 facebook.com/groups/exchange.book

اطزيد من الكنب الحصرية ... جروب ( ريبع الكُّب ) . facebook.com/groups/exchange.book

# رقمז الإيداع : 2016/8969 الترقيم الدولي : 8-90-6376-977-978 



إششراف عامْ :<br>مصمد جميل صبري<br>نيفين التهامي

كيان للنشر والتتوزيع
هار شالثهميد الحيبجوار مترو ضواحي الجيزة - الهـرمr هاتف أرضي: 0235688678-0235611772 هاتف محمول: 01005248794-01000405450-01001872290 بريد إلكتروني: kayanpub@gmail.com - info@kayanpublishing.com الموقع الرسمي : www.kayanpublishing.com

هجميعُ الحقوقِ محفوظةُ، وأيُ اقتباسِ أو إعادةِ طبعِ أو نشر في أي
 إذن كتابي مـن النـاشـرْ، يـرض صاصبه للمساءلة القانونية.

$$
\begin{aligned}
& \text { د. خولة خمدي } \\
& \text { روابِ }
\end{aligned}
$$

## إهداء

أن تكون عاريا من الهويّة حافيا من الانتماء فذلك أقسى أشكال الفقر

إلى الفقراء الذين لمّا يدركوا مدى فقرهم
»الحب ليس أن ينظر أحدنا إلى الآخر، بل أن ننظر معا في الاتجّاه نفسه«

أنطوان دي سانت اكسوبيري

## السّبت 10 ديسمبر 0ץ•ץ، الساعة السادسة مساءً.

الزمــن، شــتاء باريـسيّ قـارس، والشـوارع مزدانــة بزينــة رأس السّـنـة الــتي
 المقلّمـة في تناسـق عـلى جوانـب الطرقـات، وأشرطـة مضيئـة تمتـدّ بـين أعمـدة
 الأعمـدة والأشـجار، لتبـدّد وحشـة الليـل وتؤنـس المشرّديـنـن وعابـري السّـبيل. عنـد رأس الشّـارع، نُصبـت لافتـة إعلانيّة إلكترونيـة مقسّــمة إلى شاشـات

 شاشـات عبثـت بهـا أيـدي المـارّة بمختلـف مشـاربهم فتشـقّق زجـاج بعضها
 قبيحـة مـن أصحـاب الـرؤى المضـادّة.. ووعــد المشـهـد بعـرس ديمقراطـيّ مشـحون بالتوتّـر.
خلـف المكتـب الفاخـر في الطابـق الرابـع مـن عمـارة تجاريـة حديثة التشـييد،










حـتّى سـاعة متأخّـرة مـن الليـلـ لكـنّ خليـل كان يقبـع خلـف المكتـبـ، يتابـع باهتمـام وتركـيز شـديدين المشـاهد المسـجّلة لبرنامـج حـواريّ حديّ حديـث البـتّ.

 معدنـه الرّخيـص تحـت وطـأة أسـئلتها اللاذعــة.
تساءل في جزع، هل سيشهد مصيرا مماثلا بعد أسبوغ من الآن؟


 كامـلا مـن بنايـة تجاريّة عـلى الشـارع الرئيسي في ضاحيـة ״״ــوران-Suresnes" الخلاّبة.

منــذ اتّخــذ قــراره بخـوض معركـة البرلمـان، ضـاق صــرهر، كأنّمـا انطبقـت


 كلّهـا ومـا كانـت عليـه حـتّى تــك اللحظـة فكّر، ما الذي سيؤول إليه الأمر لو أنّه فشل؟









طرقـات عـلى البـاب تشــدّه مـن قطيـع الهواجـس الشـاردة. يرفـع عينـــه إلى
 أن يطيـل التحديـق بهـا: - كيف وصلت إلى هنا؟ المكتب مغلق الآن.. عودي يومر الاثنين. - أستاذ الشاوي، أليس كذلك؟

في صوتها رجفة تنذر ببكاء قريب، تمتزج بتصميم عجيب يثير فضوله.

 أليـس كذلـك؟؟





 عــلى كلّ شاشـات المدينـة المتصـــدّرة للسّــاحات العامّــة مذيّلـــة بإمضائــهـ وشـعاره الانتخـابي:
الوطن للجميع!




 ويشـير إليهـا برأسـه:

- تفضلّي.

جلســت، كأنّــا انهـارت عــلى المقعـد، وتدفّـق الحديـثـ مـن شـــتيها


 الأحيـاء الخاصّـة بهــمـ

كانــت خارطــة التوزيـع الدّيمغــرافي قــد تغـيّرت كثــيـرا في العشريـن ســنة








 هشّـا لأمـان موهــومر

















 المقعـد أشــّ إثـارة وبعـدا عـن المنـال!

- الدّولة يمكنها أن تيسّر لكم الانتقال إلى مسكن جديد في وقت قصير..

قاطعت اقتراحه الوقح في شراسة: - لكنّنا لا نريد الانتقال!

تراجــع لاإراديّــا متّقيـا غضبتهـا، لكتّهـا سرعــان مــا اســتعادت هدوءهـا واسـتطردت:





 يصلـح القنـوات؟
أحجـمر برهـة عــن الـردّ. إمّــا أنّهـم أحسـنوا انتقـاء ممثــة بارعـة.. وإمّـا أن
 حـين سـمع وقـع أقـدامر جديــدة تعـبر المـمـرّ بحماسـة. - دانيال، عزيزي.. ما زلت تعمل؟

 التجمّـع العائــليّ في شــحوب. - بابا، ألن نذهب؟

ابتسـم وربّـت عـلى خصلاتهـا الشـقراء الشـبيهة بخصـلات أمّهـا وهمـس في
حنوّ:

- انتظراني قليلا.. دقائق وأكون في الأسفل. - سنتظرك في السِّارة.

تنسـحب الخطــوات الـتي قاطعــت الحديــث، ويسـتمرّ الصّمـــت لثــوان


منكـسرة:

- ظننتك.. عربيّا!







 حروفـه مؤكـدا عــلى كل كلمـة:



 بدلا عن ذلك، تهمس الفتاة وهي تشدّ على حقيبتها: - لن تساعدنا.. أليس كذلك؟ ينبري مبرّرا:
- هــذه سياســة الدّولــة الفرنسـيّة. وعــلى جميـع المواطنـين الانصيــاع. مــن

 يقـع عليكـم أيّ ظلـم .. أضمـن لـك ذــكـ الـكا
تحرّك رأسها رافضة. لم يكن هذا ما جاءت من أجله.


- آه، يا للعمل الأخرق! هل كان عليه أن يعطّل تنفيذ القانون؟
 في الأسـفل. يقـول محـاولا إبـداء بعـض التعاطـنـ، ومنهيـا الحـوار: - سـنتظر في مسـألة شـقيقك.. لكـن يـوم الاثنـين. لا شيء يمكـن عملـه مسـاء السّبت.
 معطفـه ويتنـاول مفاتِحـه. هـا هـو يحـاول طردهـا، بينمـا تسـتمرّ في رجـاء:
 الكفيـف..

يسـير باتّجــاه المخــرج بخطــوات سريعــة، وتتبعـه بخطواتهـا الصغــيرة المتعــثّرة في الفسـتان الطويــلـ - عودي يوم الاثنين.

يزفـر وهـو يجلـس أمــام مقـود الســيّارة. كيـف يمكنـه أن يصرفهـا بلباقـة يـوم الاثنـــن؟
 حقّـه مـن الرّاحــة!

نظـرة عتـاب وزمّــة شـفاه توحـي بعـدم الرضـا، ثـمّ صمـت مطبـق طـوال الطريـق.

 رغـم حضـور الجسـد. أرســلوا بعـض الدّعابـات حـول الانتخابـات الـــي تلتهـم وقتـه وتمتصّ تركـيزه، ثـمّ عقّبـوا بكلمات تشـجيع فاتـرة.

لا يؤمنون بفرصه.
لا أحد منهر يفعل.
بعـد سـتّ سـنوات مـن زواجـه بابنتهـم ، لا يــزال بعضهـم يعتـبره دخيـلا، أو غــير جديـر بهـا





 شأنه؟ سـيختلف كلّ ذلـك، حـين يصبـح عضـوا في البرلمـان. سـيقصدونه حينهـا ليقـضي حاجاتهـم ويتوسّـط لهـمر! سـتختلف اللهجــة ويخفـــت الاسـتهزاء..
 سـيتكلّمون بحمـاس، ويحنـون الــرّؤوس احترامـا. عليه أن يضمن المقعد. أن يفعل أيّ شيء من أجل ذلك.





 أيّام الأحد أصبحت مختلفة، منذ بدأت الانتخابات تشغل ذهنه.





 الخمـول وتدفـع النشـاط إلى أطرافـه وخلايـا دماغـه، تـــرّ يختــلي بملقّاتـهـ في

غرفـة المكتـب. قـد يمضي كامـل اليـوم بـين جدرانـه مـن دون أن ينتابـه ملـلـ أو يشـعر بدبيـب الوقـت والسّاعات تنسـحب واحـدة إثـر الأخـرى حـتّى تتوارى

الشّـمس بالمغيـبـ.
هــذا يــوم أحــد آخـر يهـدره عــلى خطّتـه الانتخابيّـة، وخطـاب الحــوار التّلفــزيّ.




 يمثّلـه منــذ ثـوانٍ، فيسـتعيد جلسته السّالفة وقـد التقـط خيـط الأفـكار الـذي انقطع.



 - سيلين؟ مريم؟

 أحـدا قـد انتبـه إلى الجـرس الــذي رنّ عنــد أذنيـه، حيـث غرفـة مكتبـه هـي الأقـرب إلى المدخـلـ.





يلحـظ أدنى حركـة. مصابيـح الشـارع الباسـقة وزينـة الأشـجار الزّاهيـة كانـتـ




 بحملـه الثقيـلـ






وطنيّـة هشّــة.










ميتأمّلهـا في دهشــة.









"مزيزي خليل، "•ال،

هـذه رسـائل والـدك إليـك، جمعتهـا ورتبتها كمـا بــــا لي مناسـبا، فهي كـي



 تجتمع وجهـات النّظـر وتتضافـر. لا أريـدك أن تتحامـل عليـه أو تلومـه، فقــد
 عـلى الرّزمـة الثانيــة الـتي كتبتهـا



وجــذورك.
أمّك المحبّة.هِ
أمّه؟ ما هذه الدّعابة؟ ترك الورقة وتناول هاتفه:

- أمي.. كيف حالك؟ نعم.. الجميع بخير. لا تقلقي، سأكون مستعدّا...

أنصـت إليهـا بصـبر وهـي تدعـو لـه وتعـبّر عـن مـدى فخرهـا بـه وبإنجازاتـه ومستقبله الزّاهـر، قبـل أن يتجـرّأ عـلى مقاطعتهـا:

 الـذي يجـري هنـا؟
أجابـه صمـت المفاجـأة عـلى الطّرف الآخـر. صمـت رهيـب مستمرّ. تسـاءل
في قلـق:

- أمي؟

تنفّسـها المضطـرب يصلـه بـلا كلمـات، ثـمّ تنهيـدة عميقـة، تسـبق صوتـا مهـزوزا لا يـكاد يُسـمع:

- ظنتنها لن تظهر بعد كلّ هذا الوقت.. ظنتها ضاعت إلى إلى الأبد.. - من تقصدين؟ هل تعلمين بأمر هذه الرّسائل؟ هل كتبتها حقّا؟ تجاهلت فيض التساؤلات المتدفّق عبر الهاتف وقالت متهالكة: - هل.. أنت مشغول الآن؟ هل يمكنك أن تأتي؟

 زفرة أخرى تزيد من مقدار الحيرة ولا تشفي الغليل. - أحضر الرّسائل.. لنقرأها معا. هل تفعل؟


## الرزمة الأولى

رسائل نادر الشاوي
»هل تعرف ما مشكلة هذه الحياة؟ أنّنا نعيشها مرّة واحدة!؟

هــل تـدري كيـف يكـون إحسـاس ورقـة الشـجر في مهـبّ الرّيـح؟ لا هـي تمسّكت بغصنها الفـتيّ وظلّـتـ شـامخة في عليائها، ولا هـي تهـاوت إلـا إلى أديـم الأرض، حيـث تجـفّ وتتحلّـلـل لتواصـل حيـاة أخـرى في بطــن الـتِّراب. تظــلّ

 هل رأيت ذلك الإحساس يا ولدي؟
 وحـاضري كان هدفـه الأوحـد ألا تجـرّب الضيـاع كمـا عرفتـها




 عبرهـا مـن هـو أبـوك، كيـف عـاش ومـا كان عليـه.. أنـا ورقـة الشـجر في مهـبّ

لعلـك تسـألني يـا بـنيّ، كيـف بـدأت الحكايـة. وإنّي لأتسـاءل إن كانـت هنــاك




 وإنّي الآن وأنـا أمسـك القـلـم وأحـاول أن أخـطـّ رسـالتي إليـك، لا أدري مـن أيـنـ

يجـب أن أبــدأ.. بالحــدث الأقــدم، أقـصى مـا يمكنـني تذكّـره، أمر بالحــدث


 رحلـتي وأصبّها لـك عــلى الـورق.





 المتوسّـط في فجـر يـوم خريفيّ معتـم الجنبـات.


 ذلـك المركب، أخـوض نفـس الرّحلـة مجــدّدا.

في مؤخـرة القـارب الخشـب المتهالـك، جلسـت القرفصـاء بـين رفـاق رحلـتي،




 الحـدود.



أشـلاء عبـارات ونكـوّن بدايـات جمـل، مـاذا تفعـل، ومـن أيـن أتيـت، فتـشـابـابه


 نحـو المـاء.. المـاء ولا شيء غـير المـاء لأميـال كثـيرة حولنــا







 عـلى مهـل.





 لاكــثر مـن سـنتين.



 الوطـن، فإن أحاديثنـا كانـت تحـومر حـول الواقع المريـر والأحـلام الورديـة.

حـين تتوافـر الرّزمـة المكتـنزة، تتَفتّح أمامـك أبـواب الخـلاص، مــل عـلي بابـا
 نفّـاذة، محـض تسـلية.
حين اكتمل المبلغ في جيبي، وجدت أحدهم يترصّدني عند المنعطف.





 مترصّـدا في أول منعطفاتهـا!












 الوجبـات البـاردة ملفوفـة في ورق جرائـد مـع الأنبـاء. الأحـوال الجويّـة لا تسـمح

بالإبحـار، ربّمـا في الغـد. لــم يكـن يُسـمح لنـا بالخـروج أو التجـوّل في الخـارج. كنّـا ثلاثـين رجــلا ربّمـا، نتقاسـم دورة ميـا



نهايـة الرّحلـة.
قبيـل منتصـف الليلـة الخامســة، جـاء الفـرج. تلقِّينـا الإشـارة المرتقبـة.
سـنبحر.




















انقضـاء الصّدمـة، انحـنى بعـض الرجـال عــلى حافـة المركـب يفتشـون عــن

 السّـفينة، بينمـا غاصـت الجيّــة المقطّعــة بعيـدا







 بسـلام.

بعـد ســاعتين مـن الانتقــال إلى المركـب الجديــد، تمكّـن الألــم مـن سـاقِّ




 صمـت. خرجـت روحها مـن دون حشرجـة، مثـل تنهيـدة خفيفــة لا يُسـمع لهـا لهـا




 يـتردّد. عـلى مـتن مركـب ضئيـل يتهـادى في فضـاء البحـر المتوسّـط الرّحـبـ،

العـرف يقـول: الحيّ أولى مـن الميّـتـ.


 صـدّق حـدسي وصرخ فينـا: - تمسكوا.. عاصفة آتية..
 بـه؟ تلفتُّ حـولي بنظـرات جاحظـة لألمـح الهلـع يطـلّ مـن مئـة عـــين وعـينـن

 بـدأت الأمطــار بالهطـول قويّــة غزيـرة.

- المركب يميل إلى اليمين... تحركوا إلى الجانب الآخر!
 الانتقــال إلى الجانـب الآخـر، لكـنّ مسـاحة الحركــة كانــت ضئيلـة. يــزدادون




 الـذي ارتفـع حـتى ابتـل نصفـي الأسـفل إلى وسـطي. صرخـت منبهـا: - الماء يرتفع.. سنغرق.. سنغرق..





تـلـو الأخـرى مـــل الشـهب. وبينمـا نحـن نحــدّق في هلـع إلى تحـوّلات السّـماء،

















 اللهـم ارحمـني مـن أجلهـا.
ثـمّ شـعرت بجسـدي يرتفـع عـن الأرض في مسـار عشـوائيّ، ويحلّـق في الهـواء


 جسـدي رحلـة تهـاوٍ إلى أغــوار سـحيقة البعـد.

النهايـة يــا ولـدي ليسـت ملـك البـشر. لســنا المتصرّفــنـن في حياتــا حـين يقول




 وذراعي تتشـبّث بلـوح عريـض تشـظّى عـن المركـب الـذي حطّمتـه العاصفـة






 لكنّني لم أمت. من لطف الله بي أني لم أمت.





 التنفـس كل تركـيزي، أسـتمع للهـواء الـذي يعـبر فتحـات أنفي حفيفـا رقيقـا.

أحسّ بانسيابه عبر المسارات الهوائية لينتشر عبر الأنسجة ويحمـل الحياة






 لعـلّ سـعار المـوج هـدأ أخــيرا فطفـوت؟ حـين انتشــلتني السّــينة الفرنسـيّة،
 البحـر الشاسـع، بعــد أن أخــنـي المــوج مسـافة أميــال بعيــدا عــن موقـع انمركـبـبا الغـارق.














 خشـب محطّمـة تناثـرت قطعهـا المهشـمة عـلى سـطح المـاء، والبعـض الآخـر

 إنقـاذ الغارقـين عبئًا لا يمكـن احتمالـا الـا











 تهـبّ ريـاح الشـمال.
حين سألني ربّان السّفينة من أين أتيت، أجبت من دون تردّد: العراق!








 خــلال بقيّــة الرّحلــة، اســتمريت في الدّردشــة مـع رفـاقي الذيـنـن قــرّرت أن



 أتمثّلها في ذهـني، وتتماهـى الصّـور بـــن واقعي وروايتهـم .. النّسـاء والشـيوخ



بعضا؟
أسـمع حكايـات عـن مراكـب ضاعـتـت في عــرض البحـر، والتقمهـا القراصنـة...



 فتدفع الأمـواج إلى لفظ الأشـلاء عـلى الشـواطئ المقفـرة.. حيـث يعـثر عليهـا بعــد ردح مــن الزّمـنـن









تقاسـم كلّ اثنـين غرفـة وحمامـا، وتشـاركنا قاعـة الجلـوس الفسـيحة ومطبخهـا

 يطاردهـم الحـرس ويسـوقونهم دخـولا وخروجـا كالبهائـمر، فتنهـال الهـراوات
 بعـد الفحوصـات الـتي خضعنـا لهـا، تـم اسـتدعاؤنا إلى المركـز الطـبـي مـرّة


 جلس الطبيـب وراء مكتبـه وأخـرج صـور الأشـعة مـن الظـرف. نكلّم بصوت شـديد الوضـوح كأنّه يتهجـى المقاطع:

- هل تفــهم الفرنــــسية؟ هززت رأسي بعلامة الإيجاب في حركة سريعة متكرّرة. - هنا..

أشـار إلى شـكل مخروطـي مدبّـب الطـرف يظهــر في الصّــورة المقطعيّـة لجمجمـتيت

- منذ متى وهذه الرّصاصة هنا؟

توقّف الزّمـن في تـلك اللحظـة، وظهـرت علامـات البلـه عـلى وجهي. أحـاولـ








أراني، محتميـا بالبـاب المـوارب، متعـرّرّق الكفّــين نـــيّي الجبــين.. وأســمع صـوت الضابـط يرتفـع في الخـارج مهـدّدا:

- أين تخبئ الإرهابيين؟ - لا أحد هنا! لا أخبّئ أحدا!



 يرتفـع مجــدّدا، يشـتم ويتوعّـد، وأبي يرفـض التنحـي أمامـهـ: - هناك حريم بالدّاخل!

 رجـال الجيـش المقتحمـين. أقـف في منتصـف المسـا





 في المستشفى الفرنسيّ، يواصل الطبيب شرحه وأنا في شبه غياب:





رأسي. ألمـح مـن زاويـتي الضيّقـة جســد أبي مسـجّى غــير بعيــد عـني، وبركــة










 إنّنـي فقـدت الوعي مبِّـرا.


- مــن الأفضـل أن يـراك الطبيـب المختـصّ.. سـيحدّد بشـكل أدقّ مـا يمكـن فعلـه بشـأن الرّصاصـة.

 وعصـا مكفوفـين!



 فتقـترب أٔذني مـن كتفـي، أختـبر إن كانـت الرّصاصــة سـتتحرّك مـع حركـتي..
 أتلمّس بأصابعي موضع جـرح قديـم قـد اندمـل فِي مؤخـرة رأسيـي .. أحـاول أن أدسّ أصابعي بـين خصـلاتي الكثيفة، أتخيـل ثقبـا مخروطيا يمتـدّ إلى موضع

 وتصاعديّا.. لأعيـش جحيما أتمـنى معـه المـوت!

















خلّفوهــر عـلى العتبـات أحـرارا. حرسـنا يقفـون عنـد المدخـل، فقـد كنــت










 نوهـب مســاحة مــن الحريّــة.





 لكنـّني كنـت قـد حصلـت عـلى الأسـبقية، ولـم أكـن أحتـاج إلى أكتثر مـن إثـارة




 قريـب وأخـنـت ألهـث بشــدّة. التفــتُ إلى الشـارع الخـالي وأنصــتُّ في انتبـاه.

 ضاحــا بصـوت ردّدت الأزقـة الخاليـة صـداهاه

كنت حرّا طليقا في شوارع مرسيليا.

## الأحد 17 ديسمبر roro، السّاعة الحادية عشرة ليلا،

سـكتت أمّ خليـل، ووضعـت الرسـائل جانبـا لترشـف مـن كـوب المـاء عـلى مهـل. لثـلاث سـاعات متواصلـة، اسـتمرّت تقــــأ وتترجــمر ، متوخّيـة مــا أمكنهـا




 انتبـاه. هــذا الاكتشـاف المتأخّـر لتاريـخ أبيـه، أيّ أثــر يتركــه في نفسـهـه نشـا طفـلا وحيـدا، في كنـف أمّ رقيقـة يغلـب حنوّهـا
 أمّـه وحدهـا.. مثـل كلّ الأمـور الـتي تجهلهـا، فـلا يسـعكك افتقادهــا
 مـع السّـطور الأخــيرة:

- الرّصاصة.. إنّها تلك التي وصلت مع الظّرف؟



 يُفلـت حـرف واحـد مـن ترجمتها، فتـــون قـد خانـتـ النـصّ!

 تـدوّن سـجّلات العابريـن، الغـرق منهـمر، والنّاجـين والمفقوديـنـن الذيـن قُدّموا

وليمـة للأسـماك.. كأنّهـم قربــان أو إتـاوة يفرضهـا البحـر ليسـمح لآخريـن بالوصـول سـالمين، ليسـتقرّوا عــلى ضفـاف العـذاب! للمـرّة الخامســة ربّمـا، تظهـر إشـارة ضوييّـة متكــسّرة عــلى شاشـة هاتفـه. ســيلين تتّصــلـ

## - عليك أن تردّ.. إنّها قلقة.



 يِـتعدّ لمعركـة البرلمـان. رجـل مـن طينتـه لـن نكسره مجـرّد رسـائلـ.. ليسـت
 تأثـير المـاضي في وعيـه وتفكـيره. فنشـأ كمـا تريـد.. لــــَ القـلـق الآن؟
 القـراءة صبـاح الغـــ.. مـا رأيـك؟




 وهـي تبـوح وتنـشر خبايـا روحهـا تبـدو منطلقــة ومتفتّحـة. للحظــة، أشـفق




 لعـلّ الأمـور آلـت إلى غــير مـا بــدأت عليـه؟

هـزّ رأسـه موافقـا. كان ذلـك مناسـبا. وليذهـبـ الخطـاب إلى النّسـيان حـتّى
 المسـتقبل بثبـات ووضـوح رؤيــة.





 باتّجـاه غرفـة نومـه.
زفـر مهمومـا وفــكّ أزرار قميصــه. ارتـدى منامتـه عــلى عجــل ثـــرّ انــدسّ
 لتواجهـه بنظــرة عتـاب قاسـية:

- أين كنت؟ لماذا لا تردّ على اتّصالاتي؟

طبع قبلة سريعة على خدّها وقال متحاشيا نظراتها: - أنا متعب الآن.. ما رأيك في أن نتحدّث صباحا؟

 تسـتيقظ البتّة.

أغمـض خليـل عينيـه وتنفّـس بانتظـام متوسّلا نومـا عميقـا وسريعـا. لكـنّ






عـلى السّـاعة السّـابعة صباحـا، وصلـت سـيّارته عنــد البنايـة القديمـة الـتي

 - لم تنم كثيرا؟ - ولا أنت.


 مـن ورائهـا، أمسـكت الرّسـالة التاليـة واسترسـلت في مهمّة الأمس.

أن يكـون بـــدك »عمــده المسـتعمرات الفرنسـيّة، فذـلـك يعـني أنـّك تملـك


 أجمعـين، وتتشــّق بذلـك وأنـت تضـع قنـاع الفـارس المغـوار. وإنّي يا فرنسا قد جئتك فاتحا!
تسـكعت في شـوارع مرسـيليا مـن دون وجهـة طيلـة الليـلـ مشـيت في اعتـداد








 قدمـاي إلى أحـد الأحيـاء الشـعبية القصيّة عــن وسـط المدينـة. هل جرّبت أن تتخيّل الجنّة؟





شـمال المتوسّط، في الجنّـة الـتي نبغـي. الجنّـة الآن. فهـل كانـت؟ حــين كنــت أتهيّــأ للسّـفر، جمّعــت عــددا مـن أرقــام الهواتـف، خيــوط تواصـل مـع مـن سـبقني مـن الجـيرة ورفـاق البطالـة. كان مـن المفـترض أن أجد

 الحلـول الجاهـزة، وصـار مـن المحتــم الارتجـال!
وأنـا أتسـلق متمهـلا الرّبـوة المطلـة مـن عـلٍ عـلى المينـاء والأبنـيـة القديمـة، كنـت أكتشـف مشـهدا جديـدا لـم يخطـر ببـالي عـلى الإطـلاق. ذابـت الصّــور
 حالمـا التقطــت عينـاي أكــوام الأوسـاخ والأتربــة المكدّسـة عــلى حاشــــــــة الطريـق، وتوقفــت نظـراتي عــلى الجــدران الــتي تســاقط طلاؤهــا الأصــلي، وتشـوّهت مسـاحاتها برسـوم ثائـرة متمـرّدة صاخبـة الألــوان، والتقـط أنفـي
 مدقعـا لــم أكـن أتوقـع وجـوده عـلى الضفـة الأخـرى مـن المتوسّـط. ولـم يكـن ذلـك كلّ شيء. انحـسرت الأحـلام أكـثر حـــين طالعتـني وجــوه الصّبيـان الدّاكنـة وهــم يتحلقـون فِي جماعـات أمـام مداخــل العمـارات. وجـوه
 الفقـر. وجـوه الجـوع. الوجـوه الـتي فـررت مـن عنّابـة حـتى لا ألمحهـا مجـدّدا،
 ثنايـا عالمهـا. تراقصـت في رأسي صــور بعيــدة قريبـة لشــبان أنصــاف عــراة
 النحيلـة خـارج حــدود المقاهـي في نكاسـل ولا مبـالاة مسـتفزة. لمـاذا أتذكـر الا شـباب حـيّي بهـذا الإلحـاح؟ أليـس الشـبه واضحــا؟ وهــل يتسـكع في وضــح نهـار عمـل طبيعـي غــير العاطلـــين؟ أرّقــني أن أواجـه الفاقــَ وأنــا أقصــد هــذه البـلاد طالبــا الـرزق. تطلعــت

إلى المزيـج العـرقي الغريـب الـذي تمثـل في الوجـوه الملونــة مـن الحنطـة إلى

 يديرهـا بـين أصابعـه في رشـاقة لا تخلـو مـن تهديـد، ويهتـف في غلظــة - أيها الغريب، ماذا تريد؟

لم أكن أجهل غربتي حتّى يذكرين بها. - ارحل من هنا.. إن كنت لا تريد أن تتأذى.






 داخـلي مـع كل خطـوة.

 الحاجـات- عـن حقيقـة الوضـع. تبـيّن لي أنّ تلـك الأحيـاء الشـعبية - الالغيتـوهـ





 خـاص لا يفكـر بعـده في تثنـيـة الزيـارة.

حـين تبتعـد عـن الأحيـاء الراقيـة وتتوغّـل في المنطقـة الشـعبية، تكـون قـد









 يمشـون ملتصقـين بالجـدران ويعانـون ليدفعــوا عــن أنفسـهـم وصمـة جـرم


في تلـك الليلـة، حـين أرحـت رأسي أخــيرا طالبـا بعـض النـوم ، ظللـت مفتـوح


قضيـت بضـع ليـال في العـراء، أنكـوّر عـلى نفـي تـي تحـت جـسر يحمـل طريقـا

 وي سـويعات الصّبـاح الأولى، قبـل أن تمـدّ الشـمس خـيـو المـا النّجـاة المشـبعة بالحـرارة.
أمّـا مـأكلي ومـشري، فقـد انتحيـت مـن أجلهمـا المسـار الأقـسى. كــت مثـل

فـأر المخـازن، أتســلّ إلى محـلّات المـواد الغذايتيّة. أتـوارى بــين الرّفــوف أو







 وراحـة البـال.
ها قد عبرت المتوسّط، فأين الجنّة؟
غـير بعيـد عـن ملجـئي أسـفل الجـسر، كانـت مجموعـة مـن المشرّديـنـن تسـهر




 وأمـا النقـود فهي للمشروبـات والسـجائر، وحـين تُفـرج تضـاف إليها الحشـائش


 المسـنة، يجوبـان المينـاء للاسـتجداءاء، وكلبهمـا الكبــيـير المترهّــل لا يفارقهمـا تتقاطع طرقنـا في أثنـاء النهـار، حـين ينطلـق كل منـا للبحـثـ عـن رزقـهـه وعـلى
 لا تفـارق ذراعـه. يطـوف السـاحات ليجمـع بعـض القطـع النقديـة مـن المـارة نظـير المعزوفـات الـتي يقدّمها بسلاسـة المحـترف.. نفـس تـــك المعزوفـات

الـتي يؤديهـا ليـلا أمـام رفـاق سـهرته، مـن دون مقابـلـ هــو الآخـر يصحـب
 كنـت أجـوب الشـوارع كل صبـاح عـلى غـير وجهـة. لا أدري مـن أيـن أبـدأـ.






 الحلقـة المفرغـةـة









 البعـض يقـضي في صمـت. يعـثر عليـه منظفـو البلديــة صباحـا متكـوّرا وقــد

تقيّــأ دمًا.
ثــمّ هنــاك فرصـة العمــل كمخـبر سريّ لصالــح الشرطــة! تراقـب ليــلا



التحقيقـات الجاريـة.. وتتجسّـس عــلى بعـض المحـلاّت أو الأشـخاص. طبعـا


 بالعمالـة للشرطـةـ!


















في تلــك الليلـة، كان غنــاء جـاري العجــوز يصــل إلى مســامعي متقطعـا
 لديـه البحّـة نفسـها. ينقطـع الغنـاء حـين يداهمـه سـعال مضــن يرتـجّ لــه

جســده الهزيـل ارتجاجـا. فجـأة، تناهـى إلى مســمعي صـوت فرملـة سـيارة












 الوقت المناسب وقفـزت لأبتعـد عـن مسارها متحاشـا




 - اطلبوا الإسعاف.. اطلبوا الشرطة..
 رأس الجثة وأخـنت في الاتساع. رأيـت المـوت كثـيرا منـذ بـدأت رحلتي. رأيت




شريـكا لـه في الوحـدة والتـشرّد. تخيّلتـني أقضضي مـن الجـوع أو الـبرد ذات ليلـة،
 زمـن طويـل قبـل أن يصـل نعـيـي إلى الجزائـر..





 مـن موقفي:

- أنت هناك.. هل رأيت لوحة السيارة؟

اسـتدرت بحركـة مفاجئـة وانطلقـت أعـدو في الاتجـاه الآخـر، تتبعـنـي شتائم العـازف البذيئـة ولعناته الحانقـة.

- أين ماتيو الأجرب؟ ألا يمكنه أن يكون مفيدا مرّة واحدة؟!
 في تلـك اللحظـة، غـدت الجنّة المرجـوّة مجـرّد البقاء عـلى قيـد الحيـاة.

هـل جرّبـت أن تركـب قطـارا لا تعـرف وجهتـه؟ أنـا فعلـتـ. راقتـني فكـرة أن



 بـين الأجسـاد المترقبـة وانتظـرت القطـار
دخلـت عربـة الدّرجـة الأولى مـن دون أن أدري. انتبهـت إلى ذلـك حـين لامـس
 المتصـدّرة للمشـهـد عــلى معظـم الياقــات المحيطـة بي. بحــــت بعيـنـيّ عـنـن



- من فضلك.. هل يمكنني الجلوس هنا؟

رفعـت نظراتهـا إليّ في عجـب، ثـمّ رأيتهـا تنكمـش وتـنزوي قريبـا مـن النافــنـة




 المتحـضّر منـن فـترة!
 انتابـني فضـول بمعرفـة وجهـتي. تلفّـتُّ مـن حـولي علّـنـي ألمــح لافتــة مـا أو

لوحـة إعلاميـة، بـلا جـدوى. اسـتدرت حينهـا تجـاه جـارتي وتجـاسرت عــلى

$$
\begin{aligned}
& \text { مقاطعــة تركيزهــا المزعــوم عــلى الجريــدة. } \\
& \text { - معذرة.. إلى أين يتجه القطار؟ }
\end{aligned}
$$

رفعت إليّ وجها شاحبا. رمقتني بنظرة مستنكرة، ثم قالت في حذر:

- إلى باريس.. ألم تحجز مكانا قبل الصعود؟








 مزدحمـا ذــك الصّبـاحـ





 العربـة:
- ســيداتي، سـادتي، صبـاح الخـير! سـنقوم الآن بعمليـة المراقبـة.. لذلـك الرجــاء إظهـار بطاقـات السـفر. نزلـت الكلمـات عـلى رأسي كالصاعقـة. انتهـى أمـري! هــل فـررت مــن أمـن

المفوّضيّــة وشرطـة مرسـيليا لأقـع لقمـة سـائغة بـين فـكيّ مراقـبـي التذاكــر؟


 قليـل، ولعـلّ غيرهـا مــن الــركاب قــد سـمعني. هــل يكشـفون أمـري؟ - سيدي، تذكرة السفر من فضلك. اسـتدرت ببـطء لأواجـه المراقـب بابتسـامة مهتزّة مـن دون أن أتفـوّه بكلمـة واحـدة. - سيدي، التذكرة.

هززت كتفيّ كأنّي لا أفهم أو لا أسمع، ولم أردّ. أخذ المراقب يتفرّس في هيئتي وقد بدأت الشكوك بشأني تساوره.

- سيدي، هويتك!

بنفس البلادة، استمررت أطالعه بابتسامة متشنجة.
رفـع المراقـب صوتـه وهــو يشـير بسـبابته إلى بطاقـة هويتـه الـتي علقهـا
عـلى صــدره:

- هل لديك بطاقة مثل هذه تحمل اسمك؟ ما هو عنوانك؟
 تذاكـر بقيـة المسـافرين:
- لســت أدري إن كان أصمــا أم مـشردا أم مجنونــا. لكنـهـ لا يجيـبـ، ولا
 هزّ الآخر رأسه متفهما وابتعد في اتجاه العربة التالية.

 الـذي يتّصـل عـبر لاسـلكيِّه كل فـترة لاسـتعجال أمـنـ القطـار. تنحـدر قطـرات

العــرق عـلى جانـب وجهـه المكتـنت وتتحـرّك أصابعـه بشـكل لاإراديّ واشــية باضطرابـه. لــم أكـن وحـدي أعـاني وقتـا عصيبـا. "بعد دقائق قليلة سيتوقف القطار في محطة ليون". جـاء النـداء عـبر مكـبّرات الصـوت ليحمـل الفـرج لـكـل منّـا. كنـت صاحـبـ






 كان زحـام القطـار ذلـك الصّبـاح مـن حسـن طالعي. سـمعته يـصرخ في غيـظ: - من فضلكم، دعوني أمرّ..













أقـف عــلى قدمـيّ وقـد لقيـت مــا لقيـتت مـن سـقطتي الحـرّة عـلى فـراش


 عـلى اللقـاء في هــذه الأرض الجديـدة. وإنّي يا ليون قد وصلتك صدفة!

## الاثنين IV ديسمبر Y•Y، العاشرة صباحا،

كانـت جفـون خليـل مثقلـة بالإرهـاق، وهـو يتوسّـد كفّهـه ويتابـع التفاصيـلـ

 أحدهمـا بنـوم كافٍ، وبـدت المهمّـة المسـتأنفة مجهــدة أكــر ممّــا توقّعـا. تتـاءب بعـد أن فشـلت القهـوة في تعديـل مزاجـه الخامـلـ، وقـال في تثاقـلـ: - هـذا لا ينفع.. سـآخذ الرّسـائل إلى مترجـم محـترف، وستكون جاهـزة خـلال

كانـت شـاحبة في رفضهـا القاطـع، كأنّمـا هـي طفلــة لا تريــد أن تفـرّط في لعبتهـا الأيـــيرة.

- اذهـبـ إلى مكتبـك، وسـأعمل عــلى التّرجمـة في غيابـكـ، فتكــون القــراءة سلســة مسـاءً. مــا رأــك؟؟
بـدا عليهـا التّصميـمر، والرّجـاء. لـن تـتـرك المهمّـة لأحــد. يهمّهـا أن تقـضي
 عـن سـاعات يومهـا الرّيتبـة. فكّـر أنّهـ ليـس مـن حقّــه أن يحرمهـا مـن متعتهـا الـتي جـاءت بعـد سـنوات مـن الجفـاف العاطفـيّ. - لك ذلك.
 تشـير إلى الحاديـة عـشر صباحـا، والحركـة فاتـرة مثـل أيّــام الاثنـين الاعتياديّة.
 مشـاغله الأخـرى؟ سـيغوص تدريجيّـا في قضايـاه المعلّقـة، حـتّى تصـل الأعمال




 دخلـت السـكرتيرة بعـد لحظـات، وضعـت كـوب قــوـوة سـاخنة عـلى سـطح المكتـب، وقالـت في لامبـالاة وهي تهـمّر بالمغـادرة: - الآنسة تنتظر منذ ساعتين.

 الدّاخـلي: دعيهـا تدخـلـ.



 - آسف لجعلك تتنظرين..



 خمسـة، فيتقمّص الـدّور ويعيـش الأحـداث، فيصعـبـ عليـهـ بعــد الفـراغ منـهـ أن يسـتوعب أبعـاد الحيـاة الحقيقيّــة لبضعــة دقائـق. لكـنّ مــا اختـبره ليـس شريطـا خياليّــا.. بــل تاريخـا يخصّــهـ. - ذكّريني، ما الذي نحن بصدده؟
- البيـت، يحاولـون طردنـا منـه.. وشـقيقي محتجـز بعـد صدامـه مـع رجـال









 تفهمـين؟

> - طهعات ابتسامة ساخرة على شفتيها وقالت بنبرة متعالية:

ثمّ وقفـت مغـادرة مـن دون كلمـة احتجاج واحـدة. تسـاءل في حـيرة إن كانت حقّا الفتـاة نفسـهـا؟ هـل تكـون شـقيقتها؟ شـبيهة لهـا؟ كلّهـن يتشابـابهن حـين



 ظـروف أخـرى؟ لــم يكـن واثــــا ليست قضيّة تعنيه. بلى، تعنيه، ولكنّه ينكر.
 وطالبـوا بطردهـا مـن الحيّ الـذي لا تنتمي إلى أهلـه عرقـا وثقافـة؟ هــل كان

ليدافع عنها؟ أم لعلّه سـيحثّها عـلى الاستجابة في صمـت؟ إنّها مجـرّد سـيّدة
 ضيـق لأحـد؟

لــم يــدر كـم دام شروده حـين اقتحمـت السـكرتيرة المكتـب في حالـة فـزع قصـوى.

- أستاذ دانيال، الحافظة الإلكرتونية اختفت! لا أجد لها أثرا! وقف في اهتمام وقال مهدئا من روعها: - هل بحثت جيّدا؟ لا شكّ أنّها في مكان مان ما ما
- إنّها محفوظـة عــلى الــّوام فيّ درج المكتـب العلـويّ، وهـو مغلــق دائمـا والمفتـاح معي. لكنّهـا ليسـت هنــاك الآن!
- متى رأيتها آخر مرّة؟
- هــذا الصّبـاح. أخرجتهـا قبـل وصولـك وقمـا وقــت بتحديــث الملفّــات
 الزّبائـن، لــم يكـن هنــاك غــير...
 السـاعة في قاعـة الانتظـار.





بعـد نصـف سـاعة مـن التفتيـش الدّقيـق، كان احتمـال السّرقــة قــد راح يتّخـذ



يمتلكـه المحامي. مـن دونها، يقـف في قاعـة المحكمـة خـالي الوفـاض، مقفـر الذّهــن مـن التحليـلات والمعطيـات الـتي تصنـع مرافعتـه وتنسـج خيوطهـا. لقـد أحسـنت انتـــاء وسـيلة الانتقـام .

قال في شحوب وهو ينفض يديه بعد رحلة البحث الفاشلة: - هل أخذت بياناتها؟ ســارعت السـكرتيرة إلى جهـاز التّســجيل الــذي يــدوّن عليـهـ المراجعـــون
 في خيبـة:

- لقد تركت هويّة وهميّة! دوّنت اسم رجل!
 لـم تخـتر اسـم أنثى؟ لمـاذا قـد تـدوّن اسـم رجـلـ الــ هتـف في اهتمـام: - أريد الاسم والعنوان.. حالا.





صحيحـا، فهي ليسـت هيّنـة أبـدا. مـا كان عليـه أن يسـتهين بهـا


 بغيته. لقـد أحسـنت اسـتثمار صباحهـا، بينمـا يــــداد هــو تشــتّا وضياعـا
facebook.com/groups/exchange.book



 حدجـني بنظـرة جانبيـة مشـبعة بـالازدراء، وقـال بالفرنسـيّة: - مثير للشفقة.

لـم أعتـرض. كنـت مثـيرا للشـفقة بالفعـل. لبــت أرقـب في تشـوّش النهايـات الاصطناعيّـة الـتي تكمّـل مـا نقـص مـن أطرافـه البشريـة، السـاق الخشـبـ،







- اتبعني.

لـم أمـيّز في البدايـة إن كان يخاطبـني أمر يخاطـب كلبـه. رأيتهـ يبتعـد، يجـرّ سـاقه الخشـب، والكلـب يحاذيـه. اسـتدار ليقـول مـرّة أخـرى في نفـاد صـبر. - ألن تأتي؟

لــم نكـن دعــوة لبقـة. لكنّـني وقفـت مــن دون دون تــردّد. مــا الــذي جعلـني

 بـصري. »زومـبي" يقتفـي أثـر قرصـان، يســيران بتـؤدة بــين البـشر، ولا أحــد

يهتـمّ بالمشـهد! لا أدري كـم مشـينا عـلى تــك الوتـيرة. كنـت عــلى قــدر مـن













 حظّي أنّ المأدبـة كفـت الجميـع.

 الكلـب، كلهـم اختفــوا.





 الخطــوات عــن نسـقها السّريــع. كأنّ البـشر ينقســمون إلى عالمـين، عالـــر

 فتـات العالـم الأوّل ويستهلك بقايـاهـ






 - أخيرا استيقظت.
 التصقـت بهـا نتـف لحـمر، كان يلـوك قضمـة منهـا. تلقيتهـا بلهـفـة، فقـد كنـت


- ما الذي تجيد فعله؟





- الشحاذة أم النشل؟

بترت عبارته أفكاري الجامحة. لم أكن أفكّر في المواهب المناسبة. - قف، أرني ما يمكنك فعله.



كتفـه، ثـمر حـشر كوعـه داخـل كـمّ القميـص مـن دون صعوبـة تذـكـر، وربـط









 أكـنـن بالمرونــة المطلوبـة.

- النشل إذن.




 لـم يقـم القرصـان بعدّهــا، بـل اكتفـى بجـسّ الكيـس مــن الخـارج في حركــة
 - حاول أن تأخذ مني الكيس، وتركض.





حيّا! فقـدت الفكـرة معناهـا بعــد ذلـك مبـاشرة. قفــزت لأمسـك بالكيـس،






 هربـا مـن العـار الـذي سـيلحقه ويلحـق العائلـة كلهـا!













 لكنّني في تلك اللحظة، كنت كأبعد ما يكون عن تحقيق آمال العائلة.
 أنّ توظيفي في سـلك النشـل انتهى عنــد ذلـك الحــّه لكـنّ مـا تـلا مـن أحـداث أثبـت كـم كنـت مخطئـا في تقديـري.











 الشـحاذة إلى الخزينـة الجماعيّـة. فتكـون بمثابـة صنــدوق احتياطـيّ.

## **米米

بـين أصدقاء الزقاق، كانـت هنـاك الصغـيرة كارمـن. فتـاة بكمـاء في الحاديـة



 وإلى رفقتهـا في الأوقـات الـتي تجتمع فيهـا العصابـة في نهايــة الزّقــاق، نتبـادل

الأحاديـث، أنـا بالـكلام وهـي بالرّسـم والكتابـة بطـرف إصبعهـا عـلى تــراب










 خصـم غـير مـكافئ. الدّمـار الـذي أحـاق بالبـــا




 سـير إذ داسـتهم شـاحنة، فلمـا رأت أجسـادهم الميتـة حســـتهـر نائمـين...


 قـرش لمسـتلزمات الفـترة الأولى مـن الغربــة.

 لمسـافة مـا. وحـين يتوقِّف السـائق للنــوم والراحــة، ينامــون عــــلى الأرض
-توفـيرا لكلفـة الفنـدق- تحـت الشـاحنات، ذات القـاع المرتفـع والعجــلات




 العجـلات وهـي تسـحق عظـام عائلتهـا. أطلقـت صرخــة، ثــمّ سـكتـت مـرّة الحـر واحــدة.



 قـد يواجـه طفــلا يتيمـا في أرض غريبــة.. العنصريّــة.










 بلـدان شرق أوروبـا وقعــوا في مصيـدة العنصريّـــة




 برميـة شـديدة القـوّة تجعـل نصيـبي يسـقط أرضـا أو يصيـب رأسي، مـع أنـّـه يحسـن التسـديد غالبـا.



















قــد بلغـت الثلاثــين عامـا ونيــف، ولا شيء في الأفـق يوحـي بــأنّ مسـتقبلي سـيكون أكـثر إشراقـا.
بعـض الأطفـال ينضجـون قبـل الأوان، تمرّسـهم الخطـوب وتسـبغ عليهـم التجربـة رداء الوقـار.. في حـين يشيب بعـض الرّجـال عـلى غفلـة ويرحلـون عـن الدّنيـا بصحائـف بيضـاء مـن ذرة حكمـة.

هــنا ممتـاز. مذهـل حقّا. والـده يتعلّـــم النّشــل مـع عصابــة مشرّديـنـ،
 أن يكــون أكـثـر روعــة وإلهامـا!


 في ثقــة مخاطبـا الموظّـفـ - محمّد رستم. أنا محاميه.

أخـذ الموظّف عنـه بطاقتـه المهنيّة ومرّرهـا عـبر القــارئ الآليّ، ثـمّ انفتـح





 - أنت محمّد رستم؟ هزّ الولد رأسه علامة الإيجاب، فبادره على الفور: - كم عمرك؟

- ثمانية عشر عاما. - وأنت تعيل والدك وشقيقتك؟ هزّ محمّد رأسه مرّة أخرى، ثم قال موضّحا:
- اضطـررت إلى تـرك الدّراسـة حـين فقـد والـدي بــصره. انفجـرت في وجهـهـه
 تعمـل، بسـببـ... أكمل خليل عنه وهو يرسم دائرة وهميّة بالسبّابة حول وجهه: - نعــمر، بسـبب غطــاء رأسـها! وهــذا مــبرّ لتـترك ولـــدا مثلــك يضيّـع مسـتقبله ويـترك دراسـته؟

 عـلى عمـلي مضطـرّة لا مخـيّرة...
 العمـل، هـل سـتهلك بذلـكـك هتف محمّد محذّرا: - أرجوك، لا تطرح هذا الاقتراح أمامها، فإنّها قادرة على قتلك بسببه!


- شكرا تتنبيهي!

أومأ محمّد برأسه ثمّ هتف بلهجة مشحونة بالامتنان:
 نجـد محاميـا، مـن دون جـدوى!

- الشّكر لشقيقتك! لقد فعلت ما بوسعها لتكسب موافقتي! لم ينتبه محمّد إلى نبرة التهكّم في صوته، فاستطرد في رجاء: - ما الذي سنفعله الآن؟ مــا الــذي سـنفعله؟ كان ســؤالا منطقيّــا ومحوريّــا. أوّلا يسـترجع حافظتـه







 رغـم فضولـه، تجاهـل الخربشـات المبهمـة وسـأله بشـكل مبـاشر: - أحتاج عنوان منزلك. شقيقتك لم تترك وسيلة للتواصل.







صوتها:

- لا أدري حقِّ.. كيف أمكنك الزّواج برجل بمثل هذه التّعاسة؟

 وتسترجع ذكريـات وأحاسـيس عفـا عليها الزمـن. زوى مــا بـين حاجبيـه وهتـف

عابسـا:

- غيّرت رأيـ. لا أريد أن أعرف! ضحكت من جديد، وقالت مترفّقة:
- لــم أكـن أنـوي أن أقـول شـيئا.. الرّســائل سـتقول مـا تحتــاج أن تعرفـه.

لكنّهـه لــم يكـن تعسـا طـوال الوقـت. كانـت لــه أيـّام مشرقـة أيضـا.. تسـتحقّ أن تقـرأ عنهــا. - أرجو ذلك!

كان يدفع بالسّخرية إحساسـا آخـر لازمـه منــذ الصّفحـات الأولى. كلّ الآلام







 تاريـخ مجيــد يواجـهـه بـه الناخبـين والمنافسـين! أصيبت كرامته في مقتل.

 المقبلـة. اسـتفسرت في اهتمـام لانطفـاء مرحـه: - تبدو قلقا.. هل كلّ شيء على ما يرامر؟ - إنّها حافظة ملفّاتي.. لقد أضعتها. - هل بحثت جيّدا في المكتب؟ لا شكّ أن السّكرتيرة غيّرت مكانها.. - معك حقّ، لعلّها فعلت ذلك. آثـر ألا يقحمها في تفاصيـل لا صلـة لهـا بهـا، فأغفـل ذكـر قضيّـة الأخويـن.
 وضعـه المعتـاد. فاجأتـه بهتافهـا المبتهـج:

- لقـد أنهيـت تسـجيلا آخـر.. دقائـق وأرسـله. أرجـو أن يكـون أكـثر متعـة مـن سا بقه.

ابتسـم متهكّمـا. مـن الصّعـب أن يتخيّل شـيئا أكـثر تعاسـة ممّـا استمع إليـه ظهـر ذــك اليوم.

- هذا ممتاز. سأستمع إليه وأنا في طريقي لرؤية بعض العملاء..

بعـد رحيــل لــوكا، كانـت هنــاك محاولــة لدمجـي ضمـن وحــدة المــوارد الغذائيـة، لأســّ بعـض الفـراغ الـذي خلّفـه زعيـم الوحــدة، ليـس باحتــلال

 صبيّة بلغاريّهـ، اسـمها تينـا. إذن فقـد عملـت تحـت إشراف تينــا الـتي لـمر تكـن تحبّني أكـثر مـن لـوكا، لكنّهـا قبلـت تأطـيري وتدريـبي عـلى المهمّـة المحفوفـة بالمخاطـر.
الجديـر بالذكـر هــو أنّ أصحـاب المطاعـم الفاخـرة -والـتي غالبـا مـا تحتـوي




 المداخـل الخلفيّـة للنبـش في أكيـاس القمامــة.
لكنـنـي رغـم التدريـب، كنـت بطيئـا وفوضويّا! تفلـت أغطيـة الحاويـات مـن




 بعـد ثلاثـة أيّـام مـن العمـل الميـدانيّ، اشـتكتني تينـا إلى القرصـان.








نقطـة البدايـة كانـت محطـة المـترو. أدخــل القبـو المــئيء بالخلــق وأدسّ
















 الذيـن تركــوا بصمــة في حيـاتي. كان الشـاهد الأول عــلى انحـــداري الأخـلاقي،

وأوّل مـن خجلـت مـن نفـي أمـام نظـرة احتقـار منـه كنـتـت أسـتحقها. كنـت




 سـاقيّ للريـحـ.. الآن.















 بأوصـال مرتجفـة. بادرهـا عمـر وهــو يقـدم إليهـا حاجتهـا: - سيدتي، خذي حذرك في المرّة المقبلة. أخذتهـا منـه ولسـانها يلهـج بكلمـات شـكر مرتبكـة، في حــين كان نصيـبي

وقـف وشــدّني بغلظـة ليجـبرني عـلى الوقــوف. أمسـكني مــن ياقــة قميـصي









 بلغتنــا المشـتركة في توسّـل: - أنت عربي أليس كذلك؟

التفت إليّ فرأيت الشرر يتطاير من عينيه، وهتف في ازدراء:






المزعومـة!
أطرقـت في ألـمر. لمس بكلماتـه عـين الحقيقـة. نعـم أنـا كذلـك. كـــت عالـة



$$
\wedge \Lambda
$$

facebook.com/groups/exchange.book

لـن أفعـل في القريـب وكلّ خطـوة تقرّبـني أكـثر مـن الهاويـة. كنـت وصمـة عـار






 أقداحـا مـن الدّمـع:


 أن أعيـش مـن دون أن أسرق أو أخطـف؟ هـــلـ أنتظــر المــوت عــلى قارعــة الطريـق؟



 مـن العصابـة والعصابـة بريئـة منـكـ.


 - حسن.. لن آخذك إلى الشرطة. بكن عدني بألا تعاود الكرّة.
 التأثر:

$$
\wedge 9
$$

facebook.com/groups/exchange.book

وقـف عمـر ونفض كفيـه ثــم وضعهمـا عنـد خـصره. جـال بــصره في المـكان وهـو يـزمّ شـفتيه. ثـم قـال بلهجـة آمـرة:

- حسن.. اتبعني.

 كانـت مطمئنـة خاليـة مـن كل عجرفـة
- أنا ذاهب إلى المسجد.. تعالَ معي.


















يتحــدّث إلى شــيخين طاعنـين في السـن. أحدهمـا كان الإمـــام الــذي صـــلى



 - قم بنا. ستبيت عندي الليلة.

وقفـت عـلى الفـور وتبعتـه مـن دون تـردّد وأنـا أخفـي غبطـتي. استـجاب اللـه لدعـائي مـرة أخرى.








مطمئنـا إلى عملـه!








وضالتـه الوحيـدة؟
شـكرت في سرّي صادقـا الرجـل الـذي أهــداني الأمـلـ. وتمنّيـت لـو أمكنـني

أن أردّ جميلـه ولـو بقــدر مـا. كانـت الشـمس قــد ارتفعــت إلى كبــد السـماء






 سرت باتجـاه المدخـل حيـث كان بابـان إضافيـان، أحدهمـا يفـضي إلى المطبـخ والثـاني إلى الحمـام.












 أدّيـت حــق دبّي عــليّ.



مضطربـة. مـن دون تفكـير كثــير أمسـكت سـماعة الهاتـف بلهفـة وأخــذت أكـوّن






لـم أسـتطع أن أتكلـم . اختــق صـوتي مـع تناثـر العـبرات مـن عيـنيّ تباعـا. أردفـت في نفـاد صـبر: - من هناك؟

فقلت بصوت متهّج خشية أن تقطع الاتصال: - أمي

ساد الصمت للحظات قليلة قبل أن تهتف المرأة في عدم تصديق: - نادر؟ هذا أنت يا بني؟ - هذا أنا يا أمي.

أحسست بالدموع تملأ صوتها. وارتفع النشيج من الجانبين.
 ظننتـك.. ظنتنـك..

انقطعت كلماتها مع احتباس أنفاسها. فأغمضت عينيّ في ألم : - أنــا آسـف يـا غاليـة.. لكنـني لــم أسـتطع أن أتصـل قبـل الآن.. الظـروف صعبـة..
"یا ميمتي الغالية... يا عين من عينيا.. مشتاق لك مشتاق.. مشتاق لك مشتاق.."
في الخلفيّة، يتناهـى إليّ صـوت شريـط تضعـهـ في المسـجّل. أغنيـة شـعبيّة

تونسـيّة أعــرف إدمانهـا لهـا منــذ رحيـل جــدّتي في تونـس مـن دون أن يتسـنىّ



نفسـها؟
"بعدك يا عزيزة عليّ.. الأيام لعبت بيّ.. وكواني الفراق.. وكواني الفراق.." - بني.. أنت بخير؟ لم يصبك شيء؟

أصداؤهـا إلى البلــدة. ولا شــك أن عائــلات الكثيريــن مــن رفـا تلقـت نعيهـم منــذ فـترة ليسـت بالقصـيرة. قلـت مطمئنـا: - أنـا بخـير.. بخـير. آل جيـدا وأنـام جيـدا.. وتعرفت عـلى أشخاص جيديـن ساعدوني.

 أن تقـال في الاتصـالات مـع العائلـة. "طال غيابي طال.. تعبني الترحال..
ندمت على هالحال.. دمعة سخية.. وحرّاقة الأشواق.. وحرّاقة الأشواق.."

- لماذا تركتنا في قلق كل هذا الوقت؟ لماذا تركت الهواجس تلعب بنا؟ - العمل يا أمي.. العمل كثير. والاتصالات الهاتفية مكلفة جدا..

 ســأجد عمــلا، وسـأتمكن مــن الاتصــال باسـتمرار. هكــذا ظننــت في اندفـاع ألاع
- يجب أن أذهب الآن.. العمل ينتظرني..






خايف غصن شبابي يشيح في يديا.. وتذبلي الأوراق... لو تعرفي آش نقاسي.. مع ناس ماهم ناسي. وآش رات عيني أغيار.. وآش رات عيني أغيا..."

وهـو يعـبر ممـشى الحديقــة المـؤدّي إلى مـنزل عائلــة رسـتم في الضّاحيـة


 بعـد رنّتـين للجـرس، انفـرج البـاب، ليطالعـه وجهها. مـرّت لحظـات متوترّاترة،
 وهتفـت غـير مصدّقـة:

 تجاهل لهفتها لمعرفة أخبار شقيقها وقال في جفاف: - أليس هذا ما أردته، حين كتبت اسمه وعنوان السّجن فِي السّجلّ؟ امتقع وجهها وقالت في مرارة:

- وضعـت اسـم أخـي وعنـوان سـجنه، لأثّهـا المعطيـات الوحيـدة الثّابتــة. كلّ ليلـة، نبيـت ونحـن لا نـدري إن كانـت شـمس النّهار سـتطلع علينـا في هـــا المـنزل.. أم في غــيرها
حبـس أنفاسـه. هـا قــد عــادت إلى اسـتدرار عطفـه، هـي وأخوهـا! قــال
مس_تعجلا:
- دعك من هذا الآن. أين الحافظة؟
- عفوا؟ أيّ حافظة؟
- حافظتي الإلكترونيّة. ملفّات المكتب. تلك التي سرقتها!


 عنيفـة، حـين قاطعـه نــداء مـن الدّاخــلـ:
- مريم.. من بالباب؟
- إنّه المحامي!

ظهــر في نهايـة الممـرّ كهـل في نهايـة الخمسـينات، يمـشي بــطء ويتحسّـس الجـدران في طريقـهـ. - لماذا هو بالباب؟ فليتفضل.
 آن. مريـمر. اسـمها مثـل اسـم ابنتـه. ونظرتها المعتـدّة المشـحـونة بالـا بالكبريـاء لا
 الكفيف.

 قـال الرّجـل بعـد أن استقرّ بهمـا المقـام في غرفـة المعيشـة المؤثثــة بنمـط شريّيّ للغايـة. - إنّه منزل جميل.








مريـمر، بنكهـة مـرّة أفســدت متعـة الرّحلـة:

- شكرا لتعزيتك.. ما دمنا سنفقده عمّا قريب! - مريم .. حضّري لنا الشّاي رجاء.

انسـحبت إلى الدّاخــل بخطــوات عصبيّـة، بينمـا اعتــذر الرّجــل بابتســامة
باهتـة.

- لديك أولاد؟
- ابنة واحدة. اسمها مريمر أيضا.
- آه! هذا فأل طيّب! فأل طيّب!

لـم يقـاوم رغبـة خفيّـة في مشـاركة لحظـة وجدانيّـة صادقـة مـع الكهـل

 لـم تكـن مـاري؟ يذكـر الآن أنّ سـيلين اقترحــت الاســم. صــارت موضـة عنــد


 فمـا عـادت الأسـماء المألوفـة تـرضي الآبـاء الشـباب.


 سـينفجر في وجهـه في أيّ لحظـة. بارحـه هــوس الكامـيرا والمقلـب الخفـيّ الـذي


 اسـتلام القضيّـة، ثـمّ ينـسى الأمـر برمّتـه. مهلا، سيحدث ذلك بعد أن يستعيد حافظته.

- أخشى أنّني لم أكن أبا جيّدا للولدينـ.

 بأصابعـه النحيلـة المتغضّنـة بينمـا واصـل نجـواه:
 هي تحمـل عـبء أبيها أيضـا، بـدل أن أحمـل عنهـا همومها وأكـون لهـا عـا عونـا



 ليهـوّن عليـه مصيبتـ؟!
أطـرق خليـل في صمـتـ. لـم تكـن هنـاك مـن كلمـات تـواسي الأب الموجـوع
 ليشـبه هـذا الكهـل الخمسـيني الكفيـف؟ - شكرا على الشاي.

نهـ بعـد أنـد أن أفـرغ المـشروب الــدّافئ في جوفـه، فصافحـه الرّجـل بحـرارة وهـو يشـدّ عــلى ذراعـهـهـ

- أملنا فيك، من بعد الله سبحانه وتعالى!

مطّـت مريـم شـفتيها ورفعــت عينيهـا إلى السّــقف في حركــة هازئــة وهـي







وخفيـض حـرص عـلى ألا يصـل إلى مسـامع أبيها: - أمامـكـ أربـع وعـشرون سـاعة لتكـون الحافظـة عــلى مكتـبي! هـل هـــا واضـح؟؟
لــم ينتظـر ردّهــا، واندفــع باتّجــاه الســيّارة. إن كانــت تفكّـــر في الإنــكار،



 كان يجـب أن يرجـع مـن أجــل هــذا عــلى الأقــلّ. رنّ الهاتـف، وجـاء السّــكرتيرة قلقـا: - أستاذ دانيال، الشّركاء يسألون عنك. هل ستتأخّر؟ - أنا في طريقي إلى المكتب.





- ها قد وصل مرشّحنا الفذّ!

صافـح زمــلاءه الذيـن اسـتقبلوه بابتســامات مرحــة وتربيتـات قويّـة عــلى





 سيسـعى إلى دخـول البرلمـان!

إذن هـذا كلّ مـا في الأمـر. دعايـة للمكتـب، تحقيـق سـمعة وتسـليط ضـوء عـلى شـخصه.






- هل خطابك جاهز من أجل السبت المقبل؟
- تقريبا..






- هــل رأيـت اللأقتـات الجديــدة الــتي صمّمتهـا مارغريــت؟ إنّهـا آيــة في الإبــداع. - نعم إنّها كذلك..

يعتمـد عـلى المكتـب بشكل كامـل لتمويـل حملتـه الانتخابيّة. كلّ الإعلانـات الـتي تشـغل شاشـات المدينــة تحمــل توقيـع "مكتـبـ دوبــون Dupont


 الفرنسيّ الحـقّ والأصيـل مـيزة لا يسـتهان بهـا، فمـا با بالـك بمـن انتمى أسـلافه


اسـم زميلهـم »
 اسـمه أن يُكتـب إلى الأبــد بخـطّ دقيـق أسـفل اللافتـات.. كان ذلـك قبـل أن يترشّح لمنصـب عـامٌ . - أستاذ دانيال.. معذرة على المقاطعة.

التفـت إلى السّكرتيرة الـتي اقتحمـت الاجتمـاع وعلامـات الاضطـراب واضحـة
عـلى وجهها.

- ما الأمر؟
- هل يمكنك الخروج إلى هنا.. لحظة واحدة؟" اعتـذر مـن زملائـه ولحقهـا إلى الممـرّ. كانـت تقـف مرتعشـة كأنّ أمـرا جلـلا قـد وقع.
- أنا آسفة جدّا.. لا أدري كيف أمكن لهذا أن يحصل.. أنا مرتبكة للغاية.. - ما الأمر جانيت، تكلّمي؟ أخذت نفسا ثمّ قالت في نبرة اعتذار: - الحافظة، لقد عثرت عليها.. - ماذا؟! أين؟
- دخلـت إلى المطبـخ لأحـضّر القهـوة مـن أجـل الاجتمـاع، فوجدتهـا هنـا الا

 قهوتـك في الصّبـاح.. ونسـيتها هنـاك! - حسن.. هذا جيّد.. جيّد أنّنا وجدناها. - سأكون أكثر انتباها أستاذ دانيال، أعدكـيـّ لـ لن تضيع منيّ مرّة أخرى. - لا بأس جانيت.. عودي إلى عملك. ابتعـدت خطـوات السـكرتيرة حـتّى اختفـت داخـل مكتبهـا، بينمـا تسـمّر

مكانـه في شرود، ثـمّ زفــر بقـوّة. كان ينبغـي أن يكـون أكـثر ارتياحـا الآن وقــد عــادت الحافظـة. لكنـّه ليـس كذلـكـكـ
دام الاجتمـاع قرابـة السّـاعتين، وشـغل موضـوع الانتخابـات الحـيّز الأكـبر








 والتنقيحـات المناسبة.



 يجـد ردّا عليهـا في الوقـت الحـالي؟


 الأمـر إلى الغــد.











 في ركـن منـسيّ. خفت أن أكون قد قايضت حياتي العاديّة باللاشيء!

 يـا للعجـب، أن يكـون أقـصى طموحـي في تـــك الفـترة سـقفا يؤويـني وطعامـا

 قسـطا مـن الرّاحـة بعـد مغامـرة التـشرّد، قبـل اسـتئناف غـزوتيا



$$
\frac{1.0}{\text { facebook.com/groups/exchange.book }}
$$











 كان عـلى موعـد للسـهـر ونسي أن يخـبريّ؟





 سيمرّ عليّ يومان وحيدا في الشّقة من دون أن يظهِ يور صاحبها.

 وأكنس أرضيّة الغرفة، أمسح الغبار عـن قطع الأثاثـ القليلة، ثـم أجلس




$$
1.7
$$

facebook.com/groups/exchange.book

مـن غيـاب صاحب الشـقة غـير المبرّر كان يتنامى. بالتأكيـد هنـاك خطب مـا. وفي اليـوم الثالـثـ، تعالـت فجـأة دقـات قويـة عـلى بـاب الشـقة جعلتـني

أنتفض واقفـا.

- عمر، هل هذا أنت؟

أُطـلّ بحـذر مـن العـين السّـحرية فألمـح رجلـين متجهّمين يقفـان في صلابـة


العنيفة:

- افتح... نحن من الشرطة.

تراجعـت إلى الخلـف في فـزع كأنّمـا أصابـّني مسّ كهربـائي. يا للهـول، الشرطة!








 مـن جديـــ - إن لم تفتح سنكسر الباب..






نحـو المطبـخ. فتحـت الثلاجـة وأخـذت في إفـراغ محتوياتهـا في الحقيبـة مـن







أقفـز

> فجأة ظهرت أمامي.. كارمن!


 فتـح البـاب. لـم يعـد أمامـي خيـار.

قفزت.
مع اندفـاع رجـال الشرطـة داخـل الشـعة، كنـت أعــرج مبتعـدا عـن المبـنى


حـين وصلـت إلى مأمنـ، تذكـرت كارمن. هـل كانـت أسـفل البنايـة حقـا؟ هــلـ






التـشرّد إلى الأبــد. كأنّنـني أســّد ديـنـن عمـر بتـــك الطريقـة.



 انسـحاب الأدرينالـين وعودتـه إلى مسـتواه الطبيعـي، بانقضـاء الإثــارة وركـونيـي








 يعـادل عمـرا كامـلا لأمثـلي.
أخرجـتُ مـا في حـوزتي مـن طعـام مـن حقيبـة عمـر، وتقاسـمت معهـا





 حــذر، إلى المطعـم والمسـجد وحـتى الشـقة! عجبـت لاهتمامها، فسـألت في

- هل طلب منك القرصان ذلك؟

هـزت رأسـها بقـوة لتنفي شـكوكي. رسـمت قاطعـا ومقطوعـا عــلى الأرض في


 العصابـة الآن لـم تعــد ممكنـة.

 نفــترش الأرض في المسـاء، ونتقاســم مــع مشرّديــن آخريــن مدخــــلـ النفــق.

 البوابـات المعــدن عــلى مصراعيهـا مـع السـاعة الخامسـة، لاسـتقبال يـوم

جديـد.
وفي إحـدى الليـالي، بعـد أن طردنـا مـن محطّة المـترو تسـكّعت وكارمـن عــر













مـن ذراعي الصلبـة، وانهارت نافـذة المطبـخ فِي قبضـتي. التفـتُ صـوب كارمـنـ الـتي التصقـت بثقـوب البـاب المعــدن ترقبـني وطلبـت انتظارهـا نظـرة عـلى داخـل الشـقّة.














 نخـرج في وضـح النهـار.
وفي إحـدى الصّباحـات الـتي آثرنـا فيها إطالـة متعــة الاسـتغراق في المـرح،


 اليقــظ، ورجعنـا نهيــم في الشـوارع مـــل الأيــام السّــالفة.




 ورجـع سـالما. لـم تقتـلـه جيـوش الحلفـاء أو المحـور.. لكنّـه قـضى عــلى أيـدي أبنـاء بلـده والحـسرة في قلبـهـ.
كان أبيـض البـشرة، أزرق العينـين، مشربـا بحمـرة ونضـارة تجعـل الناظـر







 سـعى بعضهــم إلى الوشـاية بـه إلى قائـد فرقــة المشـاة.



 سـاق جــدّك الملقـى مـن دون مقاومـة، ثـمّر خلخـل النصــل بعنــف ليتّسـع

الجـرح قـدر الإمـكان، قبـل أن يسـلّ المديـة. مسـح الـدّم العالـق بهـا في ســـرة
 - هذا سيكون عقاب كلّ من تسوّل له نفسه السّخرية من أسياده.





 وهكذا، ورثت عرج أبي، كما ورثت جينات المغامرة!

لوقـت غــير قصـير، حسـبت نفـسي منسـيّا مـن رحمـة اللـه. الــرّزق يــوزّع












الجديـدة. مسـوّغات كثــيرة كانـت تـبرّر جحـودي.. المـاء، لــم أكـن أعـثر عــلى










 للإسـلاموفوبيا!

 عصيّة أثقلتـه.



 اللاهـي أن يـدرك الرّســالة!



 أو التعاطـف، لكـنّ الرّجــل انحـنى عــليّ فجـأة وقـال بعربيّــة واضحــنـة

$$
110
$$

facebook.com/groups/exchange.book

# - يا أخي، ما الذي تفعله هنا؟ 


 سـبق لـه دراسـة الاقـتراح بــتروّ:

- تعال معي.

سرت وراءه بــلا تفكـير، فاقـد الإرادة.. كأنّـني غــدوت أســير كلّ مــن يمــّ إليّ




عجـبـ.

- هل أضعتَ شيئا؟
- انتظر.

قلـت، وأنـا أعـرج في الاتّجـاه المعاكس. قطعـت عــشرة أمتـار، ثـمّ التفـتُّ
 زهــد في أمــري، فركضـت في اتّجاهــهـ.

- رويدك، لا تذهب!



 المحسـن الجديـد. سأسـتوثق مـن الأمـر ثـم أعـود.









 نظـام، وتختلـط مـع أدوات صنــع الشـاي وأطبـاق الأكل المتسـخة. كانت ظروفا مختلفة كل الاختلاف عن الإقامة في شقة عمر.

 والســنتيم! نصيـبي في الإيجـار والمصاريـف اليوميـة سـيكون دينــا في رقبــيـي


 داعـي لتجميلـه.




 الأربعـاء!
ففعلت.




مكان للمبيـت．عـلى السّـاعة الثالثـة ظهـرا، ينفضّ الـزوّار وتغلـق الشـقة أمـام



 لامعـة．ليتها تسـتردّ طفولتها الضائعــة．

انتظـرت في طابـور طويـل ليفحصـني الطبيـبـ كانـت عيادتـه المرتجـلـة طاولة








حـين جـاء دوري، جلسـت عــلى اسـتحياء، أرقـب بعـين الفضـول والامتنـان






 بجسـده فتنسـيه ألـم الإصابـة وأذاهـا．

[^0]بعـد شهر واحـد مـن الرّاحـة القسريّة، بـدأ مشـوار البحـث عـن عمـلــ كان








 قبيـل إغـلاق الأبـواب لأقـضي سـاعات أخـرى مـن الفــراغ حـتى إيـاب العملــة مـن ورشـاتهم.








 يومـا مـا
مثـل كلّ جــيراني في السّـكن، بــدا مــن البديهـيّ أن أبحــث عــن وظيفــة في

 لنحتـلّ السّـاحة الخلفيّـة لأكـبر محــلّ يبيـع مــواد البنــاء في المنطقـة. مـع

بعـض جـيراني أولا، تُمّر منفـردا. هنـاك، ومنـذ سـاعات الصّبـاح الأولى، يحتشــد



 بـل عايـن قـوّة سـاعدي ومـا أنـا قــادر عـلى إنجـازه مــن عمـلـ

يقول لي جابر في مرارة:


 السّـاحة ويسـتجدي عمــلا آخـر.





 والحـرّ تتوسّـلـ عمــلا.





 بسـيط. اسـتأجر عربــة نـوم متنقلـة مـن بعـض الغجـر لقـاء ثلاثمئـة يـورو في

الشـهر واتخذهـا مسـكنا، وتمرّس عـلى المهنـة تحـت رعايـة معلّـم إيطـالي.


 عنـه كأنّيّ لا أهتـمّر بحضـوره مـن عدمـهـ













 ديمـتري أمامـي ونظراتـه تسـتوعبني وتعتــصرني. أشـار إليّ بكفّـهـ فاقتربــتـ


- للحصول على طبقة تغليف بسمك سنتيمتر واحد، ماذا تستعمل؟
- الخرسانة.. لا، الإسمنت!
- ولخلـط كيـس إسـمنت يـزن خمســة وثلاثـين كيلوغرامـا، كـم دلـو رمــل تحتـج؟

جاءت إجاباتي متلعثمة مرتجّة. حدجني بنظرة سحقتني مكاني: - ثمانية!

ثـمّ خطـا مبتعـدا معلنـا فشـلي في اختبـار التشـغيل الأوّل. اقـترب مـن كهـل
 يعرّضـه لاختبـاري السّريـع. خــلال لحظـات، كانــت الشـاحنة تبتعــد مخلّفــة الاوـة
 شـدقيه: »أنهيـت البنـاء إذن؟«.








 الإشراف، والمغاربـة في البنـاء، بينمـا تعهـد الأعمـال الشـاقة إلى الأفارقــة. لـم يكـن ديمـتري المشغّل الوحيـد. كان هنـاك أربـاب العمـل مـن الخواصّ ،




 خـلال الشـهر الـذي شـهد بحـثي الحثيث عـن مـورد رزق، كــت ألمـح رجـال

الشرطـة يحومـون حـول المـكان باسـتمرار. كانـت الـبّة الرّسـميّة الزرقـاء لا تــزال









 بلحظـة الفـزع السّـابقة في خلـوّ بـال.





- هــل يمكننــا البقـاء هنــا؟ نحــن لا نفعــل شــيئا ســيّئا.. نبحـث عمّـن يسـتخدمنا لا غــير..
ولــم ينـس في عــرض الحديـث أن يحــدّد كونـه »أوروبي" الجنســيّة. لكـنّ

 حزامــه وأشـهرها في اتجاهنــا: - لا يهمني ما تفعلونه.. انفضّوا وحسب!




## irk

facebook.com/groups/exchange.book

اصطحبـه إلى مركـز الشُطـة حيـث تـرك في زنزانـة الحجـز مـــّة سـاعة واحــدة.






 أصـدّق. مشـيت مبهـور الأنفـاس وتســلّقت حاجـز الشــاحنة الخلفيّ لأحـشر
 الإثـارة والحماسـة وابتسـامتي الواسـعة البليـدة تفضـح خبـلي في تلـك اللحظـة. بعـد ثـوان كنـت قـد أفقـت مـن نشـوتي وبـدأت أهتـم بالتفاصيل، فهمسـت

مخاطبـا جـاري الأقرب:

- كم يدفعون لكم من الأجرة؟
- عـشرون يـورو في اليـوم.. إضافـة إلى وجبتـين. العمـل كامـل أيـام الأسـبوع مـن السـابعة صباحـا حـتى السـابعة مسـاء.






 يقـترب مـن الكرامـة. وهـذا يكفيـني.










 ممارسـته ويخفـف عــن ظهـــري حملـه القاصــم!


 الانحطـاط الـدّرك الأسـفل حـتى غــدت مهنـا
 الأخـيرة، أقف متدبّـرا أمـري.. هـل كان اليـأس أم الطمـع أم الملـل مـا دفعـني


 قبـل طلـوع الشـمس أبـدأ بإفــراغ أكيـاس الإسـمنت مــن الشـاحنات، ثـــــرّ

 الطوابـق العليـا، وفي أوقـات أخــرى أدفـع العربــات ذات العجلــة الواحــدة

المحمّلـة بالرّمـل أو الحـصى الصغـير.. أستمرّ عـلى تـلـك الوتـيرة كامـل النّهـار




القيلولــة.

 المتّسـخة في استسـلام. يكـون تعــب النـا


























 أوصـاني بصـوت يقطــر مـرارة:

- لا تترك خلفك يوما امرأة ولا ولدا.. خذهم معك، أو أو مت إلى جوارهم! فتذكرت كارمن، ابنتي التي تبنيّتها شياعا، وتخلّيت عنها







 عمـل محـترم، بعــد أن خضعـوا لتدريـب في السـبّاكة أو الحــدادة..
- وما يمنعك أن تحذو حذوهم؟ ؟ أسأله في حيرة، فيردّ في تشتّت.


في كل مــرّة رجــع فيهـا جابـر إلى أهلـه، كان يضـع ثيابـا جديــدة ونظيفــة،

























إيجـار سـكني الجامعيّ في العاصمـة ومـصروفي اليوميّ، أو كيـف تنهي جهـاز شـقيقاتي وتزوّجهـن. مـلأت عقــي الـي بالأحـلام والطّموحـا


## جميعا.

سألت جابر على استحياء:

- أليس لديك حلم، تنهي غربتك حين تحققه؟ ضحك ملء شدقيه، وامتلأت عيناه بذكريات بعيدة:


 وديعـة مســالمة..
حـين اسـتقرّت الأوراق النقديّة الأولى في جيـبي بعــد انتهـاء أسـبوع العمــلـ









في فرنسـا، وخــلال أسـابيع قليلــة مــن وصـولي، عشــت أولى تجـارب





 الشّعـب بواجـب المواطنـة.. إن لـم تحتجّ فأنـت حتمـا لا تتابـع الشّأن العـام ولا تهتـمّر للصحّـة السّياسـية لبـلادك!



 المعنيّة، تخـرج المظاهـرات!


 لكنــك لا تتمتـع بحــق العــلاج في المستشـــفيات العموميـة، أو باسـترجاع
 التمتع بمنحـة التقاعـد! بـل أدهىى، أنـت تدفـع ضريبـة عـلى المداخيـلـ، لكــن





يـوروات في اليـوم!
جابـر أقـام في السّـجن مرّتــنـن في كلّ مـرّة، كان يقـضي أسـبوعا أو أقـلّ، ثـمّ

يُفـرج عنـه مـن دون أيّ ضمانـات أو تعهـدات. لـم يكـن هنـاك الكــــير ليفعلـه.


 إقامـة زميـل حـين تشـنّ حملــة تفتيـش مفاجئــة في الورشـة، ويسـير ملتصقـا









 المنتهـك لقانـون البـلاد، لســت إلا رقمـا في تعـداد المتجاو المـاوزيـنـ!








 الصّارمـة. سرعـان مـا تحـفّ بنــا سـيّارات الشّرطــة ورجـال الأمـنـ.. يســيرون

بمحاذاتنـا عــلى أهبــة الاسـتعداد، متسـلّحين بالهـراوات، وفي الموقـع الــذي

 بكيت يومها من دون مواربة، انتابني إحساس بأني غدوت شبيها بالبشر!

## الثلاثاء، I^ ديسمبر Oץ•Y، الواحدة صباحا،

 حيـاة كريمـة، يغــرق خليـل دانيــال الشّــاوي في إحســاس مفــزع بـأنّ أيّامـهـ







 لكنّه يشـعر بالقـلـق الآن وهـو يقـود السـيّارة عـبر الشـوارع المقفـرة. إعراضهـا يعـني أكـثر مـن مجـرّد خصـام هل يمكنها أن تتفهّم ما يمرّ به؟


 وتعـود تفاصيـل خطـاب الحصّـة التلفزيّة لتشـغل حــيّزا مـن تفكــيره.

 الرّسـائل الـتي وصلتـه يدفعـلـي



عـن الوحــدة الوطنيـة رغــم اختــلاف الأصـول والتوجّهـاتات، وعـن المــآسي

 وســيبكي الحـاضرون، وسـيذرف هـــو نفســه دمعــات سـخيّة في ذكــرى أبيـه، ضحيّـة الحـرب الأهليّـة.
مـرّة أخـرى، يتسـلّل إلى منزلـه عــلى أطــراف الأصابـع. كأنّمـا يخـشى إيـــاظ








 حــين اســتيقظ صباحـا، كان ألـم شـديد يفتــك بمؤخــرة عنقــهـ تمطّى في كسـل، ثـمّر همـس لمريـم الـتي تنـام ملتصقـة بــه: - صغيرتي.. حان وقت المدرسة.

ووقت عمله أيضا.







بعـد دقائـقَ، كانـت تركـب سـيّارتها برفقـة مريـمـ . توصلهـا إلى مدرسـتها ثمّر



 المعتـادة وأكثر. لعلّه كان أكـثر حـــّة وأمضى لسـانـا


 دفعـة منهـا وقـد اسـتـنزفته مرافعـات الصّبـاح.

لــم أنـس كارمـن حــتى مـع انهمـاي الشـديد في العمـلـ، وكنــت أتحـيّن
 السـميكة، أنسـحب خلسـة تـاركا جـيراني غارقــين في عميـق النـومر. أقول لم أنسها.. لكنّي نسيتها!




 مريـرا أصبـح يلازمـني في الأسـابيع الأخـيرة.. وقـد كنـت أدرك جيّـدا مأتـاه










 كأنّ الحيـاة قـد فارقتها، وأنهـار مثـل القتيـلـ أغيـب لسـاعتين، بـلا أحـلام أو




 حليفي لوقـت طويـلـ.

في عتمـة شـوارع ليـون، تـراني هائمـا عـلى وجهي.. مثـل شـبح بعينـين غائرتـين












 عرفتـه.. كارمـن!

في لحظـة، تبــدّت لي الحقيقـة واضحــة كعـــين الشـمس. كارمــن الصغـــيرة






 ألكمـه وأركلـه.
تصارعـت مـع الرّجـل برهـة مـن الزّمـنـن وقـد أبـدى مقاومـة وبأسـا لا يسـتهانـان


 نثـير حفيظـة أحـد أو اهتمامـه. في ظـروف عاديّة، كـــــت لأصمـد وأمـنِّي خصمي






- إن كانت الفتاة تهمّك، خذها.. وحذار أن أرى وجهك مجدّدا..





 في الشـارع، بشـكلها المغـري ذاك، فتنهشـها الـكلاب البشريـة، ولــر يكـنـن واردا

 البقـاء وحدهـا مجــدّدا. - لا تبكي.. لن أتخلى عنك!

 بعـد أن تجلّـت امــرأة لبعـض الوقـت وهـي تتأبـط ذراع القرصــان. مـن دون










تماسـكت ليومـين.. ــمّ عــادت الأعـراض السّـالفة. الرّصاصــة، ذلـك الكائـن



 حيلـة حـتّى تنقـضي النّوـــة. $1 \varepsilon$. facebook.com/groups/exchange.book

وكلّمـا تهاويـت، كان المـشرف السّـمين يظهـر مـن خلفـي عــلى حـين غفلــة مثـل مـارد القمقــر، يـصرخ ويعنّـف: - تحرّك يا حمار! تحرّك يا بغل!







 ألومـك! فحديـث الألـم مقيـت حـتّى عنــد قارئـه.. وحديـث الألـم لـن يخفّفـ شـيئا مـن عـذاب صاحبـه.
في ذلـك اليـومر، هـوى رأسي مـن عليائـه ولـم أقـو عــلى رفعــه مـرّة أخــرى.



 - ماذا فعلت يا غبي؟ ستدفع ثمن الإسمنت المهدور! ثم فقدت الوعي.

بعـد أن فقـدت الوعـي بلحظـات، فقـدت عمـلي! المـشرف أعلـن وأنـا في



 أنتظـر المـوت، أو رفـاق السّـكن، أيّهمـا يصـل أوّلا!








 مشـهد الدّمـاء الـتي سـالت حـتّى مـلأت وجهي وأغشـت عيـينيّ! دخل عليّ جابر وعزّوز وقاسم وأنا على تلك الحال المفجعة. - ما باله؟ هل جنّ؟




 - هل تشعر بتحسّ؟

بعـد بضـع سـاعات، كنـت أفتـح عيـنيّ، حيّا.. وقـد استعدت شـكلي الآدميّ.

كان جابـر قـد مسـح دمـائي وضمّـد جرحـي. التفـتّ إلى مصـدر الصّـوت، لأمـيّز

 ثـم همـس:

- الحبوب المنوّمة ليست حلّا.. يجب أن تدرك مكمن الدّاء وتعالجه.. لم أعلّق. كنت أدرك مكمن الدّاء جيّدا. - ربّما تكون ممسوسا؟

نعـمر، أنـا كذلـك. لقــد مسّـني الـضّرّ.. لكـن ليـس بالمعـنى الـذي قصـده صاحـبـي.
 شـخصا قـد يسـاعدك. شـيخ يعالـج بالقـرآن الكريـمر، يسـافر إليـه النــاس مــن كل مـكان.. هـو الوحيـد القـادر عـلى شـائكـك. هززت رأسي من دون أن أعلّق.





 بلبلـت روحـي.
لكنّني بتُّ أعتقد الآن أنّ الرّصاصة قد فعلت.

كنـت مدمـن سـجائر في سـابق أيامي. أدخّنهـا بشراهـة أهـة مثـل مدفـأة قديمـة





 الـتي تتسـاوى فيهـا الحيـاة بالجحيـم . حصلـت عـلى علبـة حبـوب مـن جابـر. كان يسـتعملها بشـكـل متقطّع، كلّمـا


 قـد دفعـت ثـــن العلبـة بعـد، لكنـّني اسـتـنفدتها بسرعــة رهيبـة. - أريد الحبوب..

عاجلته في لهفة ما أن ظهر خياله عند مدخل القبو.
 بعـد!

- سأدفع.. سأدفع.. لكنني أحتاجها.. أحتاجها الآن! زفر جابر في نفاد صبر ثم قال وهو يخرج علبة من جيبه:
 الأخــيرة.

وضـع الحبتــن في كفّي فحملتها إلى شـفتيّ عـلى الفـور وابتلعتهـا مـن دون
انتظـار.

- لا يمكنني أن أعطيك غيرها بعد الآن.. لا تعتمد عليّ.


 حيـاة الكفيـف فجأة مغريـة بشـكل لـم يخطـر لي ببـال مـن قبـل! لكـن حـتى

 بهـذا القـدر.



 زمـاني.. ربّمـا يكـون جيلـكـ أوفــر حظـا!
الفرج لاح على غير موعد، حين كرّر عزّوز اقتراحه ذاك المساء:

 حقيقـة حالـك..





 بالكآبـة.

دلـف خليـل إلى المكتـب بخطـوات متثاقلـة، وأفـكار منهكـة تتوغّـل في عقلـهـ




 يتجاوزهــا في اتّجـاه مكتبـهـ. ليـس مسـتعدّا للاعتــذار. - أستاذ دانيال.. وصل أوّل موعد. رنّ صوت جانيت عبر الهاتف الدّاخلي.

- نعم، دعيه يدخل.








 لابتزازهــا العاطفـيّ!



زفـر حــين أنهـى الموعــد الأخــير، ارتــدى معطفــه وســار باتّجــاه صالــة
 - أنت بخير أستاذ دانيال؟

- أعاني من بعض الإرهاق.. سأنصرف مبكّرا اليوم. أومأت في تفهّم، بينما توجّه إلى المصعد في وجوم.

تحرّكـت أمّ خليـل أمـام موقدهـا، تحـضّر وجبـة العشـاء الـي لــنـ تـتناولهـا


 عبـارات الـودّ، علّهـا تخفّـف ثورتهـا
»عزيزتي.. سأتأخّر عند أمّي.. لا تقلقي بشأين.. أحبّك".



 أدن شـكّ في وجودهـا، ثمّرّ تسـتيقظ يومـا عـلى أصواتها الصّاخبـة أيّ أيّ جحيـم هـذا؟

 شـخصا آخـر، أيّ شـخص كان، فإنّـه لا شـكُ يثــير الشــفقة ويسـتدرّ الدّمـعـع

فلمـاذا يضـنّ عـلى رجـل مـن المفـترض أنّـه سـبب وجـوده في هــذا العالـم بمشـاعر مماثلــة، أو بالقليـل منهـا؟








 يحمـل هـذا الاسـم المختلـف، ويُســأل باسـتمرار عـن »أصــهـه كأنّـه فرنـسيّ

مزيّف!

- أدرك كيف تشعر.

يلتفت إليها غير قادر على قمع انفعاله وردّه إلى داخله. ينفجر:











أؤلـف بشـأنه شـعرا ونـثرا؟ هـل يختلـف إحســاسي بمـن أكــون حـين أعـرف أنّ أبي كان عـلى غــير مـا ظنــتـ؟
 في الأعمـاق أعظمـ - أعلم فيمَ تفكّر..

رفع كفّيه إلى السّماء غير مصدّق. مرّة أخرى. إنّها تعلمر، هاهِ ألـا












وقـال في تصميـم:

- فلننه هذه الرّسائل اللّيلة، ما رأيك؟



 فانضممـت وإيّاهـا في عتمـة الليـل إلى سرب الطيـور المهاجـرة خلسـة في اتّجـاه الشـمال.






عليها!






 النهائيـة. كنـت متوتـرا ومرهــق الأعصـاب، لكــن الآلام كانـت خفيفـة وحفيـف
 كان ضـوء النهار قـد بـدأ يتسـلل وأخــنت معالـم المبـاني الـتي تحـفّ الطريـق

تتضـح. تعلقـت عينـاي بلافتـة عريضـة تعلـو الطريـق السـيّارة الـتي تقطعهـا
 وهـو يوقـظ الـركاب:

- وصلنا إلى باريس. وصلنا يا أهل الخير.


 أحمـل متاعي القليـل الـذي اسـتقر في بطـن حقيبـة عمــر السـوداء، تـتبعـني







 بابتسـامة جذلـة. كانـت سـعيدة بمـا تـرى هـي الأخـرى.






 مدخـل خلفـي يفـضي إلى سـلّم حجـري يـنزل تحـت الأرض وقـال:






 الأولويــة لرصاصـتي!


 تطمئنـني.. إنّهـا متعـوّدة عــلى حيـاة الشـارع. تسـتطيع الاهتمـام بنفســهـا. همسـت راجيـا:
- لا تذهبي بعيدا.. ابقيْ عند الجدار. سأعود قريبا. ردّت عليّ بطرقتين خفيفتين. لقــأي بالشـيخ المختــار كان مـن اللحظـات النورانيّــة النّــادرة.. أن تلقـى




 غـيري. كنـت قــد وصلـت مبكـرا جـدا.
عــلى بصيـص المصبـاح الخافـت التقـت عينــاي بتلـكـك السّـحنة الهادئــة


الكثّة المشـوبة بعـروق بيـاض تتخلّلها تهتنّز مـع تمتمتـه غـير المسـموعة. لعلّ

 - هل أنت قادم من سفر؟

 وابتسـامته دواء للنفـوس السّـقيمة. قلـت في ارتبـاك وفرائـصي ترتعــد دونمـا سـبب أعيـه: - سافرت ليلا من ليون...

- إن لــم نكـن بــك حاجـة ملحّـة، فخــذ نصيبـا مـن الرّاحــة ثـمّ ننظـر في حاجتـك.
احـترت هــل أقبـل ضيافتـه مؤجــلا طلـبي، أم أعجّــل بالطلــب مغامــرا
 فتوقـف جســدي عــن الارتجـاف عــلى الفــور. - أنت تتألمر.

قالهـا بلهجـة المتيقّنـ، فتخــدّرت حـواسي. هــلـ أدرك بلمسـة مكمـن دائي؟

 حضـوره سـحر مـا. - لا تخف، لقد وصلت إلى برّ الأمان.



 يحـوي مسـتخلصا مـن الأعشـاب.

- أنت متعب يا بني. اشرب هذا واخلد إلى النّوم. يا عليّ....
 البـاب، أو يلتقـط بحاسّــة سـابعة همســات الشــيخ مثــل جــنيّ مـا وقـفـ في تــدب منتظـرا أوامـر صاحبـه.
- خذ أخانا إلى شقة الضيافة ليرتاح قليلا.



 علامـات شـفاء صدّقتها. خلـت للحظـة أنـّني ممسـوس فعـــا، ونسـيـت أمــر

 كنـت قـــنـدرا عـلـى تصديـق أيّ شيء في تـــك اللحظـة!









 أطـول ممّا هـي عليـهـ
- أخــيرا اســيقظت! لقــد بــرد الطعــام.. ســأقوم بتسـخينه بينمـا تقـضي





 يكـن جحيـم الورشـات والقبـو وآلام الرّصاصـة رادعـا كافيـا لأجــدّد توبـتي! رحم الله أيام الدكتور عمر.. تهت من بعده قلبا وقالبا.


 أغـترف الملعقـة إثـر الأخـرى حـتى قضيـت عـلى الشـوربة كلّهـا، تحـت نظـرات عـليّ الراضيــة. - أعجبتك؟

هــززت رأسي علامـة الإيجـاب، وأنـا أشـكر مضيّفـي بابتســامة تخالطهـا أحـا




 حليمـات اللســان، ومتّصــل بينابيـع الذكريــات الـتي تتفجّـــر مياههـا

 عـلى مـرأى مـن نظراتـه الحائـرة.

أضاف بلهجة مطمئنة تسلقت أسوار ريبتي وعبرتها إلى الضّفة الأخرى:
 لذـلـك نحتـاج معرفـة ظروفـك حـتِّى نسـاعدك.

 انتهيـت إلى نوبـات الألـم الـتي وأدت أحلامـي وطموحـاتِي الفرنسـيّة في المهـد، هتـف عـليّ بلهجـة أحسـبها صادقـة:

- أبشر يــا أخـي! اعتـبر نفسـك منــذ اليـوم ضيفـا علينـا وفي حمايـة الشـيخ




 الخّاصّهـة!

 يقـين بـأنّ مشـكلاتِي كلّهـا سـتحلّ عـلى يــد الشـيخـيخ المبـارك!


## $* * * * *$

في اليـوم التـالي، أرسـل المختـار في طلـبي. ناولـني المـشروب الــّافؤ ذاتـهـ،


 10 V
facebook.com/groups/exchange.book - أخبرني عليّ بشأن إصابتك.. إنّه لأمر محزن.
 لفظـا يفـي فضلـه حـقّ الامتنـان، فواصــل المختـار:



 وارتبكـتـ.. أيّ الخصـال يقصــد الشـيخ الجليـل؟ قلـت بعــد برهــة: - عملت في ورشة بناء بعض الوقت...

 بشكل غـير متوقع:

- كيف هو مستواك في اللغة العربيّة؟

اتّسـعت عينـاي في غـــير تصديـق. هــل يعقـل أن يطـرح عـليّ هــنـا السّـؤال بالــّات؟ هتفـت في لهفـة:

- أنا مجاز في اللغة العربيّة يا سيّدي!



 قلّة.




 ولم يفعل خلال لقاءات كثيرة تلت.


## *****


















وأشرح لرجـال ينافسـوني في القامـة وغــزارة الشـاربين أبجديّات اللغـة العريِّـة. وقـد وجـدت في ذلـك متعـة لا تضاهـى! أقول، ويكرّرون خلفي: خاء.. خخخخ.. خااء... من أعماق الحلق.

فتخرج منهم : غغغغ... مثل بقبقة غريق! أقول: خخ.. مثل »فخنسي" (كلمة »فرنسي" بالفرنسيّة).



- المشـكلة هنـــ.. يف الــرّأس، أمّــا اللّســان فمطـواع قــادر عــلى النطـق بمـا يأمـره الدّمـاغ بــهـ.
 العجــز وأمـارس حيـاة طبيعيـة أو تــكاد.




 بـدل الورقـة لضعـف بـصره، ويناديـني بـلـــيّديه كمـا ينـادي طـلاب المــدارس

معلّمهــم!
أسـتقبلهم كلّ يـوم بعـد انتهـاء سـاعات أعمالهـم الرّسـميّة، وأشـغل بقيّـة

 خريـف طمــرت ممشـاها فاسـتحال بسـاطا تتمـاوج عليـه درجـات البرتقـالي والأصفـر.



صبـاح سـبت لا عمـل لكلينـا فيـه، وكانـت مسـالك الحديقـة المحيطـة بعمارات


 منفلتـا مــن داخـل المحـلّ في احتجـاج:
 مظهرهــا الحسـنـ!

الكيـس لـيزن مـا اسـتقر في جوفـه مــن قطـع متخـيّرة، ثــم همـس لي: - أبـو صالـح رجـل طيّـب، لكـن مزاجـه نــاريّ سـهل الاشـتعال.. سـتـتعوّد

عليـه.
ظهــر الرّجـل مـن جديــد وفي يــده كيـس الفواكـه بعــد أن وزنـهـه بالدّاخـلـ، وقـال في جفـاف وهـو يرمقـني بنظــرة جانبيّــة مسـتطلعة:

- ثلاثة يوروات...

ثم أضاف بلهجة استخفاف:

- مجنّد جديد؟

البقـال بالطيبـة منــن لحظات
 ضيـف علينـا وعـلى الشـيخ المختـار ولا شيء أكـثر مـن ذلـك! ألـا هزّ أبو صالح كتفيه وهو يتابع بنفس اللهجة السّاخرة:
 بعقولهــم !
غـلى دم عـليّ لمّـا سـمع أبـا صالـح يتجـرّأ عـلى شـيخه الحبيـب فهتـف في مدخـل المحـلّ حيـث وقفــت سـيّدة تمــلأ أكياســها خــضراواوات، وانقلبــت ألـا لهجتــه السّــاخطة إلى ليونــة مدهشــة تحمــل في طيّاتهـا غـــزلا صريحـا: - حـتّى الشـيخة ليليـان أكثر بركـة مـن شـيخك هـذا.. مسـاؤك فـل وياسمين

يـا شـيخة!
اسـتقبلت ليليـان الفرنسـيّة الخمسـينيّة دعابتـه بابتســامة دمثـة، لامباليــة
 متجنبّبـا المــرأة الأجنبيّــة.
قال عليّ حالما ابتعدنا بضع خطوات عن دكّان أبي صالح:
 أوفيـاء، لـه أعــداء ينـشرون عنــه الشـا
 الأعمـال.

## ثم واصل بعد صمت قصير:











 اسـتمعت إليـه في دهشــة لــم تقــدر نظــراتي المسـحورة عــلى إخفائهـا، فاسترسـل عــيّ:

- فعـل ذلك مـع عـشرات الشّـباب هنـا. العمـارة الـتي أسكـنها وكلّ العمـارات




 عـن مشـاعر الغضـب بداخلهـمر، مـن خــلال إطـلاق الطاقـات السـلبيّة خـارج


## - مشاعر الغضب؟






 بمـا تشعر بــه. - يبدو ذلك رائعا! - بل أكثر!

في تـك اللّحظة، خـرج أبـو صالـح ومـن ورائـه ليليـان. رأيتـه يرصف صناديق خـضراوات أمـام المحـلّ، بينمـا قالـت ليليان: - دعها هنا. سأرسل أحد أولاد الجيران لإحضارها.

من دون تفكير، اندفعت تجاهها بشكل عفويّ، وقلت:

- عنك يا خالة..

ابتسمت ليليان في امتنان وقالت:

- ربّما كان من الأيسر أخذها على مراحل.. إنّها ثقيلة.

 العمـارة الرّابعـة، أشـارت إلى المصعــد وهـي تقـــول: - من هنا.. أرجوك.
 أوسـعت لي طريقـا باتِّجـاه المطبــخ.

في تلك اللحظة، لمحتها.
كانـت تجلـس عـلى كـرسيّ متحـرّك عــــد الشّرفـة، وقـد انكبّـتـت تطالـع كتابـا





 عينيها، كيـف تكـون حوريّة؟ فقـط هـي كانـت كذلـك بالنّسـبة إليّ.. فـلا تحـاول أن تفهـم!
كانـت لحظـة خاطفــة سـلبتني لـبّي، برهـة تأمّـل قصـيرة قبـل أن يعيــني صـوت ليليــان إلى الواقـع وهـي تقــول: - شكرا لك يا ولدي.


ارنكبـت جرمـا بالتّطفـل عـلى المرأتـين ولـو مـن قبيـل مــّ يـد المسـاعدة．لكنهـا مسـحت عـنّي ذاك الانطبـاع الخاطئ بسرعــة حــين قالـت： －هل تتناول معنا كويا من الشّاي؟

 －مرّة أخرى سيدتي．．．مرّة أخرى．． حينئذ، رفعت جميلتي عينيها وابتسمت！







 انتفضت حين شدّني عليّ من ذراعي على حين غرّة：
 القادمــة．．لا تتـسَ أنّهـا كافــرة．
 عليـه أيّ علامـات المــزاح： －من هنا．．الشيخ المختار بانتظارنا．

نحـن عائلـة الشـاوي، فينـا هــوى الأجنبيـة. أكاد أجــرم أنّهـا سـمة وراثيـة تتناقلهـا الجينـات. منــذ أجيــال، تختلـط نطفنـا بنطـف مــن شــتى الملـلـ.

 حـين طلبـت السـفر إلى بلدهـا، لـم يجـد صعوبـة في تسريحها سراحـا جمـا جميـلا.




 بلهجـة قاطعـة: لسـت أركـب طائـرات ولا أتـرك حرمـي تركـب الطائـرات!







 الخيبـة.




 التربيـة ونعـم الطبيـخ، فـردّ صاحبـه مـن فـوره: ونعـمر النسـب نسـبكم!







 يرحـل عمّي إلا وقـد خطـب شـقيقة العـروس!


 قويّة الشّخصيّة، سـليطة اللّسـان، وعمّـي طـوع بنانهـا







 اهتمامـا.


منــن تطوّعـت بأعمـال التنظيـف في ألمجمـع السـكنيّ، صرت أراهــا بشـكـل










 تصعـد إلى رأسي وتلهـب وجنــيتيّ، كأنّ عــذراء حييّـة! لعلّهـ ليـس مـن اللائّق في عـرف العلاقـة بـين الآبـاء والأبنــاء أن أحدّثـكـ عـن





 شيء ويتحــّث في التّفاصيـل الـتي يتجاهلهـا الآبـاء عـادة.












 الوجنتـين، لِسـت بيضاء البـشرة إلى حـدود الشـفافية، ليسـت ملوّنـة العينـين.











 العائلـة.

كاد الاتّفـاق يذهـب أدراج الرّيــاح حـين تعكّـر صفـو العلاقـة بـين الشـقيقين. الأحــداث الـتي هــزّت البـلاد رمــت شرارة شــقاق بينهمـا عمّا صـي كان منــاصرا

للإسـلاميّنن.. وأبي يكـنّ لهـم عـداوة ضاريـة! يسـتمرّ السّجال بينهما لسـاعات،















 حجـريّ بالسّـاحة.
سرت لدقائــق أدفـع الكـرسيّ في صمـت، وأنـا أشـعر بقلـبي يـكاد يقفـز إلى
 يكـون ملمسـها؟ مـن حيـث أقـف كنـت أرى شـعرها وكتفيهـا الضئيلـين لامــرأة




- كيف وجدت باريس؟


 قـد وجـدت راحتـك.






 - كلّ شيء على ما يرام. شكرا لسؤالك.
 غلّفـت كلمـاتي القليلة. وأدركت أنّني أفسـدت كل شيء حـي ألـين اختصرت بدورها:
- هذا جيد.

عـادت لتسرح بنظراتها بعيـدا ولـم تقـل شـيئا بعدهـا. لذلـكـ، حـين عدنـا



 - رائحة زكيّة.. تذكّرني بشاي والدتي!

 - أنت ولد طيّب. حفظ الله والدتك وحفظك لها.

غابت ابتسامتها فجأة وهي ترمقني بنظرة متردّدة:

- اصدقني القول يا بنيّ.. ما الذي جاء بك إلى هنا؟







 صوتهـا بــدا مبحوحـا حزينـا وهـي تسـأل بارتبـاك: - الرّصاصة.. هل تشعر بها الآن؟
 تحصيله بالتصنّـع والتكلّفـف. قلـت:
- منــذ بــدأت في العـلاج مـع الشـيخ المختـار، أصبحـت أعيـش حيـاة شـبه
 قاطعتني ليُيلن في اندفاع:
- المختـار لا يؤتمـن جانبـه! مـن الأفضـل أن تعــرض نفسـك عــلى طبيـب حقيقي!
حين قرأت علامات التوهان في ملامحي تنهدت ثمّ أردفت موضحة:

 بالكافــرة قبـل مجيء ذلـك الشـيخ!

همهمت مستنكرا:

- لكن الشيخ المختار.. لو تعلمين كم هو رجل طيب!


 مختلـف، لتكريـس القطيعـة مـع حياتهـم السّـابقة.. ومـع المجتمـع كـلـه! رفعـت كفّي في حركــة لاإراديّــة لألمـس أطــراف لحيــتي الآخــذـة في النمــوّ.


 تابعت ليليان في شيء من الحزن والحنين: - ذـلـك الشـاب الـذي يشـاركك السّـكن.. عـليّ. كـبر مـع ديانـا ابنـتي في بيـت


 نــاداني يــا »كافـرةره غلبتـنـي الصدمـة!


- نحن أيضا مؤمنون يا ولدي!




 والدتهـا في دهشـة، وقـد قـرأتُ في عينيها حينها فرحـة عارمـة. علمـتُ في ما ما بعد

> ivr
facebook.com/groups/exchange.book

أنّ ديانـا لــم نكـن قَـد ضحكـت بتـــك الطلاقـة منــذ سـنوات. وقـد أحسسـت

 المـوت مـرّة بعــد مــرّة، فأنجـو مـــن الرّصاصـا


 أتيـت، مـن دون ذرّة نــدم!
قالـت ليليـان حـين كنـت أهـمّ بمغادرتها عنـد بـاب الشّقة، وهـي تضغـط عـلى ذراعي في رجـاء:

- هل يمكنك المرور علينا مرّة أخرى خلال الأسبوع؟



 وبسـكويت بيـتيّ الصّنــع، وجلسـة عائليّـة مريحــة.











 ويـراد التضحيـة بـه للإيقـاع بالإسـلام وتشـويه صـورة المسـلمين؟







 لكـن أن نكـون وسـط جماعـة حـراس العقيـدة طــوال اليــومر، فـإنّ كـثرة

الـدويّ سـتجعل منـك نحلـة لا محالـة. أسـوار العزلـة المضروبـة حـول العمـارة












 الــرأس العــربيّ المزعـجـ!
وفي تــك الأيـّام رأيـتـت المختـار محتــدّا، يصيـح برجالــه ويـضرب بقبضتــه



واجهـات مبـانٍ حكوميّــة بعبــارات تديـن العنصريّـة...

- أيعجبك ما يفعله أصحابك؟

فوجئــت بظهــوره أمامـي عـــلى حــين غــرّة بينمـا كنــت منهمـكا في كنـس السـاحة. أبـو صالــح البقّــال.

- أصحابي؟

ـ كلّ الخـراب الـذي يعـمّر المدينـة، لشـيخك المختـار وحرّاسـه اليـد العليـا





- تعال معي.
»إخوتِ، أشدّ على أياديكم وأبارك مساعيكم.. فإنكّم والله في جهاد«.




 وأصغينـا إلى إمـام يلقـي درسـا عـلى مسـتمعيه.










 لعـلّي لا أنتمي إلى أولئـك المجاهديـن الذيـن مدحهـم الشـيخ للتّوّو حـتّى تلـك
 عـن إرادة أو إيمـان أو قناعـة. كنــت ريشـة في مهـبّ الريـحـ








 صفـو اللّحظـة.












 اللـه هـو المجـازي..."

أخــذ الشـيخ جرعــة مـاء ريثمـا يسـتوعب الحـاضرون العـبرة، ثــمّ أردف بلهجـة جـادّة وصـوت عميـق:
 للأسـف تقع فيـه جماعـات تسـمّي نفسـها بالإسـلاميّة، والإسـلام منهـا بـريءـا الـا





 غـير المســلمين كثـيرة..."

 صـدور قـوم مؤمنـين \$)...


 مواجهـة بـين مدرسـتين. ابتســم الشـيخ المحـاضر وقـال للشـابّ: - ما اسمك يا بنيّ؟ تقدّم إلى الصفّ الأوّل حتّى أراك.. تململ الشاب في مكانه ولم يتحرّك لكنه قال: - اسمي أسامة..

خمّن البعض أنّ الاسم ليس حقيقيّا، لكنّه اختاره إمعانا في التحدّي. - أخبرني يا أسامة.. هل تريد أن تحمل السلاح؟ وتقاتل؟

- اذهب إلى فلسطين إذن.. حيث لا شبهة ولا اشتباه! - أوليست هذه دار حرب أيضا؟ رمقه الشيخ متعجّبا: - دار الحــرب؟ هــل تعلـمر كــم مـضى مـن الوقــت مــن انطفـأت هــذه التصنيفـات؟ يـا بـنيّ، نحـن الآن في زمـن تغـيّرت فيـه خارطــة العالـم



 يـا ولـدي، لسـنا في دار حـرب! نحـن في بلـد اسـتقبل !لمسـلمين المنفيّـين مـن بلادهـم الـتي تدّعـي الإسـلام وضمـن لهـم حريّة الدّيـن والمعتقـــد وآمنهـم عـلى أرواحهـم وأموالهـم .. اسـأل آبـاءك أو أجـدادك، مـا فرنسـا؟
- لكـنّ الوضــع اختلــف يـا ســيّدي، ألا تـرى كيــف صــاروا يضيّقــون عـلى الملتحـين؟ ويمنعـون المحجّبـات مـن الدّراسـة والعمـل؟ ويغلقـون المسـاجد؟ ويتهموننـا بالإرهـاب؟ ألا يعلنــون علينـا الحـرب بهــذا الشـكـل؟

بدا الشاب محتدّا وقد علت حماسته، فقاطعه الشيخ فِي حزمر: - هــل تعلـم كـم مسـلما تــؤوي فرنسـا؟ نحـن نزيـد عــلى الملايــين السـتة! نحـن أكـبر عـددا بكثــير مـن سـكان موناكـو وسـلوفينيا وألبانيـا ولكســمبورغ مجتمعــين! عددنـا يقـارب عـدد سـكان سـويسرا! يمكننـا أن نكـوّن دولـة داخـــ الدّولـة لـو أردنـا. ولكـن هــل نريـد؟ لـو شـئنا لاجتمعنـا حـول رجـل واحـــ. أو رجـال، وحّدنـا صفوفنـا خلفهــم وأوصلناهــم إلى البرلمـان أو المجالــس
 لكـن كيـف نفعـل؟ كيـف نفعـل ونحـن مشرذمـون متفرّفــون فينـا السّـلفيّون والحدايّيــون والتكفيريّــون والمندمجــون؟

- سيّدي، البرلمـان والمجالـس النّيابيّة والدّسـاتير.. كلّهـا منشآت وضعيـة لا
 - إذن نقنع الحكومة الفرنسيّة بالقرآن والسّنة حتى تحترم ديننا؟ - نعرض عليهم الإسلام، فإن لم يرضوا قاتلناهم! قال الشيخ في سخرية: - اعرض عليهم أن يدفعوا لك الجزية أيضا! امتقـع وجـه أسـامة في حـين سرت موجــة ضحــك بــــن الحاضريـن، لكنّـه تماسـك واحتـجّ قائــلا:
- لا يدفعونها لي.. بل إلى بيت مال المسلمين!
 للهـزل، فأشـار الشيخ بكفّهـه طالبـا الهـدوء، ثـمّ قـال مسـترجعا نبرتـهـ الجـادّة:







تلعثم الشابّ ولم يحر جوابا، فتابع الشيخ بحزمر:




 خلالهـا، نخاطـب النّاس بالحكمـة والموعظـة الحسـنة ونوصـل للغــرب صـورة

حسـنة عـن دينــا.. وإلا فالهجـرة! ولكـم أن تعـودوا غـزاة في يـوم مـن الأئّام

حـين غـادرت المـكان وأخـذت أتمـشى مبتعـدا في الظـلام، همـو أبـو صالح إليّ في شـماتة:

- سيعود الولد إلى المختار باكيا!

لـم أضحـك. كنـت متخبّطـا في داخـلي، مثـل أسـامة أو أكـثر. سـمعت أبـا
صالـح يواصـل:

 به هـو الآخـر؟

هتفت باستنكار:

- وهل المختار ولد ساذج حتّى يغرّر به؟

ندّت عن الرّجل ضحكة صفراء، وسبقني باتّجاه المقهى.

حسـب تشـخيص الدكتـور مالـك، كنـت مصابـا بمتلازمــة „شـلة المقهىى.
 في وقـت باكـر جــدّا بسـبـب بطالتي!










كان مالـك تونسـيّا في بدايـــة الأربعينـات، دكتـورا في الطـبّ يمـارس المهنــة
 خلالهـا كان يمـرّ بفـترة فتـور تجـاه كلّ شيء. يعيـد ترتيـبـ أولويّا






 أوقاتهـم الثمينـة مـع أمثالنـا إلا لسـبب مجهـول، سـيظلّ لغـــا بالنّسبة إليّ إلى إلى النهايـة.
عـن المتلازمـة الــتي اكتشـف أعراضهـا يقـول: „شــلة المقهـى ليســوا





 حياتـك الأخـرى حـتِّى تتفـرّق سـحب المـرح وتعـــود الكتــل لتتـــدّس مثــل ذي
 مثـل المخــدّرات!؟.









 درجـة الإلحاح. ومـع ذلـك، فسـتحملني الأيتّام المقبلـة إلى تركهـا فـترة طويلـة قسرا لا طواعيـة.
أمّـا في ذلـك اليـوم، وبعــد زيـارة مسـجد الشـيخ البشـير تـــك، أعـاد أبــو

 مسـتاءً. هتـف أبـو مـازن يناوشـني:

- إحساسي يقول إنّ المختار يدسّك علينا لتحمل إليه الأخبار!


$$
\begin{aligned}
& \text { - دعك منهم وتعال.. أريد أن أقصّ عليك حكاية. }
\end{aligned}
$$

"في زمـن مـا، كانـت هنـاك سـفينة تعـبر الأطلـسي. فلنـــل إنهـا باخــرة كبـيرة
 أكـثر الـرّكاب شــئا...،

قاطعت حكاية الدكتور مالك مستفسرا:

- سفينة مثل التايتانيك؟
- إن كانـت صـورة التايتانيـك تسـاعدك عــلى التخيّـل، فلنقـل إنهـا كذلـكـ. في الطابـق العلـويّ مـن الباخــرة يسـكن عليــة القــوم، أمـراء ورجـال أعمـال
 خـاصّ واسـع الأرجـاء. وفي الطابـق الأوسـط نجــد موظفـــين ســامين وأطبـاء


 عــلى أسرّة متلاصقــة في فضـاء مفتــوح. لكـنّ أمـورا غــير متوقعـة حصلــت في أثنــاء عبـور الأطلــسيّ..
- الباخرة اصطدمت بجبل جليد؟
- انـس التايتانيـك قليـلا.. باخرتنـا لـم تتحططّمر، ليـس في البدايـة.. لكنّهـا دخلـت مثلـث برمـودا.
- هــذا أسـوأ! السّـفن لا ترجـع أبـدا مـن ذلـك المـكان، تختـفي ولا يجـد لهـا أحـد أثـرا!



 ميكانيـكا، وكان مكلّفـا بمراقبـة المحـرّكات طــــا

محكـوم بالإعـدام كان يتـمّ نقلـه مـن سـجن إلى آخـــــــي زينازيـن مهيئـة في قبـو السـفينة.



 الظـروف الحرجـة كان عـلى أحدهـم أن يمسـكـ بزمـام الأمـور. اقــترح (أ) تكوين







 المجلـس تسريـحـ (ب)! - لماذا (ب) بالذات؟

- حـين طُلِب مـن (ب) تقديـم رؤيتـه للأزمـة أمـام المجلـس الأعـلى، اقـترح

 يضمنـون حقوقهـم، فـلا يكـون هنــاك إجحـا






الأمـور عـن سـيطرته حـين امتنـع الخـدم عـن تأديـة أعمـال التنظيـف وتوقّف
 والملاّحـون. فقبـل المجلـس الأعـلى بحصـول أفـراد مـن الطابـق السـفليّ عـلى مقاعـد في مائـدة خليّة الأزمـة.

- جميل...



 الطبقـة الراقيـة بـين أبنـاء الطبقـة نفسـها. انقسـم أعضـاء المـاء المجلـس الأعــلى إلى استتئصاليين كانـوا يريـدون دفع جماعـة (ب) إلى الثـورة لِيتسـنى لهـم قهـر















لكـنّ المسـار الـذي اتخذتـه الأحـداث كان يمـضي باتجـاه هاويــة سـحيقة.


















 - ما الذي فعله إزاء هذا الموقف؟



 منهـم تغـيرا فهـو لا يملـك لمحيطـه ذاك بديــلا.. سـيجد لهـم الأعـذار، ويتقبل

طغيانهـم .. لذلـك فـإنّ انقـلاب أبنـاء الطبقـة الرفيعـة عـلى النظـام السّـائد
 - ماذا حصل إذن؟

- سـأختصر عليـك الصّراعـات النفسـيّة وتفاصيـل الانهيـار الشـامل لعالــم



 اضطرابـه، فقــد فعـل ذلـك طـوال حياتـه.
- ثم .. لا شيء!
- ما الذي حصل للباخرة؟ - الباخرة؟ ألم أقل لك؟ لقد غرقت! - غرقت؟ وهل نجا أحد الرّكاب؟
- كلاّ! هل نسيت؟ إنّه مثلث برمودا الذي لا ينجو منه أحد!
- والحكاية إذن، كيف وصلت إليك؟ - إنّها مجرّد حكاية! لم أقل قط إنّها حصلت في الواقع!


 أمسـكت بخيـط:
- إنّها ليسـت مجـردّ قصّــة باخــرة مـا، أليـس كذلـك؟؟ أنـت تلمّـح لتاريـخ بلـد مـا!
- الباخــرة بالتأكيـد تجسّـد المجتمعـات الحديثـة بمـا فيهـا مـن تقسـيمات



 - تكلّم عـن حقبـة أعرفها.. فقـد زدت الأمـر غموضا مثـال يمكن أن يجسّد حكايتـك بوضوح؟
 يتعمّـد الترمـيز. يقـول في عصبيّة










 مـن مثلـث الهـلاك؟
 لأزمـات داخليّة تهلكها؟
- تريـد الحقيقـة؟ نعـم ، مثلث برمـودا أسـطورة يـا صديقي! لم يثبـت علميّا
 مــ يحصـل في مناطـق أخـرى في المحيـط. لكـنّ الحكايــة كلهـا كانـت مفتعلــة

مـن الصّحافـة الصفـراء في خمسـينات القـرن المـاضي، كـــوع مـنـ الغمـوض

 في رؤوسـنا. في مـا نختـار أن نصدّقـهـ

## *****

عندمـا كنـت طفـلا ومراهقـا، لــم أكـن أفقـهـ الكثــير في متاهــات السّياســة.

 وركنتهـا إلى النسـيان.










 الأدلّة!

كــم كانـت حالنـا آنـذاك شـبيهة بمجتمـع الباخـرة الــذي وصّفـه الدكــــور


الانتخابــات، فــكان لزامـا أن تلغــى الانتخابـات وتقلـب الطاولـــة بمـا عليهـا وتنقلـب حربـا شـعواء تحـرق البـلاد والعبـاد.
وسيظلّ يونس راعي الغـنـم لسـنوات يـروي تفاديـا




















 الوجهـ الحقيقيّ للإرهـاب الذي روّعنـا طويـلا؟ لعـلّي لـن أعـرف الجـواب أبـدا.


 بمؤهـلاتي وتقديـري لنفـسي. انتظـرت أن يضغـط الشـيخ أهـي عـلى الـزرّ، فأتحـوّل شـخصا آخـر! أــم يحصـل ذــك مـع عـليّ ورفاقـه؟
لكـن مـا حصـل ذلـك اليـوم قبـل ابتـداء الــدّورة نفسـها، قلـب الموازيـن كلّهـا.
كنـت عـلى موعـد مـع الشّـيخ بعـد العـصر، فرأيـت أن أتســلّل قبـل ذلـك إلى الجـدار وأرمي بقطعـة لحـم وبعـض الخـضراوات لكارمـنـنـ كنـتـ في ضيـق





 لا أدري وأمسـكت بتلابيـي، في حـين استلّت الكـفّ الأخـرى مـنّي لفافـة الـورق؛ صرخ الرّجــل في غضـب:

- ما هذا الذي تلقيه هنا؟ سنرى ما الذي سيفعله المختار بشأنك!








 أكـبر لأنـني فعلـت ذلـك في وقـت غــير مناسـبـ
أشـار الشـيخ بعينيـه إلى مرافقـي جهـة اليمـين، فأومـأ الرّجــل برأســه ثـمّر















 حكايـة الدكتـور مالـكـ.
جماعـة (ب) المسـلّحة الــتي تسـعى إلى السّـيطرة عـلى الباخـرة.. أو جماعـة
(ج) المندسّـة الـتي تبـتّ الخـراب في المجتمع. كنـت قطعـا أواجـه إحداهمـا




 وهلـع.. ولا شيء غـير الهلع.




















إليهـم بالبنـان لفـترة طويــة بعـد، قـد تمتــدّ إلى أجيـال بعـدكـ










 جماعـة ديدنها الإرهـاب!
هــا إنّـك قــد وقفـت عــلى عقـدة أبيـك الأعمـق والأكـثر إحكامـا في أغــوار





 بالـضّرورة سـيّئون، بمنطقـي الدّغمـائيّ المسـتفحل!



 ولكنّه عـلى بعـد أميـال كثــيرة مـن عقـل الشـابّ الغـرّ الـذي كنتـه يـومر غادرت

قبـل حكايـة الدكتـور مالـك، كنـت أميـل إلى نظريّة أبي وأتبنّنى وجهـة نظــرهـ.





 الرّاسـخة وأشــباح اللّاوعـي الثائـرة مــن مكمنهـا
 شـداد منتـشرون فِي السّراديـب وعنــد المداخــل والمخـارج؟



 الـتي أهمّـنـي التفكــير فيهـا. جلـس إلى جـواري عــلى الحصـــير، وقـال متمهّـلا وبحنـوّه المعهــود:

- أخبرني، ما الذي يجري عند ذاك الجدار؟

 الشّــيخ موضّحــا:
- وجدنـا لفافـات جرائـد كثــــيرة تحـوي بقايــا طعــام متعفّنــة.. ربّمـا هـي تتكـدّس هنـاك منــن أسـابيع! أخــرني، لمـاذا كنـت تلقـي بهـا؟
 عطفـه؛ لقــد أخطـأت وقــد كان عـلـيّ أن أبــدأ بالاعتـــار. شرحــت بكلمـات

مرتبكـة شـديدة التّداخـل أمـر كارمـن. جـاءت معـي مـن لِيـون وفارقتهـا عـلى

 دليـل واضـح عـلى ذلـك.
نظر إليّ الشيّخ بنظرة العارف، وقال بصوت رصين:

- هل يمكنك استدعاء البنت؟
 المتعـسّر تلبيـة طلـب الشّـيخ. قلــت مرتبـكا:


هزّ رأسه في جدّية بالغة: - فهمت. إذن هي تقرّر متى تخاطبك؟

قلت مصحّحا:

- هي لا تخاطبني.. فقدت النطق منذ فترة، لكنّها تكتب أو تشير بيديها.
- ماذا تكتب؟ - كلّ ما تريد قوله.. ما تحتاجه!
- بأيّ لغة؟
- الفرنسيّة.. تعلّمتها منذ زمن قصير.. وهي في تحسّن مستمر!
- هذا مدهش! مثير!

لــم أسـتوعب مــا المثــير في الأمـر، لكـنّ تعلّــم كارمـن للفرنسـيّة كان أمـرا جيّـدا بالنســبة إليّ.

- ما اسمها؟ - كارمن..

بدا عليه الضيق فجأة:

- إذن هي ليست مسلمة؟ - بلى، إنّها من الشيشان. عاد إليه الارتياح وهو يواصل التقصّي بشأنها: - وكيف وصلت إلى فرنسا؟
- كانـت رحلـة طويلـة.. بعــد الحادثــة الـتي تعرّضــت لهـا لهـا عائلتهـا، سـارت طويـلا في الثلـوج.. وكان بعـض سـائقي الشـاحنات يحسـنون إليهـا ويوصلونهـا مسـافة مـا..
- إذن ماتت في حادثة.. قاطعته موضّحا: - عائلتها التي ماتت يا سيّدي! - نعمر، وهي كانت معهم؟ - نعم.. لكنّها نجت! - كيف ماتت إذن؟ رفعت صوتي: - من الذي مات؟
- الطفلة! اسمها كارمن، أليس كذلك؟ - كارمن لمر تمت! إنّها في الخارج.. في الغابة! حدجني بنظرة طويلة، ثم قال مبتسما: - هذا أكيد..

بــدا كمـن يسـاير طفـلا لا يريـد مضايقتـه، لكـنّ ابتسـامته الغريبـة استفزنّني. ســألته بغتة - ما الذي تفكّر فيه يا سيّدي؟

بدا عليه التردّد، كطبيب يخشى على مريضه من إعلان موته القريب. - قد يكون من الصّعب عليك تقبّل هذا... هززت رأسي متابعا كأنّيّ أستعجله. - الرّصاصة.. إنّها تتحرّك في رأسك.. لم يكن يقول شيئا أجهله.

- حـين تتخّــذ وضعيّــة معيّنـة في جمجمتـكـ، تكــون في موقـف فاصــل بـين

 بعـد! تكلّمـك وتتواصــل معـك.. وكارمـن إحداهـاهـا.
انفجـرت ضاحــا وقــد راقتـني الدّعابـة حـــّ الاسـتمتاع.. لكـنّ الرّجـل ظــلّ سـاكنا جــادّا:
 اصطفاك مـن أجـل مهمّة محــدّدة.. لديـك رسـالة، لكنّـكـك تحتـاج مـن يقـودك مـن أجــل إتمامهـا..



 يقـول:
- ارتح الآن، وسنتكلّم في ذلك لاحقا..


 يحسـبها روحـا عالقــة!

لــم أكـن قـد شـاركت يومـا في حفلـة زار أو وطئـت قدمي ضريـح وليّ صالـح...




 شـقيقاتي المذعـورات! أمّـا الجلـوس أمـام الشـيخ المختار، يقـرأ الآيـات القرآنيّة المتعلّقة بـالأرواح:







 روح مـا يحرّكهـا!

- هل تسمع شيئا؟


 رحلـت يـوم وصـولي ولـمر تعـد.
لذلك فقد وجب استحضارها بالوسائل التقليديّة! أهـزّ رأسي نافيـا. فيرفـع المختـار صوتـه ويكثّف تراتيلـه في إلحـاح المسـتجير،




 تظهـر وتريحـني! فيراهــا الشـيخ ويذهــب عنــه ظنّـهـ المجنـون ذاك! ليتهـا

 ثـمّ يقـول في تفكــير:
- هناك ما يمنعك عن عالم البرزخ.. وأظنني عرفته!














r.r

كنـت فيـه مـن نعمـة! يطـرق بابـك الألـم بعــد طـول فــراق، فتسـتقبله لا أهـلا


 نفسي جـرّا لألقى الشـيخ.
أرى علامـات الطّـرب عــلى وجــه المختــار وهــو يهــبّ إليّ مهــرولا ذلـكـ
الصّبـاح. يسـتنطقني:

- ها؟ هل من جديد؟

أقول متبرّما:

- الآلام يا سيّدي.. إنّها تعاودني!
- والرّوح؟ البنت الصغيرة، هل ظهرت؟

أهـزّ رأسي نافيـا، فيعبـس فجـأة. تتجـلّى لي خطّتـه في تـــك اللحظـة. لعلّـهـ يحسـب أنّ آلام الرّصاصـة ينبغي أن تعـاودني، لأبلـغ بوابـة الـبرزخ كمـا يدّعـي! أنحـني أمامـه في ضراعـة وأتشـبّث بثوبـهـ - سألتك بالله يا شيخي.. الدّواء!

يرفعني إليه باسما، يربّت على كفّي ويقول مهوّنا:

- ليس بعد يا بنيّ.. هوّن عليك. إنّما النّصر صبر ساعة! لا أفهمـه. تغلـق عـليّ فلسـفته. أيّ نـصر أو أيّ صـيّ
 أن يـرفّ لــه جفـن، كأنّ الأمـر بيــيـي
- اذهب الآن.. ولا تعد إلا ومعك البنيّة!

أرقبـه ذاهـلا. مـاذا عـن الـدّرس والطلبـة؟ سـيصرفهم اليـوم ويلغي دروس
 وأفكاره السّاديّة المتخفيـة خلـّف سـتارها. بيـده خـلاصي ولكنّه يمنعـه عـنيّي،

ولا أدرك الحكمـة مـن وراء ذلـك.

 حشـأش الضّفـة الأخـرى. تستقبلني لفافـات الجرائـد الـتي دأبـت عـلى إلقائهـا


 المتحـشرج. يمنعـني الـصّراخ مـن الاستسـلام لهمسـات ألـا رصاصـتي وهسيسـها.





 عـلى حـين غـرّة.. هكـذا انبثقـت سـمكتي، وقـد خلتها أبحـرت بعيـدا إلى منتهى الأفـقـ

- كارمن! يا إلهي، هذه أنت!


 بكفيّ، أتيقّن مـن كونها حقيقِيّة.. ـــمّ سـحبتها مـن كفّهـا متعجّهـالا. يجـبـ أن أن نـرى الشـيخ عــلى الفـور!
 داخـل السّــاحة. حـين وصلـت عنــد السّـيخ كنـت ألهـث انفعــالا وتوقـا لقـراءة الدّهشــة في عينيـه.

$$
r \cdot \varepsilon
$$

facebook.com/groups/exchange.book

الرّضـا في تعابـيره يـردّ الدّهشـة إليّ. لمـاذا لا ينظـر إليها؟ لمـاذا تتعلّـق عينـاه
بوجهي؟

- والآن، اسألها.. ما أبقاها؟
- يا شيخي.. انظر إليها واسألها.. وسأترجم الجواب. أم أنّك لا تراها؟ - المهمّ هو أنّك تراها.. وتترجم عنها. يتلطّف في الحديث ويسايرني، ويلحّ عليّ أن أحادثها. - يا إلهي، أنت لا تراها! أتلفّّت حـولي في جـزع. أضـع كفيّ عـلى كتفي كارمـن وأهزّهـا وقــد تملّكـني الهلع
- يا عليّ.. يا أبا أحمد.. ألا ترونها؟




 والمختـار يــزداد جدّيّــة. - هي معك الآن.. لا تتركها ترحل.

المقلـب السّـخيف يطـول أكـثر مـن اللـزوم ويغــدو سـمجا مقيتـا. فليرحمـني
أحدكم !

- اسألها.. يجب أن تخبرك!

أنهـار عــلى ركبـتيّ، رصاصـتي تسـخر مـنّي وتقهقـه في عنــف يمــلأ أذنيّ. يــا شـــخ، الــدّواء!
r.0
facebook.com/groups/exchange.book

- لا دواء الآن.. يجب أن تبقى على أبواب البرزخ!


## 兴 $\because * *$


 عـلى نفسـها بقـربي في ظلمـة القبـو. جرّب الظلمة.. الأرواح تركن إليها.. لذلك انسحبت إلى الغابة. حافظ عليها قربك، وحاول التّواصل معها..

 تبادلـني نظـرات باسـمة. أسـألها في صمـتـ. بالفعـل؟ ثـمّ أسـتجوبها بصــوت مسـموع:







 الأرواح، لاصـوت لهـا.



> - لعلّك لن تعرف أبدا..

- وأنـتـ؟ هــل لقيتـك حقـا؟ لعلّـك توفّيـت في حــادث بعـــد أن تركتـكـ وذهبـت عنـد عمـر؟ أو بعــد أن لقيـت جابـر؟ لعلّـك كـــت معـي قبلهـا؟ ثـمّر رجعـت روجـا؟
تهـزّ رأسـها الصّغــيرة سـاخرة مـن افتراضـاتي واسـتماتتي في تميـيز الحـدود




 معــدن صـدئ، تفقــنـي صـوابي.. وكارمـن تبتســمر.



 وأبـيـي.. ألمـا وخوفـا. جنّـتي الموهومـة المؤقتـة تنهـار! لن تعرف أبدا..
أتخبّـط في العتمـة، فريسـة سـهلة لأطيـاف بـرزخ وهميّـة، وتسـتبدّ بي رغبـة




 لـم تكـن ليليـان شـبحا، لكنّهـا قـد تحتفـظ بشـبح ابنتهـا قريبـا منهـا


لـو كان المختـار هـو الشّبح؟ مـاذا لـو كــت نائمـا الآن، في شـقّة عمـر.. أنتظر






 عـلى حـدود الجنـون، طلـب عقـلي مهلـة: »اسـحب القابـس، أريــد بعـض الرّاحــةه.

فقدت الوعي.

تخطـئ حــين تحسـب أن المـرء يمـوت مــرّة واحــدة. تمـوتوت حـين تقتـلـ




 يتـلاشى كيانـك، وتبقـى جسـدا.. ينتظـر أن يفنيـه دود الأرض.
متّ يومها من دون رصاصة.. وأنا الذي عشت قبل ذلك رغم الرّصاصة! لمـدّة ثلاثة أيّام متواصلـة بلياليها، بقيـت محبوسـا في تلـك الغرفـة. يأتينـي
 ذراعـه النحيلـة وطبـق الأكل الزهيـد، فتتسـلّل خيـوط نـور رقيقـة إلى مسـاحتي

$$
r \cdot \Lambda
$$

facebook.com/groups/exchange.book

القاتمـة، ثـمّ تنسـحب مسرعـة حـين تعـود دفّة البـاب إلى وضعهـا الاوّل. قــال المختـار: تشــبّع بحيـاة الـبـرزخ، تآلــف مــع الأرواح العالقــة، وائتـني

بالجـواب!
أيّ جواب؟
لم يقل..

 - أنت جاهز؟

أومأت بـرأسي أن »نعـمر ه وأنـا لا أدرك مـا يعنيـه.. لكنـني كــتـ جاهــزا لأوارى التّاباب.

- هل حان الوقت؟

وقـت مـاذا؟ يتسـاءل مـا تبقى مـن خلايـا عقـلي التالفـة.. لكـنّ رأسي يهـتزّ


 - كنت أعلم، منذ وصلت إلى هنا.. أنّك البشير حامل الإشارة! لم أحاول أن أفهم.

- معنـا الليلـة، المرشّح اليسـاري المستقلّل عـن دائـرة »نــويي سـور سـين،، السّـيد خليـل دانيـال الشّـاوي.. مرحبـا بـكـ
يبتسـم للكامـيرا الـتّي تسـلّط عدسـتها عليــه، ويتابـع حركــة المخـرج الــــي


- كيف تفضّل أن أناديك؟ أستاذ خليل أم .. أستاذ دانيال؟
- خليـل هـو الاسـم الـذي منحـني إيّاه والـدي وسـجّله في الأوراق الرّسـميّة،
 أفضّـل دانيـال، إذا نكرّمـتِ.

رسـائل خاصّـة، وسـيكون عليــك أن تــردّ عليهـا.. اتّفقنـا؟ الصـا



 تـكادان تغـادران محجريهمـا، يلتهـم الرّجـل الخمسـيني بعينـين جزعتـين، بينمـا تســأله المحـاورة:
- اسمك سيدي؟
- نادر الشاوي.
- تفضّل برسالتك.
- بنيّ.. أحبّك كثيرا.. وأتمنّى أن تحبّني يوما.

YII
facebook.com/groups/exchange.book

ينطفئ النّور الـذي أضاء وجهـه للحظـات، وتبقى ماثلــة أمـام عينيـهـ تــكـ



- اسمك آنستي؟
- مريم رستمر.
- تفضّلي برسالتك.




 - أنت شخص حقير! فتح عينيه وهو يلهث، غارقا في عرقه.




 بمفـرده، فكيـف إن صاحبـه ذلـك الهاجـس المقيـت بالذّنـب؟ بعـد سـاعات تقـلّب خلالهـا عـلى الفـراش مـن دون أن يواطنـه نـومر ، تـــاول


 التقليديّة.
- أراك مبكّرا في الاستيقاظ! ابتسم رغم عبوس عينيه: - لم أستطع النومر..

قالت مداعبة:

- هل أخافك حديث الأرواح والأشباح؟
- لا أصدّقـه لحظـة واحـدة! لكـن يشـغلني إيجـاد تفسـير منطقي لمـا عرفـه في تجريتـه تــكـ.
لاحظت تجنّبـه للفظ ״أبيه. سـيحتاج بعـض الوقـت ليعتـاد عـلى كـون ذاك



 الطعـام المتّصلـة بالشرفـة.
- كيـف تــرك نفسـه يسـقط فريسـة سـهلة بــين أيـدي أولئـك النّـاس المتخلّفــين ؟
 ممكنة..
 التّدريـس الـذي مارسـه؟ شـهران يتيمـان مـن حصـص العربيّة في قبـو جـو جماعـة



 عنـه الحقيقـة؟

أنهيـا وجبتهمـا في سـكون خاشـع. كلّ شـارد في عالمـه. ثـمّ اسـتأنفا جلسـة
 جديّـة:

- إذن.. أين وصلنا؟

 مـن دخـول بيـوت اللـه وقـت صـلاة الجمعـة. كثـيرا مـا كانـت المسـاجد تمتــــئ عـن آخرهـا، وتفيـض بمرتاديها عـلى الشـوارع القريبـة. فتلـك البنـاءات الضيّقة

 وقامـوا بحسـاباتهم وسـوّدوا أوراقـا كثــيرة ذيلوهـا بتوقيعـاتـات رسـميّة. وباعتبـار
 تلقِّت الدوريّات الأوامـر باحتلال السّاحات المحيطة بالمسـاجد وتسـييجها، مـن بـاب حفـظ الأمـن وتيسـير حركـة العربـات، وطـرد مـن سـوّلت لــه نفسـهـ



 المصفوفـة عـلى جانـبي الشـارع في تحـدّ وأدّوا الصّـلاة عـلى سـطوحها المعـــدنـ
 الأمـن للحظـات قصـيرة، قبـل أن يتـمّ اقتيادهمـا إلى مركــز الشرطـة. في حـين استسـلم الباقـون وانسـحبوا في صمـت سـاخط.


 النسـاء والأطفـال، دعمـا للصفـوف وزيـادة في العـدد.

لكـنّ الشــيخ المختـار الـذي حصـل للتـوّ عـلى الإشـارة مـن العالــم الآخـر،



 الحـركيّ الـذي أطلقـه المختـار عـلى عصابتـه الصّغـيرة الـتي يريـد لهـا احتـلالـالـا فرنسـا.
مشـيت إلى جـواره، أنـا البشـير حامـل الإشـارة، أجـرّ كارمـن الـتي تطــلّ مـنـن






 تغشـاني يـأس جـارف. أنا ذاهب إلى الموت!






 مقصـودا- فهـو بالأحـرى مـن بـاب الاسـتفزاز لا التّسـامح!


 حـين اسـتقر بنـا المقـام، رفـع أبـو أحمـد مكـبّر الصـوت إلى فيــه وهتـفـف:

فردّد الحراس وراءه بصوت واحد مزلزل: الله أكبر!






ردّدت جـدران الكتدرائيّة العاليـة النـداءات وديات ودفعتهـا أمواجـا باتّجـاه الأزقّة




 قواعـد السـلامة.
في الأثنــاء أخــذ الشـيخ المختـار الكلمـة. تنحنـح ثـــم قــال بصوتـه الوقـور النافــذ ولكنتـه الشرقيّـة:

- يـا أيها النـاس، إنّ الدّيـن عنـد الله الإسـلامر ـيـا أيهـا الضّالـون الهائمـون




قريبـا ديـن أوروبـا الأول مهمـا قاومتــوه وعاديتمـوه. لـن تضرّنـا عداوتكـم مـا


استمرّت خطبتـه ردحـا مـن الزمـن مراوحـا بـــن الترهيـب والترغيـبـ ثـم عــاد



 الحـراس إلى القادمـين الجـدد، توقفـوا عـن عرضهـم وأعـادوا تنظيـم صفوفهم



 - ســيد مختــار، أظنـكـ تعلــم أن هــذا إخــلال بالأمــن العـام واسـتـغلال


 بينمـا أمـر الشرطيّ محتــدّا: - فلينفض الجميع من هنا، وفورا!








لم تخاطبني ليليان منذ ذلك اليوم. ولم تعد حياتي تشبه ما كانت عليه.
صرت ظـلّ المختـار المـلازمر لـه. يسـألني بــين الفينـة والأخـرى: هــــلـ تـرى


 وفضفاضـة ومجـتزأة، لا تعـني شـيئا غالـب الأحيـان... لكنّهـا تفـي بالغــرض! ليس بعد.. خلال أيّام.. كن مطمئنا.. قدّم صدقة.. بعد العصر.









وضعنــا السّــخيف ذاك.
لكنّ الأمور كانت تمضي من سيّئ إلى أسوأ.
 ليليــان بعـد أن كانـت لي فيهـا محطــة يوميّـة بعـد العـصر، لاحتسـاء كــوبـ

مـن الشـاي مـن يـدي العجـوز الخمسـينيّة، والتهـام قطعـة حلـوى مـن صنـع





 ببـال.. اختفـت ديانـا مـن دون سـابق إخطـار.







 عـلى آخـر حظوظـي.
















 بي الأمـر إلى استسـلام كامـل لسـطوته. هل يمكنك أن تتخيّل كيف يكون الألم الذي لا غنى لك عنه؟ ألمٌ يؤكد لك وجودك!










 أنا باق رغم الرّصاصة. أنا باق من دون الدواء!


أحاديـث ميتافيزيقيّـة موغلـة في الوحشـة.









ولا أعي حركـتي.



 تواتـرا حـتّى اسـتقرّ الوضـع بعــد أن اسـتوثق المختـار مـنّي ورضي عـنـيّي.









هـو الدكتـور مالـك.













 المحطـة. قـال فجـأة:

- تلك بناية مسكونة!

التفتُّ إليه مبغوتا، وقد استحوذ فجأة على كلّ انتباهي.

- ماذا تقصد.. بمسكونة؟

 تسـكنها، وتـأى أن يشـاركها البـشر ملجأهــا - أيّ نوع عن الأرواح؟ أشباح موت؟؟


- دعـك مـن هـذا الهـراء. أرواح المـوتى لِســت فارغـة لهـذا العبـث الهـ، وهـي
 قيـد، تـروّع البـشر وتسـتحوذ عـلى البنيــان؟
 الأرواح لمـوت البشر، فمـا نكـون؟ - إن شئت رأي، لا يمكن أن يكون إلا من الجنّ والشياطين!


## * $\because * * *$

- إنها جنيّة!






 وهــرول إلى الخــارج لا يلــوي عــلى شيءـ


 أمـرني بـشرب وصفـة الأعشـاب في حضرتـه، ثـمّ بعـد أن أن بـدأ تأثـير المحلـول














> - كليم الجنّ!

قدّمـني المختـار في فخـر واعـتـاز، فاتّسـعت عينـاي ذعـرا. لا شـكّ أنيّ ترقّيـت








 ذاك المجلـس هـو مــا رفـع قدرهـا.





إلى السّـاحة، فأنصـب في قلبهـا خيمـة مــن وبــر الجمــال، وأتربّــع سـاعاعات

 ممتعـة، وقـد وجـدت أخــيرا المهنـة الـتي تناسـبني!



 تأثير الــّواء؟









خـلال وقـت قصـير، ذاع صيـتي في المنطقـة واشـتهرت في الأوسـاط الشـعبيّة.




 استشـارة الجـنّ مثـلا!
















كانـت لحظـة خاطفـة قطعـت أنفــاسي، قبـل أن يجتذبــني عبـق البخــور


















 مصـدر قــوتي وقــوّتي! فقبلـت التّحــدّي مجــبـا لا بطــلا.





عـن الخيـال الـذي عـبر أمـام نافـذتي بالأمـس، وقــد اشـتقته بــلّ جوارحي.

 الـوراء في إعـراض: - أمّي ليست هنا.

تمنّيـت لـو امتلكـت الجـرأة لأشرح ظـروفي وأعلّـل غيـابي، أو أسـأل عـن غيابـا



 سـألتني فجـأة مـن دون أن تواجهـني: - هل لديك جنيّة حقّا؟

 ارتأِيـت الصّـدق

الصّـدق في حضرتهـا. قلـت:

- يـــدو ذلـك. هـي جنيّـة صغـيرة متمـرّدة.. صامتـة معظـم الأحيـان. لكنّهـا

تلازمـني غالـب الوقـتـ!
سألت متشككة تختبري:

- هل هي هنا الآن؟ صفها لي؟

نظـرت إلى طيـف كارمـن الـذي ينحـني في منتصـف المسـافة الـتي تفصلنـا،



 بلـغ مـنّي الضيـق مبلغـهـا قالت في عبث ساخر:

- ماذا تقول جنيّتك؟ هل يتلبّسني جنيّ ما؟

 رقيقـة، وتطالــع ديانــا في اهتمـام . قلت معترفا:
- لا أدري! لا يمكنـني فهـمر خريشـاتها غالبــا. لكنّها هادئـة اليـوم وسـخريتها منطفئـة. أظنّهـا أحبّتـكـ

اسـتدارت لتطالعـني بنظـرة مسـتغربة. لـم أكـن أبـدو مشـعوذا محترفـا في
 مسـتغلّا لحظـة التّواصـل البــصري بينـــا: - لقد تركت الشّعوذة. لن أفعل ذلك مجدّدا. مرّت لحظة من الصّمت، لعلّها حاولت تقدير مدى صدقي، ثمّ سألت: - وما الذي تنوي عمله الآن؟




 قالـت منهيـة مهلـة الانتظـار:

- عليك الانصراف الآن.. أمّي ستصل في في أيّ لحظة. انسحبت في صمت، مكسورا، أجرّ أذيال الخيبة.

كنـت قـد تركـت الشـعوذة منـن ذلـك الصّبـاح. منــن عـاودت ديانـا الظّهــور فِي حيـاتِ. تظاهـرت بالمـرض فـترة، ثــمّ اشـتكيت إلى المختــار كسـل جنيّــي




 حــين مـرّت بجـواري وهـي تحــتّ الخطى:

 إحـكام ثـم طلبـت مــني الجلـوس عــلى الأريكــة القريبــة. أطعتهـا مــن دون


ليليـان قبالـتي وسـألتني في اهتمـام :

- أنت لست متورّطا معهم ، ألست كذلك؟

انفرجـت شنـفتاي لأردّ، لكنــني عدمـت الجــواب. عــن أيّ درجـات التــورّط تتحـدّث؟

أضافت هامسة كأنّما ضمنت براءتي:

اسـمع نصيحـتي وغادرهــم قبـل أن ينطبـق فـكّا المصيـدة!
 صوتهـا خـارج جــدران الشـقة ويصـل إلى آذان تترصّدنـا بســوء: - هنـاك شـخص أعرفـه.. صديـق قديـم لزوجـي رحمـه اللـه.. ضابـط شرطـة.

رأيـت ســيّارته مختفيـة قــرب مدخــل المجمـع السـكني. إنّ الشرطـة تسـتعدّ لمداهمـة مـا.. ــمـ تعـد إلاّمسـألة وقـتـ...

 محتــدّة عــلى تســاؤلي الصّامـتـت
 المشـبوه محـطّ أنظـار السّـلطات منـذ حـين، ينتظـرون الزلّـة الكـبرى.. الخطـأ

 ارتـكاب ذاك الخطـأ القاتـل!

همست بصوت مبحوح: - لكن، الشيخ المختار.. رجل صالح ذو أفضال... كأنّا توقّعت أن أرفع حجّة الدّواء، هتفت بي كما هتفت مرّة من قِّ قبل: - دع الدّجل والشعوذة واستشر طبيبا حقيقيا! ثمّ أضافت بصوت يحمل ضغينة لم تحاول إخفاءها:
 بعـد حــين!

- أرجـوك.. لا تقـولي هـذا. الرّجـل أحسـن إليّ ولا يمكنـني إنـكار جميلـه مهمـا اختلفـت معـه.

ابتسمت ليليان وهي تقول في حنوّ:
 أمـا الآن...
أخرجت رزمة من الأوراق النّقدية ودسّتها في كفّي وهي تقول:

- أنـت لا تريـد أن نكـون منهـم أليـس كذلـك؟ خـــذ هــــه واذهـب إلى الحلاق

لتهـنّب شـكلك، ثـمّ انـزع عنــك زيّ البهلــوان واشـتر ثيابـا جديـدة... جميلـة


 تابعـت تقـول بــبـرة تحـــدّ:


حمايــة ليليــان روجيـهـ.. ويمكنـني أن أدبّـر لــك مسـكنا وعمــلا إن شـئت!



 كأنّي بعـض أهلهـا؟

- لا تنـس أن تمـرّ عــليّ حــين تعــود مــن المحـلاّت، أريــد أن أرى حلّتـكـ الجديــدة.




 عندهـا، تلقّقاني بنظرتـه الحصيفـة الـتي تسـبر أغــواري مـن دون عنـاء وقـال: - كن في موقعك صباح الغد.. فلدينا ضيوف مهمّون. هــزذت رأسي مستسـلما. لـم أكـن أسـتطيع أن أرفـض لـه طلبـا. فـانِّي أدرك نــوع العقـاب.



Mr
facebook.com/groups/exchange.book

النّقديّـة في دعــة داخــل جيـب بنطـالي القديـمر الـذي اســتبدلت بـه صبــاح




 - الخالة ليليان تطلبك لأمر عاجل يخصّ ابنتها! ابنتها؟ وهل لليليان ابنة غير ديانا؟





مـا
حـين دخلـت الشّققّة، لـم تكـن ديانـا في مرمى بـصري. إلى جـوار ليليـان عـلى




 - شاي أم قهوة؟ - قهوة من فضلك...

لـم تسـألني ليليـان عـن مـشروبي ونهضـت متثاقلـة باتّجـاه المطبـخ لتحـضر
 عـلى الطاولـة المنخفضـة بينمـا تسـترخي في جلسـتها مـن دون أن يبـدو عليهـا أِيـا الاهتمـام بحضـوري. أرمقها مـن دون تركـيز، فانتباهـي منصـبّ عــــلى المـلاك

الغائـب عـن الجلسـة، وأنـا الـذي طـرت بـلا جناحـين قلقــا لأمــره. - قهوتك أستاذة رنيم.

وضعـت ليليـان فنجـان القهـوة أمامها وكـوب الشـاي العابـق برائحـة نعنـاع طـازج وملعقـتي سكر أمامي، وتكلّمتـت موضّحـة:
 فضّلـت أن أشرح التفاصيـل مباشرة. قدّمتي وهي تشدّ على ذراعي تبثّني ثقتها:





 لمـاذا يســتـر عـنيّي

- إذن، هل يمكننا استخراج أوراق هويّة لنادر؟








 منـذ سـنوات، ويتكـرّم عليـك ببطاقـة إقامــة تجدّدهــا سـنويّا!

بــدا الأمــر معقـدا بشـكل محبـط. أشـحت بوجهـي في ضيـق بينمـا غامـت
 تقـول مفتعلــة بهجــة مفاجئــة:

- أو تختار الحلّ السحريّ الذي يختزل المسافات، وتتزوّج بفرنسيّة! قاطعتها في انزعاج غير مبرّد: - انسي الأمر! لست في وضع يسمح لي بالزّواج. - هـل سـمعت بالـزّواج الأبيـض؟ الكثـير مـن المهاجريـن بصـورة غــيـر شرعيّة

 الأوراق يمكـن لـكلّ منكمـا أن يذهــبـ في حـال سـبيله. عـمّ الوجـوم للحظـات وران صمـت ثقيـل عــلى ثلاثتـــا. لــم أجـرؤ عــلى


 - سنجد حلا...

خرجـت رنيـم مــن الشـقة واسـتقلت المصعــد. بعدهـا بلحظـات، نزلـتُنُ درجـات السّـلم بخطـوات واسـعة لأدركهـا وهـي تسـير الهويـنى عـلى المــشـى المفـروش بالحـصى. هتفـت مـن خــلال أنفسـاي اللاهثـة: - أستاذة رنيم .. برأيك.. هل هناك حلّ.. معقول؟ كنت أشير إلى رفضي اقتراح الزّواج الأبيض، فقالت في جدّيّة: - السيّدة ليليان.. إنّها تهتمّ لأمرك. - نعمر، أدري...

أضفت بسرعة قبل أن يقطع خيالها مسافات بعيدة: - إنها في سنّ والدتي. facebook.com/groups/exchange.book

- لكنّهـا لِيسـت والدتـك.. ويمكنّهـا أن تقــدّم لــك خدمــة جليلـة إن هـي أرادت...
 أمامهـا عـلى الإطـلاق! عديـني!
كنـت منفعـلا ومسـتاءً. كان يجـب أن أنغمـس في الدّنـاءة حـتى أذنيّ لأقبـل بحـلّ كهـنا.
هزّت رنيم كتفيها في استهانة وهي تستأنف السير:
- كما تشاء.

قلت في سخرية بعد أن قطعنا بضع خطوات صامتين:




 ضحكت، فنفضت عن أهدابها ظلال الحزن التي كانت ملتصقة بها ونا - هل تتأثرين هكذا بقضايا موكليك، أم أنّ لحزنك أسبابا أخرى؟

 - هناك قضيّة تشغلني بشكل خاص. هززت رأسي متفهّما. ولم توضّح أكثر.

سـأختصر عليـك تفاصيـل الرّوحـات والجيئـانت إلى مبـاني الإدارات الرّســمية



 مسـألة تخـصّ رجالـه.. فمـا بالـك إذا كان الرّجـل كليـم الجـنّ المبجّـلـ دخــل عــليّ مهمومـا ذلـك المسـاء. تربّـع عــلى الحصـير إلى جــواري ولبــث


 الــذي لا سـبيل لبـشريّ إلى مقاومتـه: - كيف أنت هذه الأيام؟

- بخير.. بخير يا شيخي. الفضل لله ثم لكم. - هل ينقصك شيء؟ هل أساء أحد معاملتك؟ سارعت أهتف نافيا: - لا يا شيخي! لم يحصل مطلقا! ابتسم الشيخ وهو يقول بلهجة عتاب رقيقة:
- إذن مـا الـذي غـيّرك علينــ؟ لمـاذا التمسـت يــد المعونـة لـدى غيرنـا؟ لـو كنـت سـألتنا لكفينـاك.. أو لـم نفعـل في سـابق العهـد؟
تاهـت الحـروف مـنّي وألجمـني عتابـه. مـاذا أقـول؟ أرتّب أمــوري القانونيّـة


مخـاوف جمّـة تجاهكـم؟ ؟ لـم يكـن شيء مـن ذلـك مـبرّرا حـتّى تـلـك اللحظـة. - هل تعلم كم يكلّفني غرام واحد من دوائك؟




المعتــد:



 - لا تسـتمع كثــيرا إلى تخاريـفـ العجائــز.. فــإن مخالطــة النســاء مضيعـة للوقـت مذهبـة للهيبــة.

## *****

- ليس لدينا جنّ هنا يصلح أن تكلّمهم! تجاهلــت ابتســامة أبي صالــح المتهكّمــة وأنــا أعــبر أمـام دكّان البقالـــة.



 بقـربي ليليـان. - يجب أن نتحدّث.

جـاءني صوتهـا هامسـا، فرفعــت رأسي. همسـت مــن جديــد وهـي تهـمٌ
$r \varepsilon$.
facebook.com/groups/exchange.book

 حـين تيقِّنـت مـن غيـاب الأعـين، توجّهـت إلى العمـارة الرابعـة. قالـت ليليـان حـين استقرّت بنـا الجلسـة:

- تلقيـت اتصـالا مـن المحاميـة، الأوراق سـتكون جاهـزة خـلال أسـبوع عـلى الأكثر...

ثـمّ ران الصّمـتـ. لـم يكـن هنـاك أثـر لديانـا، كالعـادة. هــل تكـون دعتـنـي



 تزوّجـت أمّهـا؟
نطقت يليليان بعد برهة في سكينة، كأنّها تخاطب نفسها: - أنـا وديانـا لا عائلـة لنـا، والـداي توفيـا منــذ زمـن طويـل وأنـا كنـتـا ابنتهمـا


 الرّبّ...
قالت ذلك وهي ترشم الصّليب ثم أضافت: - لذلــك أحسســت بمعاناتـك في غربتــك لأنـني وابنـتي جرّبنــا الوحــدة،

 عنـك أحـــ الخــ

صمتـت مـرّة أخـرى، ولــم أحـاول أن أقاطــع إطراقهـا العميـق. كانــت ملامحهـا المشـدودة تـشي بعزمهـا عـلى اتخـاذ قـرار حاسـم في تـلـك اللحظـات.


- حـين كانت في سـنّ العـاشرة، تَعرّضـت ديانـا لحادثـة... كانـت تركـب الدّرّاجـاجـة
 الحـين فقـدت القـدرة عـلى المـشي، وأصبحـت انطوائيـة وميّالــة إلى العزلــة..














- بــنيّ، لقــد صرت عجـوزا تقـترب مــن السّـتين.. وقــد شـاخ قلـبي بســبـب

 للنّـدم .

انتظـرت أن تفصـح وتريحـني، لكنّهـا بــدت مشـتّة.. ربّمـا تنتظـر أن أبـادر بكلمـة:

- نحــن لسـنا أغنيـاء، نعيـش عـلى معــاش زوجـي الرّاحــل الــذي يكفينــا..
 الحكمـة تبذيـره. سـيكون عـليّ أن أنفـق قسـطا منـه عــلى زواجها.
 بشكل مبـاشر وارتفع صوتهـا بعــد طـول همـس: - حسنا؟

بادلتها النظر في سكوت. فاحتدّت: - ألن تقول شيئ؟؟ كان يفـترض بي أن أقـول أشــياء كثــيرة بعـد فضفضتهـا تلـك، لكنّـني كنـت معقـود اللسـان ثقينــه. - ربّما تودّ أن تخطبها منّي مثلا.. قبل أن أغيّر رأي؟؟ انفكّت عقدتي مرّة واحدة وسارعت أقول في لهفة: - نعم.. أريد!

ظهـرت عــلى وجهها ابتسـامة صغـيرة، ثمّر عـادت إلى الهمـس لتسترسـل مـن دون توقّف:

- إنّها فكرتها.. ديانـا اقترحـت الأمر. أعلـم أنهـا تروقـك أيضـا، وهـي تشـر







إليك.. وأحـبّ وجـودك إلى جوارنـا.. لكنـّـك ولـد كبـير يحتـاج إلى العنايـة. أرجوك




 غـاب عقـلي في عالــم الأحـلام بعــد تــوان، ولــم تعــد كلماتهـا



 أيقنـت أنّ هنـاك لحظـات جميلــة في هــذه الحيـاة تسـتحق الانتظــار والمعانــاة.
*****


 بالغـرض.
انبريــت أقـصّ عــلى أسـماعه قصّـتي المختـصرة. شــابّ ضائـع بــلا وثائـق



وهـو يقـول في تفكـير:

- أمهلـني بعـض الوقـت يـا بـنِّ.. يمكننـا أن نبحـث لـك عـن فتـاة طيّبـة مـن


## 「દと

facebook.com/groups/exchange.book

تلعثمت. لم يكن ذاك الرّدّ قد خطر لي ببال: - ولكـن.. ليـس هنــاك وقـت.. أنــا في حاجــة إلى تسـوية وضعيـتي في أقـرب وقـتـ.. ــــــرّ.

- قلت فهمت! أنت تريد هذه الفتاة بعينها؟

 مشـورة أو نصيحـة .. بـل مجـرّد مباركـة. سـأل الشـيخ بعــد تفكـير:
- هذه الفتاة، هل هي مؤمنة عفيفة؟ هززت رأسي موافقا في لهفة كأنّما قد مدّ إلي طوق النجاة:

 فريّمـا يكتـب اللـه هدايتها عـلى يديك. ثمّ تزوّجت.

لـو كانـت جدّتـك حـضرت حفـل زواجـي لكانـت لطمـت وولولـتـت فمفهــوم


 الذكـر الوحيـد في سـلالة خليـل الشــاوي؟

 سـجّل العقَـد المــنيّ... والأسـتاذة رنيــمر شـاكر الـتي اسـتقبل مكتبهـا جمعنـا.

لـم تلبـس أمـيرتِ ثوبـا أبيـض ولا تهدّــت عـلى وجههـا طرحــة دانتيـلا شفـافة..











 العصـير وقطـع حلـوى وشـوكولاتة. ثـمّر تفرّقنــا









 - فعلتها؟ فعلتها وتزوّجت النّصرانيّة؟!

# الأربعاء 19 ديسمبر Y-Y،، العاشرة صباحا، 

توقِّفت ديانا عن القراءة، لملمت الأوراق وهي تقول بصوت مخنوق: - هل يمكننا الاكتفاء بهذا القدر الآن؟

كانـت مرهقـة، سـاعات القـراءة المتواصلـة تأخـــــــــنـ روحهـا قبـل صوتهـا.



 صدرهـا أمامـه.

- سأخرج لشأن مستعجل وأرجع.

ابتسمت. كانت تدرك أنّه ما من أمر مستعجل جاء فجأة، لكنّه يجاريها.



 هناك مسألة أخرى آن أوان حسمها.







العمـل. عـلى واجهـة البنـاء تظهــر آثـار تدخّلهـا السّـابق، حيـث انهـار جــزء
 خفيفـة. لـم يكـن إلّا توقّفـا مؤقّتا، بعــده سـيعود للإجهـاز عـلى البنــاء كلّهـا هــرول خليـل خــارج ســـارته واقـترب مـن الرّافعــة. طــرق الزّجـاج الجانـبيّ ليشــّ انتبـاه السّـائق: - ما الذي يحصل هنا؟! ترك السّائق وجبته وأنزل زجاج النّافذة:

- كما ترى.. سنزيل البناء القديم!
- والسّكان؟ أين ذهبوا؟

 - أين ذهبوا؟

كان يعلـم أنّه سـؤال لا طائلـ وراءه، كان مـن المسـتحيل أن يعـرف سـائق

 فجـأة، صرخ خليـل وأخــذ يـضرب عـلى البـاب: - توقّف! توقّف الآن!


 يردعـهـ. أشـار إلى السّـائق في عصبيّة: - لـن يتمّ هـدم البيـت! ليـس قبـل أن تنظـر المحكمـة في شـوى أصحـاب المـنزل. راقبه السّائق في بلاهة:

- أيّ شكوى؟ لقد تلقّيت الإشعار اليوم، وكلّ شيء قانونِّ!

 دانيـال الشـاوي المحامي.


 الرّجــل الغاضـب:


 المناسـب.. والسّـائق هنـا سيشـهـد بالحادثـة.. امتقـع وجـه السّائق، ومـا أن ردّ إليـه خليـل هاتفـه، حـتّى سـارع بالابتعـاد عـن موقع الهـدم.

عـاد خليـل إلى سـيّارته، ارتمى عـلى المقعـد وعــلى شـفتيه ابتسـامة سـاخرة.


 يكـن مـن الممكـن رفـع الشـكوى مـن دون تفويـض مــن أـن مريـم وأبيهـا.. والآن كيـف سـيجدهما؟

أدار المحـرّك، وانطلـق باتّجـاه العنـوان الآخــر الــذي قــد يوصلـهـ إليهمـا

 الحاجـز المعـدن، بــل رفـع الموظّـفـ رأسـه وقـال: - لقد أفرج عنه بالأمس.

- ماذا؟! هل ترك عنوانا؟ - لا شيء في ملفّه.

لا شيء. هــل يعقـل أن يتبخّـر كلّ أثـر لهـم بهـذه البسـاطة؟ لقـد وصلـت
 حـتّى أصابـه الملـلـ ثــمّ اتّصــل بالمكتـبـ. - جانيـتا، أريــد كلّ المعلومـات الممكنـة عــن محمــد ومريــم رســتم ، ووالدهمـا الكفيـفـ.. هــل مـن أقــارب، أرقــام هاتـفـ، عناويـن.. أيّ شيء!






يعود أدراجه الآن إلى شقّة والدته. لعلّها هدأت وتصالحت مع ذاكرتها.


المتناقضـات.

 وأرفـض. لا يمكـن أن أنتمـي إليهـمر أنـا

رمقته أمّه بابتسامة هادئة:

- لا أحد يقول إنّك تنتمي إليهم .

 - هل تقول هذا وأنت المحامي المثقف والرّجل المتحضّر؟
- كفـاك يــا أمّـي! هنــاك نظريّـات مكانهـا الأطروحـات الفلســفيّة، وواقـع

نعيشـه!
قالت في حسرة:

- في زمننـا، لـم تكـن الفطـرة مشـوّهة إلى هــذه الدّرجـة. لقــد عرفنـا كيـف نعيـش معـا، مســلمين ومســيحيّين، عربـا وأوروبيـين.. كان هنــاك تطــرّف
 تكـون قريبـا مـن سـاحة الأحـداث، يمكنـك أن تمـيّز بـين الخـير والـشرّ ودرجات الرّمـادي الـتي تفصلهمـا. أمّا اليـومر، فأنـت تجلـس وراء مكتبـك، تـدسّ أنفـك في شاشـاتك وأجهزتـك وتطلــق أحكامـا وتعمّـمـ .

هتف في يأس:

- لست أنا من يفعل يا أمّي! العالم كلّه يفعل! ألا تنظرين حولك؟ هـزّت رأسـها وطفـرت عـبرة مـن مقلتيها. معـه حـقّ ، لقـد تغـيّرت المقوّمـات في السّـنوات العشريـن الأخـيرة، وبعـدت الشـقّة بـين مكوّنـات المجتمـع الواحد
 بشـقّتها القديمـة الـتي أصبحـت الآن في قلـب حـيّ »العـرب". لكـنّ غيرهـا لـم يفعـل. لعلّهـا تعـدُّ ممّـن يسـمّيهم خليـل »المقاومـينه القلائـل. هـل يمكنهـا
 رحلـة عـبر رسـائل مـن المـاضي لتعيدهـا إلى زمـن غابـر لـم يعــد لـه وجـود إلا عـلى الـورق.. وفي ذاكرتَهـا؟
- ربّمـا كان هـذا الوقـت المناسـب للرسـائل.. لعلّـك تفعـل شـيئا مـن موقعك في البرلمـان حيـال هــذا الوضع...

يفعـل شـيئا؟ يغـيّر خارطـة البـلاد؟ مـن موقعـه في البرلمـان.. الـذي لـم يخط

 قضيّـة أنـاس لطالمـا تنصّـل مـن انتمائه إليهـم وأنكــره بـكلّ جوارحـهـ



- لماذا إذن؟ لماذا أخفيت كلّ هذا؟

شحبت سحنتها، وارتجفت شفتاها:

- كنت خائفة عليك. لم يكن العالم آمنا. أردت لك أفضل الفرص.













 المثقِّف؟

> - أما زلت تهجته متهكّمة مرّة. أشعر؟

 حُفّت أيّامنـا الأولى معـا بالمـكاره والآلام. غيـاب المختـار يعـا








 لذـكـ، فقـد كانـت أيّــام الحرمـان الأولى قاســـة مريــرة.










الأرض في حـال يـرث لهـا. همـس أبـو أحمــد بعـد حـين وقــد ظهـر في صوتـه التأتّـر: - المختار يريدك.

حــين وصلـت، كان الحـراس يقفـون في صفـوف منظمـة، مسـتعدّين لتلقّي





 تنحنح المختار أخيرا إعلانا عن بدء خطبته ثمّ قال بصوته الجهوريّ:


 المسـلم أصبـح كبـش الفـداء الأمثـل لإرضـاء الـرّأي العـام وإغـلاق الملفـات الــات






حركـة قتاليّـة:

- تكبيـــر!

فردّد الحراس وراءه بنفس الحماس:

- الله أكبر!

ابتسم المختاز وهو يقول في رضا:

- بورك فيكم يا شباب. هذا ظنّي بكم.

تكلم أبو أحمد بلهجة آمرة:

- سـنتطلق بعـد سـاعة إن شـاء اللـه. إن لـم يعلم أحدكـم عائلتـه فليفعـل، فقـد لا نرجـع الليلـة...






- اغفر لي غضبي يا ولدي، وتجاوز عمّا سلف... فقد كان غيرة عليك.... تأبط ذراعي في حميميّة غير مسبوقة وقادني إلى درج القبو. - هــذه رايتنــا. شرف الجماعــة، أنــت حاملهـا والمنــوط برفعهـا في عنــان السّــماء.




 جناحـه مـن جديـــ
 جديــد اسـتعدادا للانطـلاق: - هل سنتأخّر كثيرا؟


 لنـــوي لحمتنـا يـا بــيّيّ... استســلمت لقــدري وتســلمت مهمّـتي مـن دون حمـاس يذكــر. سـتكون المهمّـة الأخـــيرة.
إذن انطلقنــا في اتِّجـاه المحكمـة الـتي تعقـد فيها جلسـا




 وهناك.. حصلت المعجزة.


 وقـد كانـت تــك المظاهـرة الـتي خرجنـا فيهـا مـن أجلـهـا





 متعبـة آلام فـترة الفــراق.
كانـت ليلـة واحـدة قضيناهـا في مسـامرة عذبـة، وفي الغـد اقتيـد كلّ منّا إلى





 بمـاذا؟
الانتمـاء إلى خليّـة إرهابيّــة اسـتهدفت علمـاء ومنشـآت علميّـة ومختـبرات
كيميائيـة.

> تعطيل مجرى العدالة بالفرار والتخفي من السّلطات.


 نسـيت تعاطفي مـع عمـر وإيمـاني ببراءتـه، ولــم أعــد أذكــر ســوى نفــــي




 صدورهـا.
وحـين ظهـرت الأستاذة رنيـم أخـيرا، تنفّسـت الصّعــداء. علمـت أنّ ليِيـان




سـجّاني وجـيران سـجني، ليتمّر اقتيـادي عـلى جنـاح السّرعـة إلى قسـم الطّـوارئ بالمستشـفى العسـريّ.

## *****

- هل تشعر بألم في رأسك؟؟



 وهـو يرفـع بــين يديـه صــورة أشـعة حذيثــة ويشـير إلى كتـلـة قاتمـة تتربّـع وسـط رسـم الجمجمـة:
- هل تعلم بوجود هذه الرّصاصة في رأسك؟ أومأت بابتسامة ساخرة. وهل يخفى القمر؟

ثـمّ شرع الطبيـب يشرح في حماس شـديد حيثيـات الإصابة، مسـتعملا الكثير











العظـام ومـرق إلى داخـل الجمجمـة ليقضي عـليّ.
 مدهـوش حقـا.. كيـف تمكنـت مـن التعايـش مـع هــذا الجســر الدّخيـل كلّ هــذا الوقـت
كنـت أهـمّر بالحديـث عــن دواء المختـار العجيـب، حـين انتبهـت إلى أنّ



 كوكايـين وهيرويـن... وأنــواع أخــرى!
خرج صوتي محمّلا بطبقات الذهول التي تراكمت على ذهني فبلّدته: - مخدّرات؟

- لم تكن تعلم؟

طالعـني الطبيـب لوهلـة لـيزن بفراســته مقـدار صـدق دهشـتي. تــم مـطـّ شـفتيه وهــو يقـول مقترحـا:

- هــل طلبـت المســاعدة؟ ربّمـا حــاول أحدهــم التخفيـف عنــك بهــه

الطريقـة؟




 لمـاذا؟! منــذ مـتى شرع في ذلـك؟ طــول الوقـتـ؟ منــذ البدايـة؟ - إن اسـتهلاك المخــدّرات يعـرّض صاحبـه إلى عقوبـة السّـجنـ.. إلا إن أقـرـرت

برغبتـك في التخلّص مـن الإدمـان، وسـجّلت في برنامـج إعـادة التأهيـل. هتفت على الفور:

- أفعل!

أومـأ في رضـا، ثـمّ أضـاف وهـو يطالـع صـورة الأشـعة مـن جديـد باستمتاع ظاهر :

- قـبـل ذلـك، سـيكون علينـا التخلّـص مـن هـذا الجسـم المعــدن.. ذكـرني كيـف وصـل إلى هنـا؟

لـم ينتظر ردّا عـلى سـؤاله، وواصـل تشـخيصه، بنفـس الحمـاس المتّقــد.








 والبـصري، وفقــدان كليّ للذاكــرة!
أفزعتني كلمة »ورمر". يُخرج الرّصاصة ويخلّف ورما في رأسي؟
أضاف مطمئنا:





ربّما! يقول ربّبا!
r.
facebook.com/groups/exchange.book

في غمرة الجزع والهلع، يراودني سؤال قديم، فاستوقفته فجأة: - دكتـور.. هـل يمكـن للرّصاصـة في الدّمـاغ أن .. أن تجعلـنـي أرى أرى.. أو أتواصـل
 - تعني أنّك كنت ترى أشياء لا يراها أحد سواك؟


 قـال ذلك ببسـاطة شـديدة، ثـمّ انسـحب مـن الغرفـة، وقـد خلّفـني كتـلـة مـن الذّهــول لا يمـيّز بعضها مـن بعـضـ










 مـا طالـه. ألـم يعبـث بعقـلـي ويغـرق وعـيي بسـمومه؟ إذن عليـه مـن اللـه مـا

غرقـت في الأيـــام التّاليـه في دوامـة التحاليــل وصـور الأثـعةهة.. اسـتعدادا







 لحيـاة ممكنـة.

> ثمّ جاءت ديانا لزياريت.









 رمـادا...
لذـكـ، فقـد فاجأتـني تــك الطّرقـات الرقيقـة عــلى بـابي، معلنــة عـن زائــر غــير متوقـع. عــدا الدكتـور لابــورت، الممرّضــة جيـنـي، الطبيــبـ النّفـسي





هتفت بـكلّ فـرح الدّنيا، ودهشتها وذهولهـا. ابتسمت وهي تقترب أكتر

لعلّهـا رأت بعينيها مـا صـارت عليـهـ حـا






 مجيئها.





 مـن وراء حجـب ذهــولي:

 تضغـط عليـه بمـلـ كفّيها، فتحتقـن الدّمـاء في وجنتيهـا الشـاحبتين لتلهبهـيـا

 الواضــح في ملامحهـا، نظـرت إليّ، وأشرق وجههـا بابتسـامة لا تضاهـى في عذوبتهـا. - ما رأيك؟

أن بذلـت جهـدا كبـيرا. وعـادت لتقـول في حيـاء وقــد اسـتمرّ صمـتي الأبلـه: - كنـت أخضـع لجلسـات عـلاج طبيعيّ مكثّفـة في الفـرة الأخـيرة.. أردتـك أن تـراني أقف. فهـذا كلّ مـا بإمـكاني فعلـه لأشـكرك..

- تشكرينني؟!
- لقـد أحييـت فيّ الإرادة.. وأنـا مدينـة لـك بهـذا. لذلـك يجـب ألا تستســلم








 سـقيم مثلي؟ - سـآتي لأراك كل يـوم مـن الآن فصاعـدا، لنتحـدّث.. أريـد أن أعـرف كل شيء

عـن حياتـك الماضيـة وعـن عائلتـك وكل مــ يهمّـك. ويمكنـك أن تسـألني مـا تريـد...
كنـت أعلـم أنّ المســلك ليـس بعــد آمنــا.. قـد أفقــد بــصري أو ذاكـرتي،






 بابتسـامة ممتـــة.
لعلّي كنت أدرك منذ ذلك الحين أنّي سأخذلها!

دخلت غرفة العمليّات. وخرجت منها على قيد الحياة.







 الطبيّ. هـل تذكر يـا بـنيّ، تمرينـات دفـع حـدود الألـم التي مارستـها للخلاص














 محـروم فتحـت أبـواب الجنّـة أمامـه عـلــلى مصراعيهـا.

بينمـا كنـت أنعـم بفـترة نقاهـة مريحـة، كان العالــم مـن حـولي يسـتمرّ في شـطحاته الهوجـاء!







 الذيـن راقبـوا المشـهـد مـن شرفـات الشـقق.. بـين مزيـج مـن الدّهشـة والحـزن والشـماتة.

وخـلال الأسـبوع نفسـه، تـمّ النطـق في قضيـة الدكتـور عمـر. ورغـم التفـاؤل


 فاغتمــت وبكيـت.
في ذلـك اليـوم، خــرج الفرنسـيّون إلى الشّـوارع في احتفـال مشـهود بانتصـار





واسـتعاروا خطابهـم العنـصريّ المتطـرّف ليـوم واحــد. كان سـلعة رائجـة في






 الفصائـل الوطنيّة حـول شـعار واحـــد "لا للإرهـابـابه. في ذلـك اليـوم، امتـلأ مســجد الحـيّ عــن آخــره. روّاد مســاجد أخــرى



 الذيـن صدمتهـم الأحـداث، وآخـرون لــم يسـمعوا بأمـره يومـا وأهمّهـم مـا




 الحـراس، لكـنّ المصـاب يجمعهـمر حـين تطـال الألسـن السّــليطة الإسـلام
 المطمـورة ليـؤم المصلّــين بــدلا عـن المختـار. وقـفـ تجـــاه الشّـباب الثائـر وصـــح بصـوت مؤتّـر:
 الوسـطيّ المعتـدل أن تندثـر! فـإن كان المـرء هيّنـا ليّنـا أقـرب إلى التسـاهل،

















هتف شابّ متحفّزا:

- هل تقصد أنّ الدّولة الفرنسيّة تموّل التطرّف؟
















 الثانيـة! لسـنا سـجناء الصّـورة الـتي صاغوهـا لنـا وارتضيناهـا تكلّم شابّ آخر في مرارة: - وماذا بأيدينا؟ غير أن نشجب ونستنكر وندين الإرهاب؟ - بأيدينـا الكتــير! بأيدينــا أن نقــدّم أنفسـنـا للعالــم بمــا نحــن عليــهـ.. لا الاكتفـاء بنفي مـا لسـنا عليـها


 بمـا يليـق..
تبـادل الرّجـال نظـرات حائـرة مستـفسرة وقـد أغلـق عليهـم فهـم مـا يريـده

 - العصائر والكعك عليّ، البقالة كلّها تحت أمرك يا شيخي. ثمّ أشار إليّ مستعجلا:
- قـم يـا ولــد وسـخّن المـاء لتحضير الشـاي. وأنتمـا هنـاك، تعاليا لمسـاعدتي

عـلى تحميـل الحاجيـات إلى هنــا.. لقد أوشـكوا عـلى الوصول.







 كلّ هـؤلاء المصطقّـين خلفـه السّائرين عـلى خطـا

 نتّخـذه، ونحـن نجهـل ملامحـه! الحــ ثمّ حصل أمر غير متوقّع.












بجـراح نفسـية وجسـدية. حـين خلـت السّـاحة مـن المتطرّفــنـ، تقــدّم الإمـام




 الإمـام الجميـع إلى دخـول باحـة المسـجد لمزيـــد مــن الألفــة والحميميّـة.









 موجـات العـنف والاعتـداءات!
 الدّكتــور مالـك في أسى:

- ما الذي سيحلّ بالحراس الآن؟

قال ببساطة من يصف مشهدا يراه رأي العين:



rvr
facebook.com/groups/exchange.book

الزّمـنـن.. ويُبعـث إلى أحيـاء فقـيرة أخـرى وتحـت ذراعـه صرّة مـال وفـير.. فيجمع

وتبـدأ حكايـة حـرّاس أخـرى..









 يقاطعه أبو صالح مؤيّدا:
 الإيمـان موضعـا في قلــب عمّــره الجشــع والطمــع وحـــبّ الســلطة؟ - ليـس بالـضّرورة عميـلا لأطـراف معيّنـة، يسـتقي منهـا أوامــره ونواهيــهـ.
 أبادره متعجّلا وقد تقت إلى الكشف أخيرا عن غموض الأحجية: - ومن يكون الآخرون إذن.. (أ) و(ب)؟ رمقني بنظرة هازئة وقال:

- ألم أقل إنّها مجرّد حكاية؟
 تنتهّد وقـال:





 قاطـع حديثنـا الثنـائيّ صـوت أبـو محمّـد، الضابـط السّـابق، وهــو يهتـف مسـتاءً:
- هــذا الإرهـاب.. إنّهـ مثـل الخلايـا المسرطنـة. لا سـبِل إلى الخــلاص منـهـ إلاّ باسـتئصال الـورم مـن جـذوره مـا دام ذلـك ممكنـا.. أو بالعـلاج الكيميـائي! انبرى أبو مازن يقول معترضا:







بــن المئـات والآلاف عــلى بضـع خلايـا سرطانيّـة!
 السـلطات لكشـف الخلايا المسرطنـة. مـن يخفـي خليّة مريضـة يعـرّض نفسـهـ

للعـدوى!
كانـت اللهجــة العسـكريّة الصّارمـة واضحــة في صــوت أبي محمّـد، في حـين حـاول أبـو مــازن أن يطـرح وجهـة نظـر أقـلّ راديكاليّــة
 السّـيدا هي شـكل الفـيروس الـذي يتحـوّل ويتبـدّل بصـورة لا يمكـن ضبطهـا

وحصرهـا. كلّ مــا يمكـن عملـه هـــو تحســين الأعــراض! يمكنــك أن تعطيـهـ

 مـن حولنـا.
قلت مازحا وأنا أومئ باتّجاه الدّكتور مالك: - أظننــا نحتـاج طبيبـا حقيقيـا.. طبيبـا ماهــرا.. يمكنـه تشـخيص المـرض بشْـكل دقيـق قبـل الـشـروع في أيّ عــلاج! قال مالك بلهجة ساخرة: - المشـكلة هي أنّ مـن يديـر الحـرب ضـــد الإرهـاب اليـوم لا يسـتعين بأطباء

 مكتـوم:

> - أتحنح مالك بتشخل قَل أن يقول، أيها الطبيّة بالغة الجهبذ!



 ارتفع ضحك وأصوات مستهزئة عابثة، في حين تابع مالك شرحه:



 في التّنفـس واحتقــان في الغــدد. مــاذا يحصـل لــو حاولــت عــلاج الــزّكام أو






 - إذن كيف تقضي على الإرهاب في نظريّتك؟ تجاهل مالك لهجة الاستخفاف في سؤال أي محمد وقال:












 توافـرت لديــه أسـباب ذاتيـة للانتقـام وإلحـاق الأذى. سـاد الوجـوم لبرهـة بــين شـكّ واقتنـاع، ثـمّ أفـاق أبـو محمــد مـن بهتانـه ليقـول بالسّـخرية ذاتهـا:

- أقنـع قــادة العالــم بنظريّـة نزلــة الـبرد هــذه.. وواسِ عائـلات الضّحايـا بالثـوم وزيــت الزيتـون والنعــلـ


## الأربعاء 19 ديسمبر Y-Y، التاسعة مساء.

أوقــف اتّصــال جانيـت تدفّـق الكلمـات مـن شــفتي ديانـا. ليـس للعائلــة



 ســجّل المعطيـات، ثـمّ عــاد إلى جلســة الاسـتماع. لكـنّ شـيئا مــا تغــيّر في



 الآن غــير قــادر عـلى مقاومـة رغبـة في مغـادرة المـكان وزيـارة العنـوان الـذي وصلـه للتـوّ.
حين أنهت ديانا الرّسالة التي بين يديها، تطلّعت إليه مبتسمة وقالت: - يبـدو أنّ أمــرا مسـتعجلا يشـغلك حقّــا.. اذهـب الآن لقضـاء حاجتـكـ، وسأسـتمرّ في التّرجمــة. هزّ رأسه في امتنان، وقام على الفور.







المـاضي لتحمي مستقبله. غيرهـا كـثر دفعهـم الفضـول إلى الاقتراب والبحـث











 يعـد لــه غـنـى عنهـا

في طريقـه نحـو الوجهـة الجديـدة، عـادت كلمـات الدّكتـور مالـك في رسـالة









 والدّســتور، تجاهــر بهـا المؤسّســات الحكوميّـــة والعامّــة، وينحــني أمامهـا

المواطـن مـن دون اعـتراض أو اسـتنكار. ليسـت ممثّلـة في لافتـات صفيقـة أو

 واجهتـك النّظـرات العدائيّة الحارقــة.

فهل اختفى الإرهاب؟
ربّما تناقصت وتيرتـه وانحـسر تأثيره.. لأنّ المئـات، بـل الآلاف مـن المشـتبه
 الحـوادث الـتي تُثــت أنّ سياسـة القمـع واسـتباق الضّربـات بحـشر الأبريـاء في


 كابـوس الخـوف مـن الآخـر.

 وشـعر لامع. كانـت ابتسـامة عريضـة واثقــة تشـقّ وجهـه نصفـين، بينما يتّخــذ
 تصميـم مارغريـت الجديـد. يذكــر جلسـة التّصويــر الاحترافيّة الـتي التقطـت
 هــو عليـه اليـوم. أمر لعلّهـا التعديـلات الرّقميـة؟
مـرّةّ أخــرى يقـع بـصره عــلى الشـعار الجــنّاب: الوطـن للجميـع! تســاءل
 ووالدهمـا الكفيـفـ؟
حـين توقّفت السـيّارة أمـام المدرسـة، كانـت السّـاعة تشـير إلى الثّانيـة ظهــرا.
 يرتجـل عـذرا يـبرّر سـؤاله عـن محمّـد رستـم . صافحتـه النّاظـرة وهـي تتـــرّس

فيـه بجدّيّة، فاختـلـق قصّتـه عـلى الفـور:




 اليـوم.. لديـه اختبـار رياضيّـات..

 تلعثـم وهــو يقـول مرتبـكا: - حقّا؟ هل يمكني رؤيته؟ - طبعا.. بعد أن ينتهي من الاختبار.









 شـقاء مسـتبق لا تتّسـع لـه هشاشـة روحــه الغضّـــهـ
لقـد كان كلّ شـيئا سـهلا بـين يديـه منـذ الأزل، رغـم التّقشّـف الظاهـر الـذي




 الـذي لـم تصحبـه عراقيـل وعـثرات، بمسـار الولـد المحفـوف بالمـكاره؟ بعــد ربـع ســاعة، ظهــر أمامـه الوجــه الـبريء، تصحبـه الدّهشــة، ثــمّ





 وتعاطـف وأمـلـ.

- مريم قالت إنّك لن تساعدنا!
- كيـف خرجـت مــن السّـجن؟ بحثـت عنــك هنـاك، فقالـوا إنـّك غــدوت

حــّق فيـه غــير مصـدّق، يبحـث في ذهنـه عــن حقيقـة آمنــة يركــن إليهـا.
 إذن للبحــث عنـه؟

 حـتّى وصــت إلى المدرسـة.

تدمـع عينـا محمّـد، بينمـا يغمغــمر بمـا أوتي مــن صلابـة، وصـورة المـنزل الـذي سـيغدو ركامـا ماثلـة أمـام ناظريــه: - مريم لا تردّ على الأرقام الغريبة..

 غـير المتوقّعـة، ثـمّ يندفـع مخلّفـا وراءه تـردّده: - أطلـق سراحي بعـد أن سـلّم والـدي مفاتيـح المـنزل. مريـمر أقنعتـهـ بـأن

 بفرصـة واحـدة. إن رسـبت، فلـن تتكــرّر الفرصـة...

تصيبـه اعترافـات الولـد في مقتـل. ضحّــوا بالمـنزل، حـتّى يواصـل تعليمـها سـأله بصـوت حـاول أن يكـون متماسـكا قـدر الإمــكان: - هل أنهيت اختباراتك؟ تعال، سأوصلك.



 الفضـول:

> - إنّا كذل هذه صورتك؟


 يسـأله في صمـت: مـا الـذي سـتفعله مـن أجـلي أيّهـا المرشّـح الموقّـر؟

بينمـا تنسـاب السـيّارة عـلى فـراش الأسفلت المصقـول، يفكّـر في إسـتراتيجيّة




 يصيبـه الغثيـان مــن حقـارة مـا فكّـر فيـه. لعبــة السّياســة تسـيطر عــلى

لاوعيـه!
كان الحـيّ الـذي توغّـلا في شـوارعه بائسـا. تعبـق رائحــة التعاسـة في الجـوّ وتقبـض عـلى الأرواح منــن منعرجاتهـا الأولى. كلّ البيـوت متشـا





 غـير قابلـة للسّـكنى؟ أيّ إجـراءات تـمّ توخّيهـا حـتّى تسـند البيـوت إلى عائـلات جديـدة؟؟

طـرق محمّـد بابـا خشـبا تتراكـم عـلى صفحتـه آثـار سـنوات مــن الإهمـال،


 - طمئنني.. كيف كان الاختبار؟
 كانـت تتراجـع إلى الدّاخــل وتطبـق البــاب بعنــف. تســمّر محمّــد في خجـــلـ،

وهمهـم بكلمـات اعتـذار عـلى الاسـتقبال غـير اللّائق، لكـنّ خليـلا كان متفهّمـا




 - محمد، ادخل أرجوك.
 سـتكون المذبحــة اليـوم؟ - لم أسرق حافظتك! - نعم، لم تفعلي. أنا آسف. باغتهـا ردّ فعلـه الهـادئ، بــل خفضـه جنــاح الــلّ وتخليّـه عــن النـبرة المتعاليـة.

- هل والدك بالدّاخل؟ يجب أن أتحدّث إليه.












انتقالهـم طوعيّا، فكافأتهـم الدّولـة لدعمهـم سياسـتها المرتكـزة عـلـى الخـوفـ.


 الواقع.






 وعائلتـك، كلّهـم محفوظـون لـك!





 يدعــوه إلى مشـاركته مشروبــه المحبّـبـ:

- هل تشاركنا كوبا من الشّاي؟

بينمـا تتناهـى إليـه بقبقـة المـاء عـلى الموقـد، يتسـاءل، كمـا تسـاءل دائمـا

 - لماذا لا ترحلون؟

- ألم تفكّروا في الرّحيل كحلّ نهائيّ لكلّ المضايقات والمعضلات؟
- نرحل؟ إلى أين؟
- إلى بلدكم.. الأصليّ!
 ذكريـات أشــدّ مـرارة.
- ليس لنا من بلد أصليّ.. نحن فرنسيّون.. فقط.

كذلـك. فكيـف ينفـي؟


 ومواطنتهـا.. قبـل أن يسـتلم هـؤلاء الحمقـى السّـلطة وتسـود العنصريّة! وهـو يتخطّى عتبـة البيـت إلى الشّـارع، لحقـت بـه مريـمر. قالـت في ارتبـاك لـم يعهـده فيها:






 القائـم؟

حين دلف إلى شقّة والدته، كانت هناك مفاجأة في انتظاره. انتابـه إحســاس غريــب بدخولـه مكانـا مجهـولا. كان كمــن يتنقِّـل في بهــو




 طيّـات الكتـب.




 الوحـدة، ثمّ عرفـت عاطفـة بريئـة سـاذجة وتزوّجـت فارسـها غريـب الأطـوار! - أحبــت أن أسـتعيد تلــك الأيتـام بــلّ تفاصيلهـا وعنفوانهـا.. وأن تعيـش معـي كلّ ذلـك.
كانت في عينيها نظرة منكسرة. كأنّما تعتذر.



اتّخـنـت مجلسـها عـلى الأريكـة الحديثـة الـتي نكّرتهـا بمفروشـاتها القديمـة،




مــا مـضى لا يُسـترجع، والأخطـاء لا تُحـوّر بمجـرّد الاعـتراف بها، والذّاكـرة الـتي
 دلـو ذكريـات عليها!


 تتـــاول الرّســالة التاليـة، وتـشرع في القــراءة...

إنّ مثـل رزق المـرء ونصيبـه مـن السّعادة والحكمـة وراحـة البـال كمثـل عقد



 ممّـا يتحمّـل خيـط عقـده. ولعـلّ حبّـات,عقـدي قــد اكتملـت حـين رُزقتـكا

 وأيّام متشـابهة في سـكينتها ورتابتهـا، ولقمـة عيـش حـلالال، تقيـم الأود وتكفي








 سـجنه.. لكنّـني جبنـت. كنـت أتتبّـع شـعاع شـمس مشرقــة باتــت تــدفئ ثنايـا




مـن المتاعـب أكـثر ممّا فعلـه أيّ شـخص آخـر. لذلـك لا حاجـة لـه إلى زيـارتِ.







 وشـقيقاتي لزوجـتي الأجنبيّة المقعـدهِ؟













 تتغلّّب عـلى شـللها مـن أجـلي، ومـن أجلـــي

 وليتـني كنـت سـندا نفسـيّا يُعتمـد عليـها
 تغـيّرت الأمــور في ذلـك اليــوم.

## *****




 الحـال. الابتسـامة في مـكان العمـل جـــــ مـــن الوظيفـة، والعبـوس في البيـت روتــن يومـيّ.
في ذلـك اليـوم، عـدت إلى المـشرب بعـد أن خفّفــت الصّينيــة مـن حملهـا


 القسـم المخصـص مـن الالــة.

في تلك اللحظة، رأيتها!
عـلى الجهـة الأخـرى مــن الشّـارع، كانـت تقرفـص في اسـتكانة كمـا عهدتهـا

 اسـتندت عـلى سـطح المشرب الرّخـام بمرفقي أقـاوم إغماءً وشـيكا.. وخيالهـا
 حـين اسـتيقظت، كنـت لا أزال في المطعــم . مـــّدا عــلى صـفّ متلاصـق







 نطقـت أسـأله بصـوت متحـشرج:

- هل دخلت المطعم اليوم فتاة صغيرة مشرّدة؟ رفع رأسه في شكّ وبدا عليه التفكّر، ثمّ قال: - لا أذكر شيئا من هذا.




 قدميّ، وكارمـن تسـير عـلى إثـري بخطواتهـا الصّغــيرة المثـيرة للشـفقة. بحثـت



 الـتي عشّشـت في رأسي حـتّى ذلـك الموعـــا




## raย

facebook.com/groups/exchange.book


 جـاء يـوم الموعـد، فدلفـت عيـادة الطبيـب بســاقين مرتعشـتين. أجريـت



 الملحـق. لـم يكـن كلّ ذلـك يبـشّر بخـير. ســــلني الطبيـب الجديـد

- ألم يرافقك أحد من أفراد عائلتك؟
- لا.. جئت وحدي.

يصمت برهة، وأشعر بتردّده. لعلّه يبحث عن كلمات مناسبة.


- نعم. كانت هناك رصاصة.. أخرجها الدكتور. كانت عمليّة ناجحة.

 - هذا ما حسبناه.. حسبناها ناجحة. - هل سأحتاج جراحة أخرى؟

لا بـأس بذلـك. جراحــة أخـرى لـن تـضرّ. أقبـل بـأيّ شيء عـــلى أن تختفـي
 - لا للأسف. لن تكون هناك جراحة أخرى. . آ

- أنت رجل مؤمن أليس كذلك؟

لا أفهم ما يعنيه سؤاله، ولا ما يقصده بأنّي لن أحتاج جراحة. - لمـاذا لا تتصـل بزوجتـك أو أحـد أفـراد عائلتـك؟ مــن الأفضــل ألا تكـون وحيـدا في هــنه اللحظـة...

- من أنت؟

أقاطعه في سخط. ثمّ أوجّه خطابي إلى طبيبي غاضبا: - مـا الأمـر يـا دكتـور لابـورت؟ لمـاذا لا تخـبرني بمـا رأيتـه في صـورة الأشـعة ولنــه الأمـر؟

- إنّه طبيب نفسيّ.. تحتاج حضوره لتخفيف وقع الصّدمة.. يقاطعه الطبيب النفسيّ بسرعة: - أحيانـا لا تسـير الأمـور كمـا نتوقّع.. لكـنّ الحيـاة هكـذاء.. تبتلينـا بالمـرض أو
 ونعيـش مـا بقـي لنـا منهـا بشـكل إيجـاليّ..
من هذا الرّجل؟ طبيب نفسيّ أم شيخ جامع؟ أرمقه في انزعاج. - هلّا يوضّح لي أحدكم سبب الهلاوس التي أراها؟
 تحيـط بالمقـذـوف.. حـين اســتأصلناه، تراجعــت وتوقّــف نموّهـا.
- نعم، وقد كنت سليما معافِ طيلة السّنتين الماضيتين!




تدور بي الدّنيا. يضطرب تنفّسي. بينما يواصل الطّبيب شرحه: - للأسـف، كمـا شرحـت لـك عـــد العمليّة الأولى، لا يمكـن استئئصال الكتلـة

- كم.. كم ما زال من الوقت؟ يخرج منّي صوت أجوف لا أعرفه. - ستّة أشهر ربّما.. أكثر أو أقلّل.

يستأنف الطبيب النّفسيّ خطابه المستفزّ:

- العلـم لا يمكنـه تحديـد أعمـار البشر.. رغـم أنّ الـورم في مرحلـة متقدّمـة،



 المـوت وقـد فقـدوا صلتهـم بالحيـاة... - ستة أشهر.

غمغمـت في سرحـان. لـم أعـد أسـمع طنينـه المزعـج. ثـمّ وقفـت مـن دون اسـتئذان وغـادرت العيـادة.

في الغد، ذهبت لزيارة الدكتور عمر.



 تفهّـم وضعي، وهــو المصـاب في صحّتـه وحرّيّتـهـ
 ليجــنـي قبالتـه. بـشر تضـاءل حــتّى تـلاشى، حــين انفجـرت باكيـا بــين يديـه.

 بمـآسي العالـم مـن حـولي! حـين خفـت نشيجي أخـيرا، هتفـت في ـــورة وألــمر:

- أكرههم!
- من؟
- الذين قتلوا أبي.. ووضعوا هذه الرصاصة المقيتة في رأسي!
- الجيش؟

أعجز عن الرّدّ.. على من أصبّ لعنتي؟

- الإسلاميّون؟




- أتمنّى فقط لو أعود طفلا.. وأبقى هادئا وراء الباب!

أمنية غالية بعيدة المنال. وآلة السّفر عبر الزّمن لم تخترع بعد.
 عامـا إضافيّة، قبـل أن تفعـل الرّصاصـة مفعولها! ألا تشـكر اللـه عـلى سـنين حياتـك الـتي عشـتها وأنـتـ لا تـدرك حـتّى وجـود الرّصاصـة في رأسـك؟ الـا
 اللـه مـن هـذا الابتـلاء؟ أهـزّ رأسي في حركـة يائسـة، ثـمّ أقـولـول متأوّهـا: - ليس هناك ما هو أقسى من الموت نفسه.. غير انتظار الموت! قلتها بلهجة عميقة، كأني قد وضعت السّبابة على سرّ من أسرار الوجود. - هراء! ترّهات!

باغتـني عمـر باعتراضـه الصّــارخ. أرفـع إليـه رأسي بنظـرة مسـتـنكرة. لسـان r9^
facebook.com/groups/exchange.book

حـالي يقـول: وهـل تعـرف أنـت مـا أعيشـه حـتى تسـتكثر عـليّ رثـاء حـالي؟ لكنـّه يواصـل بصـوت هــزّني:






 بربّـك، خــذ القــرارات المناسـبة، وعـش كلّ لحظـة كمـا يجـب!



 مصيبـتي الصّغــيرة. - أنــتِ.. لمـاذا أراك أنـتـ بالــّات؟؟ لمـاذا كلّمـا طاردتـني الهـلاوس اتّحـنت

شـكك؟؟

- اسأل نفسك.. أنت تعرف.







 بالرّحيـل إلى باريـس! كان يؤلمـني أن أرحـل وأخلّفـك ورائي، لذـلك تشـكّلت في رأسي.. وتبعتـني.


 باغتـني نشـاط مفاجـئ: - والآن، ماذا نفعل؟

تلـك الصّغـيرة سـترافقني إلى نهايــة المطــاف، لذـلـك صــار لزامـاعـا عـليّ أن


كانـت صحّـة لِيليـان تتدهـور شـيئا فشـيئا، وكانـت ديانـا تصحبـك لتسـليتها











المشـتركة إلى حالـة مـن الفـوضى والقـذارة لــم تعرفها يومـا في عهـد الشـيخ.



 لـم أكـن أنهـار وحيـدا. كان كلّ شيء ينهـار.. فهـل أجــد في ذلـك تسـلية عـن مصـابي؟
انتبهـت مـن أفـكاري حــين لمحـت دواليـب كــرسيّ ديانـا المعــدن تلمـع




 عجـلات الكـرسي متجهّمـا: - مـا الـذي دهـاك للخــروج في هــذا الوقـت؟ ألا تريـن أنّ ذـلـك خطـر عـلى الولـد؟




 هجومـي المحمـوم بشـكل مبالـغ فيـه:
 كنـت سـتفعلين؟ هـل يمكنـك إسعافه؟ زمّت ديانا شفتيها في ضيق:
$r \cdot 1$
facebook.com/groups/exchange.book

- نـادر، أنـا لسـت عاجـزة. لا يمكنـني المـشي عـلى قدميّ بشـكل مـتّزن لكنـني



 والمقـصّ والأدويــة...
سـكتّ مضطـرا، وبداخـلي دفـق مـن السـخط لـم أفـرج عنـه بعــد. قالـت

$$
\begin{aligned}
& \text { ديانـا عــلى حـين غـرّة ونحـن نتوقّقـف قـرب أمّهـا: } \\
& \text { - أعرف ما يلزمنا. إجازة! } \\
& \text { - إجازة؟ في هذا الوقت؟ }
\end{aligned}
$$

- نعــمر، الترويـح عــن النفـس لا يحتـاج وقتـا، بــل يفـرض نفســـه وقــت


 أومأت ليليان برأسها مشجّعة. لماذا تبدو فكرة جيّدة للكلّ ما عداي؟ - الجزائر؟ أنت واثقة؟ - أعلم أنّ عائلتك قد لا تتقبّلني ببساطة.. لأنّني مقعدة و..
قاطعها في حزم:
- كفّي عـن هــنـا أرجــوك! تعلمـين أنّ ذلـك لا يشـكل فرقـا بالنسـبة إليّ، ولا يهمّـنـي بمـاذا قـد يفكـر الآخــرون.
- إذن نذهب؟

كانـت ابتسـامة تـشرق في وجهها وهـي ترنـو إليّ في حمـاس. لكنـّني أشـحت


- سأفكّر في الأمر...






 صبيّا جميـل المحيّا. يشـبه والدتـه. نعمـة مـن اللـه، أحمـده عليهـا كلّ يـومر.


 مـن نفسـها.. وتضحـك أنـت أيضـا لضحكنـا، مـن دون أن تفهـمر السّبـبـ






 منــذ البدايـة. هــل كان حدسـا

 والرعايـة ليضمـن الغــد

 الطعـوم بنفـسي وأشــدّها إلى الصّنّارة، واحتفلنـا معـا بـأوّل سـمكة أصيدهـا

بعـد لأي، قبـل أن أدرك أنّنـي لسـت موهوبـا مثـل والـدي فأتـرك الصّيــد إلى غــير رجعـة.

رفقـة والـدي جلســت للمـرّة الأولى عــلى المقاهـي وأخــذت أوّل نفـس مــن

















شـيئا حــين نـكـبر؟

اتّخـنت خطـوة متهـوّرة في اليـوم التّالي حـين دخلـت محـلـّ أجهـزة إلكترونيّة

 الوقـت، وبـدأت التّصويـر عـلى الفـور. كـــت أوقـف المـارّة في الشّـارع وأطلـبـ

منهـم أن يلتقطـوا لي صـورا أمـام بعـض المباني، في محطـّة المـترو، أمـام
نافـورة عموميّـة، إلى جـوار سـيّارة فاخــرة...









 قـرارا. لـن أسـمح لذــك بالحصـول.




 - سآخذ إجازة ونستمتع بها معا.

هتفت ديانا غير مصدّقة:

- هل نذهب إلى الجزائر؟

تغضنت ملامحي وشاهت ابتسامتي وأنا أردّ في فتور :
 مثـل السـيّاح، ونأخــــا الكثــير مـن الصّور!
قلـت ذلـك وأنـا أخـرج آـــة التصويـر الجديـدة مـن مخبئهـا. أطلقـت ديانـا

$$
\mu .0
$$

facebook.com/groups/exchange.book

صيحــة مرحـة مثـل طفـل حظي بلعبـة العيـد الـتي تمنّاهـا. - إنّها تبدو غالية! كم دفعت ثمنا لها؟ - لا تهتمي لثمنها، لقد استحقّت كلّ سنتيم دفعته لقاءها.








 لصحّتـه الماليّة وتوقّفـهـه عـن سياسـة التقتـير الـتي لا وجـوب لهـا







 السـفينة السّــياحيّة عــلى نهـر السّــــنـين.




$$
\mu \cdot 7
$$

facebook.com/groups/exchange.book
 تذاكـر السّــفر الـتي اقتنتيتهـا للتـوّوّ.




 الأطفـال، بينمـا اكتفـت ديانـا بالضحــك وهـي ترقـب الولديـن اللذيـن كتّاهمـا يمرحـان تحـت زخّـات المطـر.
كان يومـا منهـكا كعـادة أـــّمر الإجـازة المتتاليـة، فتولّـتـ ديانـا جمـع الثيـاب



 سـحبت الحقيبـة بهـدوء وتســلّلت إلى الخـارج مجـــدّدا. - نادر، هذا أنت؟

 خـلال فتحـة البـاب وهمسـت مطمئنـا:

- عودي إلى النّوم يا عزيزتي، سأغسل أطرافي وآيت في الحال...



 أبعـدت اللّحـاف عنـك وحملتـك بهـدوء بـين ذراعيّ محـاذرا أن أوقظـكـ رأيتـك

تتمطّى وتتخبّبط في انزعـاج لمقاطعـة نومـك، فهدهدتـك برفـقَ ومسـحت عـــلى





 سـيّارات الأجـرة.
حـين استقرّ بي المقـام أخــيرا في السـيّارة الـتي تطـوي الأرض فِي اتّجـاه مطـار



لتجـدي الشـقة خاليــَ؟

ثـلاث إنـاث شـكلن خارطـة الوجـع في غربـتي. أمي الـتي مـا جـفّ الدّمـع عـلى



ترقرقـت دمعـة حـارّة عـلى وجنــة ديانـا. لـم تمســحها، بـل اسـتمرّت تطالـع

 - هرب بي إلى الجزائر؟ وكيف رجعت إلى فرنسا؟ كم عشت هناك؟ ابتسمت في صبر وأشارت إلى الرّزمة الثانية: - هذا ما أحكيه لك في رسائلي. آه، أخـيرا جـاء دور الرّسـائل المكتوبــة بلغـة يفهمهـا! قلـّب الرّزمـة بـين يديـهـ



 حـين استوقفها خليـل ليسـأل في اهتمـام : - لم تقولي.. كيف تعلّمت العرييّة؟ أنت تقرأينها بسهولة وطلاقة! ابتسمت في جذل، وذكريات قديمة تعبر مخيّلتها: - ستعرف.. صبرك عليّ! - إذن سيّدة ديانا.. دعينا نرى ماذا لديك لترويه.

## الرزمة الثانية رسائل ديانا روجيه

»الحنين، إنّه مثل مدّ جارف يغرق القلب فيملؤه إلى حافّته، فما يعود هناك متّسع لمشاعر أخرى.《
عزيزي خليل،

أذكـر نفـسي وأنـا أجلس أمـام تلـك اللافتـة البغيضـة وقــد أضـاءت كلماتـاتهـا



 اللذيـن عقـدا قراننـا. منــذ ذلـك الحـين، تـالـت الأحـداث مربكـة مؤرقـة.











 ذلـك هـو زوجي. تــك الخلطـة العجيبـة مـن المـآسي كانـت قـدرها وسا وسـتصبح منـذ ذلـك اليـوم قـدري.


مـن حقّـه أن يخـاف، فاحتمـالات النّجـاح كانــت واهيـة. ونتائـج مــن قبيـل



 في كلّ الأحـــوال؟





















وأنـا لـم آلـف أحــدا غـير نفسي لسـنوات طويلـة!






















عزلـتي وعــزوفي عــن الحيـاة.



للـربّ الـذي أهـداني مهمّة ووضعـني عـلى الطريـق الصّحيـح. فأتفـانى في إرضـاء









 ثمّ حصل ما تمنيّته وخشيته أكثر من أيّ شيء في الدنيا.. حبلت بك.











 بفـترة تزعزع وارتباك، وقـد سـاعد ذاك الانهمـاك والتفـاني عـلى ترميمها. فإذا مـا وقفـت مسـاءً أمـام أيقونـة العــذراء، كان بإمـكاني أن أشـكر الــربّ صادقـة

Mil
facebook.com/groups/exchange.book

عـلى الفرصـة الـتي مُنحتها، وعــلى النّعـم الـتي حظيـت بهـا.. بعـد أن كانـت كلمـاتي لسـنوات خلـت جوفـاء مهـتّزة.








كانت كلمـات نـادر وتصرّفاته تنكـت في صفحـة قلـي بحـبر أسـود، وأنـا الـتي
















والحـزن تــنزل عـلى تربـة محايـدة. فيـترك والــدك الشـقّة لسـاعة أو بعضهـا







 وقـت رجوعـه ليدخـل الشـقّة! أيقنـت حينهـا أنّ أمــــا ذا بــال يشـغله.









 مبتسـمة في الصـور الـتي يحتفـظ بهـا؟


 بانشـغاله معـك، يرفعـك ويقفـز وإيّاك ويجـري ويـدور حولـك ويمسـك بكفّك

ثـمّ يدفعـك عـلى الأرجوحـة. فأنسىى، وتــروح عـنـيّ لحظـة الشـكّ العابـرة.


























M9
facebook.com/groups/exchange.book

دون جـدوى. لــم أسـتطع منـع نفـسي مـن مراقبـة السّـاعة الــتي بــدت لي




 تــك الثيـاب مـن أجـل نزهــة بالخـارج!
عــاد الشـعور المتشـائم ليكتسـح السّـاحة ويفــرض سـيطرتـا









 حـين تـوارت الشّـمس في الأفـق مؤذـنـة بالمغيـب، أصبحـت الحقيقـة ناصعـة

مؤلـم للغايـة، أنّ تحـلّ بـك مصيبـة، ولا تـدري بمـن يمكنـك الاتّصـال.. أو ممّـن يمكنــك تلقـي المواسـاة.


 بها الخـبر، وقـد تماسـكتُ وسـيطرتُ عـلـى شــات روحي، فـلا تنفعـل لانفعالي.


 ومـن دون مقاطعـة، ــــمّ قالـت: - سأتحرّى عن الأمر وأعاود الاتّصال بك.

 صبـاح اليـوم التـالي، وردني اتنّصالهـا:



 قاطعتها في وجوم: - لا.. لا أريد أن أبلّغ.

 الجـدّ قبـل بعـض الوقـتـ...



 بدورهــا. ثـمّ توقّفـتُ عـن البـكاء، وقلـت بصـوت متماسـك تشـوبه بحّـة:

- ماذا سنفعل الآن؟
- إن كان قد سافر إلى الجزائر.. فإنّ القانون الفرنسيّ لن يطاله..
- قلت إنّني لن أبلّغ!



الـديوريكاها.. وجدتها!

- نسافر إلى الجزائر!
- نسافر؟
- نعم ، أنا وأنت!

كنـتُ أطلـب ببسـاطة مـن المحاميـة أن تـترك أشغالها وموكّليها وقضايِاهـا،

 قلـت متلجلجــة:

- لقـد حافظـت عـلى مـيراثي.. لـم أصرف منـه شـيئا بعــد.. سـأدفعه كلّـه إذا


تريّت قبل أن تقول في هدوء:

- احتفظي بميراثك.. ودعيني أفكّر في الأمر. لم أتوقّع أن تتصّل بي مساء اليوم ذاته لتبدأ كلامها قائلة:

> - سنكون كمن يبحث عن إبرة في كومة قشّّ!

سألتها غير مصدّقة:

- أنت موافقة؟


 والتّـواري عــن الأعــين. مـتى تريديـن أن نسـافر؟


## $* * * * *$

عـدت إلى الصّفحـات الأولى الــتي خططتهـا وهممـت بتمزيقهـا. مــا الــذي








 بإيمـان نقيّ ولا بعاطفـة تطهّ ســر سـامية. كـــت شـابّة سـقيمة القـلـب والــرّوح،








 أيّام












 نكـن تفـارق ظلّه مـا دام موجـودا في الشـة








 أعلـم أنـك ستسـلوني خـلال وقـت قصـير. تبــي في الأيــام الأولى بـــوّة وتنادي










 في تفكـير سـلبيّ موجـع. أتوقِّف عـن الحركـة وأغطي فمي بكفّي لأمنـع شـهـة





يخرجني رنين الهاتف من استغرايق المؤلم. - أستاذة رنيم .. أنا بخير ، شكرا لاتصالك.



 دقائـق كانـتـ كافيــة لتقطـع وتـــيرة البـؤس الــذي سـيطر عــليّ في السـاعات الأخـيرة.

بـين اللحظـة الـتي كنـت تسـتكين فيهـا نائمـا إلى جـواري في شـقتنا الباريسيّة،

 مـرّت تسـعة أيّــام بلياليهـا

 شـهد مولـد نـادر -كمـا تذكـر الشـهادة- شـارعا شـارعا. طرقنـا الأبـواب مثــل






 وكانـت الــرؤوس تهـتزّ في كلّ مــرّة علامــة النّفــيـ

 - نعم أعرفه.




 العثـور عليـه؟
 بنـبرة ماكـرة بعـد أن أخفى الورقـة في جيبـه:

- لكنّ المنزل بعيد من هنا.. وسنضطرّ إلى ترك أشغالنا لمرافقتكم .

 في كبريــاء ورافقنــا إلى السـيّارة.










 بالصّمـتـ، أو هكــذا بــدا لي. كانت تلـك الأفـكار تشـغلني، حـين أطلّت امـرأة مـن وراء سـور مـنـل مجاور،



اهتمام الدّليـل كان واضحـا رأيتـه يخطـو باتجاهها يستـفسر. التفـتُّ إلى رنيـم




ليقـول:

- عشيرة الشاويّة، عند جبل الجرف من ولاية تبسة.

جبـال الأوراس، لــم نكــن ذات شــبه بجبـال الألــب الــتي تزلّجــت عـــلى
 في شـكلها، مرتفعاتهـا وأوديتهـا، خضرتهـا



 نقـاء في ذاكـرتي في صفـاء ثلوجهـا البيضـاء وسرور الطفـــة البريئـة الـتي كنتها،









والشـاحنات والجـرّارات الـتي حـضر عــلى متنهـا أقـارب وجــيران ومعـارف مـنـن



 للأستاذة رنيـم رافضـة تـرك مـكاني مـن السـيّارة: - اذهبوا واستطلعوا الأمر.. سأنتظركم هنا.

هــل كنـت أخشى لحظتهـا أن أفقـد أبـاك؟ ألــم أكـن قــد فقدتـه بالفعــل


 - سنذهب معا. لا آمن أن يقترب بعض الصّبية من السيّارة وأنت وحدك. نزلـت عــلى مضـض. دفعــت رنيـم كرسـيّي المتحــرّك وعبرنـا البوّابـة. كانـت الـت







 قدميـه ذات صبـاح كلمـة الدّعــوة؟

 العلـف والقمـح يظهـر مرتفعـا شـامخا مـن وراء الــدّور الــتي تسـتقبل الــزوّار.

عنـد منتصـف الطريـقَ، يقـف شــيخ سـبعينيّ في ثيابـه الرّيفيّـة التقليديّـة. يرمـي

 يحـيّي وفـود الـزوّار بابتسـامة عريضـة تشـهـد عـلى فرحــة حقيقيـة لا مجاملـة فيها. كأنّ كلّ هـؤلاء البـشر الذيـن سـيطعمون مـن مائدتـه الليلـة قــد أسـدوه معروفـا! وبــن الفينـة والأخـرى، يلتفـت إلى عمّالـه المتفرّقــين في حركــة دؤوبـة

 تطبـخ في قـدور عميقـة مـع المـرق والخـضر في مطبـخ خارجـيّ مرتجـل. ربّمـا ذبحـت العـشرات منهـا تلـك الليلـة.

طالعنـا الرّجــل مـن دون أن تعـبر ملامحـه سـحابة مفاجــأة، كأنّ وجودنـا

 النّسـوة. دلفنـا إلى الفنـاء الدّاخـلي الـذي أسـدلت عـلى منفــذه سـتارة تحجـب

 ونسـاء مـن مختلـف الأعمـار، يجلسـن في حلقـات، متربّعـات عـلى أكلمـة بيتيــة الحياكـة، ويتكـئن إلى وسـائد خشـنة مرصّفـة عــلى امتـداد محيـط الحائـط.


 فتلصــق في كلّ كــفّ قـرص عجينــة ســوداء تميــل إلى الخـــرة. وهــنّ في كلّ هـذا، يلبسـن أقمشـة مزركشـة زاهيـة في مهرجـان مـن الألـوان، كأنّمـا يتنافسـنـ

 والـضرب عـلى الدّفــوف والرّقــص.





 لــم أفهمها، ثـمّ ترجمـت لي رنيـمر: - عسى ألا تكون السّفرة قد أرهقتكم؟






 ضرّتي وأصفـع والـدك متربّعـا عــلى منصّـة الزّنّةـا






 - انتظري هنا، سألقي نظرة.

أغمضـت عيـنيّ لبرهــة أخنــق الألـم وأعتـصره حـتىّى يبقـى في الدّاخـل ولا

ينفضـح أمـره هف شـكل دمـع أو تغضّـنـن جبـين. تـمّر سـعيت أشـقّ الصّفـوف،














 ذاكرتكا










ذراعيّ في لهفـة، وذبـتُ وإيّاك في عنـاق حـارّ تخللتـه العـبـرات والشهـقات مـن










 وأنـت مسـتكين في حضـني. ولحسـن الحـظ لــم تتأخـر رنيـم كثـــيرا. دخلـت لاهثــة تعتـذر، فقالـت جدّتـك

- لقد خمّنت هذا. الولد لم يسافر برضا أمّه، أليس كذلك؟





 عنها رنيـمر: - اتري الولد الآن.. فقد حان وقت ختانه.
- ختانه؟

صدمـت. عـن أيّ ختـان تتحـدّث؟ وـــم نكــد الدّمـاء تعــود تدريجيّـا إلى
$\mu \varepsilon$
facebook.com/groups/exchange.book






 سـمعتهم فـوق الشـبهات وكلمتهـم بألـف عهـد وميثـاق.









 سـأقرأها في ملامحـهـ
وفي فـورة شـجاعة مفاجئـة، اسـتدرت إليـه، فتسـمّرت مـكاني. مـا كانـتـت تــكـ النظـرة الـتي طالعـني بهـا؟ كانـت مزيجـا عجـا






 اطمـأن عليـك.



 بعبـارات مبهمـة، تشـجّعني عـلى الأكل. تقبّلــت منهـا الطعـا



 واصلـت تجاهلـه وتشـاغلت بـك، فقـال بعــد صمـت قصـير: - عسى ألا تكون السّفرة قد أنهكتك؟
 كبحـت جماحهـا. - يجب أن تنالي قسطا من الرّاحة.









عـلى الليـل الـذي خيّـم بالخـارج جعلتـني أتمتـم بكلمـات اعـتراض فاتـرة. لـم







 مجهـدة هـي الأخـرى. قالـت بابتسـامة صغــيرة: - سيكون بخير. لا تقلقي. داعبـت خصلاتـك المسـتكينة عــلى جبينـك ولبثــت ســاهمة. ســألتها في اهتمـام:

- هل تحدّثت إلى نادر؟

أومأت برأسها أن نعمر. واستمرّ صمتها. هتفت في جزع - رفض أن يعيد إليّ خليل أليس كذلك؟ - من الأفضل أن تتحدّثا. ندّت عنّي ضحكة ساخرة.

 يهديهـا صبيّا؟ طفـلا مـن غيرهـا؟!
لــر يبـد عليهـا التركـيز عـلى مـا أقـول. أضافـت بعــد برهــة قصـيرة بنفـس
اللهجــة الواجمـة:

- يجب أن تتحدّثا.
rrv
facebook.com/groups/exchange.book




قلـت ذلـك وكفـي تشــد عـــلى ذراعــك في عصبيّـة، حــتى اسـتيقظت باكيـا. احتضنتـك أكفكـف دمعتــك وأذرف عـشرات غيرهـا.


 فترجمـت عنهـا: - تريدك أن تذهبي معها.



 أدارت جدّتك دفّة الحديث:

- أنـت لـم تطلّقها أليـس كذــك؟ أخـذت الولـد وجئـتـت بـه إلى هنـا. لمـاذا كذبـت عــليّ؟
كانت توبّخه أمامي، كأنّما تطمئنني إلى أنّني لن أُظلم عندها
 سـنين. مـاذا نقـول لهـم الآن؟

 بها المقـام.
 هـل هنـاك أمـل بـاقٍ بعـودة الميـاه إلى مجاريهـا؟ لم ينظر إليّ وهو يقول بسرعة مغلقا كلّ الأبواب دفعة واحدة:
 أن أطلقها مـتى أرادت، بـشرط أن تتـنـازل عـن حضانـة خليلـ صرخت من دون شعور وقد فقدت السّيطرة على رباطة جأشي: - بل تطلقني غصبا عنك، وابني يبقى في حضني!

 اقترفـت لأسـتحق منـه كلّ هــذا النّــران؟

 أطمع في أن يستقرّ بكمـا المقـام إلى جـواري. سارع يقول:

الخشـنة.

 تناسـبني؟ قلـت برغبــة جامحــة في العنـاد: - لا أعرف، لم أجرّبها بعد!

 البقــاء! لكنّه كان أكتر عنــدادا، اسـتمرّ يقـول: - وعالية؟ لن ترضى بأن تكون لها ضرّة. وأنا وعدت عمّي، وسأي بوعدي.

وعـد عمّه؟ هـل هكـذا يتـمّ الـزّواج في بيئتـك أيهـا الجبـلي الجلـف؟ حبسـت


غادر مكانه وصفق الباب من دون كلمة إضافيّة. - سأفهم ما الذي يحصل هنا.. أعدك أنني سأفعل!

 ألـم أخـبرك؟ مـا مـن حديـث بينــا! لكنّها همسـت فجـا لحـأة: - تحدّثي إليه على انفراد. هناك أمر يخفيه. - أيّ أمر؟ أنت تعلمين إذن؟

- حكى لي بالأمس.. وحاولت إقناعه بالمصارحة، لكنّه مصرّ على الكتمان.

أخذت الغربان تنقر فِ رأسي في حماس متزايد: - لا حاجة لي في أن أعرف، إن لم يرني أهلا لسرّه!

طويـلا بعـد أن غـادرت رنيـم مكانهـا، بقيـت أقلـّب الأمـر في رأسي في ضيـق










يتّخــن صبغـة منطقيـة. وعـادت إليّ بعض السّـكينة. عجيـب أن تنتابني السّـكينة
 لعيـب فيّ! كلّ شيء آخـر يمكـن التّعامـل معــهـ





 مـا دام الفـراق وشيكا؟ ثـمّ جـاءـ

 بلغتهـنّ الـتي لا أفقـه منهـا حرفـا لا لا
 انفضـاض جمعهـنّ ووصـول أبيـك.






 الصّعـداء.

جلس مـن الجهـة الأخـرى، يفصـل بينــا السّريـر الـذي ترقـد عليـهـ بحثـت عـن الكلمـات الـتي تدرّبـت عليهـا لسـاعات، وتاهـت مـنّي سـاعة احتجتها! ربّمـا

كان نـادر أيضـا يفكـر، أيّ المفـردات أنسـب لقطع حبـل الصّمـت، حـتّى قلـت بصـوت متخاذل:

> - لقد عرفت.. بما حصل معك.

رفـع رأسـه مثـل الملـدوغ، واتِّــعت عينـاه مـن وقـع المباغتـة. ردّد غـــير
مصـدّق:

- عرفت؟ من أخبرك؟ الأستاذة رنيم؟

نفيت بسرعة:



 الهـواء!

> أطرق متأثرّا. كان على وشك البكاء. قال بصوت متهدّج: - أمّي.. وأخواتي.. وعمّي.. لا يجب أن يعلموا.. سألته في حذر:
> - وعالية؟
> - عالية تعلم.



متابعـا:





وحفيدهـا، كليهمـا موفـوري الصّحـة والعافيـة. لا أريـد أن يكـون كلّ مـا يأتيهـا



 وبالصّغــير.

مصدومة كنت، لا أعي ما يقول. ردّدت متأتأة: - ستّة.. أشهر؟

- بل خمسة ونصف.. مضى أسبوعان مذ أعلن الطبيب الأجل.
 التقــّي، علّــه يفصــح عرضـا: - وأنا؟ وأنا في كلّ هذا؟
- أنت! وهل هناك ما يُتعبني ويسحقني من الدّاخل غير التفكير فيك؟











قاطعته مزمجرة:



 أهلـك! توقـف عـن لعـب دور البطولــة فِ مخيّلتـكا




 بكيـت أبـاك وبكيـت نفـيـي، وبكيتـكـ

يطلـع عـليّ نهـار جديـد، وأنـا امـرأة أخـرى غــير الـتي باتـت لِيلتهـا خرجــت







 واقعيـا آنـذاك.
مشاعر الغيـظ والقهـر والهـوان والغضـب والغــيرة.. كلّهـا انصهـرت في بوتقـة واحـدة في أثنـاء نومـي وذابــت، ولــم تخلّـف في نفـسي إلا بقايـا ذريّتها رمـادا
 حــين صفعـت والـدك بكلمـات قاســية. لــم تكـن قسـوتها إلا صــدى للجــرح النّازف الـذي غـار عميقـا في صــدري. ولكنـّني اليـوم امــرأة أخــرى.


 لأدرك مـا عنـاه؟ لـو أنّهـا كانـتـت تعلـم مـا أصـا
 قبـل أن يظهـر المـرض للعيـان، فتـدلّ عليـه أعراضـه وبصماتـه الـتي يخلّفهـا

عـلى الجسـم والـرّوح.. هــذا مـا أراده.






حـال!

- المكان هادئ هنا.

قطعتُ الصّمت في محاولة لرأب الصّدع الذي شققته بالأمس.


 أمـام عيـنيّ...

 التغيـيـيات الــتي طـرأت عــلى القطـع الجامــدة.










يلتفّ عـلى قلوبنـا. نغلـق أبوابنـا ونتلوّـص عـلى الشـارع مـن الشـيش الخشـبـ المغلـق، كلّما تناهى إلينـا دويّ إطـلاق رصـا


 حـين دنـا الأجـل؟

نــدّت عـنّي زفــرة طويلـة. كأنّ كلماتـه تتكــدّس ثقــلا عــلى صــدري. فيواصــل تــزف الذكريـات:








 تفهمـين مـا أعـني؟ ألـي
أهـزّ رأسي في صمـت. لـو كنـت كلّفـت نفسـك عنـاء الـشرح لكنـت فهمـت
 - لا أريد أن أنزل من القارب. نظر إليّ مستغربا. فأردفت بسرعة:



 ووطنه؟ ينشأ بعيدا عـن جدّته وعمّاته وإرثـه الثقافي والحضـا
 ذلك. لكتّني اندفعتـ:
 فرنسا، غيري أمّي. إن توضّلت إلى إقناعها، فستحضر للعيش معنـا وإيـا وإلاّزرتها

 جيناته خليط نطفتين.

- هل تعديني؟
- أعدك!



قلـب آخـر صفحـة مـن الرسـالة الأخـــرة، وبقـي محدّقـا في الـورق في جمـود.
 جا لسا.

> - قال في وجومر: العشاء جاهزا. - لم تفي بوعدك له!

انتبهت إلى الرزمـة الـتي عـادت مكدّسـة بعضهـا فـوق بعـض. أنهى القـراءة إذن.

- بــلى فعلـت.. مــا وسـعني ذلـك! لكـنّ الظـروف لــم تكــن مواتيـة طـول

الوقـتـ.

- ما الذي حصل.. بعد اتّفاقكما ذاك؟

جلست، تضمّ قبضتيها عند حجرها، وقالت مسترجعة ذكريات بعيدة:

- بقيـت هنـاك إلى جـواره. أرسـلت إلى أمّي أعلمهـا بقــراري. ورغــم كدرهـا،






 وسـبعة وثمانيـة، ثـمّر سـنة.. مـن دون أن تبـدو عليـه علامـات انهيـار حيـويّ

أو استســلام لمــرض فتّـاك. نعـمر، كان يعيـش بفضـل المسـكّنات. نعــم ،


 ونعـوّض عـنـن تـــك السّـويعات الـتي أهدرناهـاهـا في الخصـامـ

- كم استمرّ ذلك؟
- ثلاث سنوات إضافيّة!
- كان الطبيـب النفـسيّ محقِّا إذن؟ حظـي بجـوّ عائـليّ مريـح مــدّ في عمـر مقاومتـه.

هزّت رأسها مؤيّدة وتشاغلت بسكب القهوة في الفناجين الصغيرة.




 يـودّع الأشـياء ويبثّهـا الكثــير مـن المشـاعر، لعلّهـ لا يلقاهـا





























 لبرهــة وقالـت، بينمـا تتطــاول نظـرات خليـل لاكتشـاف مـا يحجبـه الغــلاف: - وفي تلك الفترة وقفت على قدميّ من جديد.. واستغنيت عن الكرسي.. - حقّا؟ كيف حصل ذلك؟

- هنـاك أزمـات تدكّنـا.. وأخــرى تُخـرج مـن الأعمـاق أفضــل مـا فينــا وتلـكـ












 الخـراف والبقـر، لا يؤنسـني غـــير الثغـاء والخــوار!



 تـــاول ابنها الألبـوم: - ألا يليـق بي هـذا الشـكل؟ ليـت الزمـن يعـود إلى الـوراء.. وأبقـى هنـاك إلى
- سألها في اهتمام: لمعلي؟
- كانـت ابنـة عمّـه عاليـة تجتهـد لتحتـلّ المشـهد وتثبـت حضورهـا. كانـت

تطبـ، وتتـفوّق عـليّ في الطبخ عـلى الـدّوامر ـحاولـت أن أتعلّـم أصنـاف الأكل


ضحكا. كانت ضحكتها رثاء لحالها، وضحكته مواساة حانية. - ذهبــتِ لأنّـك خــسرت »معركــة المطبــخ؟ هنــاك معـارك أخــرى في »الحــرب《 مــن أجــل البقـاء!

- كنــت أقنـع نفـسي بأنـّه لا ضــير مـن تـــرك تــــك المهـام لهـا.. الطبــخ




 - آه! لديّ إخوة غير أشقاء إذن!





 يفـترض بالأبويـن معــا تقديمهمـا
قبـل وفاتـه بأسـابيع، اكتشـفت أمـر الرّسـائل. كان يكتبهـا في هــدأة اللّيـلـ،















 للأعمـال الصغـيرة نفـس معناهـا القديـم لديهـا





































وقـد جـاء خـلال شـهور قليلـَه حـدث حسـم الـتردّد. ماتـت أمّي، بسـكتـة
 لفـترة طويلـة بعدها.كنــت أديـن نفـسي لتخــليّ عــن أمّـي في مرضهـا





رجعـة.




 بفرنسـا إلى الأبـد!










 تصـبّ في اتّجـاه واحـد.. وحـده الوفـاء لعهـدي تجـاه نــادر لــم يكـن بمقـدوري





 أصمـد وأبقـى شـامخة مـن أجلـك.









 وطمسـت معالـم البلـدة الريفيّة.










 - ما هذه؟

كان قـد سرح في ألبـوم الصّـور، ينعـش ذاكرتـه المتقادمـة ويبحـث في ثـناياهـا
 ورقـة أخــيرة، كانـت مطويّة أسـفل تـلّ الرّسـائلـ. - عنوان.. عنوان فندق في باريس.

دلـف إلى المكتـب، وهـو يشـعر بـأنّ أشـــياء كثــيرة تغـيّرت مــن غـــادره آخـر

 سـتتراكم في مسـاحة اليـوم الجديـد، إضافـة إلى مواعيـده المقــرّرة.





 تخفيفـا للصّدمـة؟ يحـاول أن يمـيّز شـبها مـا، بـين صـور أولئكـك الغربـاء الذيـنـ

يتلصّـص عـلى حياتهـم الخاصّـة، والرّجـل الـذي يعرفـه مــن صـورة وحيــدة










 يتأمّل صورتهـا. سـجّل معطياتهـا في ذاكـرة جهازهـ سـتخبره ديانـا إن كانـت هـي »رنيـم شـاكر" المعنيّـة.
في جيـب بنطالـه، تسـتقرّ قصاصـة الـورق مـع بيانـات الفنــدق. ربّمـا عليـه

 وأخـت غـير شـقيقة. ومـاذا يعـني أن تمتــدّ شـجرة العائلــة، في تـــكـ الآونــة






 ماليّة سـخيّة، فيفضحـهـه في وسـائل الإعـلام!











طالـع سـاعته، كانـت تشـير إلى الثانيـة ظهــرا. سـينتظر بعـض الوقـت قبـل أن يتّجـه إلى العنــوان.

- جانيت، اتّصلي بالخبير المعماري رجاء.


 دقّات موقّعـة عـلى البـاب، تلاهـا اقتحـام برونـو لعزلتـه بحضـوره المهيمـن. اقـترب بمشـيته المعتــدّة وابتسـامته الـودود: - عرفت أنّك كنت في إجازة يوم أمس. هل أنت بخير؟ - بعض الإرهاق، لا غير.
- اهتمّ بنفسك جيّدا. يجب أن تكون في كامل لياقتك يوم المقابلة! قاطعهما صوت جانيت على الهاتف الدّاخلي: - أستاذ دانيال، الخبير على الخطّ.

ضغـط خليـل عـلى زرّ الـردّ في اهتمـام وانـبرى يحـدّث الخبــير، بينمـا وقـف برونـو مسـتمعا.
77.
facebook.com/groups/exchange.book

- نعــم سـيّدي، نحتـاج تقريـرا مسـتعجلا بشـأن أحــد البيـوت المهـــدّدة
 ممتـاز..

ما أن أغلق الخطّ حتّى بادره برونو في ضيق: - هل تعمل على قضيّة متعلّقة بإسناد مبان قديمة في منطقة الزلزال؟ رمقه خليل بدهشة: - هــل كنـت تعلــم بشـأن ذلـك؟ أنّ بيوتـا عــلى وشـك الانهيـار تؤهّهـل للسّــكن، بعلــم الدّولـــــ - اسمع، هـذا يحصـل منـذ سـنتين.. ولـم يحصـل أن انهـار أحدهــا لذـــك


 زفر برونو وبدا محتدّا وهو يستطرد: - دانيـال، ابـق بعيـدا عـن هــذا الموضـوع رجـاء! أنـتـت الآن مرشّح للبرلمـان،




 الـردّ، فـأردف برونــو:








 تسـارعت الأنفــاس في صــدر خليـلـ أصبـح الأمـر شـكـلا مـن التّحــّي: - إذن فلنترك الخبير يؤدّي مهمّته، ويثبت صحّة ما تقول!
 النّفـس:

- العناد لن يكون في صالحك! لوّح بسبّابته في تهديد سافر، ثمّ استدار على عقبيه ومشى خارجا. أسند خليل جبينه إلى كفّه وأغمض عينيه في إعياء.






 مثخنـا بجراحـك، صفـر اليديـن!


 رفـض التماسـه بوقـف أعمـال الهــدم.

ماذا تقول إذن؟ الوطن للجميع؟! يا للهراء!

تشـقّ السـيّّارة طريقهـا في زحمـة السّــير الباريســيّة، وخليــل ســارح شـارد
















 لا يمـيّز ملامحــه.



 خلـف ظهـره. حـين استدار، رأى السـيّدة ذاتهـا تشــدّ عـلى ذراع زوجهـا، ليقفـا معـا في اسـتقباله.







 واسـعتين تلتهمانـه بينمـا تكفكف الدّمـع المنهمـر. تكلّـم أخـــيرا:

- كيف حالكم؟ هل كانت سفرة طويلة؟





 مـن واجبها إيصالهـا. قاطعـت زوجهـا لتـشرح:

 اعتـبرت مـن حقّي أيضـا أن أعــرف عنـهـهـ .
 الــذي يكلّف نفسـه عنـاء السّـر مــن بلــد إلى آخــر لإيصـال رســائل متأخّـرة؟

ㄲา
facebook.com/groups/exchange.book

بـين طيّات كلماتها، يصلـه تأكيـد ضمـنيّ عـلى وفـاة الرّجــل الـذي مـنّى نفسـهـ بلقائـه. كانـت فائـزة تواصـل شرحهـا:






- هذا نادر.. وهذا خليل.



 - أمّي.. كان بودّهـا أن تـراك، مرّة أخـرى. لكتّها ترهــب الطائـرة. لـم تشـأ أن ترافقنا..

مـاذا تطلـب الآن؟ أن يسـافر هــو إليها؟ أن يـزور زوجـة أبيـه الــي عكّـرت
 تعبـيره المهـذّب، بينمـا تابعـتا




آه. هناك ميراث إذن في نهاية الأمر!
دفعت إليه ظرفا مغلقا. تحسّسه في فضول واهتمام .

- صكّ ملكيّة نصيبك وأمّك من أرض أبي.

تلك الأرض الصغيرة؟ ميراث هزيل إذن.
"
facebook.com/groups/exchange.book

- إضافـهة إلى نصيبـك مـن تركــة جـــيّي.. عـمّ أبي. كان قــد أوصى لأبي، ولـك
 عقديـن ماضيــنـن

 قبـل أن يعـود بنظراتـه إلى فائـزة وزوجهـا - لا أدري ماذا أقول! - لا تقل شيئا.. هذا حقّك. تضيف مداعبة:
- إن كنـت لا تعــرف الشـاويّة، فــالأرض بالنّسـبـة إليهـم أغـلـل مـن الذّهــبـ
 أجلها! لذـلـك لا تسـتهن بمـا يُعـرض عليـكـ اليـومر.. فالأمـر قــد لا يتكـرّر عـــلى مـرّ عصـور مقبلـة!
يبتسـم ، ويـسرح مفكّـرا بمـا يمكنـه فعلـه بمبلـغ مماثـل. أبـواب كثـيرة تفتح،
ويتسـع مجـال الإمكانيات.



 أن تلقاهـنّن. يرسـل سـلاما باهتـا لأمّها المتخلّفـة وراء البحـر. لا يعـرض عليهـا
 المسـافة لتكتفي بثلاثــين دقيقـة مـن وقتـه الثّمـين. يسألها في فضول وهو يهمّ بالمغادرة: - ما الذي كنت لتفعليه لو لم أتّصل اليوم؟
- كنـت لأنتظـر لنهايـة الأئَام العـشرة الـتي حجزتهـا في الفنـدق، ثمّرّ أرحـل.
 إليـك الظـرف في كلّ الأحـوال.






 مـبرّر لـه.
 تبـدو قلقـة أو متوتِّرة. إنّها غاضبـا



- حدثت أشياء كثيرة هذا الأسبوع. لقد عرفت من أكون!

تديـر إليـه نظـرات ملؤهـا الاسـتغراب وغيـاب الفهـمر. يـشرع في الحديـث،



 تنطلق قسـماتها وتعاتبه بحنـان، مـا كان عليـه أن يخفـي اكتشـافاته ويحتفـ

بهـا لنفسـه! يفاجـأ مــن ردّة فعلهـا الهادئــة والسلسـة. عانقتـه بحـبّ وهـي

- خفت أن أفقدك بنهاية الانتخابات.

 سِسـألها متقصيّـا:
- ألا يضايقك تاريخ أبي.. ولو قليلا؟ تبتسم في دلال:
- بـل هـذا يضيـف طبقـات مـن الإثـارة.. أنَّ نكــون ســيل بعـض الرّحّالـة الشرقيّـين!




 الظريـف عـلى شـكل رأس أرنـب، وتحتضـن دميـة تبـيـي. - ألا تسكتينها؟

تدسّ المصاصة في فم الدّمية، فتسكت. تقول مريم باسمة: - أحبّ أصوات الأُطفال.. ألا تحبّها؟










 اسـتغراق قبالـة النافـذة يرقـب قطـرات المطـر الـتي أخـذـت تتسـاقط بهـدوء

في الخـارج.
لم يكتب حرفا إضافيّا في مسودّة الخطاب.

في كلّ دائـرة انتخابيّـة، يـتراوح عـدد النّاخبـين مـن أصـول عربيّـة بـين ربـع





 وقـد تنهي مشـواره الســياسيّ بضربـة واحــدة!

 نفسـه في الـكلام المنمّـق الممطـوط الفضفـاض الـذي رُصّ عـلى شاشتـا يمكنـه أن يجلس أمـام الجماهـير ويتقلّد الابتسـامة المتملّقـة ويـردّد عبـارات




 تطـرأ الفكـرة في ذهنـه، مثـل بـذرة نمـت تحـت الأرض وامتدّت جذورهـا








 مـاذا عـن أولئك الذيـن هــ ״ ״مـن طينــه«؟ رفاقـه الذيـن دعمـوه وشـجعوه


إنّها سياسة. مجرّد لعبة سياسيّة! والغاية تبرّر الوسيلة!



 الــذي منحـك صوتـه؟ تعـاوده كلمـات ديانـا في القصاصـة الـتي صـدّرت بهـا
"هــذا تاريخـك، ميراثــكـ.. احملـه عـــلى عاتقـك وسر بــه في الطريـق الـتي





 الخـاصّ. بعـد رنّتــين، جـاءه صوتهـا - أسـتاذة رنيـم شـاكر؟ معـذرة عـلى الإزعـاج.. أنـا خليـل الشـاوي. هــل يمكنـــا أن نلتقـي؟

تابـع الإشـارة الحمـراء عـلى جهـاز الملاحـة وانعطـف إلى يسـاره مذعنـا إلى الما


 الاسـم؟

 الوقـت لتغيـير اسـمها، مثلـه؟
 نظــرة فضـول تطــلّ مـن عينيها. مـا أن اسـتقرّ بهمـا المقـام ، حـتّى بــادرت

مسـتفسرة:

- كيف حال ديانا؟ مضى دهر على لقائنا الأخير! - لم تتغيّر.. لعلّها سجينة بإرادتها في الزّمن الماضي!

تبادلا بعض العبارات المجاملة والبسمات اللبقة، قبل أن يبادرها خليل:













 كلّ منهمـا تهديـدا جديـرا بالإبعـاد والطّمـس والإلغـاء! ابتسـمت رنيـم ـ هــل كان بحوزتهـا جــواب وإضافـة تقدّمهـا للشـاب الــذي

تمزّقـهـه هويّـــه؟







 rvr facebook.com/groups/exchange.book

قالت وقد خطرت ببالها فكرة: - انتظرني لحظة.
 المزيـد مـن الـورق القديـمر.





 القضيّة كانـت شـلالي الخـاصّ.


 عرفه في ليون، ثمّمّ واجه تهمة تفجير مختبر الكيميائيّات. سألها في فضـولـي

- ولمن كانت الغلبة؟
- تريد الحقيقة؟ لا أدري! إنّه صراع مستمرّ مـا دامـت الحياة. لـم أستطع









عنـصر بنـاء لا هـدم. ليـس ذلـك يسـيرا عـلى الـدّوام .. أنـت تنحـاز بطبعـك،





 ولعلّـهـه يصـل إلى نتائـج أفضـل ذات أت يـوم . انتبه خليل إلى الاسمر سألها فجأة:

- ذلك المتّهم ، كان اسمه عمر أليس كذلك؟ ما الذي حلّ به؟ أومأت رنيم برأسها وقد اكتست وجنتاها حمرة خفيفة:












## السبت YY ديسمبر YO•Y، السّابعة مساء.



 الأخـرى يتجهّـز بـاقي ضيـوف الحلقـة. دوره يحـين أوّلا.







 بالاستهانة. ألـم أقـل لـك؟؟ »الوطـنه و»الجميـعه في شـعارك الإنتخـابي، كلّهـم

لا يعنونـا!
يتّصـل بـه برونـو، سـاخطا يـأتي صوتـه عـبر الهاتـف. أيـن مسـودّة الخطـاب؟
 اللحظـات الأخـيرة. يـدرك أنّهـه يخاطـر بثقتهـم وصداقتهـم ودعمهـمر.. وربّمـا

 مـن مطـاردة صاحبـه، ويتجاهــل التّصالاتـه التّاليـة. لا فائـدة.
تعديـل الإضـاءة، أكسسـوارات تُغـيّر أماكنها في اللحظـة الأخــيرة، وتعليمـات المخـرج تُلقى في كلّ الاتِّجاهـات. بِينمـا يتّخـذ خليـل قـرارا. سـيفعل شـيـيا مـن

أجـل عائلـة رسـتم ـ يجـد وظيفـة لمحمّـد. إذا مـا أبقى عــلى وظيفتـه في المكتب










> ثمّ .. تصوير!

- معنـا اليـوم المرشّـح المسـتقلّ الشـابّ لمجلـس النّـوّاب، خليـل دانيـال الشـاوي. مرحبـا بـكـ

 بالســـؤال المتوقِّع والمرتقـب:
- أمامـي شـابّ فرتـسيّ تــربّ في ضواحـي الــي باريـي

 الفرنـسيّ؟ هــل سـيمثّل مصالـح الفرنسـيّيّن مـن أصـول عربيّـة؟






كانـت المقدّمـة تهـمٌ بإعـادة السّـؤال، حـين اتّحـن قـراره أخـيرا. سـحب كفّا فارغـة مـن جيبـه وشـبك أصابعـه في حجـره قائـلا: - سـيّدتي، هـل مـن أقاربـك وأهلـك مــن سـافر إلى خـارج فرنسـا وأقــام هنـاك؟

هزّت رأسها علامة الإيجاب وفي عينيها نظرة حذرة.


 آسـيويّ مثـلا؟ يتكلّمـون لغــة مختلفـة ولديهـم عـادات ألـات مختلفـة؟ أطلقت ضحكة متشنّجة وقالت مدارية موجة ارتباك عابرة:
 أصبـح قريـة صغـيرة في نهايـة الأمـر!







 أيّ فــرد آخـر- ويسـهر عــلى عــدم اســتثنائه مــن القوانـين أو حرمانــه مــن الحقـوق!

- إذن فقد اخترت أن تمثّل الفرنسيّين من أصول عرييّة؟




 لــم نقـف نحــن حمـاة للوعـي العــام ومصحّحـين لمخلّفــات ثقافيّــة باليــة، فمـن سـيفعل؟












 تحدّق به المحاورة غير مصدّقة. يبتسم في داخله: فجّرنا اللغم الاوّل. أنت عارٍ من الأسرار الآن.



 إخفائهـا تحـت طبقـات مـن الغمـوض والتسـتّر. وزن الفضيحــة يعتمـد عـــلى
rv^
facebook.com/groups/exchange.book

درجـهَ حرجـك تجاههـا. أمّا وأنـت تْتقبّلهـا ببسـاطة، فهي لا شيء في موازيـن الصّحافــة الفضائحيّــة. - هذا مثي.. مثير جدّا!







 مشـترك ولا ذكريـات. - لكـنّ الحـالات الـتي تتكلّم عنهـا محـدودة، وأغلب المنتفعـين مـن القانـون سـعداء به.. والمتـضرّرون..

- فرنسيّون يا سيّدتي!
- عفوا؟




 استمرّ مع كلّ جملة، يفجّر لغما إضافيّا. أحرق أرض المعركة.
لــم يكـن مـن المسـتغرب بعــد ذلـك أن تـتجاهلـه المقدّمــة حــتّى نهايـة
 ومحلّلـون سياسـيّون. علّقـوا بكلمـات باهتـة عـلى مشروعـه الجـريء، ثـمّ انتــلـ




شـغلتك قضيّة صادقـة، كشـفت زيـف كل مـا عداهـا.
حـين أعلنـت المقدّمـة انتهـاء البـتّ، تـرك مكانـه عـلى عجـل وغـادر القاعـة. لحقـت بـه سـيلين إلى الرّدهــهـة وهتفـت في حمـاس:

- خطاب رائع يا عزيزي! ولتقرع طبول الحرب!

استسلم لعناقها لثانيتين، ثمّ أبعد ذراعيها كالملسوع. تساءلت في جزع:

- ما الأمر؟
- هل تسمعين؟

كانـت أصـوات طرقـات وصراخ مكتـوم تصـل إلى داخـل إستوديو التصويـر.



 المحلّيـة تحمـل لافتـات عليهـا صورتـه مشـطوبة بالأحمـر ومشـوّهة بقــرون وأينـاب وعبـارات بذيئـة.

- يا إلهي!


 تخـرج عـن المسـلك الآمـن الـذي يتّبعـه سياسـيو الشاشـا
 العربيّـة والمسـلمة، يسـتنكرون أن يكــون رجــل اسـمه الثـاني دانيـال مرشّــا

يمثّلهـم.. وسـيكون هنـاك أيضـا مدافعـون عــن الثقافــة الفرنسـيّة الأصيلـة،
 الفرنسـيّين!








المبـاشرة والجانبيّـة المحتملــة؟











- إنّه برونو..

تنتبه إلى تكشيرته العابسة، فتقول بحماس: - أنت تواجه فرنسا الآن.. برونو لن يشكّل فرقا!

إنّهـا محقّة. فليتحـلّ بالشّـجاعة إلى النّهايـة. تمـرّ إليـه عـدوى حماسـتها. مـا


 ترتفع قهقهة برونو، وخليل لا يستوعب شيئا ممّا يقوله. - ســوف نفتـح النّـار عــلى وزارة الإســكان! الجميـع الآن يريــد أن يقاضيهـا

 الجماهـير، والحـرب الحقيقيّة سـتبدأ!
قهقهة أخرى تملأ أذنيه، قبل أن يهتف برونو منهيا الاتّصال: - ارجع إلى الميدان أيها الفارس، واصل إبداعك!
 ســيلين وقـد حيرّهــا سرحانــه: - ماذا قال؟

- أن أواصل إبداعي! العملاء يريدون مقاضاة وزارة الإسكان! أطلقت صيحة منتشية وقفزت مثل طفلة وهي تعانقه بحرارة.





 مـع ذويـهـه
تحـرّك فجـأة، ركـض باتّجــاه أحــد تقـــيّي التّصويـر، يسـأل عــن مخـرج

الطّـوارئ. تبعتـه سـيلين، لا تـدرك فيــرَ يفكّـر. هتـف وهـو يحـثّ الخطى في اتّجـاه المخـرج: - يجب أن ألحق بها قبل أن ترحل!

قطـع بضعــة أمتـار، ثـمّ عــاد أدراجـه بنفـس السّرعـة الـتي ولّى بهـا شــدّ


- أظنّ فائزة ستكون سعيدة بالتعرّف إليك وإلى مريم.




 مرآتـك؟ هـل يمكـن أن ينهـار زواجـك وتتنتـــر لـك سـيلين كمـا تنكّـرت ديانـا لنـادر؟

تعبر صدره موجة قلق، ثمّ يتبدّد الزبد. أوليست تلك سنّة الحياة؟ لا شيء باق على حاله. فليدع القلق لأوانه.

تمت بحمد الله

ヶл
facebook.com/groups/exchange.book

## v̌íll yous


ushana゙lg்̀.

كان كال ثييء باردا وناليا من الوثارة صٌ ق)

 الكّا
 مرتِ










## ăun





[^0]:    米米米

