فلّمّا استقرّتْ روحي


 أطوفُ بلادَ الشّشّلل مع الجّنّ وأبي، ولا أدري إنْ كانَ صوتًا حقيقيًّا، أمْ
 هذا الفيلسوف الجميل!!

تُثّمّ هتفَ دون أنْ ينظر إِلَّ، كأنّه يُخاطِبُ النّسمات الّتي تتهادَى


 فيما تَيَّله من أصوات الكواكب وأكِ وأُلفة الأنغام السّماويّة... أتعرفُ





 كُرسيّه، وجلستُ أمامه، فقال: (ايا أبا الطّيّب إذا أَرَدَتْ لِّبِعركَ الحَّلود




إلى قولي الّذي سأجعله في قصيدةٍ يومًا ما:


## 














 أمامه، ويغمس الرّيشة في الدّواة، ويقول لي: (پيكفي اليوم").

ركبتُ فَرَبي، وانطلقتُ عائِدًا إلى البيت. قطعتُ الطّريق كِّلّه في
 درسًا من دروسه.

تُمّ رُحتُ أقلّب في الكتب الّتي في مكتبة داري، أقر أ موضوعانها،






 وإذا على رأسهم (سيفُ الدّولة)، فلمّا رآني أقبلَ إليَّ بو جهه، وهِّهُ وهتفَ بقائد

 أخي ناصر الدّولة قد طلبَ منّي النّجدة ليستعين بي على قِتال (أمحد

 في الواحات راحةً قصيرة حتّى وصلَ إلى أخيه، فقاتلَ معه البُوِيبّين،



 بالسّيف" (احُبًّا وكرامة). (ألم تقلْ في ما جرى شيئًا؟!". فأجبتُ: "قلتُ". فهتغف: (أسمِعْنا، فَدْتَكَ أسم|عُنا"). فأنشُدتُ:
أَعْــــلَى الََكِلِكِ مَا يُبْنَى عَلَى الأَسَــــِ


فهتف: (اصدقتَ). فتابعتُ:

حَتّى تَقَلْقَـــلَ دَهْرًا قَبْـــلُ في القُلَّلِ
مِثُلُ الأَمِـــيرِ بَغَـــى أَمْــــرًا فَقَرَّبُهُ
طُوْلُ الرِّمَاحِ وَأَيْـــــِي الحَيْلِ وَالإِبِلِ
فصاح: (اللهّ ... الها). فسرى مع إعجابه الغيظُ في الآخَرين.




فصاح: ("كأنّكَ كُنتَ معنا يا أبا الطيّب").
 المال وأخذَّ الشّعراء الآَخَرون العَمد. فقفلتُ بالمال إلى (يُسّد)، وأنـا


ثُمّم لم أتنَكّبْ عن دروس (الفارابيّ) في الفلسفة كلّ ثلاثاء بعدَ
 بها عمّن سواهم من الناس، وهي أنّهم يعتقدون في بميع مَنْ دُونَّم الاستخدام والاستعباد، وفي أنفسهم الإصابة في جميع ما يأتونه". فسألتُه: "وهل يدخل سيف اللّولة في جملتهم؟!"). فردّ كأنّه لا يُريد

الإجابة: " ليس شيءٌ من الأمور في العالم إلا وله وجهان أحدها



 الأرضِ بالُمعجزِ". فتشَرَّبْتُ ذلك.


 أنّ مرافتته حَلّتْ لي كثيرًا من المُعِِلات.




> بِنَا مِنْكَ فَوْقَ الرَّمْلِ مَــا بِكَ فِي الرَّمْلِل

إلى أنْ قلت:



فلّمٍ قفلْتُها بقولي:
 وَهَلْ خَلْوُةُ الحَسْــــنَاءِ إِلَا أَنَى البَعْلِ

وَقَدْ ذُقْتُ حَلْـــوَاءَ البَيْيَنَ عَلَى الصِّبا
فَــالَحْسَبَبِّي قُلْتُ مَا قُلْـُتُ عَنْ جَهْلِ
وَمَا تَسَـــُعُ الأَزْمَانُ عِلْمِـي بِأَمْرِهَا



بَكَى سيفُ الدّولة، وأمر لي بألف دينار، ولمّا خرجتُ عانقني. وانفردَ بي (الفارابيُّ) بعدَ انقِضاء المجلس، فقال: الظَهَرَ في القصيدةِ
 ولكن انظر إلى المطلع، كائنك تريد أن تقول: الحدّ بين الموت واني والمياة هو
 ولكنّها ناقِصة، فنحنُ أيضًا موتى مئله؛ موتى يسيرون فون فوق الأرض
 الحركة والسُّكون،.
وصارتِ الهدايا والأُعطيات بعدَ ذلك تأتيني من الأمير تِباعًا،
 النّار في الصّدّدور، ووصل ذلك المسد إلى ابن عمّه الأمير (أبو فراس)،

وكانَ أولى به أنْ يكون بمنأُى عن ذلك. وعرفتُ المنزلة التي أنزلَني
 كذلك يُوجِب الميطة والحذر .

وقال لي (سيفُ الدّولة) وهو يقود في ميدانٍ من ميادين قصر
 قبل أنْ يُردف: (اعلى أنْ تُسمعني بيتًا واحِدًا)". فهتفتُ وأنا أضحِكُ وأجذبُ الدّهماءَ إلِّ":

## 


وفي مرّة أخرى بعتَ إِيَّ مع رئيس المَلَم خِلَعًا وثيابِّا مُوشّاة
 هذا في هذه الرّقعة، فكتبتُ:

## فَعَلَـــتْ بِنَا فِنـــــلَ السَّـــــاءِ بِأَرْضِهِ


فَكَأَنَّ صِحَّةَ نَنْـــــِهِا مِـــنْ لَفْظِرِ
وَكَأَنَّ حُسْـــنَ نَ نَقَائِها مِسـنْ عِرِِهِ


 الشّعراء والخُطباء والعُلماء والفلاسفة والأطبّاء في يومِ ربيعيّ، ولّا

استقرّ بنا الرّوض، هتفتُ بقصيدتي الّتي أوّها:
أَيَـــنْرِي الرَّبْــعُ أَيَّ دَمْ أَرَاقَـــا
وَأَيَّ قُلُـــوبِ هَذَا الرَّكْبِ شَــــــاقَا
لَنـــا وَلِأَهْلِــــهِ أَبَـــُـا قُلُــوبٌ
تَلاقَـــى فِيْ جُسُـــوم مَـــــا تَلاقَـــى
وطِرِبَ الأمير كأنّه يطربُ لأوّل مرّة، واهتزّ، وتيّيّزت قلوب
الشّعر اء غيظًا، وأردفتُ وأنا أكادُ أر قُصُ طربًا لطرب الأُ الأمير ولغيظهم:

## 

## 

فشَهَهَ بعضُ العارفين شُهقةُ كادتْ تذهبُ بهواء الرّوض ذلك طربًا والأمير معي، فوجدتُ



وَرُعِـِي




فأرادَ أحدُّهم أنْ يقول: (القد قَدَمَ نفسَه عليك)، فكأنّني سمعتُ




فضحِكَ سيفُ الدّولة، وعَضُّوا هم على شفاههم. فأجهزتُ
عليهم:

فَـَإِنِّ قَــــْ أَكَلْتُهُ مُ وَذَاقَــا










 بسخرية: (اعلى الشّعراء). وأشرتُ إليهمَ، فقال: (اوما مُعجِزتُك؟؟).

فقلتُ وأنا أضحك ضحكةً خفيفةً، البيتُ:
وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيا عَــــَى الحُرِّ أَنْ يَرَى

وأشرتُ إليه. فضحك سيفُ الدّولة يومها حتّى ارتّتْ لضحكاته العالية قلوب الحاسدين، وضحكتُ معه!
( $\mathfrak{E}$
وَفي التّجارِبِبِ بَعَ الغَيِّ ما يَزَعُ
وجَمع (أبو فراس) من اتْنقوا على عداوتي، فهتفَّ فيهم يَعْنيني





 رأسَهاه.

فَّخل عليهم (سيفُ الدّولة)، وباغَتَهم بدخوله، فلحّا رآهم، ابتسم وقال: (اعلامَ اجتمعتُم؟"). فردّ (ابن خالوَّيه): ا(اعلى الخير إنْ شاء الهّه). فحنق (أبو فراس)، وهتف: (ابل على هذا الشّرّ). فجفل سيف




 تقولوا ما يقول؟؟). (ابل أحسنَ يَّا يقول). . (فهاتوا فأنا سامِعِ".

فتَلجُلُجوا، غيرَ آنَّ إقدام أبي فراسِ سَجْعَهم، فهتِتْ: أنا أقول:




فَهَّ سيفُ الدّولة رأتَه ورضي له ذلكُ، وتقدّم البِّبناء فأنشد:




















فدُهِشوا من بروزها وجرأتها، ومن حُكمِهِا القاسي على



 فهتف: (القد كانتْ يُقِقّة، إنّها أميرةُ بني حمدان!)".

ثُمّ أمرهم (سيفُ الدّولة) بالانصرافِ جميعًا واستبقى أخته (خولة)، واقتربَ منها وهو لا يكادُ يُغفي ابتسامته: (القد صرتِ ناقدة)".
(أنتَ أعلمُ بالشّعر منّي، وتعرفُ أنّهم لا يستوون مع أبي الطيّب"). "وتحفظين من شعره؟"). (بل أحفظُ كلّ ما قاله من قبلُ، ونتناشدُ
 بيننا حتّى يظلّ لمذا الشّعر هذا الـِّال").

ووصلَ خَبرُها وموقفها إليّ، نَقَلْهَ لي إحدى اجِواري الّتي حَدَّتَتْها المادثة، فوقعَ ذلك في قلبي، وكأنّ قلبي الّّني ظلّ فارِغُّا بعدَ





 عقلي. وعُدتُ من ليلتي تلكَ أُفكّر فيها، وأقلّب الأمر على وـلى وجوهه كلّها، فـا قدرتُ على النّوم.



 قلبي في قلِبها. واطمأنْنْتُ إلى ذلك الحاطر ـ وإنّ القلبَ إذا أحبّ حَجَب العقل".

وللجدران آذان. وللعيون عيون. وعلى ما تأتي رقيب. وما ذاك حتّى دخحلَ (أبو فراسٍ) على الأمير هائِجًا مُغنتاظًا: اإنّ هذا ولِّا اللّص
 (أقطعُ رأسه لا يدَه، ولكنْ مَنْ هذا اللّصّ؟؟!). (أبو الطّيّبِ المتنبّي").










 قطَعتُ لسانك). (اقطعْ لساني يا ابن عمَي كـا تشاء، ولكنْ اقطع معه عنق هذا العاشقَ المائن") و وخرجَ وهو يُرغي ويُزيد.

وخَخلا (سيفُ الدّولة) إلى نفسه، وراحَ يُقَلّب ما سَمِعَ على وجهوٍ

 في قلبه يكولُ إلى سَواد، ومضتْ على تلك الحادثة أسابيع.

ُُمّ أرسلَ (الفارابيّ) أحدَ خدم القصر إلى داري يطلبني، فجِئتُه في


 تعرف...؟!". وتردّدتُ، وهممتُ أنْ أُكمِلَ فقاطعني : (لا أحدَّ يعرف"). واختلطَ عليّ قولُه، هل كان يعني المعنى الحقيقيّ أم المعنى الفلسفيّ؟!
 لأحدٍ في هذه الدّار، السّعادةُ في ما تُعطي، لذّة العطاء تجلبُ طُمُأنينة
 وصمت، فخطر ببالي أنْ أصوع ما قاله بيتًا، فقلتُ دون ألْ يسمع:
 يَتَفَرَنْـــنَ جَهْــهرَةٍ وَاغْتِيَــالا مَـــنْ أَطَـــــاقَ الْتِـــــاسَ شَيْءٍ غِلابَا
 كُلُّ غَـــادٍ لِحَاجَـــةٍ يَتَمَنَّسىى أَنْ يَكُــــونَ الغَضَنْفَــــرَ الرِّبْبـــــالا

وسمع منّي البيت الأخير، فقال: اغلبَتْكَ طينِيُّكُ يا بُتنيَّ الحُبّ ليسَ ما هاجَ في الفُؤاد، فإنّه كثيرٌ فاسد، بل ما قَرَّ فيَ في العقل فإنّه قليلّ
 وصُغتُ قوله شِشعرًا:


 هذا القصر، ولقد أخذتُ منه حاجتي كا أخلَّ منَّي حاجته، وإنّيّ غادٍ


 وعهد القصر به．

米米类米米米米米米米
ثُمّ صاحَ مُنادٍ：（يا خيلَ الشا اركبي＂）وكان ذلك في أواخر الصّيف



وسارَ الجيشُ بـلالاثين ألفََ فارسِ تارِكَا قصر الحَلَّبة، وسِرْتُ في في



 الرّأس، وفينا من الشّعراء ابنا عَمَه؛ أبو فراسٍ وأبو زُهير مهلهِل بنـ همدان التّغلبيّ．

وقصَدْنا أراضي (بيزنطة)، وانضَمَّ إلينا في الطّريق أربعةُ آلافٍ
أخرى من (طرسوس) بِبِيادة القاضي (أبي حصين)، فصرنا أربعة
 عشر ألفًا من قلّة. وكِيفَ وفينا مَنْ فينا؟!!!.








 وأسرْنا عددًا من قادتها وكثيرًا من جُنودها الِّا، وغنمْنا أموالًا طائلة.

استمرّتْ هذه النَزَوات شهرَين، ودخل الشّتاء، فرأى الأمير







مع (سيف الدولة) فانهزم، وقتلْنا من فرسانه خلقًا وأسرْنا من بطارقته



 وشَنْ علينا الإغارة فهربَ من الفرسان جماعةٌ منّا، ونزل (سيف

 الجِيشِ معه، وتياسَرْنا في طريِّ وَصَفَهُ للأميرِ بعضُ الأَدِّلّة. وحُصِرتُ



 من جُنُودنا، في الوقت الذي كان فيه (الدُّمُسْتُقُ) يضربُ مِبُ ما تبقّى من



 من بحر (الحَدَث)، فوقف وقد أخلَ العدوُّ الجَبَلَين من الجانِبَيْن و جعل




كان في السَّلاسِل، وكان فيها مئات. وانصرف (سيفُ الدَّولة). و كان





سِوانا من جيشنا.
فلمّا أَمِنَ (سيفُ الدّولة) في (حلب)، واجتمعْنا في المجلس بعدَ بضعةِ أَّام عرفَ لِي قَدْري، وعرفَ الفرسان من مُدَّعي الفروسيّة، و كان يومَ غَضبٍ وحُزِ ن، وكنتُ قد كتبتُ قصيدةً أصفُ فيها ما ما رأيتُ وعاينتُ، وأنشُّتُهُ إيّاه:

إِنْ قَتَلُوا جَبْنُوا أَوْ حَدَّثوا شَـــــــِجُعُوا

وَفِي التَّجَـــــارِبِ بَعْدَ الغَــــيِّ مَا يَزَعُ
وَمَــــا الحَيَاةُ وَنَفْيِي بَعْـــــَد مَا عَلِمَتْ
أَنَّ الحَيَـــــةَ حَــــَا لا تَشْـــتَهِي طَبَعُ
ونفى ثُباتي مع سيف اللّولة حينَ فرّ النّاس وَسو اسَه يمّا حَدَّثه به (أبو فراس)، وعادَ إلى مودّته، ولّا قلتُ في القصيدة:

وَفارِسُ الحَيْلِ مَنْ خَفَّهــت فَوَقَّرَهَا
في الدَّرْبِ وَالـــــَّمُ في أَعْطَافِها دَفَعُ

هتفَ: أشهُدُ أنَّكَ فَارس و ولّا قلتُ:

## مَســنْ كُنْتَ مِنْهُ بِغَرِ الصِّـــــْقِ تَتْفِعُع


إِنَّ السِّـــلاحَ جَمْيْعُ النَّـــاسِ تَمْمِلُُ
وَلَيْسَ كُلُّ ذَوَاتِ الِخْلَبِ السَّـــُعُعُ

 الصّيف، وسيُّصبح الماءُ غورًا.

## (0)

## خَيالُ خَوْلَّة

وعكفتُ عامًا كَرِيتًا أقرأ في المكتبة التّي وَهبني إِّآما الأمبر،






 منهن ألاّي يزيَّ عليها.

وعُدُنا إلى (حلب)، فا استطبنا أنْ نُكلَّم (سيف الدّولة) فيّ
 أمرَ (سيفُ الدّو لة) لي بأحسنِ جياده، وهو (المّابح)، فقال: (هُو لكَ،


غير أنّ (السّابح) الّنّي كان مهوى أفئدة الأمراء قبل الأميان



ودخل عليه (أبو فراس) في عُدّة الشّرّ، هو وبجموعة من







 خَفِي عنّ؟! سمعتُه يقول في مطلع قصيدته التّتي مدح بها التّو خيّين:

أُحــادٌ أَم سُــــدَاسٌ فِي أُحَـــادِ

فا سُداسُ هذه؟ لقد رُوي عن العرب أُحادُ وثُنُاء وثُّات ورُباع







 (أمّا هذه فصدقت، غير آنّه اشترطَ في شُروطه الثّلاثة أوّل ما لقيناه علينا

ذلك، فقال: ألاّيُكرهني الأمير على القول، فأقول متى أشاء لا متى



تُمّ إنّ الأمير قرّر أنْ يسير شَهالاً فيُوْ دّب الرّومَ، ويبني قاعدةً له في (مرعش)، فكان أوّل ما يفعله قبل أنْ يغزو بلادَ الرّومه أنْ يأتي بالعُلماء والخُطباء فيُحمّسوا النّاس على أنْ يسيروا إلى قِتال عدُوّهمهو فيقف الحُطيبُ هادِرًا في الجِيش: (إن للجنّةٍ بابًا حدودُه تطهير الأعال،


 يستصحبُ بعضَهـم إلى تلك الثّغور.

فمضيْنا شهلالًا نتوغل في بلاد الرّوم، فلّمّا صار الجِيشُ على نَشُزٍ مُوفٍ على (مرعش)، نَزَل المطر، فكانَ شـارة وكان بِشارة، ثُمّ انهزم (الدُّمُستق) وجيشُه أمام (سيف الدّولة)، فلّمّ تَمّ النّصر، أقامَ مَ فيها




 الموضع أحدُّا، فا أثّر ذلك في إقبالي على ما أريدُ من القول شُيئّا، ومتى كُنت أحفل بهم؟! فقلت:

فَدَيْنَاكَ مِســنْ رَبْـــــِ وَإِنْ زِدْتَنَا كَرْبَا

تُمْ سَرى الصّمتُتُ التّامّ في المجلس، فأمّا الأمير فليطرب، وأمّا وأمّا
الحُسْاد فليبحثُوا عن مدخلِ يتتقهون من خلالله دُرَرِي. فا وجدوا إلآّ
ما يزيدُهم غيظًا، فلّا وصلُّ إِلى قوليُ

## 



فَيا شَـــــوْقِ مَا أَبَقَى وَيَّا لي مِنَ النَّوَى



الأبيات ما عُغِيَ بها إلاّ (خولة).

ثُمّ تابعتُ ترنّمي، أضعُ سنان الحرف في آذان الحَّدَة:
إِذا الدَّوْلَةُ اسْـــــَكفَتْ بِـــــهِ فِي مُلِمَةٍ

نُهَابُ سُـــيُوفُ المِنْدِ وَهْــــيَ حَدَائِد


فاهتزّت العروبة والعربيّة فيه، فأزال البيت كلّ شَكِّ في نفسه تُجاه


من (حلبَ) إلى (دمسّق)، وكانت أمرع ضياع (سيف الدّولة)، ولم تلفتْني هذه المِبةُ العظيمةُ عن سِحر الشِّعر، فتابعتُ:

أَرَى كُلَّنـــــا يَبْغِــي الحَيَاةَ لِنَفْسِــــِهِ
حَرِيْصًا عَلَيْها، مُسْـــــتَهامًا بِها، صَبَّا
فَحُبُّ الَجَبَانِ النَّفْــسَ أَوْرَدَهُ التُّقَى
وَحُبُّ الشُّجَاعِ النَّْْسَ أَوْرَدَهُ الحَرْبَا
فكأنني رأيتُ (الفارابيَّ) قد قام من قبره، وجاءتٌ هَيوُ لاه إلى


فنقّلْتُ الخُطا على ما أرسمُ، فهتفتُ:
 بَنَــى مَرْعَيُّـــا، تَبَّا لآرائِهِــــْ تَبَّا!
وَمَـــــا الفَرْقُ مَا بَــــْنَ الأَنــــــامِ وَبَنْهُ



وَسَــــمَّتْهُ دُونَ العَالِّ الصَّارِمَ العَضْبَا
فكادَ يَلِعُ وقاره، ويرمي عِمامته طربًا. فلّما أتممتُها قائِلاً:







كالككلاب.
وأويتُ إلى الدّار. وقد كَبُرُ (عُسَّد)، وبعثيُ به به إلى ميادين




 هبطتْ إلى الأرض، ومشتْت بخغةّ في درب سُويقة عليّ، وسمعتُ




تُمَّ عُدتُ إلى وحدتي، فقمت إلى مكتتبي، فأخذتُ أرْرَ أششعار الغابرين من العاشقين، فا أسعفني مئل (ابنِ الدُمّينة) و(عُروة بن حِزام)، ورُحتُ أكرّر أشعار هما حتَى حفظتُ أَكْرَها، ثُمْ رجعتُ إِلى

فراشي، وهامتْ بي الخيالات من جديد، وعادني خاطرُ (خولة)، فرأيتُها
 الموسيقى، وهُنّ يتهايلن على إيقاع أبياتي:

## فَدَنْنَاكَ أَهْدَى النَّاسِ سَـــهْمًا إِلَى قَلْبِي


تَفَّرَد بِالأَخْــــامِ فِي أَهلِــــهِ الهوَى
فَأَنْتَ مَمِيْلُ المُلْفِ مُسْتَحْسَنُ الكِذْبِ

## وَإِنِّ لَمْنُــــوعُ المَقَاتِــــلِ فِيْ الوَغَـــى

وَإِنْ كُنْتُ مَبْـــُنُولَ المَقَتِلِ فِي الحُبِّ
ثُّمّ مَحَ بي الخنيال، فوجدتُ أنّا ستصحبني الدّهر إلى الغاية،
وسأكسر بها شوكة الحاسدين، وأفقأ عيون الشّامتين. تُّمّ لماذا (لحولةَ) كلّ هذا الحضور في قلبي، أكانت حكمتي في تدبّر أسرار نفسي قد

 لِذاتِها، أم لذاتِ أخيها، أم لِذات المُلك الّذي أحلمُ به من ور ائها؟؟ أَمْ
 من سيف الدّولة إذا صارتْ لي؟! أمُلْكَا؟! أنَّى يكون؟! إنّه ربّها لا يراني أكثرَ من شُاعرٍ جَوّال؟! ولْيكن، إنَّ غَضَّى النّاس من شأني - وأنا عندَ نفسي فوقَ كلّ محلّ - ينطوي على ضَعَةٍ وجُبٍ وفراغٍ في أنفسهم. وأنا؟ سيّد العقل في قصائدي، وسيّد القلب فيها إذا أردت، والِِكمة الّتي

تأتي من جهة القلب ألذّ وأسلسُ من الِِكمة الّتي تأتي من جهة العقل . وإنّ خولة لتفيضُ بها حِكمةُ القلب.

وهل أجرؤُ على فَعْلةٍ هي في نفسي تُوازي الموت؟! أجل . إنّا

 بالأميرة، ولا رجلَ أجلر بها منّي"، وتخيّلْتُ ما سيقول: ا(سيندهش،
 على السّيف، سيُعيده إلى مكانه، ذلك حجاب الموى للعقل، ثُمّ سيَفِيُئُ
 المواقف الّتي تُثبِتُ صِحَّتَها، فِرى فيها جانِبًا كبيرًا من المنطق، سيُّكِّر في أنْ يستجيب، لكنّه سيتراجعُ إلى الوراء خُحطوة، قبل أنْ يهتْنَ بصوتٍ
 السّؤال)" . (فإنْ سكتتْ راضِية) . (فهي لك وأنتَ ها)" .

## (7)

## سَحَرَةُ فِرعون

لقد كان يَدخلُ في السّنة الواحدة إلى بلاط (سيف الدّولة) ويخرج

 بعضُههم تطيبُ له الإقامة، وآخر ون لا يكتملون ما في البلاط من دسائس

 الرّفّاء) يهجو (النّاميّ)، وينعته بالجَّار، كأنّ مهنتَهِ عيبُه، ويقول له:
أَجزَّارَ بَابِ الشَّــــــِ كَيْفَ وَجَدْتَنِي

 عَــــنِ النَّاسِ فِعْلَ الَائِـــــِ المُترَقِّبِ

و(النّاميّ) كذلك يُعيِر (السَّرِيّ الرَّفّاء) بمهنة الحِياكة، ثُمّ بمهنة

 والبغضاء كانتْ تُخر جهم إلى الطّيّش .

في عام ا § پهـ وفدَ إلينا عددٌ من النُّحاة النّحارير، أحدُهم رجلٌ
 كذلك (أبو الطيّب عبد الواحد بنُ عليّ العسكريّ اللّغويّ)، وسمعتُ
 هذا، ولا أدري إنْ كان قد حضر إلى هنا (أبو الفرج الأصفهانيّ) الّذي

 الكاتب أم الكِتاب، أم كلاهما؟؟!
وفي بجلسٍ من المجالس التّي كانتْ في ذلك العام، استنشدني
الأمير على عادته، فقلتُ أبياتًا خرجَتْ عِلى المّحجيّة، أوّ لها:
ثِيابُ كَريــــم ما يَصُونُ حِســــانها

إِذَا نُــــِـرَتْ كانَ الهِبَـــاتُ صِوانهَا
تُرِيْنَا صَنَــــاعُ الرُّوم فِيْهَهـــا مُلُو كَها

فدار نِقاشٌ في المجلس بين العالِ القديم في النّحو (ابن خالويه)،


 مأنوسَا، ولكنْ ماذا لو رُوِيَتْ بالنّصبِ، فقَلْنا: (ايْابَ"). وأنا أستمع
 كلّلما ازدادتْ حِدّته ازددتُ سرورًا، فعلى تو جيه المعنى يكون النّ النّحو

تُّمّ لَّا طال النّقاش، نظرَ إليّ (سيفُ الدّولة)، فقال: (ألا تتكلّمّ يا أبا









 من شأنها فأتهارشُ معك، ليسَ لكَ ولكَلّ منْ يريدُ الإساءة إليَّ سوى الـّيف، والفارسُ تكشَفه السُّوح"،

ولم يستطع (ابنُ خالوَية) تحمّل الإهانة على مسمعِ من الأمير،



 فبعثَ مَنْ يطوف على الزّبانية واحِدًا واحِدًا، وبِلغهِمْ : إإنّ الأمير قد

 يرى أنّ أوامر سيف الدّولة مثل طلبات دابّته. فإذا حَضَر، وتكلَّمتُ

في أمره أمام الأمير، فلْتكنْ كلمتُنا واحدةً في إسقاطِه. فهذه فرصتنا
الكُبرى".
وبقيتُ أنا ليلَيَنِ قبَلَ يوم اللّقاء المُّهو د، أُدِبِّجُ القصيدة، وأُقدّم

 الذِّكر،.





 في نَظَرِي أعادَّلي بعضَ الجُأش . ولّا أَذِنَ ي الأمير بالإنشاد، هتفتُ:



وتَّكَعِي حُبَّ سَــــِّفِ الدَّوْلَةِ الأُمَمُ
فـا خامرهم شَكٌٌُ في أنني أقصدهم في ادّعاء الحُبِّ لسيف الدّولة،
 أذنِّ أحطّ من طنين الذُّباب، فتابعتُ:









## قَدْنَابَعَنْكَشَدِيُُْالَوْوْفِوَاصْطنَعَتْ

 لـــكَ المَهَابَةُ مَـــا لا تَصْنَــــعُ البهُمُمُفاعترَض (أبو فراس)، وقال: (يا مولاي، إنّه لا يمدحك بهذا


 المُتشدِّق كثيرُ الإدلال عليك، وأنتَ تُعطيه كلّ سنةٍ ثلاثةَ آلافِ دينارٍ

على ثلاثِ قصائد، ويُمكن أنْ تُفِّقَقِ مِئتي دينارٍ على عشُرين شاعِرًا يأتون





 من كلَّ جهة، حتّى إذا وصلتُ إلى قولي: يَا أَعْـــــَلَ النَّــــاسِ إِلاَّاَّفِ مُعَامَلَتِي

## فِيْـكَ الِِحَامُ وَأَنْتَ الَخْصْـمُ والَحَكَمُ

صرخَ (أبو فراس): (ابيتٌ مسروقٌ وربِّ الكعبة، لقد مسخْتَ قول دعبل المُزُاعيّ وادّعَيَتْه، وهو: وَلَنْـُتُ أَرْجُو انْتِصَافًا مِنْكَ مَا ذَرَفَتْ

## عَيْني دُمُوعُـــا وَأَنْتَ الخَْْـُمُ وَالَكَكُمُ

فرميتُ ما رماني به تحتَ قَدميّ، وتابعتُ وأنا أَشِيرُ إلى مَنْ
يُقاطِعني:

## أُعِيْنُهَــــا نَظَـــرَاتٍ مِنْـــكَ صَادِةَةٍ

أَنْ َحَسْبَ الشَّحْمَ فِيْمَن شَحْمُهُ وَرَمُ
فعلمَ (أبو فراسٍ) أنتني أَعْنيه، فثارتْ ثُائرتُه، ولم يكتمل ما سَمِعَ'،

(ومَنْ أنتَّ يا دَعِيَّ كندةً حتّى تأخذَ أُعراضَ الأمير في بجلسه). فكانّنه لم يقلْ شيئًا، وكآنّني ما سمعت، فأكملتُ:

## 

إِذَا اسْــــَوَتْ عِنْدَهُ الأنَوَارُ والظُلُّمُ
فصرخ: "إنّه يتّهمكَ يا مولاي بالعَمَى). فاهتَّز وجدان الأمير، وأردفَ (أبو فراس): ا(تُمْ إنَّكَ لَصَصْتَه من قول مَعْقِلِ العجليّ:



وتابعتُ هادِئًا:


وهذه المِّة، حَجَلَ على رِجِلَيه، وقفزَ على ساقَيه، وتوسّط المَجلس،
 الأمير؟". وبدا الضّيقُقُ على وجه الأمير . وأردفَّ (أبو فراس): (أهذه


 يرجو، وتابعتُ مُنتِدًُا وأنا عن يمين الأمير لا يفصل بيني وبينه إلآذ ذراعٌ أو ذراعان:






 بن العبد، في قوله:

أَوْضَخْتَمِنْطُرُقِالاَدَابِمَاشْتُكَكَتْ


 اللّنط الّذي دار في المجلس لِ يكنْ يعنيني، حتّى قلتُ:








 الََيْلُ واللَّنِـــلُ والبَيْــــدَاءُ تَعْرِفُني

صَحِبْتُ فِي الفََـَوَاتِ الوَحْشَسَ مُنْفِرِدًا
حَتَّى تَعَجَّبَبَ مِنِّي القُـوْرُ وَالألْـَمُ
فَسَدّ (أبو فراسٍ) على جُبُته، ونَرَ يَدَيه، وقال: (اوماذا أبقيتَ



 أَتِمَّ ما بدأتُ، فتابعتُ:

وِجْدَانُــــا كُلَّ نَيْئٍ بَعْدَكُــــْ عَدَمُ

لَـــوْ أَنَّ أَمْرَكُمُ مِـــنْ أَمْرِنـــا أَمَمُ

ووجدَ (سيفُ الدّولة) العتابَ في هذين البيتَين القَشَّةَ الّتي












إِنَّ المَعَــــارِفَ فِيْ أَهْهـــــلِ النُّهُى ذِمَمُ





 قلبي لتركتُ هذا المجلس الذي ينضح بالكراهية ... ما قيمة البقاء بين

هذه الرّخم المُتيبِّبة وهذه الُُشُب المُسنَدة لولا ذلك القلب المُعِّب؟!!.

## أرى النَّوى يَقْتَفِيْنِـــي كُلَّ مَرْحَلَةٍ




فصرخَ جمهرةٌ من الشّعراء وقد جرّرَّهْهم دواة الحِبر: (إنّه يتَهَدّد

إليهم وإلى الأمير معهم:



وَشَرُُ مَا يَكْيِبُ الإِنْسَـــــنُ مَا يَحِمُ




 شُعرةً في جسدي، وهِزئتُ بها، وهتفتُ:

 وساكني.

## (V)

## المُصالحة

"وما يَعني بِضُمَيِ؟؟"). (اهو جهلُ أشمّ". (اوأينَ يكونُ هذا
 تكون وجهتَه إذا جعله عن يمينه؟|". (امصر"). (اوَمَنْ في مصر؟؟!"). (الإخشيديّون؟؟). (اوَمَنْ هؤلاء؟) لا (أعداءُ سيف الدّولة الأللَّاء"). كان

 من هؤ لاء المُسْشاعِرين سنواتٍ طويلة، بل ومن سيف الدّولة نفسِهـ

وسمعتُ أصواتًا خلفي تدعو علَيَ بالموت، وأُخرى تتهلّدني بالقتل. وآخرون يتراكضون في الفِناء، فها حَوّلُتُ رحلي، وما وما أدرتُ وِّ


 هذه الحاصفة.

ومضيتُ أجتاز الحدائق وأنا أشعر أنّا تودّعني. وأجتاب الأبهاء،



من و جوههم غِيرُ حِلَقِ عُيونهم، وقد أخخَوْ أسلحتهم في ثُيابهم، فعرفتُ







 أُطاردهم وأهتف: (يا جُبناء، إذا كتتم تودّون قتلي، فار جعوا فقاتِلوني".




 العشائر . أليسَ حبيبَك؟!"). فهتفت في نفسي: (إنّه لَحبيبي والله، ولكنْ للاذا يفعلٍ ذلك؟"). وصر الْتُ بالصّريع: (آأَبو العشائر مَنْ دَفَعكم إلى ما

 لا آمَنُ على نفسي. أُقِسمُ عليكَ بمودّة أبي العشائر عندكَ إِّ إلاّ تر كتَنا". فرفعتُ الُُّمح عن عنقه، وعنّ وعفوتُ عنه، وتركتُهم يهربون، وعدوتُ بالسّابح إلى الدّار، وأنا أهتف:











 الرّحل، وبعضَ الطّعام، وركبتُ خيلي، ومضينا فئن في جُنح اللّيلّ إلم ضيعة

 ما حدث.

كانت الضّيعة كُرِرعة، بعيدةً عن الُُمر ان، هايِئة، وكانتْ فرصةً




بعثَ إِيَّ (سيف الدّولة) بكتابٍ يدعوني فيه إليه، ويعاتبني على تَرْكه في








 هو ذلك حتّى لا يرانا سِوانان، أعرضَ عنّي إعراض المُحبّا الُحبّ العاتب لا إعر اض القالي الكاره، فقلتُ له:
 فَدَاهُ الـوَرَى أَمْضَى السُّيُوْفِ مَضَارِبِا

فَنَرَرَ الِيَّ وقد رَقَق قلبُ، ثُمْ إنْني أكملتُ: وَمَا لِ إِذَا مَا الْـــــتُنْتُ أَبَصَرْتُ دُونَهُ




حَنَنَيْنَ مَسْـــؤُولاً وَلَبَّهـــــَكَ داعِيْا
وَحَسْبِيَ مَوْهُوبًا وَحَسْـــُكَ وَامِبا

فسعى نَحوي واعتنقني، وقال: القد أوقَع كلامُهم في قلبي ما لا يجب أنْ يقع". وتصا لَنْا، ثُمّ طلبَ أنْ أكتبَ قصيدةً للمُصالحمة أوافيه فيها في جمعٍ مثُل الجمع اللّني شَهِهَد المجلس السّابق حتّى يدفَعَ عنّي مساءَتهم، ويُشُهِهِهم على عودة الأمور بينّا على ما يُحبّ.

وأتيتُه بعدَ تسعَ عشرة ليلةُ من ذلك المجلس المشؤوم، فدخلتُ

 سيف الدّولة وحده لا يريدُ أنْ يرانا أحدّ، فلّمّا رآني أطرق، وسألّا وألني وهو مُستح: (اكيفَ حالُكَ يا أبا الطّيّب؟؟") . فأردْتُ أنْ أْرفعَ الحَرِجَ عنه،



 مو قعه، هتفتُ قائِلاً:
أَجَابَ دَمْعِي وَمَا الَّاعِي سِـوَى طَلَلِ


ظَلِلْتُ بَــــينَ أُصَيْحَـــابِ أُكَفْكِفُهُ وَظَلَّ يَنـــفَحُ بَيْنَ العُـــذْرِ وَالعَذَلِ
 البيتـــنـ، فقلــتُ:

## وَوَــــا صَبَابَةُ مُشْــــَاقٍ عَـــلَى أَمَلٍ


فقال (أبو فراس): (ايشتاق إلى خولة لا إلى الأمير)". وقال شاعر :

فواحدةٌ من كلَ منها لخولة، والأخرى لأخيها"، فقلتُ:
 لا يُتْحِفُوكَ بِغَيْرِ البِيْضِ وَالأَسَـــــلِ

فَهَّ (أبو فراسٍ) رأسه، وهتف: ("بهذه صدقت، وأَنْ تبلغ
الشّعرى أسهلُ عليك من أنْ نَبغهاها، فتابعتُ:
 أَوْ مِنْ سِــــنَانٍ أَمَمِّ الحَعْبِ مُعْتَدِلِ
فتأفّق (أبو فراسٍ)، وتأفّف معه غير واحدٍ، وهسوبا: (اعادَ إلى





عَدَكُوا عن تُهمتهم، واهتّ للأبيات قلبُ (سيف الدّولة) رَقَصَ القَلُوص الواخِدة، فلِّم هتفتُ بالبيتِ المُعجِز :

نظرنُ في وجوههمه، وأملُُ رأسي وأنا أَحِدِجْهـ جميعًا بطرف




## 















وَقَّعْتَ لَّا قال: (هِشَّ بِشَّ: ه8ههـ بِكي الضَّحِكِ). فضحك (سيف الدّولة)، وقال: (اذهبْ يا ملعونه).

وتناخر مَنْ هس في أُذُنِ جِاره من الشّعراء: (إنّهّ أتى بأربعة عشرَ

فارتجلتُ من فوري:
عِشِ ابْقَ اسْمُ سُدْ قُدْ جُذْ مُر انْهَ رِيْ اسْرِ نَلْ




لِأَنَّ سَــــأَلْتُ الهَ فِيْكَ وَتَــــنْ فَعَلْ
وأتاني ابنُ جنّي بعدَ المجلس، فقال: :إنّك لمجنون، وشاعرّ



ووجدتُ فيه مع طول لزومه إيّاي عقلاً وازنُّا، وذكاءً وقَّادًا،


 على الرّواة شاردةٌ من شواردي، كنتُ أُوِّجُهُم إليه قائِلاً: (ابابن جنّي أعلمُ بُشئعري منّي".

ثُثّ ركبتُ مع (سيف الدّولة) إلى "المِصّيصة") وهي من الثّغور الّتي بين (حلبَ) و(أنطاكيّة)، وكانتْ تُرابطُ فيها جيوشُنا إذا ما أرادتْ
 الفُرسان، أَتِيَ بِطَلْعٍ ونارنج، فقال (لابن جَشّ ) وهو شيَخُ المِصِّيْصَة وكان عالِّاً ليدفع ماً يُمكن أنْ يتبادر إليه من سوء الظّنّنّ: (الا يُتوَهَّمُ أنّ
هذا للشّرب"). فارتجلتُ من فوري:
شَــــــِيْدُ البُعْدِ مِنْ شُرْبِ الشَّـــــمُولِ

تُرُنــــُج الهِنْـــِد أَوْ طَلْـــعُ النَّخِيلِ
وَمَيْــــَانُ الفَصَاحَـــةِ وَالقَـــوَأِيْ
وَمُتُحَـــنُ الفَــــوَارِسِ وَالُُيُـــولِي
فنترَ الِحَال نَخْويٌّ لم أره من قَلُ ، يظنّ أنَّه أبو اللغة وابنُ بَجْجَتِها،




( $)$
ليلٌ طويل

وماذا يُريدُ مِنّي سَيفُ الدَّولة بعد هذا كُلِّه، وماذا أريد منه؟ أِّلُ لقد




وهدأ البال. وقّر البَلْبال. وعادَتْ ليالي الصّفاء. وصرتُ أخلو
 أسمعُ موسيقى الكون كلّ ثلاثاء من العشاء الأولى إلى الفّ الفجر ـ ودأبْتُ

على ذلك أَزْيَّ عن سنة.
وحاولتُ هناك أنْ أنسى أنّه يُمكن أنْ تكون (خولة) لي. وكانتْ





 يَحِرفني إليها، ويهتف: (أما لمذا القِلبِ من حَقّ؟؟!)، فأقول: ("بلى"). فيقول: (أعطِ كُلَّ ذي حَقِّ حَقَّهل).

ومكثتُ شهرٌا من عام r זrهـ في الكوخ لا أبر حه. أُفكّر فيا



 غير هذه الكللمات التّي جِئتُ بها إلى هذه الدُّنيا نِبًَّا







وَلا رَأْيَ فِي الـُـــبِّ لِلْعاقِــِلِ
يُـــرادُ مِــنَ القَلْــبِ نِنْـــيانُكُمْ




بَكَنْــتُ عَـــَى حُبِّـيَ الزَّابِــــِلِ

وأنا الآن أسمُعها تُغنّيه في حُبُور بين القِيان، وتحثّ كلّ مَنْ تقدرُ
على الحضور أنْ تشهدَ بجلسها، ثُثمّ هي تبقى عند البيت الثّاني وتأبى أنْ تُفارقه، وتُغنّيه حتّى تُذهَل عن نفسها

مَنْ يدري بعدَ ذلك أنْ كلّ مطالع الغزل في شِعري لم تكنْ إلاّ هلا، كلّ مطلع كانَ طيفُها يأتي، فيأخذُ الرّيشةَ عنّي، ويغمسُها في مِداد الفُؤاد، باللّد؟؟ نعم بالدّم ويكتب:


وَمَا كُنْتُ مِمَّْ يَذْخُلُ العِنْــــُقُ قَلْبَعُ
وَلَكِـــنَّ مَنْ يُبْصِرْ جُفُونَكِ يَعْنَــــــِ
ثُمّ أراها تسمحُ فيفرح القلب، ثُمّ تأبى وتتمنّع، وتميسُ في دلالها
 والمَنْح، وما دَرَتْ أنْ لذلك لنّة الّْة، وأنّ العطاء الكامل فرحٌ ناقص، وا وأنَّ
 فأهتفُ كأنّا تسمعني:

وَبَيْنَ الرِّضَاوَالسُّخْطِوَالقُرْبِوَالنَّوَى


> وَأَحْـَى الْوَى مَا شَــكَّ فِي الوَصْلِ رَبُّهُ

وَفِي الهَجْرِ فَهْـــوَ الدَّهْرَ يَرْجُو وَيَّتَّي
 القلب، وأنا أمدّ يدي إليها عبدًا يتوسّل سيّده وأهتف:

## وَغَضْبَى مِنَ الإِدْلالِ سَكْرَى مِنَ الصّبِّا


وماذا بَعْدُ ماذا بعلُ يا أَمَلِي؟ سَرَى في القلب تذكارِّ على السُّلُوّ،

 الشّكوى إلاّ كانتْ شكوى الحِرمان من امر أةٍ مثلك؟ وما وما تعتّبْتُ إلاّ

آلتْ إليه حالتي!!

تُمّم طال اللّيل أو وَهِمْتُ أنّه فعل، فكان أطول من ليل النّابغة، وأظلمَ من ليل امرئ القيس، وأَحْحَر من ليل جرير، وأَعْسُرَ من ليل
 لكثرتها، فتشابهت أو تشاكهتْ لبُعد شُقَّة الأمل، أهتف:

لَيَـــاليّ بَعْـــَدَ الظَّاعِنِينَ شُــــُولُ
طِــــوَالٌ وَكَيْـــلُ العَاثِــــقِينَ طَوِيلُ
يُبـــنَّ لِي البَـــنْرَ الَّــــِي لا أُرِيلُهُ

وَمَا عِشْـــتُ مِنْ بَعْدِ الأحِبَّة سَلْوَةً


تُمّ سقطتُ في بئر النّوم حزينًا كسيرًا كأنّ الفارس الذذي هابته
 واستسلم لليّأس.






 ما جِئُتُ إليه، وانتهى بي الطّواف عنده إلاّ من أجل أنَ أنْ أكون شريكَه في
 غَز ها من بعدِ قُوْة أنكاثًأ!

وها هي تكبيرات العيد تَلأ حَيّ سويقة علي، وتنطلق من المآذن





 وصلتُ إلى كرسيّ (سيف الدّولة)، سلّمتُ عليه دون أنْ ينحني من

قامتي شيءٌ و جلستُ عن يمينه والعيون كلّها إلَّه عَجَبًا ودَهَشًا ومهابة، وابتدأتُ تُنسِيُدًا:

## وَعَادَةُ سَيْنِ الدَّوْلَةِ الطَّعْنُ فِي العِدا

فاعترضَ أحدُهـم وأنا ما أزال في هذا المطلع، فقال بصوتٍ عالٍ



 قِصّة هروب الدُّمُستق من أمامه في المعر كة وتخلِّلّه عن ابنه الّّذي سقطَّ في أيدينا أسيرًا، وتنگّره بمسوح الرّهِبان والهروب إلى الدَّيَّير حتّى لا يُعرَف فيُوْسَر:
فَــــوَلَّ وَأَعْطـــــاكَ ابْنْهُ وَجِيُوشَـــهُ

عَرَضْتَ لَـــهُ دُونَ الحَيَـــاةِ وَطَرْفِهِ

وَمــــاطَلَبَـــتْ زُرْقُ الأَيِــــنَّةِ غَيْرْهُ
وَلَكِنَّ قُنْـــطَنْطِينَ كانَ لَــــُهُ الفِدَا

وَقَذْ كَانَ بَجْتَابُ الـــــِّلاصَ المُسَرَّدَا

وَمَا كانَ يَرْضَى مَنْيَ أَنْــــــَرَ أَجْرَدَا
ضَحِكَ واستبشر وهلّل . فمضيتُ آخذُ حقّي من قصيدتي، فأذكر




أَزِلْ حَسَــــَ الحُسَــــادِ عَنِّ بِعَنْتِهْم

فتناخروا. فأردفتُ:
إِذا شَــــَّ زَنْدِي حُسْــــنُ رَأْبِكَ فِيْهِمُ
ضَرَبْتُ بِسَــــيفٍ يَقْطَعُ المَامَ مُغْمَدَا
فهابُوا، واتّقى كلّ واحدٍ عُنُقَه بدفنها في صدره. فأردفت:

فكادَ بعضُهم يسقطُ على الأرض لا تحمله رِجلاه. فأجهزتُ:
وَما الدَّهْرُ إِلَّا مِـــنْ رُواةِ تَصـائِدي


فَسَــــارَ بِهِ مَنْ لا يَيِــــيرُ مُشَــــمِّرًا




وَدَعْ كُلَّ صَوْتٍ غَـــيرْ صَوْتِ فَإِنَّي أَنَا الصَّايْيُحُ الَمْكِكِيُّ وَالآَخَرُ الصَّدَى

وتردّدَ الصّدىى في القاعة، و كان يوَّ إعلان وفاة الشّعر اء أمام هذا السّحر . وخرجتُ، فها كدتُ أجاوز القاعة حتّى سارَ بشعري مَنْ لا لا يسيرٌ كا قلت، فطارتْ نسخةٌ من القصيدة إلى الهند، وثانيةٌ إلى العراق، وثّالثةٌ إلى مصر، ورابعةٌ إلى المغرب، وانِّ وانكبّ عليها شيوخ اللّغة يُعِّرِّ ون ويُيبّون ويَستشهدون ويختِِمون، ويرون فيها أقول أنفسهم، فلقد كان شِعري ينطقُ عن خواطر النّاس. وما من قصيدةٍ قلتُها من بعدُ أو
 الحِمِيّة علَّ"، وما يعنيني من الفريقَين سِوى أنّها يتصارعان عِّلِّيّ ومن أجلي وبسبِبٍ منّي!

وبعثَ (سيفُ الدّولة) في طَلَبي، وماذا يُريدُ منّيّ وقد أخلَّ منَّيّي





وأتيتُه، فجلستُ عن يمينيه بجلسي الّذي لا يُنازعني فيه أحلّ،
 في دار الضّيافة، ولم أُدخِلْه عَلَيّ حتّى تأتي فتشهد حُضُورَّهال. فلم أقَلْ شيئًا. وأمرَ به (سيفُ اللّّولة) فَدَخل، فإذا هو هو يعثُرُ في مسُيته الْفَكلاء،




 أعطاني إيّاه لأقر أه، فإذا فيه طلبٌ من الُّكُمُسْتق أنْ يأذن الأميرُ بإر جاء
 الأنفاس له ولجيشه ورعاياه من الحروب، لمداواة المجرحى، والعود المودة
 بها هذا الرّسول دُروع لملك الرّوم؛ يريدُ بها تأجيل الموت مع المّ آلنه قادمٌ
 الموت أو من الطّعن. وإنّا هو يُشاغاغلك عن أن تأتي الحرب سريعًا؛
 عظمتك و جلالتك وفخامتك وشجاعتك وفروسيّتك، وأنّه يريد لمذه الحرب أن تتوقّف قليلاُ، وعلينا أن نلتقط أنفاسنا ليس من أجلنا نحن





يُباع في الحوانيت، فيُرِِلَ إليه مَنْ يأتيه به، فأردتُ أن أعتذر، فخفتُ هَبوته وسرعة غَضَبِه، فإنٌ الملوكُ أسرعُ النّا
 إلى الّرّو حتّى أقول.

فلّمّ أبطأتُ عليه، بعثَ إليّ سَقَط الشّعُراء وسُفهاءَهم يُناكفونني،
ويُسمعونني قبيح القول، وما أحطّها من أدارَ، أنْ يستخدم هؤِّلاء الحمقى في الشّغبِ عَلَّب! فبالغتُ في الإعراض عنه وته وتلبية طَلَبِه إلى القصيدة. فلّمّا يَّس منّي أتيتُه فأنشدْتُه:

درُوعٌ لَبْكِ الرُّوْمِ هَذِي الرَّسَــــائِلُ
يَــرُدُّ بِهـــا عَنْ نَفْنِــــهِ وَيُشـــــاغِلُ
هِيَ الــــزَرَّدُ الضَّافِي عَلَيْــــهِ وَلَفْظُهُ

وَأَنى اهْتَدَى هَذَا الرَّسُـــــولُ بِأَرْضِهِ
وَمَا سَــَنَتْ مُذْ سِرْتَ فِيْهَا القَسَاطِلُ
فعادَ إلى طربِه وسالِفِ عهِدِه، ولعمري إنّ جليسَ الملوكَ لفي
 مُلهمْ، وما لي قِبَلْ بدوام بُجالستِهم وهمْ على هذا النّحو . فلّمّا وصلْتُ

أَرَى كُلَّ ذِي مُلْــــك إِلَيْـــكَ مَصِيرٌهُ
كَأَنـــــكَ بَـْحــرٌ وَالمُلُوكُ جَــــــَاوِلُ

اهتّز واهتاج كا اهتّز عبد الملك بن مروان لّا سَمِعَ جريرًا يُشْشِده: أَلَّهـــتُم خَرْرَ مَـــنْ رَكِـــبَ المَطَايا

## 

ولّا أوقعتِ القبائلُ النّزاريّة واليهانيّة بعامل (سيف الذّولة)


 بـ (الغبارات) و(الخرارات) من (جبل النَّسر)، فأوقعْنا بهم ليلاً، فقتلْنا



 فقلت: (الا صاحب لي إلاّالسّيف، ولا الا صديق لي غير الرُّمح") فاستيأس


 أنْ أُصِفَ ما عاينتُ، فقلت:

بِغَــــرِكَ راعِيًّــا عَبَـــَ الذِّئابُ
وَغَــــِرْكَ صَارِمُـــــا نَكَـــــَمَ الضِّرَابُ


فَكَيْنَ تَحُـــوزُ أَنْفُسَــها كِلابُ؟!

تُمْ تذكّرْتُ ما وعدتُ به الطّعِين من التّشَفَّعُع في الحريم والنّساء،
 عُمّلاتٍ بالمال والطّعام، ويخرجْن في خفارةٍ حتّى يبلغْنَ مأمنهنّ"، فهتفتُ للتّوّ:

نَعُـــنْنَ حَـــَا أُخِـــنْنَ مُعَرَّماتٍ


وَأَيْنَ مِــَنَ الَّذِي تُــــولِي الثَّوَابُ؟!
تُــمّ تشـــنّعتُ بمــن سُـــناه مــن تلــك الدّيـار أسرى مــن
الرّجــال، فهتفـتـ:



إِذَا تَدْعُــو لِلِادَِنَـةٍ أَجَابُـــوا
وَعَـــنْنُ المُخْطِئِــِنَ هُمُ وَيَّهُـــــوا


فقال: (اعفونا عنهم لأجلك، وسنُعيدهم إلى أزواجهم وذراريهم
لا يمسّهم السّوء ولا هـم يكزنون".
وعادت الحياة تجري دون أنْ تعبأ بمن عاش أو مات، أو تحفل بمن حلّ أو ارتحل . وعُدتُ إلى الانغِمِس في الكتب، فـَ تر تر كتُ في الألف
 على هوامشه بخطّ يدي.

وسألتُ (عُسّدُ): (أيطول بنا البقاء هنا؟!)، فقال: (اما عهدتُك
 وأرى كلّ مَنْ في بجلسه لا يُطيقك، ولا يريدُ بُكَ بَ إلاّ السّوء، وإنّكَ

 ضُلُوعِكَ هذا القلب").
aبこ
t.me/soramnqraa
(9)

تَذَكَّرتُ ما بَيَنَ العُذَيبِ وَبارِقِ
وبثّ (سيفُ الدّولة) المُطباء في المُدن والقُرى يكثّونهم على



 أنْ يذكر حَسَناته، وقد وَهَبْتُهُ ذلك طَوْعًا.

وسارَ (سيفُ الدّولة) أوّلاً شملاًاُ، فلمّا مضى على ذلك عشرةُ




ثُمْ عقدنا العزم على المسير إليها، فوصلْنا إلى مشّارفها في السّابِّ





فلمّا عَلِمَ (الدُّمُسْتُقُ) بقدومنا ضَرَبَ الحِصار على المدينة في


 المعركة ودار معها الموت. وكانتٌ معركةً حامية الوطيس جَمَع فيها اللّوم كلّ ما يقدرون عليها من آلات الحربه، وسَانَدَهـم كلّ ذي ملّة، وو قفَ إلى جانبهم كلّ ذي لسانٍ، فكان فيها أكثر من عشرين لغّةٍ لا لا لا

 جُسو م الحيل، فلا تُعرَفُ أيديها من أرجلها.

ووقفَ (سيفُ الدّولة) صائِحًا: (مَنْ يُبايع على الموت؟!". فبايعه خمسمئةٍ من فرسانه وبايعتُ معهم، فشَنّ بهم على العَدُوّ، وقتلَ


 فذَبَحَهم . مَيعًا.

وتناثرتٌ جُثـث القتلى على السُوح حولها والنُّشُوز، وتبعثرتْ أشلاؤهم في كلّ مكان، فلا حَلّ اللّيل حتّى راحتِ النُّسور والغِربان
 تلك الجثث .

ثُمّ أقامَ (سيفُ الدّو لة) في القلعة حتّى أتمّ بناءَها. وأمّنَ أهلَّها. وتركَ فيها حاميةً تقذف الرُّعبَ في قلوب الرّوم كلّما حاولوا الاعتداء

 أمَّوّا، جئِتُ لأقول ما لم يكنْ أحُّ منهم ليقوله، فابتدأتُ خالِدتِي:

عَلَى قَـــْرِ أَهْلِ الَعْزم تَـــأْتِي العَزائِمُ
وَتَـــأْتِي عَلى قَـــْنِر الكِـــرَامِ المَكارِعُ
وَتَعْظُمُ في عَنِن الصَّغِــــرِر صِغَارُها

ووصفتُ الجِيش الجَرّار الّذي فاق عديلُه خمسين ألفًا، وما التّفّ
فيه من الألسنة الغريبة الأعجميّة، فقلت:
أَتــــوْكَ يَبُــرُّونَ الَحِديــــَد كَأَنَّهُمْ
سَرَوْا بِجْيــــادٍ مَـــا فُــــــنَّ قَوَائِــــمُ
ََمِيسٌ بِـُـرْقِ الأَزْضِ وَالغَرْبِ زَحْفُهُ



فلّمّا أتيتُ على البيتَين اللّذين أقول فيهـ|:

## 




هَّزّ رأسه، وقال: الي فيها رأيا، وأشار لي أنْ أكمل، فذكرتُ
 مُتدحرِجةً على النَّنَّنر

فأعجبه، وأعجبَ كَّ ذي بصر. وذكر تُ هُ هيئة الطّيور البورارح





ولَّ















عليك، كما الْتُمْد علم امرئ القيّ قو قوله:




فكا كان ينغي لامرئ القيس أنْ يُرُّبِّب التسم الأنخير من بيته الأوّو على التسم الأخير من بيته الثانِي فيقول:

## 





فكذلك كان ينبي أن تركب البيتين فتّول:



كَأَّـــــَكَ فِيْ جَفْنِ الـــرَّرَّى وَهْوَ نَائِمُ
حتَّى يأتِلفَ المَدْح بتيقُّن المَوْت مع تَوضُّح الوجه وتَبَّمُ الثْغر .










وَتَغْرُكَ بَاسِمُّ) لأْمْمَعَبَنْ الأضداد في المعنى"، ووافقتي بعدَ هذا (سيفُ الدّولة) على ما قلتُ، وأمر بالزّزيادة لي في الهديّة على ما أعطى.

وسارتِ القصيدة في القصر، فحفظها الأمير، وحفظها كلّ


 تروي عطش الحائرين في اللّيل.

وصَمتُّ بعدَها ستّة أثهر ـ وصار (سيفُ الدّولة) يستجدي ألنّي أنْ

 تَزَنِ إليه غايةٌ أو شرفـ

وأردتُ للملل الّذي أصابني أنْ أتفكّه مع الشّعراء الّذين لم








كَحَ نُثِّرْتْ فَوْقَ العَـــرُوسِ الدَّرَاهِمُ

وسألتُهُ: (اكيفَ ترى هذا القول؟ أَحَسَنٌ هو؟). فقال وهو يبلع
 شديدًا، ثُّمّ شددتُ على (السّابح) وتر كتُه خلفي لا يدري ما يصنع!

ثُمّ مرّتْ شهورٌ أربعةٌ أخرى، وأنا لا أجيبُ الأمير إلى ما يطلبُه
 شَغَبِ العَرَب - لقتال بني كلابِ وقُشَيْرِ وعُقَيل وبني العجا







 خلفه، فنزل (تلّ ماسح) وراح منه فاجتاز بمياه (الميار) في بني التعقفاع
 بين يَدَيه واستسلموا بر جالهم ونسائهم وذراريهم•

تُمّم قصد مولاي (سَلَمْيَة) فتجمّعتْ لقتاله الأعراب، قبيلة

 يقال له (القرقلس) وراءه. ووافتْ خُيولُمْ مُشرِفةً على عسكر الأمير

من كلّ ناحية. فرَكِبَ لمب ووقعَ الطِّرَاد، فلم تَضِ إلا ساعاتٌ حتى

 مِيْتَيَ فَرَس، وسلبَ دُروعَهَم.






 من (الغنتر)، وتفرَّقْتْ خيلُه في طلب الفُلُولِ فساقَتِبِ الماشِيةَ وقَتِّتْ








 لِستِّ خَلَون من شُهر ربيع الأول من سنة 0 غ شهــا








 (سـيف الدّولــة). فــأكل الغُـلام معـي، وأكل معنـا (أبو سـعيد).

فلّما جَنَّ اللَّلِّ، قلّم لي (أبو سعيدٍ) سراجًا، ومرفعَ دفاتري،




 ونمت. فلم أصبحنا قال لي (أبو سعيد): (اما يصنع؟) ". يقصد الغُلام. فقلتُ: (اأُحْبُه وَاصْرِفْه) فقال لي: (اوكم أعطيه؟)" . فقلتُ: (أَعْطِه ثالاثمئة درهم". فتعجّب من ذلك، ثم تجرّأ على ما حاكَ فَ في نفسِهِ، فدنا منّي،




ما أمرتُه به. تُمَّ إنّي أتيتُ (سيف الدّولة) في قصر الدّارَين، وأنشَدتُه
 (بالعُذْيب) و(بارِق)، وما أدري إنْ كان (سيفُ الدّولة (ألة) يعر فهها، فإنّها من بقايا ذكريات طُفولتي في (الكوفة):
تَذَكَّرْتُ مَــــا بَيْنَ العُذْنَــــِبِ وَبَارِقِ



فلّمّا وصلتُ إلى قولي الّذي أذكر فيه ما رأيتُ أمسِ من الغلام:


أَدِيبٌ إِذَا مَـــا جَسَّ أَوْتـــارَ مِزْهَرٍ




 فيه بعضُ التّرور إلآّ حينَ قلتُ:


سَــــَى غَيْرَهُ فِي غَيْرِ تِلْــــكَ البَوَارِقِ
وَمَا يُوجُع الِرْرْـَـــانُ مِنْ كَفِ حَارِمِ
كَحَا يُوجُع الحِرْمــــانُ مِنْ كَفِّ رَازِقِ





 لا حالة، فلقد ضِجرت

## لقد صارتٌ (حَلَبُ) بَعِيدةً!

بعثَ (أبو فراسٍ) أحَدَ خَدَدِهِ يطلبني. ماذا يُريدُ منَّي هذا؟! أليس
بيننا ما يدعو لأنْ أراه. هممتُ أنْ أقول للـُ لـخادم إنّني لن آتي، ولكنّني خشُيتُ أنْ يسمع (سيفُ الدّولة) بالأمر فيُعاتِبَني وأنا لا أريدُ أنْ أُلُِئُه إلى العِتاب. قلتُ للخادم: (اسألحق بك)".

حينَ دخلتُ القصر، تلقّاني رئيس الخدم، تقدّمني، و مضيتُ خلفه




 وبابن عمّه الأمير .

أشارَ (أبو فراس) بسبّابته إليّ حتّى أتقدّمه كان يبدو في حركته
 أنَني قدّرتُ بُؤس الموقف. تقدّمتُ و وأنا أبادله نَظَرَات الاتِ الاحتقار . كان

(أبو فراسٍ) واقفًا عنده.

قال (أبو فراس): (اما سنقوله هنا يبقى هنا، ولا نقوله مرّة























يا سيّدي، لا تبقَ صامِتًا، قلْ شيئًا. ألم تعلْني؟! ألمْ يكنْ بيننا على ذلك وعدٌ واتّفاق"). وأخذ (أبو فراسٍ لا

 مَنْ جاء ومن سيججيء ولا فخر. ولي لسانٌ سيتمنّى كلّ ملكٍ لو أنّني


 تحتَ أخمَيَّ الأنام". وأغضبتٌ عباراتي هذه (أبا فراس) و(سيف


تقلقلَ (أبو فراس)، هاجَ، اضطربَ، تكوّر، تقبقَبَ... تُمّ سَلَّ

 فتلقّيتُ سيفَه بسيفي، فأسقطتُه، ودرتُ حتّى صِرُتُ عن يمين (سيف الِّ



 من خلفي يهدر : (اسأقتلك، سأعلّقك على باب حلبك حلب، وأقطع رجلَّكِ ويدَيك من خِافف".

وركبُُ (السّابح) وأطلقتُه يسِحِ مح الرّيح، وابتعدنُ عن





 ريُسابق ريح الشّمال.
 لا شيءَ هنا يدعوني للبقاء. لا شيَّ إلا (خولة)، و(خولة) لو لو لم لم يكنْ


 الصّعاليك ويأكل أكل الصّعاليك وينأُ نوَ نوَ الصّعاليك، وأنتِ أميرةٌ
 كلّ شرفِب، المبتوت عن كلّ نسب؟!!!!.

تُّمْ دخل (سيف الدّولة) في غزوية في شهر صفر نتّل من الرّوم سبعينَ ألنَا، فقلُُ إرضاءُ هلا لا إرضاءً له:

 إِنْ خُلْيَـــتْ رُبِطَتْ بِـــاَّابِا الوَغَى



تُّمَّلَّاد عاد من هذه الغزوة الُطُفَرة إلم (حلب)، أقسم (الِّطريق)

 مَنْ معه، فقلتُ:

## عُقْبَى اليَمِيْنِ عَـَلَ عُقْبَى الوَغَى نَدَمُ



فلم متَّزّ لها اهتزازه على عادته، فعرفتُ أنّ الأمور كآلها تتّجه





 جمع (بوق) على بوقات في قولي:

إذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ سَــــِنْا لدَوْلَةٍ


فلّا رأى منّي ذلك في هذا المجلس، أخذَّ مفتاحُا من حلدِدٍ ثقميلٍ











 تفكيرٍ بالعودة.

ولّا هبطَ اللّيل عَلَيَ في الطّريق رحتُ أستعيدُ تسع سنواتٍ من


 إذا رافقَه المَّنّ والأذى:

إذا الجُودُ لم يُرْزَقَ خَلاصًا مِنَ الأنَّى


واحسْرتا على هذه السّنين الطّوال الّتي وهبْتُتَ فيها ذوب



 نفسي ما فعل، فصعدتْ حرارة الألم من أعهاقي إِلى عَينَيَّ فبكيت.




لقد صارتْ (حلب) بعيدة، وصارتٌ (خولة) أبعد. لو أنّ الأقدار




 وأدركُ أنَكَ فَقْدْهَا كا فَفَدْتَني.


 سنتوجّه إلى (دمشق)، تلك الكّ الّتي كانتْ في يد أعداء ألاء سيف الدّولة، في
يد (الإخشيديّن).

وخفتُ من الأمير بعدَ أنْ كنتُ آتنُه، فاليوم كأنّ كلّ روضٍ أخافُه






 بـا عقـدَتُ العـزم عليـه، قلـــُ فيها:
أَيـــــا رامِيًا يُصْمِـــي فُــؤَادَ مَرامِهِ


عَـــَى طِرْفِهِ مِـــنْ دَارِهِ بِحُحَــــامِهِ

 وكلّ مَـنْ فيها.

## المرحلة السّادسـة

## الكافوريَّات

هro - ren







## وَمْنْ قَصَدَ البَحْرَ استقَلَّ السَّواقِيا!

كيف يُمكن للكلملت أنْ تُعبِّر عن الحزن؟! لا تملك الكللمات ما يملكه الحُزن من صدق، الكللمات صورة والحُزن أصل، الكللماتُ صدى واالحُزن صوت.

لم أحزن كيّريًا على فراق (سيف الدولة) كما حزنتُ على فراق (خولة)، كيف يمكن أن يتصل ما انقطع بيني وبينها بعل هذا كُلّ؟؟!
 على قرب، وشعرتُ بأنّني أدور حول الأرض كلّها، ما الّنّي ثُحِدِثه مسافةٌ قصيرة في هذه الرّحلة فِيّ، وأنا الّذي لم أتر أترك شبرًا مِّ من الأرض

 ما كان بيني وبين (سيف الدّولة)، أو بيني وبين (خولة المّل، أو أو بيني وبين المكان؟ أكان (سيفُ الدّولة) جِسري الّّدي أعبرُه إلى ما أريدُ، فلمّا تقطّع تقطّعتْ بعده الدّروب والمِسور؟ أم كانتْ (خولة المَ المَ هي القلبَ الّذي
 هِبْتُ كلَ رحيل، وتأبّتْ عَكَّ كلّ غاية؟! الِّبِ

وصلتُ إلى (دمشقق) منهوبًا، لا أرى أمامي غيرَ أستى يصرخ،




 المُتنبتي، فإنّني أعلمُ أنّه جائع"، فلمّا عادَ الرّسول إِّ إلى (ابن مَلَكَ) بهذا الكلام غَضِب، وعرفَ أنْني أسخرُ منه، ولكنّ وَلَعَهِ وتَوْقَه إلى أنْ أْنِ


 "أنتَ صالحٌ للسَّلْح لا للمَدْحَ". ولمّا لم يسمعْ خاطري، أردف: (أأنا أقلّ






فرددتُ: ("لم يكنْ يهوديًّا).

فلّمّا صارَ في دار حُكمِه، بعثَ إلى (كافور الإخششيديّ): (إنّ المتنبّي


فردّ عليه (كافور): ا(أْسِسلْه إِلَّه، . فردّ: إإنّني سمعتُ أبا الطيّّب يقولي:




وضاقتْ عَلَّي (دمشق)، وخفتُ أنْ يُرِيلَ (كافور) جُنده




 بمدح كلّ من ينكسر، والتّعلّق بكلّ ذي أملِ يائس!! ومضيتُ من (دمشّق) إلى (الرّملة)، وكانت (الرّملة) من قبل







 والحَرسِ على جوادٍ أصيل، وفي مركبٍ ثقيل، وموكبِ كبير، وقلّدني

سيفًا مُكُّلً بالذّهب والجواهر، واحتفى بي حفاوةً المُلُوك. وعرفتُ أنّ






 قبلـه"). فأقرَ حُجُتّتي.




وقضيتُ لِيالَّه في (الرّملة) حائرُّا، قِلَقًا، لا يستقرّ لي بلبال، كَأنّني عنيتُ نفسي حينَ قلتُ قبل ما يقربُ من ثلاثين عامًا :

## 


وأينَ (كافور ) من (سيف الدّولة)؟ شَتَّان. وأينَ (سيفُ الدّولة)

 غيرَ أنّ وعدَ الأَسْود صريحٌ، ووعدُ (سيف الدّولة ألّان خَفِّيّ. لقد وعدني

الخَحِيّ بولايةِ. قال ذلك صراحةً عبر رُسُلُ الّتي لا يكفّ عن بَعْْهِا



ويُقسِمو اويَنَنِوا بالقسم؟!



 لَكان شريعةُ فيهم أَخلَّ من شُريعة (مُورابي).

وبِتُّ ليالي لا نَوَمَ فيها. تخبُ بي سوابحُ الأفكار، وسوانحُ





بعده بسهم".
فمضيتُ إلى (مِصر) وفي نفسي من الشّام أشياء، ومضيتُ أعبرُ

 ضاقتْ بِا أُمَّلها في سبيله. وركبتُ إلى (كافور ) على قلق !



نفسي: (ااشترطتُ على (سيفَ الدّولة)، أفلا أششَطُ على كافور لكي أمحي نفسي؟؟.
ثُمّ مَنْ هذا الّذي أنا مُقبِلٌ عليه؟! إنه مَلِكُ داهِية، مُدبِّبٌّ في
















 (الماذا يا أبا الطّيّب، أتريدُ أنْ تقتلني؟!ا،. وشعرتُ أنه وقع على ما

نفسي، فاستدر كتُ مُعجِلاً: (ابل أقتلُ كلَّ مَنْ يتطاول من جُلسائِكَ من







 والحَرَسُ وهم يتمنطقون سيوفهم ويَّطِرون معي حتّى أصلَ إليك".
(وأنا قبلت".
ثُمّ إنّني خرجتُ، فأنزلنى دارًا على النّيل واسعة، مُطلّة على الماء،




 يتظرون إشارةً منّي.

ولا أدري لماذا زادتْني هذه التّعة ضيقًا، وهذا المواء الطيّبّب

 أشعرُ مع كلّ هذا الامتِلاء أنّ هناكَ شَيئًا ناقِصَا، شيئًا يُيُلُ هذا البياض

وهذه الألوان الزّاهية إلى سَوادٍ قاتم، أشدّ قتامةً من جلدِ هذا السّيّد الّذي يكلسُ على الكرسيّ هناك! !!



 الحبشُة أو النُّوبة وهو في العاشرة النَ من عُمره، وبِيع في (مصر) في سوق













 مات ذلك (الإخشيد).

وها هو بعدَ هذه المسيرة صار من عبٍٍ بيع، وثُقِبتْ أُدْنُهُ وهي في
 له، وخُصِيَ حتّى لا يشتهي النّساء إذا دخل على الِّلِّ حريم الأمير، صار بعدَ

 هذا السّواد كلّه عن شيءء أبيضَ من أجل أنْ أمدحهـ إب

و مضتْ أسابيع في هذه الدّار وأنا ذاهِلُ عن نفسي، لا أفعل شيئًا



 وأنا أهتفُ في أعلاقي: ا(ألمْ أشترطْ على هذا العَبْد ألا يستقدمني حتّى

 غابَتْ بجالس (سيف الدّولة) على نَكَدٍ فيها عن بالي.

فلّّا طارت الحيلة من الِيد، صارَ لا بُدّ من أنْ أقول. فأتيتُه بارًّا

 (مصر)، ولا أدري أين هم من شعراء الشّام، وعلى الحالَّين، فإنّمّا شعراء
 وطن، ولهم كلّ الأوطان. فابتدأتُ النّشيج:

كَفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَرَى المَوْتَ شـــــافِيا

فقاطعني (كافور ): (أهذا مدحٌ أم رنّاء؟)،، فنَّضصَ علَّيَ المطلع،


 با سأقول من بعدُ، ولكنتّي تحاملتُ على جراحيّ

وتابعتُ:

صَدِبْقًا فَأَعْيَـــا أَوْ عَـــــُوُّا مُدَاجِيا

وأردفتُ:
إِذَا كُنْتَ تَــرْضَى أَنْ تَعِيْـَسَ بِذِلَّةٍ


وَلا تَهْـــَحِحْدَنَّ العِتَــاقَ المَذاكِكَا
هَزّ رأسه دون أنْ يقول سُيئًا، وكان ابنُ حِنْزابة (جعفر بن




بالقَدَر، فلمّا قلتُ:
إِذَا الجُودُ لَمْ يُرْزَ خَلاصًا مِنَّ الأَذَى
فَلا الحَمْدُ مَكْنُــــوبًا وَلا المَالُ باقِيا
وَلِلنَّنْـــسِ أَخْلاقٌ تَــــُلُّلُ عَلَى الفَتَى
أَكَانَ سَــــنَاءً مَا آَتَى أَمْ تَســـــاخِيَا
انفرجتٌ أساريرُ كافور، فقد وجد في هذين البيتين تعريضًا
 طبعًا، ولا أدري لماذا لا يغهم أنّني أعنيه هو، أو أعنيه| معًا؟ إِلّمّا قلتُ:
وَلَكِــــنَّ بِالفُسْـــطَاطِ بَحْـــرَا أَزْرَتُهُ

حَيَتِي وَنُصْحِي وَالَهـــوَى وَالقَوَافِيا
تهلَّلَ وجهه، واستبشر. وشعرَ أنّ مُلكه اليوم قَد تَّمّ. فلمّا قلتُ:
أَبـــــا كُلِّ طِبْب لا أَبَا المِنْـــكِ وَحْدَهُ

وَكُلَّ سَـــــحَابٍ لا أَخَــــُّ الغَوَادِيَا
ازداد وجهُه تَهُّلُا واستِبشارُا، فلمّا هتفتُ بقولي الّذي عِشْتُ
وَغَــــيرٌ كَثِــــرٍر أَنْ يَـــزُورَكَ رَاجِلُ

فَيرْجِــــعَ مَنْــــكا لِلْعِر اقَــــِنِ وَالِيَا
فَقَدْ تَهَبُ الَجَيْنَ الَّـــذِي جَاءَ غازِيًا


قَطّب جبينه، وتغضّسَنَ وجهه، وعبس، فعرفتُ الغدر في وجهه،
 المواتية كي يُنجزه! فلمّا قلت:


تنهّدَ تنهيدةً تُساوي كلّ التّنهيدات الّتي عاشَها أيّام عُبوديّته وما قاساه فيها، ثُمّ أطلقَ مع الزّفِير صوتَه: (إي والهّ، صدقت!".




 بها من (حلب) معي، كانت الكتب تُعبد شبح اللل فترفعه إلى سقف الدّار، فإذذا انتهيتُ منها، هبطَ الشَّبح فخَيَم على كلَّ شيءُ من جديد! جاءني شاعرٌ في أحد هذه الأيّام الّتي تمرّ مرورًا بطيئًا، يُدعَى (ابن أبي الجوع)، وقال: (إنّ عللماء جامع عمرو ابن العا




## ( $Y$ )

## وأَعبُ خَلْقِ الشَ مَنْ زادَهَهُهُ!

و(الفُسطاط) مدينة (مِصر ) الأولى، ومهوى أفئدة الزّائرين. وإنّ
فيها شيئًا من كلّ شيء، وشيئًا هو كلّ شيء ألّا أمّا ما كان من كلِّلِّ شئئ
 كانت قلبَ الأرض السّابحة في هذا الفَضاء، يمينُها المُرقر الِّه، ويسارُها المغرب. وأمّا ما كان كلّ شيّ الاءء فيها فهو جامِعها الكبير، جامع (عمرو

ابن العاص).
و(الفُسطاط) على شهال النّيل لأنّه يجري في نَحْرِها، وهي مدينةٌ عُظمَى تتقاصَر عنها اليوم (دمشق)، و(بغداد)، و(الكوفة)، و(حلب)... وإنّا كانتْ لتكونَ مهوايَ لو لا أنّه صرَفَني عنها أمران،


 وهي بهذا الأمر الثّاني تُعَدّ - كحا عُدّ غيرُها قِّلَهِا - وطنًا عابِّرًا.

و(الفُسطاط) إذْ يقسمها النّيل قِسمَين، يُعدَّى منها إلى عدوةٍ أولى فيها أبنيةٌ حَسَنةٌ، ومساكنُ جليلةٌ تُعرَف بالجزيرة، قد أترفَهِا

الإخشيديّون وهندسوها حتّى صارتْ جَنّة، ويُعْبَ إليها بِجْنٍر فيه نحو


 في الأهر امات الثّلاثة الكبيرة.

وفي (الفُسطاط) الرُؤمُ والصّقَالبُة والأتراكُ والعربُ وِّبُ وقبائلها،




 مصر من جهته أربعمئة راوية ماء.
 - على كثرة ما رأيتُ - غير (بابل) الّتي كثفتَ لي أبي بقدرة البِنّ عن



 الكوارث والمصائب.

وها أنذا أدخُرُ جامع (عمرو بن العاص)، أمثولةً في العَجَب، يقف على أربعةٍ وعشر ين ألفَ ذراعٍ معاريّي، وفيه أربعةُ مآذن، وفناؤه

 ويجلسون على كراسيّ من خشَبِ محفورٍ حفرًا أنيقًا، وإليهـم آلافـُ طلبة
 الشّعر والأدب، وحلقات النّحو واللّغة، وحلقات الطّبّبّ والهندسة،
 أُسْطُونٌ على أُسْطون

وعلمتُ أنّه مَّ بهذه الجِامعة من سنواتٍ ليستْ بالبعيدة في مقياس الزّمن جمهرةٌ من أفذاذ العِلمَ، فمن هنا مرّ مَنْ حَفِظْتُ ديوانه وأنا ابن عشُ سنين، أبو تَّام حبيبُ بن أوس أوس، و جلسَ إِّ إلى هذا الأسطون
 (الحُصيبِ) أمير مصر يومَ أنْ جاءَها:

 إِذا لَمْتَــزُرْ أَرضَ الَحْصِيــبِ رِكَابُنا
 فَحَا جَــــازَهُ جُــــودٌ وَلا حَـــلَّ دُونهُ وَلَكِــــنْ يَصِيرُ المُودُ حَيْــــُ يَصِيرُ




هجا (الُُطّلب بن عبد الهّ) الّذّي أعطاه هذه الولاية عَزَكه، فلم ينيأ بها

 فدخلتُ أجتازُ أنا و(ابنُ ابي المبع) المجموعَ المُتحلّقة حتّى أتينا


 من (مِصر) وخارِجها.

غِرَ أنّ هذا الرّضى الّْني أعيشُه بدراسِةِ شِعري، وتناقِّلِه في


 ل له بِمُنكِر
ولو أنّني تغاضيتُ عن هذا العبِدِ ولونه وأصله وعُجمته وأمورٍ أخرى كثيرةٍ فيكيفَ أَفُِ موقفَ الصِّدق أمام مَنْ هَجَوْتُهم لهذه الأسباب قبلَه، وقلتُ فيهم:



وَكَانَ يُـــْبْى بِظُفْــرِهِ القَلَـــمُ

و(مصرُ) يومئذٍ مصرُ أمنٍ وسلام، فلا حُروبَ ولا غَزَوات ولا

 وجدتُ ذلك إلاّعندَ الأمير الحمدانيّ؟!

وبدلَ أنّ أهنِّئَ ممدوحي الّذي امُل عنده ما آمُلِ في نفسي، ها أنذا



 القلم على الورق يهتف بي لا تكذب، في قولي:

## مُسْــــَتِلِّلْ لَــــكَ التِّيَـــارَ وَلَــــوْ كَا

نَ نُجُومُـــــا آجُــرُّ هَــــنَا البِنَـــاءِ
وَلَـــــوَ انَّ الَّــــــي يَيْـــرُّ مِــــنَ الأَمْه
وَاهِ فِيهـــا مِـــن فِضَّــــةٍ بَيْضَاءِ؟!
ولّا أتممتُ القصيدة أمامه، حلفَ (كافور ): (لأبلّْغنّك جميعَ ما ما
في نفسك". وأنا أعرفُ أنّه أكذبُ ما يكونُ إذا حَلَف. أِّ وزادَ يقينُ ذلك


 سيّده كذوب!! و كان يقصدُ قولي في هذه القصيدة الهمزيّة:






وتنطّع دجلٌ آخَر في الشّاهدين، فأسرّ إلى ابن حنزابة: „اكان




 ألاّ يذكره". فعلمتُ أنّه لا مناصَ من أنْ أُغالَبَ فيُ كِّلِ مكانٍ، وسادَ وِّ
 أقول مقالةً ينفيها حسنُ رأبي من بعلُ.

وجـاء عيد الفِطر في تلك السّــنة، وأرســَ (كافـورٌّ) يطلبُ منّي


 فرضَ ذلـك، فقلتُ:

 رجاء الوعد الّذي طال إنجازُزُ نُلتُ:













فقد صَدّ، ونَسِيَ العهد أو تناساه، و كذب بعدَ أنْ أَقسم، فِا مُقامي
 روحي، يبعثرني في كلّ جِهة!

وما كنتُ أرضى أنْ يَعْلِفَني علفَ الدّوابّ، فها كان الطّعام

 |لَعِرِات، فأنّى لي أنْ أصبرَ بعدَ هذا!!

## (r)

كُرُّ بَعِيدِ المَمْ مُعَّذب






 طبعي الزّضا باليسبر؟!



 حديدِ على عنتي!!

وأخذنُ أنجُ الأرضَ على جَوادي، قاطِعًا كَّ مرحلٍٍ من



كادَتْ أنْ تُدَقِّ عنقي، وتردّى جوادي، فدخلتْ في بطنه حديدةٌ هناك
 وأُمزّقِ أحشاءه . غيرَ أنْني تر كتُه ورائي ودُرتُ بو جهي إلى الهرم فطامَنْتُ




 فيها كلّ ما مرّ من حياتي ولا تَرَيان.

وتلقّاني أحلُ المدم على باب الدّار، فسألّ: "اوأين جوادُّكَكَ يا
 في طلبي، فقلتُ للرّسول: (إنّني مُتعَبَ، وسأر اهِ غدًا)".

وصحوتُ على الفجر، فإذا هو نذيرُ أسَى بدل أنْ يكون بشِّرَ


 فغدوتُ الضُّحى إليه، فلمّا رآني، جَمَع لي النّاس، وأنّ أنشدتُه:
فِـــرَاقٌ وَمَـــنْ فارَقْتُ غَـــــرٌ مُذَمَّمَ


وَما مَنْـــرِّلُ اللَّذّاتِ عِنْـــــي بِمَنْزِلٍ
إِذا لَمْ أُبَّجـــلز عِنــــَهُ وَأُكَــرَّم


وبين (كافور ):

إِذَا سَـــــاءَ فِعْلُ المَرْء سَـــــاءَتْ ظُنُونُهُ
وَصَدَّقَ مــــا يَعْتــــادُهُ مِـــنْ تَوَهُمـم
وَعَــــادَى يُحبِيْـــهِ بِقَــوْلِ عُدَاتِـــِهِ
وَأَصْبَـــَحَ فِي كَبِل مِنَ الثَّـــــكِ مُظْلْمِ
وما من شَكٌُ أكبرَ ِيّا أو قعتُ فيه (كافورًا) تُجاهي، وماذا أفعلُ


 بأشجىى ِمَّا قَتُ:
وَلَوْ كُنْتُ أَذْرِي كَمْ حَيَتِي قَسَـــمْتُها

وَلَكِــــنَّ مَا يَمْضِي مِســنَ العُمْرِ فائِتٌ
فَجُــــْ لِي بِحَـــظِّ البَـــادِرِ المُتَغِنِّم
رَضِيـــتُ بَِا تَـــرْضَى بِــــِهِ لِي َِحَبَةٍ
وَقُــــْتُ إِلَكْكَ النَّفْسَ قَوْدَ المُسَــــلِّم
غيرَ أنّه كان عن حُزني في منأى، وكان عن بُؤسي في شُغُُل. وماذا


من دمي، وما أدري كم تبقىى في عُروقي من دم لأقول في وجه هذا العبد الكاذب.

وصار (كافور) يبعثُ لي جُجنودًا يسألون عن أخباري، ويتفقّدون




 جرى علَّيَ القدرُ بكلّ نائبة؟!

بقيتُ ستّة أشهر لا أغتّى قصر (كافورِ رِ ولا أذهُ أذهُ إليه، لكنّه



 وتخنقانني فلا أجُدُ لنسمةٍ واحدةٍ مسلكًا.

وحينَ أردتُ أنْ أخرجَ من البيتِ ذاتَ مرّة قاصِدًا جامِ وِّم (عمرو بن العاص)، أوقفني الحارسُ القائمُ بِباب الدّار، وسألني بغلظة: (إلى أين؟؟). فعجبتُ منه يسألني، فكرّر السّؤوال بغلظةٍ أشدّ




سَيِّدَك؟!!). فردّ: (ارجِع، وسنرى". وبقيتُ ثلالثةَ أَيامٍ حبيسًا حتّى جاءين الإذن.



وفي مسجد (عمرو بن العاص)، اختلفتُ إلى حِلَق الفلسفة، إلِّة فكنتُ أجلسُ إليها من أوّل النّهار إلى آخره، ولا ولا أقوم إلاّالّا إلى الدّار من

وإنّني وجدتُ في الجمامع فُسحةً لذهاب المموم، ذلك أنّه التفّ



 عنَي بالعُيون بَبَسَطه الها فِيْ هؤلاء المُريدين.
وكان أحدُ هؤلاء رجلاً يُدعى (أبا الوليد)، قد قدم من من الأندلس


 مَلِيحُ الأندلـيّ، أعني ابنَ عبِد ربّه، فأنشدُ:



مَا إِنْ رأَنَــــتُ وَلا تَـــمِعْتُ بِمْلِلِه





وصارَ خروجي من داري لا يكون إلآب بر رقةٍ فيها خَتْتُ (كافور)،

 حينًا، ويتغاضَى عنها أحيانًا

 منها، وسمعتُ منهم أنّ (أبا الفرج الأصفهانيّ) سأل البائزئزة على كتابه (الأغاني) الّنّي أهداهُ (لسيف الدّولة)، فأعططاه ألفت دينارِ، وهمي جائزةٍ




 عليه إلآ هذه البائزة القليلة!

وها أنذا. حبيسٌ. أو مُراقَبٌ. أو منبوذُ. أو وحيدٌ في هذه الدّار . ونَكْبتي (بكافورٍ) لا تُعادلما نَكْبة، ولولا ما ذا ذكرتُ منِ من أمر ألمُ ألمامع

 هذه الأبيات:


وَثَلَّمْتُ سَـــيْفِي فِي رُؤُوسٍ وَأَذْرُعٍ

فقلتُ: استهلالٌ جيّد، ثُمْ غلبني الحقُُ عليه، فأخرجني من
الحِفاظ إلى التّهتُتُك، فقلتُ:







 الرّداءة التّتي لا تليقُ بمقامِ مِعري! التّا

القَصِيدةُ الباكِية

بَثّ (كافور ) رِجالَه وجُنده و جواسيسه في (مِضْر ) كلّهِا يُشُيعون

 (أما عرفتَ ما فعلَ حاكِمُ مصر العظيم؟؟". فِردّ السّامع: (اما فعل؟؟"). فيقول: "(القد وهبَ شاعرًا عظيً) أحسنَ مدن مصر يكون عامِلاً عليها") .


ما يسمعون.

- وساع الخبر، وسخرتُ منه، ومن نفسي، و كدتُ أبكي على الحظّ
 أنْ يخرج من داره، يملكُ ولايةً عظيمة، ولكنّه لا يملك ألْ يشتريَ من الحانوت نَعْلاً إلاّ بِإذن!!
 مريرًا من هذا الحاكم الّذي أنا هو، ينتقلُ خبرُ حُكمه في البادد انتقال السّحابِ في السّهاء، وهو لا يقدر أنْ ينتقلَ من غرفةٍ إلى أخرى.

وأحسّ (كافور ) أنّي يُمكن أنْ أفعل شيئًا لا يقدر على معرفته،
 دينارٍ، من أجل أنْ أقول فيه قصيدةً، وما كان ذلك إلا إلا استظهارًا لِيلِ

 وأنّ قصائدي فيه ظاهر ها مدحٌ، وباطنها من قبلها الهجاء النّا الّقع

فاتّخذتُ كتابةَ قصيدةٍ له في العيد سببًا للّخروج من هذا الإقامة
الجبريّة، وهذا الحبس الكريه. فجهدتُ تلك اللّيلة أنْ أكتبَ ما أريدُ،

 الزّينة، أنشدتُ انُ

## أُغَالِبُ فِيكَ الشَّـَوْقَ وَالشَّهُوْقُ أَغْلَبُ

## وَأَعْجَبُ مِنْ ذَا الَجْرِ وَالوَصْلُ أَعْجَبُ

ووقفتُ برهةً أنظر في وجه الوزراء، فرأيتُها جامدةٍ كالشّمعه، ونظرتُ إلى وجه (كافور) فوجدتُه مُرتاعًا تنوصُ عيناه فُر فعرفتُ أنّه

 من أنّه دعاني إلى هجر (سيف الدّولة)، والأعجب منه آنّه دعاني إلى وصل (كافور ) هذا الملك العبد!

وكان (كافور) يعرفُ ما أقول، ويُدر كه خيرًا من وزر ائهُ الّذين


أزداد له مع الأيّام بُغضًا، ولكنّ هذا الإحساس لا يعضده نَصٌّ واضِحٌ، فالأبيات قد تعضد إحساسه، لكنّ فيها دائًِّا خخرجًا يذهب إلى إلى العكس



 معانيها، ويختصمون في بيان مراميها.

فلِّ قلتُ:
عَيْـــــيَّةَ أَحْفَى النَّاسِ بِي مَنْ جَفَوْتُهُ
وَأَهْــــَى الطِّرِيقَّنِ التَّــــي أَبَجَنَّبُ
قال قائلٌ منهم إنّ أحفى النّاس به (سيفُ الدّولة) لا (كافور)؛ وقد جفاه مع أنّ حقّه أنْ يصله، وأمّا الشّطر الثّاني فهو بيانٌ عن النّ الّاز الِّ

إليها ضلالاً، ولا هداية إلاّ بالرّجوع إلى مَنْ تتجنبّه").

ومضيتُ أصف حصاني، ورِحلتي الطّويلة، وفروسيتّي، وصبري
على الرّمضاء، لا أذكر فيها العبد أبدًا، ولا أرفعُ إلاّ مّ قن قيمتي في عيني قبل أنْ تَكون في عيون النّاس، حتّى إذا وصلتُ إلى ما دعاني إلى أنْ أُقِدِم على هذه البلاد، هتفثُ:
وَأَخْـــــلاقُ كَافُورٍ إِذَا شِــــئْتُ مَذْحَهُ


فهل بعدَ هذا الوُضوحِ وُضوح؟؟ وهل بعد هذه الجِرأة جرأة؟! وماذا سيفعل (كافور)؟ هل سيحبسني؟! إنّه قد فعل. هل سيطردني من مصر؟ إنّها الأمنية الكُبرى التّتي أتوقُ إليها اليوم خلاصًا منا من هذا
 الموت؟! إنّه أهونُ وأكرُ مُ من هذا الذّلّ الّّذي أعيشُّه.

ثُمّ إنّني استنفدتُ كلّ السّبل في التّلميح، ولم يبقَ إلاًّ أنْ تكون
 شَرَابِه، ولكنّه حتّى في هذه الفَضْلة كَذَب، فحينها هتفتُ هُتافَ صَارِّ يائسٍ ذبيح:
أَبا المِنــكِ هَلْ فِي الكَأْسِ فَخْــلٌ أَنالُهُ

وَهَبْتَ عَــــلَى مِقْدارِ كَفَّـــيْ زَمَانِنَا
وَنَفْبِي عَلَى مِقْــــدارِ كَفَّْنَ تَطْلُبُ
إِذَا لَمْنُــــطْ بِي ضَيْعَـــةً أَوْ وِلايــــة

فَجُودُكَ يَكْسُونِ وَشُـــغْلُكَ يَنلُبُ
تُمُّم ها أنذا، البُعد عَمّن أحبّ، الغربة، السّجن، الذّكريات، الّْ الأسى



 فإنّني عُحتاجٌ منكَ جو ابًا وحردتُ بِّ بالفعل، ولم أَقلْ بعدَها بيتًا، واحِدَّا،

فنظر كافور في وجوه مَنْ حوله كأنه يتعجّب من توقّفي عن الإنشاد،




 فأعدتُ البيت على مسامعه:

فَجُودُلَ يَكْسُونِي وَشُــــغْلُكَ يَسْلُبُ

 أنمم... أيّ ولايةٍ تريد؟". فقلتُ له دون تردّدّ: (اصيدا)، فنظر إلى مَنْ
 إلى قهتهة: (اصيدا... . آله .. صيدا"). تُمّ خفتت القهتهة تدرييّيًّا حتّى





 أجيبه عن سؤ اله الأخير : (الا أحذَ، لا أحد. حتّى أنا لا أُطيق نفسي".

هكذا إذًا، لقد صَرّح كلّ واحدٍ منّا بشُعور تُجُاه الآخر، وأبان عّا يعتمل

 من الكذبات الكبيرة!




 أخباري حيثُ سارتِ المطايا.

وصحـوتُ أحــَالأيَام على أصـواتٍ مُمتداخِلَـةِ فِي حديقة الدّار،







 لم أتوصّـلْ إلى خاطـِرٍ أراه قريبَّا ِمّا دار في رأسي.

وفُوجِئتُ به يدخل غرفتي دون استِئذان. وهل يستأذن الملوكُ



 نركَ فَ مظهرٍ حسنٍ أيّها الوسيم"،

وغسلتُ وجهي، ورَجّلتُ شعري، ولبستُ ثيُ ثيابي، وتطيَّتْتُ،
















إذا أنهكتْه قدماه جلسَ على شرفة البيت، ومَدّ رِجلَيه، وبقي على هذه

 فصرتُ أحسبُ للنملة حسابًا.





 أمهر من طَبَاخه الـّابقا).

وجاؤوا بعدَ فترةٍ وجيزةٍ بالطّبّاخ الجديد فعلاً، وانهمكَ يبحكُ




هَمُّث ثقيل.
ولقيني (ابن أبي الجوع) بعدها في درسٍ من دروس جـئِ جامِ


 كثيرًا من القادة الذّين أرادَالتّخلّص منهم، إنّا طريقةٌ ذكيّة خبيئة، فهي

سريعةٌ ولا يُمكن لأحدٍ أنْ يكتـُفها). وسألتُه: (اهل حَقًا يُمكن أنْ









 نحوًا من خمسة شهورٍ، حتّى تغيّر الطّبّاخ!


 نفسه"). فأطرقتُ لَّا سمعتُ قولَّه، وهتفتُ: ("يكسدونني على الموت،







أسبوعًا لا أخرجُ منها ألبّة، أُفكّر فيِا جرّتْهُ عَلِّ كلماتي من ويلات، وما

 يُيُكَرون، أَمَا وأنا أنا، ينطقُ لساني عن وجداني




قصيدت:
بِـــمَ التَّعَلُـــلُ لا أَهْــــلُ وَلا وَطَنُ



وضَجْتْ نفي بالتّعالي على كلّ ما لاقيتُ، وشُددتُ من قُوّة




لا تَلْقَ دَهْــــرَكَ إِلَّ غَــــِرْ مُكتَرٍِ

مَا دَامَ يَضْحَبُ فِيــِـهِ رُوحَكِ البَدَنُ


ثُمّ عَبَتْ في خيالي صُور الرّمم وهي تُتمح حول الأمير، أَغْرِبةً


 وهتفتُ كأنّي أنتقُ جرحي دمًا أبصقُه في وجوهرهمَمْ

## يَا مَنْ نُعِيــتُ عَلَى بُعْدٍ بِمَجْلِيسِــِهِ





## قَذْ كَانَ شَـــــاهَدَ دَفْنِي قَبْــــلَ قَوْلِمِم


وها قد مضت سنون، وانطوتْ أحلامٌ، وعاشَ قومَ ومَ وماتَ آخرون، وحَلُمَ فتَى كان يأكلُ التّراب في الكونة، يُّمٌ ماذا تبقّى من حُلْمه غير أنْ يقون:

تَجْرِي الرِّيَاحُ بِرَ لا تَتُــــتَهِي السُّفُنُ
ثُمّ سقطتُ على الأرضِ مَغشيًّا عَلَّب!!

## (0)

## وماذا في هذه الدُّنيا غيرُ الَّمّ؟

صحوتُ مع الشّمس، لسعتْني أشعّتها بعدَ أَنِ اشتدّتْ حرارتُها



 إنّ هذا الموت الّذي تسير إليه بقدمَيك هو ما يريدُه (كافورٌّ) منكّ إنّ إنّه يريدُ أنْ تقتل نفسك، ليقول للنّاس: (اانظروا إليه، لقد أكرمْنـاه أيّيا إكرام
 تُمّ انظروا بعدَ هذا كلّه ما فعل؟ ؟! لقد انتحر !! !" .

ونفضــتُ يـدي، ووقفتُ عــلى قَدَمَيّ، وخلعتُ ثيـابي، ورميتُها





























هذا ويبحثُ عن وسيلةٍ للتّخلّص من هذا العدوّ الباطن، فهو لا يَدِين لدولة (الإخشُيد) إلاّا في الظّاهر .

وفكّرتُ لِمَيُريدني (فاتكُّ) إلى جانبه، وأنا مجرّد شاعرٍ من شُعراءً





 عَدُوَّين لدودَين بعدَ أنْ كانا صديقِين حميمَين! !!











ورحتُ أغدو وأروح إلى جامع (عمرو بن العاص) دون إذنٍ


أنّا حَقُّي، وجامع النّفايات في الشّوارع يتمتّع با أكثر منّي - فقد ظلّتْ جواسيسُه وعيونه لا ترفعُ عيونهاعن كلّ حركةٍ آتيها أو خطوةٍ أمشيهاه

وكان جامع (عمرو بن العاص) منارةُ، لم أشهد مثلها في (جامع


 كتب (الفارابيّ)، وطرفًا كبيرًا من كتب فلاسفة اليونان.

وها أنذا، أعودُ إلى شيءٍ من المدوء، أجلسُ على شرفة داري،



 فأمّا الفلاسفة (فإبكيتيتوس) الّنّي أملى كتابه (المُختصَر) على أحـر أحد

قالَتْ: حُبِسْتَ؟! فَعْلُتُ: لَيْسَ بِضائرِ



عَـــنْ نَاظِرَيْــــكِ لَا أَضَـــــاءَ الفَرْ قَدُ

وعلى أيّة حالٍ فأنا في حبسِ أشدّ وطأَةٍ كِّا عانوه، غيرَ أنّ عذاباتي





 المـوت الّنّي يَرِدُهُ كُلُّ وارِد.



 ليقول كيفَ كان طعمُه.




 لرُمح، ثُمّ قتلْنا بهذا الرُّمح إخوتنا اوبني أبينا!!

فلًّا دارتٌ هذه الأفكار في عقلي، رأيتني أخطّ على رَقّ، هذه
الأبيات:

## صَحِبَ النَّـــــُ قَبْلَنــــا ذَا الزَّمَانـا




كُلَّـــــا أَنْبَـــتَ الزَّمَــانُ قَنَــاةً



 الموتُ فاه فابتلع الجميع:
وَمُـــرَادُ النُّفُـــوسِ أَضْغَـــرُ مِنْ أَنْ

نَتُــــادَى فِيْـــِ وَأَنْ نَتَفَانَــى
وها أنذا على ما أُريدَ لي من هوانٍ، وما هُمِلْتُ علِيه من ضيمهِ



كَالَِـــاتٍ وَلا يُلاِِـــي المَوَانـــا

إنّا حياةٌ واحدة، طويلةٌ أو قصيرة، عابرةٌ عبور الشّهاب اللامع


 راكعٌ ذليُّ تستجدي الرّ حمة:
وَإِذَا لَهَ يَحُــنْ مِـــنَ الَـــوْتِ بُــــٌ

فَمِــنَ العَجْـــرِ أَنْ مَعْــوتَ جَبَانَا
وعلى هذا عقدتُ العزم أنْ ألتقي (فاتِكًا المجنون)، وأنْ أرى ما يُمكن أنْ نفعله من أجل التّخلّص من هذا العبد الأأفون.
 فعرفتُ آنه (كافور )، فإذا هو بيابي، وأنا أفركُ كُ عيوني لم أستيقظْ بعد،





وبَسَطَ كِرْشَه على الحِوان، وملّ رِجِلَ مِن سِمَّن بطنه، وشحوم

 وابتسمتُ مداجاةً، فلمّا ولّى من عندي بعدَّ أينٍ، قلتُ:

أُرِيكَ الرِّضَا لـَوْ أَخْفَتِ النَّنْسُ خَافِيًا


تَظُـــنُنُ ابْتْســــاماتِ رَجَــــاءً وَغِبْطَةُ

وَتُعْحُبُنـــي رِجْـــــلالَ فِي النَّعْلِ إنَّنْي


لِيُضْحِحـــكَ رَبَّاتِ الِِـــدادِ البَوَاكِيَا
ثُمّ خبأتُا. ولمَ أُظْهِرْها لأحدٍ. فقد بدا أنتي لن أنجو منه إلآّ بأعجوبة. فلقد أصبحتُ أعيشُ في دولة البَصّاصين.

دَسَسْتُ القصيدة في الوِساد، ولم يكدْ ينشَفُ حِبْرُها حتّى طرق








والحْوف منه معًا. كان أحدُهم قد قاربَ النَّانين، والآخران قدّرتُ أنها




 وشهيقه في أذني. ردّ الشّيخِ بوقار : (انعمه، وهذا أيضًا ما ما يقوله النّاس" المّا



 أحلُ، جرّبتُ أنْ أقوم، وأمشي في الفراغ، فعلتُ، لمُ يُو قفْني أحلّ، ولم
 طريقي أحدُّ، تلفّتّ مرّة أخرى عن يملْ يميني ويساري وورائي لأرى
 خر جتُ وأنا أتخبّط في أسئلتي: ماذا كنتَ تريدُ منّي يا (كافور )؟!

عُدتُ للبيتِ كالمخبول. شعرتُ في الطّريق أنّ كلّ منْ مررتُ به هو جاسوسٌ من جواسيس العبد، تَلّكَتْني الرّهبة، حينَ ديَّ ديُلتُ البيت





فأنا أحتاجُ إليك في الحنارج. لكنْ لا تُخِبْ أحدًا). ("سنفعل يا أبي". ("قد أوافيكم بعدَ يوم أو بعدَ أسبوع أو بعدَ أشهر. لا أدري ما سيحدثُ لا أد


 في الّرمال قريبًا من بَلْبِيس". (اكيفَ سنخرجُ بها وهي كثيرة، سيشكّ


ة
t.me/soramnqraa

## الحُمّى


 صرخت: (اوهل أنا صاحبُ الخَتْم؟! اذهبْ إلى رئيس الحُرس فَاسْألْه، لقد كان شاهِدًا على الإذن الّذّي أخلْتُه من كافور". ردّ بهدوء، وهو
 الإذن إلاّ بعدَ أسبوع.

وصلتُ إلى (الفيَيْم) بعدَ أنْ وصلَ إلَيَ خبرُ (عُسّد) و(مسعود)،

 ير كبها فرسان لا تبدو من الِحلَّق إلاَّعيونهم، وقد صَفتّ الجَيش مُدَجَّجُا باللِبْضِ، والقنا، والمناصل، والدّروق، والبُحُحُوف، والجِواشن،
 من قبلُ أدري أنّ (فاتِكُا) يملك جيشُّا عظيَّا كهذا.

ولّا انتهى استعراض الحيل والسّلاح، مضَيْنا إلى خيمةٍ، فجاءنا الطّعام والشّراب، فكان فيه العجول والغز لان المَشويّة، وفيه

من الأصناف ما لمْ أرَ عند (كافور)، فلمّا انتهينا من ذلك، قال لي (أبو








 والمُداجنة)" . (الا تقلْقْ سيكون الأمر على ما تحبّ").

وهمتُ بخاطري بعيدًا؛ أأكون مَلِكَ مصر حَقَّ؟! وَلِّ لا؟ لقد








 سيفُ الدّولة قد صارِ مَلِكًا وسعى إلى الملافةَ، ولكنّ الرّوم مهارَشُو

رأسه، والعربُ بقروا بطنه، والتّركُ بتروا رجلَيه، والإخشيد كاد يهذم

 شْنَبَ مَنْ نامتْ عنهم عيوني، إنْ الملك يِبَ أنْ يفتَ ستّينَ عينًا على سِتّين جِهةٌ حتّى يستقرّ مُلكه، وكيفَ يُمكن أنْ يستقرّ مُلكه وعينُه لا













 من أطر افي وأنا أنظر إليها ولا أستطيع أنْ أفعل شيئًا!!

وأيقظني (فاتِكُّ) من تخيّالتي، وهتف: پالشّرابَ يا أبا الطيّب"). (اإنّني لا أشربُ يا سيّدي") . (فليأتِكَ الحِدم بـا شِئت) . وشربتُعلى ذِكر

الحبيب، فأقامني بهذه الذّكرى على الصّليب. ثُمّ ودّعتُ (فاتِكًُا)، على أنْ ألقاه ضُحَى الغِد.

واستبطأ (كافورٌّ) مقامي في (الفيّوم)، وأرسلَ مَنْ يسأل عنّي،
 حلم، وللحُطم جناحان، جناحٌ من نور وجناحٌ من نار .

ولم تكنْ ليلتي تلك في (الفَيُوم) وعلى مشُارفها هانِئِة من جهتين،


 بآنني أكادُ أختنق.

فلّا مرّ على ذلك بضعة أيّام، فأتيتُ (فاتكًا)، فاستعرضَ مَ من
 دخلتُها، بدأتهُ بقولي:

## لا خَيْلَ عِنــــَكَ نُهِنِيهـــا وَلا مَالُ



بِغَيْرِ قَـــوْلِ، وَنُعْتَى النَّــــاسِ أَقْوَالُ



تُمَّ رحتُ أحثّ على الثّورة فبدأنُن به، وعَرَضْتُ بالعبد الأسود
أمير كملكة البَّصّاصين، فقلتِ:






 لِيلتُّ حبلُ حول عنتي رويدًا رويدًا، وها أنذا أحسّن بخشَونة المبل قد



 نُســةُ فريـدَةٍ منه:






ومضيتُ على ذلك، وما أدري إنْ كنتُ مدحتُ (فاتِكَا) المُين







عنه، فينضبَ أو يرسل أحدًا بمصيبِّ إِيّ، فعزمتُ علُ على العودة.
فلّا ضوّآ الصُّحَ، شددتُ الرّحال، فقلتُ أمرّ بالمادين أوديّع








هذا المواء، وربّبا الحِحِفُ الأُخرى من الكالاب والضّبـاع والثّعالب التّي



 مَنْ أُصيب بهذا، فهناك مئّاتٌ من الجُندِ هنا قد أُ أصيبوا به، وأرى

 طلبَ من مُساعديه أنْ يسقوني بعضَ الأدوية، وأنْ يستمرّوا في بَلِّ الِخَرَق بالماء البارد، ووَضْعِهاعِلى جههتي.

لم تخفّ حر ارتي، ولا بَردَ ليبُ النّار في جسدي، أخبرتُ الجِنود


 فأُلقيتُ في الدّار وأنا لا أكادُ أرى من شِدّة ما أنا فيه، ووُكِّل الـلارس


 وفي هواء الغرفة، واستوى عندي اللّيل والنّهار، فلا النّهار جلبَ
 أتأرجحُ بين الموت والمياة أكثر من عشرة أيّام .

ثُّمّ جاءني في اليوم السّابع من هذه الأيّام خبرُ موت (فاتك)، فزادَ ذلك إلى الحُمّى هُمى جديدة، ومات بموته الأمل الّذي كنتُ أعرفُ أنَّ
 نهاية كؤوس الأحزان. ورحتُ أبتدِئ كتابة قصيدةٍ أرثي فيها فـيا فاتِكًا وأرثي الحلم الّذي تُقْنا إليه معُا، وأرثئي نفسي، فقلتُ:

الحُـــزْنُ يُقْلِـــقُق وَالتَّجَمُــــلُ يَرْدَعُ

يَتَنازَعــــانِ دُمُــــوعَ عَيْنِ مُسَـــهِّد


وَاللَّلِّلُ مُعْــيٍ وَالكَوَاكِـــُ ظُلَّعُ

سِوى هذه الثّلاثة في مطلعها.
وها أنذا في فراشي مثلُ الأجرب، ليسَ لديّ إلا خَدَّمٌ موكّلون
بمُراقبتي كي لا أهرب، لا من أجل رعاية صِحّتي، وأمّا ابني (مُحَّدّد)

 الحالة الّّي هي أقربُ إلى الموت والعجز

ها أنذا طريح الفراش موهون القُوى، ضعيف المُنّة، يتراقص

 وردتُه، ولا معركةً إلاَّخْتُها؟!

والطّبيبُ الَّني وصفَ لِ الدّواء قال إنّ داءَكَ في طَعَامِك، أنا

 رُوحي.
أَقَمْتُ بِـــأَرْضِ مِصرَ فَـــا وَرَائِي

وَمَلَّنِـيَ الفِـــرَاشُ وَكانَ جَنْبِــي


لم أَرَ وجه (كافور ) طَوَال هذه الحُمّى، إنّ غيابَ وجهِ وجه الثّقيل أمرٌ


 حانَ أجلي فورًا؟ فإنّ كثير حياتي اليوم كقليلها زائلٌ لا عالة.

تُم جاءَتْني بعضُ الرّاحة مع بعضِ النّسِيم القادم من النّبلّ، فقلتُ

 فطعنتْني كلّ مطعن، وضربَتْني في كلّ مَوِِع، وأنتُبتْ جحيمها
 طعنتْ وأصمتْ وفتكتْ وأكلتْ وشربَتْ من دمي، قامتْ عنّيْ وهي
 من كلّ أنملةٍ، وإذا أنا أسبحُ في مائه وأغرق:
 فَلَيْـسَ تَـَـُزورُ إِلَا فِي الظَّكـــامِ


يَضِيْقُ الِِلْـــــُ عَن نَفَــِيبي وَعَنْها

إِذَا مَـــ فارَقَتْنِــي غَسَّـــتَنْني


أنا هنا ولا هناك، أموتُ بين حلمٌ وأُمنية، وأقضي بين ذكرى وفِكرة

## كُلُّ الَّني فَوقَ التُّابِنُرَابُ

مات (فاتك) فلذا ظلّ؟! بقي الخوف و(كافورٌ) وهذا الهواء المحبوسُ في صدري. كان من المُكُكن أنْ يكون المَنْعِيُّ (كافورُا)، ولكنَّه



 ستجد أوراقهم تضهِّ بأحكام القتل والحَبْس على النّاس البُّسُطاء بِّن

 فينتظر رحمة الموت أنْ تنزل عليه من ألسّهاء اليوم قبَلَ غَدِّل .

وماذا تبقّى منّي أو تبقّى لي؟! ها هي آمالي كلّها تتضاءل



لقْْ ذهبَ الفتى الّذي كان يكوب الفَلَوات يتحدّى الِمّن، لقد ماتَ الفتى الّذي كان يأنفُ أنْ يقول قصيدةَ شكوى أو تعتُّب، فصار هو نفسُه الشّكوى والتّعتّب، لقد رحل الفتى الّّذي كانت الدُّنيا تُوسِعه

شَشَّا وضَّمّا، وتفتح له ذارعَيها، وجاء الكهل اللّني تدوسه النّكبات بكلّ خفّ، وتعلوه بكلّ مَنِّ!!

والآن؟! ها أنذا أسقطُ في تِنْه الغربة وحيدَّا، ماتتْ جدّتَي فهاتَ




لقد خرجتُ من (بغداد) قبل ثلاثين عامًا عندما سمعتُ أنّ


 دولة العرب"). ولقد وقفتُ وأنا ابن السابعة عشرة يومَها، وصرختُ فيه وفي دولته بأركانها بُتمعةً:
سَـــــَصْحَبُ النَّصْلُ مِنّي يِثْلَ مَضْرِبِهِ
وَيَنْجَلي خَبرَي عَـــنْ صِمَّةِ الصِّمَمَ



حَتَّــى أَدَلْتُ لَهُ مِـــنْ (دَولَةِ المَدَمِم)
واليوم ها أنذا - شاءتْ هِمتّي أم أبتْ، بلغَ بي مطلبي أَمْ قَصّر
 ذهبتْ هدرًا وهباءً!

والهَ ما جِئتُ لأمدحَ (كافورًا)، ومَنْ يمدح مَنْ صرفتُ حياتي


 واليومَ ها أنذا سجينُ هذه الدار الفار هة، وحبيسُ هذه الحدائنق








 الظُّبات.

لم أعدْ أملك الإذن بالخروج من البيت، ولا حتّى بالذّهاب إلى

 منك، فإنّني قد مللتُ كُلّ شيء!!
ومع أنّني حُبِسْتُ في داري ومُنِعت، إلاّ أنَّ قصائدي كانت



منها (بكافور)، ولمّا بَلَغَ ذلك (كافورًا)، وكان قَد جعل على كلّ نَفْسٍ

 تَلو كُها الألسُن.

وبعثَ إلَّي (كافور ) يطلبُ منّي أنْ أمدحه؟ ولَعَمْري كيفَ يُفكّر











واستجبْتُ راغِّا لرغبة (كافور)، فدبّجْتُ له القصيدة الّتي أوّها:
مُنىٍ كُــنَّ لِي أَنَّ البيَــــاضَ خِضَابُ

لَيــــالِيَ عِنـــــَ البِيْضِ فَـــوْدَايَ فِتنَّهُ
وَفَخْــــرٌ وَذَاكَ الفَخْــــرُ عِنْدِيَ عَابُ

ولقد نعيتُ في هذا المطلع الشّبابَ كُلّه، وأسِفْتُ على ما فاتَ من

 رأسي غيرُ اله: غَنْيٌّ عَـــنِ الأَوْطانِ لا يَنْــتَفِزُّن إِلى بَلَــــدٍ ســـــافَرْتُ عَنْــــهُ إِيـــابُ
وأعرفُ أنّني إذا رحلتُ فو حدي، ووحدي سوفَ أواجه الموتَ


 كلّ إبل الله في كلّ بلادِ الها وَأَضْدَى فَالا أُّهــــِي إِلَى المَاءِ حَاجَةٍ وَلِلَّشـــمْسِ فَوْقَ الَيْمْمُلاتِ لُعَابُ

وكيفَ يعرفُ النّاس أنّي ما طُفتُ هذه المَهامِهَ من أجلِ اللاء، ولا ركضتُ نُوقي في هذه المجاهل من أجل النُّغَبَ، ولا سَيّرْتُ هذه الرّكائب من أجل العَرَضِ؛ بل كان ذلك من أجلي، من أجل القنا
 تُنبِئ عن ثقافتي، وتُخِبر عن عظمة عقلي: تَرَكْنا لِأَطْــــرافِ القَنَا كُلَّ شَـــــهُوْةٍ فَلَيْــسَ لَنــــ إِلّا بِهــنَّ لِعَـــابُ

نُشَرِّنُــُـُ لِلطَّنــنـِنِ نَوْقَ حَــوَادِرٍ



وهل يفهم أمل الأدب عِوضَ صاحب هذا القفا العريض أنّي ما أحبَيْهُ يومًّا، ولا سعيتُ من أبله لـظة، لا هو و ولا كلّ اللموك، وإنّه

ليبلوني ويلوهم قولي:









فِا الّني أردْتُهَ إذًا؟ أرددُ أَنْ أكذبَّه، وأكذبَ التّاريخ، وأكذبَ







وَإِنَّ مَدِـــَحَ التَّاسِي حَـــُّ وَباطِلُ

وسقطتُ؟ نعم سقطتُ. سقطُتُ لأقوم. ولكتنّي لا أدري، ولا يدري غيرُ الها إنْ كنتُ سأقومُ بعدها، أمْ أنّي سأواصل السُّقوط إلى

غيرِ قَرار!
وسُرَّ (كافور ر) بالقصيدة، أو هو أظهر ذلك. فإنَّ له عفلاً يُنجيه








 منا شَقْيِّ بصا حِبِه.

فلّمّ كان من (كافور) ما كان، بدأتُ أخطّط للرّحيل بطريقةٍ

 با ألبأتنّي إليه الأقدار:

$$
\begin{aligned}
& \text { إِذَا سِرْنَــــا عَـــلى الفُهْـــطَاطِطِ يَوْمًا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لِتَعْنَـــَ قَدْرَ مَـــنْ فارَفـــــَ مِنِّي }
\end{aligned}
$$

## (^)

الهُروبُ الكَبِير
وبقيتُ شهرَين أتدبرُ أمر الرّحيل. أبعثُ برسائل اطيمِنان إلى



 فرُحتُ منها على خوفٍ ورجاء، وكُرٌْ وَطَمَع

تُمّ وَقَّتُ لحظة الهرب، إنّا ليلة النّحر في عيد الأضحى من عام







 أقدار السّة)ء؟!

كانتْ ليلةُ العيدِ أُطْوَل ليلةٍ عرّرٌ عَلَّ، وما مرّ مثلُها عَلَّيّ على كثرة



 ولا ألفُُ موت.

أوقفني المارسُ على باب داري: (إلى أين؟)، ( (إلى كافور") ( (وأينَ
















ما اتّفْنُا عليه، لا تُسلّمها له إلاّ بعدَ أنْ ينفضّ بجلسُ توزيع الكرامات


 وهمزتُه، وعدوتُ به إلى الباب الشّرقيّ للفُسطاط.

كان (كافور) قد أغلقَ أبوابَ (الفُسطاط) كلّها، ومنعَ أيّيّ داخلِ



 بين كَفّيه وهو يرشُقُ عليه الماء.

وصلتُ إلى الباب الشّرقيّ، فوجدتُ حارِسَه أطولَ منه، ضَخَّا










هَيّا افتَحْ ِيْ الباب"، أسقطتْ كلماتي القويّة جزءُا من تردّده، نفد صبري،




 يساوي أكثر من ألفِ درهم. اعتبرْه هديّة منّي ومن مولاي الِي (كافور)
 في جيبه، وراحَ يفتح الباب، صَرّ الباب الثّقيل العالي حتّى خشَيتُ ألِّ أنْ يوقِظَ سُكّان (الفُسطاط) النّائمين جميعًا. ركبتُ جورا جوادي وانطلقتُ أعدو


 من الطّريق الغادية إليه.

صارَ الباب الشّرقيّ في ظهري، أخذَ يبتعدُ بسرعةٍ. أخلَّ الحوف الذّاهب يُصغُر، وصار الخوف القَادم يَكبُر . ومضيتُ لا ألوي على شيءُ

كان جوادي يطير. وصلتُ إلى أوّل البادية من جهة الشّرق. توجّهتُ إلى المكان اللّي يِب أنْ ألتقي فيها بابني (يُحَسّد) وبالِّادم
 "أنا هو"، . سرعان ما استيقظا. قال (مُسّد): " اخِفِتُ أنْ يقتلوكُ يا أبي"). "أبوك لا يموت يا عُحُّد. أينَ الرّماح والسّيوف؟؟"). (افي مكانها الّذي

طلَبْتَ مِنّا أنْ نخفيها فيه). (لماذا لم تستخر جوها؟!!). "خِفنا ألا تأتي". الهَيّا. استخرجوجوها. هل التّاجر البدويّ الّذي اتِّقْتْتَ معه في هذه



 طعامًا يستمرّ معنا هذه الفترةها. (اسمعًا وطاعةً يا يا أبي".

اشترينا النّوق والطّعام والماء، واستخرَجْنا الرّماح والسُّيُوْف،


 الإبل ويسوقوها مع أمتعتنا، وانطلَّقْنا.

 سنسير على الحلل والأحياء والمفاوز المجاهيل والمناهل والأوأواجن"

ومضينا.
 أُذنه: (اكتب إلى صديقي عبد العزيز الـُزُ اعيّ في (بلبيس) أنتّي أريدُ منه دليلاً يعضدنا في التّي، وامحلْ إليه هذه الأبيات:



## وَخُصَّ بِهِ عَبْدَ العَزْيْزِ بْنَ يُوسُــــِ



وَحَــــْ سَــــِّدٍ في حِلَّـــةٍ لا يَزِينُها




 نحنُ طريقَنا الحاصّةّا).



 العاص) يرفعون أصواتهم يستقبلون عيدًا ليسَ كأيّ عيد.


 عبد العزيز وهو يضحك.

و(نُجّة الطّيّر) هذه في طريق الوادي الّني يهوي إلى (السُؤَيس)، وهو طريقٌ تغوصُ فيه أقدام الإبل في الرّمال، فكيفَ ومعنا بعضُ

الخيول. ولاحَ لنا من بعيدٍ جبلُ (عتاقة)، وما أحدٌ رآه إلاّ الجنّ وأنا،

 البعيدة، وشعرتُ أنّني أحلّق مثلها هناكُ ون وأرقبُ الطّرِيق من ذلك الارتفاع لأوجّه القافلة العجيبة أينَ تسير . أحلِّ

تُّمّ صلّى العَبْدُ العيدَ في طائفة كبيرةٍ من جُنده وورزرائه وأعيانه

 أنتَ أيها الِمنّيّ؟! !".







 جاءه أحدُّهم بالّرّقعة الطّامّة، ففتَحهِا فو جدَّ فيها:




فنفرَ ونَخر . وأدركَ أنّ الأنكى لم يأتِ. وأنّى لمُبَلِّدِ إحساس مثله


 إحساسٌ بمجرّات الآلام الّتي كانتْ تَحُّنِّ من الوريد إلى الوريد؟! أمْ أنّه كان يستهتع بذبحي، ويرقصُ كلّلّ رأى دمًا يسيل من عرو قي؟؟ ؟ا هِ هل كان إنسانًا حَقًّ؟ ماذا سيتراءى له حينَ يقر أ:


أَحَخْـــرَةٌ أَنَـــا مَــــا لِي لا يُحرِّكُني
هَذِي المُدَامُ وَلا هَــــذِي الأَغَارِيدُ؟!
مَـــــاذَا لَقِيْتُ مِــــنَ الدُّنْـَـــا وَأَعْعَجْبُ

لقد كان يأتي كُلَّ يومٍ فيأكل من طعامي كأنّ ما فاضَ من طعامه
 صادِقٌ من الأساسِ:
أَمْهَـــيتُ أَرْوَحَ مُثْرِ خَازِنَـــا وَيَدًا

إِنِّ نَزَلْـــتُ بِكَذَّابِــــينَ ضَيْفُهُـُمُ
عَــــنِ القِرَى وَعَنِ التَّرَحـــــالِ عَدْوُودُ

جُودُ الرِّجَالِ مِـــنَ الأَيْدِي وَجُودُهُمُ

لقد سهرتُ الّليلي وأنا أحاول أنْ أرسمَّ له صورةً تليقُ بهُ بها صورةً






ما يَقْضِضُ المَوْتُ نَفْسُــــــــــنْ مِنُوسِسِهُمُ


لا فِي الرِّجَالِ وَلا النِّنـــــــوَانِ مَعْدُودُ


 مِصْرُ على نفسِهِا إلِ هذا الـَدَّ:

$$
\begin{aligned}
& \text { نامَتْ نَواطِــــرُ مِضْرٍ عَــــنْ نَعَالِبهَا }
\end{aligned}
$$

غيرَ أنّ العَبْد سيظلّ عبدًا، ولو لبس مسوحَ ألفِبِ ملك. والخِعِيّ



 حَرن، وينقاد له عِصيانه إذا عَصَى:

 لا تَثْـــترِ العَبْــــَد إِلَا وَالعَصَما مَعَهُ


وأيّ طارقةٍ تطرق الحُرّ أنْ يعيشَ في زمنٍ يغضـع لهذا العبد؟ أيّ نكبةٍ تحلّ به إذا انقاد له، وأيّ ذنبٍ تورّط فيه الحرّ حتّى يُّ يُتلَى بكلبٍ
 كلّ لِقاء؟! واسَوْ ءَتاه على ما حلّ بِكَ أَّها المتنبّي: ما كُنْتُ أَحسَــبُنُي أَحْيَـــــ إِلَى زَمَنٍ يُسِيْءُ بِي فِيْـــهِ كَلْبٌ وَهْـــوَ عَحْمٌودُ
أتريدُ أيّها الككون أنْ أصفه لك؟ إنّه لأمرٌ مُعي حُقًّا. غيرَ أنْني
 نفسي، فلم يخرجْ معي أبلغ من هذا الوحف:

## وَأَنَّ ذا الأَنْهـــوَدَ المَيْقُوبَ مِشْــــَرُهُ





أَمْ قَدْرُهُ وَهْــــوَ بِالفَلْسَــــِنِ مَرْدُودُ
غيرَ أنَّ أعظَمَ مايُمكن أَنْ أفعله في حياتي، لِيسَ أنْ أُصبِحَ مَلِكَا،

 من هذه الكارثة الماثلة في هذا العبد!!
(9)

التِّيه

جُنّ جُنونه. وانقدح الشّرر من جَرَتَيَ عينَيه. وصرخ. فذهِّهتْ


 سِوى الشّتائم، ولم يعرفوا ماذا يُريدُ منهم؟!

فلمّا مرّ وقتٌ طويلٌ على ذلك الهَيَجان، تبيّنوا أخيرًا كلمةُ من
 من اللّهاث: (ااجلجُوه لي"). وسأل كبير الحرس: (اسيّدي... مَنْ؟!".
 في إشفاق على حالته، وهم يكاولون أنْ يعرفوا الشّخص الّنّي طلبَ
 بيدَيّ، وسأشرب من دمه على الملألان.

وهُرُعَ رئيس الحرس ليُلبّي رغبة سيّده، فأو قفه (كافور ) شـاتِيًا:

 الأرضَ كلّها|". وهَمّ أَنْ يمضي ليُنْفّذ أوامره، فأو قفه (كافور ر) ثانيةًّ وهو

يُؤكّد من خلال لُماثه الّذي لم ينقطع: (ابذلوا الأموال في سبيل ذلك،


 قلوب سادات العرب... ابذلْ كلّ شيءٌ نقدر عليه في سبيل وأن أنْ أراه
 يمسحها بعصبيّة، ومَضى رئيس الحرس للغاية، فا كاد يصل بالي باب
 بهال. ومضى مرعوبًا. فلّا غابَ ظِلّه خلفَ الباب، قامَ (كافور ) وبيده الرّقعة الّتي فيها القصيدة إلى شمعدانٍ كبيرٍ هناك، فألقمها الشُّواظِ، فسُجُجِّرَتْ،




 ذلك الدُّخان شيء!
وسارتْ قافلتُنا باتِّاه النّجاة ولا نجاة. وجعِلْتُها تأخذُ طريقًا




على الأرض بشريٌّ يعرفُ النّجع، والمفاوز، والموامي، ومساقط الماء،


 أخخذتُم برأيكم هلكتُم وهلكتُ معكم، وإنْ أخذتُتم برأيي نجونا معًا).

ومضينا. فوصلْتُ بهم بعدَ يومَين إلى (الدّثْنُة) وكنتُ أعلكمُ أنّ فيها ماءً لبني فِزارة، فأتيتُ الموضع فلم أجذْه، فوُهِمَ علَّيّ، وهمستُ ولِّ


 (القد أهلكَنا المجنون"). فرددتُ عليهـم: ("لن تهلكو الما، ما زال معنا من الماء





وسخّر (كافور) في طلبنا كلّ ما يقدر عليه، فلحق بنا أدلاوّه




 أجل ذلك في يقظةٍ أو منام.

وانتُر ملاٌُ (كافور) في السّويس وما كان من شرقها وغربها











 الأرض فَسَلَكهها). وكادَ (كافور ) يسقطُ من فوق عريِّه غيظًا وحنقًا.






الكوفة... الكوفة الّتي سقطتُ فيها بين أحضان أميّي،
 التّيه الّذي تاه فيه بنو إسرائيل أربعين سنةّ، وإنّني لأرجو ألا أتيه فيه أنا

وقافلتي أكثرَ من أربعين يومًا، وإذا لم نجذْ موئلاًُ نُيح فيه على أطرافه،


وكتبَ (كافور) إلى عُّاله بالجُوفين والجِفار وغزّة والشّّام وجميع
 ظِلّه وائتوني به، وأنا ضامنٌ لكم جائزةً فوق الجائزة". وبدا وبدا بعدَ هذا الكتاب المشحون بغيظٍ وغضبٍ كبيرَين أنَّ الأرضَ كلّها صنا صارتْ




واجتزتُ بالقافلة مغارب صحراء التِّه، الّّيه الّذي ضلّ فيه
موسى بن عمران وقومه، التّيه الّذي لو صعدتَ إلى السّمّاء فسترى آنّه



ومرّت اللّيلة الأولى في التّيه بسالمُ، أظلّنا اللّيل بسرعةٍ من


 وعيناي أُغمِضُ واحدةً وأفتح الأخرى.

فلّّا صارَ لنا أربعُ ليالٍ في هذا التّيه كُنّا قد أنفقنا أكثر ما ما معنا من الماء، ولم يبقَ إلاّ ناقتان فوقَهُا القِرَبَ، فعرفتُ آنّا سنا سنتعاتل على

الماء، فوضعتُ قانونًا: „الكلّ واحدٍ منا شربتان بمقدار الكّفّ، واحدة
 الأخيرة لفقَدْنا نِصفَنا جَشُعًا، كُلٌّ يبغي الحِياةَ لنفسِه.

فلّّا كُنّا في نهار اليوم السّادس في ذلك التّيه، هَبّتْ عاصِفةٌ رمليّة شديدة، وهي على القافلة أخطر من قلّة الماء. وبدأتِ العاصِفة تُثير




 في العاصِفة، كان صوتُها أعلى من كلّ شيءّ، وكُنّا في وسط النّهار كآنّنا


 ومن الرّيح العاصفة، ومن الرّمل المنرور في العيون، ومن المّا الإبل المائجة،



فلّمّا عادَ إلينا بعضُ الأمن وذهبَ الرّوع، قامَ أحدُ العبيد فتجرّ أ





قليلا، وهتف: (ولكنْ كيفَ سأعود؟!!. فرددتُ هازِنًا: امن الطّريق
 الجماعة، لأَنه لو عادَ و حده للقي الحتِّنَ بلا شَكّك.

فلّما صِرنا في اللّيلة العاشرة، قرأتُ الكلام على وجوه العبيد،


















فيهل) فردّ بيأسٍ: (هَلَكْنَا إذًا)|". فابتسمتُ ابتسامةُ شاحبة، وهتفتُ بيقين: (ماءُ (نخلٍ) على بُعدِ فرَسَخِن فقط، وسنصل إليه ظهر الغده). وسِرْنا في الغَدِ لا من طاعةِ لِي، ولكنْ من أملِ فِ في نجاةٍ غَطّاهِا

 من الفرحة ويهووا نَحوه، فأخذتُ خِخطام الإبِل المادِادِية، وهتفت: ا(اقِفوا









 أنّ هنا ماءُ؟!". فابتسمتُ، وزادتْ ثقتهم بي.

فلّما أردْنا أنْ نرتحل في ليل ذلك اليوم، قال لي (عُحَّد): (اوماذا

 هم أموالهم، وأطلِقوا سراحهم". ومضينا.

فلّلً كانتْ لِيلةٌ هادِئة، والقومُ رَيَا، خلوتُ إلى نفسي، فبدأتُ

 فِــــَى كُلِّ ماثِــــِّةٍ المَبْذَبَــى
وَكُلِّ نَنَســاةٍ بُجَاوِيَّــةٍ

وَلَكِنْهُــنَّ حِبَّــالُ الَحْ
وَكَيْـــُ العُــــَاةِ وَمَيْــطُ الأَنَى



 أسبوعَين. وقد صارتٌ سيناء خلفنَا، وتركنا المِبال التّي هناكّاكّ، جبل






 نرودُ هذه الأماكن لأهلناها. فأمرتُ من معي أنْ يأنذوا سلاَحَيَها

ويُقيّدو هما، ويحملاهما على الدّوابّ التّي معنا، فقد خِفتُ أنْ يكونا من رجال (كافور )، وأنا لا آمنُ أحدًا حتّى العبيد الّذين معي. وِيرنا.




 مَنْ معي، فلّمّا صارتِ العشاء الأولى صحتُ بركبي: "احِّدُوا السّرِي". فقال بعضُ العبيد: (انرتاح اللّلِلة في بيوت بني سُلَيمَم ونمضي غذًار").


 فكّرتُ فيـا مضى من أهواله، وما جَرى من أقدار، فأكملتُ المطلع،
إذا فَزِعَـــتْ قَدَّمَتْهـــا الِمِيَـــادُ

وَبِيْــضُ السُّــيُوفِ وَسُــــمْرُ القَنَا
فَمَــرَّتْ بِنَخْـــلِ وَفِي رَكْبهـــا


وادِي المِيــاهِ وَوَادي القُـــرَى

وارتحلْنا وقد صارت (الفُسطاط) بعيدة، وصارَ صوتُ الأمن




 الحالَيْن في حذر، ما حللتُ السَّيْف مرّة عن عاتِئ

## (1•)

## الفتى اللّدي دَوّخَ الدُّنيا

أُطارِدُ شُيئًا لستُ أدريه، ولا أدري أنّه يُطاردني. أمضي، وهناك


 شيءَغير الموت.

ومضينا إلى بادية من (معن) و(سُنبُس)، ولعلّه ورد خبري إلى

 هم ذلك!

فلّّا دخلتُ تلكَ البادية، عرفني فيها (عفيف المُعنّي)، فرَحّب،

 فبعثَ معي لِصَّين.

وصعدْنا من (النّقيع) حتّى أطّت الإبل، وتعبتٌ، ورَغَتْ رُغاء الحَزانَى الثّكالى، فلّمّا وصلْنا بها إلى (تِّبان) استراحِّا الِّتْ كأنّا عرفتْ

شيئًا، فسألتُها والطريق لا تزال بعيدة: (أين العراقُ إذًا أيتّها الحبيبج؟؟.



## 



 الثّوب الّذي سحَبناه من وسطِ (الفُسطاط) حتّى حلّ بنا هنا هذه الدّيار .



فهذا قولي:

## وَهَبَّتْ بِحِسْــــمَى هُبُـــوبَ التَّبُورِ

مُسْــتَقْبِلاتٍ مَهَــبَّ الصَّبَـــا

وكانتِ الصَّبا القادمة من الشّرق حيثُ العر اق في في وجهنانا، وقد





و(حِسْمى) هذه الطِّبّة في جنوب الأردنّ، وفيها من شمالما سلسلة



كثيبٍ متدّد من الرّمال الحمراء، وهي قليلةُ الآبار، فإنْ لم يكنْ لك فيها
بِئرٌ تُعرفه هلَكْتِ



 وكان بنو فِزارة مع أميرهم هذا شاتِيِن هناكـك










 الأمور حتّى أجلَّ الفرصة الّّانحّا من أجل الحصول على ما يريد.

ومضى (وَرْدان) اللّئيم هذا يتقرّب إليَّ، وأنا أعرفُ طويّته أكثرَ



 العبد موضعه، وأقرّه على أنْ يُبيّتو أمرهم في في قتلي. فلّمّا عرفتُ ذلك فـك في


 الأمر وأعددتُ الخُطّة.

أرسلتُ تلك اللّيلة من فوري أحدَ العبيد إلى (فُلَيتَة بن عُحمّد) مِنْ أصدقائي من بني فِزارة كي يبعثَ لي بدلِيلَين أريدُ بهِا أنْ أعبر







 أركبُ النُّوق وأحدوه ها، وهتفتُ: (امَنْ أرادَ أنْ يبقى فليبقَ، ومن أَنِّ أرادَ أنْ

يتبعني، فها أنا ماضٍ".

ولَِقَ بي العبيدُ كلّهمه، وقد أبطرتْهم الرّاحة، وأترفهم الشّبَعَ




 خوفَ أنْ تَددث تلك المرّة معي، فأندم على أنتّي لم أحتط لمبل هذا
 عاتقي، وأغمضتُ عينًا وأبقيتُ الأخرى مفتو وحة





 حتّى نضضتُ على قَدَميّ وأسرعتُ إلى العبد الّذي عند فَرَبيب، فلمّا رآني


 وهو في رَكْضنا عندَ رأِسها، فهويتُ بالسّيف على رأسِه ففلقتُهُ فِلقَتين،



أشهرتُ سيفي، وحرختُ: (إنْ لم تمتلِّوا الما أمرتُكمْ به فسأقتلكمب واحِدًا





 وَإِنْ تَـــكُ طَيِّـئٌ كانَــــتْ كِرامٌا






ومَضَى (عُسّد) و(مسعودُ) في إثر العبْد المارب، وقلتُ لما:





الجهة") وأشارَ إلى موضم، فنظر العبدُ إليه فلم يرني، فدَنا منها كالعائذ
 حَذِرْا، فسألاه أنْ يتقدّم، فقال: (اما أرى سيّدي معكهما ولا ألما أراه من




 لأُخِذتم|". فحمدْنَا الشا



 (كافور ) الّذين يككمون أكثر الشّام.

وكانتْ تَمَّم أودات كلب) وهي أودية تنسل من الملحاء، رابيةً







وادي القُرى، فتركَناها سائرين لا نريم إلى (كَبْدِ الوهاد) فشـربْنا الماء،




 الرّريب فَأَنْكُرْه كما ذَكَرَهْ في قوله:

## فَلَيْـتَ الغَضَا لَمْيَطْـَعِع الرَّكْبُ عُرْضَهُ


بل كان معي الحوفُ والمذر وفِرِاقُ الأوطان للنّجاة، ولذلك

 القافلة التّي بلغ منها التّعب كلّ مبلِ ألِّ أنْ نُرِيح فيها، ونبيتَ لِيلة.






وَجابَــــتْ بُـَــــِطْةَ جَوْبَبَالـــرِّدَاءِ

بَـــنْنَ النَّعَـــامِ وَبــــِنْ المَهِــا

فلمّا توَسّطْنا (البُّسَيطة) لم يبقَ في أجسام العبيد قُوّة، ودَبّ


 حتّى كدتُ أستلقي على ظهري، وضحكوا النّا عرفوا حقيقة ما تخيّلوا، وارتجلتُ قائِلاً:

## 

تَركَــــتِ عُيُـــونَ عَبِيـــِـِي حَيَارَى
نَظْنُّـــوا النَّعَــــامَ عَلَيْـــكِ النَّخِيْلَ
وَظَنُّـــوا الصِّــــوَارَ عَلَيْـــكِ المَنَارَا
فَأَمْتــــكَ صَحْبـــي بِأَكْوارِهــــْ
وَقَد قَصَدَ الضِّحْـــكُ فِيْهِمْ وَجَارَا
وخرجْنا بعدَ أنْ أرحنا أجسادنا ليلةَ في (البُسيطة) وطَعِمْنا،




 والوهم والسّراب والعطش حتّى وصلْنْا إلى (حَوَرَ وهو وهو جبل مُنيف،
 الصّباح، فها أرحْنا، وقلتُ لفم: المُ يبقَ من هذا إلآلّا اليسير، فاصبروا،

فإنْ حلاوة النّجاة تُسِيغُ مرارة الصّبر"). فتر كناه إلى (الشَّغُور ) في بادية بني كلب، يُّمّ هبطَ علينا المساء حينَ وصلْنا إلى (الِّميعيّيّ)، فلا أرحْنا إلاّ لتأخذذ أجسامنا من الأرض بعضَ طبيعتها فقد تكوّرنا كالقباب






 واغْبرتِ الؤجوه، وتشَّثتِ الشُّعور، وكُنّا نسير والموتُ يسِير معنا، وصلنا إلى ماء (الدَّنا)، فكادَ بعضُ العبيد أنْ يرمي نفسَهَ فيه من العطشُ فيغرق.

تُّمّ أقمْنا قليلاُ، ولم يبقَ من هذه الّحّحلة إلاّ أنْ نفوز. فقُمنا
 الإبل كأنّا تعرفُ أنّنا قد اقتربْنا، فوصلْا وهو موضعٌ ليسَ بينه وبين (الكوفة) الّتي سِرْنا لأجلها هِّها هذه الشّهور
 فنكبّبتُ (أعكش) خلفي، وأنا أكادُ أبكي من الفرح، لقد صِرْتُ الآن بمأمن؛ إنّ (كافورًا) لو بعثَ ورائي الآن كلّ جيوش الأرض فـر فلن تستطيع الإمساك بي، وصارت القافلة تُغنِيِ في ذلك اللّيل، وعلى وعلى تعبٍ

لا نقدر على وصفه كان ليلاً جميلاً، لآته لم يبقَ في جوزهِ إلاّ موضع واحدٌ
 اتّساعها لتحتضن هذه القافلة العجيبة المجنونة:


وَلاحَ هَـــا حَـــورٌ وَالصَّبَـــاحَ



فَيَــــــــــــــكَ كَيْــلاُ عَــــلى أَعْكُشْ



وها قد نجونا. فهل نجونا حَقًّ؟! هل ينجو هذا الفتى الذّني




فَــوْقَ مَكَارِمنَـــا وَالعُـــا






ودخلتُ الكوفة في شهر ربيع الأوّل من عام 1 ب 0 هـ، فوزّعتُ
 على أنّهم ساعدوني على النّجاة، ومضيتُ أوّل الأمر أنا و(عُسّد)


 عن هذه الدُّنيا!!

# المرحلة السّابعـة 

النِّهايات
هroz - rol








## ماذا تبقّى من الكوفة؟!

ها أنذا أعودُ إلى مَنِبت الحُّم. الموضع الّذي قالتْ لي فيه جدّتي أشياء كثِرة، أشياء حينَ سمعتُها لأوّل مرّة ألقتْ في روعي الّرّعب،


 طويلا".

والآن ماذا تبقّى من جدّتي؟! لا شيء، سوى بضع كلماتِ قادرةٍ





 السّيف، وسأُلْتي عَصا التّر حال.

وكيفَ هي (الكوفة) اليوم؟ خراباتٍ تعيثُ في دروبها الجُرذان،

اللّيل على أشَجارها سوى نعيق البُوم.
اليـومَ (الكوفـةُ) غِير الأمسس. لا أعني الوجـود العُمـراني وإنّا


رحلــت لم يبــَق مـن الكوفـة شئ؟ٌ!

سامح الله جدّتي، ساعهها اللها.. في كلّ موقفٍ من حياتي تبرز لي دائِّا، كللمُها تُلاحقني، تعاليمُها تنحفر في شعوري، تجلدني بسياط العتاب، تقول: "ليس لك من البلدان إلاّ ما جادَ لك بالأمان"). ولا






وما عنيتُ والهَ إلاّنفسي، ولكنْ أينَ ملوك الأرض لتخشتع وأين هي لتهلع، وأينَ هي لتسمع، ما عادَ في الملوك إلاّ العبيد، وما عاد في الشّعُعراء إلاّ النّظّامّامون.

النّاس هنا تتلقّاني في الطُّرقات: أهلاً بأبي الطّيّب، أهلاً بالشّاعر




 أخرى كلّها تصطفق في هذه البمجمة، متى أرتاح؟!!

دُور (الكوفة) روامس. الرّجال عوابس، النّساء عوانس،




الدّروب.
لم يترك القرامطة من (الكوفة) لـمٌا على وَضَمْ، لقد نبوا كلَّ

 بطين البُؤس.

لم تُعجِبْ أهلَ الكُوفة قصيدةٌ من قصائدي كا أعجبَّهم قصيدة الرّحلة من مصر إلى هنا، قصيدة (ألا كلّ ماشية الحيزَيَلى)، إنّهم

 لم يكونوا يدرون أنّني كتُبُها بدمائي على المقيقة، إنّ وراء هذا الغناء

الشّحجيّ ألفَ موتٍ عشتُه في الصّحراء، ووراءَها ألفَ ذئبِ نهشني، وألفَ طيرِ نقلَ خبري إلى العبد، وألفَ لِصِّ سرقَ مِن قُوتِ رُوحي

 عليهـم وعَليّ، أنا كذلك لمّا أشرفتُ على (الكوفة)، و قِد أِمْنتُ بكيتُ من ون الفرحة ور قصتُ على إيقاع البيت الأشدّ لصوقًا بشُغاف قلبي لِلَعْلَــــَمَ مِـــُرْ وَمَـــنْ بِالعِـــرَاقِ

## 

ولقد كنتُ الفتى حَقًّا، ومن يستطيعُ أنْ يُنكِر ذلك؟! إنْ أنكره
فلَيَلْنَني عندَ بطنِ هذا الوادي.

 بالنّاس فيبطشُ النّاس به ولو بعدَ حين. ينتصر على مَنْ ظَّنّ أنّه عدوّهِ،

 صديقًا، والصّديق عدوّا... كيفَ يَدثُ ذلك وِّك أمام ناظِرَيّ وأنا أعيشُّه وأصفه كا أراه؟! هل تلعبُ الأقدار باللّّلاطين، هل تـلـّلّى الأيّام





عليكَ قبل أنْ تصقها على الملوك وعابِري الدّروب... ما الّذي يجعل



جنونٍ وعبثٍ هذا؟!
قال لي خبرٌ ما، كان يُمكن أنْ يكون قاتِالًا في السّابق، لكَنّه اليوم

 وخرّبوه، وسرقوا أبمل ما فيه وأغلاه ألما ولستُ أدري أدري هل سرقورا الأُسُودَ






 نَظرَ من (حلب) إلى قصره وهو يَترق، فاحترقَ معه قلبُه.

كيفَ تُنَمَ يا (سيف الدّولة)؟؟ إنّه من الطّبّيعيّ أَنْ هُزَمَ إذا كان



 حولك، دَبّ الخور ذاته في كلّ مَنْ شهجد الوقيعة،... أتعرف يا (سيف

الدّولة)، حتّى ولو لم أكنْ معك، أليسَ من المُفترَض أنْ يكونَ إلى جانبك
 كلاّ يا (سيفَ الدّولة) وقد عرفتَ ذلك الآن؛ فكلّ مَنْ حولكَ إمّا



 أسفى عليك ووا أسفى عَلَّبّ! !


 بالكلمات؟! المُحزِن يا (سيفَ الدّولة) أنّه لم يكنْ أحدّ من من الّذّين يُسمّون


 الجيوب فتُصبِح شمعًا لا حياةَ فيها.

سـيعودُ (سـيفُ الدّولة) فيبني قصره، ويُجّدّد جيشَـه، وسينتصر


 ولــن يكون غــيرَ صوتي.

بقيت في (الكوفة) عامًا، أعيشُ على الذّكريات، ولولاها لما
 بالرّاحلين، وبيتٍ يُسمعك صوتَ الموتى، إنّه قَلَقٌ مُستمرّ، وذاتِ وِّ الصّوت الّذي يطردك ويدعوك إلى أنْ تغادر حتّى لا تسمعه في كلّ
 شُغاف قلبك بالحنين!

غيرَ أنّني ما اعتدتُ أن أُجالِسَ الجُْرُ ان، ولا أنْ أغلق على نفسي الأبواب، ولا أنْ أنظر من النّوافذ، وُلِدتُ على صهـواتِ الِّلِّ الِّياد وعلى أكوار الإبل، فأنّى لي أنْ أرتاح! آنا

وها أنذا، الكوفةُ بلد، وبغداد بلد، والعراق كلّها بلد، وحلبُ

 ووحلَه شعري هو الوطن!

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

## (Y)

## أَطِوِيلٌ طِرِيقُنا أَمْ يَطولُ؟!




 التّـي لا تكـفـّعـن نقر دماغـي، وتتفنّن بطـرح الأسـئلة القاتلة!








 لنفـي وأنـا أمسـحُ دموعـي وأبتســُمُ ابتســامةً شــاحِبة: القــد صرنـا كَهَلـــن وهو يُريــُ منّي أَنْ أعود؟! ا".

كيفَ أعودُ يا (سيفَ الدّولة)، والمرارة الّتي لِقتْ بي من نظرةٍ واحدةٍ منك لا يُمكن لكلّ أمواه الُُّّنيا أنْ تغسلها، النّظرة الّّتي رأيتَ





 ذلك، ولكنّني مرّة أخرى احترمتُ وجودك وكّ، وعجبتُ كيفَ يستخّفون




 قلبي لوجدتَ فيه الحُبّ لك الّذي كان، لكنّه حُبُّ شابَه سوادُ تلك


تقول في الرّسالة إنّكَ مريض، وما أنتَ مريضٌ لِّلَّة، فأنتَ لعلّة الدُّنيا طبيب، ولكنّ الّذي أمرضَك استمرار وجود هؤ لاء الخمقىى
 الأقدار لمُ تكتفِ بأنْ تنزل بِكَ في صورةِ مَنْ يُحاربونك من الِّ الِّوم في في
 بهذه الشّرذمة في قصرك! القرب

تقول في الّرّسالة، إنّ الدّولة قد بدأتْ تنهار، وإنَّ أطرافها قد








 لا تقلق يا (سيف الدّولة) سوفَ نتنهي بجيعًا لا لا تقلق يا اصديقي القديم سنفنى أنا وأنتَ و(أبو فراسِ) في عام واحرٍ هِ هل تشعرُ بهذا؟! هل

لو كان لي قلبُ ذلك الفتى يا (سيف الدّولة) لعدُتِ ولكَّ ولَّ قلبي

 ويومَ لِقيتُك، ويومَ خرجتُ مِّ من عندكُ

أحسـنتُ ضيافـة ابـن مـيف الدّولـة في دار جـــّتي بالكوفــة،



 فيـه مـع ذكـرى الرّاحلــــن هــو قبر .

ودّعتُ ابن سيف الدّولة، رافقتُه إلى ظاهر (الكوفة)، وأعطيتُه

 لأبيه غتومة، ففضّ الختّه، وراح يقرأ:
 أَهْــــوَى وَقَلْبُــــكَ المَبُوُوُ؟!
كُلَّــــــا عَــــادَ مَـــنْ بَعَتْـــتُ إِلَيْهَا


أبا فراس، ويكه جعله الأميرَ رسولَه إلى حبيبته، وجعله خائِنًّا!!. . تُمْ

تَتْـــتكي مَا الْـــــنَكْيْتُ مِنْ ألَمِ الشَّوْ

وَإِذَا خَامَـــرَ المَـــوَى قَلْـــبَ صَبِّ


 أيّ شاعرٍ وأيّ عاشٌتِ هذا؟!
زَوْدِيْنَا مِنْ حُسْــــنِ وَجْهِـــكِ مَا دَا


## 

## 






 هذا الشّاعر؟!

$$
\begin{aligned}
& \text { فلمّا وصل ابنُ سيف الدّولة إلى قولي: } \\
& \text { نَحْـــُنُ أَدْرَى وَتَـــــْ سَــــأَلْنا بِنَجْدِ } \\
& \text { أطَوِيــــلُ طِرِيْقُــــا أَمْ يَطـــولُ؟! }
\end{aligned}
$$

تلفّتـت حولـه يبحـثُ عنّي، وشـعرَ أننّي معهـمـ وأنّنـي أراقبهـم،
 أردَفَهَ بقولي:

وَكَثِـــــِرٌ مِـــنْ رَدِّهِ تَعْلِيـلـُ
هتفَ وعيناه تدمعان: (اصدق والهَ). ثُمّ لمّا قرأ: وَالمُسَــمَّوْنَ بِالأَمِســـرِ كَيْـــــيْرٌ


## 



للقصيدة:




 (اليتَهَ يعود، ولكتنّي أوقن الآنَ أَنهّ لن يفعل"،

وضاقتْ علَّيّ (الكوفة) على ضِيقها، ودَعاني غيرُ مُريدٍ أنْ

 خروجي الأوّل من (الكونة) إليها، كنتُ لا ألزال طفالًا فِّ الثّامنة، وكان







طَوال هذه السّنوات كلّها عملتُ بوصيّة أبي: (اما انحنيتُ لأحدر")، وكنتُ مُستعِدًّا إلى اليوم أنْ أموتَ في سبيل غايتي.

حينَ وصلتُ إلى (بغداد)، استقبَلني على مدخلَيا (عليّ بن همزة
 بي إلى بيتهم في (ربض هميد)، وأنزلني داره على النى الكرامة والمحبّة المّة، وكان
 لمشتاقٌ إليك).

في اليومين التّالِيَن، جاءني (عليّ بن همزة) بكلّ ما أريد، قال



"لا بأس".





 فأسقطْتُ منه بعضَ الأبيات آلتي لم أرضَ عنهُ عنها، بل إنّني أسقطتُ


كان الأمر يستحقّ؟! إنْ الشّعر الباقِي هو الشُّعر الّنّي جِحَع إلِ شَرَفِ

 يسقطُ منه بعضُ حروفِه، فسقوط هذا الشّعر لا يعني سقوط التّاريخ، ولو أسقطتُ ثلاثة أرباع شِعري، لظَلَّ تاريخي عظيَّا يحتاج إلى آلاف الُُجلّدات من أجلِ أنْ تقوله!!

صارت النّاس تغشى بجلسي، كان بجلسَ استنشادٍ، وأحيانًا بجلسَ


 مع ابنِ حمزة كانا يُخْفِّان عَنِّي قلِلاً.

وكان ابن جننّي يقر أعلَّ ديواني، وأنا أسمعُ وأُحِقِّقُ وأُدقِّق، فلّمّا قرأ عَلَيَّ قولي: (أُغالِبُ فيكَ الشّوقَ والشَّ ولَّوقَ أغلبُّ)، ومضى حتّى وصلَ إلى قولي:
أَلا كَيْتَ شِــــعْرِي هَلْ أَقُولُ قَصِيْدَةُ

وَبِي مَــــا يَذُودُ الشِّــــعْرَ عَنْـــــي أَقُلُّهُ
وَلَكِنَّ قَلْبِي يَــــا ابْنَةَ القَـــوْمِ قُلَّبُ
 الدّولة؟!)، فقلتُ له: (القد حَذَّرْتُه وأنْنَرْتُه فا نفع !! ألستُ مَنْ قال فيه:

أَخَا الُْوْدِ أَعْطِ النَّــــاسَ مَا أَنَا مَالِكُ

## 

فهو الّني أعطاني لكافورِ بسوء تدبيره وقِلَّة تَيزهه.
وأكملَ ابنُ جنّي والأسفُ بادٍ على وجهه القصيدة حتّى إذا
وصل إلى قولي:

لَقَذْ كُنْتُ أَرْجُــو أَنْ أَرَاكَ فَأَطْرُبُ
قال: (اما زِدْتَ أنْ جعلت الرجل أبا زَنَّة. لقد استهز أتَّ به



تُمّ إنّ (ابن جنّي) بعدَ أنْ فرغنا من رواية ثلث قصائدي، قال
 (ما لي وما له؟!). (إنّهَ يُعبَ أنْ يسمع منك، ولهُ وله في الشّعر واللّغة فضلّ

 الفرج الأصفهانيّ، وبعض أهل اللّغة، فقرّبني، فجلستُ عن يمينه، فأنشَدَ القوم:
 جُجرامُــــا وَمَلْكُومٌا وَبَـــنَّرَ فالغَمْرَا

فقلتُ: (اجُرابًا لا جُرامًا، وهذه الأمكنةُ قتلتُهُا عِلِّ)، ومررتُ
 ذلك، فغاظني وهو الّذي لم يسرْ في المفازات كـا سرت وت ولا مرّ با بالأهوال

 يُعطِكَ سيفُ الدّولة على ثرثرتك في خمسين عُّلّة سوى ألفِ دينار"). وشايُعه على ما قال مَنْ في المجلس، وهِّن وهم لم يرتحكلوا في حياتهم أكثر من
 رَحّالة، وعالِّا باللّغة لا بالأمكنة، فعرفتُ أنَّ القومَ مَالَؤوا عَلَيّ، وأنّ


ثُمّ عُدتُ في اليوم الثّاني، لغايةٍ في نفسي. وانتظر (المُهلبّيّ) أنْ أُنشِده لمجرّد أنّه وزير، وأنْ أقول فيه الشّعر لمجرّد أنّ له مكا مكانةٌ عند




 حادٌ الطّبح". وخر جتُ وتر كتهم من بعدي يَتَفَكَهُوْن.

فلّمّا صار مجلسُه في اليوم الثّالث لم آتِ قَطّ، فأغيَظَه ذلك، وأحنَّهَه، وهتفَ بمن حضر: (امَنْ يظنّ نفسَه هذا الدّعيّ، إنّه ابنُ سَقّاء، وأِّ وأنا


فهتف: (اليَرَيَنّ منّي ما لم يرَ من سِواي، لأُغْرِيَنّ به شُعرائي تُذكّره بنسبه، وتُعرّفه مكانتهب").

فلّّم كان الغَد، كان قد أغرى بي كلّ السّاقطين من شعراء (بغداد)



 ذلك غيظًا عَلَى غيظهم!

فقد حدثَ أنْ كنتُ أسيرُ في صينيّة الكرَخِ في (بغداد) على فرسي،

 في أوّلها يستِهزئُ بي:

## يا شَــــنْ أَهْــــلِ العِلْمِ فِينْــــا وَمَنْ

يَلْـــزَمُ أَهْهـــلُ العِلــــــ توقــــرَهْ

فصبرتُ عليه، وأنا ساكِتٌ ساكِنٌ، ضاحِكُ في داخلي من حماقته


 فقلتُ: ا(لقد فرغتُ من الإجابة بقولي لمن هـم أرفعُ طبقةُ في الشّعراء من هذا وأضر ابِه:








 أعرضتُ عنه وعن رُسُلِه زادَ الكيد والغيظُ في قلبه.

## ( $\boldsymbol{(})$

## وَنَترُكُ الماءَ لا يَنْفَكُّ مِن سَفِرٍ

عرفتُ أنّه لا مُقامَ لي في (بغداد)، ولكنّي لم أعرفْ أينَ أمضي

 ابتدأتُ، سفرٌ دائِمٌ وقلبٌٌ قتيل .

قلتُ: أذهبُ إلى (حلب)، فإنّها أرجى البِقاع وإنْ كانَ لا رَجاء، وإنّ (سيف الدّولة) بعثَ منذُ عدتُ من (مِصر) ثِلاثَّ رُسُلٍ إلى الآن يشُوّقني إلى زمنٍ مضى. وفيها ما يدعو إليه، فيها (خولة المّال، لكنّني

 يليقُ بي.

وفي الطّريق عادَتْني الذّكريات، رأيتُني أدخل على (سيف




 غختلفون فيها بينهم، المِيشُ يكاول أنْ يكون دولةً داخل الدّولّة، رأسُ

الجِيش يكاول أنْ يُزيح رأسَ الدّولة، أو يكون دُولةَ بينهـ|... ثُمّ هَبْ أنّني عُدتُ، فهل يعودُ القلب؟! لقد اند اختلفَ قلبَ قلبانا يا (سيف الدّولة)،




 استَعْتْهَا أنتَتَ كيف ا.. كيف يا سيف الدّو لة؟!

كان اللّيل قد شمل الطّريق وأنا عائِدٌ وألفُ جرحِ من دمي








 يراني أحلّّ، وساعدتْني شِدّة الظّلام على ذلك، ورحتُ أهتف:

حَتّامَ نَحْنُ نُسَـــاري النَّجْمَ فِي الظُلُّمِ
وَمَـــا سُرَاهُ عَــــَى خُـــــنِّ ولا قَدَمِ

## 


وما في الأرضِ واللّه غريبٌ مثّلي، وما فيها مَنْ حُرِمَ النّوم مثلي.

هَوّن عليّ كلْ مُصيبة.
وعادَتْني ذِكرى (فاتِكَ)، فقد كان يُمكن أنْ نصنع شيئًا معًا،


 رأسي مقطوعًا مُعَلَقًا فوق رُمْحِ في الصّافَافية:




تُمّ تذكّرتُ ملوك الأرض فر أيتُهم إمّا عبيدًا حاشا سيف الدّولة، وإمّا حجارةً أو حديدًا. ما كان فان فيهم غيرُ هيئاتهم تدلّ علّ على أنّهم بشُر،


مَا زِلْتُ أُضْحِكُ إِبْــِلي كُلَّلَ نَظَرَتْ
إِلَ مَســنِ اخْتَضَبَـــتْ أَخَفَانُها بِدَمِ

## 
















 لِصٌّ ومعه جهاعةٌ من اللّصوص يأترون بأمره، يُدْعَى (ضَبّة)، وكان

إلى لصوصيّته قاتِلٌ يقتلُ كلّ مَنْ يقفُ في و جهه، وكلّ ما طالتْه يداه هو
 النّاس مقتلة، وطرَدْتُه أنا وابني فها قدر على شُيءُ يِّا كان لَنا

فلّمّا ضَوَّأ الصُّبح، وقطعْنا فرسخًا من الطّريق، رأينَا آثار الدّماء


 اضطراري إلى المِجاء لترفّعتُ عنه حتّى ولو كان في هـجاء الملوك فـرا فـا
 "اليسَ على لِسان الأمقق عتب"). فا زالوا يقولون فيه، وينقلون ما يقول فِّ، حتّى نهرتُهم. فلمّا استيأسوا، قال أحلُهـم: (إنّه قد كادَ يقتلُ ابنك، وإنّه يقول إنّكَ ابْنُ سِفاح، و خاضِ في عِّ نقوله، وسَرَقَ من مالكَ، وتوعّد أنْ يقتلك في المرّة القادمة"). فلّّا أنهو

 وإنّه يقتلُ غِيلةً وغدرًا)" فلّمّا مضى على وعيده إيّاي، قلتُ فيّ فيه قصيدةً لو
 لقيتُه من الكالاب والرّعاع في (بغداد)، فقلتُ لِّدَفْع ما في النّفس، ليسَ لكي تُروى أو تُنُدَد:




وها أنذا أدخل (الكوفة)، البلد الّّتي ظنتُتُ أنّه سَگُنٌ فإذا هو سَفَر، وعددتُه وطنًا فإذا كسائر الأوطان؛ غير فؤادي فيه مُقيمّ. وانكفأتُ على نفسي. شهرًا لا أخرجُ من بيتِ جدّتِي. شهرًا لا أكلّم أحدًا ا ولو لا لا
 لكنتُ قد تردَّيتُ.

وفي (الكوفة) ما يدعو إلى النّحيبب، وفيها ما يدعو أنْ تعجن بِاء



عرفتُ أنّ الرّوم أسروا صديقي العتيق الّذي أكرمني أوّل ما







 ذلك، ولكنّ جرحَ خيانته ما زال ينز فُ من خاصرتي إلى اليوم!!

## (§)

## ولابُدْ دُون الشّهِهِدِنْ مِرِرِ النّحلِ


 ولا جُجُوْه مِثلي!!

إنّ بني مَمْدان يتساقَطون واحِدًا تلو الآَخَر!! ما الّنّي حَدَثَ
 لو خَطَفَ (سيفَ الدّولة) نفسَه ما كنُتُ أسِيْتُ كَ كا عرفتُ اليوَمَ مَنْ

لقد كانتْ رُوح (خولة) الحبيبة طعامَ الموتِ اليوم؟! أَيها الموتُ









بَا أُخْتَ خَيْرِ أَخْ يَـــا بِنْتَ خَيْرِ أَبْ
كِنايَـــةُ بِهِا عَــــن أَشَرَفِ النَّسَــــِبِ


ماتتْ خولة إذًا، ومات معها آخر أملٍ في الحياة، بل ماتتْ معها




 سِواها:
غَدَرتَ يــا مَوتُ كَمَ أَنْيَتَتَ مِن عَدَدٍ

وَكَم صَحِبــتَ أَخاهـــا في مُنازَلَةٍ

وأنا حينَ وصلَ بإِيَّ نعيُك؟ لم أُصدِّق آنَّكِ مُتِّ! كِّ كأنَّ الموتِ




الخبر المُحال يتغلغل في النّفس قلِلًا قلياًا، وبدأتْ غلمة الشّكّ في آنّه

 ولكنّ الأمل مع كثرةِ انتشار الخبر انتهى، فلا يكذبُ كلّ ولّ هؤلاء النّاس،




طَـــوَى المَزِيرَةَ حَتّى جـــــاءني خَبرّهٌ
فَزْعـــتُ فيــــهِ بِآمـــــالي إِلى الكَذِبِبِ

شَرِقتُ بِالدَّمْـــِعِ حَتّى كادَ يَشَرَقُ بِ
وها هو ليلُ العراقِ طويلٌ حتّى كأنّ أهل الأرض قد قد فقدوا أعزّ

 المصائب، لماذا تأتي فيه زُرافاتٍ ولا تأتي وِحدانا وِّبا

 كلّ رغبةٍ في الحياة:
أَرَى العِراقَ طَويـــلَ اللَّيّْلِ مُذ نُعِيَتْ
فَكَيْتَ لَيلُ فَتـــى الفِتيانِ في حَلَبِ؟!

غيَ أنّ (خولة) ما ماتتْ. يموت الجِد وتِبقى الرّوح؛ تِوتُ
 من سُوَيدائي أو يُسِكِته:
وَلا ذَكَــرْتُ تِمِيلاً مِسـنْ صَنَائِيْها

وروجُها؟؟! تُحلّق هنا. لا أدري كم زمنًّا ستبقى في هنا الفضاء ألِّاء،

 رُوحَينا في مكانٍ ما في زمنٍ ما:





 وهم يموتون تحتَ طعن الرّمّاحِ في الوقائع، وحينَ أرى ألمَ الملوكَ ذوي
 على حفرةٍ حقيرةٍ مليئة بالدُّود في نهاية الأمر، قتلني كثرُةُ ورودِد هذه المون اطر على ذهني:

أَقامَــــُ الفِكْرُ بَينَ العَجـــــِّ وَالتَّعَبِ

ولّا وردت قصيدة الرّثاء إلى (سيف الدّولة) قّبلها، وأكرمَها،



وانتهى إليَّ بعدَ أَيام من وصولي إلى الكوفة، كتابٌ من (سيف










 ولا كلمة سِوى ما أقول:

## فَهِمْـــتُ الكِتـــابَ أَبـــرَّ الكُتُبْ

فَسَـــمعًا لِأَمْـــرِ أَمــــرِرِ العَــرَبْ
وَطَوعَــــ لَـــهُ وَابْتِهاجًّـــا بِـــهِ

وَإِن قَـــَّرَ الفِعــــلُ عَـــّا وَجَبْ
وَما عاقَنـــي غَرُر خَوفِ الوُشَــــاةِ
وَإِنَّ الوِمُـــاياتِ طُـــرْقُقُ الحَذِبْ

غيَر أنّني على ابتهاجي برسالتك يا سيفَ الدّولة، عَلَّهَ أنْ أقول بعدَ هذا العُمر ما كان حالي يبينُ عنه من قِبل، واليوم يبيينُ عنه مقالي: وَمَــــا لاقَنــي بَلَــــدُ بَعْدُكُـــْ وَلا اعْتَضْتُ مِـــنْ رَبِّ نُعْهَايَ رَبْ

هذه حقيقة ناصِعة، والحقيقة الأشدّ نصوعًا منها هي قولي: وَمَـــنْ رَكِبَ التَّـَـْرَ بَعْـــــَ البَوادِ




 وإيّاهـم ركائبي إلى حيـثُ غايتي!!

وهــا هي إقامتـي في (الكوفة) تُضي على سـنـن الملـلـ، وأنا رجلٌ



 عَلَيّ إليهـا، فَلِمَمَ الحَجلة، سـيـأتيها دورُها؟!

في آخر سنة بانّهـ في شهر ذي الحجّة، شهر السّلام، الّذي تكفّ فيه الأذن عن سَماع صليل السّيوف دخل القرامطة من جديدر إلى
(الكوفة). كان ذلك القرمطيّ مكّن وَلِيني من قبلُ عندما كنتٌ في بادية السّماوية، خارجيٌّ من بني كالاب، وقد استفادَ من طريقتي الأولى في القتال، وسبيلي في جمع النّاس حولي، فأجابه إلى دعواه خلقّ كثير من بني كلاب، وحلفوا له، وأصقبوا معه، ورفعوا الّّايات باسمه، فلّما سمعتُ هيجتهم فجرًا صِحتٌُ بابني أنْ يصيح بأهل (الكوفة) من ون الرّجال أنْ يهبّوا للدفاع عن مدينتهمه، وخرجتُ على هياجهم معتقلاً

 عددًا و جر حتُ عددًا، وكنتُ أطعنُ شُزرًا، فلّمّا رأى بعضُهـم مَنْ سقطَ منهم فَّوّا، ولم يبقَ منهم أحدّ.

ولم أعدْ إلى البيت، بل سِرتُ في النّاس أُحرّضهـم على القتال، وبقيتُ على ذلك حتّى الظّهر، فمضيتُ إلى درب (البر اجم) حيثُ بِّ بدأ النّاس يتجمّعون، وألقيتُ فيهـم خُحطبةَ القتال. فاجتمع على كلمتي مَنْ رفعتِ الكلمة من هِمتّه ودعَتْه إلى الوقوف في وِ وجه عدوّه. فلـّا كان الغــُ عـادَ القرامطـة إلى القتـال، فقاتلتُهـمـ هـع أهــل (الكوفـة) حتّـى آخخِر النّهـار، فلم يظفـروا مِنّا بشيءّ، و جَلَوْنـا أكثرَهمَ،
 وتـبرّأ بعضُهـهـم مـن بعضٍ

و.جمع القرمطيّ جُنده من جديد، وحَزّبهم، فعادوا لقتالنا بعلَ أربعة أيّام، فاقتتلْنا معهم قِتالاً شديدُا، غير أنّ النّصر يِتاجُ إلى صسرٍ

والفرقُ بين الهزيمة والنّصر شعرةٌ من الصّبر أزيدُ عند المنتصر من



 هناك، فراميناهم بالسّهأًم، فقتلْنا منهم عددًا كبيرًا الـنا




وأنشدْتْهُ ونحن في الميدان:

## كَدَعْـواكِ كُلٌّ يَدَّعـي صِحَّسَة العَقــلِ

وَمَـنْ ذا الَّذي يَدْري بِبا فيـهِ مِنْ جَهْلِ
وما صدقَ في القصيدة تلك مثلُ قولي:
وَخَيلٍ إِذا مَرَّت بِوَحـــٍُ وَرَوضَةٍ
أَبــــت رَعيَهــــا إلّا وَمِرْجَلُنـــــا يَغْلي

وما هَدَأ مِرجلي منذُ خروجي مع أبي وأنا ابنُ ثهانٍ وما وعَا رعَتِ


 وأوشك يتقطّع!
 بُعْعَرُّيُ أَملي بِإِدراكِها وَحدي

جدار الغيب أمامي، لا أحدَ يرى ما وراءَه. الماضي الّنّي تركتُ


 وأتعجّبُ منها.


 لا يكونُ بِدَدها عَطْشُ

وردَتْ إِلَيْ رسالةُ من (ابن العميد) وزير (رُكُنْ الدّولة)، يدعوني



 القصيدة عن وجهها لكثرة ذلك؟!

غير أنّ ابني (عُسَسَدا) وراويتي (عليّ بن همزة) البصريّ رَغّباني

 يكونُ ذلك؟!

شَّ ولدي وخادمي وراويتي الدّروج على الحيول، ودّعْتُ آخِرَ


 يعرفون أنّهم يسيرون إلى حتفهم فلا يصرفهم المصير عن المسير، بل يغّنّون إليه الـُطُطا

مررنا بيغداد، قلتُ لخيلي: (انَكِّبيا، فإنّ فيها من الرّعاع ما ما لا

 (ابن العميد) هذا.



 أَيـــنَ الأكَابِرَةُ الجَبابِــِـرَةُ الأُلى كَنَزوا الكُكوزَ فَا بَقــــــنَ وَلا بَقوا؟!


## 




 تَبْكِ عينُك"). ثُثّ أردفت: (اسأكونُ بينكم قبل أنْ ينقضي هذا العام").

وتركْنا المدائن إلى (دير العاقول)، فقلتُ للرّكب: (أنيخوا هنا)".







 لا أكلّم أحدًا، ولا أجيبُه إلى قوله حتّى وصلْنا إلى (إلى (جر جرايا) وهي


 الملح) إلى (أرّجان)، و كانتِ الغاية.

فلِّا أثرفتُ عليها مع الرُّكب، رأئئها ضيّقة لضِيِّ فِي صدري










 حديث السّفر، أنسدتُنُ رائتي:






وقال لي (ابن العميد) لّا سَمِعَ ذلك: (ايا أبا الطّيّب، أتقول: بادٍ

 لا تدري بأيّ حالٍ منهطا يكونُ الحال، فخَولةُ فُ في الأولى وأنا في الثّا الثّانية، وكا آلتْ خولةُ إلى حالٍ، فأنا آيلٌ إلى ذات الحاله"، .

غيرَ أنّ (ابن العميد) حازَ أدبًا وعِلُّ)، و كان صاحبَ فلسفةٍ و قلمّ، وأنا أعرفُ ذلك له، فأعطيتُه على هذا قولي:

مَـــن مُبلِـــغُ الأَعــــرابِ أَنْيَ بَعَدها
شاهَدتُ رَســـطاليسَ وَالإِسخَنَدرا
وَسَــــِعتُ بَطليموسَ دارِسَ كُتبِب

وَلَقيــتُ كُلَّ الفاضِلـــــنَ كَأَنــــــا

وكانتْ (أرّجان) جنّة، بل جِنانًا، وهي زينةُ الدُّنيا، ومتعة

فأدّيتُ إلى الأمير قولئ

وَوَرَت بِالَّـــــي أَرادَ زِنــــادٌه

ــــكَ إلى مِثلِهــــا مِنَ الحَـــــولِ زادُهْ

فكأنّني مللتُ وأنا جئِتُ منذُ أيَام، وكانَني شعرتُ أنتي أقول ما في



 بالهدايا والعطايا والأموال الكثيرة حتّى أعطاني نحو همسين ألفَّ دينار،

 با شُبح الجُوُع والموت المتربّص بي:













أنْ يكون داعيةَ غضبٍ للملوك، وأنْ يبطِشَ بي أضعفُهمه، لكنّ الرّد
 فهل فعلَ ذلك لأنّه عرفَ مكانتي، وأنتّي آتيه متى شِئت، وأتر كه متى متى




 سيفًا مربوطًا فوقَ عنقه بشُعرةٍ، متى اهتزَّتْ سقَط فسِطط.

لقد أدر كتُ أنتي إنْ رفضتُ لقاء هذا الملك الأعجميّ، سيكون ذلك داعيته إلى قتلي، إذْ سيقال: (اكيفَ قدر شاعرٌ أنْ يُذِلّ مَلِكُ؟؟!"). فقلتُ في نفسي: ا(أزورُه أُطفِئ غضبه المتوقّع أوان رفضي، ونَّهَمه إلى
 إلى وزيره ابن العميد أنتّي أقبلُ، ثُمّ لمّا رحلتُ عنه إنـ إليه، ودّعتُ ابن

العميد بقصيدتي:
نَسِيتُ وَما أَنســـى عِتابًا عَلى الصَدِّ
وَلا خَفَـــرًا زادَتْ بِــــِ تُمــــرَةُ الحَدِّ
فلّمّا قلتُ:

قَرْبُتُ بِـــِهِ عِنَدَ الوَداعِعَ مِـــنَ البُعِدِ



فلِّا قلتُ:


ظَنَّ آني أمدحه، وما درى آنّي أحاذر يومَ حَيْني، فإنتي بين



## (7)

## وَما أَنا غَيرُ سَهِم فِي هَواءٍ

ولّا كان مجلس (عضد الدّولة) في البُستان الزّاهر يوم زِينته،



 أخطرَ في رياضه.

لم أمكثْ عند (ابن العميد) سِوى شهرَين اثنين، فقد تركتُ





وفي هذه الدّربِ الّتي سلكنا بين اللُّجَين والذّهبه، مررنا بشِبعبِ


 التّراب فينتشر الشّجر المتشابك حتّى لا ترى من ذلك الأرض من تَّته،

وكان ما فيه من جَمال يعدو على الأحْزان فيُبَدْدُها، وقد مَرِحَ له الرّكبُ إلآي، فقد كانتٌ في صدري أحزانٌ لا تعدو عليها شِعابُ الأرضِ كلّها!!


 فظللنا تغوصُ أقدامُ خيولنا في العُشُبِ الطَّريّ، والأغصان اللَّدْنة،

 في الأرض وردٌ فأوّله من شِيراز، وعِطْرُهُ يبدأ من هنا.

واستقبلنا رسول عضد الدّولة على مدخل شيراز بحاشية ملكيّة،
وعرباتٍ ذهبيّة، وسار معنا في خفارةٍ من أمنٍ وبردِدٍ وسالام، فلِّما ائتلفَ



 قصيدة الخروج من مصر: ألا كلز مائِـــية الـيــــلـ

## فِـــَى كلّ ماشــــية الميدَبـــى

وصَمتّ رَجاء أنْ يصمت، فا فعل، وألحّ قائلاً: (أأطلبُ منك وتُنشِدني بيتًا واحِدَّ؟!)، فأردتُ أنْ أَطعَّ لِسانه، وأوحِلَ رسالةً إليه

فَـــوقَ مَكارِمِنــــا وَالعُــــــا


 (شيراز) على عداوة وعلى إحنة، وعرفَ كُّلِّ واحِّ ما يُضِمِره لصا وِحِبه


ولمّا استر حتُ في ضيافته من وعثاء السّفر، ونفضتُ عنّي بعضَ




 الفتور في الآل، وانتظارَه مِنّي الكالام، عرفتُ أنّ عليّ اختيار حروفي

 مسيري من (مصر)، وكان يريدُ أنْ يعرفَ كيفَ نجوتُ من من قبضِّ ملك مثل (كافور) لا تنجو من قبضته الطّيور التّتي في اللّماء، فأجبْتُه إلى ما يريد. يُّمّ سألني عن (سيف الدّولة)، وكنتُ أعرفُ أنّهِا عَدُوّان

لَدودان، فأجهلتُ الإجابة، وحذرتُ أنْ أقول كلمةً تكون مدعاةً إلى ألاّ أقول بعدها. تُمّ انصرفتُ ولمُ أُنْشِدْه.

فلّّا صرتُ في الطّريق إلى بيتي، ألمَقَ بِي أحَدَ عيونه، وهو لا يعرفُ





 قلبي كاليوم". وانصرفَ بَا إلِ سيّده، فأطالتٌ هذه العبارة أمدَ أجلي إله حين!

وكان يلازمني في هذه الرّحلة راوِيِيّ: ابنُ جنّيّ، وعليّ بن همزة
 وتحكيكها، وكان في نفس ابن همزة تئيء من من قصيدة (ضَبّة)، فوعدتُّه

 استحسنوها واستقَلَلْهُها فحذفتُها.

وكان ابنُ جنّي تلميذ أبي عليّ الفارسيّ، وكان لأبي عليّ الفارسيّ

 مُرّة، وما كانتْ لتكون كذلك لو لا الحَسَدُ الّنّي يُعمي عيون أهلم العِلم

عن أنْ يقولوا الحقّ ولو على أنفسهم. وكان أبو علِّ يكره ذلك منّي

 جنّي قولي:
حُنْـــتِ دُونَ المَزارِ فاليــــوَمَ لو زُرْ
تِ لـــــــالَ النُّحـــــولُ دُونَ العِنـــــاقِ
فاستحسَنَه أبو عليّ الفارسيّ، واستعادَه، وقال: لمن هذا البيت؟
فإنّه غريبُ المعنى ! فقال ابْنُ جُنَّي: للّذي يقول:


فقال: والهّ هذا حَسنُ، بديعٌ حِدَّا، فَلِمَنْ هُمَ؟! قال: للّذي يقول:
أَمْـــَى إرادَتَهُ فَسَــــونَ لَـــهـ تَدُ
وَاسْـــتَقْرَبَ الأقصى فَتَّـــمّ له هُنا
فَكَثُرُ إعجابُ أبي عليٌّ، واستغربَ معناه، وقال: لَِنْ هذا؟! فقال
ابنُ جِنَي: للّذي يقول:
وَوَضْعُ النّدى فيموضع التّيفِبِبالعُلا
مُضِرّ،"كَوَضْعِ السَّيْفِ فِمَوْمِع النَّكَى
فقال: هذا حَسَنٌ واللّ، وقد أطلْتَ يا أبا الفَتح، فأخْبرنا مَنِ القائلُ؟ قال: هو الّنّي لا يزال الشّيْنُ يستيُقله، ويستقبح زِيّه وفِعلَه.

وما علينا من التُشُور إذا استقامَ اللّبّ!! فقال أبو عليّ: أُظْنُّكَ تعني


تُمْ لَّ دخلتُ على عضد الدّولة لأنِئده تصيدةً لي، قلتُ لمايثِيته



















في هذه البلاد لاحتاجَ هو كذلك إلى ترجمان، لأنّ أهلها لا يفهمون ولا يُعْهِمون. فلِّم قلتُ:
 دَنانـــيرًا تَفِــرُ مِـــنَ البَنـــنِ
 بَقـــولُ بِيْـــعبِ بَـــوّانٍ حِصَاني أَعَـــنْ هَـــــذا يُســــارُ إِلى الطِّعـــانِ
عرفَ أَنْي لا أريدُ البقاء في دياره طويلاً، وشَمْ رائحة المِجاء فِيْ

 من الطّعام والشّراب ويرعى حِصاني ما طاب له المرعى!




 مُفَصّلَ، ونصلاً هنديًّا مُرَصَّع النّجاد والِمفن بالذّهب.




تُمْ مضتْ مُدّة يسيرةٌ فِاتت عَمّته، فدُعيتُ إلى رثائِها، ففعلتُ،



لا تَقلِــبُ المُضحَــــَ عَـــن جَنبِد
يَنــــى بِها مــــا كانَ مِـــن عُجِبِه


نَعـــافُ مـــا لا بُـــَّ مِـــن شُربِد

 من رُعبِ لـظته الّتي لا يدري المرء متى تأتي:

فُـــؤادُهُ يِفـــقُ ِيـــنْ رُعبِــهِ
ولقد مللتُ من بعدِها البقاء ولم يكنْ قد مضى على بجيئي إلى هذه



 إليكَ فقد نَعِمَتْ لي هذه المعيثيُة هنا وطابتُّا، فسألني: (ألكَكَ في الكوفة

أهل؟؟". فقلت: (أخخي الأعمي، وأختي، ثُمّ قد أتزوّج من هناكّ، وآتي
 مرّ يومٌ ولِلةٌ، أَنْسَدْتُهُ آَخَر ما قلتُ :
فِدُى لَــــكَ مَن يُقَصِّرُ عَــــن مَداكا
فَـــها مَلِــــكُ إِذَن إِلّا فَـْــداكا
وأعلْنتُ بعضَ ما أعلنْتُ من شِباكٍ يُعدّ لي لأقع فيه، وشِراكٍ يُنصَب لي ليغتالني من تحتي، فقلتُ:

وَيَنصِــــبُ تَحَتَ مـــــا نَثَرَ الشِّــــبَاكَا
ولقد صدقتُ نفسي حينَ قلتُ:
قَــــِ اسْتَشــــفَيْتَ مِـــنْ داءٍ بِداءٍ


$$
\begin{aligned}
& \text { ونعيتُها، وتطيّرتُ بها حينَ هتفتُ: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أَذاةً أَو نَجـــاةً أَوْ هَــــاكَا }
\end{aligned}
$$

## (V)

## اجتتهاع القَتَكَة

 واللّصوص، والسّهاء، والرّحيل، وتوقُّع الخِّفيّ من الأقدار، و، وما أنا إلاّلّا كا قالتْ أُمٌّ السُّلَيك:

## وَالمنايـــــا رَحَـــــــــد

لِلفَتى حَيثُ سَـــــكَ

حِــــِنَ تَلْقَــى أَجَلَكُ
وخرجتُ من عند (عضد الدّولة)، وأنا أعرفُ أنّني لن أعوده

 السّواد، ويقبضُ عليه الموتُ قبضةَ جَبّار .


 أنّ إجابتي ستقتلني، ولكنّني ما اكترثتُ بالمياة حتّى أكترث بالموت،

وما قَدَمْتُ مُداهنةً الملوك على صِدقي مع نفسي مهـا كَشّروا عن أنيابهـ،

 أكان يُريدُ أُنْ يُشارِكَ فَ في دمي أم يتنصّل منه؟!




 بالثّوب إذا تَسَرَّبَهُ الدّمبٍ

وتركتُ بالفِعل (شيراز) كلّها ورائي إلى (بغداد) لثمانٍ خَلَوْن




 الطّريق الحالية من كلَ أحدٍ مُكتظةُةٌ بالموت، الموتُ يكمنُ في

 مسدودةً كلَّها!

وما تطَيَّرُنُ إلاّ وجدتُ. وما توقِعتُ إلآّ رأيتُ. وقد كانتْ حياتِ









 والكواكب والأنالاك في السّاء،، وكان يروي عنّي الِّنّ والطُّوف فيا بينه|، فانّنى لي أنْ أموتَ بعدَّ هذا كلّه؟!!
 ولا ما تحمله الرّس سائل، ولا ما يكا يكون في أجنحة الطّري ... اجتمع في ميانٍ








بِ، أرأيتّم أحدًا فعلها إلاَّ أطرتُ عنقه عن كاهله، مَنْ يظنّ نفسَه؟!!.




 اللّصّ فقال: (سيف الدّولة المفلوج هذا، نايتُّه هو الآخر قريبةا)



 نُقْتّمه للبشر في مقتل هذا القبيح"، فأجابه (ابن العميد): (الن تقدرورا





 عن الأجرب". فردّ ابن العميد: (إنّه لا يقدر عليه أحدُّ ... لقد قلـُ


 أنتم لا تفهمون ما أعني لانَكم لا تعرفون معنى الشِّعر، إنّكم لو جمعتُم

ملوك الأرض اليوم كلّهمه، وأقمتم مَن غَبرَ منهم مِن بطون الأرض






 كان أكثرهم حماسةُ حين هتف: (أنا أدفعُ المال، مستعدٌّ أنْ آتي بخراج أِّ مصر والشّشام والسّودان والحـجاز في آخر خمس سنوات فأدفين
 فاتك، وأردفَ مُعزّ الدّولة: (او أنا أبعثُ مع فاتكِ سبعِينَ فارِسًا من أشَّ فِّ


 أحكمها)". فردّ معزّ الدّولة: (ليُعتَل في الدّيّار التّي أحكمُهُها أنا، فذلكَ
 من يضع الحُُطّة). فقال عضد الدّولة: (الحُطّة عليّ") ("والسّبب؟؟") . فردّ مُعْزّ الدّولة: (اهجاؤه لابن أختِّ هذا اللّصّ الو اقفِ معنا)" ولمعتْ عينا
 والفِضّة، وسيكون لكم ما تريلُون قبل أنْ يعودَ كُلّ مَلِكِ منكم إلى
 المجلس، وهتف: (أمّا أنا فلا أُريد أنْ يذكر التّاريخ أنّني شـاركتُّم في

دمه)". فَضَحِك كافور و قهچهه حتّى كادَ يستلقي على قفاه، وهتف: (إِنّكَ


 سُكون اللّيل : (إنّني قاتِلُه").

ومشى التّاريخ مشية الكسير، وأطرق إطراقةَ الحزين، وما استطاع أححٌّ أنْ يقتلني كحا قال ابنُ العميد مِّن اجتمع من الملوكِ مَلكِ،


 هتفتُ في بجلسه قبل سنواتٍ سحيقة:



$\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$<br>t.me/soramnqraa

( $)$

عَطَشُ على الفُرات
وسِرْتُ وقد صارتْ (شيراز) بعيدة، والدّهر يأكل أخفاف




 ولا كلّ ضاربِ في الأرض عُحتمِل، ولا كلّ عتملٍِ بالغٌ ما نوى. ثُمّ ارتحلتُ وقد مضى من رمضان نِصففُ إلى مدينة (واسط)،








(ابقَ عندي). (ما بقيتُ عندَ الملوك فأبقى عندك!)،. (أريدُ كَكَ الخير).




































## 








هذا الْنَّاكَ). (آخَفْ على نفسِكَ يا مسكين، أمّا خوفي على نفسي فَدَعْه لي". وتدخّل خادمي (مسعود) فقال: ا(الصّواب يا يا سيّي ما ما قالَّ












 بهم لـظةَ عين). فقال لي: اققل إِنْ شاءَ الهّ تعالى". فقُلُتُ: (اهي كلمة مَقُولةٌ لا تَدفُعُ مَقْضِيًّا ولا تستجلب آتِّنَا)، فضربَ أبو نَصْرٌ كَفًّا بِكَفّ.


 الأواخـر مـن رمضـان.

ثُثّم مضتْ ليلتان، والقومُ معي جَزِعون، وأنا أرى ذلك في عُيونهم





 أمران". فسألتُه عنها. فقالِ: (لم أروِ عنكَ القصيدتَيَين الأخِيرَين، ولم






 الآخرون فلا يَّ لي عليهم"، . فخفضَ طرفَه وصمت. فأردفْتِ: (الآنن،

 الكلملات". فطوى القراطيس، وشَدّ على الّرّحل، ومضى، وكان وكان ذلك آخرَ عهدي به. ثُمّ إنّنا مَضَيْنا إلى ما كتبه الله لنا.
(9)

أريدُ أَنْ أَمُوتَ صاتِّهِ|
مَرَزْنا بمحاذاة (النُعهانيّة) على الشّاطِئِ الغربِّ لدِجلة فتذكّرُّ
 وأشجاني، وقد انتصفتِ المسافة بين (واسط) و(بغداد)، وصارتِ

 السُّمْ ما أتى عن لِين.


 صورةُ الموت. وكانتْ (دير العاقول) على بُعِدِ أربعة فراسخَ منّا جهِّ




 و(مسعود) و(يِراج). فتركْنا (دير العاقول) إلى (الصّافية)، وهي

تقول لي: (أنا أنت. لا أتر كك حتّى أُقبِّلَ جبينكَ، أو أرفعه مصلوبًا على هوائي، أو أحضتنك في قلبي"، فابتسمت، فإنّ الحجر طَوَال حياتي كان انِ أرأفَ بَي من البشر !

فبينها نتهادَى نحنُ الحمسة، برزَ لنا بغتةً من خلفِ أكمةٍ سبعون رجلاً من الأعاريب الذين يشربون دماء الحُجيج حسوًا ا فَفَزعَتِ الحِيل،
 بيتَك - الحيل واللّيل والبيداء تعرفني والنّيف والرُّمحُ والقرِطِ
 الكتيبة اللّّوداء، وكررتُ هاتِفًا بالبيت ليكون شاهِّاءِّا على أنّ كللماتي كانتْ صورةً صادِقةً عن حياتي: بلى وَحَقِّ مَنْ ألهمني سِحر الِّ القول:
الـَيْـــلُ واللّيـــلُ وَالبَيْــــدَاءُ تَعْرِفْنِـي

وَالسَّـــِفُ والرُّمْحُ والقِرْطــــــُ وُ والقَلَمُ
فواجهتُ فارِسًا يلتهبُ التِهابًا، فشَكَكْتُ بالرُّهِ صدره فـَّرَّ




 فرأيتُ (مسعودُا) قد تجندل على الأرضِ مُعفّرًا بِدمائه، وأرسلتُ نظرةٍ



نقعُ فرسِه يُبديه ويُففيه، فعلمتُ أنتّ الموت، فبشَّتْ له رُوحي، وهَلّل له




 فر سانِه فالتَقَطهُ وأعطاه إيّاه.

وقاتل معي ابني، فقتلَ عددًا. وقتلتُ أكثرَ من عشرِّ أنفُس،
 تشربُ من دمائنا، وتسفك من أرواحِنا













وإنّي لأعرفُ الهيئة الّتي عَلَّ أنْ أموتَ عليها، فقد أوصاني أبي بذلك،

 فكيفَ أهربُ من عيونه|؟!

$$
\begin{aligned}
& \text { ثُمّ مضتْ فترةٌ قليلةٌ، فهتفتُ بسراج: } \\
& \text { أَفْــرِعِ الــــِّرْعَ يــــا سِراجُ وَأَبْصِرْ } \\
& \text { مَا تَـــرَى اليَــــوْمَ هَهُنا مِـــنْ فِتَالِّ } \\
& \text { فَلَكَـــنْ رُحْـــتُ فِي المَحَــــرِّ صَرِيعًا } \\
& \text { فَانْـــعَ لِلْعَالَِــــِنَ كُلَّ الرِّجَــــالِ }
\end{aligned}
$$

ولقد كنتُ كلّ الرّجال كا قلت. ولقد واجهتُ الأُسُودَ وحدي في الفراديس، وواجهتُ الموتَ بألفِ وجهٍ ووجهٍ من قبل، أفلا أُواجِهه اليوم في شُخُوصِه الأخير؟!

ثُمّ دار القِتال، فرأيتُ عددًا من فرسان فاتِكٍ يسرقون ما في







الـَيْلُ واللَّيْـــلُ وَالبَيْــــَاءُ تَعْرِنُي
وَاللَّيْفُ والرُمْمُحُ والقِرْطَاسُ والقَلَمُ
فطعنتٌ في خاصرته، وهتفتُ: (أنا عند ذاكُ يا يا ابن اللَّخْناء














 إلاّ طبعوا عليه كُعُوبَ أسلحتهم، ورأيتُه يبتسم، فلقد صَدَقَق في هذه اللّحظة ما قالَهُ من قبُلُ :



فكانتْ طعناتهم قُبْلً، وقد رأى كلّ شيءٌ في اللّحظة الأخيرة





 علِه، وأخخَّ كلّ شيءٍ ومضى.

وبقي رأسه ثُلاثة أيّام لا يكرؤ أحلٌ أنْ يقتربَ منه، فلّّا كانتْ ليلة

 عليّ؛ حنى عليه الغََامُ ولا أححد يعرف له موضعًا...! !

## （1•）

## إنّا ليلة القدر

هذا الجلزء لا ينتمي إلى المخطوطة، عُثِر عليها مُلحَقًا بها، مكتوبًا


القديمة．

米兴米米米光米米米米米
السّم｜ُ صافية، سمعتُ صوتُّا يهمس：（إنّها ليلة القَذْر＂）＂بل ليلةُ قَدَرك، قَدَرِك الّذي سيرفعُك من هذه القرى الظّالم أهلها، إنّا ليلة الفناء من أجل الخلود، والموت من أجل الحياةها ．كانا يتحدّثان وأسمعهـها غير أنّني لم أكنْ قادِرًا على أنْ أثشاركهِ｜الحديث．

إنها（الصّافية）، وإنها لِيلةٌ صافِية．اللُّكُون التّام، واهدوء يُخيّيّان على الأرض．رأيتُ في هذه اللّحظات حياتي السّابقة كلّها، رأيتُ （أنيان）و（الحُسين）، وهما يبتسلِّن لي، أمّا（أنيان）فسمعتُه يقول：الكَ

 الماء وقد ظهرتْ من خلفه حواري（الكوفة）، وسألني：（اهل تريدُ ألْ أنْ تشرب؟！．تُّمّ وضع الدّلاء على الأرض، وتناول كأسًا بألّوريّة، يترقرق

الماء الباردُ فيها على شعاع الشّمس، وقرّبَها من فمي، فتحتُ فمي، أرادَ

 صاح: ((دَغْه، سيشُرب من مائنا، هذا الماء ميّت)، التَفتَ أبي إلى مصدر الصّوت، هتفتُ به بصوتٍ مجروح والدّم يسيل على وجهي ويبلّ نحري، ولا أدري إنْ كان قد سَمِعَني: (أرَريدُ أنْ أشربَ يَ يا أبي")، غير أنّه
 رِجلا أبي فوقَ الأرض، هتفتُ به: (إلهي ... إلهي... للاذا تَرَكْتَي؟!").

 أكثر، في صعودِه الأبديّ سقطتِ الكأس من يده فا فانكسرتٌ وانِّ وتناثرتٌ
 حلّ الظّلام.

## انتهت

## ة! <br> t.me/soramnqraa

## ملحوظة غير مهمّة:

عُثِرِ على هذه المخطوطات الثّلات في بيتِ مهجورٍ في السّنغال في العقد الأخير من الألفيّة الثانية لميلاد المسيح.

أمّا المخطوطة الأولى (أرض الهُ - حكاية عمر بن سيّد) فكُتِبتْ بينَ عامَي |

وأمّا المخطوطة الثّانية (مسغبة - حكاية عبد اللّطيف البغداديّ) فكُتِبتْ في السّتنين الأخيرتين من القرن السّادس لهجرة عحمد بن عبد

وأمّا المخطوطة الثالثة (ساحر أو جنون - حكاية أمد بن


وهي غخطوطاتٌ ثلاثٌ ابتدأتْ من ذلك البيت المهجور وانتهتْ
في هذا الصّدر المعمور.

أيمن العتوم
الدّوحة - قطر
$p_{r-r r-r-r .}$

t.me/soramnqraa

## الفهرس



11 $\qquad$ (7 ) الدّمُ يَيِنُّ إلى اللَّم

117 $\qquad$ الشّعر في سُوقِ الكسادِ (V)
1Yを $\qquad$

r $\qquad$ (9) (الموعِدُ الثّورة ور والكافِلُ الله
$1 \varepsilon$ 。 $\qquad$


1\&^ $\qquad$ المر حلة الثّالثة : في اللِّجْن .
$1 \& 9$ $\qquad$ (1) عِشْ عَزِيْزا أَوْ مُتْ وَأَنْتَ كِريمٌ

107 $\qquad$ (Y) تاجُ الشَّوْلكِ

M $\qquad$ ( الغِيْلا
iv. $\qquad$ ( ) ( ) الُمحاكَمة (Y)
IVV $\qquad$

$1 \wedge \varepsilon$ $\qquad$ (7) القَرار

191 $\qquad$ أمضي إلى قَدَرٍ جديد (V)
$19 V$ $\qquad$ ( ( $)$

YI. $\qquad$

FIT $\qquad$ المر حلة الرّابعة: الحُروج إلى العالمَ - العَودةُ إلى الأُمُّمُ . YIV $\qquad$ (1 ) فلا بَجْد في الدُّنْيُ لمنْ قَلَّلِ مالُهُ.
ryE $\qquad$ (Y) لستُ لِصَّا ! (Y)
rul $\qquad$ (Y) دِيارُ النّشأة الأُوُلِ
rrA $\qquad$ ( ) الحربُ خُخدعة! .














## telegram @soramnqraa



