

$$
q^{9}
$$

عبل الوهاب الحمادي
لا تقصص رؤياك

## عبد الوهاب الحمادي

## 

روايـة


إهداؤه إليها :
إلى (ن) التي قالت لي كن فكنت

$$
\begin{gathered}
\text { إلهدائي إليها (ن) التي قالت له كن فكان }
\end{gathered}
$$

تنبيه: إن كنت تنوي قراءة الرواية لمرة واحدة
يـرجى قـراءة التـوضـيـح في صـفـحـة (235) للفهـم
أفضل . أما إن كنت ستقرؤها أكثر من مرة فأرجو أن تبدأ بالترتيب الطبيعي
لن أنسى كلمة نواف التي لم أره بعدها . . .
(الو كنت أعرف أن طريق النساء يقودني إلى مثل هذه النهاية
لما سلكتهه).
أحاول قدر المسستطاع أن أروي الحكاية كما شهدتها، قد

 القادم ستعرفون لماذا أقول هذا الكالام .
جميعنا يطارد حلماً، بعضنا يدركه وبعضنا لا يفعل . وأنا مثا مثل الجمميع لـدي حلمه، بل أحلام قـد تبدو للبعض ضئيلة وقـد تبدو لآخرين عظيمة، لكن حكايتي التي أرويها ليست بسببـ حلم طاردته، بل بسبب حلم طاردني!
أبدأ بسرد طريقي اليومي للعمل وأفتتح به الكتابة، فمسألة أن أسرد اسمي واسم عائلتي وكل بياناتي الشخصية في صدر الر الرواية أمر دارج ومـكرَّر ويُستتحب التتغيير كـمـا أخحبرني عـبدالـوهـاب الحمادي، وسأخبركم عنه لاحقاً .
"لا أنتبه ليومي الذي ابتدأ إلا عندما أرى السيارات متراصة
أمامي ومن حولي على الطريت الدائري الثالث، لا لا أرى أي أثر
 حتى الحمام الصباحي وابتساماتي التي أنفقها وأنا خارج من المار المنزل تبدو كحلم. أختلس النظر لعناوين الصحيفتين بـجانبي، أحاول الصا تخمين مواضيع مقالات الصفحات الأخيرة من عناوينها . أحياناً
 صوت عبـداللـه الرويشـد : أنا مو ولهـان أنـا، أنـا دنيـا مـن الولهـ فأصرخ معه: محتاجك أبيك! أسدِّد نظرة للفتاة التي في الجيب
 بجرعة قهوة من الـ (mug) لأبقي على دفئها . طوال الطريق لا أذكر









 إلى الدور الأول حيث يكمن مكتبي. هي قاعة كلا كبيرة فيها مكتبان أحدهما لي، والآخر لزميلي مبارك المجريطي. وأمامهمها حواجز

متقاطعة بطول القامة تفصل مكاتب الموظفين والموظفات. أنتظر فنجان القهوة التركية الوسط من يد الصـد الصبي البنـغالـي . أفكـر في

 يتحدّثن كخادمات التقين بعضهن لألول الحدل مرة في بلـد

 والنصائح المثالية في كيفية معاملة الزوج ونا وأمه وأخواته التي التي تنتهي
 المكيف الذي اختفى فجأة. إلا أنني يـجب أن أنبّه أن الموجودوات هنا لسن كلّ الموظفات فاللائي يأتين لأسابيع معدودة يختتفين أيضاً لأشهر، ولا أتذكر وجوههن فهي مختبئة خلف قطعة قماش سود الموداء، الرواتب تتكدس في أرصدتهن شهرياً، كل محجموعة تخصّ الخّ نائباً من


 واختفت: هذه هي الطريقة الحديثة والمطوَّرة لتوزيـع دخل الدولة النفطي على الناس. وزّع الشيوخ في الماضي المال في أكياس قماشية والآن يبعثرونها عبر أجهزة الصرف الآلي. وقالت أشياء أخرى سأذكرها في مكانها . يستلمن الرواتب في بيوتهن أو في دونيلة محاورة، وكثير من الموظفين يفعلون ذلك دون أدنى حياء مستفيدين
 كسب ومكاسب لا يجوز التفريط بها . طبعاً لو أردت لجلست الـي في في

المنزل وسافرت من بلد إلى بلد، فلدي من المال ما يكفل لي حياة
 به، لكني أؤمن أنّ العمل عمل، ولن نهرب منه إلا إلى القبر ! عملي باختصار هو : دراسة المناقصات المتيّد المّمة لنا في الإدارة وإعطاء الرأي الفني فيها . وهذا شأن سأتحدث عنه في القادم من الحكاية .

بعد أن تبدأ نسوة الإدارة بالصراخ والنقيق، يتكاثر في زاوية

 مبارك ثـم يجتمعون في مكتبه، أحدهـم يحضر دلتين يومياً للشاري

 دواويننا ، لكني ألمح في أسنانه الصفراء ضـحكة النـي استهزاء وسخرية لا أطيقها كنت أظن أنها بسبب التمر الذي لا أضعه في فمي إلا ألا بعد


 العلاقة فترت بعدما أطلق سؤالاً في بداية عمله هنا أضحَك لـك زملاءنا
 الطيور؟! يومها هززت رأسي مستنكراً سؤاله الوقح



الذين ينتمون إلينا . لقد أكلنا هؤلاء القوم والمصيبة أن من بيدهـم



 الصفحة الأخيرة التي تشني غليلي وتنجح في في رسـم ابتسسامة على الـى وجهي. بعدها أخرج اللاب توب من الابي درجي وأبحر في عالم الأفلام

 يكون للكل . هذه الدولة انتكاساتها كثيرة وأبسطها أنها لم تنجح فيا في تعليمهـم أبجديات الوطنية، ملابسهم لا تمـتّ بأي صلـي
 أكما مهم مغلقة بأزرار معدنبية، ولحاهم تشبه لحمى ملوكهمّه ولا ولا
 بكلماتها المستعصية على الفهم؟ يا حسرة على التعليم. كل مستجد
 الإدارة بصعوبة كأنه يدخل العاصمة لأول مرة، بينما يتبارون في في ذير فـر تفاصيل التفاصيل لطرقات مدن مغمورة في دول قريبة ويقهتهون ونـو
 نظرته التي حفظتها ويتبعها بابتسامته الصفراء ويتسرب من بين أسنانه سؤال: فنجان؟! الساعتان المتبقيتان أقضيهما في الفيس بوك أتجول بين الصور ومطالعة الرسائل التي تأتي من الأصدقاء ومنجاء ونجموعات البريد، ثم أتأكد من إقفال درجي لكي لا يسرق أبناء الحرام شيئاً؛ ؛

فقفل باب المكتب يـحتاج إلى إصـلاح منذ زمن ويستسلـم إن فتح بعنف. والدرج وإن سرق فتعويضه سهل، الخوف كل الخـل سرقاتهم لأسماء عوائلنا التي باتت ديدنهمه، حيث يبـي
 أخرج إلى السيارة صاعداً الدرج الإسمنتي مرة أخرى . عندما أغار إليادر مبنى المواقف يكون قد صار خالياً من معظم السيارات فلا أحد
 جريمة. الخط السريع مدتلئ مرة أخرى بالسيارات، لات لا أعرف لما لماذا
 الحق في شراء اللسيارات بينما في دولهـم لا يـملكـون حنطور؟! عند كل إشـارة ضوئية عامل نظافة يقف بلباسه الأصفر






 النافذة بانتظار عبدالمحسن ابني الوحيد، وقبلما أنما أنهي ما بيدي،


 وجدّي لسنا من طوال القامة. يدخل السيارة صا متاً كعـادته فأذكّره

بالسلام فيسلـم سلاماً لا معنىى له، وأحياناً يقبلني خاصة عندما يحضر شهادة فيها علامات مرتفعة فأهتف بوقار : نعمّ، هؤ لاء أبناء

 وأبدل ملابسي تكون نادية قد رجعت من البنك، فأقلب القنوات ريثما تضع الخادمة الغداء، فتطغى أصوات الـملاعق علـى على حوار
 برنامجها لهذا المساء، كل يوم يتبلد، نادي صححي يعقبه صالون في نهايات الأسبوع، حفلات أعياد ميلاد أو استقبال مواليد واليد وأعراس
 عن متابعتي؛ فمخي مشغول ببرنامجي المسائي. في المصعد أعبث بهاتفي، أستلقي على السرير لأقيل قليلاً . وقرب المغرب أتجه نحو الشركة أتصفح بعض الأوراق وأطمئن لسير العقود الإنشائية لساعة


 الباردة وما وراء الأحداث؛ ليست بالضرورة حقائق، لكنها كأي دخان، الفرق أن دفـء النار يدل على أنها قريبة من الحقيقة.


 أجدادي الزيتية المعلّقة على جدران الديوان، لطالما خرّجنا الوزراء والسفراء ووكلاء الوزارات عدا النيابة في مجلس الأمة، حاولنا عدة

محاولات ثم تركناه لغيرنا . عبر وكالاتنا أدخلنا الكثير من البضائع
 وامتلكنا العديد من الوكالات التا التجارية التي لا يستغني عنـها ونـا بيت،


 والمناقصات التي تتم في عملي له نصيب كبير منها بسببـ صيته



 نتبادل القفنـات ونسخر من هذه الخيمة التي صارت وطناً . أو نتجه

 وغالباً أعلق في الانتظار ريثما تنتهي من مكاللمتها وتجيبني بأنها قريبة
 أقلب القنوات بحثئاً عن متعة ما . وبيدي الأخرى هاتفي، أمسح كل



الليلة . . شقية أم سعيدة . . ثم ننام") .
 نهاية الأسبوع التي تكون في الشاليه أو في يختي الصغير . أتوقف

وسط البحر وراء سوق شرق، أنظر إلى مباني المدينة وسأروي هذه



 سأروي هذا كله في القادم من الحكاية، أما إن تساءل أحد أحد


 فالإنسان غالباً يتناسى كل ما يذكره بقناعاعاته السيئة ، وفي القادم




 الآن . . ؟؟ أو لماذا لا تقصّ قصتك علينا الآن وترحمنا وتحفظ أوقاتنا؟ سأجيب هذه المرة باختصار : لزيادة التشويق! فالروايات
 التشويق . . مـجرد وصف لمششاعر . قال الـحمادي القصة أن تحتوي على قصة! وشرح ذلك سأذكره في النصر الـصل
 أتذكره سأذكره لك.

فصل: الكابوس وبدايـاته ومحاولاتي لتـؤويله أو تفسيره
ولقائي بـأحد المشـاهير في تفسير أو تأويل الأحـلام

فيما مضى من عمر لم أُلقِ بالاً للأحلام ولا لو جهها الآخر . .

 للإيمان فقط؛ ملائكة وجن وما إلى ذلك . . لكـني كغيري أحب
 كثيراً . وأيضاً كالآخرين أكره الكيو الـابيس التي تجعلني أفزّ من نومي
 هناك كوابيس ما زلت أذكرها وأخرى تلاشت وبقيت منها صور مبهمة، لعلّ أكثرها إلحاحاً عليّ هي أنني أجري وأبراج الكويت تنهـار من خـلفي وأصوات القنـابل تـأتي من كـل جـهـة الـا الأبراج الزرقاء تطاردني ثـم تسحقنـي . هـنـا الـمـنام لا أذكر متـى



الأساسية واحدة ويتمّ التنويع بها . حاولت أن أعاكس الهجوم الذي أتعرّض له من الكابوس، فخير وسيلة لللففاع. . الهججوم. توقفت عن مشاهدة أفلام الرعب، اكتفيت بوجبة عشاء خفيفة، حاولت العودة إلى عالم القراءة، فبدأت برواية كل الأسماء التي أهدتني إياها (ن) قبل أن تغيب، لم أستطع أن أنسجم معها ، بين كل سطر إن الـي وسطر أسرح. فتركتها وصرت أكثر من الندعاء وقراءة المعووذات وآية الكرسي وسلكت كل طريق قد يقودني إلى تفسيره كي يتفكَّك ويتحلًّل ويذوب ويختفي، لم أفلح . راجعت نفسي لعلي تسبّبت في

 عن الهجوم عليَّ ليلياً، كلما استيقظت أحاول تذكّر وجه من ألمّ أرى في منامي فيستحيل ضباباً ويلتبس بوجوه أعرفها ولا أعرفها ، في ليلة عنّ خاطر على بالي: ماذا لو أنّ من أراه في الحـلم هو ألمو أحد أصدقائي أو معارفي القدماء؟ فتحت ألبي مالبومات الصور، دقَّقت فيها ، وجدت من حولي أصدقاء مقربين وآخرين نسيت أسماءهم أو صوراً
 تذكر اسمه فلم أستطع، مرَّرت الصهورة لبعض أصدقائي فتذكّره

 خبيث. لحظتها تنفست الصعداء، إذاً هو من ينتظرني في منامي لسببب أو لآخر . في الممساء عندما وصلت مكتبي في الـشركة، فتحت الـ (spam) في إيميلي لأمسحه، ففوجئت باسم! هو نفسه

اسم الرجل الذي في الصورة ومن صار الآن تحت التراب. صرت أقفز من سطر إلى سطر، الرسالة بعثها منذ شهرين من مستشفى في بريطانيا، يذڭِّرني بهويته وأنه عرفني في آخر صف في المـي المتوسطة، ويطلب مني مساعدة مالية بسبب ظروف قاهرة ألمَّتِ به وهو في العلاج . ضيق صدري من تلك الرؤى أتعبني والتأويل الذي فاجأني تفسيره أشعرني بذنب ليس لي فيه يد ـ ليتني شا شاهدت تلك الرسالة قبلاً وساعدته. بكيت ولم أخبر أحداً بشأنها الـيا وكتبت

 اللنحظة شعرت بالهواء وهو يدخل رئتيّ كأنني أتنغس لأول مرة. لأسبوع غابت عني الكوابيس ففرحت، لكنها عادت أشدّ من ذي قبل رغم أن والدة مَن توفي استلمـت الشيك وصرفت الـمبلغ أثقلنني هـمّ المنامات التي تتربص بي كل ليلة حتى النـي أنني لم أجد
 البشت واتصلت به، وسأخبركم بعد قليل كيف وصلت إليه وماذا حدث. ولم أترك الأمر بيده أيضاً، بل استشرت دكتوراً في علم النفس وآخرين سأخبر كم عن بعضهـم، وزودني الأصدقاء بكتب لتفسير الأحلام لم تزد الأمر إلا غموضاً . يقول الناس أنك تستطيع الهروبب من كل شيء في الدنيا عدا

 بابه وتغرق في ظلامه يفتح لك من الجهة المقابلة باب الأحلام .

فكيف تهرب من النوم؟ في النهاية تسقط في شركه وتجد الكوابيس
 تجري الأحداث في فسحة تتداغم عليها الأزمان والأمكنة. في تلك فـك الـميتـة الصغرى لا وجود للـموت؛ الـكل هـناك، الأموات قبل




كون آخر !
(امسـتلقٍ . . ظلام ولا أثر لأي ضـوء. بـعـد تـحديق . . ألمـح
 النجوم وتتحرك، فجأة يننشقّ الظلام عن وجٍهِ . . مألوفٍ مرتعبٍ ("سيقتلونني" يصرخ ثم يهيل التراب عليَّ ويردم القبر . . حتى أختنق وأفزع من النوم" هذه هي الصيغة التي ارتكز عليها الكابوس النـير الذي
 وفور أن يسويه تأتي بومة بيضاء، ثلجية، تقف على القبر وتنعب.
 أنني أفزع من النوم لأجد نادية تصرخ من الفزع بجانبي وتقول: الاني ما
 أستطيع: جاثوم؟! فقلت لها : يبدو ذلك! ثم ترجع إنـ إلى النوم. مع تكراره، مرة، ناولتني كأس ماء وسألتني على غير العادة : مألى ماذا ترى؟ تردَّدت في الجواب، ماذا لو أجبتها ثم ذهبت لتعرف تأويله

عند معارفها وجاءت بتفسير يصدمني؟ فقلت لها : أرى نفسي أتدلى من غصن شجرة فوق جبل، ينكسر الغصن وأسقط في الوادي. . وأموت. على الغداء جاءتني بصحيفة وهي تشير إلى صفحة تحتل ربعها صورة شيخ بوجه مستدير ولحية مشُذَّبة، يحاول الابتسام وأسفل منها تتالت أسئلة القراء، كل يسرد حلماً والشيخ يجريب إجابة مقتضبة. أخذت الصحيفة معي فوق الفراش . هذه الصفحة لم أكترث لهـا قبلاً. الأسئلة غالبهـا من نساء، وهذا ليس بغريب، النساء هنّ زبائن المشعوذين. نادية تدمن كتب الأبراج، وفي الآونة الأخيرة صارت تشتري كتب تنجيم وأبرأج باللغة الإنجليزية عبر الانير الإنترنت. المشترَكات كثيرة بين أحلام النساء حسبما لاحظت في
 وتفسيرها يـختلف حسب الحلم، لكنه ينصبّ في خانة أن ثـمة
 الصحيفة مطبوعاً في ذاكرتي، لا أدري لماذا؟ أهي الرغبا ونبة في إيجاد
 إلكيّ؟ في أسفل الصفحة إعلان لـخدمة رسائل هـاتفية يشرف هو
 طفقت أبحث عبر الإنترنت عن رقم هاتفه كي أتصل به وا وأقابله، لم

 الشامية، مواقف السيارات ممتلئة، فركنت سيارتي كيفما اتفق ونزلت، أطرب لصوت إمام هذا المسجد، يذكِّرني بصوت صديق

لوالدي متوفى منذ زمن وابنه كان صديقاً مقرباً. صفوف المصلين الثلاثة الأولى ممتلئة، فوقفت في منتصف الصف الصن الرابع لوحدي، كبَّرت وانسجمت مع طبقات صوته التي تعلو وتنخفض، كأنما رُزقِ
 الركعة الأخخيرة، عنـدمـا سلَّمـت عن يميـنـي وعن شـمـالي، رأيت وجهه، الشيخ يسلِّم بقربي، ابتسامته طبق الأصل عن تلك التي في في
 سلّمت عليه.
"وعليكـم السلام ورحمة الله وبركاته. ." . رد السالام القصير بسلام كامل، حسبته سيتملص مني، لكن
 أنه مجرد حلم آخر ، ولمَ لا يكون؟! "والنعم. . . . كانت لكلمة والنعم التي أعقبت اسمي وقع مدوِّ، حتى أنني التفتُّ لعل أحداً ينظر إلينا . "أنا أعرف عمكك يرحمه الله، زاملته في المرحلة الثانوية، ودرس معي في القاهرة ثم أكمل في أميركاه" . . تردد قليالاً (أنسباؤك
 ("من أهلنا، الميالان، خالد عبدالمحسن الميالان). طبعاً . . أعرف وقْع هذا الاسم تحديداً على عيون كثيرة، على الرغم من أنه تمـالك نفسه إلا أني رأيت في عينيه أرقاماً تتصادم .

مدَّ لي بططاقة بيضاء يتوسّططها اسـمه وعلمى جانبها الآخر عنوان
مكتبه، وضعتنها في جيبي
(يا ولدي حياك في أي وقت، عيال الميلان أهلنا").
 بالمقود. اتَّجهت نحو ديواننا . سلكت أقرب الطرق وكنت لا لا أدري أن حياتي سلكت طريقاً طويلاً آخر .

## وكيل النيابة

أكره هذه الوظيفة، كُئُ يحسدونني عليها . فهي المال والسلطة
 ويسلّمون عليّ لا لشيء إلا لحاجتهم إليّ يوماً مـا لـا لكنهـم كلهـم وأنتم كذلك لا تعرفون وتشعرون بالقرف الذي أواجهه فيها لا فـيا فبينما
 لهندي انتتحر ويده قابضة على رسالة تركها لأبنائه تحكي عيشة ضنكى أنهت حياته. عندما أعود مـن هكـذا مـأموريات، أحـِّق باللسقف، أغطي وجهي بكتاب مفتوح، أغمض عيني لأجلب النوم الذي يفرّ. أسرح في عالم أحلامي القديمة؛ أن أغدو روابيأياً، أنشئ

 المنصب الذي ادّخر والدّي معارفه وعلا قاته حتى قُبلْت فيه بتو الد ثمينة قوامها كلمتان: هذا ولدنا! مع التبريكات أدركت أنني أسير

 المستعارة. حتى لو أفلتُّ من سجن الوظيفة فستكون أثقال اسمـ العائلة مربوطة في رجليّ لا أستطيع جرها . لا شيء أسخف من كلام الحكماء في الكتب عن قدرة الإنسـان على قهر الصعاب.

أنهض من الفراش فالنوم لن يقدم بسهولة، أذهب إلى مكتبتي، أفتح
 فور قبولي في كلية الحقوق . حيطانها الأربعة امتلأت بالكتب والمجلدات. صنَّفت كل خزانة حسب ما تحمله من عناوين . أشعل ضوء القراءة فتنسكب بقعة ضوء تتسرب أطر|فها وتتسلق الخزانات القريبة وتمسح على عناوين المججلدات الذهبية التي جمعتها طوال حياتي، رغم أنني أعشق القصص والروايات إلا أنّ حصتها في
 أعرفه أكثر من معرفتي بهذا العالم المححيٌر ؛ يحسب العامة الـة أنّ مَن


 للمكتب،، أتمـَّد بعدما سحبت كتاب الأذكياء، هـو أول كتاب اشتريته وأنا في الصف الثاني الابتدائي، أعجبني الغلاف المقوى والمذهّب الذي يماثل كتب أبي . يومها لم أعقل ما قرأت، بالكاد كنت أجمع الحروف وأنطق بالكلمات. صرت أمرِّر رؤوس أصابعي على الأحرف كأنما أقرأها باللمس . أتذكر قصة من قصص الكتاب لـم أنسها؛ عندا الاحـا خيّر عشيق عشيقته المتزوجة بين أن أن يأتيها أمام بعـلهـا أو أن يفـارقهـا، فـانغـَّـتـ ثم فكرت ثم دبَّرت ثم واعدت العشيق في بستان نخيل، وسارت مع زوجها فيه حتى بلغا نخلة
 الصعود، جادلته، وتحت إصرارها وافق وتركها ترتقي الـجذع

الطويل، عندما بلغت القمة وقطعت عذق الرطب، نظرت إلى زوجها في الأسفل وأمست تولول وتصرخ عليه : أتخونني أمام


 عشيقها، فقفز من مخخئه وقضى وطره منها وفَرّ . عندما هبط زوجها صار يضرب الأخماس بالأسداس متعجباً وهو يقول: صدقتِ، من ونر ونِ يصل إلى الأعلى يرى الأمور على غير حقيقتها . سأرجع الكتاب إلى مكانه وأخبركم بأكثر كتاب أثر بي، ما هو بظنكم؟ إلى إنه ألف ليلة
 كان القرآن هو الوحي الإلهي، فإن ألف ليلة وليلة هولة هو الوحي
 مغامرات السندباد وهو طفل أو قرأ مختصر قصه عـر علي بـر بابا يوماً
 أمسك بالمجلدات وقرأها من الجلدة إلى الجلدة؛ أهداني إياها أبي في المرحلة المتوسطة، قرأت أو سمعت في مكان ما، أن من يقرأ ألف ليلة وليلة كاملة يموت فور فراغه منها . تميلَّكتني رهبة أن الت بعدما نويت في نفسي أنني سأبدأ القراءة وعندما أقترب من النهاية سأتوقف . فتحت الصفحة الأولى ثم الثانية فالتي تليها ، ثمة خيط في متاهة الحكايات المتداخلة يجذبني إلى النهاية وعندما اقتربت منها توقفت، أريد أن أكمل، لكني لا أريد أن أموت. ذهبت إلى


يكملوا قصتهم. لن أموت، قلت في نفسي ومشيت إلى الكتاب الذي تركته علـى الطاولـة كـمن يمششي إلى منصـة إعـدام، طال الطريق، وأبعدت خرافة الموت بتساؤلات: ماذا عن الذي كتبها واللذي طبعها والذي. . الأسئلة دوائر مغلقة تنتهي عند الكـلـة الـلمة ذاتها . . . الموت. أكملت القصة ومع كل حرف أحسّ أحس بسم يجري

 أفرحني وما أحزنني، وجباتي الـئي المضضلة، أسماء الكتب التي لم

 بالوصية أقرأها ، أذكر أنني بكيت، فكرت بالذهاب إلى غرهة الد والدي
 متختي . . ونطقت بالشهادتين • في الصباح لم أصدِّق أنني على قيد
 الحكاية، تذكِّني بها تلك الوصية التي حفظتها في صندوق كرتوني مع أوراق أخرى. لا تحضرني الليلة الأخيرة من ألف ليلة وليلة، فقط أتذكر ما جرى قبل أن يعزم شهريار على الفتك بالعذارى

 ونزل ضيفاً عنده وحاول أخوه أن يسريه عن همـه وقرر الـخروج
 المدينة اضطر شهريار للعودة إلى قصره لأمر ما، ففوجئ بزوجته

وهي تخونه مع عبيدها، فقتلها وقتلهم وخرج مع أخيه إلى البرية
 إلى نفسهـا، لكنه خاف من العفريت النائم بقربها، هددته إن لـم يستجب فستوقظه، ثم جرى ما جرى، وأيقن شهريار .. وهنا النكتة (الفائدة): انتبهوا جيداً . . لا وفاء لامرأة قط! فمسن عهـدهن ألا يكون لهن عهـد. هل أتجنى على هذا الجنس الواطي؟ لا العـي أعتقد
 الحكماء في الكتب. ما الفرق بين الحلم والحقيقة؟ التذكُّر هو توأم
 سأخبركم عن ليلة لم ترد في ألف ليلة وليلة، وأرويها أنا لكم بدلا لِّا من شهرزاد: كان يـا مـا كان، يُروى أيهـا النقراء، في زمـان ليس
 مضيئة، النظرات بينهما صارت رسائل كتبها من روحه، سطَّر لها من حبر لغته لغة سخَّر لها معارفه وثقافته، صنع لها لها ما لا لا يُصنع ولن يصنع. هو يمتلك كما تمتلك هي؛ الاسم اللامع، لكنه فارغ من المال، صيت بدون غنى. هي مثله، لكن غِنَى بقية عائلتها كوَّن

 علم أخوها فرح بما يمور في صدر صديقه ولم يدَّخر جملة ولة ترحيب

 فور تخرجه من كلية الحقوق وقبوله في وظيفة مرموقة، تقلَّم لها .

بعد تلكؤ وإطالة، رفضوه، اعتذر والدها وبرَّر بانشغالها بالدراسة

 أبناء عمها الأثرياء قد حادثهم بشأنها فأعطوه كلمة، لكنهم كتموا ما علموا ولم يفضوا لصاحبنا ولا هي فعلت، بل إنها ما أحسَّت بخيبة ولا تنهدت سافحة دمعة، تحدثت ببرود في آخر مكالمة مع الحبيب المتفجع وختتمت كلامهها بتمني التوفيق له . هـنـا أدرك شهـريار الصباح. ما رأيكم بالقصة التي تحولت كابوساً يكبس على صاحبنا كل ليلة؟

## فصل: الأيـام التي فصلت بين لقائي به في المسجد وقبل ذهابي إلى مكتبه وماذا جرى هناك

اعتدتُ إن احتجت شيئًاً أن لا أجده حتى لو قلبت الدنيا بحثياً

 وكاد يتلاشى. لـلكك أهمـلت مسألة مفسر الأحلام ولـم أهتم بطاقته.
(السماء سوداء، تتوسطها شمس بلا إشعاع، برتقالية، تقاوم ابتلاع الظلام. . الأرض صخربة، وحفار قبور بفأس يحاور ألاو أن بحفرها. ضرباته لا تحفر شيئاً ولا يخرج منها إلا الثرار . انترا ونربت
 حال بيني وبين الثمس التي بدت مثل قرص فيتامين سي الفوار .


 الرأس ضخماً عندما دققت النظر في مرآة، أعرف الوجه. . إنه

الشيخ مفسِّر الأحـلام، لـم يكن برتدي بشتاً. فقط إزاراً وقميصاً قطنياً داخلياً مثقوباً من عدة أماكن") .
لـم أحتتج إلى وقت كثير حتتى أقتنـع أن هـذا الـحلـم رسالـة واضحة لا تحتاج إلى تأويل . بحثت عن بطاقته في محفظتي فلم أجدها، ليست على الطاولة ولا الأدراج، الختفت كسكر في شاي.

 المميزة التي كتب عليها : عبداللطيف الغسّال : مدير عام السندسية للاستشارات الشرعية.

## نادية

هل هناك من يتبدل بين يوم وليلة؟ الشروق لا يأتي بغتة ولا
 وجدت بسام حولي. لا أعرف كيف أصف شعوري تجاهه بكلمة أو ائتين، إن كنت فاعلة، فستكونان: (شعور مختلط)" . قبل المراهقة،


 اللبنات ونثرثر سوية . يرافقنا كل صيف مع والده إلى لندن، يرجع








 الإعجاب. كنت أبي التتي تمـسـح على رأسي ابتـعـدت وتـلاشى دفؤها؛ اعتاد أن يصفني بالجميلة ويناديني جميلتي، كل النداءات

تـــك أمسـت بـلا شغف؛؛ هـاتف في يـله ونـظرات سـاهـمـة، اجتماعات، رحلة عمل، كدت أنسى وجهه لولا صورة أقف فيها بينه وبين والدتي وضعتها بـجانب سريري. نادرة، فكل الصور اللاحقة إما أن تجمعني بهـ . . أو بها ، ما عادت
 ولماذا؟ لو بدأت فلن أنتهي، أشتاق لكل روائحها . هنالك صرت امرأة تُم عرفت ماذا يعني أن أكون امرأة. في تلك الكا الأيام، يـختفي بسام مع أصحابه، لا أراه إلا مصادفـة اكون، في الهايدباركارك، أو في شـارع أكسفورد، أو على الضفة الأخرى من مححطة مترو؛ مرة تعشيت مع صديقاتي في مطعم في النايتسبريدج، فمرَّ بقربنا مـر مع أصدقائه يلاحقون فتيات خليجيات، شاركت صديقاتي الضحك


 في لندن اكتشفت عالم المكالمات الليلية التي تأتي بحديث لا لا يأتي
 يرفعني لسماوات عُلا . نعمه، منكم من سيقول عنها تصنّع وكذب،

 تلك الأشجار ذقت طعم التبلة الأولى، يومها فتحت عيني والآخر منكبٌٌ على تقبيلي فلمحت غراباً يراقبني من على غصن ، الـى ابتسمت له. هل أخبرتكم أني أتعاطف مع الغربان؟ يقال إنها تحب اللامع


يخدش ولا يُخدش، لا حجر في العالم يستميلني غيره. مرة
 المطارات، بدت ظريفة، اشتريتها ومعها أقلام ودفاتر رسم عليها
 الغراب بأنه علامة النحس وأنني أجلب الشؤم معي . الغريب الغيب أنه في
 أشكالها قبيحة. تبريره لشرائها سخيف، يريد مداعبة أحد أصدقائه، ،
 كنت أرسمم غراباً في دفتري عندما قدم مـع أبيه لـخطبتي في اليوم
 مسبقاً وكلٌ أتقن دوره، لماذا قبلت؟ لا أعلم إن كنت أستطيع كتابة الإجابة الآن.

## 4

## فصل: ذهابي إلى مكتبه وماذا جرى هناك

أمسكت بالبطاقة، ونقلت عيني بين العنوان عليها واللافتة على
 بقين من فورة اللبناء في أواخر الستينيات إلى أواس بأشكال هندسية لا شخصية لها . والتي تقتلع الآن كأسنان مهترئة الـئ وتنبت مكـانهـا نـاطحـات سـحـابـ . في يـدي الأخرى روايـة كـل الأسـماء أنزلتـهـا مـن السـيـارة دون أن أنتبهـ . صعـدت الـدرجات
 استدعائه حتى قفزت فزعاً من الصوت الذي أتى التى من خلفي "تريد شيئاً يا باشا؟" .
التفتٌّ وإذ بشيخ مصري يرتدي جلبابـاً كان أن أزرق في يوم من
 داخلها بكثافة.
"(نعم؟؟"
أيقنتُ أنه الحارس، فأتبعتها (الشيخ عبداللطيف الغسّال") . وصل المصعد وتركته يغلق .
"لم يصل بعد. ." لم أقل : متى يأتي؟ فقد رنّ هاتفي وأضاء
 موجوداً .
(أهلاً شيخ عبداللطيف، وعليكم السلام" .
دعاني للصعود. هل رآني؟ وكيف علم بوجودي؟ ولِمَّ ينفي
 والثاني أنني وصلت إلى الدور الرابع حيث مكتبه. عادة أتهيأ قبل




 يستطيع التصليق أنه تجاوز النصف قرن بسنين؟ ("زارتنا البركة، للتو نوّر المكتب يا أبا عبدالمحسن").
 سمعته عنه قبلاً؛ قيل عنه إنه آلة أرشفة بشرية لم يعرف لها لها مجتمعنا
 توثيق أقواله وتصاريحه من سياسيين وغيرهم، سون ألاء من الصحف ألون أو الـمـجالات أو التلـفزيون وتخخزينهـا لوقت الحاجـة إن استدعت

 يستطيع سرد مناطق سكن كل عائلة سكنت داخل سور المدينة قديماً

أو في القرى؛ مَن جاء أولاً ومـن أين جاء. مواهب لـن أستطرد فيها . فحينها بالتأكيد كانت معلوماتي عنه أقل بكثير ا
تلفتُّ حولي، شقة صغيرة، يبدو أنها تحتل ربع دور يبدو على خجل من بين عمارات حالت بيننا وبينه.
مجاملات تقليدية، حديث عن الطقس جعلني أنظر أكثر عبر النافذة، محاولاً إيجاد البحر .
(منذ زمن بعيد، حتى موج البحر كنت أسمعه من هنا ، الآن صاروا يهلمون كل هذه العمارات العتيقة كالتي نحن فيها، ويرفعون مكانها ناطحات سحاب" .
 حسناً، بالطبع لست أول زائر له مغرم بالبحر . (ماذا تشرب؟؟).

كان العامل الهندي يقف عند الباب. (ماء").
(يـا رجـل، أنـت فـي مـحـلـك، عـنــنـا شـاي وقـهوة وعصـائر

 صدقت للمرة الرابعة، آثرت أن أخالفها .
 المـجامـلات، سبألني عن عمّتي خـالد (أبو نـادية زوجتي) وأنه زار اللديوان الأسبوع الماضي ولم يره أو يرني . (ربما كنت مشغولاً ألا في



ابتسامة كتلك التي استقبلني بها، يومها لم أعرف معناها. (خذ راحتك"). كنت أمدّ فنجان القهوة لفمي عندما أخذ هو راحـو راحته. خلع الغترة والعقال وعلقهما على مشجب. " ما هذا الكتاب في يدك؟". . لمحت بشته الأسود معلقاً . تمددت صلعة حتى رأسه يبدو ضخماً. أحرجت، هل ألامميها؟ ربما كان يرى الروايات توافه لا تستحق إضاعة الوقت.
" ( سيرة ذاتية لأحد رجال الأعمال . .".
لم يحفل بإجابتي فسؤاله مجرد مجاملة عابرة. جلس ولـي وطوى كمَّيه، وضع راحته اليمنى على الطاولة وجعل الأخرى تير تستلقي عليها، كانت كنّه ضخمة.
"(تفضل ابني" .
 ملامح وجهه أخذت تنسرح فانشرحتُ قليلاُ وبدأت الكلام. بدأت بـداية متتعثرة، تترنّح . . (في الـحقيــة . . رأيـت في المنام. . قبراً . . ليلاً . ." محاولات لصـات لصياغة مقدّمة، لـم تنجح ولم

 أجلده يريد المزيد. رويت له عدة نمـاذج للحلمّ، ريما ريما ثلاثة وربما
 ولا أريد أن أشرحه له، فهو غير مهم. مع كل حلم أنتهي منه ثمة

صخرة تنزاح عن فوهة غار وجدت نفسي فيه منذ حين، ارتحت
 سؤال متوقع منه (امنذ متى وهذا الحلم يباغتك؟؟" انتهيت وتسيّد صمت طال قليلاً، أحسست بهيبة. أنهى الصمت : "هل علاقتك مع زوجتك على ما يرام؟؟".

 ممسكاً بالقهوة، أو قد وضعتها للتو . ("تستطيع أن تقول: مثل كل الأزواج") .
عادت ابتسامته الغامضة تحتلّ وجهه الدائري. للحظة تذكرت ضحكات الأحلام الساخرة التي تتخايل بلا مامح
(اهل علاقتك معها حميمة؟ أعني هل تستمتع بها . . بحياتك يا

لاحظ تردُدي . وربما انتبه لاستنكارٍ بان على وجهي. فأغمض عينيه قليلاً وبدأ بالكلام .

 البطاقة وتضغط الرقتم السري فتخرج لك النقود. الناس يجهلون أموراً كثيرة. معبّر الرؤى الذي منحه الله هذه الهـي الهبة العظيمة يـجب أن يسأل ويتقصى من صاحب الرؤيا، ولا يخبر فوراً أي شيء يعنّ الـيّ على باله|).

بعد أن حرَّك كفيه الضخمتين وهو يتحدث أعاد وضعهما مرة أخرى. اليسرى فوق اليمنىى. هي ضيخمة فعلاً كفقمة مستلقية .

قررت أن أباغنه، أردّ له الهجوم بهـجوم الهم
("يا عـّ عبداللطيف، هل تفسير الأحلام شيء حقيتي؟ علم؟"

 محاولات، لكنها وصلته فلم يمتعض وبدت عانـ عادية كعادية أن تسمع اسمك. يبدو أن الهجوم صلّ بفاعلية، استسلمت . (اعزيزي، أعرني انتباهك").
 عذباً، استرسل كمن يسمّع نصاً غيَّب في ذاكرته . . "ايـا ابــني، أنـتـ لا شــك مـتـتـف وتـعـرف أنـواع الأحــلام وتقسيماتها من رؤيا وحديث نفس وتلك التي من الشيطان . . . . .

هززت رأسي ليكمل، فأكمل : ("من الأساس هذا الكـلام تظافرت النصوص على تأصيله من
 ابنه إسماعيل معروفة لديك ولا شكك. إن رؤيا الأنبياء حق لا مرية فيها . وتأويل المنامات هبة يهبها الله لعباده الصالحين إلا

 المبشّرات فقال : الرؤيا الصالحة الحة . ." . أزهرت بذرة من بذور الشك التي زرعتها (ن) قبل أن ترحل ؛

ومـاذا عن يعقوب الـذي أمر يوسف بـأن لا يـصص رؤيـاه على إخوته، ترى، هل كانوا صالتحين؟! . . . فجفلت لما أكمل : (ويوسف عليه السلام، تتجلى في سورته وحكايته روائع ودرر لا تنتهي منها مهما طال الزمان، منذ رأى 11 كوكباً وتحققت فيا في آخر الحكاية. وعندما أوّل رؤيا أصحاب السان السا 47 الصن في الآية 41، ثم أوّل رؤيا الملك في الآية 47 وهي الرؤيا التي حار الـي الـيا بها بلاطه حتى ملّكهُ خزائن مصر" .
يتحدث وهو ينظر إلى الحائط الذي عن شماللي، كأنه يتلو الككلام منه، ثم يرجع بصره إليّ فتخاتلني نظراته، أزيح تحديقي
 حملت سماعات ومشغل أقراص أنيقاً، واصطفت براب الـجانبهما ألبومات لتالاوات قرآنية لقراء استطعت أن ألمح أسماء بعضهـم و. . ثلاثة ألبومات لم أتبين ماهيتهم . .
(والـتـاريـخ الإسـلامي مـليء كـمـا أخبرتـكـ، ومـن الـعلـمـاء
 الصلاة والسلام في المنام، وأنا، بالطبع لا أؤمن بمـا ذهـب إليه هؤ لاء. . ". .
أشاح بوجهه شمـالاً، بعد أن أدخل رأس سبابته في فمـه، ، التقط شيئاً ورماه بعيداً، ربما يتبرأ من مقولته فقد رأيت كبار السن في قرى السعودية يفعلونها عندما يحدِّثون عن أيام طيش أو عند خوضهـم في سيرة ما . رجعت عيناي إلى الثلاثة ألبومات، الـونـا . . إنها لأم كلثوم.
(انعود لمنامك، عندي تصور لتأويله ولا أريد التسرع، تعال
إليّ بمثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، و . ."، . .
قبل أن ينهي جملته، اجتاحتني رغبة بالخروجه الصني




 السبـت ولـم ترسل لي نادية أي رسالة حتى الآن، يبدو أنـهـا لـم الـم

 عبدالمحسن لنتناول غداءنا في الحارج . ثم أجريت اتصالاً آخر فأجابني الرقم الذي طلبت بالردّ المعتاد ا(الجهاز مغلق الُق أو خارج منطقة التغطية" وسلكت أسرع الطرق نحو مقهى أحبه، ركنت ألـن أمامه أنظر لمن يدخل إليه ومن يخرج منه . أمسكت بالـر الـرواية مـحاولاً

 والعين، طيرني مرة بفرح خلني ألاقي عين" .

## الشيخ عبلـاللطيف الغسال

 وهو يتحدث، رأيت في وجهه ملامح عمّه كأنما قام من قبره وع وعاد
 فوديه، انبعئت ذكريات شقاوتنا في ثانوية الشُويخ وهلّت ليالي الـي القاهرة التي عرفناها سياحاً تم طلبة . واستعـد
 الذي ينال منا؛ في مسرح سينما قصر النيل أو في مسرح الأزبكية الذي يجتمع فيه عشاق طربها القديم، الجمهور السمّيمّيع، يتقدمهـم أحمد رامي الذي جاورته مرة. فتنفحهم ما تجود به به حنج
 مقاعداً فجلسنا في الخلفية، لم نستمع إلى الموسيقى ولا لا لغنائها فصراخ المحششين وتعاركهم حالا بيننا وبينها، فهرعنا إلى الشقّة



 سبب رغبته برؤيتي من صوته الذي يماثل صوت والد زوجته ، هذه العائلة تشترك في صفات كثيرة. استعددت له جيداً وجهّزت ملفين بأجود الصور، وجلست أنتظره. أغمضت عيني وانثالت ذكريات

البارحة، فقد أمضيت مع هناء ليلة حافلة بأطايب الشام، مذاقها لم





 ترتجف بكوب القهوة وهو يروي التفاصيل . حلمـ في غا غالبه مكرّر




 منتصف الثمانينيات اقترنت بالثالثة التي لم تكن من هنا كسابقتيها، ، بل من الشام. صرت أعقد القران لأصحابي من الأثرياء، في البدء


 حسن، ويسرون بأنهم سيجزلون لي العطاء إن كتب نصيب لبناتهم. قللت دائرة زبائني الباحثين عن الحالال واقتصرت على الصفوة، تكاثرت الهـايا وامتد عملي لقصور الدول القريبة. تحسدونني؟! نعم، أعلم أن النساء يبغضنتي، لكن الرجال يحسدونني فقد تذوّقت


النساء في مجالسكم وتتأوهون، سأخبركم بأمر؛ مهما امتازت
 اللسـان، عندما يتحرك الفك تتمازج بنات حواء ويصرن واحدن بغيضة دميمة. لذا فهمت ما الذي اعترى بسام؛ قبل أن يأتي إلى المكتب، جمعت كل المعلومات التي تخصّه. وعرفت المحيطين به والجهات التي يسافر إليها . أبصرت الشرخ الذي بينه وبين زوجته الحسناء بسهولة. طلبت أن أراه مرة أخرى لكي أكي أستجمع شتات الـو نفسي وأبدو أكثر حنكة. سيقبل ما سأعرضه عليه لا مـحالة، فالصور التي في الملف يسيل لها لعاب أكثر الرجال الـ بروداً . منصبه في شركة عمّه سيقوّي من فرصتي في الاستحوواذ على لـجنتهـا الشُرعية الوليدة. أعلم أن عمه في جيبي منذ أشهر ، لكن جيبي يسع
 مستعرة وبين الشركة التي تركتها لشريكي. ظن أنه أقامها بذكائه لا بعاققاتي، الآن فرصتي لإثبات غبائه.

## يوسف







 أكره الوقت الذي أضيعه في المشارعة والمناظرة، لذا أصبح ردي
 أكترث بالنابحين في صفحة الفيسبوك، لكن هذا الولد. . يختلف عن الباقين؛ مههما كرهته أحن إليه، وأعود. . مرة بعد مرة وقبلهـا أكون قد أقسمت بأن أمسحه من الوجود، أخحاف عليه كطفل يكاد
 يلاحظ هذا الأمر، أنا فعلت؛

 لي بابتسامة مزيفة أعرفها، وقال إن إنـا
 على شيء بعينه، تتقلقلان، قلقتان، سريع الملل ، أحياناً يتصل بي

لنخرج ويصف لي كم يريد الحديث، ثم يكتفي بالاستماع لي حتى نصل إلى مطعم يختاره. طوال الطريق أراه يتصل برقم وتلتقط أذناي الردّ الآلي بأن الجهاز مغلق . اختلست النظر إلى الرقم وحفظته، اتصلت في أيام لاحقة عدة مرات فكان مغلقاً، طلبت من صديق ألن
 مباشرة فراوغ محاو لاتي لمعرفة ما به . كل الصداقاتات تنتهي طفولتّها




 تغادر يدهه. حتى القصائد وأبيات الشُعر التي أستشهـد بها بات
 صغيراً لبومة تضع تحت جناحها كتاباً فسألته عنها وليتني ما فعلت ونـي
 شككتُ بأمور عديدة وراء هذا التحوّل، بالطبع الحبر ألحبر أولها، فهو الذي يغير . خلف بساطته بئر عميقة لا تمنح الماء إلا لمن يريد، لما لم الم أكلف نفسي عناء تقصّي الأمور، فسيأتي بها الوقت. بتُّ أوطن نفسي على الاستمتاع بشخصيته الجديدة. أثناء غيابه وجدت بار بديلا لطيفاً، عبدالوهاب الحمادي، شابّاً جلست بقربه في محاضرة الاعبرة رابطة الأدباء، تهكمنـا على المُحـاضر البـارد والقـاعة الباردة، خرجنا
 فأخبرته بحلمي بإصدار كتاب أجمع فيه مختاراتي من الشعر العربي،

صرنا نخرج سوية لمقهى أو مطعم كل أسبوع، وكدنا أن نسافر إلى بيروت. مرة التحقق بسام بنا على عشاء في الآفنيوز فعرَّفته عليه، ، وانسجم مع أحاديثه. كنت أراقب بسام وهو يوجه الأسئلة، ثم ينظر
 لإيصاله إلى العش . أنشدنا الحمادي يومها قصيدة لماذا الـا الخترتني لشاعرة اسمها ميسون السويدان، فطلب بسام منه أن يكتبها له على الـي ورقة. شككتُ بالنساء اللواتي حوله في عمله أو في الشركة وطبعاً استثنيت زوجته فهي لـم تكن في أحاديثه سوى نادية، لـم يـخبرني بالكثير ، صمته فعل . وجدت رسالة في بريد الفيسبوك من نادية،

 هل هناك أحد في حياته؟ أرسلت إليها رداً مطولاً، فأجابتني برسالة

 تحتمل الكتابة فصرنا نتحادث عبر الهاتف. نادية لو لـم تكن بنت
 تمثل لي أيقونة للجمال العربي، الشعر الكثيف الفاحمّ، العيون النججل . . وكل تلك المواصلـوفات التي تعرفونها . أكاد أرى عيونكم تحملق بالحروف وبعضكم يُعيد قراءتها ثم يقول: هل هذا هـا إنسان


 المتحدثون في الهايدبارك وأكمل ، نعم هي حسناء ولا أقول شيئاً

غير متوقع إن قلت إنني أشتهيها وأنها محور أجمل أحلامي التي

 عن وجع آخر وتراودني ولا أستعصم. نادية امرأة مـختلفة، هي في المي
 رائحة الفتاة في حياته، لا قصهة بريق في عينيه ولا من أجل تلا تلاير في تصرفاته؛ قلت، ريما لو أتيتها بالخبر اليقين فستجرؤ على ألى أن تسقيه
 النساء يغفرن العلاقات العابرة ولا يغفرن الحب. طالت مكالماتنا،
 عين الماء وتصرخ بالعطش . يالاه، بت أحسّ بالحقارة تـتسلل من
 كذلك؟! الفارق أنني أتحدث بـلا بما يعتمل في صدري وأنتم جبناء تكتمون في صدوركم! أنتِّ ألا تعلمين أن الجالس بقربك ويك ويمك
 ولربما هي أمرأة لا تستحق صفة امر أة؟! وأنتَّ، ألا تعلم ألما أن الوا اقفة إلى جانبك قد تكون خلت بأقرب أصدقائك في أحلامهـا تكفي الأحلام؟! نفصل أحلامنا عن واقعنا كألنا لأن لا أحد يستطيع أن يقتحمها ويعرف في أي أرض نحن ون أحن عندي ننام. كلكم تبتعدون عن الحقيقة، تتجاهلونها وهي لن تكثرت لات بكمه، لكن، هل أنتم مخطئون؟ لا يا سادة، بل هي تلك العقود الفاسدة المنخزلة من الشرائع المهترئة ، بربكم لماذا تظن التون الـون أنتي لم أتما أتزوج؟ هل تعلمون أن العرب يا عرب إذا ملت المرأة من زوجها ردّت إليه

حديقته أو ماله أو أي شيء لتسترجع حريتها؟ هل أتقمص الجاحظ

 عالم أحلامه الذي صار يحكيه على حياء، لم أعره المت اهتماماًاً حقيقياً، فكلما انخر ط بحديث سرحت في سيرة نادية وبار الندأت أحلا ألامي معها
 المنتزل، لا أصعد من فوري، أعرِّج على والدتي، بيدها ريموت كنترول تنتقل من مسلسل تركي إلى آخر . لم تعد تهتم بالمطبّ ولى ولا ولا بالرسم، كانت تمسك بيدي وأنا طفل نرسم حاء في في خارجه ونـلتف لنـرسـم عنـق طـائر يسبـح في الـمـاء وتأخـذني إلى بعـن المعارض التي تشارك فيها . فيروز لـم تعُد تغني في بيتنـا ، باتـ مساءات أمي صامتة، ولا تكترث بدعوات أبي للخخروج، بل لا تطيق البقاء في الغرفة نفسها معه . أقف عند مدلـ فلا تنتبه لقدومي، نوَّمها المسلسل مغناطيسياً . عندما تراني يتهلَّل وجهها، وتبتسم لطفل تراه في وجهي . أحب لهجتها الطازجة التي
 بذراعي، تشير بأصبعها لفتاة من المسلسل، تعدني بأنها ستجد لي فتاة طبق الأصل عنها، كل ما علي هو أن أوافق، ، فهي تريد أن تفرح

 أرنبة أنفها برقبتي تشمني ثم تقبلني . أحاول ألا أسألها عن أبي لكا لكي لا تعود لشرودها . لوحات الخط الفارسي على الحيطان وبينها صور لأئمة أهل البيت حلَّت محل لوحاتِاتها النابضة بالحياة والتي التيا أبقيت

واحدة منها قرب التلفاز، رسمت عليها حصاناً وحيداً وبقعة دم تحته


 والشيوخ. بعد أن نجحت استثماراته العقارية مـع العـر اقيـين في السيدة زينب في دمشقق، توسع معهـم شرقاً إلى كربلاء والنـجف، تغير كثيراً، وضع صورة صغيرة للخميني على مكتبه فهي فأل حسن
 من لا يسميهم، هو يقصد الوهابية التكفيريين . يظنّ أن لا أحد أحد يعلم
 له راتباً . لوحة الحصصان هي الوحيدة مـن الـن رسومـات أمي التي أبقى


 الفنانين والمعارض فألبس غيرته لباس التدين، بل وطلب أن تشدد



 سيرافق واللده إلى السعودية، ظننتها عمرة، عرضت إيصالهـما إلى

 بخير . ذهب لثلاثة أسابيع ثم عاد، سخر من الئ حياتهم هناك في بريدة

وقرى بجوارها حيث الإنترنت ضعيف والحياة عالُقة في القرون الوسطى . تكررت زيارات والده لتلك القرى ودُهشت لمـا أبصرت




 انتماءات ما سمعتها منه قبلاً، ينشدني بطولات بلات القبيلة التي اكتشف
 مسلسل طاش ما طاش، عندما أسخر منها، يواجهني بمصطلحات أستخدمها في حديثي، يعيدها علّي وينفي أي أصل كويتي أو أو عربي


 رواها لي . كابوس الردة الذي أوصد علينا أبوابه، فتح أبوا البواب جحيم
 من فتور زوجي أعقبه صعود وتغير كبير ثم عاد ووقع أسير الكوابيس والحياة الرتيبة . تذكرت دكتوراً بعلم النغس زامور واملني ابنه في دراس وراسة

 موعداً، سأقنع بسام بالنذهاب إليه . لعل وعسى.

## 5

## فصل: صديقي يوسف وحديث عنه وعني

بدا ردّ فعل صديقي يوسف متوقعاً، فقط لو أنني فكرت قليالً قبل أن أروي له قصة ذهابي إلى الشيخ الغسال لتنبأت به هـ
(أنا على يقين من أن مخّخك على قدّك، وهو يضمر باستمرار
 هذا الدرك! أنت المتعلم ابن العائلة المتنورة تذهب إلى شيخ دجّال تبع تأويل أحلام وتبع نسوان؟! واللـه لـن أستغرب إن أتيت إليّ
 لـلأمانة يوسف قليل أدب، وكلٌ من يـجلس مـعه ويحادثه ويسمع منه سيعرف أنه غير متربٌّ وابن شوارع، فقط من يصبر عليه سيدرك أن انطباعه الأول خاطئ ويكتشف طيبة قلبه التي تقبع تحت لسانه الزفر، ورويداً رويداً سيبدو أثر التربية الصارمة جليألياً . أحب منظقه في تفسير الأمور والذي لا يقنعني أحياناً لكنه يفتح لي شبابيك للتفكير؛ خبير في الحرب الأهلية ربما بسبب أمه اللبنانية، أو ربما بسبب ابن فيروز الذي يستشهد بمسر حياته ثقيلة الدم بمناسبة

أو بدون مناسبة، يستغلّ أي فسحة هدوء ونحن في مشوار أو سفرة ما ليُسمعني حوارات مسرحياته ويضحك . ثم ولج الساح الساحة السياسية المحلية بتحليلات متمكنّة يكتبها على الفيسبوك لا يفوقه أداء فيها سوى أدائه في فمي وأسناني، فهو ورلألمانة أيضاً طبيب أسنان ألان بارع. يقرّعني بغلاظته المتميزة ويستمتع بذلك .
(اعلمياً، طبيعي أن تشوف الهوائل بسبب كوب ماء شربته قبل النوم يملأ مثانتك أو وجبة ثقيلة تكبس على أنفي أنفاسك، بل إن إن وجع عصب كمثل الذي أعالجه الآن كفيل بإنتاج أسوأ الكوابيس" . هو من عائلة ثرية، لا ينقصها شيء اعن الا من مال وعقار وأسهمّ،
 الجهة الأخرى من الخليج، إذ أنه يعود إلى منطقة بعينها هناك اك . ردّدت عليه بعد أن تمضمضت بالمطهر الأخضر .
"لن أقول إلا . . الله لا يبليك") .

ردّ „اللل!") وحدَّق بالأعلى وهو الا



 الصغير الذي شق رأسه إلى نصفين ويتدلى من المـلى المرآة العاكسة في

 الذهبي الصغير أتحسسه فيقول:

## (هديّة. ما هذا الكتاب في يدك؟".

قلبت لـه غلاف الكتاب الذي نسيته في يدي، فأبصر وجه
ساراماغو عليه
("رواية!؟").
نظر لي بسماجة تعادل سماجة إجابتي . وسأل ثانية : (منذ زمن وأنت تأتي وتروح بها. ألن تنهيها؟ هدية!؟".
". . . .

قلتهـا متردداً، ربمـا فهـم أنهـا هـدية. يسمّيني المكششوف، فانفعالاتي مكشوفة له على الدوام كما يدعي وأظنه يبالغ. أخذنا طريقنا نـحو السينما، اختار فيلماً كوميدياً ضحكت على أحـى أحداثه وضحكت أكثر على ضحكات يوسف التي تلفت الأنظار؛ يضحك من قلبه كطفل ويعلق على أحداث الفيلم باستـي
 وبصعوبة أقنعته بالبيتزا فهو وإن كان عان انقاً قان قديمأ للأطعمة الإيطالية إلا أن نفسه صارت مفتوحة لكـل مذاق من إيران ولا يملّ تكراره.
 يماثل مطاعم روما . بعد تأمل بلائحة الطعام التي نقشُت على لوح خشبي، وتفكير وتردّد حسم الأمر؛ ؛ سلطة كابريسي وبيتزا مرغريتا ولا
 غالباً قدرة الإنسان على التغيير لا تتجاوز لسانه بسرعة خارقة، وتبعتها البيتز| بدقائق معدودة، وهذا الأمر لا يعجب يوسف كثيراً إذ إنه يـحـب أن نتـحـدث أولاً ثـم يتـذمر مـن تأخحر

الطلب. وأنا أيضاً أستمتع بهذا الوقت. لم أرد أن أضيعه. فبعد أن
 عادي وصدر مني بلهجة هادئة إلا أن له قدرة على صنع إنى استعراض
 أفرج عنهما وانطلق :
"البلد يتجه نحو الجحيم. . !").
 الافتتاحيات، إلا أن نبرته وأداءه في كل مرة لا أملك ألما أمامهمها إلا
 دراسته في لندن.
"للأسف يـا عزيزي، من يسـمون أنفسـهم معـارضة لا حـون
 كل شيء لصالحهمب، وبواسطة تجييشهم للقبائل وزجِّهم في الصرئراع السياسي، أصبحوا ملوك هذه الـمرحلة، طبعاً ملوكاً من الدمى والعرائس التي تحرَّك بالخيوط والمال" .
تلاعب بأصابع يديه الانيتتين كلاعب للعرائس، أكمل . .
"الحمشكلة في أسرة الحكـم، الصراع بينهـم شديد والصـدع يكبر، وقد بدأ يأخذ منحيً خطراًا". .
 المشهد السياسي. قد أفعل في الفصل القادم أو الذي يليه الـي فالو الو
 رأي لروائي يفيد بأن على كاتب الرواية أن يبتعد عن التقرير قدر

المستططع. وأنا لا أعرف لـمـاذا توضع قوانين في شيء فكرته
الأساسية هي الإبداع؟
(اسيـأتي يوم يسـبّرون فيه الـمسيرات في الشوارع. لا ، هـذه

 الطائفية، طبعاً أنت ستفرح . ." . بدأت بالابتسام مستسلماً لقذائفه اللسانية، وتركته يقصف . (افأنت في الآونة الأخيرة بدأت بالجدال، وتنافح عن وجهات نظر الـمعارضة المتـخلفة وتحامي عن وجهات نـات نظرهـم الكاذبـ وبسببها سيكون هلاكك وهلاك عائلتك وكل وكل مَن هـم من طبتّك أنا لا ألومك فنجينات التخلف العربية النائمة منتشرة في جسمك ويبدو أن صيحات الهياج القبلية قد أيقظتها من سباتها أخيراً") أعرفه منذ أيـام الـمدرسة، لـم يبارزه أحد بالللغة الـعربيـة إلا الـا
 هجوم المدرسة بكل مسابقات الوزارة، وخاصة الشعر العربي الذي حفظه عن ظهر قلب.
(منذ قـلت لي بأنك ستـذهـب مـع الوالـد إلى الـسعوديـة قبل أعوام، وذهبت، ثمم عاودتما زيارتها بعدها كذا مرة، وأنا غاسل يدي منك").
(يا يوسف يا حبببي، أقاربنا وصلة رحم") .
 فالذين من حولنا تركوا حواراتهم وصاروا يتابعوننا . أكملت:
("بالله عليك، المال يوزع يُمنة ويُسرة، حنفيّات تصبب ما لها


 بإسقاط القروض الاستهلاكية. كل هذا وأكثر وأنت لا تبصر إلا المعارضة؟! . .
الآن هو من سيحوّل لهجته إلى اللؤم المركز .
"ومن سيـدير صندوق الأجيال القادمة؟! أصـدقاؤك من رعاة


 يجرؤ على أن يستنكر! لعلمك أبي ذهب إلى البنك قبل أيام وقدم
 قاطعته . .
("يعني أنكم من المتنا قضين الذين يسّبون ويستفيدون؟!"). وضع المنديل الذي يمسك به على الطاولة وأسدل بصره نحو

حجره.
(اانظر، في الـيوم الـذي سـيـخرج كـل هؤلاء الـمـزيـفـين مـن مزذدوجي الولاءات والـجنسية من الـكويـت، ويـنتهي الـماء الـذي
 يحترق قلبي على وطن لـم أعرف غيره. الوطن الذي الذي يـحرق بيـد أبنائه الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدقني هذا صراع

على الحكم فلا تنخدع بالشعارات. صراع بين تطبين ما أن ينتهي

 والمشاركة الشعبية في الحكـم ويعود نوابك للحديـ عـن عن الشيشة والشواذ والخمور، كل. . كل").
كلامه منذ فترة طويلة يخفي غصّة، أعرفه لم يكن طائفياً في



 أجواء الحرب العراقية الإيرانية المحتقنة آنذاك والتي تؤيِّد هكذا تصريح. أكمل :
"اكل حتى لا تبرد البيتزا أكثر ممّا بردت، فقد ترى في المنام
تطعة بيتزا تلاحقك لتقتصّ منك").
بـا لي لوهـلة أن هـه الـجمـلة وطريقتـه في أدائهـا، بل إن

 إليّ أن ما حدث قد حد حدث وشاهدته قبلاً . هل حياتنا شيء حدث في زمان ما وهذه اللحظات استراقة منّا لذاك الزمن؟ لا أدري يجب أن أستشير طبيباً متخصصاً .
(الا تتشمّـتـ، طيب أنت في حياتك ألم ترَ حلـماً في المـنام فتحقَّق؟ أو على الأقل شعرت برغبة ملحب ألحة لتأويله؟ ه .
(يا عزيزي أنا نادراً ما أحلم، وإن حلمت فأحلامي أثمن من أن أبعثرها بالخرابيط مثلك. أنا لا أشاهد إلا الجا الجميلات، وحالياً لمعلوماتك أقرأ كتاباً يعلمني كيف أحصل على الحلم الذي أريدا" . (يا لمبالغاتك . . ." دائماً يأتي بقصص عجيبة، وأكثر ما يلفت نظري محاولاته لإلباس الغيبيات لباساً علمياً، محاولاته مكشوفة. "(مُبالغاتي؟! على فكرة هناك الأسترا ترافل ، وهو التنقّل في عالم الأحلام، تستطيع إن تمكنت من هذا منا العلم أن تلتتي بـمن تحب أينما شئت، وهذا أفضل من القبور التي تراها في منامك". بدأ الصودا الذي في المشروب الغازي يضايقني وفاتي انتي أني أخبر الجرسون عنه ليستبدله. تذكرت أن (ن) قد أخبرتني بشئ
 قد بدأ باكراً عندي. استمر يشرح عوالم الأسترا ترافل ووجه (ن) يحجب عني الكلام؛ منذ استقالت قبل ما يقارب العام ونـ ونصف انقطعت كل أخبارها عني رغم كل محاولاتي للبحث ونـي والسؤال عنها . طفا حلم على سطح ذاكرتي، كنت قد رأيته، بعد أن اختي بأيام
("تحب؟!) سؤاله ساخر لم يؤدٍ مفعوله فسرحاني أقوى منه.
 (امن؟!) "
"أحبك أنت، وأموت فيك يا وسيم، حبيبي أنت، أرسلت إليه قبلة في الهواء. ومشهد الحلم يدور في بالي . صار يقهقه فتابعته وعيناي مسلطتان على لا مكان.

سؤاله، ورغبة البوح بالحلم أنطقاني :
("تذكرت حلماً . .") .
سخريته لم تنهِ رغبتي بالبوح من أحلامك وكوابيسك؟! أكملت : .
(قبل عام ونيف، قبل أن تهاجمني كل هذه الكوابيس، رأيتني



 تلامس الأرض
 سيارة مسرعة فدهستها ، أحاول قطع الخيط لأنجدها فلا أقدر . . استمر البالون بإبعادي إلى الأعلى أكثر وأكثر . . لعلها الــلـا أنقذتني بذلك البالون من الموت" .
وجهه جمد لوهلة. ندمت قليلاً على البوح. ملامح الرعب التي تملَّكته انفرجت وانفجر ضاحكاً .
(امغامرات مراهقتك في أسواق السالمية القديمة، صداها يتردد في أحلامك بقوة! أراهن أنها فتاة اشتريت لها آيس كريـم فأخذَّثه وأكـملت طريـقها، وأنـا أعرفـك، بـخــلـ، لـذا تـمـنيـت أن تـمـوت فتحققت أمنيتك، يا بخخل ! ". .
أخذ يقهقه فتابعته. له ضحكة طفل تُعدي مَن حوله. طافت

بذهني حكاياته أيام المر|هقة وكيف يختلق قصص حب من الفراغ ويبِّرها، كنت أصدقه .
"احسناً . . لأنني نجدي وبخيل لذا فحساب العشاء عليك يا
سيد يوسف!! . .
اتفقنا أن نذهب إلى مقهى لنضرب لنا رأسَي شيشة . انطلقت السيّارة وعيناي تتأرجحان مع السيف الذي على المرآة العاكسة وقد شُقّ حذّه إلى نصفين. اقتربنا من دوار قصر السيف، حيث ألى أحب أن أن
 دامت لغيركك ما اتصلت إليك") . لمـحني يوسف وأنـا ألـا أحد البصر إليها . فلم يشأ أن تمرّ دون تعليق . الحـي (الجملة خطأ!)".
"اكيف؟" سألته متوقعاً أن يسرد لي الخطأ النحوي الشهير الذي يكتنفها، لكن ملامححه باتت تقترب من مـلامح لاعب سيسجِّل هدفاً .
(المفترض أن يكتب: لو دامت لغيرك. . ما اتصلت عليك!").
 أكمـل بأن البنات يأتين ويرحن وكلهن متشابهـات، هز الـوت رأسي
 المخايدة .
"ااسمـع يا فالح، بعـد ذهابك للشيخ الغسال، المفترض أن أن أقطع علاقتي بك وأعلنها بالصحف، لكن سأعطيك فرصة، لـ لا تستثير دكتوراً نفسياً؟؟ .

لـم أشأ لحظتها أن أدخل في جدال عن اتهامه الضمني لي
 يحتاجه، وربما أخذ والدته المسيحية الأرثوذوكسية التي التي عانـي اعتناقها الإسلام من رغبات والده المتزايدة لكي تتديّن أكثر . بد بدا وكأنه سمع بعض حديثي
(اسمع يا مجنون، هو دكتور بالجامعة، اذهب إلى مكتبه. غداً


آخرتك" .
ندمت قليالٌ على ما خطر في بالي عن أمه، لكني لم أقل إلا الحقيقة، بل إن والده هو المريض الحقيقي. عندما كنت في الثانوية
 الأحمر أبصر ها في بار صغير بمنزلهم وأنا أصعد إلى غرفـ ألى
 كدشاديش الكويتيين في الماضي، وعقالاً سميكاً مزوّداً بخيط يمتدّ الِّ

 صوت زياد الرحباني الخشن وصوت يوسف يتابع خلفه قوم فوت نام وصير احلم إنو بلدنا صارت بلد. . وموضوع الدكتور النفسي
 ما كان عُقداً منذ الطفولة! ودَّعته، في طريق عودتي، صرت الِّ أنظف
 شلون كثر ما تغير أحوالي كثنر ما جيت في بالمي خيالك يرسم

البسمة على شفاهي. الهلال عن يميني كزورق كبير، للتو خرج من
 صاحبت الرويشد غناء: وياخذني إلى آخر مدى في الكون وني . . وطن عمري.

## فصل: ن وبعض ما يتصل بها

البومة ذلك الطائر ذو العينين المحدقتين والوجه الغريب الأشبه بوجه الإنسان، رمز النحس وجلب الخرابر البر شأنه شأن الغراب إن إن النـ
 عندما توظفت (ن) في الإدارة كنت للتو قد وصنت إلى مني مراقب القسم، والأعمال التي تكلف بها تأتيا تأتي إليّ منتهية بشكل التيل محترف قلّما وجدته عند غيرها ، بل ما رأيته قبلاً قطـ هـ لم أجتمع


 الهاتف الداخلي . جميلة وجمالها ليس ثلجيا ملجياً كأولئك العارضات الباردات، بل له رونق خاص. ولي وجهها هادئ كفجر ، ولها ابتسامة مثل أنعاشة الصباح. لا تضع مكياجاً ثقيلاً، بل تكاد لا تضع إلا
 كثيراً ولم تنضوِ إلى شُلل الموظفات وتشاركهن الثرثيرة .
في يوم من الأيام تأخّرت في تسليم تقرير يلخص رأيها الفني

في مناقصة مهمة، بحثت عنها، فعلمت أنها لم تحضر إلى العمل . بدأ منسوب الضضب عندي بالارتفاع بعدما فتّشت بريدي الإلكتروني حتى في الـ (spam) ولم أجد شيئاً . فعادتها إن لم تأتِّ، أن ترسل عملها عبر الإيميل . من دون هذا التقرير سيتأجل العمل وأتعرض
 وعندما فاض الغضب، رن هاتفي، جاء صوتها من الجانب الآخر، الْا كتمت غيظي، رشت بصوتها المبحوح الماء على النار . أخبرتني أن التقرير مكتمل في ملف موجود على لوحة مفاتيح حاسوبها . قمت مسرعاً إلى مكتبها على عجل . في الطريق القصير شممتُ عطرها
 الحواجز . وجلت الملف على لـلى لوحة المفاتيح كما أخبرتني والتقرير مكتوب بخط يدها، خطّها منمنـم جميل وواضح الـو انتبهت للأعين التي تحدّق بي؛ لن أبالغ إن قلت أن قـن قرابة

 مـكان وعلى رف أنيق فيه ثـلاثة عشر طائر بوم بأحـجام وألوان
 أولى بذور الفضول في نفسي تجاههـا . بعد أيام عندما دخلت
 منـها الـجلوس دون أن يكون لـديّ أي موخـوع رسمي، تلعثـيـتُ فبادرت هي :
(آسفة لأنني لم أخبرك مسبقاً بموضـوع الملف، لكن المرض باغتني، أحضرت الملف إلى المكتب وخرجت عائدة إلى الفراش".

عيناها مصوبتان نحوي، أطلت النظر فيهما ، ربما هي ثوانٍ، عندما أستعيدها الآن تبدو لي سرمدية الجممال . ثبت إلى رشدي بسرعة .
(الا عليك، أنت من الموظفين الممتازين، ومنذ عام تتقنين
عملك لولا . . .
تنهّدت (الولا الغياب. .") .
ابتسمت وجاء المدخل . .
(الفت نظري طائر البوم!").
عيناها المصوّبتان نحوي، خلتهجما للحظة فوّهتَي بندقية ستُردي فضولي قتيلاً، لكنها تبسّمت. عندما أستعيد الآن ابتسامتنها تلك ينشرح صدري أيضاً، هل هذا الشعور هو نفسه الذي شعرت الـا به ذاك اك اليوم أم هو الزمن؟ الزمن والمشاعر لا يعرفان التوسّط، بل يسكنان في التطرف. "أعرف انطباع الناس عن البوم. ." .
بدأت تتحدث عن البوم وطاشت عيني نحو الساعة، لم يتبقَّ على العمل سوى ربع ساعة. عبدالـمـحسن والـملدرسة! خـمدت الثورة المفاجئة وارتحت لمّا تذكرت أنه يرقد حتى هـد هـه الساعـة المنزل، فاليوم إجازة في مدرستهم
"أحب هذا الطائر كثيراً، بدأ اهتمامي به عندما كنت أقرأ لغادة
"السمان. .
هذا ما فسر لي الكتب التي تصطف فوق بعضها في مكتها . .
(*ثم توسعت أكثر فعرفت أنه طائر مظلوم؛ كل ثقافة أو دين
 العرب منذ الجاهلية يزدري هذا الطائر، طبعاً سمعتنه في العـئهور
 أن مسلسلاتنا تلقب المرأة بالبومة عندما تكون فأل سوء" . ابتسمت وأنا أطالع الساعة، بقي خمس دقائق، إغراء بالمزيد من الاستماع، لكني لا أريد التأخر خشية أن يلمحنا الزمهاءاء فـا في
 الصغير، السبب الأهم لاستعجالي هو أنني لن أتجه إلم التى البيت

 اللنحظات السعيدة.
"امثلاً لو أتاني زوجي بهدية، بومة من كريستال مثلاً، ستكون أثمن عندي من خاتم من الماس" .
هدية من الزوج! هل هي متزوجة؟ ونـ الما وكيف عرفت بأنني أفكر بهـدية؟! هي الصدفة لا غير . ابتسمت لـخاطر عنّ على بالثي؛ لو

 "أكره التشاؤم وتعليق أخطائنا على مشـجب الحسِ
وكل شيء لا يُرى ولا يُدرك".



مني إلى اللساعة، جعلها تمسك بمقبضَي الكرسي وتستعد للوقوف. (يبدو أنك مشغول؟؟) لم تنتظر إجابتي، بل قامت من فورها .
((أساساً الوقت انتهى منذ عشر دقائق، لم أحسّ به، تحدثـتُ

 المهم!! وقفت معها، تأكدت من قفل درجي وخرجنا نحو موراقف السيارات، عم إسماعيل يرمقني بنظرة طالت أكثر من اللازم . في الدور الثالث ربضت سيارتها بقرب سيارتي. هل هي الصدفة مرة
 وقفنا قربها نتحدث . لمحت طائر البوم في سيارتها ، واحدة معلقة

 لا أريـد لأحـد آخر أن يلـمـحني . أعدت النـي النظر إلـى عينيـها وهـي
 مطلقة؟ أو أن زوجها توفي في حادث؟! لا حدود لهذه التقلبات، يجب أن أستخبر قريباً وأعرف. النظر في عينيها يذكِّرني بالنظر إلى
 منذ الثلاث سنين وتحولت علاقتنا . . لا أريد أن أخوض في هذا الححديث الآن . الـحمادي أخبرني بأن من فوائد الكـتابة الأكيدة الشُفاء من كل ما يزعجنا، حيث نبث كل مراراتنا في النص، وهذا
 هدية، فغارت النجوم في عينيها وانطفأت .
((في مجمع الصالحية، محل الأربش للمجوهرات، تجد البائع
 له إنك من طرف (ن) وسيحسم لك من السعر" .



 الصالحية التتجاري. عند إشـارات المـرور كلمـا أغمضت عـي عـينيّ

 كباقي النساء. يجذب الماس النساء مثلما يجذب القطب الشماللي طرف المغناطيس . منذ تلك اللحظة أشرقت (ن) في حياتي. لماذا جاءت وكيف احتلت تلك المساحة؟ لا أدري، يتسلل الحب من بلد بوابات عديدة ،

 الذاكرة. منذ الصباح أصبّح عليها عبر الفيس بوكُ وهو الرسول
 الممفاتيح؟ ذكرت سابقاً أنّ القيل والقـال في مـجتمعنـا أهم مـن
 الجميع. أترقبها فإنْ حضرت أصني الصا لها كتلميذ . نظرتها العقلانية تختلف عمّن عرفت من النساء، نادية مثلاًٌ على الرغم من عملها في بنك كمسؤولة للعلاقات العامة وأناقتها

وحرصها على لياقتها، إلا أنّ صوتها في المـنزل يغدو مؤرقاً، تقليدية لا تطرب ولا تضحكك إلا بصعوبة حتى إلى بدأت أُ أُدهش إن ضحكت يوماً على شيء. هذا طبعاً قبل أن ننفصل في حياتنا ولا وبا وبات
 أعود إلى (ن) فحديثي عن نادية يضيق الصدر .
لم تدعي (ن) أنها سافرت إلى كل دول العن الما لكن حديثنا عن السفر متصل غير منقطع • قرأت كثيراً وشاهدت ألـا أكثر، ومثلي؛ لا تنبض بالحياة إلا خارج الكويت التي نعيش فير فيها كمن يخوص في الماء وينتظر لحظة خروجه ليستنشق الهواء. تحدثنا
 أسماء أقارينا؛ فترات انتظار الرحادلات، وتا وتواريخ انتهاء الجواء الجوازات المفاجئة وإصدار الفيز وغيرهـا . تمـازجـت الذكريات حتى بـت ألتقيها في أزفة ذكرياتي . أتحدث عن رام روما فينسحب وجه وجه نادية من
 المغربية الممتلئة بالبخار فيلوح لي ضبلـي يتمايل على أنغام موسيقى الفادو التي عرَّفتني عليها . صرت ألـيا أعرف
 أخبرتها عن بكائي وسخطي ورغباتي وأفراحي، حدثـنتي عن الغزو العراقي ويومياتها مع أهلها وحدثتها عن خروجنا من الكويت، لكن ثـمة مناطق لا نتقرب منهـا، كمـدن محرمّة . نقف على تـلى تخومهـا وينحسر الكلام، ويلوح الندم أقرب إن اقتربنا .

كثيرة هي البدايات معها (الحب الدائم بدايات دائمة قالت لي (ن) يوماً وكتبت في الفيسبوك)، لكن أحاديثنا بدأت تتحوّل عند

قصتين أو ثلاث. ثمة أحاديث نذكرها ولا ننساها، منذ سماعنا لها

 منفوخ البطن وعظام صدره بارزة؟ توقفت للحظة أفكر ما أنا قائل؟



 صندوق التنمية الكويتي والعصابات التي تكمن في حكومات تلك


 لها شيئاً عن القضاء والقدر وأن هذا هو ما كتبه الله عليهمم. فعادي الـا

 يملك، وللفقراء معاملة خاصة في يوم القيامة . فعادت للصفعة الأولى : أين العدالة؟ توقف الحوار لفترة ثم فوجئت بها تـا تدخل مكتبي وتجلس وبيدها كوب عليه وجه بومة يتصاعد منه البخار، أكملت الحديث:
(أي أن فرصهم لدخول الجنة أكثر منك؟ إذن أين العدالة؟!"). سُربت من كوبها ما اعتقدت أنه شاي ثم اتضح أنه ماء دافـئ وهي عادة استقتها من سيرة غاندي . سؤالها جـا يحاول الـهروب بينما بومة تدعس برجلـها على ذيله. هـل أنفي

العداللّ؟ حتى ذلك الوقت وأنا مثّ معظم الناس؛ أحب الـحياة الهادئة ولا أريد أن أشوش على عقلي، فيكفيني ما أفعله ويؤنبني

 الدين بطريقة مقززة كنت أحاول أن أقف في المنتصف، كنـ كنت صديقاً
 بعض من أعرف كتباً مثل الشخصية المحمدية وغيرها ، نظرت فيه قليلاً وأبعدتها . الدين دين وكلنا خطاؤون، لكن الكـن الكفر والطعن في رموز الدين مسألة أبعدتني عن أي نقاش . أطرقت برأسها، ظنتت أن صمتي سيغيّر الموضوع لمناخات أخرى، لكنها عادت :
"اسمع هناك هندي ولد في الغابة، لا . . لا . . لنقل في أميركا الجنوبية وتحديداً في البرازيل وسط غابات الأمازون، ترعرع على شرب الخمرَ ومصاحبة الفتيات، ارتكـب مـا عرفت وما لـم تعرف ولم يسمع بالإسلام قط. . هل يدخل النار؟؟).
لـم أتسرع بالإجابة. فسؤالها ونغمته أبصرت فيهما فخاً سأقع
"حسب مشيئة الله) . فحاصرتني أكثر :
"يدخل أم لا؟ أنت تقول إن الدين واضح المعالم فقل لي إلى
أين؟؟ .
فكرت أن أقذفه في النار لأهرب، لكنها ستترصدني بـ: أين
 فقلت: يدخل الجنّة! فنظرت إلي :
(إذاًا هو يدخل الجنة وأنت الذي أفنيت عمرك بسقف منخفض
 تستطيع أن تففز نوقه قد تدخل الجنة و. . تد تدخل النار ! . . . أين العدالة؟!!.
(سأقول لكِ أمراً أنا أكيد منها).
نظرت إليّ بلهفة (اما هو؟!). (أنتِ من سيدخل النار !).

لا أدري لـم انـجـبـت إلـى بـسـام في الـمقـام الأول، هـل هـي


 الأكيد وللتأكيد أنني لم أكترث أبداً باسم عائلة بسام، بل بل جعلتها ولما
 عرفت بيئة هؤلاء العوائل في الجامعة وعن قرب. كلما خلوت
 أهتدِ إليها . للحب أبواب كثيرة، لعله حبي له فات من باب الشفقة.
 إدارته وكنت قد قدِمت من فترة نقاهـة طويلة لـم أعمـل خـلالهـها،


 يتركها . يأنف من الحديث مع الناس في القسم فأغلبهـم ليسوا من


 الحصر عندما أناظر شاشة الكمبيوتر أو أذهب إلى التسوق أسترجع

صوته فأنتشي، أحببته، قلت لـه مرة أنه لو تدرب على الإلقاء لأصبح مذيعاً له شأن . رغبته في الانطلاق للعالم لا لا يحدّها حدّه ،
 يحتاج إلى من يستحثّه ويزنّ على رأسه. ليس قارئاً محترفاً، بل بل يقرأ مـا يـجلده في طريقه أو ينصحهه به الآخرون، عرفت أنه اكتشف
 والمغامرون الخمسة وكل إصدارات دار المعارف، يعرف كل شيء عن رواد الثقافة المصرية، بل إنه يعرف من هو بلديع خيري؛ فيا في ليلة دندنت . . عشان ما نعلا ونعلا ونعلا . . فأكملها بصوته إلها . لا لازم نطاطي نطاطي نطاطي، طربت له واستغربت، عرفت لا لاحقاً السبب
 انتبهت، قد حكى لي عن كل عائلته . . والده وأخته، عدا علما أمه التي

 كلثوم ونستمع لـ (دوق معايا الحب) . وبعد مقاطع بعينها ينحبس صوته ولا يرد، يتمهل ويردّ عليّ بأغان لعبد الله الرويشد (من وقت لوقت. . أفكر بصمت). أخذت وقتاً حتى جعلته يخرج من عالم اليخوت والسيارات الرياضية ليتآكف مع عوالم ديستوفسكي والأدباء
 استهواه دان براون لجرعة الآكشن ذي النكهة الأميركية، ورغماً عنه وتحت إلحاح أحَبَّ كاتبي المغضضل سارامـاغْ الذا الذي أهديته كل رواياته وآخرهـا رواية . . كل الأسماء، حفظ اسمه عندما أنقذته ذات صباح بعدما أضاع مفتاح مكتبه ولم يجد عنه بديلاً؛ ذهبت

إلى درجي وعدت بسكين سويسرية ونظر إليّ كما ينظر إلى قاتل على وشك ارتكاب جريمة، فككت البراغي وأزحت قلب القفل
 يوماً، وأنني من شدة ولعي به صرت أعبث بأقفال بيتنا، ثم نظرت ألـوت إلى الأسفل وقد أحسسست بـحرارة في وجنتي وأنا ألأن أخبره بأنني سأحاول إعادة القفل كما كان إلا أنه على الأرجح لن لن يعمل ويدجب
 ساراماغو . أليست الحياة في النهاية عبارة عن أقفاله، ولربما تضئ الـيع
 فجّاً إلا وسلكته، أنتظره حتى يذهب بزوجته إلى الـى الشاليه وعندما
 أريده أن يصمت، أخجل وأنا أصرخ في نفسي (الا تسكت! أريدك ألصك

 تغرق عطلة نهاية الأسبوع بالسأم، لا أكاد أغادر الفراش، ألما أعلم أنه
 يستدفئ بزوجته. أمسكت بكتاب، أحاول نسيان الخاطرة، نسيتها، لكني لم أنسه وصار يطلع لي بين سطور كل ما أقرأ . تذكرت! الحا فـا في
 لشبونة وطوافي في طرقاتها المتصاعداعة والمتداخلحلة، عن بواباتها
 أغمضت عيني، وفجأة، قطع حديثي : هل نسافر سوية!؟ الما لم أكن أتقبل أبداً هذا الشكل من العلاقة بعد، ولم أستعدّ لمصصارحة من

هذا القبيل، حتى تلك اللحظة رأيته كصديق مقرب جداً، لم يصر بعد. . soul mate ، صرخت به وأغلقت الهاتف. التوتر منعني من النوم وصرت أتقلب على الفراش، أخرجت الـنـ المـنوم وأخذت قرصين فنمت، رأيت في المنام من يراقبني وأنا أتحدث مع بسام
 من خلفي دون حول مني ولا قدرة على الإتيان بشيء، يلف سلك الهاتف على رقبتي بشدة ويخنقني . استيقظت يومهـا ولـيا متأخرة عن موعد العمل ، ارتديت ملابسي على عـجل وذهبت، في السيـارة تذكرت الـكابوس وشـجار البارحة وفتحت هـاتفي فراعني عـدد المكالمات التي لم أرد عليها . كلها من بسام! لم أتصل به المه فجملته التي استرخصني بها كلما استعدتها أغضبتني مـجدداً . لـم ألمه، الــلـ بل لمـتُ نفسي، فأنا من استرخصت الحديث عندما فتحت له الباب وأغريته وأنا أعلم أنه متزوج. تفنحصت النـر الرسائل ، كلها منه يعتذر

 توتري. ارتخيت مع رائحة اللافندر التي عبقت في الصان الصالون الون الخالي
 لمسات العاملة الفلبينية وهي تعتني بأظافري لتُذهب عني ما ما كنـت

 يكن هناك ولد طيب يسكنه لما اتصل وأرسل كل رسائل الاعتذار تلك. . ماذا يريد مني؟ أدرت محرك السيارة فجاءتني رسالة طويلة ولـة منه نسيت معظمها ولم تنجُ منها سوى عبارة نقشت في قلبي (قد

تظنين بي ما تظنين، ولكن ما أريده مجرد فرصة، فرصة أثبت لك

 داخله فتى بسيط أغرمت به . في تلك اللحظة ريما ربا صار باب الشا الشفقة موارياً لحب. هو أحس به (أخبرني فيما بعد) . ذات صبا فـا
 الاتصال به، أرسلت رسالة ثانية وثالثة ولا جواب، ، بعد تردد كبير وعندما اقتربت من برج التحرير قررت أن أتصلـ أتصل، بعدما كاد ينتهي الرنين أجابني بصوت خافت
 الصامت. كاد ينزلق الهاتف من راحة يدي، انفجرت من الضحك عندما أخبرني أن اليوم جمعة وطبيعي أن يكون نائماً، فليس هن الـنا

 ينفك عني إلا عندما أخبرته لبسام . .
(أراني جالسة على كرسي والناس تطوف من حولي شعرت
 ليضعه في فمي ثـم أداره، أتحاشـى النظر إلى وجههـ. أنفـخ في
 صوت الصفير الحاد. أجمع هواء ملء صدري وأنفخ ثانية، الصفير أعلى ولا أحد يلتفت. أعرف أن الرجل يبتسمم. . أنتحب بصوت



ذاتها، بل كلما كبرت زاد تعلقي بإيقاعها . على الرغم من أن الأيام


 انشغالها، كلها محاولات لدفع الحياة لكي تستمر بعد والدي موت والندي رحيل، ورحيل الأحبة نصف موت، يا لهـذا الموت! أنا موقنة أنني سأموت وأنا شـابة . صديقات ألا أمي التْفَنْن حولهـا
 قصَّت قصتها عليّ عندما كنت في صفوف اللدراسة الأولى ؛ عنى الِّ زمن امتلك الناس فيه أجنحة ترفرف فيطيرون من مكان إلى آخر، ،
 أن يطير إلى قمة الجبل، إلى نبع مياه سمع أنه مَن شرب منـ منه مُنـع


 منذ الطفولة لئلا ينتهون إلى ما انتهى إليه ذلك الشاب. هذه القص أخبرتها لزميلاتي في الفصل على أنها حقيقة، فيومها لم أكن أدرك الـو الفرق بين الخيال والواقع. فراحت واحدة منهن إلى معلمة التربية الإسلامية التي طلبت مني إعادة القصة ثم أضحكت الفصل كله بتعليقاتها على قصتي وأنهت الحصة بتقريعي وعقابي في الوقوف وأنا أواجه الحائط قرب اللوح. أذكر بكائي في زاوية بعيدة في الممر أثناء الفسحة عندما وضعت معلمة العلوم يدها على كتفي، سألتني عن سبب بكائي، عندما أخخبرتها ضمَّتني وقبلتني وشرحت

لي أن خيالي هذا ميزة يجب أن أحافظ عليها، فبالـخيال يتقدم الإنسان، وأهدتني قطعة حلوى فجنَّ البكاء، وبعد أيام أهدتني
 المنزل بما حدث، لا يحب أن يعلم الآباء كل ما ما يحدث للا للأبناء.
 والنجوم التي لا حصر لها . قبيل المغرب صر صرت الحع الحعد إلى السطح ومعي سجادة أفرشها ومنظار لوالدي. قبل أن ترحل الشمس، أنظر شرقاً، للخط الذي تلتحم عنده السماء بالبحر، علّي أبصر الأرض

 على عيني وأتجول في السماء، أراقب منازل القمر وأرسمهـا على الطى


 زاوية اللوحة حيث تقبض عليه يد ضـخمة . عن صاحب اليد فقلت إنها يد الله . دُهسَت فذكّرتها بالـو بالدرس الذي

 وطلبت مني ألا أخبر أحداً خاصة مدرِّسة التربية الإسـلامية . .

 غيرك يا أنت؟

## فصل: عن اللدكتور النفسي والشيخ مرة أخرى

وعدتكم أن أخصص هذا الفصل للسياسة وأشرح مناخها
 هذا الفصل كما جاء في العنوان أعلاه، وأعدكم أن يكون الفصل
 العائلة وديوانية الأصدقاء وأيضاً في العمل ستكتمل صورة المشهي اللسياسي الكويتي لكم.
ارتبكت في البداية عندما دخلت إلى مبنى كلية التربية في منطقة كيفان، حيث خمنت مكتب الدكتور. لم أستخبر منه عن موقع مكتبه، فعادتي السيئة بأن أنهي المكالمات دون أخلذ كلّ التفاصيل

 يدري. سألت الحارس المصري الذي رمقني مطولاً كمن يتفحص
(يا فندم المكتب الذي تريده نقل إلى الشويخ") .

المسافة لن تتجاوز الربع ساعة بالسيارة بين المنطقتين، لكن المسافة الزمنية بين زمن تخرّجي من الكلية حتى هذه اللحظة غيرت الكحثير . . للأسوأ طبعاً. دخـلـت بـالـسـيـارة عبر بـوابـة جـمـال عبدالنناصر، وقادني السؤال عبر الشوارع حتى انبثق أمامي برج ساعة الجامعة، عقربها يشير إلى الثانية عشرة والنصف، بينما ساعة السيارة تؤكد أنها الساعة الواحدة ظهراً، نصف ساعة لن تحدث
 على طراز كويتي قديم. (ن) كانت تقان
 اصطفت على يمين الطريق فصار ضيقاً، لم أهتم كثيراً فرؤية من يعبُرن الشُرع مريحة للعين وأتاحت لي النظارة الشمسسية فرصة
 داهمتني رائحة المـجاري فرجعت ورششت عطراً على يدي وقرَّبته من أنفي ومشيت إلى المبنى وأخذت معي كل الأسماء تحسباً لأي تأخير في دخولي على الدكتور . عندما دخلت المبنى المنى خفَّت رائى المـجاري ومع صعودي الدرج اختتفت. وقفت أمام باب مكتبه، شددت ابتسامتي وطرقت الباب ودخلت . وجهه بشوش وأكثر وسامـة من صوره على الإنترنتـ، قام ليرحِّب بي، بطول قامتـي واحتلت وجهه لحية ثلجية تشابه لحى الزعماء الروس . بعد السلام جلس قليلاً ثم قام. (تشرب شاياً؟) .

ابتسـمـت وهـززت رأسي مـوافقـاً، وقلـت في سـري : مـالك وللشاي؟ مثلك لا يشرب إلا فودكا صباح مساء. شغّل سخاناً

صغيراً، سكب الماء الساخن في كوبين، فتح علبة خشبية ذات قفل صغير ذهبي، اصطفت فيها نكهات شاي متعددة. بدت الحيرة عليَّ فخيرني بين شاي أعشاب ونوع آخر من الشاي، الختر الختر أترا أعشاباً كما اختار هو . التقشف في المكتب يؤكد لي أنه يستحق عن جـد لقب آخر الشيوعيين الذي قرأته في أحد تعليقات متابعي قناته على اليوتيوب أسفل مشهد له يعزف غيتاراً ويلقي شعراً أ ربما بالغوا في التهكم فنحن شعب نمتهن السخرية. ( الكتاب الذي معك لساراماغو؟").
هززت رأسي، موافقاً
„ كان شيوعياً صميماً لا كالشيوعيين العرب، الذين دجَّنهم الدولار والريال والدرهم والدينار والتومان" .
لم يبالغوا إذن، هو شيوعي معتق . خلفه عدة صور بإطارات خشبية بعضها له يقف قرب رموز للمعارضة السياسية الكويتية اختفوا من الساحة وصورة كبيرة للينين، التششابه بينهما كبير . وضع
 وأغمض عينيه.
(اححدثني بوسف عن حـلمك، وصراحة لـم أفهـم منـه كئيراً،
يوسف عندما يندمج في الكلام تتداخل كلماته من سرعتها فـأفكِّكها بصعوبة، فهمت أنه خائف عليك" .

فتح عينيه فجأة وكنت للتو نقلت بصري من غيتار وجدته
 خلفه، السواد توارى خلف البياض . ارتشفت رشفة واستعدت آخر

كلامه فابتسمت؛ عادة. . لا يوحي يوسف لأحد بأي انطباع يُفهم منه أنه يمتلك مشاعر وإحساساً مرهفاً، بل إنه يفتخر بالججافة وينة ويشِّه نفسه بليفة خشنة، وجعل منها شعاراً لحسابه على الفيسبوك؛ فمجتمعنا -كما يردِّد دوماً- وسخ ويحتاج إلى ليفة.
"يوسف لطيف جداً، ويـجوز يا دكتور أنه ضنَّمَ الموضوع،
 ووزني ينخفض"
التفت للخلف وأحضر لي مكعبات سكر أسمر، وقال إنه لا

 وأسند ذقنه إليهما .
"(يوسف إنسان يبالغ بطبعه، لذا أحببت أن أسمع منك") .
رشفت رشفة أخرى من الشاي، تحسَّن طعمه كثيراً، غمرني الـي
شعور الدفء وسهَّل عليّ الكلام، سردت له حلماً أو اثنين.
" . . أمشي على سور سطح بيت، ثـم أفطن أنه سور مدرستي
 قادم لبدفعني، أراوغ وأبتعد فيسقط هو ! أنظر إلى الأسفل فأزل الـول وأسقط كريشة وأحطّ على الأرض . . نمشي سوية دون أن أنظر إلى

 أرنف تمتد من الأرض إلى السقف، امتلأت ببطاقات بلون الرين الرمل حتى فاضت، سقطت بطاقة، راقبتها وهي تتأرجح حتى حطّت على

الأرض، أمسكت بها، كتب عليها اسم نسيته، سلَّمتها إلى الواقف
 أصلع، شعر أشيب خفيف على نوديه، حاجباه ثقيلان، شفتاه كأنما وانما


 قام ليحضّر كوباً جديداً، لم أذكر له شيئاً عن ظلّ البّ البومة التي الـي حامت حولنا ثم حطّت على القبر ونحن نصلي صلاة الجنازة
 أنني كنت أقدر أن أستعيض عن وصفه بذكر اسمه. سألني إن كنت
 رفّ كتب إلى يمينه واختار كتابين . ووضعهما إلى جانبه .
 اكتسب أممية قصوى، فلا جيش يتحرك إلا والا وفي طليعته كتيبة من مفسري الأحلام، وحادثة الإسكندر عندما دخل صيدا مئهـورة. طبعاً أنت تعرف أشهر حلم في التاريخ؟"، . كنت قد أنهيت الشاي للتو، وتمنيت آنيت آخر فقـام كمـن سمـع

أمنيتي، عرضت عليه أن أصنعه لوحدي فردّني بكفّه . وأكمل : (بالطبع حلم ملك مصر الذي ذكر في التوراة، وفي القرآن

الكريم باختلافات طفيغة) .
ارتبكـت . هـل يؤمن الـدكتـور بـالأحلام كإيـمـان الـشـيـخ عبداللطيف؟ وهل سيُعيد لي كلامه حرفياً؟ ضغط على زر فانبعثت

موسيقى لآلة قانون. وضع الكوب أمامي وجلس . (اطبعاً اعتدنا على سـماع القصص اللدينية وعُلِّمنا أو بُريِّبنا
 ونحن كمن يشتري دواء ويكتفي بلعق العلبة. دائماً أقول لطلبتي إلنـي الـنا


 وخبرته؛ يتلتى معلومات عن الاقتصاد في مصر والزراعة أيضاً . ويبدو أن المعلومات تضاربت لكثرتها وعجز عن تحليلها، فجاءته

 من هنا ".

لمس رأسه بسبابته وطرقه عدة مرات، ثم أشار بالأصبع نفسه
(اوما تمر أنت به ليس ببعيد، تحدّث عنه فرويد ثم نقض تلميذه

 السرير والحديث عن الطفولة يكاد ينقرض وأنا في عيادتي أجعله
 يحتاجون إلى مَن يستمع لهم نقط، ولن يكترَّثوا برأي" . ضحك وهو يكمل
"(هل تعلم أن ثمة دراسات تثبت أن الحلاقين في الصالونات

نعاليتهم تفوق فعالية الأطباء النفسيين؟ علم النفس يا بسام صار

 الكلام والهلوسات التي يلقنوننا إياها ه . (إذن ما تحليلك للرموز التي تهاجمني؟").
أضاءت شاشة هاتفي مرتين برقم الشيخ عبداللطيف، انتبه لي
الدكتور :
(يبدو أنك مشغول؟").
"الا أبداً مكالمة غير مهمة. ."." ."
بلى، كانت مهمة وسبب أهميتها غير مهم الآن . أريد أن أقول فقط إنني توقعت أن يتصل بعد يوم كما وعدني ففو جئت باتصـن التصاله


 يطرق بمدححاته الحممراء على الطاولة وهو يتحلث الـى . تحليله يعزو
 حاسمة أمام المشاكل التي تواجهني. أخبرته أن لا مشاكل لديّ من من أي نوع
"الا أحد يـخلو من المششاكل، فهي منتشرة مثل الـموجات
 نملكه، ولا تستهن بأثر مواقع التواصل الاجتماعي و و . . ." . ثم أسهب عن تلك المواقع وأثرها وأنها ستحتل مكان ومكانـانـانة

القبائل التقليدية في نظره، حيث ستكون المشتركات بين البشر سلاسل أنساب جديدة، فتتكون مـجموعات تجمعهها حزمة آراء
 حدود لموقعها على الخريطة. حديثه ممتع وذكرني بأحاديث (ن) الـي فطربت. إلا أنني لم أستسغ مصطلى الخرئ القبائل الذي يبدو أن تعريفه لديه يكمن في التظظيم وأظن أن القبائل لدينا تعني العكس تماماً . "القبائل نهر يجري بقوة، من سيستقله سيصل إلى ما يريد" . وددت لو سألته يستقله أم يستغله؟ يبدو أن ما قاله يوسف لكي عن انسجامه مع الحراك السياسي قد استولى عليه إذ أتبعه بحديث قصير عن الخطأ الاستراتيجي لليسار في السابق عندما ابتعد عن بناء قواعد في المناطق القبلية. اقترب موعدي مع الشيخ الغسال،



 دورة المياه. غسلت وجهي، عيناي ذاويتان، عدت إليه وجلست فأخبرني بتأويله. سحب ورقة وكتب عليها بقلم أزرق، أخرج الخرج ختماً من درجه وختم عليها .
"احبة ونصف لمدة ثلاثة أشهر ولا تخف؛ لا أعراض جانبية له تخيف، لن يصرفه الصيدلي لك لذا توجّه إلى كلية الطب في منطقة الجابرية كتبت لك اسم زميل هناك سأتصل به وسيعيد كتابتها لك" . شكرته على استقباله وأريحيته ولـم أسأله عن اسم الدواء؛

سأفعل لاحقاً . وضعت الورقة في جيبي بعدما طويتها . نزلت

 الهايدبارك . ضحكت لتفسير الدكتور للقبائل، التي اخترق أفرادها كل مؤسسة وهيئة بحرف الدال يسبق أسماءهمر، اشتروه بثمن بخس

 الثانية وعشر دقائق في ساعة السيارة. يبدو أنها معطلة، الزمن
 مروراً بمـجلس الأمة الذي صمِّم كخيمة . توقـم لنصف سـاعة أستـمع فيها إلى الأغاني وأرقب مسن يدخل الـي ومن يخرج، أشجتني (ايبيلك عين ما تدمع، وشوق ما يعرفه الليل، وخل الـل ما عشق توه. . " غصّة أكملت طريقي بعدها . عند دوار قصر السيف حاولت أن أقرأ اللوحة المعلقة أعلى باب القصر فلم أستطع. كلما استدرت حول اللدوار واقتربت منها والتفت، جاءاءتني سيارة من
 وأكملت . ركنت السيارة قريباً من عمارة العقيل، ومشيت إنـي اليها ودخلت المصعد ولا أثر للحارس المعري. ضغطنت على الدور
 فتح الباب فإذ هو مغلق . عاد صوته ثانية أقوى (اتفضل يا بسام" .

 مرحِّباً، دخلـت. شققة واسعة، أُناث متنافر، بعض القطع جميلة

لوحدها، لكن المجموع سيئ جداً، لو رأتها نادية لرمت بها خارجاً وطلبت ميزانية جديدة للتأثيث وقضت نهارها في محالات الأثاث (اهذه الشُقة أخذتها لراحة البال وقرب المكتب، للأسف هذه
العمارة ستزول قريباً، لم أعُد أعرف الكويت، أحياناً يخيل لي أنني
(اناطحات السحاب تجذب الأنظار سياحياً وتجارياً، وتبيان
مدى التقدم ودليل حضارة".
(اتقدم بدون ماضٍ تِّ تخيل أن أدعوك إلى غداء وعندما تأتي في هـذا الظهـر ولا تـجـد إلا ستـيكـاً أو تـلك الأطعـــة الـخـاليـة مـن النكهات. . ".

مثاله لم يقنعني فأنا أحب شرائح اللحمّ، لكن رائحة الأسماك التي احتلت الشقة استولت على عقلي وأسالت لعابي، جلسنا إلى
 "لا تستحِ، عيال الميلان مثّل القطط يعشقون الأسماك ، التي تهابهم من أيام الغوص" .
ضحك وضحكت، أعرف أنها مبالغة، لكنها مبالغة أفرحتني بغض النظر عن التشبيه المعتاد بالقطط. تلقائيته وجوع فاجأني جعلاني أنسجم مع الطعام الناطع، بعد حديث عن عائلتنا ونسبها ، عبر من التاريخ السياسي في أوائل القرن العشرين ووصل بي إلى أوضاع البلد التي تسير من سيئ إلى أسوأ بإلغائهم مشاريع نفطية الِئ
 يشتري الذمم الضعيفة التي لا تخاف الله، ثم رجع إلى حلمي ومعه

قلَّت شهيتي للطعام. ملنَّص تفسيره أن علاقتي بنادية هي التي تتولى إشاعة الخوف في منامي، فالقبر هو الخوف مـن سيعتريني مع العمر دون إشباع لرغباتي وأشياء أخرى . (يا بسام أنت تحتاج إلى تغيير وتجديد في فراشك" . جملة شبه صريحة جعلتني أبتسم. أشار نحو الباب.

 الدلع والشكوى والضيم") .
وقفت ببياضهـا، وشعر غرتها الفاحم انسكب خـارج الخمـار الذي لفته على عجل . أرجعت بصري إلى الطعام ولم أشبع بعد. لا بد أنّ الشيخ يتمتع بصحة جيدة جداً . ("تسلم يديك. . " .
 الأرض في زاوية سكبت فيها الشمس ضون
 والتي خبرها كما قال . قام وأحضر لي ملفاً مليئاً بالصور . خرا خرجت
 نفسي أرتّل (ايوسف أيها الصديق. . أفنتا)" .

## يوسف:

الصور التي أرسلها لمي بسّام مذهلة، جمال عربي فتّان جعلني أستذكر محفوظاتي من الشعر، يبدو أن شقتنا على وشك أن تستعيد أيامها الذهبية مجدداً . عادت إليه شهيته المفقودة والتي حسبتها لن


$$
\begin{aligned}
& \text { وَوَجـهُ نَــِـيُّ الــلـونِ صــافٍ يـزيّيـنـُـُ }
\end{aligned}
$$

مَعَ الـحَــلـيِ لـبّاتٌ لَـهـا وَمَعـعاصِـمُ
العرض مغرٍ، زواج شرعي بتكلفة زهيدة، حلال. . حلال كما يصرخ أصحاب الـمطاعـم العربية في إدجوار رود والتي تـرا
 بالنسبة إلي سيكون بيننا وبين الجنة ستة أدوار وهي المي المسافي عيادتي وشقتنا . العجيب أن بسام الذي أنكر زواج الج المتعة مراراً
 عند هذا الشيخ اتصل بي ولم يصمت، سرد سرد الان برداً متواصلاً، لم أشأ أن أقاطعه وأذكره بـمواقفه، سأتحين الفرصة فيما بعد. عنـدما استفسرت عن المـوعد قال إنه قريبـ. وأنا أعرف بسـام جـر جـيداً ، القريب في عرفه يَبُعد مسيرة شهر . لن أَدَع المسألة تبرد، سألحّ عليه

أن نتمّهـها خـلال أسبوعيـن فـالشتـاء عـلى الأبوابـ. بعد التأمل نستوعب أن كثيراً من المـسميات هي مـجرد تنويع على حقيقـة واحدة، والحقيقة؛ لولا تحريـم المتعة مـا زنى إلا شقي. لا ألا أحب أن أستشهد بنصوص دينية، لكني سأعترف بشيء وأفتتح فقرة أخرى للصراحة؛ نعم أنا بنظر كثير وربما بنظركم ذو قلب أسود. صـا صاحب القلب الأسود هو صاحب الذاكرة التي لا تنسى، الناس يعشقون
 الإجازة المريرة التي قضاها في لندن؛ جاءني صامنا


 لكنه أتاني وقد حفظ كلاماً عرفت من أين جاء أِئ به لا لاحقاً . تعرّف في الجامعة على أصحاب ملتحين أخذوه لشيخ في منطقة مشرف لا
 مفحِمة لا ردَّ عليها . لم يحضرني ردّّ وسط هجمة شرسة وسة لم أعهدها منه، نسيت كل ما تعلمته صغيراً ودونته في دفتر، فظر فظن أنه انتصر، لن أكمل الحديث في هذا المموضوع فاسترجاعه مقزِّز وتـخميـن


 الذي يراوده، صرت أرى في المنام كوابيس تشابه بعض ما يرانـا لكني أجزم أنها بسبب الكحول الذي ألـي بُ أتنا أنـاوله بكثرة وأظن أنني أحتاج إلى أن أخفِّف منه؛ رأيت في المنام أنني ملقى على الأرض

وأُضرب من رجال سمر يرتدون الشماغ الأحمر، وبسام يريد أن
 عندما أستيقظ من الكابوس أحسّ بارتياح، أزفر مُصلِرِراً صفيراً، أستعيد الـمعوذات دونـما وعي. قلبي يقرع بشـدة، ينتظر اليوم
 ليرسل لنا حوريتين ونعقد قراناً تيك أواي، سندخل عاء عالماً جميلاً . مساء الأربعاء القادم .

## وكيل النيابة

هل أكذب عندما أقول إنني لكثرة الجئث التي رأيتها طوال

 ذلك الفتى الذي يبكي لنغمة شاردة من عازف قانون . . يا لهـذه اللكـلمـة ومـعانيهـا، القـانون؛ ؛ . قـانون ذو أوتـار تجـعـل جـلـدي
 جليد. حتى التلاوة التي أستمع لها وأنصت وأنـا قبيل الفجر لا تهزّني، أقلد تلاوة والدي لا لأوانير الآلا الآيات التي يتلوها المقرئ ولا استجابة لها ولا لذكراه. كل الجثث باتت تتشابه ولا فرق إلا بين الرجال والنـساء وحتى هـذا الـنرق التبس عليّ . . أحياناً . دخلت إلى منطقتي، أستمع لعبدالباسط وأتذكر ما جرى من منذ
 هادئ قرب البورصة، أمسك بالمو الموكا بيد وفي الأخرى رواية عندما

 نبضات قلبي أسمعها وهي تتعاظم وأنا أقترب من المستشا المشا

 الأصوات المتناثرة. جفلت، ثمم ما لبثت الصرخة أن صارت نحيباً،

فتح البـاب والـمـمرضات يخرجـن سيدة منهـا قد شـقّ ثوبها من المنتصف وبان صدرها، يحاولن سترها بالعباءة وهي تطلب منهم
 يسقط، أمسكت به فاستردَّ وَعيَه . اصطحبته إلى مكتبه . دخل
 مرتبكة، أمسكت بهاتفي لئلا يحرج حتى انتهى من سرد قصته الـا
 والد المراهق زميله في خلية للمقاومة إبان عهد الاحتلال العراقي


 خرجت من المستشفى وتقيأت في الطريق مرتين • يومها شـا شغلت


قرب منزلي يربض منزل مَن كنت أهوى، شبـاكهـا لا يزال
 منزلي، ركنت السيارة ولم أنزل، فسحر عبدالباسط وهو وهو يتلو سورة

 (اعظيم") . تذكرت الورقة الصفراء التي كتبت فيها تنبيهاً لمستأجر الدور الثاني من المنزل، فإيجار الشهر الثالث سيحل ولمّا يدفع، وضعتها في مقبض سيارته، تردَّدت، رجعت وسحبتها واضعاً إياها في جيبي؛ نظرة إلى ميسرة. فتحت باب المنزل، ومشيت في الممر

الطويل بعد الصالة، مررت بغرفة عمتي، فتحت بابها بهدوء، نائمة
 شعرها المصببوغ بالتحناء. أوصدت البـاب وصعدت إلى غرفتي لأنزع عني الدشداشة والغترة والعقال، علقتهم، تركت القحفية على رأسي ولففت إزاراً حول خصري، تمضمضت النـي في المرآة أبصرت


 دشداشتي إلى منتصف ساقيّ، فناداني وأشار إلى قلبه وأفهمني أن الإيمان من هنا، فأرجعت دشاديشي لعهلها القديم . أعددت كوب شاي أخضر بطعم الليمون، علّه يبعد الإعياء النذي ما زال مال متشبثاً ببلعومي . غطيت الكوب بصحن زج الرواية في صندوق خصصتنه للروايات فأنا لا أضعها على الأرفف . رجعت وجلست إلى مكتبي، منظر الأوراق أمامي والأقلام منحاني مزاجأ للكتابة . سللتُ قلماً وشغلت الكمبيوتر ولجأت إلى المنتدى
 ملهمة، بضعة زوار يقفون على أطلاله ويبكون ال أعوا ألهوام منتديات
 كتبت فيه من قصص وانتقيت الطيب منها وشرعت في زيادتها حتى اكتملت ثلاث روايات هي الآن في الدرج، تنتظر يوماً آتياً لا ريب

 الرشيد، الذي رأى في منامه رجلاً يستنجد به ويطلب مساعدته قبل

أن يقتل . فزع هارون وظن في البداية إنما هو كابوس وسينجلي،
 يعرفه، لكنه يستحيل ضباباً ولا يبقى منه إلا الصرخة الِّا (اسيقتلونني") .



 لبّه، فأنهى الأمسية عجهلاً وصرف مَن حور حوله وأبقاهـا فأولته لهـ ؛ أخبرته بأن وزيره البرمكي يسعى لاغتياله وتملُّك عرشه، لم الم يصدق
 ساقت له الدليل خلف الدليل، وربطت له الحـلم بخبرها .

 يستهويني تاريخنا المليء بقصص تنتظر من يقطفها ليحوِّلها إلى روايـات. وضـعـت الــــمّ، رغبـتي بـالـكـتـابـة تـلاشـت، أطـــأت الكمبيوتر . سأعرِّفكم على جهاز الفاكس الأسود عن شممالي على الطاولة . اشتراه أبي بعد التحرير مباشرة، عندما أسس شركة تجارة عامة ومقاولات سابحاً مع موجة التجارة التي انتعشت آنذاك الك شارك الـو فيها والد أقرب أصدقائي ووالد من أحببتها . حماستهما لم تستمر
 بضاعة صار يماطل في التسديد، ويمتنع والدي عن ملاحقته بحجا
 أقرب الناس لهم. طوقته الديون فساعدته عمتي من بيع نصيبها من

بيت ورثته من زوجها الراحل وأتت للسكن معنا وصارت أماً حقيقية

 وصوته ندّي رائق، كم من مرة طلب منه أن يسـجل تلاوة للإذاعة فاعتذر بلطف، استمعوا لصوته المسجل حتى الآن على آلة تسجيل الفاكس : اشركة النور ترحب بكمه، أنا غير موجود حالياً، يرجى الصى



 صليق الطفولة يخرج ومن بعيد لمححته يصافح شيخ دين معروف ويتحدث معه، خرجت من باب آخر . منذ طفولتي وحتى شبابي
 يرتشف شاياً ويحكي يسكن الحاضرون، وعيون الحنهـ ترينم ترنو إليه وآذانهم


 أي شيء يرويه ينفخ فيه روحاً ويفعـم بالحياة . أنا بقربه، أحدِّق
 تمحصصها، في كل مرة يعيد فيها قصة كان يان يروي تفانـا وينسج أحداثاً لم أسمعها قبلاً. هل هل كان كاذباً؟ لا . . إلا إنْ عرّفنا
 للرواية؛ تأملت في فعله ففهمته، منذ صغره حسبما أخبرتني عمتي،

يأتي بقصة صغيرة لها جذور في الأرض، يكون قد سمعها من درس لواللده إمام المسجد، فيرويها لعمتي من خياله فتمتد كشـجري تعانق السماء. حتى صاحبه وشريكه وعلى الرغم من إن كل مل ما ما جرى


 لم تنمُ عندي مهارة الإلقاء والارتجال قط إلا علا على الورق الون الأبيض .

 أطول من السابق، يمتد في مخيلتي وتولد منه سطور وسطور بتّ أقصقصها وأسكبها على الورق. ليت أبي دوّن قصصصه، الـي بل ليتني

 السابعة أو الثامنة من عمري حتى المراهقة ونحن نمشي سوياً نحو باب المعرض. علمني يومها انتقاء الكتب، حبَّني بكتب التراث، حذرني من الروايات التي ستضيع وقتي سدى، معرض فسيح'
 يحلق خارج الكرة الأرضية بحسرة، رأيت زحاماً حولأ دول دار نشر، ومعظمهن سيدات، فسألته عنها فهز رأسه أسفاً وشرح لي أنهـ أهن
 الـمـتوسطة عرَّفني صـديق عـلى عـالـم الـروايـة، أعـارني قصـي (المغامرون الخمسة) وبعدها روايات مصرية يستحضر منها فقرات طويلة، أولها كان عنوانها غريباً وطبعتها قديمة تكاد تكون مهترئة،

اسمهـا (الحشـرة الطيبة). صرت أهرِّبها إلى الـمنزل في شنطة المدرسة، وأحلّ الواجبات بسرعة الوبة وأذاكر مع والدي وألدي وأستغل وقت



 المنتسبين إلى نشاط حفظ القرآن، الكل آنذاك كان همه أنشطة كرة القدم وغيرها من الرياضات. مرة الما أخذتني سِنة من النوم ورواية من روايات صديقي بين يدي، وفي الصباح ونحن في في فري أعاد لي والدي رأيه السلبي بالروايات، فطنـي
 يوسف، أحسن القصص، يتلوها ويشدد على "إن كيدهن عظيم" وأنه كاد يسميني يوسف لولا أن أمي آنذاك تدخلت . ألـا وعدته ألا
 بعد أيام أتاني بألف ليلة وليلة كهدية وبرر الهدية بأنها قصص مـي عيون التراث. عندما يتحدث والدي عن أمي يتغير صوته، ويسرع بعدها في الانسلال نحو مواضيع دراستي وامتحانانتي وعلاقتي

 الكبير مع والدتي وطلاقهما قبل الغزو، وما ساهم في قصم ظهره هو زواجها فور انتهاء عدتها بـُري سعودي وانتقاللها معه إلى الرياض . حتى مشيته تغيرت وصارت أبطأ واشتعل رأسه شيباً، قالت لي عمتي، إنها حاولت تزويجه ثُانية، رفض من أجلي . آثر

أن يرعاني وحيداً . لم يذكر أمي قط بسوء وعاقبني مرة لأنني سببتها وأنا أبكي. منذ أن غادرتنا أنمي لم أم تتصل بي إمي إلا هاتفياً في مواعيد


 شيئاً، لكن ارتفاع أسعار العقار الجنوني في السنوات النار الأخيرة جاء
 كهلية . تريد شراء تلك السنين التي ابتعدت فيها عني، لم ألم أنس أنها لـم تعزني بوفاة واللدي إلا بعد شهور بتمتمة عابرة. عندما وصلت


 تخلفتُ عن موعدها وركبت الطائرة دامعة؟ هل بكت عليّ يوماً؟ لا

 بكتابة تقرير، وقد عزمت أن أتصل فور فراغي فنسيت. بعد ساعتين


 الـحشود التي حملته إلى القبر وذرفت عليه دموعاً حقيقية، أصعب




جدي على كرسي نقال أمام أحد المسا جد في منطقة جبلة، أخذتها
 ذلك المسجد الطيني قبل أن يخرج النفط ويأتي كل هؤلاء النا
 فدهشت لما فيه؛ تحت قصاصات من الـجرائد فوجئت بروايات لنجيب محفوظ وعدة كتّاب آخرين وديوانين لنزار قباني مصفوفين




 ونتبادل حوارات ما مكَّنّا الزمان من فعلها ، دائماً يعاتبني فيها عليا على آلى




 آباؤهم وأنا لا ينتظر فراغي من اللعب هل كنت لأخطّ سطراً على ورقة؟ بقدر الألم في حياتنا تنزف قلو الوبنا فتكتب أقلامنا . خيوط الحب نسجت لي بساط ريح حلق بي طوال دراستي في الجامعة. في هذا المكتب كنت أجلس مع الصديق



السـلام لوالـده ثـم يـخرج رافعـاً يـيه وصدى دعائه لنـا يشعرني

 اللذيذة من كشري وحمام بالفريك وغيرهما، صار يستمع لي بفتور
 ويريني صور البلدان التي سيُسافر إليها صيفاً مع أبناء عمه ويروي

 جعلني أحظظ أسماء مراسي سان تروبيه ونيس وكان . في حديثه عن كل تلك الأمور التي لا تعني لي شيئناً، أنظر إليه ويدي على خدي. . وأخته في بالي . لـم يكن يدري حينها أنني تعرفت عليها . جاءني رقمها على جهاز البيجر، اتصلت فأفهمتني أنها معجبة بقصتي التي نشرتها في مجلة أسبوعية . استغربتُ من


 أخذت تصفٌ لي مكتبي، فارتعبت، هل هو صديق سمج قرَّر أن يسخر مني بتقليده لصوت فتاة؟ حسمت أمري خيرتها بين إجلاء الما هذا الغموض أو إنهاء العلاقة فقالت إنها تعرفني من طريق أخيها
 ولا أحد عداه أقرأ له قصصي . في اليوم الذي عزمت أله أن أخبرها
 اعتاد أن يروي لها عني وعن كتاباتي. بدأ الحب من حـي لـا لا

أحتسب، أثاث هذا المكتب والكتب التي على الأرفف شهدوا كل

 ينعشني ووجهها الذي يستمد من سمرة النيل بعضاً من من حسنه يزين
 أميرة أو سيدة قبيلة، حتى عندما تظهر كخادمة تنتهي قصتها في عرس كبير على ملك وسيمه، قصص انهمر عليّ بعد نشرها في المنتدى سيل من المعجبين والمعججبات فلم ألتفت إليهمr، فعيناي







 قصتنا كأي قصة تبدأ بكان يا ما كان و با بعدهـا طلبت النسيان عبر النوم والققراءة فلـم أفلح في مبتغـاي. مرض والــدي وسععيه عند معارفه أثممر وظيفة شغلها نجح في استدراجي للنسيـان. العمل صديق النسيان. مـع العمل توسَّعت علاقاتي واضطررت لتعليق جدول بأسماء الدواوين التي يجب عليّ زيارتها كل أسبوع كواجب
 قدر استطاعتي وأحياناً أخطر للسلام عليه، حتى صرت لا أراه إلا

نادراً . أما والدها فأسلم عليه وأصافحه مُكرَها وفاء لذكرى والدي


 من السنين التي مرت لا أستطيع نسيان مالمحهها . من الأعلى يأتي
 صوته. أتكور كجنين. أنفجر ببكاء كأنني لم أبكِ من قبل . لم أـن أنسَ وجه ذلك الشاب الذي غاب تحت التراب، بقي حياً في ذاكرتي.
 نحيب كل الآباء في ممرات المستشفيات. ليلتها رأيت في المنام أنني مــدَّد في حجر أمي والدم ينسكب مني بلا ألمب، تحاول ألـا أن








 ونظرت إلى اسمها، تأملت اسمه المطبوع بحروف آلة كات التبة، لعلها استنكفت أن تخطّ اسمينا بيدها، بيدي أمسكت بالشيك، مزقته . قمت واستدرت. وقبل أن أمضي نظرت إلى عينيها اللتين لم تجودا

إلا بنقطة ماء مالحة محتها بسرعة. تلك اللدمعة عادلت في نفسي
 وغادرت المطار ولم أرها بعد ذلك اليوم.

نادراً . أما والدها فأسلم عليه وأصافحه مُكرَها وفاء لذكرى والدي
 الطيبة البششر؟ الإرهـاق عاد لي، والنـاي الذي الذي نسيته قد برد، لا
 من السنين التي مرت لا أستطيع نسيان ملامحهها . من الأعلى يأتي صوت المستأجر وهو يمضي وقتاً سعيداً مع زوجته التي فاق الت صوتها
 وجه ذلك الشاب الذي غاب تحت التراب، بقي حياً في ذاكرتي وجهه يلبس كالقناع وجوه الموتى الذين أراهـم، ونحيب أمه هو نحيب كل الآباء في ممرات المستشفيات. ليلتها رأيت في المنام أنني مـمَّد في حجر أمي والدم ينسكب مني بلا ألمب، تحاول ألـا أن تمسح الدماء بأوراق مالية في يدها فلا تفلح . فزعت من النوم. أصدقكم القول، قد كذبت عليكم عندما قلت إنني عند وصولي إلى الـمطار استدرت عـائداً إلى المنزل دون أن أنـلـ لأقابـل أمي . لـم


 من حرارة ترحيب غريب بغريب، صفقة تجارية وتنتهي . لما مدت
 وإن كان لا يمثل شيئاً من قيمة العقار الذي بيع. نظرت إلى الـى اسمه ونظرت إلى اسمها، تأملت اسمه المطبوع بحروف آلة كاتبة، لعلها استنكفت أن تخطّ اسمينا بيدها، بيدي أمسكت بالشيك، مز قتهـ . قمت واستدرت. وقبل أن أمضي نظرت إلى عينيها اللتين لم تجودا

إلا بنقطة ماء مالحة محتها بسرعة. تلك الدمعة عادلت في نفسي كل السنين التتي أرادت أن تشتريها بمـال. . خطوت نـحو البـا وغادرت المطار ولم أرها بعد ذلك اليوم الي

قرأت أن أحد ملوك الأندلس طلب ممّن حوله عندما حضرته



 حياتكم لتكتبوها على قبوركم فكم يوماً تكون؟ حياتي لن تكون كثيرة، لككنها على التأكيد أكثر مـن أيام ذلك الملك. . وهناك يوم من تلك الأيام في عمري غير قابل للنسيان، ولن يمحوه إلا الزهايمر . في يوم خميس، كنت متغيبة عن العمل، ،


 عن صحتي ليطمئن فطمأنته، ألحَّ إلحاحاً غريباً عليّ بأن أرتدي مـلابسي وألتـحق به في مطــم فـندق في الـمنطقة الـحرة. قـمـت بصعوبة، لا أريد أن أحرجه، لأن مزاجي لا لا لا لا يسمح لي لي برؤية الضوء
 معتمة وخرجت. وصلت إلى المنطقة الحرة حيث الفندق . نجح في انتزاع ابتسامتي عندما برر غيابه اليوم عن العمل بعدوى فيروس التسيب الذي التقطه مني! تناولنا إفطاراً خفيفاً وتحدّثنا أحاديث إِيث

أنعشتني، صوته ورائحة القهوة انتشلاني من مزاجي المعكر، لا

 بالصليبيخات والبحر عن يميني. طوال الطريق الساحلي كنا نتحدث بالهاتف. صوت الرويشد يزاحم سؤالي الصا مقبرة الصليبيخات؟ فسحة صمت، شدا الرويشد: أنت هذا أنت،

 يكون يومه قبل يومي وأستسلم لصـوته، تكمـل الأغنية : لك فئ في

 مواقف سيارات المدينة الترفيهية الخالي، لم أستطع أن أتوقف عن الضحكك، قهقهت كمخمورة. نزلت من السيارة فأمسك بيدي وشدّ عليها . عند الشباك مد لنا الموظف بتذكرتين وهو يروزنا بنظرة شكّ


 هي في مـخيلتنا، شاخحت كل تلك الألعاب كأنما كانت تـتجرع
 وسافرنا معه في رحلاته السبع. لم نترك لتداعي المكان أن يؤثر على تداعي الذاكرة، صرنا نعيد ترميم ما نراه أمامنا ونتسابق في
 مكدونالد؟ ما هي أجمل لعبة بين الألعاب الإلكترونية؟ وبين ما

وما . . انتبهنا بأن ذاكرتنا في هذا المكان المقفر كلما أتت بصور،



 اليمنى التي أمسكت بيدي ونحن نمشي وسألته عن السبب . ضححكة بنكهة البكاء وأطلقها بسخرية : هوايتي قتل الحني والدته في عينيه واضح. لولا الحنين لما تجرأ حزن على الـى حبسا الـينا بين جلرانه . تجاهلت السؤال الذي غمر عقلي : هل ابتعاده عن والدا ولدته

 في أسئلة لا أريد لنصالها أن ترتذّ عليّ . ركبنا السيارة التي تتجول


 تستطع أن تغادر كلمة آمين حنجرتي، تعمَّدت ألا أنظر إلى عينيه، لأنني علمت علم يقين بأنني لن أتمالك نفسي أمامه . ترددت في اختياري، انتظرني إلى أن انتقيت وجبة لني ماك الك فيجيتبل،
 منه: مي تو ! على الطاولة لمس يدي، سححتها منه واستغرب مني عندما استفسرت منـه سبب ترداده لـ: مي تو . . في كل مرة نجلس



خروجنا من المطعم مشينا قليلاً وفي زاوية أبصرنا كشكاً خشبياً لأول مرة أنتبه له، ، يؤجر دراجات هوائية. نظر بسام إليّ فأومأت

 ضاحكاً، قلب يديه وهو ينصحتني بأن أبيع غروري فكميته زائدة عن حاجتي. عاد لي بدراجة وردية وهو يجز على أسنانه بخبث ويب ويبرِّر اختياره بأنه لم يجد غيرها والوردي لون للبنات . المهـم . . . أخذت أقود دراجته الزرقاء وهو يقود دراجتي الوردية مُكرَهاً، وضحكاناتنا تتطاير في الهواء، ضححك القلب الصادق دليله دموع العين. كانت المدينة الترفيهية خالية من الناس، كأنما نحن في حلم

 وتسابقنا حول من سيدخله أولاً، عندما اقتربنا منه اكتشفت الورا أنه أضيق ممّا توقعت. اصطدمت بدراجته . سقط على الأرضى، قفزت من دراجتي وهرعت نحوه، تهحّم على قيادتي، رفعتـه ، قام، لـم
 أحسست بأنفـاسه الـحرّى وهو ينطق بتلك الـحروف الأربعة. .
 أحبك. تساقطت كل تلك السنين التي تراكمت فوق سن المراهقة.


 عطشاً . رغبت من شغاف قلبي بأن ننبتّ عن هذا العالمّ، أرفع يدي

وأقطع سلك هذه الحياة الزائفة، فأوقف كل تلك القوانين والعادات والتقاليد السمجة وأردم تلك الحفر التي تضيع حياتنا تيهاً فيها .



 قليلة، وعلى قلتها . . عندما تأتي، تصطحب
 اللحظات؟ ليلتها كتبت في الفيس بوك جملة بهن الِنا المعنى . أحسست بجناح ينبت لي من ظهري، الحب يمنحنا أجنحة . أغمضت علئ عيني، رغبة الطيران إلى قمة ذلك الجبل معه تراودني. أشرب معه شربة من ذلك النبع، ولن نرجع بعدها إلى الأرض ثاني لـنية . أحلام الأجنحة
 حدث أسكرنا. استمريت في استرجاع كل ثانية قضيناها هناك . للصمـت بلاغة لا تضهارع في حضرة الحبـ. فتحت الفيس بوكك،
 أحفظها، يصور فيها أنه طوال حياته ظنّ أنه في نعيم، يمشي
 بالدنيا التي أحاطت به كانت سجناً رسمت جدرانها بعناية، وأن
 في الخارج، صار يتسلل من الفجوة ويعود إلى سجنه في الليل وفي
 دلفت إلى معرض صوره الشخصصية على الفيسبوك التي حفظتها،

رب صور لا تعبّر عن البشر، قبّلتها، نعم قبّلتها وليست تلك أول






 لقيت البومة الخزفية بقبعتها الزرقاء وكتاب تحت جنا لي من باريس أثناء رحلته معها قبل أشهر، نظرت إلى عينيها الـيها ، اختفى المعنى الذي سكنهما، رميتها فانشُطرت قطعتين. ابتلعت



 ميتة صغرى. وجدت بسام في المنام، أوصدت باب الحـلم علينا بهيت لك. . وارتويت.

## اللدكتور النفسي

ما يقوله الناس عبر أحاديثهـم مهم والأهم هو ما لا يقولو مالونه . منذ دخل بسام مكتبي وبيده رواية ساراماغو وجلس، ريض مثر مثلما توقعت؛ محاولاته لتصنُّع الهـلوء واضحة

 مـنـامهه، مقـارب لـبعض مـا رواه يوسف في في مواضـع ومـفـارق في

 انطوت عليه لاحقاً سلطة زوجته المعنوية بسبب ثراء أبيها بالتسبُّب بشعور متراكم بالتقزم، وكدت أجزم أن الذي يصرخ لان في اللمنام بأنه سيموت ليس إلا بسام، لكـن عوارض الاكتئاب التي لاحت في في زوغان عينيه وأمور أخرى حوَّلت مسار تحليلي إلى موني موضيو



 الحب؛ منذ بدأت آية القانون بطول عمري بخاف . . . راغت عيناه
 كلشاي، جسده قابع على الكـرسي وروحه تحلق في فضاء آخر .

ككل عاشق، صار مختنقاً في المسافة بين البوح والكتمان. قمت


 ماذا لو كان هو حلمه ويكذب عليّ؟! لكنه رواه بفرح، فتيقنت أنه


 لصاحبته. الحلم إن كان لفتاة كما أميل فقد تعرّضت لتحرش فـر جنسي
 للنـاس، عنـدما ضعفتت وضـاق صـدرهـا بالسرّ حاولـت عبر نفـخ

 بالتشظي. لا يحول هذا دون نجاحه في حياته العملية، لكنه يصنع

 وتحشر جه، وما وعيت إلا وهو ينخرط في نحيب ثم ثم بكاء واء، هالني
 أن يغسل عينيه اللتين توقدتا كجمرتين • بعدما

 أنسه قط، من أحبتها رحلت أثر مرض عضال الختطفها فجأة. لـَّحّح بسام إلى نميمة يوسف ضاحكاً، فهـمت مـا يرمي له وأخبرته بأن

سره مكتوم وما حدث في المكتب سيظل فيه، فشكرني بتنهيدة واغتصب ضحكة من بين حالة الحزن الشديد التي مرت تواً . كتبت
 الزوجية- بالتنفيس عن كبته العاطفي بأي طريقة شاء. تساؤل لـم
 صدمة الفقد؟ انساب الحديث من مواقع التواصل الاجتماعي نحو السياسة في هذا البلد، في حديثه انتبهت إلى بعض المقعولات





 النظر إلى اللساعة والإمساك بمسندي المقعد، فقطعت حديت حنيثي عن


 الشارع نحو سيارته .

## 8

## فصل: اعتذار وتوضيح مختصر عن

الشأن السياسي و.. (ن)

أعلم أنني أخلفت موعدي، حيت يفترض أن أكتب هـذا

 بصلة للكتابة فهي تفرض قوانينها . لن أسهب وأطيل فكتابة الرواية

 المهم أنني كما قلت سأختصر قدر المستطاع فالوضع السا $ا$ السياسي في

 ثلالثينيات القرن المنصرم. قررت أن أتحير أتحث عن المناخ السياسي
 عام 2010 والجو السياسي في الكويـت ملـوّث بشــدة بالـمـال السياسي، والحزازت في نفوس المواطنين بلغت مبلغناً لم تبلغه سـابقاً . فقبل عشرة أيام ضُرب مواطن (سنرمز له بـ (ج)) ضرباً

مبرحاً عندما حاول أن يشارك في ندوة للممارضة رغم موالاته الككاريكاتيرية للحكم ممّا أحال هذا الأمر لتفسير نظرية المؤامرة! هذا المواطن بات وجهاً مألوفاً عبر قناة فضائية أو قناتين قيل إن رئيس الوزراء يموّلهما ضمن تمويله لمنظومة إعلام فاسد تستهدف النيل من المعارضة وتستخدم في سبيل ذلك كل الوسائل الخسيسة، لكن، دون دليل ملموس على هذا الاتهام عدا الظن. بعض تلك
 الحوارية الهابطة، وفجأة، تحوَّلت إلى السياسة وجمعت شخصيات هامشية تعيش على أطراف المجتمع من صحافيين وكتّاب للهجوم على المعارضة. ومن هذا الباب تخصّص (ج) في شـي شتم وتم وتجريح أشهر قبيلة تتألف منها المعارضة حتى أنه أسَّس قناة شخصية له بتمويل غير معلوم المصدر . وجعل برامجها تنصب في سبّ أهم رموز المعارضة من البرلمانيين ويظل ملوّحاً طوال البرنامج بمر بـلفـات فساد مالي وأخلاقي تدين هذا الرمز ولم نرَ ما بها (قيل إنه لمَ لم يزِد عن تقليد غير متقن لرمز المـعارضة الذي لطالمـا لوّح بـملفات لـم يكشف مـا فيها يوماً). فانتهـى به الأمر مطروحاً علـى الأرض والدماء تسيل من رأسه، وقيل إن عموده الفقري تعرض لكسور .
 أبناء القبائل الذين رفعوا شعار المظلومية التاريخية وأبناء التجمعات الدينية الحركية كالإخوان (الذين ينفون صلتهـم بالإخوان الموان دائماً) وبعض رموز الحركات الوطنية. ومقابلها كتلة الشيعة (وأيضاً لديهم مظلومية تاريخية قد تمتد لقرون حسب زعمهمم) وبعض النواب

الذين وصموا لاحقاً بالقبيضة وطبعاً رئيس الوزراء الذي صوّرته أدبيات المعارضة كإبليس
سأرجع قليلاً إلى الوراء وتحديداً في نهايات عام 2009 قبل أن تستقيل (ن) وتختفي بشهر أو اثنين.

ار
 ولا أذكر أن لها ترقية في الطريق! ("دحرجنا كرة الثلج") .
لم أفهم في البداية قصة كرة الثلج فذهب
 من منحدرات فاريا عندما بدأت تقصّ لي بأنها وأصدقاءها الما المدونين قد رصوا الصفوف مجداراً وصار هدفهم إسقاط رئيس الوزراء عبر

 (أقسمنا وتعاهدنا ألا يخبر أحد أحداً) . استثنائي من الإخبار بلعته على مضض وقلت :
(غروركم سيقتلكم") .
بعد نجاح حملتهـم التي اتخلذت من اللـون البرتقالي رمزاً
 الانتخابية من خمس وعشرين إلى خمس وذلك لـخلخلة المرتكزات الطائفية والقبلية والطبقية للانتخابات علَّ تغييراً إيجابياً يحدث الِّا ارتفع سقف مطالبهم وباتوا ينظرون إلى السمـاء كهـدف قادم .

حدثتني بالتفصيل عن موعد انطلاق الحملة، وعن كتّاب الأعمدة الصحفية الذين سيؤازرونهم. أحب مناكفتها فوصفتهم بذباب الطبا الخخيل الذي يوكل بهم الذيل، فلم تضحك. "(سنقطع الذيل . .") .
لـم تفاجئني الجملة قدر تلك النظرة الساهمة نحوئ متأكد بأنها لا تراني، بل ترى شخصاً بعينه كأنما بينها وبينه ثأر .
 ولا يريدون أن يستيقظوا . عادت نظرتها نححوي وارتفع صوتها
 الصوت. انتبهت فخفضت من صوتها وابتسمت بخجل . بدأت حديثاً عن الأجيال الجديدة والمنفصلة عن موروثات الآباء البالية وقد بلغت سن الرشد ولا تريد وصاية من نواب وسياسيين أشرفهم يداه ملوثتان بواسطات ومعاملات تقفز فوق القوانين. عن قطار ركب السكة، وأن التطور يحتم علينا ألا نتوقف إلا قليلاُ في محطة رئاسة وزراء ينتتخبها الشُعب ثـم نـكمل إلى النهـاية المحتومة والطبيعية، فالعالم يتغير بسرعة، ولا يجوز أن يدرير البلد
 المفضل . . الصدفة البيولوجية! وأن الأسرة الحاكمة -بغض النظر عن مبايعة تاريخية قد تكون وهمـاً عند التحقيق التاريخـ التحي حسب
 يسلموه الحكمه، لا أن تعيد النظام البرلمـاني وقد عبثـت به عبر نوابها من قبائليين وغيرهم بتنفيعهم بالفتات وصب المال في أفواه العائلات ذات الحظوة والجماعات الإسلامية. وألا يستمروا بدور

حكم المباراة الذي يعبث بالقوانين لصالح هذا أو ذاك. ("تلك العائلات هي من صَنَع الكويت. . يا أستاذة) .

 ذلك التاريخ إلا أسماء لمدارس أو شوارع" .

في بعض الديوانيات، هل تفسد السياسة الحب؟

$$
\begin{aligned}
& \text { "(من اشترى مَن؟ هو حقنا الطبيعي ونحن شركاؤهم". } \\
& \text { "وبقية الناس، عبيد في شركتكم؟؟"). }
\end{aligned}
$$


 أثبت التهمة. تركتها تكمل .
("حبيبي، العوائل تعودت على الرضاعة من ضرع الدولة، حتى

 ("بلد يغرق في رمال التاريخ المتحركة) .
("تلك العائلات هي من صَنَعَ الكويت. . يا أستاذة) . أصدقكم القول، عندما تلفظت بهذه الجملة ثانية لم أستشعرها كمـا كنت سـابقاً، تسرب لها شـيء من التهكمب. لاحقاً استرجعت مواقف سابقة لي وحاولت -بلا جدوى- أن أعرف متى بِتُّ هكذا إ (إن سـلــــنـا بــذلـك، فـهـاهـم أخــذوا حـتـهـم وزيـادة، ألـم

يشبعوا؟!!|.

لا أذكر إجابتي. بعض الأسئلة تعمل فينا كالمزاميل تعيد
 بالحزن، فبعده بشهر تقريباً . رحلت (ن) واختفت . . لتتركني مع كل

أعود لـلتوضيـح السيـاسي الـمـتتصر ولـ (ج) الـذي رقـد في المستشفى وصدرت بيانات التنديد بضربه من مجلس الوزراء وزاره من زاره منهم . هل ذلك من باب تواصل الك القيادة بالشُعب؟ ربما ! هنه التصرفات وغيرها منذ عشرة أيام، زادت من الصن الصراخ المت المتبادل بين النواب والحكومة، وفتحت التقنوات الفضائية أبواب الـي جهـنـم والتي لا أعلم إلى أيّ درك سنهبط فيها بعد! ثم منع ألم أي تجمهر خارج الدواوين في أي ندوة لئلا يُعاد سيناريو الضرب أو أو ما شابه . ثار النواب فالحريات السياسية والتجممعات التي كفلها الدستور

 تجمعهم في ديوان النائب جمعان الحربش بالصليبيخات بعد أسبوع

 أقصد كل تجمع تعقده المعارضة لعلّلي أصادف (ن) . اعتادت ألن ألن تشارك فيها . لم أصادفها مرة. التفكير جعلني أقود سيارتي هائماً في الشوارع من غير هدى، ذهبت إلى يختي في مرسى سوق شرق، شغلت المحركين وخرجت حتى صارت العاصمة بناطحات سحابها



غرفة مراقبة والكل متوتر ويصرخ، أسأل مَن فيها عمّا يـري،






 باليخت إلى المرسى وركنته وركبت سيارتي وعدت إلى المنزل. في الصالة وجدت عبدالمحسن يبكي وأمه تحتضنه منتحبة.

## وكيل النيابة

كنت في المقهى عندما ظهر اسمه على الهاتف كانبعاث ميت
 بالخطأ؟! نحتاج إلى سلة مهـمـلات نرمي فيها عـلاقاتنا مـاتنا منتهية


 بسام الميلان يشعّ ثانية . رددتُ عليه . صوته يأتي من الماني الماضي من


 الضحك. سأل عن أحوالي وعملي، هل يريد حقاً أن أن يعرف أنـني
 أعدت طرح أسئلة الأحوال والأعمـال نفسها عليا عليه فغار صوته .




 ويحرف الأحدات لتناسب مع هواه ويتلاعب بين الإتقان والإهمال

وأنا متيقن بأنه فعلها أو سيفعلها معكم دون أن تنتهو! وستصدقونه. أنا ضحية سابقة، أصدِّقه مهمـا قال، أما ألها الآن فلن أع أعود إلى ألى سيرتي
 السنين. عاد لي وجهه الطفولي، ألخبرته بأنني في مقهى
 بين يدي، بل نسيت كل المصائب والمصاعب التي مرّ بها البطل
 ارتشفت من المودكا رشفة. لم يستقر قلبي على إيقاع، كلما الذاكرة تـلك الكـوابيس تسارعت النبضـات. أطوي الروايـة وقد

 بوابل نبش التراب الذي راكمته الأعوام. استعدت صوتها في آلير آنر مكالمة لها استوطنت ذاكرتي :
"اللسلام عليكم، اتصلت عدة مرات لم تجب، فاتصلت بجهاز تسجيلك وقررت أن أضع لك رسـالة. عزيزي، الحـي الحياة لا تستقيـم
 أتاني وأنت تعرف ما حدث لذا لذا لن أشرح. أخحي بسام لا شا شأن له له .

 قلبي أتمنى لك التوفيق في حياتك وأن تجد امرأة تستحقك وتك وتستحق قلبـك الطيبب. ستكـون هذه آخر مرة تسـمـع فيـها صـوتي . السلامة| .

لا أحب أن أكتم عن بسام شيئاُ، هـه الـمرة أخفيـت عنه
 لدوامة المشاكل التي دارت أيام حملة (نبيها خمس) البرت البالية اللية ألن


 المماطلات إلى أن أسمعني مديرهم عبر الهاتف باستخفاف رأيه بأنني لا أحتاج إلى الإنترنت. كل ألى القرارات الغبية الغية تبدأ هكذا، اشتطت غضباً، وقصدت مكتبه وأخبرته بأن هذا ليس من صلاحياته
 أتمالك أعصابي فإشارة يده تطلب مني أن أخرج بوقاحبا

 التقرير أنني رميت عليه مطفأة السجائر . أقسم أنني لـم أفعل، بلـ بل
 كل اتصال عرفت من وجهه أن ثمة خطب،
 أخبرني أن المشكلة أكبر من ذلك الشُاذ، فئمة شكوى قد وصلت إلى العمل بسوء استخدام الكمبيوتر في أمور تَمَسَّ أمن اللدولة. مع

تلك الكلمتين أحسستُ ببرودة من قدميّ تصل إلى ركبتي. جمّد التحقيق، وتناسيته وصرت أحضر حاسوبي معي. بعد أسبوعين وجلت عند المدخل جههاز تفتيش إلكتروني وعم إسماعيل يقف بجواره يعتذر وهو يشير إلى ورقة تعميـم معلّقة على الباب تـلـ تمنع إدخال أجهزة الحاسوب الشـخصية إلى العملـ . تـم عاد كابوس التحقيق وتهديدي بالفصل، تابعني بسّام من بعيد. أعلم أنه دإِع

 الجديدة الموجَّهة ضد رئيس الوزراء لإزاحته، عادت التحقيقات
 نفخوا الروح في ذلك التحقيق وظهر شهود يساندون مدير الدعم اللفني . حـنروني من إيصـالهـا إلى الإعـلام وخـاصـة الصــا فوافقت. لـم يعرفوا أن كتّاب المقالات الــات الذين وعدونا بالنصرة وأعطونا الشمس بيد والقمر بالأخرى نكصوا وعادوا إلى اللعب على الحبال وحمل العصا من المنتصف كالراقصات. لقد أحكموا الحبل حول رقبتي، تعبت في انتظار أن يركل أحد الكرسي من تحتي . . فقفزت. كتبت استقالتي على عجل ولم أخبر بها بسام، وضعتها على مكتب مبارك. خرجت دون أن أنظر خلفي. لا أريد
 اتصالاته الكثيرة ورسائله النصية. بعد أسبوع من الاستقالة مررت باكراً على مدخل المبنى وسلَّمت عم إسماعيل مغلفاً وضعت فيها نسخة من رواية كل الأسماء لساراماغو بعدها بليلتين قررت أن أغلق هاتفي وأبتاع لي رقماً هاتفياً آخر، لعل النسيان يطرق بابي .

ليلة إغلاقي الهاتف، رأيتني في المنام أقف مع بسام عند بائع مثلجات، اشترى لي آيس كريم بطعم الفراولة التي يعلم أنني لا أحبها، أشار نحو بالونات زاهية وانتقى لي بالوناً، ألحّ علي أن أمسكه؛ واعتذرتُ بالتهامي للآيس كريم . صار يرتفع عن الأرض

 شاشته ميتة، عزمت التراجع عن قراري للحظة وتشا الشغيله، للكني حسمت الأمر وأغلقت الدرج، سأكره نفسي على فراق كان آتياً لا

محالة.

## نواف

(ج) كلب وابن كلب، من هو حتى يضع رأسه برأس رموزنا؟! بلغت به الجرأة أن يسبّ قبائلنا تا تـج رأسه يومياً ولا أحد يسكا يسكته؟
 النفس وعندما نفتح أفواهنا بكلمة قالوا متعصبين وقبلينين . .

 ومن هو؟ يتحدثون عن مزدوجي الجنسية ويشيرون نيرن نحونا وينسا وينسون
 ورضاه. سكتنا زمناً طويلاً. اعتبرونا مناطق خارئن الـارجية كأننا خارج


 . . . وإلى متى السكوت؟! قالوا فداوية ومرتزقة ولا يصلحون الـا
 والأطباء، ومن حكم في الماضي لا يعجز عن الحكم الحم الآن. خالي


 ماربيا ويقيمون السهرات في شققهم اللندنية. كلهم أرادوا تقاسم

مال البلد ولم يسمعوا لمن حذرهم من صدّام وحشوده فأبناء القبائل



 نساء، شذوذ الله لا يبالانا بعد كل هذا يسبوننا؟! لن نسكت بعد
 وسـنـكـسر أكـبـر أنـف وراء هـذا الـ (ج) وهـنذه لـيـسـت دولـتهـم
 وأولياء إيران لنكون لقمة سائغة لعمائم طهران، لسنا فينا في مزرعة ظنوا ذلك فنحن قبائل عندنا كرامتنا وسندوس على رأس كل من يفكر في النيل منها .
عندما ذهبت إلى ندوة المعارضة في الخالدية، انتحيت جانـيان

 من سيجارتي بعد عندما لمحت (ج) ينزل من سيارته الفخمة يختال
 تعرض أحد المتحدثين، لم ينتبه له الحضور الواقفون . بصق نحو
 صرخ أحد الحضور باسمه، عرفه الباقون فصار الكل يركله اونه حتى
 يصرخون : حرام. متى يفهـمون أن تصفيته هي السبيل الوحيد لإيقاف كل هـذه المسشخرة؟! لا أعرف إن كنت أستطيع قتله لو

تواجهنا وجهاً لوجه. أو وكّل إليّ الأمر، لا خوفاً منه، بل لأنني لا أريد الإعدام أو . . السـجن، فزوجتي حامل في شهرهـا الثـاني.
 وورائي قبيلة لن تتركني وحيداً . التوتر نال مني الـي وأنـا




 والجلوس في غرفة أمام سفارة غربية لثلاثة أيام في الأسبوع، لا نفعل شيئاً خلال ساعات العمل سوى شرب الشاي والقهوة وتناول الـاول



 الرزين يختفي ويستنفر بسرعة إن قاطعته، ويحذرني من كن كلماتي الـي التي التي
 واجبة والخروج عنها كفر وإن متّ فستكون ميتتي ميتة جاهـلية الآخر متذبذب، إن تحدثتت حمى وصار ساخناً ووقف في صني

 خارجي لما خرج على الإمام الشرعي؟ عاد لتحذيري من الانز لاق في هذه الأحاديث والخوض في فتن حمى الله سيوفنا وألسنتنا منها

كمـا قال ابن حنبل . ثم انسحب بالحديث عن فرق المبتدعة وما
 خطوات الشيطان، كلها في النار عدا فرقتنا الناجية . أبدأ في سكب القهوة فينشرح خاطر الشيخ فيغمز من جهة الشعراء وأنهم يقولون ما

 فيضحك ويطلب ثانية فأسمعه. يقطع حديثنا أذان الفجر القادم من النـ



 غرفتي فوجدت زوجتي نائمة، أفكر بإيقاظها علّنا نقضي وقتار النـاً ممتعاً
 إلى عملها. كم من مرة رجوتها أن تتغيب عن تلك الك المـلـورسة فلا



 بجانب ديوانيتنا . مررت بغرفة أمي، أنيا بابها مفتوح. أنظر إليها وهي نائمة. .ما زلت أتذكر أن التي تستلقي أمامي كانت تستي طلوع الفجر، بل هي من يطلعه كما وصفها أبي مرة في ساعة انـي صفا فـي
 الكبيرة، رمضان والأعياد وحفلات زفاف أقاربنا المقربين جداً .

باقي وقته يقضيه في صحراء المملكة بجانب إبله التي تستهلك راتبه



 بسبب الشـعراء الذين نتناقل قصـائدهـم؟ تلك الكـ الفتاة قالت لي إلن إن مجتمعات البدو في تقاليدها وعاداتها الأصلية لم تكن منغلقة أبداً . وإن القوانين القاسية المنغلقة من سمات المدينة. تلك الفتاة تعرف الكثير . أرتشف فنجان القهوة الشقراء وأنا أنظر إلى إعادة حلقة من شاعر المليون دون أن يصدر من التلفزيون أي صوت فقد وضعته
 لأجتاز الاختبارات الأولية لـهـذا البرنامـج فوعـد
 أحداً، أبقيته سراً لأنني أقسمت بآيات الله على ذلك، مرة . . الكـي سمع


 القصيدتين مقابل ألفي دينار . مبلغ لم أتخيله. طوال عمري وع وأنـ أنـا
 منهم. سلمني المال بعد شهر . ويعد ثلالة أشهر كنـت ألمر أتفرج على
 من القصيدتين. اتصلت بصاحبي الشاعر الذي ظنتنه يريدها لنفسه عندما ابتاعها، واشتعلت غضباً واتهمته بأنه قد قبض من الألمير

مبلغاً أكبر ورماني بالفتات. فحلف لي بأنه لم يأخذ إلا ما أعطني إياه، هددته غاضباً بالفضيحة، ضحك وأبك وأفهمني بأن لا أحد سيستم لي ويهتم بأمري. زارني في الديوانية ثانية وأقنعني برأيه. نصانيا
 أهديت أبي قسمته من المال فأنفقه على إبله واشتريت الثا لأمي ملابس




 لأوقد ناره مجدداً .

## 9

## فصل: ذهابي إلى نقطة اللاعودة

كل تقدُّم أو تأخر يبدأ بخطوة، عندما ركنت السيارة حيث اعتدت طوال سنين عملمي، أنزَلْت رجلي منـها ووضعتهها على الأرض، لوهلة أحسست الأرض رخلـي






 دلفت للمبنى، أعملت المفتاح في قفل مكتبي، جاءني صوت مبارك الفـي من الخلف، التفتّ، كان واقفاً عند باب مكاب مكتبه يبتسم. (اصبحك الله بالخير، حياك)".
تركت المفتاح في التفل ولبيت دعوته، في الآونة الأخيرة، صرت أكثر من الجلوس عنده، اقتربت منه واقترب مني، منذ دعاني

إلى عرس أحد أبناء عمّه فواعدته قرب مجمع الصالحية وركبت في

 أربعة فناجين وهززت الخامس رغم أنني أريد المزيد. سألني عـي أحوالي وأحوال الشايب يقصد واللدي الذي لو سمـع أحـي أحداً ينعته
 أتنهّد. ترحيبه كأنما هو مسجل على عـلى شريط، لكنه مليء بالحياة،
 برنامجي لهزا المساء، لاح في ذاكرتي موعدي مع الشّيخ الغسال الذي كدت أنساه. قلت لمبارك بأنني سأبحر باليخت قليلاُ، فالبحر
 فرفض مثلما خمَّنت . ("تذهب لعرس؟".
(انعمّ، عرس من نوع آخر، ندوة سياسية، لم لا تأتي؟").
أنقذني من سؤاله دخول موظفين اثنـين النين من أصحابه، ليسا من
 على الأنف، اكتفيا برفع اليد . (العهد قريب") .

ردّ عليهما
(العهد لا يزال").
قام مبارك ليصبّ لهما القهوة، فتنازع معه أحدهما بأنهما من أصحاب المكان وليخدم كلّ نفسه، فرجع مبارك إلى مكانه . بدأ

شريط التسجيل بالدووران ثانية. السؤال عن أحوال الشايب والأهل والأولاد. انخرط بـحديـث جـانبي مـع مـدير الإدارة اللذي جلـس
 الطاولة بـجانبي وهو يحني جذي الر الـي عنوان الرواية بجانبي، أرحته من عناءه مبتسماً .
("رواية أجنبية اسمها كل الأسماء").

سؤاله زاد انزعاجي، هل أردّ عليه مستهزئاً بأنني أصطحبها
 كاتماً غيظي بابتسامة .
("في أي صفحة أنت؟؟). بلغ فضوله حدّاً لا يُطاق ا ("عفواً، هل تعرف هذا الروائي؟") . السخرية التي خامرت سؤالي، أراحتني .
("طبعاً، وقد قرأت كل رواياته، عظيم هذا السارماغو" .
لن أقول إنني دهست بقدر ما أقنعني بتصنّعه، تركته يسترسل (اكتبت عن رواية العممى مقالة مطوَّلة نشُرت لي في مـجلة خليجية، وانتشر عبر موقع الفيسبوك، هل انتبهت إلى أن اسـم
 خوسيه لا تحمل اسماً؟!". .

سؤاله لكمة لم أتوقعها، أمسكت بالكتاب، لا بد أنه مخطئ، لمدير دون خوسيه في الرواية اسم وللمرأة التي يبحث عنها الـيا اسمم. ارتبكت وأنا أقلب الصفحات. "أظن أنّ لهم أسماء. ."). .
"الا تُتعب نفسك، تلك حيلة من حيل ساراماغو، يفعلها بعض الروائيين، لكنه بقدرة فذّة يدخلنا متاهة لا نرى فيها إلا ما يريد لنا أن نراه، تماماً كما يفعل الحواة والسحرة) .
 أكمَل يتحدث عن مهارة ذلك الروائي في حبْك رواياته وأنه يفضل رواية سنة موت ريكاردو ريس . سمعت كلمة ترددت بين مبارك

(انحن نتحدث عن الأدب وأنتما عن البوم") .


وقحة من صاحبه، أكمل :
"اكنا نتحدث عن برناميج عرض على قناة الـجزيرة الوثائقية،
يتحدث عن الماسونية). .
وأخـذ يُعيد مـجدداً الحـديث الـني دار بينه وبين مَن جلس
 رموز الماسونية، الهرم على الدولار والعين التي تطلّ تعلوه، وأن هناك بومة على الدولار . تعاملت كثيراً بالدوولار ولم أنتبه لوجودهِا لـلـا

عليه. أصابتني خيبة. وصاحبه ومن أمامي كلما جرت البومة على لسان مبارك ابتسما . (في زمان لاحق علمت ألنّ أنّ لفظ البومة مرادف للمؤخرة) أعاد عليّ مبارك سؤاله : (هل تأتي معنا لندوة الليلة؟") الوقح إلى جانبه لم ينتظر ردّي فقال : (ربما هو لا يعرف طريق الصليبيخات").

مبارك:
"(بــام وعائلته في الكويـت قبل أن تأتي أنت إليها وتأخذ
الجنسية) .
جمدت ملامح وجهه، لاحت نذر معركة، خيِّل إليّ أنه سيقفز ويـجرّ مبارك مـن يـاقته، لكنه قهقه، بادله مبارك إياهـا . بعـي الضحكات تشي بأحاديث جرت خلفك دون أن تدري . "الن آتي إلى الندوة، أكرمكم الله. . ". .
 والكتب اختفت، صار مكتباً عادياً تحتله موظفة عادية الِّ غير مو جودة
 ينتهي. رائحة (ن) أعلم أنها اختفت، لكن النـي أنفي يهيئ إليّ أن عبقها

 أعضائي. فتحت الرواية، كنت قد بلغت الصن الصفحة 145، التابعت


يلتقها وجهاً لوجه. يسائل المارّة عنها ويسائل أصحاب المحلات
 لليأس . عزمت على تأجيل موعدي الليلة مع الشيخ عبداللطيف، اللـيف،




 لماذا يسخرون من عدم رغبتي بالحضور؟



 أقضي ليلتي في شالية صديق، لم ترُّ على رسالتي . اتَّجهت إلى المى
 سوى نصف ساعة. حاصرتني حشود الذكريات مجدداً، كأنما أنا
 ذكراها عندما أتتني ذلك النهار اليتيم تلهبني، كنت أنظر إنـي إلى ونى وجهي
 أن نحت الأزاميل خلق مني آخر لم أعرفه وأنا أتأمل وجهـي في

الشمس تقترب من سقوطها في المغيب، عندما صعدت جسر الغزالي، لم أنتبه إلى المخرج الذي أريده، فالصداع حلّ في رأسي

من مكالمة أجريتها مع يوسف بلبلتني. التردُّد بين قرار الذهـاب
 المنطقة الحرة، شُعرت ببعض الجوع فغدائي يومها خفيف وبعض

 وقلبت بصري بين الحضور القليل في الردهة الواسعة. و وجلت جريدة بقربي، أخذت أتصفحها، جاعني النادل بصحيفة أخرى وهو يعتذر بأن التي بيدي ليست عدد اليوم، بل أمس الثلاثاءـ ـ ناولني
 مشـاكلنا هي ذاتها تتكرر في عناوين الصحفف الرئيسة. أتاني
 تبدو غير ناضجة، لكن الجوع طباخ ماهر، شربت عصير البرتقال ولم أكمل الطعام، دفعت الحساب وخرجتر . سلكت الطريق الذي

 المـراهقة إلا مرة قبل عامين . لـم أنتبه لمـروري بكلّ هـذا يومـها فالعنوان الذي أقصده لا أعرف مكانه وسأسأل حتى أبلغه. كنت

 عبداللطيف وأجّلته إلى الأربعاء القادم، استشاط، زاد حنقه عندما علم أنني متّجه إلى تجمُّع المعارضة، أعاد سرد كل ملا ما يستطيع من
 حدّ له، لا أعرف متى بدأت أكره سماع مناقشاته، في ما مضى

كنت أستمع له وأستمتع وأصفق ، أضحك لسخريته الحادة وأمثلته التي لا أعرف من أين يأتي بها والتي تحولت الآن إلى برنامنج قدا قديم







 الذي لم يكن يردّ عليّ في المرحلة الثانوية إلا عندما أنا أناديه بلينين،


 عندما تحوّل إلى شيخ دين وحاضرني في طاعة ولي الأمر وعن
 شبح التفسير الطائني مراراً وتهتُ في تفسير ما أدّى به إلى هذه الردَّة وهو قد شارك في حملات سابقة ضد الحك الحكومة.
 حييت. فججأة خطر على بالي عبدالوهـاب الحمـادي، علاقتي به
 سابقاً لوحدنا، دائماً يوسف يكون ثـالث ثلاثة . . فلمَ لا أتصل أت بهِ قد يصحبني فالروائيون يحبّون معايشة ما قد يكتبون عنه . اتصلت

وسمعت جلبة خلفه. سألته إن كان مشغولاً فقال إنه في رابطة الأدباء حيث يكرّم روائي من أبناء السنعوسي لفوزه بان بان بائزة الأديبة
 المتبقي من الطريق سرحت بقصة حدثت لصديق لي شغلتني كثيراً،
 وأجلسه في حجره ثم . . دخل السائق الذي صرخر بصا براحبه فخاف
 معه منذ سنين، وكيل نيابة ويعرف الإجراءات، صاحبر المبي خائف من

 يجدوا الهارب، لكنها كيف ستنمحي من ذاكرة الأب أو الطفل؟ الصّ أحس بحنق شـديد، لو أستطيع لتطعت ذلك المحجرم بيدي، مسكين صاحبي، إهمال زوجته لبيتها لا حلّ له.
ظنتُ أن بيت النائب سيربض في موقع متميز، مع الإجابات
 داخلي ضاق بالسيارات التي اصطفت عشوائياً على جنبيه، أكملت الـي
 في منظر ذكَّرني بالغزو العراقي القي وصلت إلى نهاية الشار الشارع وأوقفت



 الاثنين التي اشتهرت في أواخر الثمـانينيات قبل الاحتلال تعود

بصورة أخرى، بعض الوجوه هي ذاتها وأخرى حلّت محل مَن توارى أو مات. عندما كنت أقرأ الثناريخ دائماً تمر محططات ودَدْت


 أعبر فسحة ضيقة بين السيارات هتف أحدهم باسمي فنظرت نحور ونـوه وإذ هو مبارك المـجريطي تحيط به وجوه مألوفة، بعضهم زملاء في العملِ، قدّمني إليهم وألحق اسم عائلتي باسم القبيلة التي ننتمي إليها فترددت (والنعم") من أغلب الأفواه فابتسمت والـوت وازداد الترحيب
 حديثهم وخاضوا في (ج) الذي ما إن نطقوا باسمه حتى نظرو النـي بريبة. الناس نفسهـم النين يرفضون أن يُؤخَذوا بـجريرة شـخص
 صرت أتحاشى نظراته ووجهه المألوف الذي أجهـدت ذاكرتي في في

 وتفرغت لـمناكفة المـعارضة، ،والمنافسة بين أقطاب الصراع في
 سيتحدث اليوم في الندوة من نواب. استأذنتهم وأكملت دربي نـي الحو الديوان . انخفضت أصواتهم بعدما وليتهم ظهري، وألـا وأكاد أحلف أن أن
 خطوة أفكر في الذهاب إلى المقهى، أو أعتذر من الشيخ الغنسال وأعيد موعدي معه، وإن رآني مباركك وصحبه سأخبرهم أن قد جدّ

جديد واضطررت للمغادرة. لم أفعل، لا لأني لم أجد الجرأة، بل لأني كنت كمن يتجه نحـو مغنناطيس ولا يستطيع حوراً الا . شققت
 حاجزاً من الياسمين، وطاولة وُخـع عليها موقـد يسـخّن الـمـاء للشاي، وقف عامل نوبي بجانبها . ابتسم لي (شاي؟!").
شكرته ودخلت الديوان مع اللداخلين على صيحات التشجيع


 استغربت وجوده فهو وسطي دائماً لا يميل إلى كفّة، استغرابي وابي زاد

 متراصّ جنباً إلى جنب.
 أعرفه، جلست بقربه وشكرته . عرَّفني بنفسه هو سكرتير لنائبنا، لا أذكر اسمه فقط أذكر عائلته . استغربت مـن مكـونات الحضور، تجمّع جمع الشامي على المغربي، لم يبقَ أحد في البلد لم لم يأتِّ كأنمـا هي مسرحية حفلة علمى الخـازوق . كتفت يدي


 مألوف ولم أذكر أين شاهدته من قبل (تذكرت لاحقاً بأني رأيت

صورته في الفيسبوك مع سمو الأمير لمّا كرَّهه في أميركا لتفوّقه) لـم يختلف كلامه عمَّن سبقه؛ ؛ بصوت واثق ونبرة مستقيمة طلب من








 دستوري. توجّه بعض المتجمهرين إلى الخارج بضوضاء بدَت كأنها


 الشيخ الأبرص ذي اللحية القطنية الذي جلس عن شمالي خافت خاطب الخطيب ودعا له ببياض الوجه في الدنيا والآخرة ثم التف تجاهي بوجه مستبشر . (يا ابن أخي، كلامه يبرد الكبد") .


 يكونوا سوى مجموعة عوائل بعينها ومنهم أهلنا كما فهمت

رأسي وتلقَّف الميكرفون متحدث آخر . أحسست بالخدر . . رجلاي

 على الكوب وانتحيت جانباً عن يمين الديوان أتفحص توب تويتر الـو الذي
 ومصنطلح الكلاب تحوّل إلى كرة من نار يتقاذفها الجميع من بعيد دكتور القانون الأسمر يقف مـع أحدهـم ويتحادثان بهـدوء وينفثان الدخان. أنت دكتور كيف تقول ما قلت، ماذا تركت لمن
 خطوتين ثم تراجعت، ماذا لو قال لي إنه يعني بالكـلاب حفنة المتنَّفذين ممّن سرقوا البلد؟ نكصت وعُدت عابراً من جانب حا حاجز


 عدد المكالمـات التي لـم أردّ عليهـا، خلالال دقائق تـجمَّعـت ست مكالمات، فتحتها ظانّأً أنها من يوسف فأنا علا أعرف طيبة قلبا كلها من نائبنا، وجلت رسالة منه فتحتها؛ ؛ يطلب مني مغادرة الديوان إن كنت موجوداً فقد يحدث أمر لا تُحمد عواقبه . شُعرت
 كالتسونامي انسحبت القوات المتَّسَحة بالأزرق الداكن إلى الخلف ثم أتت مثل موجة عظيمة. لم أعرف إلى أين أفرّ، لا أذكر إلى الى أين



المنزل، وآخر يصرخ يطلب الإسعاف، تدافعنا عبر الباب الصغير والهراوات تتعقبنا وتنال من رؤوس الفارين. عندما اجتزت الباب، دُفعت فضَرَب رأسي في الجدار وسقطت أرضاً وإلى جانـي وعقالي. داسني أحدهم في بطني، تأوهت. الألم في رأسي شديد الـي
 الاحتلال العر|قي وحتى تلك الحقب التي حكى عنها المؤرخون في الكتب. ما حدث أمامي يضاف إليها . ظنتتُ أنني عندما أكتبه وقد الـد حدث منذ زمن، سأكتبه خالياً من الانفعال، أو بانفعال أقلّ ممّا سيأتي. لم يصدق حدسي، بل إن يدي ترتجف النـ الآن وأنا أكتب. يبدو أنها لن تذهب إلا عندما أودعها الورق، الكتابة ليست شفاء

 مـسـحت فـمي بغتترتي فـارتسـمت عليهيا بقعـة حـمراء. تقـهـقر المحتششدون إلى الداخل وكاد رجل أن يدوسني مـجدداً . من بين
 الوسمي من عنقه، لم تكن يد تنتقي عشُوائياً . سحبه كما يسحب
 أنهض وأدخل الديوان مترنحاً . صوت بالمكـبرات وات داخل الـول الديوان
 واقتحام المنزل. ساد هرج ومرج، صوت آلخر يبلغ الموج المودين بأنّ القوات ستقتحم المنزل خلال عشر دقائق . تحسَّست الجـئ الجدار وأنا أمشي على غير هدى. الوجوه مذعورة، أعادت لي وجوه الكويتيين في أول أيام الغزو العراقي. وجوه عرفتها وأخرى لا أعرفها. من

باب الديوانية الدانخلي دلفت إلى ممرّ لم أعرف إلى أين سيقودني .






 وأخرجني إلى سيارتي ع عرض إيصالي إلى البيت، شكرته أقرب الطرق نحو المنزل. دخلت غرفتي وأقفلت الباب، وانهرت
 للأطفال والجبناء والعاجزين فقط؟ تكبر أجسادنا وفي دواخلنا يرفض أن يكبر . تمنيت لو أن (ن) بـجانبي، فهي من يستطيع فهمي وإفهامي في مثل هذه اللحظات. اتصلت بها فأجابني هاتفها كما يجيبني في كل مرة منذ استقالتها . . الجهاز مغلق أولـ أو خارج منطقة التغطية يرجى الاتصال لاحقاً . فتحت تويتر، تحولوا إلى كا كلا مسعورة ورابط فيديو صور لي كلّ مـا حدث خلف الحائط بعد سحب الدكتور . فتحت الأول ثم الثاني وتتابعت اللقطات

 وجهي في الفيديو بين الوجوه المذعورة إلا بصعوبة؛ يسحب إلى
 بيديه. مـ كل هراوة تنزل ينهدم شيء ما في داخلي، في عقلي

للحظة تخخيّلت أنني مَن يضرب ثم أملَّد على الكرسي بين الحياة

 اللسقف. شيئاً فشيئاً بـدأت أفعل مـا لا أعي، كل الألـئ الأسماء على السرير بجانبي، فتحتها، كنت قد وصلت إلى تخوم الصن الصفحة 154
 يجدها؟ لم أستطع أن أتجاوز الثلاث صفـحات الـو حتى رميت الكتاب بعيداً، اصطدمت بكلمة أوجعتني، أحسستها كحجر أصابني في
 بدأت الخيالات تختلط بالأحلام. هل كان كان الدكتور عبيد هو مَن

 يضربون يوسف وأحاول منعهم دون جدوى فيقولون لي أنت تدافـ عنه إذاً أنت معه ويدفعني أحدهـم لأسقط أرضاً ويبدؤون بضربي ويعاونهم يوسف عليَّ فأفزع . بدأ العرق ينضح مني بغز ألوارة، أرى نفسي أصارع الغرق، ولافتة تطفو، أسبح نحوها لأستريح بالتشبُّث بها، مكتوب عليها : لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك . . وعليك. أمسك بها فتتحول إلى حجر التصقت به راحة يدي ولا أستطيع
 فألتحف ثم أشعر بالحرّ فألقي اللحاف جاع الباً .
. . . . أمشي على بحيرة جليدية متشقـقة أحاذر أن تنهار بي وضبـاب يـلف الــكــان، وجـدت فتـحـة دائريـة وعــّة صـيـد مـلـــاة بجانبها، أحدِّق بالماء الأسود، ونجأة يخرج الوجه الذي يطاردني

في كوابيسي وهو يصرخ: سيقتلونني، ويرجع إلى الغطس. رجلاي


 جليدي يسري من بعيد نحوي. يصلني، يصنع حولي دائرة، تتفتت، وأخرّ غارقاً في الماء. .. .
تتابعت الحمّى علي لستٌ ليالٍ.

## نواف

المشهج لا ينغك يعيد نفسه؛ ذهب مُن كنت أنتظره قرب سيارتي وأسرعت إلى ديوان الصليبيخات لكي لا تفوتني خطب النواب.
 يختلط. رجعت إلى السيارة، رأيت من يترجّل من سيارته، كأنه من
 مـن الـذهـاب إلى الـديوان فالنـاس يضـربون وقلـت لـه يـا ولـد اذهـب بعيداً، فرجع إلى سيارته. في طريق عودتي من الصليبيخات، اتصلت التى الـي زوجتي بي تريد عشاء، لم أسمع الاتصال الأولـ الـول، بل لـم أنتبه إلى

 سندويشات البطاطا المقلية والكاتشب والتي لا تروق لها لها إلا من



 قارب النفاد. عدت وكيس السندويشُات بجانب أكياس في المقعد
 سيارة سدَّت الشارع. من الحارة الشـمـال أردت أن أن أعبر إلى الـى اليمين


سيارات اصطفت تباعاً اضطرتني لانتظار عبوري للتفتيش، أخرجت رخصة القيادة، وتركت دفتر السيارة فصلا حيته انتهت منذ شهرين ولم

 أعاد الطلب بجفاف ونظرة آمرة، أخرج جته له. قرأ الاسم وأنا مستمر


 الخلف بالأصفاد. أحدهما ذهب إلى سيارتي وبيده كيس، ركن اركنها في

 انحرف خارج المنطقة إلى بداية الطريق المؤدي إلى المزارع والذي
 صاخبة شغلها . عندما توسطنا الطريق . أوقفا الدورية وفتح أحـي أحدهما


 التعاونية، صعدنا إلى طريق ترابي . اهتزت السيارة لخـي أن يتوقف ويطفئ محرِّكها، سمعت صوت البـابين ينـين يفتحان ويغلقان. تناهى صوت كلاب من بعيد. بقيت في السيارة مدة لا أعلمهـا . الـي رنّ
 حاولت أن أصل بأصابعي إلى الهاتف . نجحت بوضع الصي أصبع واحد في الجيب وسححبته محاولاً تمزيقه لأصل إلى الهاتفـ . فتح با باب

السيارة وعاثت يدٌ في جيبي وأطفأت الرنين . الضربة على رأسي من








 الخشبي. تكاثر اللدم في فمي، وبطرف لساني شعرت بفراغ في مقدمة
 بلساني. جئت بالسن إلى المنتصف، حاذرت وأنا أتجرع الدم كي لا
 مححكم بشدّة على شفاهي . ابتلعت دماء كثيرة حتى اعتدت على لـلى طعمها، انفلتت السن لليمين، مددت لساني وجاهدت لأبقيها في المنتصف، لساني يكاد ينقطع من أصله. بدأ خشب الكرسي ينخر ظهري وإنهاك الحفاظ على السن أتعبني. ساد هدوء قطعه نباح كلب من بعيد، كدت أغفو عندما جاءت صرخة مجلجلة.
(أنت هنا يا ابن الكلب؟!).

ابتلعت السن، فاللطمة كانت شديدة، لم أعع ما حدث بعدها .

## مبارك

تفرجت على بسام وهو يرتقي في الإدارة مزيحاً كل منافسيه.
 لا يدري أن مصالح عمه مرّت من خلالي قبل أن يأتي وحتى بعد

 حوله. لم ينسجم إلا مع فتاة البوم؛ مرتين أو أكثر رأيتهما ينصرفان الم



 الابتسامات التي توزعها زميلاتها لأغراض أخرى. الموظف نفسه وآخرون شكوا لي عنصريته الواضحة في كلامه، وألو وأن عينيه تقولان
 حضورهم وانصرافهم لمدة طويلة، لكي يتناسوا بسام . فأي حديث منهم في مجلس من المجاللس بأنني لم أراعِ حقّ قرابتهم مني ولمِ ولم

 الهيكل الذي شُيّدته أن ينهار بحماقة من من هنا صرت فعالاً في نـدوات المـعارضة، أقدلّم الـمتكلـمـين في واحدن أنـة

وأتحدث في أخرى وأتقدم الاعتصامات. هل تظنون أنني أطمح
 لا، فللبرلمان ناسه، وأنا أعشق التقلب في الظلّ الِّلِ فقد نلت حصتي من الشُس. لماذا أقف تحت نارها المسلطة فأنال القيل والقال؟ بينما هناك عدد كافٍ من الناس المنحنين الذين أرتقيهـم بسهولة؟






 أحد منكمم: كراهيتك لهم قد وصلت حدّ أن تشـارك في معـارضة
 زرقاء في تصريحاتك كناشط سياسي، فلماذا مرَّرْتَ لهم وستمرِّر ما لا لا لا يريدون من صفقات؟ يا أيها الأعزاء من الأخلاقيين الذين لا يرون


 يعبر بعدي. الغريب أنني كلما أمعنتُ في الهجوم زاد

 القبيلة التي ينتمي إليها . هناك شكّ في نسبتهم إليها، لكن المالل

قوَّى ذاكرة أعيان تلك القبيلة فتذكّروا أنهم يلتحقون بهم. في ذلك




 خداعاً. هـم يفكرون في الآني، لا ينظرون إلى الصوروة الكبيرة،
 بسام ينتمي إلى التجار، والتجار وهم أطفال اللدولة المـلـللون استشعروا بقرون استشعارهم رغبتها بالتخلي عنهمّ، فارتموا بأحضان القبائل ليستعيدوا توازنهـم ويرعبوا الدولة علـة عبر وسائلهـم



 الغسال في ديوان جمعنا أن الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها
 نائب جمع بين انتمائه إلى الحركة وإلى القبائل . عقب المشهاكل التي تسببت بها البومة في العمل قدّمت لي استقالتي التها فوقّعتها . تغيّر

 وحتى لو كان فلن يفضي إلى شيء لـخلفيتهما العائلية المختلفة؛ يظن الجهلة أنهما حضر لمجرد اللهجة والمنظر الخارجي ويتغافلون

عن كل ذلك التباين؛ هو تمتدّ جذوره إلى نجد وإن هاجروا لفترة
 ينحدرون من نجد. والمفارقة في أنهم جميعاً أيضاً يروننا بدواً من ألا

 صـار . بعدما استوعبت أثر رحيلها عليه دعوته عدّة مرات للذ الذهـاب
 شاء لبحثئتُ له عن زوجة شبيهة بالبومة التي في خياله . تردَّد، يبدو أنه جبان، تقوده زوجته بيدها يميناً أو شمالاً ولا يستطيع الخرورج عن حكمها. غداً سيطير بي الطائر إلى عالم الأحلامه، ألتمدَّد في درجة رجال الأعمال، سأمكث شهراً ثم أعود إلى هذا الهمم.

## يوسف

ليحترق هذا البلد بمن فيه، هل بقي بعد شيء جميل بـي
 أمتلكه في أوروبا قاب قوسين من التحقُّق ؛ شقة في مدين
 وآخرين يجلسون في حدائق يقرؤون الكتب، بيت في عي عالم حقيقي

 عمري أكتب ظانّاً أني في وطن حقي الني عن عيني الغطاء ليكشف أنّ ما ظنتنه دولة لـم تتعدَّ كونها مانـا مضارب قبيلة كساها المال زجاج ناطحة سحاب بسام وهو متجه إلى تجمع الغوغاء في الصليبيخات الـيات، كنت أغلي غضباً، الليلة الكبيرة التي عقدت عليها الآمال تبخَّرت، لماذا يصرّ

 الثلج فيها دون أن تمسّ شفتي. ارتديت ملابسي مرتين قبل أن أفتح
 لمزقوني ضرباً وانتهيت لـمصيري كمصير (ج) محططّم الأضلاع. اضطربت وأنا أدخل تلك المنطقة لأول مرة في حياتي، لا أعرف مـن هـذه الـدولـة ولا أريـد أن لا أعـرف سـوى طـريـقـيـن، طـريـق

الشاليهات البحرية حيث أستجم في نهاية الأسبوع، وطريق المطار الذي يأخذني إلى الدول الحقيقية . وجدت ساح الـي بسيارات تصطف عشوائياً. فعلمـت أني اقتربت، حسمـت التردُّر

 اذهب بعيداً، فالقوات الخاصة تضرب الناس وستصل إلى هنا بعد
 وأتخيله محشوراً يُضرب من القوات الخاصة ويُعتقل . جاء آخرون وهدير كالامهم لا يزال في رأسي حتى الآن، ليتني كنت أصماً الصـي


 أصبعاً يريد أن ينقفهـا من الـداخل . آخر يطلب منـهـا مـعاملة

 الأسنان، وبدل الكأس سكبت كؤوساً . وخيالات الردّ علمى مَن
 شجاعتهم التي يذّعونها في ندواتهمّ، بوجوههم الغاضبة وقبضاتهم تتأرجح في الهواء، أين ولت؟ محخرجات التخلّف التّف التبلي وصراصير الجمماعات الإسلامية ومزابل اليسار؟ . . . مـجرد حشرات، نعالل تسكتها إلى الأبد. يريدون قوانين وهم أول من يخرق القوانين،
 الـدستور! أي دستور؟ هـل بقي منه شي؟ يريـدونـه أجوف كـبوق

ينفخون فيه ألحان صيحاتهم القبلية، لديهـم ثأر قديم يريدون أن




 قبل، بدأت أشك بأن هناك من يُدبّر الأمر، لعنة عليهـم جـميعاً .

 معه السماعة لم أشعر بأنني فقدته، ففقدي له قديم . بعد ذهابه إلى الدكتور النفسي عرفت ما به، فقد لَّحَح لي الدكتور الأحمر ما ما يعانيه بسام. عندها استخرجت بمساعدة صديق اسم صاحبة الرقم الذي حفظته من اختلاسي للنظر في هاتفه، تذكّرت ذلك الحـر الحـم الذي رواه لي بسام في الـمطعـم وقصّة البالون والسيـارة التي دهسـت

 ماتت وكلّ ما جرى لبسام وكوابيسه حزن على موتها؟؟! لا يهمني
 أعلم أن ناراً تصطلي في داخلنها . القادم في مقهى. لا أظنّ أن أيام هذا الأسبوع ستمر كما تمر ألما الأئيام عادة. إذا ما بكينا ولا دمَّعنا لا تفتكروا فرحانين .

## نواف

اكتسـحني برد شـديد، انتشلنـي من إغمـاءة، كنـت أنتغض .
 وثقيلان . استطعت فتح فرجة صغيرة من عيني الشمال منها سبرت المكان الذي تسرَّب إليه خيط نور من ثقب في ساتر حديدي يسد
 طاولتان بينهما قطعة سجاد، صندوق قناني مشروبات غازية فارغة، علب أصباغ رائحتها أتتعَت تنفسي . نظرتي مهزوزة وألم انتشر في رأسي. ما لبثت النظرة قليالً حتى أسدلتُ جفني من الألم وعدتُ
 لا يخترقه سوى هدير مكيّف هواء حوّل الغرفة إلى ثُلاجة. تذكرت بعضاً من الكابوس الذي رأيته؛ كنت أغوص في ماء ماء بارد والدنيا مظلمة من حولي. سطح الماء جليدي، أريد أن أتنفس فلا أجد فجوة أخرج منها . أكمل الغوص، لا هواء في رئتي وألحي أكاد أختنق،

 ضربني على رأسي بقوة فرجعت إلى الغرق. يئستُ من صراخ لن يـجدي فاللاصق على فمي أُشدّ من أمس والعطش تملَّك بلعومي. حتى الدماء تمنيت أن تسيل مجدداً من

مكان السن. أريد ماء، بعضاً من الماء الذي يبللني من رأسي حتى

بـي
استيقظت على ماء بارد يندلق على رأسي كدت أختى أختنق من برودته . انزاحت العصابة عن عيني ورأيت وجهه جيداً، رأس أعـجـي ضخمه، حليق الشعر واللحية عدا عنفقة تحت شفته السته السفلى، أمسك أمك بخرطوم بلاستيكي أبيض يهز به في الهواء. صرخ بلأبر بأنه سيربيني، نعتني بالناشط السياسي المخنّث . أردتُ أن أقوم إليه وأنهششه من
 جسدي. وصفني الجبان بالجبن وأنه سيرمي بي وراء الشمس . هل
 يبدو أنّ ضربي لـ (ج) هو ما أتى بي لا غلا غير، لا لا بد أنّ أحد ألـد رجال







 سيراها في الساحة، سيبلغون المخخر، أبناء عمي سيهرعون للبحث



قنينة ماء يخرج منها مصاصاً. وبيده الأخرى قلمه، ثقب به الشُريط اللاصق. صرت أشرب من المـصاص ماء بالكـاد يصل لي . كـل

قطرة شعرت بها تسري في عروقي . ("ما تفسيرك لما وجدناه في السيارة؟").

عيناه مسلطتان عليّ وقد ارتخى جفناه كمن يريد النوم، نبرة مَن لا يحبِّذ اللف واللدوران. أخرج من جيبه العلوي ورقة مطوية، فتحها بعناية؛ شعار الدولة في أعلاها وجدول مرتب أسفل منها . "اكل شيء مذكور هنا، فلا داعي للإنكار" . عاد إلى كرسيه، امتطاه مقلوباً أسند ذقنه إلى ظهر اللكرسي، وعاد بالنظرة ذاتها . (ما رأيته حتـى الآن لن تعـدّه شيئاً مقـابل مـا ستراه إنْ لـم.. . تتعاون".

مال بكرسيه إلى الأمام حتى كاد يسقط، مدّ يده ناحية الشريط اللاصق وأمسـك بطرفه ونزعه بقوة، الألـم لا يُحتمـل، صرخت وطفرت اللدموع الحارة مـن عيني بـنزارة، شـعرات شنبي كأنهـا مربوطة بقلبي. أحسست بلزوجة فوق شفتي، دماء. سكتُ قليلاً لم

أجد شيئاً أقوله . بدت نوبات الربو قريبة (أنا مريض! !) .

وجهه البارد لم يتحرك، هو مَن تحرك، قام واقترب وبصق في وجهي وقرَّر . "الن تتعاون") .

صرخت أن لا شأن لي، وأنهم بالتأكيد يقصدون شخصاً آخر،
 حلاقة صغيرة تأزّ، انفجر ضاحكاً، كأن الأزيز يدعوه لنلك. (الا أتحمل منظر شنبك المضحكك، فنصفه اليمين يكاد يخلو
 ممنوعات؟ الشرطة في خدمة الشعب" . أدرت رأسي مبتعداً عن الماكينة. (أمين . . يا أمين . . تعال هنا)".
أعاد النداء مرات، دخل بنغالي تكاد تختفي رقبته من السمنة. أمسك برأسي كما يمسك برأس خروف. واقترب الأزيز محدرداً،
 شفتي اليمين إلى أن وصل أسفل أنفي فتوقف.
(اسأتوقف، فلا مانع لدي من الضحكك، عنـدما يـأتي محبل
سيغشى عليه لا شك. الضحك قد يخفف من قسوته!". .
مجبل هو مَن لطمني قبل أن أبتلع سني وأفقد الوعي
(اسيعود صباحاً أو ظهراً، إن لم تتكلم حتى ذلك الحن الحين، فالله اله
يستر عليك. لن ألصق الشريط على فمك الآن، سأفعل قبل أن

هذا الضابط يلعب دور الطيب، والآخر يلعب دور الشرير ويريدونني أن أعترف بما لـم أرتكب . أحـا أحاول التملص كضبّ سُـبّ



مرتاحاً، الحكة تكاد تخلع بلعومي حتى إذا ما شارفت الغيبوبة
 مواضعه. صـدى الأسئلة في رأسي يدوي، أجد إلجـي إجابة وأقي أقتنع بها
 عن إجابات أخرى. إن اعترفت بما لـم أرتكب سأنفيه لاحقاً أمام
 الباب ويبتسم. بطني يغرغر من الجوع، رائحة ساندويشات البطاطا المقلية التي تركتها في السيارة باتت زاكية، وطعمهـا الذي كنت
 لأكلتها بالورق الذي يلفها ولن ألنـا أنظر حتى أزيله . رأيت في منامي
 أحاول إغـلاقه بقوة ويستمر في دفعه فأبتلعه . يضحكا ولك ويقول:
 وجه (ج)، بل وجه مـن ضربنـي على رأسي في الكـابوس عندما
 كنت أقف مع مبارك المجريطي قبل الندوة في الصليبيخات! ! أفقتُ وإذ باللاصق على فمي مجدداً . فتح الباب ودخلا عليّ ، ولِّي ، بيد مجبل مقصّ وفي الأخرى كأس ويسكي مُلِئُ بالثلج يمتص منـي منه
 بطني، ذهب خلنفي وسمعت صوت الكأس يوضَع على الألـو الأرض . بينما اتجه الضابط ناحية الحائط حيث اصطفَّت ثلالث كراسي خشبي ذات قوائم مرتفعـة لا بد أنّ الذي أنا مربوط بـه زابعهـمه، أمسك بِعَصاً معدنية بجانبهـم ووصلها بالطاولتين حتى شكَّلت عـارخة أنـة

كجهاز قفز الزانة وأحكم تثبيت طرفي العصا بقطعة معدنية. مجبل من خلفي قصّ دشداشتي من عند الرقبة ثم أمسك بطر بطرفيها ومزَّق الباقي بيديه، التف إلى الأمام، نظر في وجهي مني
 الفلاش في عيني واستمر لمـعانه لثواذٍ. أرجع هاتفه، همس فـي في أذني
(ايا ابن القح. . أنا سأربيك وأعلمك كيف تقيم علاقة مع مَن هم أعلى منك يا سافل" .
من يقصد؟! أمك هي العاهرة يا ابن . . حرق في جلد كتفي أسفل رقبتي سرى إلى قلبي مباشرة وانفجر ألمـاً لا يُطاق، أطفا
 سيجارة أخرى من العلبة، أشعلها، أشار إلى البقية (اسأطفئها في أماكن لن تتخيلها! !) .
عاد الضابط ومعه شاب آخر أخلذ ينزع غترته ويطويها، تحت
 ينظر إلى كلب نافق .
"هذا هو المتهم؟". .

وجهه ناحيتي وسؤاله لهما . أجابه الضابط متصنعاً الهدوء. ("نعـم يا علـي، هو المتتهمه، وكاد يـعترف، لذا اتصلـت بك وطلبت حضورك، لكن يبدو أنه يحتاج إلى المزيد من الدلع" .
 عليّ فعلت بنفسه شيئاً، فأنزل بصره إلى الأرض ولى وهو ويقول :
(يا ابن الناس، اعترف وإلا فتحمّل ما سيأتيك)".
 نفض الغبار عن الغترة وغادر تاركاً العقال على الأرض دون ألى ألـن ينتظر أي اعتراف أو حتى يزيح اللاصق لأتكلم. أغلق مجبل الباب وأقفله.
(هذا وقت الشواية با فواز").

قالها مجبل بمتعة للآخر، اسمه فواز . هل سيضعونني على
 صرخة مكتومة من ألم قصم عمودي الفقري جعلني أريد أن أركض فأضربه بالحائط لعله يخف قليلاً . حُملت كخروف، الفـو كل من جانب إلى حيث وضعت العصا المعدنية . ملابسي المـمزقة تساقطت مع الحمل وبقيت بسروالي الداخلي . لامست العصـا المعدنية باطن
 وكاد رأسي يلامس ركبتي، ومررت يداي من أسفل العصا، والتقتا
 أحدهما رأسي إلى الخلف فكاد يلامس الأرض، صار رألسي فـر في الأسفل وكتلة جسدي في الأعلى. ارتاح ظهري لدقائق، خلالها
 نفسه، كتفي سينخلع. أزال العصابة عن عيني. (اسنخرج، وسنرى مراجلك").
خرجا . عادت الدموع إلى عيني، رأسي المائل جعل الدموع التي انفجرت تعبر صدغي وتختبئ في شعري حتى صـار رأسي

مبتلاً، بارداً . كتفي ينفصل عن جسدي مع الوقت، الآلام تحتشد، نوبة ربو تلوح. ألم رماني في هذياني

 علبة سجائر فسقطت عليّ الخيام المستندة إلى الحائط وانستحتِ
 غيظاً وأطلقت العنان لدموعي فقبلها بساعتين أمسك بي محاسب

 الجمعية قبل أن يصل إلى الشُرطة، لكنه اتصل بوالدي وألدي أليظه من


 فأمسك به ابن عمه ورجاه ألا يضربني في سيارته البرتقالية. قاد سيارة الأجرة التي يعمل عليها إلى منيلن النـي بسرعة غير معهودة. عندما وصلنا ترجلت من السيارة والتففت نحو



 الإعياء. عندما رأيتها أغمضتُ عيني ولمي أفئ أفتحهما إلا تحت إضاء الضاء غرفة الطوارئ السـاطعة ووجه والدي وإلى جانبه ممرض هندي ودكتورة مصرية، بدا خائفاً، عندما رآني أنظر إليه عاد إلى وجهه

القاسي وخرج تاركاً أمي التي أعرف أن عينيها تدمعان من خلف
 يُخرجني من هذا العذاب؟ جسدي سينقسم إلى نصفين . عادت نوبة الربو صرت أسعل وأسعل، طعم الدماء دار في حلقي. صرحئت بأنني سأعترف وأعترف، أعترف بكلّ ما يريدون . أريد أن أنزل ألنـ . دخل الضابط الغرفة يتبعه مجبل بوجه مذهول . "اتبكي كالأطفال؟ لم ترَ شيئاً"). عقب فواز (قال سيعترف").
(أعرف ألعـاب هؤلاء الـمهرجـين جيـداً، للـتو قلـت لي إنـ
 التحقيق ينكرون كل شيء. . دعه لي" .
خرج الضابط فواز وهو يقلب يديه في الهواء متبرماً . أخرج



 "(والله سـأنهي حياتك يا زبالة، ولن تككون آخر كلـب يـموت بجرعة زائدة) .

## نادية

أنا سكرى، لا تسافر بكم ظنونكم بعيداً . لم تستهوِني الكححول
 لي جربنا خلالها علبَتي بيرة ولم أستيبغيا، لكنيا لكني ما زلت أستحضر

 يظنّوني جدية ولا يشعر أحد بي وأنا أحدق بهر بـم وأسجل ملا لاحظاتي على ورقة بينما قلبي في الداخل يرقص لإطراءاءاتهم التي يفتتحون بها حواراتهم ويختتمون، أحاول إلهاء نفسي لئلا أسيخ أمامهـمهم.
 كلماتي متعثرة وقلقة وخائفة منها . أسير على حبلى حبل كبهلوا الئلوانة في سيرك، الحبل الفاصل بين العقل والجنون، لذا بليز بليز لا تصدّقوا كلي
 هناك حيث تنفّست الحب الحقيقي -إن كان هنالك حبان حب حقيقي في




 لأذهانكم ولو منحتكم ألف ساعة للتفكير . هل عائلته غير أصيلة؟

لا ، بل أجدادي وأجداده ينحدرون من القرية نفسها في السعودية.

 بينهم إلا يوم القيامة . كل الطرق مسدودة أمامنا إلا أن نتزوج ونضي الكل أمام تلك الورقة. هو جبان لن يفعلها وأنا لن أفعلها رغم جنوني. تمنعـت عنه طوال سنين الدراسة. لا أدري هـل ألـا أكمل

 كم أودّ أن أفتتح فقرة للصراحة كما يفعل


 التخرج من عاصمة الضباب، جلسنا سوية، طال الصمتـ ونحن نتقلب على تخوم اللذة. بلحظة جنون قرّرت منحه ما تمنعت عنه ، لا أعرف أين كان عقلي حينها . أذكر صدره يعلو ويهبط، يتنفس كمن خرج من غرق والعرق يكسوه. ارتدى ملابسه، عند انتههاء
 في أميركا ماجستيره وتركني أعود إلى الكويت. في الـي الطنيائرة تسلّل سؤال الرعب إليّ وخنقني . . ماذا لو؟ بعد وصولي بيوم، كنت قد أقفلت عليّ غرفتي أخربش على الورق غراباً . جاء أبي ليُخبرني عن خبر بسام وواللده وتقدّمه لي، وطلب مني التفكير، التفكير يحتاج
 الذذي غمـره الفرح واحتضننـي خرج من عنـدي وفي عـينيه عـدم

تصديق. ظنّ أنني سأرفض أو أتردّد على الأقل . زادت دهشته



 قضينا أياماً جميلة في إيطاليا . بعد عودتي من شهر العسل اكتفيت بحفل استقبال صغير قصرته على صديقاتي المقرّبات اللاتي لُمنيني

 تلاشت نشُوة الكالام الـحلو بعدما قلت لكـم ما قلت لـت ورجع لي هـمي بولدي، ما حصل له من تحرّش تبيَّن أنه مبالغة من سائقنا
 وبكاؤه لا يعدو رغبة منه في إثارة اهتمامنا به بعد بعدما أهملنا لي دكتور علم نفس في الجامعة وجهني نحوه صديق، لكن الكن ذلك لن
 بأن أمنحه لزوج، كبريائي. بعدما عشت حياتي كلها وهو يسير في

 بسـحنـة تـختلف عن أهـلي ولا تقتترب من مـلامـح أهـل بسـام،

 لسانها الحادّ، منذ نظرت في وجهه نفت أنه من وجوه الميلان، نبض قلبي كاد يختفي لولا أنها أكملت بأنّ وجهه كوجوه أنه ونـوه الصعايدة

أخوال بسام. وبين ضحكات الجميع على تعليقها، أخافتني الجدة تلك بنظرة سلَّطتها علي ثم أبعدتها . كبر عبدالمحسن ورا الكعلام، لم ألجأ إلى مختبر يحسم ضباب الشك الشكّ واليقين. كل ذلك
 شقراء، وربما صار عنده ابن منها حسبما سمعت. ما زال عطره


 قصة ستلبث في ذاكرتكـم التي حكيتهها لكـم للتتو أم هـه التـي

 وعندما نصل نتزوج ونضرب الجميع في الحائط، في اليوم الأخير تركته يركب الطائرة وخرجت من المطار، خرجت من حياته، كتبت
 ومقطوعة من شجرة. المسكين لـم يتجاوز تلك الحادثة بسهولة واستمر يشكو لي العشق . عندما رجعت جاء بسام ليخطبني وقبلت

 خبرت الحب لذا لا أعتقد أنني بعد هذا العـمر أخطئ في تميييز علاماته وأعراضه، فأنا استمعتُ وعايشت وعشت ألـُ وعاينت تلك النظرات التائهة للمغرمين . قد نجهل إنساناً ما يا يعيش بقربنا وعنا فقط لأنه
 أنني أكشفه من نظرة تغيَّر كثيراً؛ يدندن ألحاناً لأم كلثوم التي كان

يطلب مني أن أغير القناة التي تعرض أغانيها إن انسجمت معها، ، يغني "هل رأى الحب سكارى مثلنا" وهو يستحمه، ويعتني بلباسه
 عندما يعبق البخور في المنزل أعلم أنه سيخرج
 ولا يطيق غيره. صار يسدي ملاحظات عن لون ألا فـا

 بالتفاصيل؟ يقلب هاتفه إنْ جلس بقربي كأنه يخاف مكالمة مفاجئة
 فندق تشابه غرف فندق كنّا نسكنه في لندن، أوشكك على أن أن أصرخ





 أفضل الأحوال سيصفنني بالمسكينة، لست كذلك . لا أذكر متى وجدتني أفتش في متاعه لأول مرة، قلبت مـحفظته وهاتفه الذي أقفله برقم سري اختلست النظر إليه فحفظته وصرت أنبـش ألنـه عندما يدخل الحمدام. لـم أجد شيئاً في البداية، حتى أتى أتى اليوم اللني
 بيسْرية لا أصل لها، لم أتعب بتعقبها، كل التفاصيل أتت لي وأنا

أضع رجلاً عـلى رجل، علمـت أنهـا تعـمل في إدارته. وجدتُ حسابها على الفيسبوك وحواراتها موجزة وعلامات تنات تنصيص توحي
 معتادة في رحـلات سياحية وأخرى بـجانب طائر بوم أبيض في حـيــة حيوان كـما يبـدو، وصـور لـوحات رسـم فيهـا البـوم في

 ثقتهم بأنفسهم ليس لها حدود ويظنون أنهم قادرون على إنـ إنفاء كل ما يريدون إخفاءه، قد ينجححون، لسبب واحد لا غير؛ هناك اك امرأة لا يهمّهـها أمرهم. على الإفطار أريته رسالة مليئة بكلام عاطفي واضح جداً أنه أرسلها لي بالخطأ فلم ينبس بكلمة، قام إلى غرفته
 بخاتم ماس كرهته بقدر ما أحببته، أمضينا ليلتنا معاً رأيت انـيا انعكاسها سعادة في وجه عبدالمحسن عندما قدم صباحاً ليقبِّني قبل ذها أبه إلى


 أتركه يعيش كما تركني؟ في ليالٍ يرميني بكلمتين حلوتين فأرجع إلى
 ضوعه، أقود سيارتي خلفه دون أن ينتبه، يصل إلى مقا مقاهي مني منزي
 في الخارج، أراه يترجل نحوها يمسك بيدها ويدخلان المقهى أتردَّد هل أنزل وأفتح باب المقهى وأصرخ في وجهيهـما؟ لم أفعل،

لا أريد أن أكون موضوعاً للحديث. يعود مساء، يدخل ويداعب
 وأنه انشغل في الديوان مع أبي وأعمامي، يحاولا
 هاتفه ويدعوني لفراش صار خشبة مسرح، هو يمثِّل . . وأنا سأمثِّل، بل وسأتفوق عليه. أتلذذ في منحه صدى رجولة زائفة . بين فصول
 معي في ديوان العائلة! هل أكذِّب عيني عندما رأيته في المقهى




 السيارات الرياضية واليخوت صارت الكتب تتكاثر بين يديه، ويرسم خطوطاً أسفل جمل رومانسية. وفي الآونة الأخيرة يمسك
 ليشركني في حياته الجديدة. في حسابه على الفيسبوك يضع يضع مقاطع




 عندما يخبرني بأنه سيسافر في رحلة قصيرة أقبِّه ويخرج . أسرع إلى

منزلها، أركن في زاوية بعيدة ولا أرتاح إلا عندما أراها تصلُ وتنزل فأتأكد بأنها ليست بجانبه على الطائرة، نكني متأكدة من أكنا أنها تزوره

 إدارته فعـلـــت أنهـا استـقـالـت قبـل سـنـة لـيـلـة عـاد مـن ديوان الصليبيخات وولج في هذه الحمىى وأنا أجالسه والس أسمعه يشكو آلامهاً
 لأن لقاء سيتم بين بسام وفتاة في شقّته . ثم اتصل غاض شيء من هذا سيحدث، لم أعرف ما الذي جرى، صدق بـر بسام،
 عندما سمعته على الفراش يهذي باسمها، ويردّد ماتت ماتت، يا خوسيه، ماتت، عادت سيرة تلك الفتاة على لسانه . حزمت أمري واتخذت قراري، بدأ العدّ التنازلي .

## وكيل النيابة

دخلت عليّ تلك الفلبينية باكية، لباسها مقطّع وبان بعض جسدها . خـمَّنـت أنه اغتصـاب كالعادة الفـينة ، وغالباً ستـكون مواقعة برضاهـا ومـدفوعة الأجر، لكن الأمور جرت على غير ما تهوى أو . . يهوى، فصار ما صار بينهما . أجلستُها وطلبت من السكرتير الونير

 تحت ذقني. هي قصيرة كأغلب الفلبينيات، رغم ذلك فـلك فهي جميلة


 .Ms. Eveleen what happened to you? ثُانية. لم يلامس بكاؤها شيئاً فيّ فهذا المشُهد يُعاد كل أسبوع. حتى الأفلام نفتقد لذة مشاهدها التي تعتصر لها قلوبنا عندما تُعاد وتُعاد عبر محطات الأفلام. رجعت إلى دوري، صرخت فصمتي الـا
 ما أرادت، لم أبالِ بتفاصيل سخيفة كأحلامها، تركتها تسترسل لا لا أريد مقاطعتها؛ هو بنغالي تعرَّفت عليه منذ ستة أشهر ، يغدق علياليها المـال، متَّخذاً منها خليلة . يحضر إلى شقتها في منطقة الرقعي

زجاجة من الخمر لا يقدر على ثُمنها البنغال عادة فهم يستعملون
 إلا في ضحى الغد. انبهرت به وبالمـال الذي يـجري بين يديه.
 أسواق الصالحية الشُعبية وتعلمت صناعة الأطباق البنغالية . ودون إنذار اختفى من حياتها، تبخر ، بحثت عنه ولم تجلده، ربما مات

 يعمل في استراحة لأحد المتنفذين في منطقة المزارع. انقطعت أخباره وطوقها الحزن، حتى رأته في مطعم مـع فلبينية أخرى .
 أخذهـا إلى المززععة وتركها لصـاحبيه ليفعلا بهـا مـا فعلا ، ورمى
 أكثر من مرة، لكنها أيقنت أن انتحارهـا لن يؤثر به، بل سيعيش حياته ويكملها كما يشاء، وهي تريد أن تنال منه بأي ثمن . لذا لتشتتكي حادثة ضربها . التفاصيل متفرقة سمعت مثلها في قضايا سابقة، لككنها لم تجتمع في سياق واحد من قـل قبل . تركتها تستطرد على الرغم من حشد الأسئلة في ذهني، سرحت أثناء حديثّها في فكـرة رواية عن العـمـالة في الكـويـت ومعيشتهـم وأحـلامهـم التـي تتحول إلى كوابيس وكلّ ما يتوارى خلف قصصهـم . رجعت إلى
 انفجرت باكية مجدداً. هل أحبته فعلاً؟! حيأة غريبة، من يبحث عن

الحب يلاقي سرابه، ومن لا يبحث عنه يلاقيه ويزدريه! عندما انتهى السكرتير من كتابة المحضر، طلبت منه أن يكتب طلب إلقاء قبض على البنغالي، ويرسله إلى المباحث ليترصدوا له اله في شقته بمنطقة الرقعي أو في الاستراحة. لـم تكـن تـعرف اسـمَي صـاحبيه وعلى الـى الأرجح لا يهمّها أمرهما . هي تريده هو وأنا أيضاً .

## 10

## فصل: مكالمة لم يرد عليها

في اليوم السابع، أدركت أنني اجتزت المسسافة بين الحياة

 أزال حياً . وأحياناً يتمادى بي الخيار ألا ولا وأرى أنّ
 ينطفئ، ولربما كنت كذلك دون أن أدري. هلاوس وكوابيس وإبر
 محاولاتهم لإطعامي تبوء بالفشل .
 جلوكوز يحاول تعويضي. اللقيمات التي آكلها صغيرة جداً بالـيا بالكاد تسكت الغرغرة التي في بطني وسرعان ما أستفرغها ـ الـيا رجعت إلى





التسمـم هو القشة التي قصمتني بعد أن هبطت فوق الأحمال التي على كتفي
بينما أنا بين الحياة والموت، جاءتني رائحتها قبل أن أفتح عيني وأراها، يدها الدافئة تمسِّد شعري وتترنمر، أفتح عيني فتتمتم
 وتمنيت لو أنني أختفي من الوجود. تمسكك براحة يدي، تمرِّر

 سلقهـا، آدي اللي قشرهـا، آدي الللي أكلها، آدي اللي قال إديني حتة، . . . هل تمتمته، أم هي الذاكرة؟ ابتعدت منذ زمن لا أذكره عنها، ولا شيء يربطني بها سوى تهنئة العيد المقتضبة وقبلة خاطفة على رأسها، ومكالمات تكاد تكون شهرية تنتهي قبل أن يدور عدّاد الوقت في الهاتف ويتجاوز الدقيقة. صرت أحادث كل الناس أكثر
 فأستمع لها، إلا أمي. لم يجرِ بيننا حوار منذ سنين • ربما نـيا نسيت
 يعكس الرضا . أرجعتني طفلاً . الرجوع إلى الطفولة رجوع إلى الـى الذكريات ربـا لنتجاوز ألم الحاضر . عـادت طفولتي، محبتي
 كلهم يرددونها وأسمعها خافتة : ابن المصرية! عرضو الهوا عليّ ثمـي
 مكتوباً، أم شفوياً؟ لا ذاك ولا هذا، أفعالهم هي الرسالة. متى ما ما

اقتربت منهم لأسابيع متتالية أو سافرت معهـم في الصيف أكون أنا ابن الميلان، عندما أرجع ويـجدونني ألتصق بقربها أرجع


 نادية لا أراها إلا لماماً، تكتفي بالوقوف عند الباب، أهرب من نظراتها المربكة المرتبكة المتأرجحة بين حنيّة وقسوة.
 شيء، لكنه لا يفعل . أستدرجه للتحديث والإعياء يهـّنّي فيخرج كلامي مبهماً، يستأذن بحجّة الواجبات أو أو موعد النوم. اتصالات لات


 بيتاً لديّ معناه؛ وجهها فيه سأشبِّهُ بالقمر وبالشا قطار، مهها عبرت فوق التضاريس يظلان ثابتين يرافقاني طوال
 الافتراضي لم يكترث بألمي ومرضي واستمر بالجريان، فقط عدة رسائل في صندوق البريد تسأل عني، لم أجبها . تفحصت ونيا التايم لاين نزولاً، وجدت مشاركة لنادية؛ وضعت صورة كبيرة لدكتور القـانون ورجال الأمن منكبّين على ضربه، وأسفل منها علّقت :
 أجد تعليقاً ليوسف من بينهم كما توقّعت. طوال فترة مرضي نسيت

هاتفي ولم أنظر إليه، عندما أمسكت به وجدت مكالمات كثيرة لم أرد عليها . . الشيخ عبداللطيف، يوسف، عبدالوهاب . وبين كل تلك الأسماء وجدت الاسـم الذي ما ما ظنـنت أني سأرأراه ثانية في حياتي . . وجدت اسمها . . وجدت (ن).

## 11

## فصل: آلو ... بيروت

يداي ترتعشان وأنا أحكم ربط حزام مقعد الطائرة، توتّر لقلة
النوم وبقايا إعياء الـمرض . أرجعت رأسي إلى الخلفك، حاولـت

 وأقرص فخذي ووجنتي، لا أريد أن أكون في حلمـ . الرسالة التي أتت بعد اتصالهـا كانت واضحة، نُلاث كلمات قرأتها ألف مرة

 جرد كل ما حدث منذ رأيت اتصالهـا ومـا بعده؛ ليلتها فرّ المرض مني كأنما كنت أكذب وأدعيه. قلت لنـادية إنني ذاهب لـمـا لـا قاة والدها في بيروت، فقد طلبني لاستكمال عمل، لم تبالِ، وأنا لم أبالِ لعدَ مبالاتها . اتصال (ن) (ن) جاء كمعجزات الـات الشفاء التي نترأ
 عنها. ربضت قرب كلّ مكان كنا كنا نرتاده، كل مطعم وسينما ومقهى


حاولت النسيان فلم أستطع، بل كلما أمعنت في قسر نفسي على
 اتصالها اتصلت مراراً، يرن ولا ترد، حتى ظنـي
 هاتفي، أعلمني صوت نداء مضيفين الطائرة بمكانها، أتاني صوتها


(أنا في الطائرة ومتجهة إلى بيروت، لا أحد ألحد يعلم عن رحلتي، إذا أردت. . سـأرسل لك العنوان، حلفتك بكـل بكل ما بيننا ألا يعلم أحد عني شيئاً . لا تسأل فلن أجيب، مع السلامة" . ألمان
صوتها المـرتجف خوفاً، رحل بي إلى يوم مثّل أمامي بكل الـا تفاصيله. كيف ننسى ذكريات استعدنـاها مئات الــرات؟ بـات بذلك الصوت المرتجف نفسه اتّصلت بي صباحاً، ظنتنها تبلغني كالعادا عن تغيبها عن العمل، لكنها سألتني عن مكاني، كنت في المكت الصـب رجعت تسأل عن موعد انصر|في فأجبتها في موعدي اليومي
 للأسئلة . "أنا قريبة من عيادة الأسنان، أيمكنك القدوم؟" .
انطلقت نحوها مسرعاً؛ في السابق بعدما استنفدنا كل أماكن
 النهاية ترفض . وفجأة من دون مقدمات تتصل تدعوني إلى المكان اللذي رفضته من قبل !؟ نزلت من سيارتها والتحقت بي وأنا ألجُ

مدخل العـمارة وصعدنـا إلى الدور الـسابع. دلفنا، لـم تنظر إلى
 بجسدها على الكنبة تنتحب بصوت عالٍٍ، ارتعبت. \#ماذا حدث هل أمك بخير؟؟ .
أحب سواد عينيها، والبياض المـحيط به، لطالما لما أنطقاني بكـلام لا أعـرف كـيف خـرج مـن فـمي؛ بَـَّل الـدمـعُ بـيـاضهـهــا لطـا لاحمرار .
"(بسام أريد أن أموت") .
لم أفهم لماذا الموت؟ تفكيري عشوائي يتقلب كطائرة فقدت قدرة التوجيه . سألتها هل الموت هروب؟ الحبّ احتضينتي بقوة تفوق أي
 بالفيسبوك بعد أيام : نحتضن بعضنا ليختنق الحوف بيننا) بدأت
"الـم أغـادر غـرفتـي مـنـذ خـــــــة أيـام، لـهـذا لـم أرد عـلـى اتصـالاتك. بسام، أنت تعـلم عنـي الكثير وهـنـاك القـلـيل الذي

 تلقِ بالاً لما أقول! ! . .
بين جـملـة وأخرى ترجـع إلى النـحيـب ويتـأرجـح صـرهـا

 لم أعرف أنها تشرب! صارعت رغبتي بتهدئتها رغبتي بها . حملتها

إلى السرير، مددتها، انحسر حجابها . خبأت وجهها في صدري، عاد البكاء. وضعت رأسها على المـخدة، مدت يدها فـا في الهواء كأنها تريد أن تلتقط شيئاً .
(اطوال حياتي، ظننت أن هنـاك من يمسكك بـخيط البـالون،
 الآن عرفت؛ أن لا أحد ممسك بذلك الخيط، الخيطه .
انقلبت تبكي، لم أرد، فالوقت ليس وقت نقاش . أسئتها التي

 الذي اششريته من حديقة الشعب الترفيهية في طفولتي، أمسكته بيدي وأنا أتناول العشاء وعندما مددتها لآخلذ علبة البيبسي أفلت من

 المكتنزتين، أنفاسها حرى، برز ملتقى نهديها من بلوزتها، التهبتا



 تريد النوم. تخيلتها كمن أقفل الباب وأشعل النار في غرن النا


 بعده عشرات البالونات نسيتها كلها إلاه، لم يبرح ذاكرتي البي

توقفت الـمضيفـة عـندي وأخـنت وجبتي التي لـم أمسها، ، ارتشفت رشفة من عصير البرتقال فقط. من النافذة شـاهلت القرى اللبنـانية منثورة على جبال كستها الثـلوج، والشمس تـوس تميل إلى الغروب. حاولت تذكر البيت الذي يردِّده يوسف دائماً عندما نصل
 فأخرج جاري في المقعد من حقيبة صغيرة قرصين قدَّمهـمـا لمي
 صفت عطور فتذكّرت نسياني للعطر الذي تحبه (ن) . لم أجد وقتاً

 بالمسجّل فلعلع صوت المطربة صباح ينطلق من cd في مسجّل السيارة. عندما لاحت السوليدير كانت الإضاءات تعلن عن نفسها والليل يتمدد. (هن الشتاء وصيفهن شتاء") هذا الشطر الذي تذيرتي الـئه

 عامل الشنط سيجارة وأخذ مني أخرى. منذ ما يزيد عن الثلاثة

 الأجرة يـنادون على الـمـارة، زادت الـمطاعـم وازداد عـد الـد الـمشـاة وأغلبهـم من الشباب . تحدث لي عن عودة السياحة وألنـ أنا أرتفع ببصري وأمشط طوابق الفندق نافذة نافذة أحاول تخلخمين غرفت أحتها . خاطرة أزعجتني : وماذا لو أنها قصدت فندقاً آخر؟ خـا خيل إليّ أن


فانهمرت الرسائل . سحقت السيجارة تحت قدمي وأسرعت مخترقاً البهو نححو المصعد في آخره. ناداني الموظف من ونـو وراء الاستقبال

 لاستلامه. نظرت إلى رسائل الهاتف مرة أخرى والمصعد يتجه إلى

 احتوت أربعة أرقام فقط : 1141.

## فصل: الغرفة 1141

طرقت الباب طرقات خفيفة، فلم يجبني أحد. تلفـتُّ يمنة ويسرة لا أريد أن يلمحني أحد العاملين فيسألني وأدخل في الِي جلد
 صوت زحزحة شيء ثقيل، دار القفل، فتح الباب قليلاً، وظهرت البات البا عيناها من خلفه، دفعت الباب، فصارت خلفه وما أن دخلت حتى أقفلته وأعادت كنبة وضعتها خلفه. الإضاءة شحيحة وتكاد تكون معدومة. تشبثت بي ورجعت لنشيج يبدو أنه توقف قليلاً . حملتها



 المنتصف. احتضنتها بقوة، فلساني فقد القدرة على النطق ولا أريدها أن ترى دمعتي . الأسئلة المعلقة منذ زمن دون إلجا إلجابة انضمَّت
 اشتعل ناراً ولبستني حرارة فقمتُ وخلعت الجاكيت وعلقتها وعدت

إليها . لمحت قنينة فودكا على الطاولة بجانبها وحولها علب عصير ليمـون بعضها فارغ. تضاربت الجمـل في رأسي، انـدست فـي في اللحاف.
(لا تتحدث . . احضني") .
 أكثر، التصقت، بدا تنغسها مضطرباً. ترجع إلى النشيج . (ما بك؟").

لم ترد، أكره الصمتـ. أنا بقربها بعدما فقدت الأمل في رؤيتها مجدداً . والآن بعدما وجدتها تصا تتحول إلى حـرا
 تاج السرير • من خلال الضوء الشحيح تبينت بقعة تخلو من الشعر في رأسها . نطقت شفتاها بعا بعد صيام .
"ا(انتقدتك يا بسام، لن تتخيل ما مررت به، أنا خائفة)". صرت أتفرّس بوجهها، صار أنحف قليلاً، خدها اليمان اليمين بارز
 وجهها، أمسكت بها وصارت تقبل أناملي وتشمّ يدي
(افي تلك الأيام التي ابتعدت فيها عنك، تعمدت أن أغلق كل
 لكنني أتوقف في اللحظة الأخيرة. يا بسام كل المصيائب تكمن في القليل الذي لم أخبرك عنه. . " .
نظرت إلى النافذة التي تحتلّ مساحة الحائط نحو الليل الذي انسدل. على غير العادة وما هو معروف، يحيلني ليل بيروت إلى

شيء من الخوف. أضواء جونيه من بعيد تتلألأ وتتراقص كحلم.





إذا لـم تحصل في هذه الحياة على شخص يصدِّقك إن قلت له: لقد طرتُ وحلقت في السماء، فأغلب الظنّ أنك لم تجلد فيّ فيها من يُحبك. لم أصدق النحافة التي بدا بها وجه بسام عندما فتحتُ له بـاب غرفـة الفـنـدق . كنـت متردِّدة وغير واثقـة مـن قـدومـه إلى بيروت. لم أخفِ عنه في ما مضى إلا القليل وأضمرت بأنه سيعرفه من خلال فضوله، فديرتنا صغيرة والسؤال يقود الناس إلى حيث يريدون وما لا يريدون . لمَّحَحت له أنني مررت بتـي
 وكيف تعرفت على مجبل في حفل تخرّج أخي الذي استشهد أنناء مطاردة تاجر مخدرات عندما انقلبت به سيارة شُرطة يقودها وهوى من فوق جسر . في ذلك الحفل بدا مجبل وسيماً للغاية ومنظره بالبزّة الرسمية رجولي ومغنرٍ . فترة التعارف كانت ونـ وجيز خلالها كل شيء عنه حتى خصاله القبيحة، كان يريد أن يبدأ من جديد، ويرمي حياة اللهو السابقة وراءه. زفاف بسيط ورحلة كروز جابت البحر المتوسط أمست بوابة إلى عالـم سعيد يناقض كلـ ما ما يقال عن الزواج أغمض عيني . . فيغمض عينيه. جاء انتفاخ بطني خبراً أشاع الشاع الفرح في العائلة بعد وفاة أخي بشهرين. المواليد يجدِّدون الحياة وينسون

الناس الموت، ترقّبه بلهزة تفوقني. خرج الوليد إلى الدنيا هزيلاُ، تصفعه الأمراض، مرضاً تلو آخر . أخبرنا الأطباء باستحالة الـة حياته . شهور معدودة وباتت كل الصور التي التقطناها له ذكريات مبكية في المقبرة أهيل عليه التراب، دفناه ودفنت معه رغبتي في الحياة الحيا حاول مجبل أن يساعدني وينتشلني من السواد الذي وقعت فيه. لأول مرة يسخر القدر مني بهذا القدر ، لماذا انتقى الموت مولودي البكر، وترك كل أولئك الأطفال لآبائهم؟ قال لي الجمّ الجميع وهو ردَّد
 إلى السـمـاء وأصـرخ رافــة يــي نـحوهـا، لـمـاذا لـم تـأخـنـنـي أنـا وتتركه؟ هل لموته فائدة على البشر؟ وهل حياته ستنقص من عمر أحد؟ طاف بي على عدة مشايخ، شعرت بلمسـات أحدهم تتجه نحو أماكن جعلتني أصفعه فردّ عليّ : مثلك لا تستحق ألن تُ تُرزق
 بدأ ينفصل عن عالمي ولم ألمه وتركته لما يريد. اتجه نحو أصدقائه ودار في فلك أسوئهم. . يعود عند انتصاف الليل أو قرب الفـر الفـر بخطوات مترنحة ورائحة تقرفني، عندما أمتا أمتنع عنه يسوق لي آي وأحاديث لا تقنعني، أمتنع أكثر فيضربني بقسوة، ويهزني ويهتي
 للذهاب إلى حفلة يقيمها أصدقاؤه في شاليه أحدهـ أحمه، ألحَّ علي
 رضختت في النهاية وقادني عبر طريق طويل إلى هناك لـم يكن شُاليهاً، بل استراحة في المزارع! منذ وصلنا رأيت المركبات التي

اصطفت خارجاً والبذخ يعلن نفسه في كل تفصيل؛ حول حوض السباحة توزع رفاقه مع فتيات بعضهـن زوجات ولات وأخريات لـسن كذلك، وجه واحدة منهن بدا مألوفاً تذكرتُ لاحقاً أنها زميلة في
 كانت عليها أيام الجامعة والفتيان يحفونها من كل جا جانب . الموسيقى الـي
 فرفضت، وقبلت بأن أمسك بالكأس كي لا يكون منظره بشعاً أمام


 الجامعة، أخذت المفاتيح وركضت نحو السيارة، منذ ذلك اليوم لم الما
 قبلت للعمل في إدارة بسام، بدأت في نسيان مـجبل وإخراجه مان من حياتي وكذلك فعل هو، كأن لم أكن في حياته وكل ما كا كان مجرد
 وجدت بسام طوق نجاة؛ دائماً يردِّد لي بأنني جعلت منه إنـي إنساناً آخر ولا يلتفت لي عندما أخبره بأنه أعادني إلى الحياة من جـي
 ذهبت للعمل في شركة استثمارية. عاد مجبل من الماضي بعدما

 تضاءل أمام إصراره وحديث أمي لي بأنه حدّثها عن التغيير الذي

طرأ في حياته . تعاظم نفوذه في العمل والسلطة التي منحت له
 له، أعادني في لـمحات للـحظات سعادة عشناهـا سوية وروقان
 ثم امتدت . بدأ يطلب طلبـات غير سوية تعـذرت بأعذار شتـى . يريدني بطلة لخيالاته المريضة. زاد رفضي. عاد للاختفاء، تلاشى لأيام ظننتها ستطول، لكنه عاد، يقتحم الشركة ويفتح باب لـي مكتبي ويصرخ بأي زميل يجده معي، بل مرة اشتبك مع أحدهم. قدمت استقالتتي خوف الفضيحة، لم أهتم بوظيفة، فتحويله المال لمي شهرياً لم ينتطع، وعلاقاته تسـحب أوراقي بهـدوء عندما أتقدم لوظيفة وأعود إلى نقطة الصفر . كم من مرة فكرت بأن أتصل ببسام وأستنجد به، لكني خفت عليه من مواجهة هذا الوحش . ليلة حادثة ديوان الصـليبـيـخات، كـنت أغلمي غضـباً مـن مشاهـد الضـرب،
 صوت الباب وهو يدخل . لا أعرف كيف استطاع دخول منزلنا، كل الأبواب مقفلة ولا أحد غيري في البيت فأمي مسافرة إلى إلى دبي مع صديقاتها . وقف أمامي، لم يكن به أي ملمح من ذلك الرجل الذي عرفته، تحوّلت ملامححه إلى وحش . ووضع ورقة في وجهي، ظن ونتها ورقة طلاق. نظرت إليها، مليئة بأرقام هواتف وحول بعضها دوائر حمراء. قبل أن أتبيّنها بدأ بضربي، سحبت الورقة من يده فازداد الضرب. اللكمة الأولى فجرت آلاماً في كل جسدي فحجبت كل ما تلاها من لكمات. صرخ بأنه يعرف كل شيء عن علاقاتي وعن

ذلك الرجل الذي أحدثه كثيراً. أخبرته بأن الرقم يعود إلى ابن عم أحد زمائي المدونين وبيننا نقاشات سياسية لا غير، لم الم يلتفت لي المي خرج وهو يقول بأنه سينتقم منه ويعود ليذبحني . اتصلت بنواف لأحذره رنّ هاتفه ثم أغلق بوجهي وبعدها أطفئ وصار مغلنقاً . أمسكت بالورقة بحثت عن رقم بسام لـم أجده، تـذكرت أن هــ هـا
 أفعل، هل أذهب إلى الشرطة؟ سيكون مـجبل في انتظاري. . هـل
 مكاني، سححبني من رأسي وأنزلني إلى السيارة وهو ينعتني بأقذر الأوصـف. انطلق بي إلى منطقة الـهـبولة، حيـث الـعمـارات

 عندما فتح باب الشقة، رفسني إلى الداخل، سـحبني إلى غرفة مـخزن صغيرة. أقفل علي الباب وولجـت في عتمة لـم أتبين بها يدي. الرعب شلّ لساني. جلست ، رجلي تلامس الحائط من الضيقق . بدأ شعور الاختناق يحكـم قبضته على عنقي . شرعت بالصراخ، رجعت إلى الحياة بعد شلل . طرقت الباب، ناديته، رجوته أن يطلقني، سأفعل ما يشاء وكيفما شاء فقط أريد الخروج، انهرت وعاد الهـوء. ألصقت أذني على الباب لم أسمع صوتاًاً. ترعبني الأماكن المظلمة والضيقة. فيها، أغلدو عمياء لا الْا أبصر راحة يدي، كل حواسي أستطيع الاستغناء عنها عدا البصر، أكره العمى. حادثة مصعد المواقف قرب العمل الذي توقف بي مـحفورة في

ذاكرتي . منظر رجال المطافئ وهم ينظرون إلى البقعة التي صارت تحتي لـم أنسها . في تلك الغنرفة حـك اولـت أن أن أقاوم وأمتنع فلم أستطع، بللت نفسي . بكيت بكاء طفلة صغيرة تركتها والدتها يوماً في منزل لا يوجد فيه غير خادمة كبيرة في السن نامت باكراً وسائق يرمقها بنظرة ذئب. فتح الباب، أغشاني النور قبل أن أراه، رمى
 منتصف جبهتي، أغشي عليّ . عندما أفقْت لم أعرف كم لبشت، إنى إلى جانبي قنينة المـاء بللت ريقي. خفت أن يطول بي المقام. رجع الرعب ورجع البلل مرة أخرى. رائحة الغرفة لا تطاق، استشطت

 ليست عادلة؟ فتح الباب مـجدداً، كنت مستلقية على الأرض ملتى ملتفة أحاول تجنب البلل . وصف عيني اللتين حدقتا به بعيني بومة، جرني من شعري خارجاً، رماني على الأرض ووثب فون فوقي، وضع مقصّاً عند عنقي وهلدني إن صرخت فـي فسيغرسه فيّ ولن ولن يبالي لأنتي لست أول ضـحية له. هـل صـار قاتالاًّ لا أدري، هـو مـجنون لا شكك. ربط يدي من الخلف بـحبل وأخـذ يقص شعري، هززت رأسي أحاول المقاومة، عندها، دفعني من مؤخرة رأسي، فارتطم أنفي بالأرض وسالتت الدماء منه. من مـاذا ينتقـم؟ لـم أقم عــ علاقة جسدية مع أحد! هل هذه عدالة الحياة وأنا الآن أدفع بطريق غير مباشر ثـمن علاقتي ببسام؟ الدنيا الحقيرة لا تملّ من الانتقام منا . تمنّيت الموت، الذي هرب مني، الموت جبان! للحظة بدا لي كل

شي كمشهد من فيلم، لعبة، ستنتهي بأن أدفن في مكان مجهول وقد
 مشغولة بمطاردة أمثالي فقط؟ أكمل قصَّه لشعري وكلما قصّ خصلة أخذ يرميها في وجهي وتسقط على بقع الدماء. قام وأحضر كرسياً، ربطني به بحبل وشدّ الوثاق، واستكمل القصى، وري وت أنظر في وجهه، يغشاه فرح طفل يستمتع بتدمير لعبه. أخرج هاتفه من جيبه، وضـع شاشته قرب عيني، وفتح صورة بححجم الشـاشـة عليّ . لـم أتعرف بها على وجهه الأسمر في الصورة بسهولة، لقد حلق نصف شنبه والكدمات بعثرت ملامحهه ووجه مجبل بجانبه يبتسم كمعتوه، ،
 لساني، ووعدني بأنه سيقصه في النهاية لينتهي عن الحديث اصني مـي
 يتركني ويخرج ويعود بعد ساعات، تفترسني خلالها الهـلاوس والكوابيس، أرى طائر بوم يأتي ويحملني بمخالبه من هنا ويرميني


 طعنة وأخرج أسلم نفسي للشرطة. عندمـا يخرج يتملكني زعب وأشلّ وكلما فكرت بشيء يخيّل إلي أن الباب سيفتح فأغمض عيني

 دقائق مرعبة وأنا أحاول الوقوف مرة أخرى. عندما وقفت ثانية

أخذت أمشي إلى الخلف بهـوء، عزمت على أن أرتطم بالجدار بكل قوتي حتى يتحطم الكرسي، استجمعت خطواتي وركضت وانفجر الألمم في ظهري وصرخت من التمزق في خاصرتي. لـم

 السكين التي كان يهددني بها، أخذت أعرج وظهري يكاد ينقصم ومع كل خطوة يـخيّل إليّ أن الباب يفتح، فأجفل . قبضت انـي على الـى السكين وقطعت الحبل الذي اشتد على معصمي . صار الـي الـي السكين تنزلق من راحتي بسبب العرق فأشد قبضتي عليها لئلا تسقط . وبينما أحاول القطع سيطر عليّ خيال زاد ضربات قلبي تسارعاً؛ رأيته يدخل ويسحب السكين من يدي، يرفعه إلى الأعلى ويهبط بسرعة، يطعني في صدري، فأسقط جثة على الأرض فيحملني ويرميني من

 وجوده خارج الباب عندما أفتحه. صوت المصعد القريب يشلني،

 ظننتها دهراً، كنـت أجرّ رجلي اليُمنـى عبر الـسلالــم نزولاًا ، لـم أستخدم المصعد. راقبت الشــرع الغارق في الظلمة والصـمتـ. أعرج بين العمارات بلا دليل على الاتجاه الذي أقصده الـئ تذكَّرت
 الشعر في رأسي، فداريتها بالخصل الباقية حتى صارت هيئتي أقل

إثارة للشبهات. غذذت الخطى نـحو الشارع الرئيس، من ناحية البحر أطلَّت خيوط الفجر، اختبأت خلف عمود أنتظر مرور سيارة أجرة. وجدت واحدة آتية من بعيد، عندما اقتربت لوَّحت لهـا، توقفت، ارتميت بها وأمليت عليه العنوان، عينا السائق تراقباني مني المرآة العاكسة، لا أعرف ما جا جال في خاطرهو، ابتسامته غير مريحة. حاولت أن أفتح موضوعاً معه، تحدثت عن حاجتي إلى سائق إلى
 قدومه إلى العمل، لم يأخذني على محمل الجد فملابسي ومشيتي لا تسمحان بذلك. نظراته فتحت باب الخيال لأشياء كثيرة، لكنه لم يفعل شُيئاً ممّا ظنّت . عند المنزل أخرّ أخرجت المفتاح البديل من

 سوف يجدني مججبل لا محالة وينحرني في الشارع. اغتسلت بماء دافئ لأهدأ، قصصتُ مـا تبقى من شعري ورتبته، أخرجت أصغر
 استطعت إخفاءه، ارتديت حـجاباً وشددته على رأسي ووخعـا نظارات شُمسيـة كبيرة العدسات، وأخـذا أحـت مفاتيح سيارة أمي وقصدت المطار، صرت أخرب بأصبعي على صدري، أحتاج إلى
 وأنني اضطررت للذهاب بسيارتها إلى الْمطار . لم أحسم الـجهة



مـحصور في الحخروج من جـدران بـلد تضيق من حولي. جررت حقيبتي، اجتزت التفتيش ووجوه المفتشين والشرطة كلها صارت كوجه مـجبل . اتصلت ببسام، رن هاتفه حتى صمـت الـوه أرسلت له اله




 غادرت الطائرة الأرض وتـحرَّرت من الـجاذبية . لو سقطـوت بي الطائرة ألف مرة فلن يحرك ذلك بي شيئاً، بل سأنظر مـن النـ النافـن نحو الأرض بابتسامة، لن نموت إن وجدنا مكاناً لنا في قلب حيٌّ .

## وكيل النيابة

الفجر الأزرق بدأ يطلّ، كنت متوقفاً عند الإشارة الحمراء،
 أخبرني أن المـحقق يريدني في مكتبي لأمر مهم. مـمـ لم أكن أنوي


 منه جعلني ألهث وأنا أصعد إلى مكتبي في الدور الثالثـ الثي انتظرته
 وضعتها أمامه، وأعاد عليّ ما جرى . قال:

## المـحقّق

عندما وصلني طلب إلقاء القبض، وضعناه ضمن طلبات إلقاء القبض الأخرى، جاءتنا دورية، وأفرادها يدفعون ثلاثة من البنغال أحدهـم مخمور ويصرخ على أفراد الشرطة يهددهـم بكفيله المتتفذ! أخبرني الشرطي بأن البنغالي قد عرض عليهم رشوة ليلعوه وشأنه لم أتمالك أعصابي، صفعته كفاً، تبلد ثـم عاد إلى ضتيـجه فمنحته كفاً ثانية وثالثة. أمرتهم آن يرموه في غرفة ضيقة نستخلدمها حبساً في الضرورة، قبل أن يدخله طلبت منهم أن يأتوا بمـحفظته. فجاء بها الشرطي. هي من نوعية جيدة وغريب أن يمتلكها مثله، عندما تفحصت بطاقته المدنية، الاسـم قد قرأته قبلاً، على الفور تذكرت طلب إلقاء القبض، طابقت الا سمين فإذ هما لشخصى واحد. . أمين مياه غالام. وقع بيدي ابن التحرام ولن أفلته. فتحت الباب وإذ هو مقيَّل ومستلق على الأرض . عندما رآني كاد ير جع إلى صراخه، لم يفعـل فقـل جـحظت عيناه عندما رأى العصا في يـدي، لـم أتركه يسـترحـم طفقـت أضهربـه وصـار يتتقـلـب يـمـنة ويـسرة. تعـبـت مـن الضرب، بكى كطفل صغير ، نلّت منه جملة لم أفهـمها، طلبت منه إعادتها . لم يذعن فاستأنفت الضرب، صارت جملته أوضتح. أنا لم أقتله! طلبت منههم إحضاره إلى المكتب. عاد لبعض عناده، ظِلّ العصـا أطلق لسـانه هـجـداً، رائحـة الكـحول مـن فـمـه لا تُطاقَ، سددت أنفي، وتركته يهذي . . اعترف.

## البنغالي

 بسرعة، رأيت حلمي يتحول إلى كابوس فرانبي الذي ألستلمه كـل الـي

 استطعتها وانتهيت بالعمل في استراحة بمنطقة المزارع منذ ست سنوات، يملكها رجل متنفذ. العمل مريح جداً، وغرفتي أفضل من الصن



 الفتيات إلى هناك، أجمل الفتيات حتى أن ليلي في الأيام اللاحقة


 وأختلس شرب بضعة كؤوس كلما قدرت على ذلك وآخر الليل

 لكني المميز الذي يتردَّد اسمه في كلّ وقت والا ولأموال وتُ تُرمى عليّ في


يدخلونهم إلى الغرفة الوحيدة التي لا يسمحون لي بدخولها. هم

 ونادوني للدخوفا ولاني افتعلت أنني أدخل أنل الغرفة لألوني
 إلى غرفتي وتجرعت من قنينة خبأتها تحت سريري حتى ألحى أحسست

 حراك، اختلست نظرة إلى وجوههـم، أعيُنهم لا تستقر وحركا يدهم عصبية . أيقنت أنه ميت عندما طلبا مني أن ألفّه بالشُرشف ور الـن





 عميقة، وصدري يعلو ويهبط ونفسي بات قصيراً، قفز أحدهما إلى الـى الحفرة سحب مني الرفش وجعلها أعمق، كلما ألخرج ألوا رملاً يسبّ

 عليها وأساوي الأرض . أتاني أحدهما وأمسكني من أذني، شدهـا وها ،
 شُاهدت فسيكون مصيري مثله. . حلفت بأغلظ الأيمان بأن وـن لديّ

أطفالاً أحبهـم ولا أريد أن أموت. مروا بالسيارة فوق القبر مرارأ حتى لم يتبقَّ أثر . رجعنا للاستراحة ومنحاني مبلغاً كبيراً وقالا ألا لـي
 اسمها إيفيلين كنت أعرفها . . لكن والله العظيم لم أقتله، لم أقتل أحداً!

## فصل: كوابيس بيروت

في غرفة فندق يبعد آلاف الكيلومترات عن بلدنا، أنا وهي كما كنا نحلم . . ملتصقين ببعض . الأيام ماكرة. أنا على التخوم، الـن أقف على الخطط الفاصل بين الجنة والنار، الواقع والخيال، أي خطوة للأْمام ستقودني إلى الـمجهول . مفترق طرق، وهـل انـل حيـاتي إلا مفترقات طرق لم أبصرهـا من قبل؟ الآن أنا عند أكبر هـا كأنها لن تستيقظ ثانية، وجلستُ بقر بـربها أحدِّق بها بعينَيْ مَن لْ لن ينام ثانية . رأيت نقباً بين عالم الكوابيس والواقع اندلقت منه المصصائب
 يطاردني في المنام ووقع عليّ وصرت أسفل منه. وجهه وهو يصرخ بي بات واضحاً جداً، رفع يده وصفعني وهو يصرخ باكياً : قتلتني! !
 الجبال، كل شيء ساكن. حاسوبها موضوع على الطاولة ومفتوح على الفيسبوك؛ من بين الرسائل وجدت رسائلهمـا ، آخرهـا يعود لـشهر أو اثنـينـ. وضع صورة لبـعير عـلى كئبـان كصورة مـلفـه

الشخصي. طالعت الرسائل التي تبادلاها؛ المحتويات تتشابه، شعر نبطي ممزوج بغزل وحوارات عن أحلامه المتواضعلة والعالعاد العادية . يريد
 عن رحلاته في صحراء الصمـان وصور له هناك. . ردودها طريفة كروحها، لم أبتسم لها . دخلت إلى ملفه لأقرأ المزيد، وجد



 منبطحاً على الرمل، أو أمام مايكروفون في أمسية، أو أو يمتطي فيلاً
 رجعت إلى ملفه اسمه نواف المجريطي، عزمت الاتصال بمبارك فهو يعرف قبيلته جيداً، اتصلت، هـاتفه مغلق، ، في هذه الساعة الـة سيكون نائماً في مراكش .
 فهل مات؟ وكيف أعرف؟ أمسكت بهاتفي مرة أخرى بيد ترتجف، كتبت رسالة طويلة إلى صديقي وكيل النيابة وأرسلتها فلربما لديه
 تحصى، فتحت الميني بار، شربت قنينتي ماء. قلبت القنوات ولم أنتبه لشيء . حاولت أن أشبك هاتفي بالإنترنت فباءت المـحاولات بالفشل . النور بدأ يغزو الغرفة، والسكون في الخارج تبدد. أغلقت الستارة، أعود إلى صور الفيسبوك فأجدها هي ذاتها وليست كابوساً

آخر . تذكرت مـلابسي وغرفتي التتي لـم أستلـمهـا . رنّ هـاتني،

 النيابة مغلف بالمفاجأة والخخوف؛ صدَدْت سيل الأسئلة، شكرته وأخبرته بأني لا أقدر أن أطيـل ولا داعي للـهـلـع، أجـابـني علـي



 يريد. قال لي بأنني لو احتجت إلى أي شيء في بيروت أو حدث أمر ما، يجب أن أتصل به فلـديه معـارف في السفـارة، شكرتهـه .




 أن أسأله لماذا؟ أجابني "الو كنت أعرف أن طريق النساء يقودني إلى مثل هذه النهاية لما سلكتهه".

اشتعلت الغيرة فيّ ودفعته، وزعقت به أنذره ألا يتحدث عنها . فهي بقربي وهي ملكي أنا وحدي. من على الأرض نظر إليّ وابتسم
 صدري، أصلي صلاة الجنازة لعله يختفي . .

قد لا أكون سردت ذلك الحلم بتفاصيله فلربما سقط بعضه من ذاكرتي، أو أن هناك زيادات لا أدري أهو قالها أم أنها تسربت إلى ألى عقلي بعدها؟! لذا لن أكتبها . المهم، لم أره في منامي ألمي بعدها أبداً.

## اعتراض علي. ش

أنا المـدعو علي. ش أقرّ وأعترف بأنني كنت شاهـداً على تعذيب المدعو ن. م وما جرى كالآتي :
اتصل بي المدعو مجبل قبل خمسة أيام ليخبرني بأنه يشتبه
بتاجر خمور يمتلك شحنة مسُروبات كحولية كبيرة سيتصرف بها في السوق المحلية خلال أيام ويـجب علينا القبض عليه وحمله على الاعتر|ف بمكان الشُحنة. لذا سيكمنون قرب بيته ومن ثم يؤخذ

 الممنوعات خاصة الذين لا يستجيبون للتحقيق الروتيني . لم أناقشه فالرجل له ماضٍ مشرف وطالمـا كشف عن مهربين خططوا لإغراق
 ليخبرني بأن المتهم على وشك الاعترافـ فـ فذهبت إليهما اليما، وعندما دخلت هالتني آثار التعذيب على المتهم، عنيفة على غير العادة ولا
 طويلاً . وأضمرت أنه لربما يكتم الموضع الذي يـر يخبئ فيه شحنته

 للممنوعات. تركتهم واتجهت إلى الدّاخل حيث المـجلس الذي

نـجتمـع به. جاءني مـجبل بـعـد دقائق وجلس، وجههه متورم من الغضب والتوتر قد نال منه. صرت أتحاث معه فينظر في هـاتفه كثيراً ولا يعيرني انتباهاً . قررت أن أواج بهذه الطريقة ودون تدرج إذ قد يتضح أنه اشتباه وقد يكون انـون بريئاً . صـار يصرخ عليّ ويقول لي بأنه يعرف عمـله ولا يـحتا

 سنين عملي هنا . كل الأحداث تتجه إلى كارثة لم أفطن لها آنذاك . بعد يومين اتصل بي فواز وذهبت إليه في الاستراحة الزراعية، دخن

 المكروه، سألته وطلبت منه المزيد من التوضيحات وضغطت عليه ففجعني بمصيبة مقتل ن. م ودفنه في الصحراء. قمت من فوري فأمسك بي وحلَّنْني بالقرابة التي بيننا أن أساعده لكي لا لا يخرج الموضوع عن السيطرة. ضغطت عليه أكثر فقال بأنه لم يتوقع أن

 سيارته، ولا يدري إنْ كان للمتهم أم وُضعت من قبل مجبل، فهذه حركة معتادة. العدالة تحتاج إلى المساعداندة أحياناًاً توقّع فواز أنه تاجر ممنوعات صغير وأن مجبل أخبره بأن المتهم ن ن م م قد بصق بوجهه عند اعتقاله وتهجَّم عليه لذا يريد تأن أديبه فصدقه . رجلي يريد تقبيلها، فواز لم يمضِ على تعيينه في الإدارة سوى ألـى ألى من عام، أبعدته عن رجلي وصرت أفكر بالأمر، لم أهتلِد إلى حلّ

وأطرقت مفكراً. فأمسك بيدي وقال: لِمَ لا تدبر تقريراً من دكتور
 الأسباب، فهو مجرم في النهاية ويستحق القصاصن ألان . لـم أنطق بردِّ
 البنغالي الذي سيساعدنا في استخراجه وتركني في حيرة ما بعدها
 أي أثر للبنغالي وأنه سأل العاملين وقالا وا إنه متغيب منذ ثلاثة ألا أيام.
 وبدأ يسبّه. حاولت تهدئته، أخبرته بأنه قد يكون لاهياً هنا أو هنا هناك


 مجبل يرنّ دون ردّ. وأنه في طريقه إلى المطار وسيغادر إلى جهة بـلى لم
 قررت أن آتي للاعتراف بما جرى وأرجو أن يتمّ اعتبار شهادتي هذه ألا تعاوناً مني وألا أعتبر متستراً على الجريمة، فأنا أنـا أتيت لأشهد بها دون أي ضغط من أحد.

## 14

## فصل: الليلة الأخيرة

استيقظت، وجدتها قد ارتدت ملابسهها ووضعت في أذنيها سماعة موصولة بآيباد، رأتني فابتسمت وهي تهي ارته رأسها طرباً. لم
 ("هيّا يا وسيم لنحقق أحلامنا، فلدينا هذا اليوم والليلة، وغداً صباحاً أغادر" .
قفزتٌ فانحلّت الفوطة وصرت عارياً، فضّجّت بالضحكا
 حولها شريط لاصق شفاف، تعتمر قبعة زرقاء، تتأبط تحت جناحها كتاباً .
("هأمل تذهن البومة هي التي . . .") .

اتصلت بخدمة الغرف، بورقة مالية وابتسامة، جاءني العامل مادًاً مفتاح غرفتي بيد وبالأخرى يجرّ الشنطة، الغرفة بالدور نفسه

1147، مجرد أبواب قليلة تفصل بيننا . تحمَّمت وصنعت كوب شاي، أمسكت به، انتبهت أن الاهتزاز الذي لانيلني الازمني لعام في يدي


 الملون. أمسكت يدها ونزلنا إلى المواقف، وعنـد الخروج قدمت بطاقة الدفع للموظف. "استة آلاف ليرة إذا بتريد. .").

مالت إلى جانبي وسألته :
"هذا آخر سعر؟ ألا يوجد حسم خاص، أوكازيون. . ولو؟".
 السرداب إلى شـمس شـارع الحمـرا . التففنـا شـمـالاُ إلى الشــارع المؤدي إلى الصنائع طلوعاً وتوقفنا عند مطعـم بربر ، ركنا الـا السيارة
 يعجن قائلة :
("صفيـحة) أشـارت نحوي (وأنت؟") ابتسـمت بـخبث، تنتظر
إجابة تعرفها، ضحكت، لم أخيب ظنها :
(امي . . تو") .

لتزداد خحكتها صـخباً . إلى فاريا حيث الثلوج . شـغلـت المسجل فارتفع صوت صباح (غلطان في النمرة") تبادلنا الكوبليهات الغنائية حتى صارت السيارات تنظر إلينا باستهجان . بعد صـمـت ومسـح دموع القهـقهات استعـدنـا أحاديثنـا القـديمـة عن التتزلج

ومهاراتنا في الانحدار وأنها تمتلك مهارات تفوق مهاراتي، أحب
 بالنفس . وصلنا . تبدد حماسنا للتزلج فقررنا الجلوس في متهى
 ماذا تريد من المثهى، فأعادت لي السؤال بخبث، أجبتها : (هت شوكلت") .

لحظتها توقعت إجابتها فنطقتها أنا ونطقتها هي، متزامنين، كأنما نردد كلمة من لحن نحظظه.
(مي تو") .

الـمقهى مزدحـم، عنـدمـا حـان دوري واستـلـــت الكـوبين، ،

 الطاولة ومشيت نحو المخخرج علَّها قصدت السيارة، في طريقي أبصرت ساحة ثلجية يلعب فيها الأطفال وإذ بطفلين يتابعان فتاة تصنع تمثالاً من الثلج، اقتربت كانت الفتاة (ن) . "(والله خفت عليك يا بنت، ماذا تفعلين هنا؟"). أشارت نحو ما بدا أنه طائر من ثلج :
("بومة. . .
ابتسمت:
("يا بومة، لقد برد الهوت شوكلت فقومي") .

مشيت خطوتين وتوقعتها ستتبعني، بعد خطوات التفتّ، فإذ

هي مستلقية على الثلج تنظر إلى اللسماء التي بدت قريبة. رفعت حاجبيها، وأشارت إليّ : (اتعال).

اقتربت منها وجلست على ركبتي بقربها .
"هناك شيء في داخلي يوترني، لا أعرفه، أمسك بيدي" .

الثلج
(إإحساس داخـلي يـعصرني لا أعرف مـا هـو، أردت تـبـديــه
فذهبت وصنعتت تلك البومة، لا أدري هل كان البـلـي
 دون أن تحرك جسدها ، ظننت أني مثلها ، حسبت أن الم المصـائب تأتي من الجهات الأربع فحسب، لم أدرِ أنها ستسقط على رأسي
 كان ينقصني، كل منا يحب ما يفتقده في هذه الحياة" زفرنا معاً . جلسنا نحتسي الهوت شوكلت بصمت . ثـمة أوقات يصير الصمـت فيها ألذّ من الكالام. مشينا إلى السيارة وسلكنا أول الدرب الهابـابط من قمـم الثلج
الأيام طويلة بعد استقالتي وفراقنا، كدت أجن، عندا هـدا أتذكرك
 حلماً؟! .
لم أكن قد أخبرتها بأحلامي وكوابيسي. أكملت:
(هـل حـبـنا حـلـم جـمـيل استـيــظت مـنـه عـلى هـذا الـعـالـم

بصوت إذاعي، كذلك الصوت الذي يقدِّم برنامج أخبار جهينة
 خدي، وأكملنا صمتنا . نزلنا من الجبل وعند مفرق التففت شمالا ولاً وسلكت طريق البحر متّجهاً نحو بيروت، صوت أنـوت ارتطام رأسها

 بصمت لم أنتبه إليها إلا الآن.
(إحساس يقبض عليّ، ويكتم أنفاسي، . . قد قتل نواف!").


 دماء الغيرة التي احتقنت في وجهي . لا بد أنها رأتها .
 أحببتك، لا تذهب بعيداً بخيالك، هذا الفتى طيب وبسيط، صار آلـار
 وللدققيقة وكم من مرة عبَّر لي عن حبه بقصـائد من قلبه فلـم ألم أجبه،
 لهجتها الصادقة خففت بعضاً من الإحباط الغاضب الذي

اجتاحني، حركت السيارة وعدت إلى طريق بيروت بسرعة تقلّ عن
 وأنه ضحية لـمـجتمع لا يمنح فرصاً بالتساوي لأبنائه ثـم برّرت ابتعادها عني وقطعها كل اتصال بيني وبينها بدافع خوفها لم تكن تريد أن تفسد عليّ حياتي مع نادية . ملَّت يدها فنظرت إلـي

 بشأن نواف في الأيام القادمة. فجأة سألتها : "أتعلمين ما هي أكثر قصيدة كنت أردِّدها في غيابك؟" . (أعرفها! !" . (أتحداك . . ما هي؟؟"). (اماذا أنادتْني هدايا أُهدِيَتْ بَعدَ الهلاكْ؟؟ ) . أكملناها سوية . . وصوتي يتهدج، شددت على يدها اكيف التَجَمُّلُ في مَرايا

لا أرى فيها سِوالْ؟ أَخَلَقْتَها حتى ترى مَن قد خلقتَ لكي ترالْ؟؟ .
عندما انتهينا، قبيل إشارة مرورية في أول السوليدير، بان بان مبنى جريدة النهار . قالت:
("آسفة على كل شي . ." .
منحتها قبلة ثانية.
اتجهنا إلى الحمرا مباشرة فهي تريد كتباً تصحبهـم معها غداً
إلى حيث نوت السفر . في الحمرا من مكتبة إلى أخرى، توقفنا في
 موجوداً عند وصولنا . تجولنا بين الأرفف. كطفلة في محعلّ للعب، تسحب الكتب وتخبرني عن محتواهـا . وجهها يسترد ألقه الذي أعرفه. ضربت على كتاب.
(اسـمـ، هـذا الـكتـاب سـأشتري لـك نسـخـة مـنه ويـجـب أن

نظرت إلى غلاف الكتاب. . المؤمن الصادق.
("كتاب ديني؟! منذ متى؟!").

لم تتركني أكمل نكتتي ولم تكثرث، بل أكملت.
(اهو لإيريك هوفر وترجمه غازي القصيبي، وأعلم ما ستقول

 ويشرح كثيراً كيفية نثوء الحركات الجماهيرية) . أتانا صوت من الخلف، مرحباً بلهجة لبنانية. إنه صاحب
(الم أعرفك بهذا الشال)".
مدّت يدها تصافحه وملددت يدي، عرفته بي. ودار حديث

سريع، أشار إلى الكتاب وقال (يجب أن تقرئي أيضاً (سيكلوجية
 أمسكت بنسخة من كتاب لوبون تتأملها . عاد بكتابين : "منذ فترة يوجد طلب على هذين الكتابين، ونسخهم تكاد تنفد

لمحت اسم المؤلف، اسمه جين شارب. وعنوانهما فيه شيء عن الدكتاتورية والديمقراطية. سألته عن سبب الإقبال عليهما، فهز رأسه وقال:
"الا أعرف، لكنها على التأكيد ليست طلبات أفراد، كل طلبية تتراوح بين 15 إلى عشرين نسخة) .

بعدما أخذنا كمية من الكتب أسرت إليّ بأني يجب أن أذكِّرها بأن تشتري حقيبة إضافية. صار صاحبها يحلف بأنه أعطانا حسماً لا مثيل له. قدم لنا محاضرة في السياسة الدولية وأن اشتعال النار في تونس قد يمتدّ في محيط الفقر العربي كما أسماه، لكنه سينطفئ

وقبل أن نخرج قلت لها :
"أهديتني كتباً، وسأهديك واحداً .
"ما هو؟؟".
تذكرت الكتاب الذي لم يفارقني طوال العام الماضي، نظرت إلى صاحب المكتبة
(أريد نسختين من كل الأسماء لسارماغو؟").
الفندق قريب، عند ناصيته أخذت تنظر إلى مطعم، بدا عليها
الججوع. خيَّرتها بينه وبين مطعم أعرفه في السوليديرير، الختارت
 قليلون يمشون في الطريق المؤدي إلى ساحة النجمة. . جلسنا في مطعم البلد المنزوي. وقرب انتهائنا من الطعام الـئ مرّ بائع متجول، اقترب وفي يله بالونات زاهية يسألني . "بالون؟!". .
مددت يدي لأنتقي واحداً، انتقيت بالوناً كقلب حب ثم سلمته ورقة مالية وغمزت له ليذهب. قلت لها : (مدي يدك الشمال. . ." .

نظرت إليّ باستغراب، مدّتها، أمسكت بأصبعها وربطت به
الخيط وشددته.
("بعد اليوم، يجب أن يعتني كل واحد منا ببالونه، ولا يتركه
للآخرين" .
أحب تلك الدمعة التي رأيتها في عينيها ذلك اليوم. كتبت لي في نسختي إهداء. في أول شارع الحمرا توقفت عند مسرح المدينة،

 الأحمر كان بالمرصاد. طلبت مني البطاقة، أمسكت بها، قرَّبتها من شفتيها، قبلتها، ووضعتها في القفل . . أضاء الضور الضاء الأخضر . الأ "ماذا أقول؟ ابنة ساراماغو. .").

ضوء التلفزيون أنار الغرفة، عندما أغلقت الباب، احتضنتها

 بدت الحياة تشرق على محيـاها، صرت أشعر بأنني أصحو من كابوس انتهى أو كاد. (سأفتقدك) .

احتضنتها مجدداً وأخبرتها بأننا لن نفترق إلا لزمن قصير وسآتي إليها هناك ثم لن نفترق ثانية .
"إذا أتى يوم يفرق بيننا فكن أنت الذي تتأخر").
في طريق المطار لم أفكر بمن في الكويت، ولا ملا ماذا سأفعل .
 غمزت للضابط فمرَّر لها بالونها من جهاز التفتيش مبتسماً . أوصلتها إلى بوابتها، عانقتها، سارت نتحو بوابتها والبالون معلق في مقبض الشنطة خلفها. عندما غابت عن عيني، لم ينقبض قلبي كما كان
 الأسماء لأقرأ الإهداء، كتبت، (أهديتك نسخة بعد الهـد الهلاك الذي
 قربت الكتاب من أنني، يعبق بعطرها . مـحظوظ من يولد مرة، ومحظوظ أكثر من يُعطى الفرصة ليولد أكثر من مرة.

النهاية

## توضيح

قراءة هذا التوضيح سيؤدي لنهرم أفضل للرواية. عندما تعرفت على بسام لأول مرة في مطعم (كما وُرد ذكر لكيفية تع تعرفي الرواية) كنت قد سمعت عنه من صـن صديق كهـ ، وتوثقت تلك المعرفة مع الوقت حتى صرنا حالياً أصدقاء متربين . جاءنـي
 وتصلح لأن تكون عملاً روائياً. كنت مشُغولاً بأِ بروايتي الأولى
 عهدته فيه من صدق . اقترحت عليه أن يكتبها . أعجبه الاقتراح دورا دون تردد. استفهم مني عن عدة تفاصيل فتط، ودارت عدة حورارين أترات

 ملاحظاتي (والتي كانت كثيرة) أهمها أمران اقترحتها وحهما عليه وهما : أن نستبدل إلأسماء في مسوّدته بأسماء أخرى أخرى، عندها أنـا اختار أن
 غيرنا سوية باقي الأسماء وأغلب أماكن الأحداث بكتابة الشخصيات التي وردت في العمل كرواة لوحدها حسب

معرفتي ببعضهم آنذاك وتعرفي عليهم لاحقاً وأيضاً لم أستثنِ خيالي فالرواية كما قلت لبسام ليست نقلاُ حرفياً للواقع، بل بل بناء عالـم موازٍ له . ثم أجريت بعض التعديلات على كتابته، أبقيت بعضاً ممّا
 أن لا أهمية لها كالفصل الذي يتحدث عن تا تنا الوزارة وفصلاً عن ذهاب والده إلى السعودية لتقصي أصول العائلئلة
 الفصول يستطيع القارئ استنتاجها وتجميعها ويا دون أن نـنكبه عنـا قراءتها إذ إنني ضمَّنت الأصوات التا التي كتبتها أهم ما قـ قرأته فيها . تداولنا عدة عناوين للرواية، مثل : إن كنتم للرؤيا تعبرورن (وهو
 الحالي (الذي جاء به بسام) بعدها انتقينا غلافها الحالي من عدي عدي أغلفة. فجأة اتصل بي بسام وأخبرني بأنه لا يريد أن يوضع الـي اسمه على الرواية، فهو حساس من دور نادية في الرواية والذي خالف واقعها الحقيقي، حاولت إقناعه بأنها رواية يخالطها أنجح. لذا وعدته ألا يكتب اسمه على الغلاف وأن لا أشير إليه في أي وسيلة إعلامية (وسألتزم بهذا الوعد ما حييت) وأرسلتها للنشّر . في ليلة بين النعاس والنوم، وصلني إيميل من الناشر يبلغني أن الرواية في المطبعة. أغمضت عيني، ماذا لو كان كل ما مرّ من كتابة، وشخوص، بسام، ن، يوسف، وكيل النيابة... . إلخ، كلهم مجرد وهمم ومحض حلمّ، مـاذا لو كان؟!! ليتكم تنبئوني إن كنتم للرؤيا تعبرون.

عبدالوهاب الحمادي

## عبد الوهواب الحمادي

## لا تقصص (ؤياك

.مستلقٍ.. ظلام ولا أثر لأي ضوء. بعد تحديق... ألمح نقاطاً مضيئة متناهية الصغر، فأستوعب أنها .ألاء . النسماء، تتراقص النجوم وتتحرك، فجأة ينشقّ الظلام عن وجه... مألوفٍ مرتعب (ميقتّلونتي" يصرخ ثمب يهيل التراب عليَّ ويردم القبر. .حتى أختتق وأفزع من النوم".

