
 وكان حبل النجاة يوم عثر على فكرة محو الأمية وتعليم الكبر.







 الحديث حوله في أوساط مختلفة، وارتفع درجة بعد أخرى إلى أن بـي الدوائر العليا ـ لاداعي إلى ذكر التفاصيل، ولعلك علمت أن المشنرٌ تبنته الحكومة فيما بعد وخصصت لهـ له ميزانية هامة، أما باءث ومنشطه فقد علا نجهـه، ودعي ليكون واليا على إحدى المناطيّ الحيوية في أول تحوير إداري صادف ذلك التارين التاريخ، ومن سـاعنب اختفى الرجل الشعبي الذي يبتسم للأميين البسطاء وهور بعلّهبه
 أرأيت مـا تفعل الدنيـا بالناس ؟


أمسك الشاعر بيد صديقه كطفل صغير، وتلك عادته عندما بنرك
 غدا نذهب في قافلة الشعراء إلى مدينه الـا $\qquad$


هل هـ هـي حفلة عمومية لا ... حفل إلقاء قصـائد فقط. $\qquad$

 الأوزان والقوافي•
يا بـختكم ! $\qquad$
 وبدأ يسرد أسماء شعراء شبـان وآخرين كهول، بعضهم مشهور وبعضهم مغمور. شكره عامر على الدعوة وأراد الاعتـار، ولكنـه ألحّ
 راغب في سـماع الشعر
كان ناس تلك المدينة الـجبليّة متجمّعين في دار الشعب ينتظرون
 الشعر، ولكن الواقِع بيّن له خطأه، لأن موجة تفشّت في تلك الأيام جعلت المدن تتتافس في تنظيم حفـلات يدعى لها الشعراء، وربمـا أردفوا بـوسيقيين ومغنين، فتقام هـكذا ليـالي تتفيس شعبي يحضرهـا الجمهور العريض، أو سـرات ترفيـه للمسؤولين ونواب السلطة، وهذه تتمّ بترتيب معيّن خاصة في المناطق النائيـة، وأطلق على تلك الفورة اسم أفراح المدينة. برزت أيضا ظاهرة شعراء الملحون، لعلعلت أصواتهم في الاذاعة بالحمد والتّمـجيد، وارتفـع قَدرهم حتى صـاروا يـحضرون ولائم القصور الكبيرة، فيلفّقون من المعاني والكلمـات مـا يتفق هع المنـاسبـة أو يقتضيه الظرف ويتقاضون مكافـآت ماليـة على ذلك. كانت البـلاد تعيش آنئذ فورة التلوينات الثقافية : فرق للفنون الشعبية هنا، ترقص وتغني وتقدم الأغاني الفلكلورية، وفرق هناك

 مهاراته في المناسبات الوطنية، أو مهرجانات الحمد والشكر وإظهار الولاء.
صـاحب ذلك إنشاء عدد من دور الشُعب ودور الثّقافة، وارتفت درجة التحريض على تتاول المادة الثقافية كعنصر أساسي في

 الجرائد والاستماع إليها في الإذاعة، أو التفرج عليها في لافتات تسدر

أفق الشوارع.
امتلأت القاعة بجمهور متنوع، أغلبه تلاميذ مع مدرّسيهم، وحضر


 الزمان، من ذلك العام، من ذلك القرن الـرن
 العقائر والتلويح بالأيدي ومطّا الشفاه وتبديل السِّحن حسب متطلبات

 العدل وزّعت التصفيق والهتاف على الجميع بالقسطاس الهستقيمه وفي ساعة العشاء اجتمع الفوج حول مائدة عامرة بالطعام والشراب، وهم في لغط وصخب لا ينتهيان، إلى أن عاللا فوق جميع الأصوات خصام قد نشب بين شاعر قصير القامة لايكاد يبين وسط الزحام، وبين رجل طويل القامة يدّعي أنه صـحفي ناقدن ، أو ناقـد




هكذا أجاب الناقد الطويل وقد احمرّت عيناه غضبا، وامتدت ذراعه الطويلة منذرة بالشر. أبعد الشاعر القصير وجهه عن الذراع واستمر يتحدى :

 لأن الشعر إذا عرّفناه بمقولات اليونان الأوّلين... قاطعه الطويل وذراعه فوق رؤوس الجالسين : _ لقد أطلعتك وأعلمتك وبلّنتك قولا في تعريف الشعر لم أسمعه من قبل... أعدته عليك من باب الإفادة كما خرج من فمر

صاحبه.
 شيئا ... لأن الشعر منذ أيام اليونان...
 رسائلك. ما بالك قد ركبت عفريتا من أجل عبارة بسيطة، ربها قالها صاحبها للتفكّه والدعابة؟
تقول عبارة بسيطة... بمثل هذه العبارة البسيطة خرّبت
تقافات، ودفن شعراء وهم أحياء يبصرون


 فضاء القاعة الكبيرة، مثل ضيـاع القضايا الأسـاسية في ثنايا الخصام.

ــ إذا كنت بقصيدة يتيمة نشرتها منذ سبع سنوات، تريد فر فر
 سكت الناس ولم يردعوك عن الأحكام الخاطئة التي تطلقهـا جزا مراعاة لسنّك.

 أنا أحترم شعري لذا أفضّل الاحتفاظ به في الدّرج كريها مصـانـا .

 مبتدئ كان يستمع إلى الحوار :



أحد، وإلاّ لكانت شرارة لخصومة أخرى.



همسات، وقد قرأتها وهي تهمس بالفعل، فلم يبلغ أغلبها السامعين، وراجت أخبار أثناء المأدبة أنها من نظم أهـا





 أحد منظمي الحفل وهو رجل مـجامل عامل الجهيع بكثير هن الرأهـ

 الرحلة؟

 ـ آذاني شعرهم وتصرفّاتهم.
 $\qquad$ مواكب الشعر في المستقبل.
 _ هل ستعود بنا إلى نقاش الأمس ؟





 هذن هي مهمتهم، وهل هذا هو دورهمه؟







في خلط وجلط.


 حدنا عن مبادئنا ودخلنا منطقة الغموض والالتباسع. نظر إليه صـاحبه بطرف عينه ودندن يغني :


فصاح فيـه الشـاعر :







وأعقب شتيمته بالتصفيق والهتاف، بل وقف يرقص ويعيد البيتين معا، وعامر يتابعه بالنقر على ظهر الكرسي، فيما استّهر دحرك السيـارة يهدر، ومصـابيحها تشتق ظلمـة الطريق.

ينتابني شعور بـالتقصيـر نـحو عثمـان. وعمدته بزيارة

 يـديره، عوض الاستـرخاء في صـالون بيـته مههما كان فـخهـا

وتتدخل الصدف العجيبة في هذا الصباح، عندما
 من القوةّ أن اكتشف مـا اشتهتهه نفسي ؟ آلو عثمان ؟ $\qquad$
 سأقترحه عليك، ولا تعتذذر أو تتملْص، فلن أقبل منك هذا أبـدا.
 لخبراء أجـانب جاءوا لتدشين نظام ري حديـث اشتريـناه منههم.



وترى إلى أي مدى نستطـيع الاستفـادة منها .

مناسبة كهذه: فشكرا للك على إتاحة الفرصة لإنسان متتخلف مثلمي أن يـرى بعض منـجزات العـالم المتتحضر.
 ستتحتويـه المـائـدة هو من إنتـاج ضيعـاتنا، بـما في ذلك اللحم والخضر والفواكه، وهذا مدعـاة فـخر واعتزاز الـنـا بـمـا أنجزنـاه بفضل عمـالنـا وفلاحـينا، ويـمسـاعدة أصدقائنـا

وضيوفنا .
ــ لا... من فضلك ! توقَف هنـا واترك الخطبة ومحتوياتها من فخر واعتزاز وانجـازاتنـا مـا انجازاتنـا لتلقيها على ضيوفك.
أضـع التليفون. أخرج إلى الشارع وأنـا أكاد أشرق من

لها جلس الهدعوّون لشُرب الشاي في ظل أشجار الصفصافـ



لاسنعمال التقتيات الحدبئة.







تكون تحلم با صديقي.

 على الأشياء.







 الأمور



السنين ليسنعملها كما يجب.... هل نكتفي بالفرجة والانتظار ؟
 الأمور نيابة عنه .
هزّ عثمان رأسه غير مقتتع برأي ضيفه، وتلفّت حواليه يتفقد المدعوين المنتشرين في الحديقة ملتذّيّن بدفء الشـي وبعد أن اطمـأنّ إلى إحساس الجميع بالسعادة التفت إلى عامر سـائلا :
 هنا شيئا رائعا 9
ـــــــرائع بالفعل، لا أقدر أن أنفي ذلك.

المغرم بتوزيع النصـائح §

 ودفعت لك أجرك وأجر أعوانك.
ـ ألا تفريك الفلاحة يا عامر ؟ يقولون أن أهل بلدنـا كلهم


 انشغلت به، حتى لم أعد أجد الوقت الكافي لنفسي ولأسرتي ألا
 - فـلاح مبتدئ أو هـاو إن شئت، ألا تريد اتباع طـألاء
 الوفت بين النظريات والكتب. اغمس يدك في الترية وستشتعر أن أحاسيسك تبدلت، وأن التحامك بالطبيعة غيّر مفاهيمك وأسلوبر

تعاملك مع الناس والأشياء.


وسترى ما سيتحقق في غمضة عـي

- هل تفعل ذلك مع كل طالب $\uparrow$

 شكل خلايا أسرية، عمادها مسكن وقطعة أرض وتجهيزات فلاحية ونظام ريّ عصري، فما الذي ينقص بعد ذلكئ الهـيا المطلوب فقط أن تقتسم الأسرة العمل فيما بينها، وأن تجتهد لاستثمار ما وضع بين

يديها من إمكانيات.
_ ـوماذا تدفع مقابل ذلك

تبقى ملكا للدولة.

_ مـاذا تقصد

 الدولة لمقاسمته المحصول.
 حقه... أليس هذا عين العدل ؟


 عنها اخخطار الجفاف والسيول وآفات الطبيعة. ذاد ونـير ونها الطيور ;الفوارض والحشرات، وحرس الثمار حتى تنضت وتستوي طيّبة
 وأعوان البنوك المقرضة، ليأخذ كل منهم حصته دون ألما أن يسألوه عن




 أن تستقرٌ على حال وتمدّ يديك إلى عمل تتفع به الناس وتتتفع.

تهلل وجه بديعة عندما رأت عامر يدخل الوكالة وسـألت منعجبة :


وإذا بك تغيب، ولا أحد يعلم أين.



- بالـ شك .
- . وهذا ما فعلت... تنقّلت كثيرا في الأيام الأخيرة، لأتأكد من

صحّة هذا القول.

 $\qquad$
 واجتهاعيا . فــا وجد ....

تغيْرت ؟

وأنت ما تقولين § $\qquad$
ـكتت شنيهـة ونظرت من النافذة، ثم استدارت ناحيته وناجأثه


فزجـُ بالاقَتراح، نظرت مباشرة في عينيه مستكنهة دواخله، ثم
ألمـ.






 ...

## صضفت كطفلة صغيرة وقالت :


بـكنبي معرفة المطعم حتى أختار ما أرتدي ؟ الـا

 جماعتك، وانتظريني هذا المساء في الوكالة، ومنها نذهب سويّا إلى الى

أي مكان تشتهين
فاعة المطعم دافئة هـادئة مزيّنة بـأناقَة وذوق، في أحد الأركان


والخدمة المهذّبة.
تأمّل عامر ما حوله مليّا ، وظهر عليه الارتياح والإعجاب وهو يتهيّأ
للجلوس. سـألته بديعة :
هل أعجبك المكان
اختيارك موفّق، فلعلّ طعامه طيّب أيضّ أيضا . يتمتع هذا المحلّ بسمعة جيّدة، وصاحبّ عليها، جئته بضيوف كتار فلم أسـهع منهم إلا الثناء على الطعام
 تتاسق كامل وذوق رفيع. أنت معروفة هنا حتى أنـ أن عازف الـا $\qquad$
البيانو حيّاك عند دخولك
 فصة أخرى. كانت أنغام البيـانو تمـلأ المكان ألحانا مختلفة، تجنّح طائرة فوق

 بّايل أمام آلته متوحّدا معها ومع الألحان، وكأنه بمفرده في القاعـة .

اضضافت بديعة بعد لحظة إنصـات وتأمل :
انظر إليه كيف يكاد يذوب أمام البيانو ... لا يمكن أن تخطئ

> العين حالهه ... إنه رجل عاشو
> وكيف عرفت

هو لبناني قدم مع فرقة موسيقى للعمل في فندق مشـوهرو.
تعلّق بامراة فقعد هنا . اقترن بمحبوبته فلم يفترقا من يومها ، وعادت
الفرقة من دونه.
هكذا بكل بساطة 5 $\qquad$
نظرت بديعة في عيني عامر بتركيز وحدّة وسألته :

انتعجّب كيف يحدث هـذا في أيا ويامنا .



غريبة لا ينتبه إليها الناس.


_ـ ما هذه التّعابير الغريبة 5

 وربما يفتح بابك صباحا ويدخل.
§....... هكذ


ها أنت ضليعة في شؤون الحب وظواهره.

أنا أنظر حولي، وأشاهد ما يحدث للمحبّين
 $\qquad$ أنا أحيا بين الناس، وقد كنت شاهدة على قصص كثيرة، أنوجّس أن يحدث لي مثلها يوما ـا

حذّرها عامر :
ـ انتههي جيدا ... خذي أدوية واقية. إيّاك والوقوع في ذلك المرض الخطير

> أغمضت بديعة عينيها وكأنما دخلت في حلم :

 بأتي على أطراف أصابعه، ومرة يقرع الباب بقوّة مرة ينام في حير حجري كطفل صغير، ومرة يقهقه عند رأسي كالغول ألور العنيف. إنه السيّد دائما بفعل ما يريد ... أليس هذا رأيك $\uparrow$
بقي عامر ينظر إليها صامتا ... وأمام نظرته الجامد ألمدة سألته :


أكتر مني.
نظر في صحنه عالج سمكته. دون أن يجيب. قلّبها في الطبق وتردّد : هل يبدأ القطع من فوق أم تحت ؟ لا ... الأفضل أن يشقها

بالطول، وبدأ يغرس السكين من ناحية الرأس .
 نظفتها، أزالت عنها الشّوك ـ أعادت الطبق إلى عامر ، وهو واضع ذقنه

بين كفيه، صامتا متأمّلا .
 الحبّ، ولم ينشغلا بغير تبادل القصص المسلية. أنصتا إلى

الموسيمار متفاعلين مع عواطفه المشباء المبابة، ولم يكثرا من نبش الهاضي
كما هي عادتهما في اللقاءات السابقا



_ ـيلة سعيدة إذنـ
ـ ـوَبّني قبل أن تتزل
 قابلته بشفتيها المنفرجتين النديتين، فانطبعت القبلة طرية دالوئة مصحوبة بنفس قوي يشبه لهاثا سـاخنا . رفع رأسه فـر فـرأى بديعة

 المسجلة، وصاحبنا واقف على الرصيف يسوّي معطفه، يمسح شاربه، يتفقد المفاتيح، ولا يدري إن كان عليه دخول البيت بعد أن انتهى المشهد

هذه الليلة ليست كغيرها، النوم مستعص، والدّ والذريات
 أوحش هنا المكان بعد العشاء مـع بديعة، ...بعد دفـع العـا

طائر، ويزفكمـا لسعادة حرمتما منها طويلا الـا
لعلها لحظات اكتئاب تزول إذا أشرق الصـا

 بديعة، وكيف انقلبت في آخر السهرة إلى امرأة رقيقة

عـبة غير التي جالستني أول الليل، غير التي رأيتها تعمل في الوكالة أو تناقش الحرفاء أيراء
جالستني في المطعم كصديق قديم، وتبادلنا النكت والقصص متناسين الماضي ومشاعره الملتهبة. غابـي كا ولي



ماذا حدث يا بديعة حتى تتوجهّهي هكذا بالأمر، لا
 بنت اللحظة أم كان لها حساب وتـا وتخطيط
 أنا أتولّى الأمر عنك. أنـئ أنبهك وأتجراً الأطلب تقبيلي... هكذا بسرعة ولهجة ألمر أمرة قبل أن تهزمني شجاعتي فتلجم لساني"، وفعلت المفاجأة فعلها
 مدلول كل واحدة ومقدار مـا تحمله من كالون الوريـات النوايا





 نحو الرصانة والأناة عند كل تفكيروكل حركي اورية.
بل لعلها هي التي تغيرّرت في نظري من صورة المعشوقة القديمة المتأبيَّة الممانعة، المكثرة المئرة من الإغراء
 في تعذيب رجل أحبِها لصهر عواطفه واختبار معدنها.







لعل هذه الأسباب اجتتمعت كلها وتحـكمت في جو
علاقتنا دون أن تتضت ملامـحهـا . هناك أمور تشي بهـذا عندما أكون في الوكالة، ولا تزول إلا ما عنـد





الرغبـة وحـبَ الحـيـاة في ثنـايـاهـا .
هل تتذكَرهـا يـا عامـر... هل تتـذكّر ؟




 يندفـع متوترا إلى الأمام مـع حـركة الرجـل اليمنـى، يلـيه

 تساوق منسجم مـع الـخطوة ودقة الكعب واهتزازات

مدورات الـجسم.... وإذا الكل سـمفونيـة تغـمر سـمعي ويصري، وتتسلل الى أعصابي، فتتوقف عندئنـن حركة
 يبقى في الدنـيـا سوى تلك الفتاة وهوكبهـا الشامـخ. والآن هل أعلنتت القبلة العابرة عن خروج المـارد من القمقهروعودة الأشواق 5 ... أم أن جو السهرة طرح التا وأطلق النفس على سـجيتها، فإذا بـامرأة الأعمال تعثر على الأنثى الغائبـة في أعمـاقها وتستـدعيها في لحظة خاطفة، لا نوايا وراءها ولا مستقبل ينتظرها، لتروي ظمأها بقبلة مـن حبيـب قديـم $\uparrow$
أضـع أصـابعي على شفتتي كالبـاحث عن أثر، ثـم أتأملهـا كالباحث عن لون، وأقرْبـها مـن أنفي كالطامـع في رائـحـة،
لكن لا أثر لشيء...

أتقلَب في الفراش مسهـدا . هذا هو الأثر البـاقي. هل فهمت مـا تعنـيـه قبلة اللـيلـة يـا سي عامر على رأسلك واغتصب سـاعة نوم، فهـذا أولى لكـ.

دخل الشاعر المقهى يسبقه ضـجيـجه المعتاد وتحيـات يوزعها على الا الجميع، وإذا به يفاجأ بوجود عامر الهر ينتظره في أحد الأركان. ناداه بصوت عال، ثم جرى ناحيته ليحتضنـه مرحبّا وانـا ،وكأنه لم يره
 الجلوس هـادئا بعض الوقت. _ـلماذا تطلب الهدوء ... هل أنت مريض ؟ مـا مـا بالك متوترا


نعم، هذه علتك دون شك، إنها الشوق، نعم... لا يعرف الشون إلا من بكابده. لكن شوقك ليس لي أنا وإلا كنت أحسست بمثله.



ما بالك هولّت الأمر وفختّهت العبارات $\varsigma$ نعم أنا مشتا $\qquad$ وهذا سبب زيارتي، فأنت صديق عزيز لا ألا أصبر على فراته طويار. ولكن حوارنا سيدور حول أمر آخر .


- تـتصني بعض المعلومات عن الحبّ. ما هي علامامـهـ ؟
 جرى في الدنيا $\uparrow$ هـات يا صبي الحان ما ير يرجعني إلى توازني. عن أي العلل سألتتي يا صديقي ؟
 أنك تعرف علاماتها الظاهرة والخفية، وكيف تبادئ الإنسان، هل تغشاه فجأة أم تتبت في وجدانه كالبذرة في الأرض، تنشقّ فتخرّ منها زرعة تطلع ظاهر الأرض حيث النور والهواء، فتصير شـمرا وأوراقا، وقد تعطي ثمرا أيضا .


 أين أنت يا صبي الحان ... أيها اللعين هـات لنا الهـدا ـــــــــي ياليتي تعلمت على يديك... ولكنك كنت مشنولا عنّب.

كـ مل منا كان مشغولا عن الآخر يا صاحبي. ثم مـا مـاذا كنت أستطيع تعليمك ؟ فـأنا مازلت أتلقّى الدروس يولا يوميا، لأنني أنسى كلا ولا

 الأمر لأصـحابه يا أخي.


على الهرء في حين غفلة منه فينكرها ولا يعرف مأتا ولاهـا وأسبابها .

 لاكتشاف خبايا الصدر، ولا تتمهل أو تترفق بمـخاطبك ألـو
 جفّت حلوقنا .

الدّالّة على ذلك $\uparrow$ هذا سؤال بسيط لا يتطلب شرحا مطوّا لا .


! عدنا







تغيّرت بدورها وتقلبت بها الظروفوفوالأحوال .. فيقبل أحدكما الآخر



عنها إن غابت، وتسأل عنك بـك بدورها وتهتمّ بشيؤونكا
 الأسواق.

 تحت قدميك لعلّها تعيد إليك إنسانيتك المفقودة.

 قناعتها ورخاوتها . كان عليك أن لا تكتفي بقبلة واحدة ا... بل أن لا تعود إلى فراشك وحيدا ا قبلة فريدة وحيدة شريدة بلا ألا أب ولا أَّوّلا


إلى الفرار بها قفزا فوق السنطوح كما في الخرافا التا القديهة.

أعجب... ابتدأت قصّة حبك بخرافة وانتهت بخرافـة


 ولكن هي بقيت تحبك، أونسيتك ثم عادت تو توقد عوا تواطفها القديهة، وأشعرتك بذلك عند طلب القبلة، ولما استجبت لطلبها فكائنما فلت لها : نعم أنا أيضا عادت إليَ أشواقي. - استجابتي لطلبها هو سبب المشكلة.

منحضرّ . لماذا حساباتك طويلة لا تتتهي
قاسيت من حبي لها ألما مرّا لا أرغب في أن أن يعود.

 الداء. أين أنت يا أخبث الصبيـان ؟
 الحب إذا أصـاب لأول مرة، أو إذا أفاق من سبات أـوات


 هكذا هو الحبّ، وهذه هي طباعها، أعرفـه وأعرفها : يأتي دونما جلبة، يستعمل مفتاحه الخاص، يقول مساء الخير ويدخل. كمن يخرا وير لقضاء حاجة ويعود، ويرى البيت كما كان، فيوافق عليه، ويجلس في
 وإذا شئت زدتك. ولكن لماذا تهتم كثيرا بالتسميات والنعوت ؟ أهـي


من ذلك وإلا فلا راحة .



 وجدانك العاطفة القديمة فظنتنتها اندثرت، وإذا بها تطا تطفو علـا السطح بفعل القبلة المفتصبة في سيـارة مظلمة مغلقة الأبواب وـ فـماذا جرى ؟ معجزة... لما أتتك الحبيبة انعدم الوقت الذي عدمتها فيه ...

زالل من الزمن. ومن الذاكرة.
 والعياذ بالله.
تهتُك في الهوى ما شئت واهِ




 ملحنا منغما توّ اللحظة، فتونتع وطالب بتحريته فـي الانصراف.



إذا انتقشُ . اجلس أيها المحبّ الفاشل ودعنتِي أكمـل كأسـي بهاهوء.

محبّا، ولم أدخل أي امتحان حتى أنجح أو أفشنل .


ويطلبه دوما، وقد يقع في حب ذانـ أه وهـذا أسوأ أنواع الحبُ

للحب، فصرت بهنجى منه دون أن أفَصد .
فأنت إذن الريع الخالي من جزيرة العرب .ل . .. فـإن فيهيا بعض حياة، بل أنت القطب المتجمد الجنوبي.


 خطوة تالية سـألحّن قصـائدي بنفسي، وقد بدأتى أتـئ أتعلم السولفاج
والعزف على العود .

واستمرّ الشاعر، حتى بعد خروجهمها إلى الشارع، يشرح لصديقه خطته لإيصال شعره إلى سمع الجمهور في أبهى الصور وبأجمل الأصوات.

هل أنا السبب دوما في خيباتي $\uparrow$ لِِمَ خوفي من
مواجهة الموقف الصعب... من اختيار أحد أمرين... من المن



متأصل ... أم هي الصرّرفـو والظروف؟
أستعرض مراحل حيـاتي فأجد فيها مـا يبرَز ذلك
السلوك بقدر كاف، وعوض أن ألعنها ألعن نفسا خانـانعـا
قانعة لم تحاول التبديل والتغيير .
تمنّيْت لو أن بديعة نسيت عشاءنا الأخير، وقبلة يتيمة
فريدة، شريدة، وحيدة، بلا أمْ ولا أب ولا أقارب كما قا قال


ذلك أنتي سافرت بعدها مباشرة، واختفيت كما ظهرت.


لألاقيها وأرى العتاب في عينيها، أم أحتمي ألمي بضبياب
النسيان حتى موعد رحيلي القادم ؟

دفعني التردد نحو شارع الحرية... حيث مقاهي
 خائضين كعادتهم في لغو ولغط لا ينتهي. أرى حلقة اليوم أكبر من سابقاتها وعدد أفرادها اكثثر ، فهل الظرف
 نفس الوفت أحدس ان حالها لم يتغير ماداد حان الخ آخيها هو هو، حتى وان اتسعت دائرة أصحابه ومريديه.

على امتداد الشارع الأطول في الهدينة واجهات خاوية يِّطبِ


 التعاضدي على فروع الاقتصاد ، فصـار الحديث عن ذلل محور كلـ كالامومركز كل اهتمام .
سأل عامر ابن عمه عن أثر ذلك في حيا حياة الناس اليومية، وكانبا


ومرصدا لمراقبة بنات الجيران في ترددهن عليه لقضناء الشَّؤون.
 وجدته ذات ليلة يسهر في " البوتنيار ". نعم يا سيدي
الوسكي عبّا، وينفق على بنات الملهى بدون حسـاب ابـي
ـعم" أحمد العطار يسهر في كاباريه ؟
 الأزلي يراقص بنات البوتنيار ويداعبهن، ويوزع عليهن الهـال والهـ

بكل سخاء، هل تصدّق $\uparrow$

 ولا يجالس حرفاء المكان. كان موجودا وغائبا في ذات الو الوقت، حتى
 الحارس بلطف إلى الباب.



والانضمام إلى مجمّع تجاري الر

مدعاة للانتحار $\uparrow$

باع بضائعه بأبخس الأثمـان وطفق يبدّد رأس ماله يمنة ويسرة، ويلتهم
اللذات كمن سينتهي عمره بعد ساعات.
_ علمت أيضا أن فلاحين كبارا وصغارا باعوا دوابّهم بأبخس الأثمان. تركوا ريفهم نازحين إلى المدن يجرجرون فيها بطالتهم. حركة يأس وطني





 بعض الوزراء جاهر رئيس الدولة برأيه، فاستهـع إليه إليه بهدوء، وبعد أسبوع أقاله من منصبهه.

هكذا بكل بساطة، ولم تشفع له خدماته السابقة.


$\qquad$

 وفضيحة أمام الله والناس بعملية ملفّقة تسميها عملية تأديب
 ضرب الرؤوس بالسيف $\uparrow$
 اللطيفة ولا يتجاوز جرحك الجلد، أمـا إذا كنت سبعا فإن ضربتلك مهمـا خفّت تكتم النفس أو تفكّك الأعضاءـ الا لاسـلامة يـا أخي إلا في الابتعاد عن مخلب السبع.
ـ مـا هي آخر أخباره اليوم ؟
$\qquad$

ـ لا بد من الذهـاب إليه.

لا أظنه يقابلك، يودّ الآن أن ينسـاه الناس
أنا لست من سـائر الناس زيته في عزهّه، فلا بـد أن أن أزوره في نكبته.





 هل هذه أحلام يقظة $\qquad$
 الأراضي المستصلحة ومعها مسكن صغير وبعض الماشية، فرفضت. ضحك ابن العم ضـحكة طويلة، مستغربا أن يرى قريبه يوما في صورة فلاح يركب جرارا أو يراقب عملية البذر ، وعقّب على حـلى حديثه : _ ـل هل رفضت العرض لأنك تقرأ الغيب $\uparrow$ هل كنت تعرف أن
الأرض ستخرج من يدك فيما بعد ؟

استصلاحها واستغلالها وتقاسم الأرباح مع إدارة المشروع. على أن
تبقى الأرض دائمـا بيد الدولة.







فيصنعونها


لم يردّ عليه وإنما سـأل عثمان مداعبا :

هل مازال اقتراحلك بهنیمي هٌara ارض سـاري المفعول ؟


 والتكوين. مرنا في حاجة اكيدة إلى مثقفين يرفعون درين الون الون الوعي


 واعتاده آباؤنا وأجدادنا ...

سـأفكر في الأمر جديا إن قررت البقاء هذه المرة.

أنا في حاجة دائمة إلى هواء جديد ـ
كلف المدير أحد الموظفين ليطوف بالزائرين أرجاء الهزرعة ويطلعهما على الإنجازات، لكن اهتمامهما تركز فقط على الـي الخضرة




مدير مساعد، تقوم بإرشاد المتعاضدين ورفع درجة وعيهم §
نظر الضيف إلى ابن عمه شزرا، ففهم أنه لا يشجعه على
الاستمرار في ذلك الهزل السخيف.
 ـ أعرف أنك كثير التردد على مقاهي شـارع الحرية.... ألم

يصادفك أخو بديعة صاحب الشعر الطويل واللحية ذات الشأن §

تـقصد ذلك الفنان الخيبان 5 أراه في الدتّهى لا يغادره إلا قَليلا . أما أنت فتقصد بسؤالك بديعة لا أخاها . _ نعـم. هي.... مـا أخبارهـا
 فترميها ـ وتبتعد عنك فتحنِّ إليها

لكنني إذا رمت قَريـك
كم مرّة ألقاك ضا
فأكاد أهرب من لقاك ولا أطيتَ ثانيه


بديعة وسأحكم على نفسي فيما بعد بالفشل أو النجاح.
 تفس العنوان، ولكن الوكالة العقارية نَحولّت إلى وكاله حفلات وتنظيم مهرجانات.
ـتبعا لنظام السوق.
هـاك اتجاه إلى حذف جهيع أنواع الوسـاطات.


هو من حلقات الإنتاج
 الأمية وتعليمِ الكبار ... مشروع قومي ضنخم
هل هذه حملة من الحمـلات وهوجة من الهوجات ؟
 بديوان وميزانيـة ضـخمة.
هنا بيت القصيد، الميزانية الضـنـهة، ولذا نوجهت نحوه أسمـاك القرش.


> ـ من بينها بديعة ووكالتها .
$\qquad$
 $\qquad$ بفنانين وشعراء وصحافيين، وأحيانا بـلاعبي السيرك وكي والحواة واة، ووجد منها فدرة على تجميعهم وتنظيم تحركهم بين المراكز، فاستيا واستفاد منها
واستفادت هي بدورهـا .

 ليرغّبهم في التعليم، ويشحن المادة التعليمية، في الأثناء، برافد

ثقافي وترفيهي
أي إنه محو الأمية بمعناه الشامل. $\qquad$

أو أسابيع

 الأسد في هذه الحملة، فيهما ينتصب مصيفان اللمتعلّمين والهدرّسين عامران بكل الطيبات. ألا تشتهي أن نزورهمـا لمدة يومين ؟ لي هعرفّ
 كل ليلة نشاهد حفلا فنيـا أو مسرحية فكاهية مما ينظمه عزّوز وأخته . لم يوافق عامر على الاقتراح في الحين، فأعاد الصديق الكرّة بـد أيام لما تقرر اشتراكه في قافلة ثقافية لزيارة المنطقة، و إلقاء الشعر في إحدى السهرات. رضخ لإلحاحه، وسـارت القافلة كما جرى فيّ إحدى السنوات الماضية، مع فارق اصـي الحـحابهـم هذه الهرّة فرقة

لم يهدأ اللفط طوال الرحلة، ولم ينقطع تحرّك الشاعر من مكان إلى آخر، كأنه المسؤول عن أحوال الركاب وأمزجتهـهم ليكون مرين مردود


على المقعد لاهثا وقال :
ألا تظن أننا نقوم بعمل وطني من الطراز الأول

سوف لن يفقهوا شيئًا مما تقول.
 الأقل يحسّونه ويحسّون أنني بروليتاري مثلهم، أشاركهم آلامهم ومشاعرهم، فينفعلون مـ كل حرف أقوله .

_ـ متحو الأمية يـجب أن يكون شامـلا، يزيل الغشاوة عن عقول الناس وأحاسيسهم وأذواقهم في نفس الوقت. فإذا اهتمّ المعلمون
 بالمشاعر . ألم تر فرقَة الغناء والموسيقى التي تصاحبنا ولا والفرق المسرحية التي تدعى باستمرار لا يقصد بها التسلية والترفيه


الوطنية الجليلة، وبذا يكون أجرك مثل أجرهمم أو أكثر.

قام غاضبا، وبلهجة مسرحية قال رافعا قبضته إلى أعلى


ثم جلس وأحاط بذراعه كتفي صديقه صتوددا

 بتخابث : ! شيئان في بلدي... قَد خيّبا أملي ... يا للن، يا للن "، هل هـ هـا



ـ أنا خائف يا عامر • يسكنني رعب من مصيبـة قادمة. ثم جذب صديقه فقرّب اذنه من شـفتيه وههس له حتى لا يسهع الرّكاب :
ما زال منا البعض يخفي بالظهور مساوئه في زي أهل الصدق يبدو، والحقيقة عاريه بالأمس كان معي يغار على المبادي السـاميه ويـحثّني ويهيب بي أن كُّر وتُلْها دواية واليوم لما صـار يرفل في القصور العاليه نسي المبادئ كلها، ألقى بها في في هاويه
وعامر مصع إليه، مشدود إلى أبيات يسمعها لأل مرّة، راغت
بالشاعر إلى منعطف جديد غير منتظر، ولا مـأمون العواقّب.
تأمل أشـجار الصفصاف العابرة خلف زجاج الحافلة، ثم ابتسمهو وني
وجه صاحبه وهو يقول :

إلى جلدك وغادرت أرض النفاق ! هذا هو الشعر يا صـاحبي الذي
سـألتك عنه يوم كنا في الكاف ... هل تذكر
وكان لا بد أن يلتقي الضيف ببديعة خـلال السهرة، فهي المنظّمة بمساعدة أخيها، تقتصر مهمته على مرافقة المغنين لايفاروٌهم

لحظة، أما دفع الأجور ومـراقبة الأداء وتوقيت العمل فمـن اهتهـام بديعة وحدهـا .
فوجئت بوجود عامر لمـا أقبلت تحيي الشاعر على مائدة العشاهـ، ، لكنها تماسكت وتصنّعت الرصـانة والجدّيّة قائلة : لم نكن نعلم باصطحابك ضيوفا هـامّين، وإلا هيّأنا لهم $\qquad$ استقبالا خاصا يليق بالمقام .

 هِ أنا لا أوزع أرباح التعاضدية الآن لتذكرني بالعهد الاشتراكي، $\qquad$

 لا يمكنك حصرها في أمكا مكار ألة ولا في مواقيت، فلا أفلّ من استقباله اليوم استقبالا يليق بصداقتكمـا الحميمة. - لوجه الحق وللتاريخ أعترف أنه سـأل عنـك الحـي يا بديعة،

وبحرارة... تعالي اجلسي بيننا .
 الحديث ڤبل أن يعرف ما تفكر فيهه، وحمد اللّه على انشغالها هـع

 بحركة عصبية وتنظر في عيني جارهـا سـائلة :
 لديك مـا تقول ؟ مـا نوع النواعير التي تدور في رأسكك ؟
وضـع بدوره المنديل ولكن بأناة وهدوءء، وأجابها :

 خاصة بعد رجوعنا .

هذا شرف عظيم، وحظ لم أحلم به. $\qquad$
قالت ذلك بابتسامة ساخرة، ثم استعادت مـلامح صـاحبة الأعمال
مضيفة
سـأهتمّ بأمر إقامتك لتكون مريحة ـ وإن شئت قضضاء يومين أو أو $\qquad$ أكثر في المضيف فلك ذلك. وإن شئت العودة بسيارة خاصة عوض

الحافلة فهذا متوفر أيضا . سهرة شيّقَة.
وغادرته للاهتمام بعملها، تَاركة الضيف في انحباسه وحيرته، لا لا
يكاد يستجمع أفكاره.

في طريق العودة إلى العاصمة ثرثر الصديقان كثيرا، وأتوا على
 عشرات ممن يرى أنهم لا يستحقون لفتة من ذي مروءة. إلى أن سـأله صاحبه عن بديعة، وكيف تحوّلت من السمسرة العقارية إلى تعهّد الحفلات.
الـ لـ تـتعجب، فكلها سمسرة. وقَد جاء وقت مُنعت فيه الوسائطـ من كل نوع، وطُّلب من بديعة الانضمام إلى أحد الهياكل المستحدنـارثة، وكان لديها مشروع زواج لم يتمّ، فوجدت نفسها مختارة ألمارة في مفترق الطرق، محبطة، موشكة على الانهيار ـ لكن أصدقاء لها وبعضا منا من معارفي ساعدوها على ريط علاقة بديوان محو الأمية الذي تكثّف نشاطه في تلك الفترة، فلمـا تعاملت معه انطلقت من جديد . هلت أنها فشلت في مشروع زواج ... لمـاذا ، مـا السبب ؟ $\qquad$
 لحسن حظها أم لسوئه لم تتم. لأن واحد
 لفائدتها . وهذا ما كان ... اقتتع برأيها في النهاية وسافر معها معا بغابية

الستّريّة، فلم تشعر بديعة إلا بعد أن حلّ العصفوران في طرابلس.
 ذات طيش ودهاء ، وسيرى صاحن وهيها من ذلك ألوانا إن شاء الله. ضرب الاسم في ذاكرة عامر بسرعة، إنها فتاة السفارة، صاحبا بديعة ورفيقتها المخلصة، لكنه تظاهر بعدم معرفتها، واكتفى

> بالتعجب :

صدمة تقصم الظهر.... ياه المسكينة !

نظر الشاعر في عيني صاحبه ليعرف كيف نزلت الرحمة فجأة على قلبه، ولكنه لمر يفهـم السّر"، فأدار وجهه الى النافذة يتأمل الحقول.

بعد أيام تقرد موعد السفر، فذهب عامر لزيارة بديعة. قابلته
ببرود لم يفاجئه. جلس هادئا كالتلميذ المذنب، ثم خاطبها : _ ـئت مستدركا لمـا حصل مني سـابقا . بدأت أغيّر بعض عاداتي . جئت أقول للك إلى اللقاء هذه المرة، فإذا شئت اللوم فافعلي.
 غير مستقرة. أنا قبلتها بهذا الشكان وأتحمل تبعاتها التها لكن أصدقائي

وأنت منهم لا يقبلون، فماذا أصنع؟
 أحد على لومك.




رشفت عينيها في وجه عامر وبقيت صـامتة. لو لخّص كل ألوان
 المضمومتين على آهة تأبى الانطلاقي
 خيّل إليه أن دمعة ترقرقت في وني عينيها وأنها تمسكها ونيا بإصرار.

 قديما ... إن شئت، أو جارًا . هل نسيت أننا أبناء حيّ واحد وري

نطقت بعد تردّد ووجوم وعيناها إلى الأرض : أنـا
 يجب أن تسمع قَصة الحضيض الإنساني. لقد أوشكت على دخول السجن من أجل هذه الصققة.

 ليبيا مثلا، لتكسب صفة الشركات الأجنبية، وهكذا لا يمسها قانون التعاضد أو تجميع الملكية.
 $\qquad$






 نفسي ومن تصرّفي، ولكنني كنت في غار الشية الإحباط وفية وفتدان الأهل

نجوت من تبعات ما حدث بواسطة الأصدقاء الطيبين، وانتهى الأمر عند هذا الحدّ لحسن الحظ . _ وماذا صنع المـجرمان بعد ذلك
 صنعا، لأنتي عندها شرعت أعيد حساباتي لأبدأ من جديد . لم يعلق عامر بشيء ـ ابتسمت بديعة :
 وتعلم أنني ما زلت قادرة على المواصلة.
 التفت ناحيتها قائلا :
 وأرجو أن ألقاك بـخير إذا عدت.
مطت شفتيها، ومدّت يدا رخوة للسـلام، دونـهـا كلمة. قال الضيف ليلتها لابن عمه :
 ستخيفا وهي تبتسم مرة وتمط شفتيها مرة أخرى . أنا نادم.
 لم يقتتع بهذا الكلام... فبات مثّقل القلب.

لسعيد جلسة „ أكابريّة " في فندق أفريكا كل صباح. يقرأ الصحف،
يقابل المعارف والأصحاب، ثم يمضي لقضاء شؤونه باقي النهار . هذا ما عرفه عامر عن عادات صا صاحبه الجديدة، بعد أن فارف جنوبه وطلّق الفلاحة. طلّق زوجته القديمة أيضا ، وبقَي مع دلك يز يزور المنطقة كل شهر، يتفقد الأحوال العامة بعد أن صار نانئبا في

البرلمان، ومعها الأحوال الخاصة : معمل الخياطة التصديري وتديره
 الأصغر ، وهـي مؤسسات ركّزهـا وقسّم مهماتها بين أولاده قبل انتقاله الها للسكنى بتونس. بدا سعيد منهـكا في تقليب الصحف عندما وقف أمامه عامر

## 

 رفع رأسه. رمى الجريدة جانبا . خلع النظارة المذهّبّة وصاحــامر 15 من أين طلعت 5 صـرت كالأشباح.... ترويك الأساطير ولا تراك العين !
. هـا أنا جئت لتكذيب الأساطير
وقفَ سعيد يسلم، فبرز هندامه أنيقا بجبّة مقصبّة بالحرير والصوف، من تحتها فرملة وبدعية بالحرج والتطريز الرفيع. ثمة


 أثاثه العتيق بالطربوش العصمار النـي أو أو شواشي „الكبّيطة"، الطويلة،
 يجلس سعيد نفس جلستهم وبنفس فيافتهم، في مكان لا يبعد سوى خطوات عن سـابقه، لكن إطاره عصري جديد، يكثر فيه استعمال المعادن والبـلاستيك والأضواء السـاطعة. - اجلس يا عامر ... اجلس. فمن سنوات لم أرك، ولم أسهع أخبارك !


زيارة لم أنسها أبدا ... يا ليتك عدت مرات أخرى قبل أن نغلق
الدكان ونتركه لأصتحابه.
 تصر نائب; أمّة 5 ثم إنك حاضبر هناك وفاع

كما علمتٌ.

 مدلّلا في أحضان عروس جديدة، وفي كنف أصهار من العنا العائلات البلدية المعروفة، وسيادتك ترفل
 ضتحك سعيد ضنحكة صافية وعقّب بلهجته الجنوبي تونية :

 وفكاهاته الساخرة من نفسه وأصحابه ثم سـأل :
 _ أترضاني " بعد السيف نعلق منجل ؟ "، قلبوا المزرعة إلى تعاضدية ثم جاءوني بمدير، ثم كوّنوا هيئة استشارية وقسم مـحاسبة... صارت دائرة من دوائر الحكومة، عندها أحسا مكاني خارج اللعبة، فاستخلفت ابني لينوبني وانسحبت حافظا على نفسي مـا بقي من ماء الوجه

والزوجة، والإقامةة.

لا تبالغ ا... ليس دفعة واحدة. بل جرّ بعضها بعضا ـ انتظر
قليلا لأطلب ما تشرب.
وصفّق بيده مناديا، فجاءه شاب وسيم، انحنى خفيفا ثم انما انصرف دون أن يسمع عامر شيئا . وواصل سعيد .
_ لم يبق لي أمر هام بعد تسليم الضيمة. أرادوني رئيسا للتعاضدية أو لاتحاد الفلاحين لكنني لم ارض ولم الم أهبل، ومن ثم فكّرت في الانطلاق الى فضاء اوسـع وهـهـات أعلى, فجاءات



 إلى شابة في عمر ابنتي سلمى، أنستتي بأخلاقهـا ولطفهيا كل هن تركتهم في قفصة.
هكذا بجرّة قلم 15 $\qquad$

 بيع التمر، خزن التمر، والأولاد منصرفون الـا حدئ الى مشاريعهم، فرحون

 $\qquad$

" هات "، ولا فضل لمن يعطي.
أنهى عامر كأس العصير واستعد للقيام. اجلس يا هذا ، لم تقل حرفا عن شؤونك $\qquad$
 $\qquad$



تحتي وفوقي ومن كل جانب. $\qquad$
أما حان لراكب الريح أن يستريح أجبني ببديهتك الطبيعية : هل أنت مستريح؟ $\qquad$
 غيري، ولا أنت أيضا. ولكن إن صنعت لنفسك قالبا يتا ولاسب مع أفكارك وطلباتك استطعت الحصول ألـا على الراحة، أو لنقل على بعض التوازن والرضا .

الانسـانية والأجواء العالمية المحيطة ؟ . لا يكون هذا بدون ذاك.



 في رماد . ولذا فمطلبي الدائم هو أن يصلح الحال ويستقيم الرجال .
 ضوابط الصـلاح والاستقامة المطلوبين كشرط ؟ ... اجلس معنا نكرّس القوانين والنظم لتطبيقهما ... لن يكون هذا في الـي حال الـي الغياب المعمّمّ... ولن يتمّ بالمراسلة .

لا أدري متى يكون اللقاء... وداعا يـا أصدقائئ

 سؤال : هل قريبا تصلح الحال ويستقيم الرجالي الهـيال، فأعود إليك يا بلد المحبوب ويطيب المقام؟

لكنني، أكثر من كل المرات، أتركك يا بلدي مثقلا

 القلب وعادت بصفحات العمر إلى أولها... ألا من نهاية يا يا حبيبتي لأيام القلق والترحِّى
 صغير كعلبة سردين، وأطلب من سائق لـم ينفض عن عينيه غبار النوم بعد، الانطلاق بسرعة نـرئ وانـو المطار . لم تستيقظ العاصمة بعد، توسدت أسرارها ونـا ونامت. غرقت في أحلامها العسلية. أنظر مـن النافذة إلى الشوارع
 هذيـان الراديو يعلو على صوت المحرّكـ
 سيـاقها، يأخذها من أولياء الـا الله الى أوليـاء النـاس، مـمن لـم تظهر لهم كرامـات في أي جيل.
 الفارغة، حدآد يفتح الدكان بكسل، عامل على درّاجـة تتدلى منها سلّة غذائه. عريـة بحـمـار فوقها أطفال
وأحمـال قليلة... هل هذا نازح آخر؟

باب سعدون، بـاب عبد السالام، بـاب العسل، بـاب الخضراء، أبواب مفتَحة، ونفوس سـاكنيها منسدّة. حجارة محمْرة متآكلة، نخرها السوس من تحت، وغطاها طفيلي الأعشاب من فوق، واقفة صامتة تتفرج على مـا يحدثـ ما فائدة التاريخ إن وقف يتفرج، ولم يـدفع الناس الى الاعتباروالتتحرك 9 أجبني يا صديقي الشاعر.

إيـه أمسي... أيها الوالف كالبغل الـحرون أيها الـجلمود في دربي ألقته السنـون الحـا


 هواء أنقى

هذه شـاحنة ضخـمة تسد الأفق، تسد الطريقـي .. سجْلتها ذاكرتي بالتصوير البطيء ـ تحمل خزَانَ وقود، قد


 يستيقظ جيَّدا ؟ هل اختلتت التاكسي الصدئنة فأضاعت توازنها

له أعد مستعجهال أيهـا السائق. عُد بي حيث كنت... قف... لا أريـد السفر. ارجـع، لا تـذهب بي الى الما المطار. قزقز المطاط على الأسفلت. أقضم على أسناني بقوة، وبـالتصوير البطيء انحشر التاكسي الصغير تـحت الشاحنة، فضمته إلى بطنها، حشرته بين أجزائها وكأنمـا مضغته فاختلطت الحديدتان. وفجأة تتوقّف الصوّر. يـأخذ تفكيري منحى آخر، وأغيب في الهذيـنـن

أعرف هذا الطريق مهمما تغيَرت معالمه ... قطعته ألف


 الطريق الجـانبية كانت بـداية الفيلا الفارسية.... أسوار

عالية هويلة لتهيطل بـحديقة داغلة، تتوسطها فيلا شهيرة باسههـا الفارسي الساحر.... لا تراها العين ولكن سـعت عنها الاذن مـا يكفي. أمـا مـالكها فلم نعرف فـر في

 يكون وريث بني حفص أصحاب جنائن راس الطابية الشهيرة على أيامههم.

أقواس الحنـايا تقطـع الطريق، وبعدها يـيـدأ الفضاء الرحب والبطلاح المهملة... دم ظهر الحـيـّان العملاقان : رابن خلدونه عن يمين وصالتتحريـره عن يسـار بـمعمـارهما الريفي المتتهدين... أنشئتت دورهما على أنها انفراديـة وإذا بها تنتتهي مسـاكن جماعية متـلاصقة، في صفوف تفتح أبوابها الحديـيـة على الشارع، وليس في الداخل سوى فناء صنير هو الحيز الهوائي الوحيل لجميع النوافذ، لذا تعرف حركة البنـاء التوسعي نشاطا لا يفتر، ترى آثاره على السطوح في شكل جـدران ثلاثة تنتظر رابعا، أو أسلاك حـديـدية تمسلك عرصـات بلا سقف، وأحـيانا أكوام آجر تنتتظر يـا ترتّبها . قريـتان مـنسوختان عن جلمة أو بوعرادة ألصقتا بـخاصرة تونس كحل لإسكان النـازحـين.

بعـل مسافة فصيرة يبـدأ الفضاء ثانيـة، وينطلق الطريق مستويا نـحو بـنزرت. تخفض السيـارة السرعة وتنعطف إلى اليـمين، ثم تتوقف في طرف بطـحاء مقسمه، تشقها مسارب وحـجارات علامـة تـل على أنها هيئتت بعد للبنـاء والتعمـير.

## أسكتت بديعة المحرك وفالت :


وبثمن معقول.

## أجرى عامر بصره في كل الاتجاهـات وسأل :

وقيمة المكان... مستقبله $\qquad$

ابتداء من تلك الربوة فمـا وراءها .
فلا تشمل هذه البقعة إذن $\qquad$
 الزحمة وقلة الهواء، وغلاء الأسعار، سنبيعها للباحثين عن الها الهدوء من

أمثالك... لنقل إنها ستكون من الضواحي.

ألم نتفق على العشاء معه الليلة $\uparrow$ تحاورنا في المبادئ فقط. $\qquad$
ـ صـحيح، نسيت الأمر ... ريما لأنتي لم أجع بعد .
ضحكت بديعة وسـألت :

تظاهر عامر بالرصانة واحتج :

 منذ قليل. أوغل في شيخوختك ما شئت، فلن أتبعك، وسنرى من ألما
يغلب في النهاية .

خذي قبلتك قبل أن أندم....وهيّا نعود قبل الظلام. $\qquad$



رجعت السيارة من نفس الطريق، والراكبان يناقشان خطة تتفيذ

 أنهما أصبحا شريكين في الوكالة بعد تحويلها الى مؤسسة بعث عقاري وإيقاف صفقات السمسرة وتنظيم الحفلات والمهرجاناتات لثالث مرة تغيّر بديعة لافتة مكتبها، وتخضع نوعية نشاطـانها

 كان موجودًا بجانبها لتستند إليه وتستعين برأيه



 عام واحد اثثين من الأحياء السّكنيّة الهامّة. قالت بديعة عند وصولهما باب سعدون :
 الوكالة. فهناك بعض الأمور المعلّقة... لن أغيب أكثر من ساعتين،

أرجوك... أبعدي عنّي عزّوز بقدر المستطاع
ـ أليس هو صهرك في المستقبل القريب وربما خال أولادك


أما قلبك فقد افتككته منك منذ عشرين سنـة.
ابتسم عامر كالراضني بمصيره لكنه احتجّ مع ذلك : ـــــــ هل لا بد من عزّوز ... ألم تجدي أخا أحسن منه ؟
 بيد الله.

أنا في كل الأحوال لست أخاه. لو كنت مكانك لأنكرت أمره وأطردته من دائرتي. مـاذا صنع بحياته وأيامه غير تمسـح دبره
 شارع الحرية، يستعرض شعره المتهدّل وشنبـا مصفرّا بالتبغ مـع لحيـة كلحية الربّبي شـمعون ومن الــي حوله كلّ مـأبون مـأفون.


 أم كنت تراني سـأستعين برجل غريب ؟


 لا يطيقك فـلا تقترب منه في المستقبل.

تـدفعيـه نـحوي. ابقيا أخوين كمـا شئتمـا ، واتركاني وشـأني.

دخلت السيارة الحديقة حتى لاصقت الفيرندة، فأسرعت بديعة بالنزول وجلب الكرسي المتحرك إلى باب عامر، فاستدار هـا بظهره وتزحزح منتقلا من السيّارة الى الكرسي بطريقة تـدرّب عليها جيدا .
 ــ لا... سـأدخل وحدي وآخذ العصير كمـا تعوّدت.... اذهبي لتعودي مبكّرا . لا تهتمّي بأمري ... لن أكسّرّ شيئا . قبّلته من عنقه وأسـرعت إلى السيـارة.

يتأمل عامر أشّجار الحديقة وقد تجردّدت من أوراقها . بدت

 أرهفها وأقرب الخطر إليها ... قال في نفسه وهو ير يرتشف العصير في جوّ السكون المخيّم على البيت.
يقفز الى حجره قط تركي غزير الفرو ... يرمقه بعينين في لون
 يمرّر يده على الفرو الدافئ، والحيوان متلذذ بملمس اليد، وطراوة المفرش الصوفي على الركبتين.

سأحتاج إليك كثيرا أيها الماكر... تؤانسني، تنطْعلى
 لتتناوم تحت لمس أصابعي، وتصيبني عدوى طمأنينتك واسـترخخائـلك.
أنا الكسيح المحتاج الى عون جميـيع الكائنـات، سأطلب

 المستشفى والنقاهة أكبر مساعد ألحس أحسن عون؟ فما العيبُ أن أستعين بك أيضا أيها الحيوان القزم؟ يرفـع القطرأسه لما توقفت حركة التمسيد، ينظر في عيني".

ـ ماذا تريد أن أشرح لك أيضاء حطّ العصفور في



لا لا يـا عامر... ليس هذا مـا حدث. أنت المسافر الأبديْ طالت بلك الغرية، واشتاق إليك أهلك وأحبـابك. أقسموا عليك أن تبقى، فتدخّل القدر ليبقيك ولا بـدَ لكلَ زاجل من عودة. أنت طير يـمام جريـع، حطّ بـجنـب يـمـامـة تنتظر، تقاوم الياس بشـجاعة. أوقفت نزيفه، مسحت جرحـه، بلسمت نفسه،، أجلسته على عرش مـملكتها الصغيرة، وسلمته المفاتيح. لم تطلب منك سوى أن تساكنها بيتهها وقلبها وآمـالها ... أن تشبك يـك بـك بيدها لتعوْضك عن رجليك إذا عوّضتها عن وحدتها وخوفها مـن المستقبل بآمـال جديدة، وبنيت معها أسرة طالمـا تـمنتّها ومـا نالتتها .

جلس المهندس الشاب موردّ الوجه، متهيئا لعشاء دسم ونقاش طويل هـام مع مضيّفيه عامر وبديعة. هـذه أوّل صفقة له معهما ، ولذا هو متوتّر ومتشوّق لمعرفة أوفر بصا هـر وبي العمل. حين جاء النادل يتفقد المـائدة ويوزع قوائم الطعام نهضت بـريـعـة
لتفقّد زينتها ، فبقي الرجالان وجها لوجه .

حدثتني بديعة عن إبداعاتك المعمـارية. $\qquad$
 الإنجازات ذات المواصفات الخاصهة. أمـا طلاّب المـأوى الاقتصادي


على التكلفة بقدر الإمكان



وسيتتحدث معي انا ايضا في لقاءاتنـا بالوكالة، فأنا المهتم
 التنفيذ والعمل الميداني طبعا... طبعا. لن اطلب منك الب الكثير يا أستاذ عامر، فئنا مدرك لظروفلك وارجو أن تتعوّد عليها بمرور الوقت. علمت أنك أصبت في حادث طريق
 البقية... نزفت كثيرا، وتأخر جبر الكسور، فحصلت عفونات

وجراحات، وتنقّل من مستشفى لآخر لمدة عام كامل.

الصنّاب... شحجاعة فعلا.
وصلت عندئذ بديعة وسحبت كرسيا وهي تسـأل : عن أي امراة تتحدثان $\qquad$
كنت أقول للمهندس أنه سيتعامل مـع امرأة أة غلبت الموت وافتكت رجلا من أنيابه، حتى وإن بلا رجلين.
رفعت بديعة قبضتها علامة على الانتصار، وقالت : الرجل واقف ينتظر ... أما جعتما $\uparrow$ $\qquad$

عالج المهندس سمكته وهو يفصّل الحديث عن دوراته التدريبية في بريطانيا والسويد، وعن طرق حديثة تعلّمها لتحقيق المعادلة المطلوبة : مسكن مريح بثمن معقول.
 وتكاليفه الباهظة، أو العمارات الجماعية على مـا فيها من نواقٌ ابتدعت المساكن المزدوجة وراجت سوقهارا، والآن جاءت الـت مرحلة المساكن المثلثة وهي منتشرة في السويد وذات مزايـا ورايا عديدة، أهمها

مرافق أكثر في مساحة أقل، وهذا يعني توجيه المعمـار نحو التراكب والتكعيب عوض الانبطاح والافتراش، والنتيجة اقتصاد للأرض والمواد والثمن.

 النمط، ولدي" دراسة بخصوص مشروعكم أنتم بالذات.
 المكتب ومعك كل أوراقك.


 رفعت الصحون، وحضرت الفواكه، فقال عامر وهو ينظر إلى حبات الموز تزين الطبق :


أمّ الغلال.
ليست أمّ كلّ الغالال، فهناك غلال لم تظهر في السوق منذ $\qquad$ سنوات. قالت بديعة.
أضاف المهندس الشاب مبتهجا :
 الثياب وأمواس الحـلاقة ومصابـي الكـي الكهرباء، وهذا لم يعد مقبولا في عهد اقتصاد حرّ منفتح، عماده أنتج واستهلك الك


لا ... ليس هذا ما أعنيه . $\qquad$

"

تلالثة ، قّالت بديعة ضاحكة ... أحياكم الله لغيرها .





رـهع عمامبر كرسيه إلى الوراء وهو يخاطب الشاب :
 عَبِلكم .أَتْتم هُتُران الهخابر المقبلة.
لا باسي عامر ... ذهب الجيل الذي قلع أشجار الزيتون وهو يستفقر سـرًا . نُحن من جيل لا يتبعك إلا إذا اقتتع برأيك. لا تستمجل... سنرى، سوف نرى ا

وعنـدها كانتوا يغادرون المطعم دفع المهندس الشاب كرسيّ عامر
نُحو الباب،، فـأشار عليه بالاقتراب من فـمه قَليـلا : أنت خبير هندسي ممتاز لكنك لم تهتم كثيرا بالتاريخ، أو لم تُحِد الوهَت الكافيَ، لقراءته. لذا أفيدك بمـا قَاله ابن خلدون عن أهل
 . .
قَال سُنَدُهُمُ مقطوع، لا يأخذ اللآحق فيهـم عن السّابق.

 فيعيد الأحفاد نفس الأخطاء القديمة. كل جيل يدعي أنه الحقٌ العبين وان التاريخ يبدأ منه. انظر إلى جيراننا كيف بعد أن

تفرّجوا على خيبتا طويلا قالوا هات نجرّب نحن أيضا أـا .. وبدأوا بتعميم الاشتراكية عام أو قَفنا ناسها وأعلنّا إفلاسها .


ضنحكت بديعة وهي تفتح لهما الباب وردعت عامر : _ــ لا تمارس على الرجل أستاذيتك الليلة ... فهو ضيفكا

مرّ عامان على حادث السيارة. وتقدم مشروع عامر وبديعة شوطا . أتت ثماره سريعة في جوّ انفتحت فيه أبوابُ الاسترزاق على
 بعيدا وعميقا . حينها قرر الشريكان عقد زواجهما ونما في حفل بيتي، ضم ابن العم والأصدقاء المقربين مثل عثمان وسعيد، وغاب الشاعر


 تذكّر قلقه الدائم ونفسه العزيزة، وورد على ذهنه آلخر مـا نـا نظم :
 أيّضوء لمدلج مستغيـث ادرنا مدين

وحدّث نفسه كأنه يـخاطبه :

مال سعيد على صاحبه :


 تنهّذ عامر قائلا :
أحّط رحالي فيحلو لأحبابي الس"ضر ! ردّ عليه سعيد ممازحا :

قال عثمـان :
ليت حظي من حظه، فقد مللت القعود . $\qquad$
أسكته عامر :
لكنك لم تملّ عدّ النقود . $\qquad$
أضاف سعيد :
كيف تملّ وأنت رجل تـجيد كل الألعاب، وتتحرك بالراحة في $\qquad$
كل العهود ؟ ... اهنمّ بآلاتك الفـلاحية والتجهيزات الـت المستوردة وزودّ بها
 التي أرسيت فيها أسلمو وأكتر أمانا من انتظار أمطار السماء. ضتحك عثمان وعلّق على رأي صـاحبه :
 تباع في عام العسر والجفاف.
عقّب سعيد بلهجته الخاصة :
أحمد الله على خروجي منهـا سـالهـا . $\qquad$
سأله عامر :

- إلى أين خرجت ؟ لا أحد يذهب بعيدا عن الفـلاحة في هـا

البلد . حاول الناس وجرّبوا فما اسنطاعوا ألـا
 بمجتمع صناعي"، ولكن هذا غير مضمون العواقب مع ذلك.
 $\qquad$
يوم زفافك يا عامر
 أشار عامر إلى ابن عمه أن يتقدم للامضاء، وقـاهت بديمهُ الـى باب المطبخ ونادت أخاهـا .
ظهر عزّوز في إطار الباب. أنيقا مقصوص الشُعر حليق اللحية. عليه حلّة جديدة غامقة بربطة عنق زاهية الألوان.
ابتسم عزّوز لصهره الجديد فالتمعت عيناه الشُديدتا السواد كــا


 " هل هو يتملّقني ... أم هو مبتهج لزواج أخته 5 " هـكذا سـا سـأل عامر نفسه وهو يحاول طرد الذكريات.
 ينل رضا عامر ،ولا أنهى شكوكه في حقيقة ما أظهره صهره بـناسنا الاحتفال.
" هل مس" التغيير جوهره ومعدنه، كما مسّ النُعر واللحية والهندام. هل تخلّى عن لؤمه وسخافة روحه نهائيا ؟ "، عاد عامر يسأل نفسه.
وفف عزّوز آخر الأمر وسط الحلقة، فنظر عامر الى ابتسامتّه

 قال هذا ... ثم أفسح له مكانا بجانبه.

استرجع يِا عامر قُبلتك القديمةَ... استعد من بديعة
ما أخذته منك ذات ليلة في سيارة مغلقة. هل هل نسيت قبلة سمأها صديقك الشاعر اليتيمةء استرجعها وأنجب منها قبيلة كاملة تتوزع على كل هضاب الحبيبة ووهادها . انها تستنفر حواسكَ وتوقظ في القلب أشواقه

 أعادت تـريبك على النوم والجلوس
 كل عاشقات التاريخ دورها الجديد في إيقاظ نـار الـار

 استعاد جسدي المكلوم حيويته، وتمام استعداده

 المرة بدل العين أرفع الخمار، أتملى الوجه الجـرئ الجميل

 أصابعي لفكَالأزارا... وأفتح كتاب عشقي المكيرل المبوت لأقرأه

سطرا سطرا.
وحين تأتي الحبيبة من مركز الراهبات تـختطف الشآبّ الخجول الواقف بدكان العجلاتي. تجردّه من تردنـ


 وكانني لم أغترب ولم أعد، وكان بديعة مـازالت عذراء لم

تتزوّج، وكانني لم أذق من عسل الدنيا وحنظلها شيئا.

 نُشهد مسرح حبنا الأول على انبعاث الهوى من الوان جديد مطالبا بحق البقاء، مقاوما للالياموالمحنـ.
 قرارة الموج.. فهل لديك خيار آخر أيها القط الكسول
 يدي بتكاسل، ولو رفع الصوت لسمعته يتأفّض.


 لا أحد عنده ". غاص الحـنـ الحاء الجديد في الموكيت ويد عزَوز تسلم بحرارة على عثمان :

زهور بواسطة السائق


- إلى مطريتنا الرقيقة التي وهبتنا في بيتها سهرة لا تُسىى.






هي هيكذا دائهـا طيبة وكريمة وتحسن الصُّحبة، لكن هـزامهـا
بالأهس كان هني احسن الحالات. بسبب حنلتها الناجحة في باريس $₹$

 الى جانبها هو هـاحبك مروان سـهعت شيئا من هذا ولم انم أصدّقهـ $\qquad$

 لا يُخرق ـ أليس في إبعاده سفيرا رحمة للبلاد والعباد
 أتظنني ابالغ $1 /$ اسأل من تشاء من معارفك الهتّصلين باله الهيدان $\qquad$ الفنّي وستعلم الحقيقة. فأيام صولته وجبروته لا نا نكاد نتعرف على الـي واحدة من الغواني الصاعدات إلاّ وتأتينا إشـارات التحذير الـاتير بعدم


يـحمي مرتع صيده بالقرون المسنّنة يضرب بها با جها جهرا وخفاء الـا
 المرتع والمريع، فالعب كما تريد .

 شراء آلات فلاحية لمزرعتها بالتقسيط المريح. مونتحّا أنها أرض
 بسعر فيه كثير من الحب والمهاودة. ولكنها تفتقر إلى أبسطط التجهيزات. قال عثمان بأريحية : نحن ننوب أصحابنا ونكرم أحبابهم. $\qquad$

وضتحك الرجالان ثانية.

من يوم زفاف أخته قَرّر عزّوز أن يتفيّر ويغيّر نمط حياته. اختفى من شـارع الحرية، ومن حلقات معارفه القدامى، محوّلا اهتمامه إلى أصدقاء صهره الجديد
تقرّب من عثمان بوسائل كثيرة، وخدمه تطوّعا، حتى الـى صـار موضي ثقته، ثُم جليسا مواظبا، ونديمـا يتظرف به في لقاءات المؤانسة مع الخلاّن.
وقد علم أن لعثمـان أختا مترمّلة فخطبها منه دون أن يراها ، ولم
 ستزيد بالمصاهرة اقترابه من صديقه الجديد .
حين كان الرجالان ذاهبين في السيارة الفخمة للشركة إلى إحدى السهرات، تنحنح عزوز وفرك يديه استعدادا لخوض موضوعه الخاص جدا :
أعلمتتي منذ أيام أن العائلة اقترحت تأخير موعد الزفاف إلى الخريف. هل أنت موافق على ذلك ؟




فصاحب الجهد الأسـاسي والمسؤول الأوّل .
 الآن . وها أنا بعد أخذي بفكرتك وتجسيهها منتظر منك جلب طلبات

التجهيز الصحّي والمواد الحديدية من أختك والشركات العقارية الهثيلة... فأنا لم أسـخّر مالا وجهدا كالذي رأيت لأبيع الأقفال والمسامير
ــــــــن تـجني غير الريح... سترى.

قل لن نجني جميعا غير الريحـي ... أختي مساهـمـة في في رأس $\qquad$ المال، كما أن لك نسبة محترمة على مـا تجلبه من صنـي نحن أقارب... أعني سنكون كذلك قريبا، فلا تكثر من ذكر $\qquad$
الريحوالخسارة بيننا . أنا » محاسبّي " كبير يـا سي عزوّوز، أفكّ الرّمّوز وأضع كل $\qquad$ مسألة في خانة خاصّة.
يتمتع عثمان بتلك الصفة فعلا، لبسها منذ غادر الستجن. عاهد نفسه على عدّ الخطوات واستقراء جميع الاحتمالات قبل كل قرار .
 لهذه الحقبة الخصبة، حيث يسارع الكلّ الى الإثراء بـمختلف الوسا الوسائل، يستتبتون المشاريع من تحت الأرض .
تمت الدعوة أيامها الى تعايش القطاعات الثا والتعاضدي، ولم يطالب الناس بغير الاجتهاد في العمل وخلق المشاريع، مع فتح السّبل لاقتبال الكسب من أيّ باب أتى . وقد جرّب عثمان التعاضد وخرج منه بضيعة ومنزل في الريف، ، وجربّ القطاع العام بإشرافه على شركة ״ميكاكلتور" شبه الحكومية، بقي القطاع الحاص، وهذا أوانه، نبّهه عزّوز إلى ذلك ذات يلى يوم وهو

لا مناص لك في النهاية يا سي عثمان من إنشاء مشروع خاص $\qquad$ بك. لنفرض أن الدولة قررت بيع شركاتها، أو رمتك يوما بشاب متسلق فزاحمك على المنصب. إنك لن تشعر بالحرية المطلقة إلا في

مشروع على ملكك. وللك أن تّجـِ بير المشُرؤ ميبن مؤقتا فتحوز

 فأكمل الحلقة.





 زيادة عن العابر وابن السبيل



الرجل الآلة.
ـ ذكّرتتي به، كيف حاله ؟
$\qquad$

بينهها.

هذا صهري عزوز يتحرش بينَ الدكاتِبِ والشُركات،











 يمللب لها ما يلزم هن الدهال والؤتد: والحم أحرجنا مع
 لا يلزم.

والعجيب انه استحوذ على أصندیائي لكثرة تردده عليههم وتودده إليههم بشتـى الطرة والوسـائلى. حتى أنتي لم أفاجا يوم علمت بـخطبته 'ذاخت عثهـان ا'أزهـل... فأين خبـا ذلك المـاكر شراهته إلى المال طول أِـام العطالة

والبطالة 9
المهمُ بالنسبة لبديعة انهه تزوزج وكفى، وهي التي
 حملها على امرأة أخرى، كمن توكل ابنهـا القاصر إلى محصضنة.

حضرنا ليلة عرس كامل الڭبْهة. من كان يصدلقَ أن يظهر عزوز إلى جانب عروسه كالطالب الخـجول، وأن يكسب ابتسامتته كل تلك البراءة الفاتنه ؟ مظهر لا يـنـم عن المحخبر، كما جرت العادة، وكما هو الحـال في ذلك الزممان المشتهر والتتجاسس.

حتى إذا انتشى الجـميع بـالغناء والرقص، وابتشموا

بالأكل والشرب اصطلفت العانلـة كلها لصورة تذكارية تخلذ الحدث، وتظهر ما تركه في النفوس من بهجه، لا لا أدل عليها من البسمات العريضة المرسومة على جميع الميع الوجوه رغم ندوب الجسد وجراح الرّوح.
 سوى أنها أخذت في بلد لا كدر فيه، شيمة أهله السعادة الدائمـة... بـحرهـم هادئ وسمـاؤهم زرقاء

$$
\begin{aligned}
& \text { إنجـاز وتصميـم } \\
& \text { منشورات n تبر الزمـان و } \\
& \text { تم طبع هذا الكتاب على مطابع سـانباكت (تونــــ) } \\
& \text { ، لحساب منشـورات پ تبر الزهـان ، } \\
& \text { بـحر هادىء سـماء زرقاء }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من كتب " تبر الزمـان " ضمـن سلسـلة ، سـراب ، } \\
& \text { الإيداع القانوني : الثلاثية إلثانية من سنة } 2005 \\
& \text { ISBN : 9973-44-009-9 } \\
& \text { سعر النسخـة : } 7 \text { دينارا تونسيا (15 \$) } \\
& \text { منشـورات " تَبر الزمـان ه } \\
& 3 \text { نهج البقيـيع } \\
& \text { رياض الأندلس - النزالة } 2083 \\
& \text { 'الجمهوريدَ التونسية }
\end{aligned}
$$

c-mail : or.dutemps@planet tn


Scanned by CamScanner

