## فؤادقنديِل


http://arabicivilization2.blogspot.com

匀 $\qquad$
سنسلة شـهرية لنشر القُصص العربى وانعالمى تصـدر عن مـؤسسـة دارالهـلال

الاشتراكات


(
د

 البــلاد اللعــريبـــة وودا - أهسريـكا وأوروبا


الهِيمةَ يَسدد مقَدها


بريد الاششتراكات
Email : subscription_dep@yahoo.com
الإدارة


|l|la الإصدار الأول
Telex 92703 hilal u n محَمدأبوطالب

المستشـارالفـنتى

محـَـمدرضــــوانـن



المكانبات
صص با

 : تك

فاكس :
FAX: 3625469


الثيريد الإلكترونى : الإمارات r آ
 darhilal @ idsc. gov.eg

## http://arabicivilization2.blogspot.com





الخطوط الفنان : محملالعيسوى
الغلان للفنان : عهرو الكغراوى
المتابعة : ياسرشعبان

## لست المــاك ولا الرجيم وإنما

بعضى على أرضى ويعضى فى السما
ويلُ لنورٍ فى السماء إذا ارتمى

أرضـا وطـوبى للـــراب إذا ســما
شُريفة فتحى

## من أنا ؟

ومم خلقت ؟ ولماذا أتصود إمكانية أن يكن شخصى المتواضع رواية ؟
 والهواء، ولست أنرى أى العناصر أغلب ، ريما كان الماء .. فلماذا أنا رواية؟
 الأشياء؟ ؟
أظنتى التهمت خمس جواميس ومل، ترعة صغيرة مـن السما ، وألف حجاجة ومائتى ديل وعشرين ألف بيضة ، وعشرين عربة نقل من الخضار وضعفها من الفاكهة ، وشريت عدة مـهاريـع من الماء وأربعين ألف فنجان من القهوة والشاى ، ودخنت ثُلاثِين سيجارة، وتجرعت نحو دلوين من الخمر
 السباحة ، ولبست ما يعادل إنتاج مصنع كامل فی يو يوم ، وتكالمت بما يكفى

 وتلقيت الكثير من الطعنات الجسدية والنفسية والسياسية والأبية . هل أنا رواية لأنى مشـيت على قَدمى عددا من الكيلو مـترات يزيد على الـى ضععف محيط العالم العربى جميعه من البحر المتوسط شمالا إلى اليمن والسودان وموريتانيا جنويا ، ومن المغرب على المحيط الأطالسى إلى الكويت
 ولبنان وفلسطين ؟
هل يمكن أن أككن رواية لأنى كتبت على أوداق تكفى لتـغطية مـيـدان

التُحـرير ، وأنى تعـاملت مع قـمـ السلطة وعـاشـرت المشـردين والسـوقـة ،


 بسبب ما تجمـ لدى من معرفة هـى خلاصة قراءة ما ما لا يقل عن عشرين ألف ألف كتاب ؟ أم بسبب ذلل الكم الهائل من الأحلام التى دأبت على زيلى زيارتى فور أن يحط جسدى وتنغلق نوافذ الفكر وتنسحب الدنيا من حولى ؟

 والفزع شهورا طويلة ، وعشت أسير الأوهام لسنوات ؟ هل أستـحق أن أكنو رواية لمجرد أن عشرات الكالِاب الضارية ، ضـالة وغير ضـالة، من الإنسان والحيوان ركضت ورائى مسافات طويلة ، ونهشت أطرافا من روحى وأحلامى وبعد لم تشبع ؟ أم لأنى سقطت من فوق الأبنية
 وسرقت عشرات المرات وخذعنى الأصدقاء بما لا يحصـى ؟

 مطالبى محـودة ، لا أسمـح لها باجتياح دماغـي الها وكرامتى وسـلامى ؟ أم لأن ثقتى فى الله بلا حدود ، وتعلقى دانمـا بوجهه المشرق الممتد بين السمـاوات والأرض؟
 والخيال ، إذ الدنيا نون كل ذلل غابة ومهزلة ومقبرة وجحر اللعفونة ومرتع للايدان ؟
هل اسـتـأهلت أن أكنف رواية لأنتى لازلت طفـلا يزعجنـى الشـر والعـالم الطائش ، وأضطرب .. أحـيـانا - إذا طلعت عليَ امـرأة جـميلة فى قـمـيص

شُفاف ، وأسيل إذا لمحت دمعة فى عين طفل أو أنثى حتى لو كانت عنزة ، وأفرح للربيع ولا أعبأ بالموت ؟ أم لأنتى عشت حياتى أواجه الكنب والجبن
 السكات إذا الظلم ساد ؟
قد يؤهلنى مـا سبق لأصبع رواية ، لكنتى أكثر من ذلك أو غير ذلك ... أنا
هذا الكائن الذى يقبع فى الصفحات التالية ينتظر بشنف عيون تأملاتكم .. مشغولا إلى حد الرهبة بالسباق المحموم بين الصدق والفن ـ بـين الحقيقة والجمال ، وأتصور أحيانا إنها جميعا تمتح من نبع واحد

## خـبطة الوعى

أفقت من نومى العميق على لكزة مفاجئة . سمعت أخى الكبير يتساءل مستنكراً

- كيف تتام وعبدالناصر يطلقون عليه الرصاص ؟! الاصي إ
 الجسدى ومن شبه غيبوية استمرت لنحو عشر سنوات منذ ولدت . كان ذللك فى أحد أيام أكتوبر عام ع190 الـي كانت سنى الطفولة مجرد زورق يسبح فوق مياه راكدة بلا ريع ، والعالم من حولى داخل شرنقة من الضباب والغمام والدال لكزة عجيبة ، لازلت أتحرن وأصعد وأهبط وأرضتى وأغضب وأنوب توقا للمعرفة بتأثيرها ومن قوة تحريضها الأكا الأسطورية .. هل أنا وحدى من طالته مثل هذه اللكزة ، أم كل البشر ؟ وماذا نكون بـونها ؟
اللكزة الأولى كانت بالطبع عند هبوطى الاضطرارى طازجاُ على أرض الحياة المدهشة.
لكزة 190 شا شقت عيونى ونقرت بقوة على زجا
 لكزة فجرت ولعاُ للمعرفة ومعانقة العالم لاتزال فورته تتنامى وتتأجع ، كالنار فى المقد كمالـا ألقيت إليها بقطع الخشب علا لهيبها وأضـاءت وبشت الدفء . فيما حولها
كتت تُعلم أيهـا الصـبى بشكل ضــبـابى أن عـبـدالناصـر ، ذلل الــــاب المصرى الذى يشبه الحربة المقدسة ، قد اقتحم الفضـاء الإنسـانى المتكس وقاد ثورة مع إخوانه ضد الملك وقاموا بتوزيع الأرض على الفلاحين البؤساء

الذين لا يدرث أحوالهم بدقـة شـبـاب اليـوم .. هؤلاء الفـلاحـن الذين تمت
 دمـائهج بشتى الوسـائل . غير إنسـانى بالمرة أن نتسى هذه الأوضـاع ونـن فى أحضان البيتزا والكتاكـي والهوت دوج لم تكن تعلم أن هناك طبقات متراكبة من السلطة تبدأ من الخفير إلى شيخ الخفراء ثم العمدة وعسـاكر المركز وضبـاطه ، ثم مـراء اء الأمن وكافـة



نفسه، وبعد أن كبرت أدركت ذلك وأصبح من السهل عليل أن تقول
 أحوال البلاد قبلها
 أضت افـ ، من قرشـين ونصف فى اليوم إلى خمسـة وعشرين ، وعن توقيع اتفاقية الجلاء ، لكنك ظللت مغرماً بعبارة عبدالناصـر الآسرة : (ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستـباده .. كمـا أنك لا تنسى المظاهرات التى كانت تبتلعك أمواجها تبل الثورة . فى الفـصـل الدراسـى تتناهـى إلينا هتــافـات الطلبـــة الكبـار يـندون
 ناظرنا فى مدرسة الثيخ لاشين كى يخرج التالاميذ للمشاركة فى المظاهر المرة قائلين : „اليوم حرام فيه العلم" .. لماذا كت أفر أفرح بهذه العبارة ؟ وكم فرحت
 أن تحط فى قلوب المشـاركين فيها ، والذين يقبـون بعيداً عنها ، ولعلها تعد بصورة أو بأخرى من الأدب السياسى الشعبى ، ولازلت أدهش لأن بعضها
 العالى من السنين نهتف أحياناً بمثل ذلك . عندما يرفض الناظر مؤكداً أن التعليم هو المقاومة الحقيقية وأنه أهم من



 الظاهرة وأجرى إليه وأندس بين الرجال لأصبح فى إلمقدمة ، وأتأكد من أنه
 وإخراج الكتاكيت بدلاً منها .. لم أصدق أبداً ، وريما حتى وقت قريب إنها خفة يد ، فقد كنت متبهاً جداً لحركة يده . أفهمك فوزى الذى كان يستمع دائماً إلى الرديو أن أحد رجال جمـاعـي الإخوان المسلمين هو الذى أطلق النار على عبد الناصر وهو يخطب بميدان المنشية بالإسكندرية . دهشت لأن مصرياً يحاول قتل رجل ينفع البلاد .. ولم أكن قادراً فى ذلك الـي الوقت على تصود إمكانية ارتفا ع الخاص على العام ، فـالفرد ليس أهم من


تتدلع المواجهة أحيانا بينهما ؟

كان لديك إحساس غامض بأن عبدالناصر أفضل من محمد نجيب الذى' سمعت بعض خطبه أثناء ركوبه قطار الرحمة ، وهو يقول اللناس : - تحابوا وتعاونوا .. ومن معه بطانيتان ، فعليه أن يعطى لجاره بطانية ، ومن معه رغيف فليقتسمه مع أخيه .
 والمسـاكين من عـابرى السـبيل ، الغريب أن مـعظم أفـراد الشـعب العـاطفى
 عميقة فی التغيير ، ويصرف النظر عن قضية الديمقراطية التى أشـر أحـر أـيانا بالتقزز من سـوء اسـتخـدامهـا هذه الأيام ، فإن ذهــاب نجـيب كان أمـراً

خرورياً ، وأتصود أنه كان عق.ــة على طريق الأهداف الأمولة لشعب تضنو جوعاً وفقرا وحرمانا

 علىّ أن أعرف مـاذا جرى لعبدالناصر والرجل الذى أطلق النار وتم القيض عليه
لا تتس الأستاذ ناجى مدرس الرسم الذى كتت تستكمل معلوماتك لديه . وكان مغرماً بقراءه „الأهرام"، وأحبيتها مثه لألك كنت تـيهِ فهو الذى يرعى موهبة الرسم لديك ويشحن روحك بالثقة . بينما كتت أطالم الصحف بحثاً عن السـياسة والأحداث التى تصمـم كالخيول الهائجة ، وألتمس الوهج البارق فى مواقف عبدالناصر الفتت نظرى الاني كتابات من نوع آخر تتسم بالطلاوة والجمال والجاذبية ، بساعدنى الأستاذ ناجى على قراءة بعضها ..

الكرة.
شهد أكتوبر عام 190 أيضأ زيارة جدى لأمى . حسين الجمل ، قادماً
 صنبى يحمل على رأسـه قفصاً كبيراً به ديوك ضخمة لها منا واقير كبيرة حادة ولها أعراف ڤانية فى حجم الكف ، وذيول ملونة وعالية وأجسـامهـا الريش الزاهى نو الألوان الفريدة .
تعودت جدتل أن تحمل لكم هذه الديوك مرتين فـى العام .. نعم أذكر أنِ هذه الديوك الكبيرة كانت قبل بسنوات تجرى ورائى وأنا ضغير وتيا وتنقرنى فى رأسى وكتفى ، وكنت أهرب صـارخاً بحثاً عن مـخبأ يحمينى منها .. ديوك بلدية غريبة لم أر يوماً مثلها ، وظلت بخيالى ورالى تراودنى أطيافها حتى, وظهرت بعد ذلك فى رواية "روح محبات" .

طرقـات على البـاب لا تتـوقف إلا عندمـا أفتـح وااجـده آمـامى فـى جـبـتـه

 يقول
ويقل أحشتيانَ : أيها الغلام.

- لماذا لا تكبر أيها الغلام ؟!

يخرج إليه أبى ، فيقول له الشيخ مصطفى - لماذا لا تطعمون غلامى يا شيخنا ؟
 وتصادقا رغم أن الشيخ كان يسبق أبى بعدة بسنوات ، اعتاد أن يزورنا كما كما مر بينها .. قضى الشيخ مـعنا ليلة متوهجـة ، تتاوشتها أحاديث متضياربة
 مصطفى:
 الإنجليز مخيبة للآمـال ، وأنها تسمح بوجود قاعدة للإنجليز فى القنال .. سأله أبى عن رأيه فى ذلك . قال الشيخ :


 أطماع الإخوان فى الحكم ومقاومة عبدالناصر لذالك .
انتقل الحديبُـــإلى مـوقف مـجلس قيـادة الثـورة من الأزهـر ، والعسكر
 وتسليم الحكم المدنيين فـأشرعت أدنى وكل خلايا جسدى .. إنها اللكزة .

اللكزة التى فتحت لى بوابة العالم الذى اكتشفت أنه كبير جداً ومعقد .. كنت
 وسط الشوارع والطبائع والحوادث والقسوة والحياة والموت والجمال والقبح والأمل والحب .. الأمل والحب .
ذكرينى يا نفس فــفتـى الأولى النســــان ـ ومن كانت له مـثل ذاكرتى ،
. فليوقن بالتف

 كاية فيه أن أسميك فؤاد مع إقرارى بأنه أسوأ .

## عائلة عميبـة

هل مـن حقنا أن نحكم على الأســلاف لأنهم اتخـنـوا قـرارات ، وسلكوا مـلوكاً مـا فى ظروف مـيـنـة ؟ أظن أن التقيـيم واجب ، إلا أنتا فـى الأغلب
 الالتبسة دون أن نراعى التركيبة النفسية ، أو نحسب حسـاباً لقدراتهم وقوى الضنغط المختفة التى تفرض شروطا جديدة تفضى إلى تغيير المسـار بما يناقض الرغبات الحقيقية المتسقة مـع الفكر والروح

 فهناك الأرض الشاسعة والتجارة والعبيد والعمدية .. وتدريجيا ، تراجع هذا كله وتحلل ، وعندما ولدت كان المتبقى أقل القليل مـع كثير من موجات الـيات البكاء على مـا فات وبعض التناحر حـول هذا المتاح ، ومـــا ولات كـات كثيرة وطائشـة لالخروج من القرية ، وتعلقاً بالآمـال الخابية ، وفى كل الأحوال ثمـة غطرسـ متعفنة بادت أسبابها.
جدى أحمد تتاوشه أمراض الكلى والبروستاتة ، يقضى معظم الوقت فى الدار ، تتسلى يداه بحشـو ورق البفـرة بالدخـان ، والانتقال من الظل إلى الـى الشمس فى الشتاء والعكس فى الصيف ، ويتابع مـا يجرى بغير اهتمـام ،
 ورقة ، وتكاد الدموع تطفر من عينيه إذا بلفه صـهيل فرسته التى أخذها

جدتى „كعب الخير" فیى المقابل شـخصيـة مهيبـة ، كلمتهـا نـأفذة على الجـيع ، يتمثل فـى تصرفـاتها تقريبا كل مـيراث الماضى ، ويتجلى على

ملامحها بقاياياه .. كتت معها يوماً وهى تضرب الأرض بعصـاها ، قادمة من
 الردفين ، عاليا ، يتقافز فى اعتزاز متصورا أنه فرس .. الخفير فى أعقابه

نادته قائلة : ولد يا عبدالعزيز.
 توقف الحمار فجأة ربما لمجرد سمـاعه صوت جدتى .. أسرع العمدة يهـيط

قائلا فى ذلة مفتعلة .

- أمرن يا خالة .

قالت بعد أن دنت منه :

- إنت قدها ولا مش قدها :

لم أفهم عمن تتحدث ، ولماذا هو ليس قدها .
قال العمدة .

- قدها يا خالة .. فيه إيه بس .
- لسه فيه عيال بينزلوا الأرض كل ليلة وينهبوها .

انطلق بحماس

- مستحيل يا خالة .. هو حد يقدر يهوب ناحية أرضك وأنا موجود . - ولو قدز وهوب -- أقطع رقبته ورقبة اللى خلفوه أنج بـت جدتى ثلاثة عـشـر ابنا وابنة .. مــات منهم ثالاثة وتزوجت ثلاث


 مـح الفجر يصحو الجد والجدة يشعلان النار فى موقدين تتدفس فيهـهـا براريد الشاى والقهوة وتصنطف الأكواب الصغيرة وفناجين البيشا المزركشة
 أجواء الدار أنفاس النار والدفء وروائح احتراق أغصـان التوت والكانور
 الحريصـين على جلسـة الكبـار ، وشـرب القهوة والاســـــــــاء بالنـار وتأمل


 وهو يبرم بقايا شارب رمادى هدته الأيام وأكت بعض شع شعيراته. - افتكر يا محمود تجيب لى حق مـعسل وعلبة حالوة. ويقول لوالدتى
 يسَس أعمامى ك大هم تقريبا باللظلة حتى أبى ، وإن كان فيـه حنان يداريه حتى لا يحتسب ضـعفا ، الوحيد الذى لا عالاقة له بطبع الأسرة هو حسن الا الا
 والعصفور الباحث عن صناره ، وينزعج جبا للطفل الباكى أو المرأة الثاكية تيسرع بكل مـا يملك لتخفيف الآلام .. لذلل ينال أكثر التقريـع من جدتى المـي بسبب طييته المثالية التى أعانته على تبديد الكثير مما تملك العائلة ، فكم من الحاصيل باعها ولم يحصل على ثمنها! ، وكم دفع ثمن أشياء ليشتريها ولم
 حريصـا على ألا يغضب ! .. لذلل فجدتى وأعمـامى وعمتى العانس يتولون

طفولتى لا تبلو على صفحة الذاكرة كلاٍ متكامـلاً ، إنها شظايا تحركها شخصيات لا تنسى .. منها ما يتسم بالغرابة ومنها المعروف بالقوة الغاشما
 والتفاصيل أكثر .. على أن الفبـار والضـباب يحطان على كل شىء، ورغم

هذا فلالأشياء طعوم لذيذة لازلت أحن إليها ، وأهفو ، وإن كان أكثرها لم يعد يلائمنى بحكم السن وكفاءة الأجهزة الحـديثة التى تحاصـرنا بشكل يقتل البراءة والفطرة .
لعل فى مقدمة هذه الأيام التى لا تصدأ "يوم الخبيز" .. يكاد ـيعتبر يوم عيد ، أو كيوم الحصاد فى الحقول ، له فرحة خاصـة وتأهب جميل وحالة من السعادة تشمل الجـيع حتى الحيوانات .. الدفء يسرى منبعثأ من الْنار
 تحتمل البقاء وتبغى الافلات ، وريما تروم الانتشار ومبارحة القمقم الجحيمى الحى الحى

 شجر الجنيية المخلوع الشيخوختها .
فى الليلة السابقة أسهر مـ أمى وزوجات أعمامى وبناتهم يجهزن العجين

 تمام الاختمار .
تقوم واحدة بتقطيع العجين فى أقراص ، بعد أن تتثر طبقة رقيقة من
 فوقها ، ثم تقوم الثانية بطر ح كل قرص على المطرحة وهر وهزه عددا من المرات
 وتتناوله الثالثة كى تلقى به فی الفرن .
النسوة جميعا حمر الخود مـفرات بذرات الـوات الدقيق ، مشمرات السواعد
 سعادة، وعندما يتأهب الخبز الساخن للخروج ، تسبقه رائحته المميزة التى
 الأولى منه .. الرغيف الأول له فرحة البكرى .

الخبز الطرى يطالعنا بيخار ألمه وفرحه وليفته للقاء أيدينا وأسنانتا .. نسرع لنتاول معا أول رغيف ، كلـ من حضر يلتَط لقمة ، وتّوالى الأرغفة

 وفيه لوتة ويسامة وطعامة مميزة .
أنت تنسى صينيـة البطاطس بعد انتهاء الخبـيـز وبتسـى الأرز المعمـر بوجهه الأحمر الغامو ، وقد يكون ثمهَ حظ الشيء من البطاطا وكيَرْان الذرة وغيرها ليكتمل يوم حافل من أجمل الأيام الريفية حتى لينافس أيام الأفراح - التى يحيِها الشعراء والمداحون

ما هـذا الجمـال الذى يفوح من تلك النكريات رغم أن معظم مفرداتها الاتـا مغموسة فى ماجد. الفقر ويرميل قلة الحيلة !! ما كل هذا الا الانتصـار اللذيذ

 وحل الترع الذى يملأ قيعانها بعد انحسار الماء لاصطـياد الكراكير الصغيرة من السمك ، وهى تحاول أن تغوص فيه هربا منا !!

 مواقفل، أردت أم لم ترد ، حتى لو كان مختلفا على نحو ما ، فانكر واقعة الجلباب الجديد الذى أحرقتَ حتى آخر خيط ولا تدعى الحكمة . كتت قد تَجاوزت الثالثة عنـما أطل العيد يبهجته وأفراحه ، وكعادتى استِقِظت من النوم قِل أخوتَى ، غسـارعت أمى بنزع ملابسى وأقَعدتتى فیى
 من جسمى الضئيل المرتعد ، حتى شـعر رأسى وما بين أصـابع قدمى وأنفى وما بين ساقَى ، وعادت تدلك الجسد الصغير حتى احمـر ، ولم تَوقف إلا بعد أن بدأت أتوجع من قسوة الليةه الخشنة ، وكان أخى الكبير فــونى قد

استيقظ ، وكان عليها آن تفسله غسلا جيدا مثلى حتى نكون لائقين بالعيد ، وكان فى العاده يأبي لأنه الأكبر ، ويمكن أن يستحم وحده ، لكن أممى تصر على القيام بالمهمـة.
ألّبسـتنى جلبـابا جـديدا ، فـرحت به ، وأخـذت أمـر عليـه بيـدى فـأحس


 الأيسـر ، ولا يزال حتى الآن .. دفـعتتى دفعـة حنون وهـى تقول : جـدا فـى القاعة. خليه يشوف اللبس الجديد والشياكة . كان على أن أطمـئن بنفسنى على المسـألة كـها وإنها بالفعل تدل على الـى حالة ولد فرحان بالعيد ويرتدى الجديد اطي
 صورتى فيى مـرأة الدولاب الكبيرة . خـرجت إلى وسط الدار حيث توجد مرآة
 جلبابى المخطط بالأزرق ، والجيب الصغير الذى طلبت أن يكون فوت قلبى ..

 منها غضبت واحمرت أعرافها وبسطت أجنحتها حتى تصلبت ومضت تمشا لار فى غطرسة وهـى تحكها بالأرض .. كنت أدهش لإحساس واسها الزائد بالعظمة ، عدت إلى جلبابى فشعرت بالعظمة أنا أيضا الا راقبتّى عمتى العانس ، وكانت تقلب الخبز على موقد الناز ثم قالت: - الله .. جليتل جميلة يا فؤاد . فرحت وقلت : آه

- وجزمتل كمان.

انتفخت وقلت : آه

كنت مسرورا لأنى وجدت من يمتدح مـلابسى ، ومن المؤكد أن الأولاد فى الشار ع وأهاليهم سيدهشين. سألتتى : أمن اشترتها بكام؟ فقلت على الفور: - بسرسيني ما غـغ

فوجئت بها تضـن ضحكا ضـا هستيريا حتى وقعت على ظهرها .. لم تتتبه إلا عندما لسـتـها النار غى سـاقها الممتدة خوقها .. اعتدلت لكنها واصـا الضـحك .. لم تتوقف حتى بــد أن حملت الخبز إلى جـى وعمى حسن ، وسمتونا تعيد ترديد كلماتى وتضحك . كدت أنفجر من الغيظ . كيف تسخر
 امتدت يداى إلى خلف رأسى فسحـيت الجلباب بعزم مـا بـى وألقيت به فى النار .. وقفت أحدق فيه وهو يتالثى تطعة قطعة , والنار فرحـة بـه تتعجل
 بالراحة ، وقبل أن تلتهم الأكمام جاءت عمتى وسألّت عن سـر النار العالية ..


- رميت إيه فى النار ؟

قلت بفخر:

- الجلابية.

ضربت صدرها واصفر وجهها ثم اسود . وقالت بحزن حقيقى

- ليه يا بنى كـه ؟

قلت فى شبه انتصـار : تتـأورى على واسكت
صرخت :

- الحقى يا أصـلانة .. الحق يا حسن .
 الڤصة . أخذنى فى حضنه ولغنى بعباعته . أجلسنى أمام النار وجلس إلى
جانبى - وقال : قلى با عم إيه اللى جرى ؟

، فأسرعت بخلع حذائى خطفا سن فلك الرباط وألقيت كل فرده فی نايا واملت عمتى ضـحكها ، فاتتفضت راميا عباءة عمى وأسرعت عاريا إلى
 الحكاية، ارتعد جسمى وصـبت على نفسى وسـرعان مـا سـالت دموعى

بغزارة .

> سمعت عمى حسن يقرل لأمى بينما يتوجه إلى جدى : - ابتل كرامته على طراطيف مناخيره .. لبسيه وهاتيه. احتضنتيى أمى بقوة فجفت دموعى .

## 

أنهى والدى دراسته الدينية فى المحهد الأحمدى بطنطا، وكان قد تعرف بالشِيخ مصطفى إسماعيل فى أوائل الثـلاثينيات من القرن العشرين كمـا تعرف على الشيخ محمود على البنا والشيخ عبدالعظيم زاهر وكانوا يسبقونه بعدةَ سنواث.. توطدت الصداقة حتى سمى أبى أحد أولاده باسم زاهر وقد لأى وجه ربه بعد عام كما لقيت قبله فوزية التى كانت تكبرنى وجه ربها بعد أعوام قليلة.
بقى والدى عدة سنوات لدى أخيه محمد التاجر المقيم بطنطا إلى جوار مسجد الشيخة صباح، ولم يكن أبى ميالا للعمل واعظاً فى المساجد أو قارئأ
 بسيون لزيارة الشيـخة واستشـارة أحد الأطباء المشـهورين، تعرف جدى حسين إلى عمى محمد، ورأى أمى فقرر تزويجها لوالدى. فوجئت أمى بحياة الناس فى القرية التى انتقلت إليها، لأن بسيون وإن كانت مدينة صغيرة إلا أنها تختلف، فضـلاُ عن أن عمل جدى فى إصلاح ماكينات الخياطة حقق له وضـعاً اجتماعياً وعملياً متبايناً، وتسبيت مجموعة من الاختافافات فى خلق جو غير صحى من العلاقات الأسرية. كان هنال الفارق النسبى فى مستوى المعيشة. وكانت أمى جميلة بينما زوجات عمى وعمـاتى حظهن من الجمال قليل، كها تبدو أمى أكثر وعياً بحياة الماينة، ومعلوماتها عموماً أكثر تقدماً، خاصة

فى أنواع الطعام وأسـاليب التربيـة والمعاملة وأهمية التعليم وطرق الحوار


 تعرف غير الحقل وأوامـر الكبار وألوان مـددة من الطعام والـعمل واللهو، ومساحات محاصرة للحركة وآفاق تمنع من الابتكار .
 الانصــات، نقد شـرعت التـحرشـات السرية، والسـخرية من أفكارها وطرق طهوها وتسريحة شـرهـا وألوان ملابسها، بل ومن ميلها الدائم للنظافة، وتم توجـيـه الجـدة للضـنط على أمى لصنع أتـراص "الجلة"، من روث البهـهـائم، ففلت على مضض، واشتركت فى الخبز والحلب وتفريط الذرة.. حاولت ألع تكن عـاصيـة وأن تتأقلم مـع القواعد الراسـخـة فـى حـياة الأسرة .. لكنـا رفضت بصـلابة وشـمـ أن تملأ الجـرار من النهـر أو تفـسل فيـهـ الأوانى أو العمل فى الحقل.. وسـاندها جدى وعمـى حسن، وتـدريجيـاً أيدها الأعمـام جميعاً، وكانت جدتى فى السر معجبة بها ، لكنها لا تود أن يعصى أحد أمرها، وكذلل كانت عمتى التى كانت نيرانها المشتعلة تد خمدت قليـلاً تجاه أمى بسبب ما تمنحه لها من هـايا تحملها إليها والاتها كلما زارتها واريا وكذللك الأروات الخاصة بها كالأمشاط والروائع وبعض المواد المزيلة للعرق والشعر.
 بوازع من المشـاركة وحتى لا تتهم بالتعالى، وما كان أيسر من تدبيج التهم،

 الريفيات كائناً غريباً ومدهشاً .. جميلاً ومحبوباً، وكانت سـادة بعضهن أز

يوجهن لها التحية فى الطريق وترد عليهن بمتلها وابتساهة. بعد أن ولد فوزى عرض الثيخ مصطفى إسماعيل على والدى مصـاحبته إللى القاهرة ليقرأ القرأن فى مســراجدها أو يؤم المصلـين. لكن أبى لم يكن يؤمن أن قـراءة القرأن حـرفة بل هواية وصـلة بالله ورحلة روحـيـة منقـة من الضالال والهم، واعترف بأن جدى دفع به إلى الدر استة الدينية وحفظ القرآن تجنباً للجهادية (الجندية) التى كانت نى الأغلب تتلاُ للشثاب وحرماناً لأسرته
 والحرب، وليس جهاده العسكرى لحمايـة تراب مهبر والمصريين، وهكذا قبل أبى العمل سكرتيراً فى مدزسة الأمريكان يينها.

 الأسرة فى كفر سندنهور ، لكن أمى اعترفت له أنها كانت تدعو الله ليل نهار كى يخرجهـا من هذه القرية التى تكاد تميتها كـداً وهى تأبى الثكوى أو الـو التصريح بما تعانى، وقد استجاب الله لهذا الدعاء بأفضل مما تمنت وألحت
 عاشت الأسـرة المـغيرة فى شـارع السلطان حسـين، وكان آنذال آخر
 ورئيسه اليهودى اللى كان يمارس بعض العبث فى ماليات الإدارة، كما كان
 بصوت خفيض. فدس له مـرات فى حين كان يداهنه ويطريـ، وأبـى واضـي يجيد سبيل الدهاء، حتى فوجىء بالفصل، وأمى على وشكا الوضـع، فقد كنت أتأهب للخـروج مـن قــــــم الرحـ إلـى بحـر الحـيـاة... مـن المجـهـول إلى

عاد أبى قبل موعده، كمـا حكت لى أمى: يبحث عن ريقه فـالا يجده. ل يعرف كيف يبدأ وماذا يقول، لكنه يبـو غارقاً في الحيرة والاضطراب. عنـي سـألته أمى عن حاله لم يفصح وأنكر ورفض الطعام والحديث ثم ثـار ار ، وعندما







 بمعسول الكالم والصبر والتخفيف من وتع أى ملمة مادام الله معنا. وتعت أمى - كمـا حدثتنى - فى بركان الحيرة والفزع من القاهرة وقد
 فى المواقف التى لا يملل لها رداً ولا تواتيه حيلة للخلاص، بينمـا أمى تجلس ألـي
 تريدين؟.. لماذا تتربصين؟.. ابحثى للث عن أناس غيرنا يحتملفن حصارك.

 وقاومت غضبه بالصمت والصبر والتفكير.
 متسـائأ عن عقله كيف غاب حين وافقها على صحبته وترك العش الهادىى

> فجأة قالت له:
> - لماذا لا تككن كأخيل محدى - لا أفهج فی التجارة. - لابد أن تقفم.
> - بالعافية؟ - نعم.. بالعافية.
> - هل اليِن حل آخر؟.. هل ستبحث عن عمل هنا في مصر؟ - الهب إلى الشيخ مصطفى؟

- لاذا لا ترد؟؟
- نعود إلى البلد.. نعيش وسط أهلنا.
-     - نعود بالفشل، هذا لا يككن أبدأ.
-     - هل تصبح فلاحأ؟ هل ليلت الأطـيان أم ستعمل بالأجرة؟ - ماذا سنفعل إن؟؟
- 

بقى لحظات يفكر ثم أقبل على صلاهَ فيهى ملاذه، ويعد دقائق فَليلة مرت


 وعد مات صاحبه الأسطى كامل .الرفاه.

ضيق الصدر لا يملك القدرة على حوار طويل، كان والدى .. لم يكن يحب

 الشهر .. باعت أمى خاتمها وسلمت أبى الفلوس ليملأه بالبقالة.
 الهايكستب ومـا تالاه من الصحراء.. فوجىء أبى بأن البضاعة تتفد بسرعة

 تدريجياُ والخير يطرق بابنا بحماسة وإلحاح. النافذة الإلهية حين تفتح تجر فى إثرهـا عشـرات النواخذ والبـوابات، وإذا واتى الحظ باض الحـــام على
 يصب مـحتوياته فى حجر أمل، ويسهران مـعاً يحصيان القروش وأنصـاف الفرنكات والشلنات والبرايز والريالات والجنيهات، ويقبلان الأيدى، وكل شهر تقريباً يخطف أبول عدة ساعات إلى الكفر لتقبيل يـى والايـه ويطمئنوها عليه وعلى الأولاد، ويطعمهـما بيديه قطع البسبوسة التى يـيبانها ويقدم لأخته ما أرسلته أمل إليهـا مـن الهــايايا.
وبينما كان شبح هتلر يشغل كل العقول ويزور النائمين فى أحلامهم تحت

 الحياة فى تلك الفترة الموارة بالمنامرة والاندفاع، المحتشدة بالآمال والأمموال. وتظل هنال ولو عن بعد تتتصب أسباب التهديد والخطر .

## 

هل فتح خروج أبى من الدار الكييرة'شهية أعمامى اللخروج؟؟.. عاد أبى عن إحدى زياراته للكفر، وقال إن عمى تـديل بنى بيتاً مستقلاً وانتقل إليـه، وعمل عمى السيد فى الشرطة، وانتقل إلى اسطنهـا وحسن الكيير كان قد سبق واستقل ومحمد غادر بعده إلى طنطا .

 هام حباً بفتاة أحبته تقيم ببنها إلى جوار مسجد أبو نوار، ولا علم أهلها
 تافذة أو تخرج من باب، وعندما يحس به أهلها ينقلونها إلى بلد آخر فيسافر إلــك وينتظر، إلى أن أعيدت إلى قريتها فى قنا فما طاق الفراق ومضى فیى

نـم أتذكر جيداً ما سمعته عن تجواله خلف الحبيية.
أذكر كيف أنه تـرر مواجهـة أهلها ووضـع نهاية لمأسـاتهـهـا وطـرق كل
 محاولات لقتله إلى أن أششفق عليه أحد شيوخهم واستقبله ليسنمع منه، ثم طلب إليه أن يغادر القرية ويمهله شهراً يرتب فيه حلا لمشكلته ووعده أن يبذل
 الالوقت ذاته أن ينشغل بترتيب ظروفه المالية.
عاد عمى على منشـرح الصدر عازماً على تجهيز الشا المأمّمول لحبيبة كاكه خار ج الدار الكبيرة، مكتفياً ببيت صغير يبنيه على حدود الأرض المطلة
 تَى رحلته حتى أثناء النهار وفى الصحو والنوم وداخل القطار الذى احترق

عند بنى سـويف، ومات معظم ركابه، وأنقذ عمى على ويقَى فى المستشفى أسبوعاً. ثح رحل بعد أن بكى طوِلأ النهاية غير المتوعَعَ.. وحكى بالدموع عن وعد الشيخ سليمّ• رحل عمى. رحل عمى وتحن فى القاهرةَ.. رحل تاركاً الحسرةَ بقعة سوداء تسـع فى هلب جدى وجتى، وكان تأثِير رحيله فاجعاً على جدى بالذات الذى انخترط بسرعة فى طريق المرض، فقد كان على أقرب الأبناء إليه، وإن كان يستشع إنه لا يعتمد عیيه بسيب رومانسيتَ الزاندةَ وجريه الذى طال فى إثر حبه بون أن يلتفت لأخبار الأرضنوالتحارهَ ولا يعرف شيئاً عن أحوال العاثلة

وتروبها المضطربة.
. كان على يشبه كثِراً أباه.. ششتركان معاأ في ذلل العرق الطيب الحنن. والنار فى حيل العالتة المخرى. كان يعرف كيف يحب.. غرس الله له قلباً عاشقاً لكل الاحلوقات، وخاصة البنات والقطط، وبرغّم ما جرى فلا يحتسب


أن تككر.
 العحية وتحسب إن مخثل.. الق أوشكت أن أرتاب فى نسياتل فقد يكن
 فيها بحثاُ عن ذاته غير صـافية. وشهاستها مـروحه. وسؤالى... لاذا لم تكتب شيئاً عن عمل على؟ ألا يستحق أم غليتَ خشية من ظهودل فيه، أم أنل مثل أعمامك وعماتل حاولتم التخلص من سيرته فقد يكن فيها ما يشين؟؟


الانّة. عنحما مرض جدى لم يجد عوناً كافياً من أولاده النين تَرقوا فی اليلاد..

تعـالت النداءات بـأن جـى تداهمـه الأيام الأخيـرة، ولما زاره أبى، بكى الجـد

 أرض
 وسار على قدميه عدة كيلو مترات، وعانى فكره من الحيرة، وعصفت بـ به حالة

 لحظة بإيهام والده أن أبناءه جميعاً بخير ولن يخذلوه الوا أبداً.


 وعتعجبة تستجير بالسماء.. بعد وقت عصيب سألتّه عن الأنسباب التى دفعته الهذا القرار المجنون والمدمر.

- أُبى مريض.
- نرسل له تكاليف العلاج. - العناية أهم.
- نكلف من يعتى به. - لا يعتنى به إلا من كان من صلبه. - إخوتل هنال. - رحل معظمهم، ومن بقى لا يســّل. - يامحمود أرجول.

حدثته عما تحقق وعن المستقبل والأولاد.. المشروعات الجديدة التى كانا يزمـعان البدء فيها.. ذكرته بكلامها عن الحياة الكريمة والنظائة والتعليم..
 وألا يتخلى عن أبيه لحظة، وإذا رغبت في البقاء فليس غير الطلاق. كان هذا أبى دائماً.
 آخر.. تلطم وتبكى وتدور فى الثقة وتولول وتنتقل من الباب إلى الشباك. - أمن الصـابرة الهادئة جداً المتمـاسكة جدأ .. أصـابهـا الجنون فى هذا

قلت له بعد ذلل مائة مرة، إن ما فكلته أمى أقل ممـا يجب.. كـت أقول لهـ لهـ كـان عليهـا أن تسـقيل شــايا بالمخدر وتقتلك.. لم نكن لنـــنـن . إن من قتل الأمل, قليل عليه القتل.
هذا سـمت العائلة.. تتدفع بلهفة نحـو الأفكار الخـاطئت، ثم تصر عليهـا وحتى إذا أيقتت بـالصـواب لا ترجع عنها فنى ذللك ضـيـا ع الكرامـة والهوان وتد كان لهم فى القديم عز وسلطان، ذهب لأسباب مماثلة.
عدنا إلى القـرية بالليل، حتى لا يرى أهلهـا فى النمو عودتـا البائسـة.. تسيل من عيمن أمى دموع يختلط فيها الانكسـار والخيبة والفضب. لم تكن لعدة أيام تادرة على التتفس. الفضاء خلا من الهواء. البيت الكبير خال تقريباً من الناس والحياة والصخب.. السماء غائمة... القرية ترتعد. الوجوه المجفرة بالآيام شـاخت.. الجـدران سـاخت فیى التربة

 جديد غال تعثر فى أعماقها على الحماس الكافى.. تحاول كى تربط عربتها بعربة الحياة .. حياة القرية وليست حياتها.. أبى لا يعمل.. ينفق الكثير على علاج جدى، وسرعان ما مرضت فوزية أيضاً ثم رحلت على عجل.




 الخضر والوجـه الأحمر فى طين الحقول مع الأولاد الحفاة والعرايا من أجل ملاليم. فضلاً عن أن أحداً من عائلتَا لم يفعل مطلقاً. غضب أبى وطارده أيـامأ لكن غوزى كان يجيد الهر أهروب والاختباء، وبدا

 الكبد، لكن العمر لا يزال فيه بقيـة، وأبى يرفض أن يـيحث عن عمل حتى لا

 الدلتا.
توالت الأحداث التى '8ا أذكر منبا فى تلل الفترة غير سـهرى حتى الفجر تع غتحى الشـاعر نستمع للسِيرة الهـلالية التى خلبت لبى، كمـا لا أنسى
 يشاء من أشجار التوت والجميز والجوافة وهو واتف على الأرض، إذا قدم هن بعيد تحسبه رجلاً يحمل رجلأ.. فى مرة اصسطمت بـه وأنا أنا أجرى، فتال

التقطت طوبة صغيرة وصوبتها نحوه فأخذت طاقيته وطارت، بانت رأسه التى تشبه قَمَ السكر أو على الأقل كالبيضة.. ركض خلفى ولم يلحقنى.. غرق نى الضـحك كل من شـاهده. انطلق فـونى الذى رأنى إلى حـقل نجم وصعد إلى الشجرة التى يعلقَ فيها القلة وشرب كل مـا فيها من مـا مـاء بارد وبال فيها، ثم جرى وجرى وعاد يبول فيها انتقاماً لى. أكل الندم والدى لأنه ترلن جدى، فبعد شهرين فقط من سفره إلى بلقاس
 عجيبة ومتضاربة.. الآمال كأنها تلـهف على التحطم فوق صخور المفاجأت
 استقامته كما يهوى راسمه، واللحن الجميل سرعان مـا تضيع نغـنـاته من العود المتيم.
دعانا أبى إلى الانتقال للعيش معه فى بلقاس. فرحنا مـ أمى بالرحلة

 المقبلة، وتمنت أن تستطيع التكيف مع طباع أبى أو معرفة ردود أفعاله قبل
 يدكن التاتثير على مسارها.
الأسباب التى تدفعه للقرارات المفاجئة لم تتته بوفاة الجد، فهناك الجدة والعـة وبقايا الأرض، وربما آخرون يجد لهم عليه حقوقاً تستحتح الوفاء، وأسرته الصغيرة أول من يدفع.
 تلهـاء خزانات مفتوحة 'لا تصب إلا علينا.. ظلت الأمطار تغمرنا دون توقف نحو ثالاثة أشهر.. كنا نعيش فى اللور الثانى بإحدى البنايات والسقف من تَوتَا أشبه بالغربال.
نضع تحت كل ثقب حلة أو طشتا أو دلوأ أو كسرولة، حتى على السرير..

 كـاــت الطرقـات بـــاراً والمــاه تصـل إلى بطن الرجـل وغــالبـاً حـتى ركبتيَه..
ظهرت مهن جديدة للرجال مـن وحى الظروف: منها حـل الأطفـال من
 الصـين، ولا شـمس هنال ولا سـماء صـافيـة، ليس غيـر سحب ملبدة دائمـأ سوداء مثقلة بالماء.
جلست والدتى تتأمل الأحوال والطرق المسـودة والآمال الموووة والحيرة


 ولكتنا مناسبـة لدخول الأولاد المدارس ولبده حـيـاة تخلو من الطين والظلام والحشرات.
دخلت المدرسـة خـريف عام . 190. ورفضت المدارس قـبول فـوزى الذى

 وكيل وزارة الصـحة، فوافق على إلحاته مسئولا عن التوريدات فى مستشنى بنبا العام.


## طائرتى الورتيية

كانت الخمسـينيات فيما يبـو حقَـلا خصبـا ونضـرا نبـت غيـه بعض شُجيراتى الواعدة، تفتحت بوابات روحى للوجود، واستيقظ الوعى أو لله
 الشـوار عوالأحياء ككل منها تريد أن تجتذنبئى إلئها واسـتهوانى الرسم. خاصة الشخصيات، فرسيت عبد الناصر وأمى وأبى وطه حسين والحكيم وسعد زغلول ومصططفى كامل الذى سحرنى بشخصيته ووطنيته. كما رسـت

 الجمهورية إلى صفقة الأسلحة الروسية عن طريق التشيل وغضضب أمريكا.

 أنحاء العالم يعانون من القهر والتخلف والحصـار والمذلة، ثم كانت السقطة الأوروبية الكبيرة بعدوانها الثالاثى على مصـر فى 1907 إلى أن انحسرت الأموا الها الهائجـة، واستقِر زورق البلاد على ميـاه هادئة وارتفعت العيـن لتواجه الشمس.
ما أروع تلك الأيام، وما أتعسه من ينظر إليها بالا مبالاة ولا يحفل بالمبد الحقيقى اللى نسجتَ أيدى المخلصدين الذين كانوا ينبلون من نبع الكرامة.. النبع الحقيقى للحياة!!
أحبـت ناجـى مدرس الرسموأحبنى وشـجـنـى.. وسـيم ورقيق وحـالم، بسببه حصلت مدرسة بنها الإعدادية القديمة على عشرات الجـي الجوائز، طلب ثنى مرة أن أحمل خطابا إلى مدرسة فى مدرسة أخرى.. حملته إليها. بعد.

يومين سلمنى خطابا، فأسرعت سعيدا بتوصيله. سـألنى

- لـاذا لم تسألنى لم اخترتل لتوصيل خطاباتى إلى أبلة صفية؛ قلت: عندما أكون راضيا لا أسألك.
كان الرجل حييا وكذلل كانت، اكتشفت إنها تسكن بعد بيتا بعدة بيوت، لا أنسى عيونها السود الواسعة وأصابعـا النحيلة، وفمها الصنير وأنفها اللى لم بكن أكثر من ثقبين فوقوها بندقة بيضاء. فى إحدى المرات سلمتنى كيسا ، سألتها بعينى: للأستاذ؟ هزت رأسا
 هذا الفر ع بسبب كوفية حمراء لها شراشيب سوداء، كنت سعيدا لأنى أرعىى علاقة رائعة تجمع بينهما . لكنل لم تذكر شـيـئا عن الكوفيـة التى غزلتـهـا لل بيديبـا من الصـوف الأصفر ، بشراشيب بنية، ولفتها بنفسها على رقبتل ثم ضـيتل إليها، وقبلتل على خدل الأيمن فى امتتان. كان الأستان ناجى أول حبة فى عنقو ود كبير من الأسـاتذة المخلصين.. كان لهم نوز كبير نى تشـجيعى ورعايتى وتوجيهى.. حفروا رغم بساطتهـم
 مشـهد رائع من الحب والحنان، لا أفتأ أدلف إلى ردهـة هذ! المتحف لأحيى الأساتذةً أصحاب الفضل وأنحنى لهم. عندما حاولت الاشتراك فى المقاومة الشـعبية مثل أخى فى أكتوبر 1907


 من الرياح التوفيـقى فى عزبة سميت بعد ذلل الحرس الوطنى.. تدربت مــ التتربين، لكنهم لم يسلمونى سلاحا وانضممت إلى المقاومة السلمية، وأغلب عملها التوعية وإطفاء الأنوار والإبلاغ عن أى غارات، طلب عم عبد الر الـي الخياط من أبى مسـاعدته لاستعادة فوزى من التدريب لأن الاكان يحتا
بشدة إليه، وكنا كذلل.

الشعب كله يتحرل فـى حماسـة وإخلاص لصد من يقترب من مشـروعاته
 الناصـر الذى كان عمـلاقا يمشى بين السـحاب، المصريون منتشون بالرأس المرغوعة، والشمم الذى لم يعرفوه لقرون طويلة، فقد كانت كل الرؤوسَ فـى التراب وتحت الأقدام.
أسـرعت إلى الأســتـاذ ناجى أطلب منه أن يوفـر لى الأدوات والخـامـامـات المـا غسوف أرسم على سـور المدرسـة كله من الخار الانـ مشاهد تاريخية مصرية، الا تتـهى بـاحتشـاد المصريـن لمقـاومة الأعداء، وافق سـعيـدا واقتر ع ألا أكون
 !إلى الشمس وانتشرت بعد ذلن فكرة رسم أسوار المدارس بيد طلا(بها . تفتحت مـع الرسم رغبتى فى القراءها.. أقهلت على مكتـبة المدرسـة ومكتبة المحاذظة، أطالع القصص والأشعـار وسيـر حــاهَ العظماء، التهـمت سلسـة أرسين لوبين وروكامبول، وأجـاثا كريستى، وروايات الجيب وروايات جورجى زيدان وقصص الجميع ومعظم أعمـال طه حسـين وتوفيق الحكيم والمنفلوطى وتيـمـود وســلامـة مـوسـى.. العقـاد والمازنى.. قـرأت تولســتـوى وسـبــاتينـي وألكسندر ديماس وديستوفسكى وجوجول وتورجنيف وتشيكوف.. سحرنى طاغْد والشـابي وهاشم الرفاعى وبيرم، بعد سنوات تلـيلة احتل شـوقى الصـدارة ولحق به شـكسـبــر ولامـرتين وبلزاله وزولا وديكنز، ومـا أن عرأت الأساطير الإغريقية حتى أسرعة إلى التراث اليونانى والروماني، أنهل من هوهـيروس وسـوفـوكليس وأريستـوفانيس وأيسـخـيلوس، ثـم قـرأت مـارل توين وصـلاح جـاهـين وعبد الله النديم وعبد العزيز البشـرى، ودانتى وإدجار آلان بو وشتاينبك وفوكنر واًقر القرآن والإنجيل والعهد القديم.
 زاد لطه والبستانى لطـاغور.. استدرجنى هذا العالم الساحر بقوة وتا وحنان..


 أيقنت أن هذا اللقن من الكتابة هو العبقرية الحقيقية التى تستحق الخلود. أيقنت أنتى لا أملل الابتعـاد لحظة عن هذا العـالم، وإذا حدث هذا يـوما
 ويبقينى حيا.
أيقتت أيضـا أننى نيما ييبو لم أتصـ اختيار هذا العالم وإنما هو الذى اختارنى بطريقته، كما تلهمك الفتاة الجميلة التى تريدل أن تتقدم منها وتعلن
 الحقيقة ومن زمن تعشق الجمال وتد آن أن تعانقه وتفنى ثيه، لُ اًّن تدنو منـه وتترف عليه. أيقنت سعيدا وشاكرا لله أنى التقطت الخيط الطويل الذى أدير به وأتابع بابتها ع انطلاق طائرتي الورقية اللمونة في سماوات شاسـي الوعة ومحبة. لم تذكر أن الــدايـة كانت مـع مـوضـوعات الإنشـاء التى بهرت الآستـاذ "قـتة" مــرس اللفـة العـربيـ، ودعتـه ليقتـرع أن تـتولى الإزاعـة المدرسـيـة، وشـجـعل على المزيد من الــراعها، بل كـان يعطيت بعض الهـدايا من الكتب والنقود كلما ترأت كتابا مهما، على أن تطرح مـا فيه على الطلاب.
 المرحلة الثانوية كنت قد مللت الكتير من الكتب المكدسـة فى المكتبـات العامـة

 المـــاه أو تحت الكراسـى، أو أركب قطارا مبكرا يقف بدحطـات كثـيرة حـتى الو الـي
 الكتب التى تكون زادى طوال الأسبوع موزعة على أيـامـه، ومـع يوم الخميس تكون قد انتهت لتبدأ رحلة جديدة مـع صبا ع الجمعة التالى.

## نساء فكزى

النساء.. النساء.. بدا غرامه بهن واضـا منذ أول يوم، ومعظم المترددين نسـاء.. ينشـرح صـدره إذا كن من الصـبـايا اللاتى تختالط على وجـوهثن البراءة بالدلال.. السذاجة بالإثارة.

يسألهن عما يِانين، ويكتب مسمى الحالة.. مغص كالـوى.. تولون.. خلم
بالكتف، ألام فى الظهر ، أمراض نسا ـ بواسير ـ كبد، أنف، وأنذ.
فى البداية كـان على أن أتأمل الأحـوال وأسلوب العـلـل ومـراحله. لكن
 وسلوكه.. أصـابعه لا تتوقف عن برم شاربه البنى الطويل المنتصب.. وهو مشغول طيلة الوقت بالاطمئنان على استقامته وسالامة السن المدبب كى تقف عليه عدة صقور . أدركت أنه يود استعراض رجولته، وعندما تقول له الشابة:

- فـ المعدة.
يقول لها:
- فين بالظبط.
وإذا قالت: أمراض نسا.
يسآلها:
- بتشتكى من إيه بالتحديد. أنا هنا الكلفى الكل. الدكتور يعتمد على كلامى، غيرى مش ح يدللن على العلاج.

عندئذ - وفى الأغلب - تتشثى الأنثّى خجـلا وتكبح ابتسـامـة وبعضـهن تحتَ دer بكمة: - أمراض نسا وبس. وقد تكتفى أخريات بالنظر شذرا إليه. رأى أبى أن خطى ليس جميلا، كخطه..
تمنى أن يصبح أفضل لأنه - فى ظظه - جزء من الشخصية، طلب منى أن أقضى الإجازة الصـيفـية فى المـتـشـفى للمشـاركـة فى تحرير تذاكر المرضى فى العيادة الخارجية مـ فكرى.
أذعنت لأمر والدى، ورغبة فى التعرف على عالم ثرى يحَشـد بالمفاجـأت والحوادث والغرائب، كنت أتمتع بفضول كاف يدفعنى إلى قبول المهـة بدلا من الذهاب ككل عام إلى القرية.
لم أكن أتصور أنى سألتقى بشخصية متخصمـة فقط فى عالم المرأة، وخاصة خرائط جسدها حتى إنه كان يفيض على بعلمـه إذا خفت الرجل. فيحدثنى عن أنواع الصـور والمؤخرات والسيقان والشفاه والأرداف والعيون
 والكفاءة. وكما لاحظ احمرار وجهى وانكماشى، قال: - أنا ارتحت لل يا فؤاد أفندى من أول دقيقة وعار ولشان كده باكششف للك معلومات لن تجدها فى الجامعة.. العلم ده أهم علم فى الحياة.. يأخذنى العجب من ذلل الشخص الذى أثق جدا أنه مجنوب.. لكننى كنت مجنوبا إليه.

فى مرة قال لسيدةّ: أنا هنا الكل فى الكل.
واستطرد متوجها إلى؛ - مش كده بـا فؤاد أفندى.

فوجئت، واضطربت، فماذا أقول؟.. هو طبعا ليس الكل فى الكل.. وليس شيئا على الإطلاق، انحنيت أنظر فى الورق وأحـرث رأسي ويدى فى حيرة، ودهشت لأنه قال لها:

- شفت؟ وعندما سـالته بينى وبينه عن معنى أمراض نسا. برم شاربه وقال:
- ما تستعجلش يا أبو محمود ع تعرف كل حاجة.. خليك بس مع عمك 'كرى وأنت تكسب.
تأتى أخرى لتشتكي من ظهرها.
- لازم بتستحمى كتير.
- أبدا يا خويا.

ويرى أن المساحة مازالت قابلة لمزيد من المعرفة.

- هو فيه ست مابتستحماش كتير؟! - يعنى C استحمى على المليان وعلى اليطال. - وبطال ليه؟

تتكسر مقاومة الست، وتنفجر الضحكة على شفتيها، فيحاول أن يواصل
الضنط ليسمـع كلاما مسليا ، ثم يفاجأ بمن تصر خ فيه:

لا يسـال فيـها ويمضى بعدها مـحـاولا الحصول على أى إجـابات ترطب روحه اللاول، وتتعش مزاجه الخامد، وإذا لم يجد إلى ذلل من سبيل، ينهض فجأة ويقول لى: - اكتب أنت يا فؤاد أفندى. ثم يصر خ فيهن. - اكتب أنت u أشوف الطابِر الأعوع.
 ملامسا كتف الأولى.

- ورا الست دى.. وراها بالظلبط.. شايفين إيدى.. اللى مش ع تككن فى
الصف تمام حاجى بنفسى وأخرجها. يتنبه إلى أنه يتحدث فقط مع النساء، فيقول:
- هنا طابور الحـريم وهنا طابور الرجـال، مش عـايز الاخـتــلاطـ.. أنـا
وكاحى لكمّ يود أن يقول: أنا بس اللى اختط.

أصبحت أذهب إلى المستشفى من أجل فكرى وليس من أجل خطى أو الحوادث والحالات.. فكرى لا يتوقف عن إثارة دهشتى فيخياله خصب وحالته
 دائم السخرية منها ومن أهلها الالثُرياء التتططرسين.

أكتشف أن بعض الوافـدات لسن مـريضـات، بل جــُن إلى فكرى لأنهن
 ويرفض أمـاكن أخرى للعمل فى المسـتشـنى قـد تدر عليه بعض المال.. إنه يطهع فقط فى كلــة من هنا ولمسـة من هنال، وقد يكون هـنال احتكال أو دفعة فى الصدر أو غمزةَ عين سوداء، أو نظرة مسروقتة إلى أعالى الصـور
 خاصة فكرى.

قررت أن أواجهـه بما يصـدر عنه من تجاهل لبعض النساء، وتلت له إنه ظالم، فاندهش.. تلت. - الظلم طبعا هو ألا تعدل فى المعاملة. - صحيع.

- طيب ليه ما بتعاملش المرأة العجوز أو غير الجميلة، أو البائسة بنفس

اللطف؟
كان بالكاد يكتب أسـهـاءن بشكل سـريع ولا يِــالهن عن الأمـراض، ويرمى لهن التذكرة في الهواء.. وإذا ســلتـه عن السـر فى أنه لم يســل عن

مرضنها. يسرع قائلا:

- هو أنا دكتور .. اللى بعده.. وسعى يا أختى. وهذا ما كان يحدث مـ الرجال.
 الكركوبة.. 'لا مالكش حق.. وأنا اللى بقول أن ربنا بعت لى اللى يفهنىى.

ينهض فكرى ليستكمل عمله فى الخـارج وهو يبرم راية رجولته، ويدخل بسرعة إلى عالم النساء الذى يجد متعة كبيرة وهو يتمشىى على شواطئه، وهو يحسب أنه يعوض افتقاره للجمال الغائب عن زوجته.

لذلك قال لى عدة مرات العبارة ذاتها: - أوعى يا فـؤاد افندى تتـجـوز واحـذة وحشـة لأن أبوها غنى أو حـنى وزير .. أرجوك..

- وإذا حصل يا فكرى أفندى واتورطت. .. اخص عليت يا فؤاد أفتدى زودت عدد الخايبين. لكنه سـرعان مـا قَيض على يدى وتال: أمـانة عليك مـاتجيب سيرة للسيد الوالد أحسن ده صعب.

فكرى أول مـن لفت نظرى للبنـات والنســاء وألقى على "الـحـاضـرات التى تؤهلنى لفتح كتابهن والاخول إلى عالمهن الثرى والحقيب.

بعـد أيام مـن بدء دروسـه ولطشــات فـرشـاته الخــــــرة على لوحـة روحى الصـهـاء، فـوجنـت بإحدى قـريبـاتى تزورنا مـع أهلها وتســنـنـي اللبلكونة والنسمـة هفبانة وناعمـة، تقترب منى أكثر من اللازم والليل يقوم بمهمته فى حراسة أمثالنا ، قالت: .

يا نهبار أسود، حصل لى ذهول، كل معلومـاتى عنهـا انثـا فتادَ هحترمـة، بالمناسبة، لم يقل احترامى لها بعد ذلك فـهى فتاة جادة وعملية ومتقوقة فـى

الدراسـة ومطيعة لأهلها وبنت بيتا سـعيـدا بعد ذللن.. سـاعتهبا فقـدت كل سيطرة على عقلى الذى طار وأخذ يتقلب فى فضاء الحيرة. - مالك .. هـات بوسه .

لم أشـعر بلهفة وفـرح كى أقبلها ، لكنى شعـرت بقـوة الأمر، وضـرورة الاستجابة.. دنوت منها وق.لتها فى خدها ، فقالت لى وهى تزَغدنى فی كتفى:

- مشَ كده.

بدأت أخـرج مـن حصــار الأمـر إلى التـغكــر في القـبلة زاتها.. نطلحت إليـها.. وجدتها جميلة، عيناها واسعتان تلمعـان في الليل وكذلل شفتاها
الدسهتان المتوردتان.. هجمت على، وهى تقول:

انتفض جسـدى وغابت الدنيا.. كدت أسقطط من طولى، فقد غمرنى خمر الحبلة واكتشفت أن الينات أروع بكثير مما كنت أتصور، اكتشفت بعد ذلك أن فكرى ليس تافـنا أو مـجرد كيـان هزيل، لا قيهـة له، بل شـخص موهوب وصـاحب خبـرة، تعـود أن يتقن عمله وينقل إلى الأجـيال الجـديدة خلاصـة تجربته الإنسانية المميزة.

هو دون أدنى شك ودون حلفان أهـم أساتذتى وأصحاب الفضل على. الله يساهحه.

أنت لم تذكر لماذا امتنعت عن الذهـاب المستشفى رعم تعهدك لفكرى ألا تغيب يوما؟

كان يوما بشعا. انتهي العمل فى نحو الواحدة ظهجرا ومضيت كعادتى أرقب عباس أفندى أمـِن المخرن الذى يخطف سـاعة من النوم فی مثل هذا الموعد، رافضـا أن يضّ وسـادة أو كتبـا أو حـتى تـالبـا هن الطوب تَت رأسهه. كان سمينا ورأسه مرفوعة عن الاكة الخشبية نحو ربع متر معلقة فى الهواء.. جلست إلى جواره أتامل وجهه وأهش عنه الذباب.. كنت أحبه لأنه ابن نكتة وطيب إلى درجة السذاجة. شق صـمت الظهـيرة صـراخ النسـوة وزعيق الرجـال وأبواق ســــارات الإسـعـاف، اندفعت مع المهرولين إلى حيث تجـمعوا عند المشـرحة، دفعنى غضولى للتطصص.. كانت أرض المشزحة، ذات البلاط الرمادى المتقيع غارقة فى الاماء وقطع الأجساد مرمية فى كل ركن. رأس هنا وصدر هنال.. ساق هنفـصلة عن القَدم.. بطن مبـقورة تتـدلى منها الأحشـاء، أكتـاف وأذر ع وأعضناء تتاسلية منزوعة الرغبة.. مجزرة لنحو تسعة من الرجال.. أخذت أرتعد كانى خاضح للتعذيب بالكهرباء.. المشهد فظيع.. تجمدت لا أستطيع الهرب.. تمنيت أن يتحرن كل عضو نحو الآخر حتى يتشكل الجسد من جديد ويغادر ماحبه المشرحة.. حدقت فى عيون ذات نظرات متوحشة.. فجأَّ أسرعت عائدا إلى البيت، أجرى المسافة ثـاثة كيلومترات قـافزا فوق

غلنكات السكة الحديد.
انفجرت فيهـ قنبلة حملها معه ميكانيكى من العلميز.. كان يحاول أن يستخدمها. كوعاء لماء الجوزة!! ظلل مشهب الجث الممزقة يطاردنى شهرا حتى رسهته فى لوحة صـادمة. لكن مواقف وكمات فكرى ظلات محفورة فى الذاكرة، لا تمحوها عوامل التعرية البشرية.

## فوزى

- أترل ما بيدل. وعلمنى الآن القراءة والكتابة.


كا سا سألته.. استعجلنى للقيام بالمهمة، وكما اعتذرت تشبث، فقلت: - لا بأس، تعال يا سيدى. كان تـد بلغ السـابعـة عشـرة وأنا فى الثالثـة الإعدادية، وقد بدأت مـع تبراير l90V أرفع درجة الاستعداد للامتحان ، اقتصرت على يوم واحـ لالكرة وتخليت عن الرسم وأبقيت على القراءة الحرة خار ج المقرر .
 أذعنت لرغبته لأنتى أحبه، فقد كان وهو الذى يكبرنى بأربعة أعوام يحترمنى الانى ويحافظ على مشاعرى. شرعت أشر ح له الأبجدية، ويعض الكلمات البسيطة،
 تَدس واستوعب وسأل كثيرا وفرح، لأته بعد منتصف الليل بقليل استطاع ع أن يقرأ: أب. أم. كتب: كنس. شـزب. لعب ونام وضرب. تركته ونمت وعند الصبا حوجدته مستيقظا يقرأ عناوين الجريدة القديمة وبعض نـــرات من كـتب المدرسـة. خـرجنا مــا.. هو إلى الدكـان وأنا إلى
 المساء. سألته عن سر اللهفة على التعلم.. تال:

- زارنا فى المحل أمس مـدرسـان للجغرافـيا لاستـالام مـلابسـهـها وكان باتيا بعض اللمسات הجلسا عغى كرسيِين إلى جوارى وتبادْلُ الحديت وكان

حول دور جمـال عبد الناصـر غى تثـجيع حركات التحرر فى أفريقيا، وورد
 فذكرت له ما أعرف، نظر إلى باحتقار وتال:

- خلين فى حاللت. كيف لل أن تعلم الصـواب من الخطّ؟ كانت قـد تكررت مثل هذه المواقف، لكن نظرات المدرسـين أغاطتنى جدا وجقلتى أكره نفسى، فقررت الحصول على شهادة كان فوزى بالفعل مثقفا، يتابع كل صنيرة وكير وكيرة من خالال الراديو الذى لم يكن يفارقـ، فكان يعمل بتركيز شديد، يده بالإبرة تخطن الفرز وتخيط الري الثياب، ريما أسرع من المكينة، لكن أذنيه مـ كل كلمة تبثثها الإذاعة خـاصـة الأخبار والبرامع الحوارية حول مختلف القضايا الساخنـة. زارنا الأستاذ فودة زوج عمتتي وهو ناظر مـر الرسة ومثتقف كبير وصديق حميم للأسـرة، تهلل قلبه لأخبار فوزى وعاد بعد يومدين ليقول أنه تـدم له نى لـى
 عليها خـالا الثا(اة أشهـر الباقية.. أقيم المعسكر المسانى كل ليلة بعد أن يعود فوزى من العمل فى الدكان، نتد رفض والدى تركه المحل متشكکكا فى قدرته على النجاح، وحافظ عمى نودة على الحضور يوميا لشـر حك كل المواد الدراسية.. كانت المفاجأة نجاحهـ

 العائلية والتوفيق بين التخاصـيمين، ولا أصـر مدرسا خار ج القرية كان يور إلى البلد لا ليرتا ولكّ ولكن ليمر على الطا(ب لمسـاعدتهم ويرغض سيرة أى مليم يمكن أن يأخذه، وعندما سكن إلى جوارنا فی الِي بنها وأصـبح ناظرا ثم مديرا للإدارة التعليمية، ظل كما هو.. يمشى فى الشثوار ع ليسـاعد الناس، وهو فى الآغلب لا يعرفهم، ويبحث لهم عن مصالحهم للى موظفين لا يعرفهم.
 المستشفى ليمشى نى الشوراع بحثا عن المرضى ويعالجهم مجانا أو بقروش
 أسبوع قد ســأله عن لمواء لقم المعدة أو لتـعب الكلى أو للانيميـا وقد حصل على البواء ويود تساليمه وقد نسى اسمهـ وشكا
تجده وهو يشترى ساندوتيش الطعمية بنفسه يقول اللبائع: - عدى علىّ فى العيادة أول ما تفضى .. أنت عينيل صفرا .
 كيف تجتمع هذه النماذ ج المتاتضة فـى عائلة واحدة؟ بشـر فى منتهى الكرم والتضـيةًا.. وبشـر فى منتهى القسوة والالأنانية...

بشر فى منتهى الانكاء والعبقرية، وغيرهم على درجة عالية من الغباء.
 بنظام المنازل، وكنت فى السنة الرابعة، أقيم المسسكر من جديد ليضم نحو
 سنوات مجتمعة مع عمله بالنهار نى حياكة الما(بس، وكانت المفاجـأة التالية والرائعة نجاح فوزى بتفوق ونجاح ثلاثة من الستة. عندئذ رأى والدى أن يترن فوزى الخياطة ويتفرغ غللـراسة وكان قد بلغ الثامنة عشرة، وهو من مواليد أكتوبر فلم تقبله الثانوية العامـة التى رفض
 بشوق بالغ دخول الثانوية لأمضى إلى كلية الآداب فهى التى تلتى التاسب وميلى للأدب.
 كل مادة، ولا يكف عن مناقشة الأساتذة والجدال معهم، فقد كان يأكل الكت الكتب أكلا ويشترى بمصروفه كتبا أخرى اللاراسة ذاتها ، حتى أمكهه أن يحصل

على الدبلوم بتـفوق فكان الأول على القليوبية والسـابع على الجمـهـورية..
 بكالويوس التجارة ودبلوم فى الاقتصــاد ودبلوم فى اللدراسـات الإفـريقية،
 استكمـال رسالته للماجسينير ، ولم يمهله العمر بعد ذلله بسنوات قليلة ليحقق مـا خطط له من آمال عريضة، ومنها مشروعاته الخيرية التى بدأها وأثمـرت خيرا لأولاده بعد رحيله.
لقد نسيت ولعلل تعمدت أن تنسى موتفا لأخيل لا يستحق أن تتجاهله: - لا أذكر، أو لا أعرف أى يو يوم بالتحديد. - يوم ظهور تتيجة الدبلوم. كان عام !1971 من الأعوام التى حفرت بصدتها على خريطة حياتى.. ذاكرت فيـه بإخـاهص ودأب لأحصل على الدبلوم، وكانت المدرسة جميـعها تستشعر قدراتى وأخى، واستعد المدرسون والناظر الرائع صبحى ميخائيل ليتلقوا فى نهاية الحام خبر فوز أحدنا بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

 والسكرتارية خاصة أنتا قضينا الإجازات جميعها نتدرب فى البنولن.

 أنل لم تقطع علاتتل تماما بالقراءة الحرة.

 والحين. هل كان من الواجب فصم العلاقة تمـامـا وهى النافذة المضـيـئة فـي حـاتى وهى منبع الغذاء الروحى ومصدر النسيم العليل، ومـا كنت بقادر على

أن أهجر أحبابى من الكتاب والشـعراء.. كل شىء قابل لأن يتبدد مـ الريع
 الحياة على نحو جديد ومركب، مضـافا إليه عشرات الللكات، نازعة لفتائل المواهب المتفجرة بالإبداع لتجدد الدائرة المنتجة لشرارات الخلق الرائع لعالم تبيل تعجز عن تحقيقه حتى الأبيان السمـاوية، لأن اللـكات تصنع منظومـة باهرة الاكتمال.
فى الليلة السابقة على ظهور النتيجة سهرت مـع نيشتة لأعرف مـاذا قال لك زردادشت، لقد أسرنى هـا المجنون العبقرى كمـا أسـرنى ألبير كامـى وديستوفسكي، وتمنيت أن أكون مجنونا متلهم ومـازلت أتمـنى، ولكن الوقت غيما يبدو قد نات وأفلتت الفرصـة، ولم استمتع بهذا الشـرف ولم أمنح هذه الهـجـة التى مكنت المجـانين من تطوير العـالم وتوصـيله إلى ذرى المجـد أو工ـميره، وبعض التدمير مجد.
عندما استيقظت كان فوزى إلى جانب سريرى.. قال:
 أعزمك على ״كابتشينيو" فی النادى. يعلم أنى أحب الكابتشينو.. لم تكن لى طقوس خاصـي كى أكيقى مضيت مع، إلى النادى المطل على النيل. - التطليم.. ليس كل شيء الئي

أدهشتتى عبارته رغم أنتى كنت ماأزال نصف نائم، فاستطرد: - أقصد أن أهم من التعليم الإرادة.

- التعليم وسيلة والإرادة منهج، وصفة طبييعية قد لا يمتلكها الجميع. قال: من ملك الإرادة لا تقف فى طريقه عقبة، ولا تهزه الأحداث، والنبتة لابد أن ترى النور حتى لو كانت فى صخرة.. إنها إرادة الطبيعة. انشغلت عنه بالششروب اللذيذ الساخن، ومضى يحدثنى عن الحياة والأمل
. والليل الذى لابد أن يـأتّى مهما طال النهار، والعكس وداد بنفس الثبات. تلت له: لقد بذلنا جهـا كبيرا هذا العام، غما هـى توتُعاتك؟ تـال: ما دمنا تَد بذلنا الجهد فـلا تعنينى النتيـبة، سـوف يكون ضميرى راضيا.
بعـد حـيث سـخـيف وثقـيل الظل نهـضت مـصـرا على الذهاب لمعـرفـة النتيجـة، لم يحفل بنهوضى وقال بلا مبالاة، هيا بنا نستأجـر زورقا ونجـن قليلا في النهر.
تلت له مداعبا: أنت الآن تجدف. سآلّنى: هل تؤمن بالقدر؟ -
-     - بنسبة كـ؟
- إنه لا يكغ عن العمل.
- لكن الإنسان.
- أحيانا يصنع المعجزات مثلث.

ضحك بلا حماس؛ فمددت يدى إليه وجذبته لينهض. قلت له: هيا لنعرف النتيجة ونفرح أبى وأمى• قال: النتاني ليست شاغلنا . حدقت فيه مندهشا ، وقلت:

- واضـع أن أحدا أعطاك حتّ حشيش.. مالك يا فوزى. أمسك بكتفى وقال فى منتهى الرتة. - لا تحزن يا فؤاد.. أنت رسبت. لم تستطع قدماى أز تـحملانى.. جلست وقد أصابتتى شبه غيبوبة.


## بهجة الجمسيينيـات

لفت الهدهد نظرى ونظر أصـدقائى وأكثرهم من الجيران السودانيين ..


 لاتكاد تلمس الأرض، تال عثمان السودانى : - من فيكم يستطيع صيده ؟ صمتّا جميعا .. ثمم قال محجوب : . أنا
قال عثمان
. تحولنا جميعا بعيونتا إلى يده حيث يبرز فيها بوضوح خاتم فضى بفص قال جميل :

- أنا أصطاده، ولا أريد الخاتم، بل أريد شيئا أخر . سآله عثمان - ما هو ؟ قال جميل .
- كرباج الصول سر الختم


 السودان، فمعظمهم أحب مصر وارتبط بعلاقات مودة عميقة وأواصر قَوية

مع إخوانهم المصرديرن . هَضينا لِيال طويلة نستمع إلى حكاياتهم عن أهالى الخـرطوم وأم درمـان .. جـنبتنا الأغـانـى والقصص والرقـصــات والعـادات الغريبة علينا .
اندفعنا جميعا نقول دون تفكير
 اضنطرب عثمان ، ثم قال : كرباع أبى ليس لعة . • سآله جميل - ما قيمته بالنسبة لأبيل ؟ بِمت عثمان لحظة، وبدا كانه فيى موقف حرج، تململ ثم قال وهو يفتح عينيه إلى أقصافما إيا

- أبى يفرط فى أى شم : إلا الكرباب قال جميل
 سآله محجوب : ولماذا تريد الكربابج بالذات يا جميل ؟
 وجميل قد تعاركا منذ أيام، أسرعت أقول
اندفع عثمان قائلاُ ، كمن أطلق سراحه : - إذن هيا .. من يسلمنى الهدهد أسلمه الخاتم. أمسكت بكم جميل وجذبته فأطاع ع .. توجهنا جميعا إلى الجسر الرملى الحالى حيث كان يمر عليـه خط سكة حديد الدلتا و وكنا قد تـوودنا أن نرى البـا الهداهد تحط عليه وتتجول، تلتقط الحب المتساتط من الركاب . أسرعت إلى البيت فأحضـرت خيطا وربطت فى طرفه حـبات من القمح والفول وغيرها. وأحضر جميل نبلته : وأحضر مـحجوب صفحة من الكرتون مدهونة بالصمن ونتر عليها القمح .. قال عثمان لنا : - المسافة بين كل منكم لاتقل عن ثالاثين مترا . عنـمـا اتتربنا من الجسـر شعـرنا بأن الثــمس قاسـية جـدا والحرارء

لاهبـة، رجعنا إلى الثـجر، نأوى إلى ظله، فـى انتظار ظهجر الهدهد، وعندهـا . يرمى كل منا شركه الو مـضت السـاعـات ونتن وقـوف ولم تأت الهـهاهد، وعـاودنا التحــربـة فـى


 تعبأ، وجربنا فـى اليوم الرابع الهجوم المباشر فلم نفلع عرض علينا عثمـان بعد أن خـاب مـسـعـانا أن نمسك بحـدأة، فلم يرحب أحـ باللحـبة، ربما يأسـا لكنـى وافقت، أحـضنرت فـي اليوم الموعود كتكوتا


 الوحيد الذى رْضى مرغما دخول التجربة التاريخية الفريدة للامسـال بالطـائر

 شدة الاندفاع عنكفنًا على بطنى مغموس الوجه فیى التراب، والضحك يتعاللى وأنا أبصق التـراب مـن فـمى والتـفت بحــا عن الكتكوت فلم أجــهن، ورأيت

 أحـدث دفـعـة لتـزويد البيت بـالـيض واللحم بعـد شـهور، لكن هذا الكتكوت بالذات، كان تد استحوذ علي حبى، لأنه سريع الحركة منحول الرقبـة ويتمتع بشخصية واضحـة يبـو أنه سيصنبح ديكا فى المستقبل ويمارس دوره كأحد

 الكتكوت فـى ظروف غغامضـة، لأنهـا تعدهـم كل ليلة .. على أن أبحث عن ألى ألى سبب لفقدانه، وليس طبِا بإبلاغها الحقيقة، فهل بأيدينا نحمل الأحباب إلى الـى الأشــرار؟! لقـد كانت التـضـحـــــة بالكتكوت إحـى سـقطـاتى الثـقـيلة، ولقـد

حالفنى التونيق فى تأليف عدة تصص تحكى ظرون مقتل الراحل الكريم

 اعترفت لها فى أخر لحظة بما جرى بالضنط.
نظرت إلى كـادتها طويلا بـتاب صـامت .. أحسست بنظراتها اللائمـة

 أخيرا

- لن تخرج يومين على الإطلاق إلا لمطالب البيت تنهـت فرحا .. لن يضـايقنى القعود فى البيت، وهى تعلم ذلله .. سـوف أرسم وأقرأ وألعب مـع نفسى الشطرنج وأصعد إلى السطح لمثـاهدة الحمام
 كانت تحب السينما ، ونذهب سـويا إليها مرة كل ألـا أسبوعين على الأكثر .. السينما كانت وربما مازالت أجمل فواكه الثقافة والجمال والترا والترويع .. غزل الان
 وفـاتن وهـدى سـلطان وفـريد .. الأفلام الأجنبيـة ونجومـهـا ، جـاك ليمـون .. كارى جرانت.. جارى كوبر ... بيتى ديفيز.. شيرلى تمبل.. اليزابيث تاليلور . .
 أفا جارنز .. كيرك دوجالاس .. بيـرت لانكستر .. إسـتر وليامـز .. مـارلون براندو .. العالم دون سينما يخلو من الجمال والإلهام . أتصور أِن أجمل شىئ الآن نى الدنيا هو السينما .. أحبيت الأدب جدا

 بالجـمـال وتحتـوى العـالم .. أذكـر ولازلت جمـال الظلالام فى لور العـرض


باكـــــن ويشربون العصـانُر ويتالثـون ويتهارشُون، ويتهامسون تعليقا على عا بالـال
 الصهورة المحبلة بالجمال والخيال والشخصيات والأحداث والحركة وعنفوان الطبيعة .. أتوحد مـ الطيبين من الأبطال وأتعاطف مع الضعفاء وأتمنى من

 والكرة والسياسـة والناس، وعندمـا أخرج يصـدمنى النور والحركة والشـارع المتوتر .. أحتا ه إلى وقت كى أتكيف مع عالم جديد مختلف ومفتقد اللجمال، تلماذا كنت أستشعر الجمال منذ قليل فى فيلم تمالاه أحداث العتل والخطف
 ابتكار أخر حتى الأن .. لابد أن أتعلم سينما .. 'لابد .
بعد أيام عاد عثمـان ليطلب إلينا متحديا قتل الخفاش ... غزعنا جميعا ورغضنا. فقال إنه مستـعد لذللن، وسـوف ناتقى عنـ المطحن المهجـور بعـا أتريب وسنتجنب طبعا طريق المقابر . تجمعنا بعد العشاء المثـاهدة التجربة المثيرة. وكلما طالبناه بالتحرن نحو الباب المخلوع للمطحن، ارتعد واهتزت البندقية الرش التى كان يحملها وكان أحد أقاربه قد تركها عنده .. مضى الضى
 من التجربة، إلى أن تَال محجوب : هيا بنا نعود يا أولاد .. الخفافيش لابد

 وبعضنا صر خ، وجريت حتى سبقتهم وكتمت كل مـخاوفى .. لكن قلبى كاد .توقف عن النبض

## الحب الأول

فى لياللى صيف . 197 ـ كنا نسهر فوق سطوح بيتنا بالقرب من النيل، نسـتمع إلى أم كثـوم تثـــو بأغـانيها العـاطفيـة التى تتفـذ إلى الوجـدان. وتحيى القلوب وتفتح للأرواح آنـاق الحب والخيال والجمال.. نبرات صوتها
 وتحرل العواطف الخامدة، كتت أتمثلها وأنا أستمع إليها كأنها واقة أمامى
 إلى المسرح ثم تعود إليها محاطة بالملانكة، وفى كل الأحوال أحس أنها مثل عنحوتات مـنتار .. مـطلم مههم جـدأ من مـعـالم الدنيـا بسـبب هـا الوها الوهج -الإنسانى الذى يشعه صوتبا محملا بعبق الشـر وسحر الموسيقى


 فى الخميس الأول من كل شـهرْ يسبر تقريبا العالم الـربى كلهـ مـ أم كثوم التـى تتحول سهرتبتا إلى حـلة سمـر ممتدة من المحيط إلى الخليج،
 ويرطب أبدانـا النسـيم العليل، بينمـا القمـر الحـانى يتـروى فى عبوره لعله ـِلتَّظ بِض الأنغام الآنسرة ..
 أسرتتا مكونة من أبى وأمى وفوزى ونازل وغتحى والرضيعة عوا الراطف أختى الوحيدة، نازلت رجل أقسم أبى قُبل مولده أن يسمى القادم مهما كان كان نوعه


وإعجاباً بها أصر الوالد - بـناده التاريخى حتى بعد أن أبلغوه الخبر - أن يحمل المولود الذكر اسمهـا : أم كلثوم تمسلْ بنا جسـدا وروحا .. عقلا ووجدانا .. تشـاركـا السـا السـهر بعض السيدات والبنات من الجيران اللانى لايملكن راديو ، هذا إذا لم يكن أبى موجودا .
كانت أجمل عاشقات الست شـابة فى التاسعة عشرة .. جميلة وفائرة . خفيفة الظل ومشرثة .. تتميز تليال عن الأخريات بعدم تدرتتبا على تحمل
 مرات، لكنها لم تكن تستجيب وتدعى النسيان



 وخلاياى .. طويلا كنت أحدق فى لحم الذرا ع وأنفذ فى ذر اته الثثيرة .. أغيب عن أم كلثوم حتى تستردنىى بعبارة هائجة يـلو مـعبا اللحن الذى يجرجر . الثـاردين
كان الجمـيع يرحب بهـا فهـى تميل إلى المرح، وبها قـدر غيـر قلـيل من


 النظر وأكتشـف ذلل الدبيب نى صـدرى، ثــة نمل كبير أو مـا يشبـبه يمشى تحت جلدى وغى أعضـانى . الصيف وكريمة، القمر والنسـهـات، أم كثوم وعبق الفن وســر الأنوتة
 وجيزة منذ بدأ مشروعه السرى مـع فكرى، المعلم الأول قبل أرسطو .. ترعى

 والنجوم والترع ، وتلك المزروعات الواعدة تفرش خضـرتها النضرة على وجه الحقول
كتبت عن كريمة تصـيدة صـغيرة وكان يجب أن أكتب حتى لو لم أكن أدرى من أمر الثبر شييأ .. استق.لتها بتحفظ .. كتبت ثانية فسألتتى عن كاتبها ـ قلت لها : أنا .
تولتها الدهشة لأنها بالفعل تحوى وصفا للاممحها وجلستا والحضور ..
فوجئت بها بعد منتصف الليل تنقر على شباكى وقدمت لى تطعـة كبيرة من البسبوسة، وابتسمت لى ابتسامهة لم ألمَ مثلها من قبل . قالت إنها صنعتيا خصيصا من أجلى ..

 الأصـابع التـى صنعتـها ، وهل تذكرتتى وهـى تضه المـادير وتسـويها فى الصينية .. تبل الصباح كنت قد انتويت من قصيدة "البسبوسة"، . فى ليلة تالية جاغنى النقر الجميل يؤنس وحشتى ويوقظنى حتى الصباح الـي

 وغضت طرفها واستدارت عائدة ، وعند باب بيتها الذى يواجهـا ونا توقفت، ثم عادت وكنت فى انتظارها أتابع خطوها وأشخحن بطاريتى من مرأها البيع . هدت يدها بلذة ورقية صغيرة وجدت بها ساندوتش كفتة بعد أن أكلته كتبت تَصيدة جديدة لا علاقة لها بالكفتة كتبت لها وعنها قصائد كثيرة، لكن الكممات كانت عاجزة ولا تملل القدرة على وصف جمالها وشعورى .. أصبحت متعبداً فى محر ابها أفكر فيها طيلة


وأيامى تتحدد بدقات قلبها . السعادة تغفر العالم إذا ابتسمت، أما جسدها البليغ الريان فقد لاعبنى كثيرا وعبث بى ذلك المتوحش ممزق الفساتينين. كم تقلبت على وهـج فورانه وجموحه؟ .. صدرها الشقى يطاردنى ويجـي ويتذبنى إليه لا لا يفتأ يطل على من مكمنه ويخر ج لى لسـانه .. الخصـر النحيل والقوام الرشبيق.والشفاه المتأججة القانية المكتزة المتأهبة للالتهام اللأنيذ .. كل مـا فيها مدجج بالإثارة واللهب .. إن عشقنا فعذرنا أن فى وجهنا نظر . لم تذكر إنل حـاولت أن تقبلها فى داركم بعد أن مـهـدت الملعب ووزعت بكل دههاء سكان الدار جميعا ، لكنها لم تمكنك وقبعت وحدت تلون الخيبة والندم، وحاولت مرة ثانية وثالثة، إلى أن حسمت أمرل بالغض الثـب والاختفاء .
 بقصيدة عتاب وعهد على الحب العذرى، فعادت وعادت معها الدنيا المشرقة.

 وتسبح فى حلم برىء ولنيذ.
فوجئت بجد أيام بمدرس التربية الرياضية بمدرِّبيتى قد تقدم لخطبته ووافقت الأسرة.. أسعط فى يدى فقد رأيتها فرحة.. ـنـألتّى عن رأيى فيه تركتها ومضيت إلى الينهر أشكوها .. كان الرجل حتى الدقيقة السابقة على

 الكرة حـيث أبذل مـجهوداً بدنيـا كبيـرا يلهينى ويهدنى . ولأول مـرة يخطر ببالى أنها أكبر منى بثلاث سنوات، فهل لهذا أثر ؟ ؟
 فـرحت بُقـرها على شـبـال قلبى .. قـالت لى : أرجـوك لاتغـار منـه . أنت للـ مكانة خاصة، عاد إلىً" توارنى النفسى فى اليوم التالى دعتتى لنزهة على النيل سـرنا معا نتحدث فى كل شیى

وأقرأ عليها آخر ما كتبت، أمسكت يدها فجفلت فى البداية ثم استسلمت .. الشـتريت لها ذرة مشـوية وترمس وأهديتها وردة بعد أن قيلتها قبلة طويلة .. الوردة، سرنا مساقات طويلة، درنا تقريبا حول بنها العسل .. المدينة الحبيبة
 البنات الجميلة، وإلى كوبرى بنها .. كوبرى الغرام .. فى الواقع ونى الأفلامر
 الهيش نحـو نصف كيلو . سـرنا على كورنيش فرع دمـياط وأخذنا فلوكـة وغنينا مـا بعض الاغغانى المثتركة "الويتو" وضـركتا كثيراً .. نفذنا من جانب مـسجد الضـعيف إلى شـار ع اللحم والسوت ومـقهى المتَث والنفقت..
 والسودانى .. وصلنا الرياح ومررنا بالسجن والحـِّع حتى شار عنا . . وقفنا

 الحب المخلص! انتـششت روحى وغادرت حـالة اليـأس. لقد اسـتعدت قلبى وحبى والأمل .
 الشـائلك يمر على حرير وجدانى .. أكاد أشكل فيل لأنى أكاد أشكل فى نفسى وأنت منى
بعـــ أــام اندفــت داخلة علينا وطلبت أن أرتدى مــلابسى على عـجل وأصحبها إلى المستشفى، يمزق بطنها مغص .. فى ثوان مععودة كتت معها على الطريق .. استدعيت عربة حنطور .. رحب بى من يعرفونتى من زمالاء أبى فى الاستتجال .
طلب الطبـيب الثــاب من كـريمة أن تـام على منضـدة الكثف وتعـرى بطنـا . . تدخلت .

- إلا هذا .. يكفى أن تقول للت ما تحس به .

ضحن الحاضرون الذين يعرفونتى واندهش الطبيب .. أوضحوا له أنتى ابن حضـرة المعـاون .. حـاولوا التـوسط بينى وبين الطبيب . لم أتـنازل عن
 جسدى، . أقصد ملكى . قال عم حسين

- لاتقلق يا فؤاد أفندى ستكشف بطنها تحت الملاءة البيضاء. . . وافقت مد الطبيب يده تحت الملاءة .. اندفعت أقول . . تتبهت أن كريمة تقبض على أسنانها ألما وضحكاً . تأفف الطبيب وتبرم ونظر إلى الممرضدين .. قلت : - ألا تكفى السماعة ؟ قال فی شبه تحد : -

قلت :

- اكشف أنت بالسماعة وأضه أنا يِى وأحكى لل ما أحسه . ضحك الجميع حتى الطبيب وظطللت وحدى جاداً وحاداً، عابس الوجه متتبها لبضاعتى .. اكتفى الطبيب أخيرا بالسماعة وهو ينظر إلىَ فَى شبه إشفاق، أخذ يسآلها عما تحس به وما أكتـه . والسخن والبارد .. النوافذ والسوابق المثابهة، حتى توقف واستدار ليكتب الروشتَ فتنفست بعمق، أمر بإعطائها حقنة مسكنة .
رفعت الملاءة وسوت ملابسها وشعرت عندنذ بالانتصار.. شكرت الطبيب،

$$
\begin{aligned}
& \text { فمال على "وسآلنى . } \\
& \text { - هل أنت خطيبها ؟ } \\
& \text { سآلته }
\end{aligned}
$$

- لأنها تلبس دبلة وأنت لا لأبس •

نظرت إلى أصبعى .. لم أعثر على الإجابة الملائمـة .. غادرنا المستشـغى بعد أن شكرت زملاءوالدى الذين كانوا لايزالون أسرى كريزة الضحك. فى عصر اليوم التاللى قال والدى - عجبٌ ما حدث بالمستشغى أمس سـألته وأنا أنكس رأسىى :

- هل هل شییى أحد منى ؟

قلت : أنت تعرفهم ييالنون، ويصنعون من الحبة قبة . أشا حوجهه، وعلمت أنه أفضىى بمخاوفه واستيائه لوالدتى، فقد قالت - ركز فى مذاكرتل شوية .. لـى آخر سنة .
 أركز، وتد شـهـدت نفس السنة موت أبلة صـفية التى كان يحــهـا الأسـتانـ


 المدرسة الإعدادية وإن لم أصبح رسولا .. ترقيت إلى درجة صديق • زرته فوجدته شـبـه مـجنوب .. شــر طويل أشـعث، مـابس قـارة ! شـفـاه بيضاه .. هزال وذهول .. لا يفتح فمه بكممة .. عندما رآنى طفرت دمعة رغماً عنه، عانقنى ثم اختفى بداخله يناجى صغية . خرجت وأنا ألعن الموت ثم استغنفرت الرب، لأز الموت من جنوده.. كيف
 لمياهـها العذبة .. الأنوار الشاحبة التى تضنيء للعابرين خطوهم فى الظلمات

المكدسـة .: ثــة عشق غريب بـين الموت والحـياة. أو قل مطاردة .. بـين الخير والشر ، القبع والجمال .. النور والظلمة، كل عنوما يفتش عن الآخر ليقهرهـ، الصراع مستمر والصفحات تتوالى .. والإنسـان فى أغلب الأحوال هو الذى

$$
\begin{aligned}
& \text { تدهسه سنابا المتحاربين وعجلاتهم الأسطورية . } \\
& \text { رسبت .. ياه .. كم هو مرعب هذا الرسوب! .. }
\end{aligned}
$$

 مهما كان السبب ، قاومت رغَبتى فى رؤية كريمة، وجدت أنسى فیى القراءة ومتابعة حياة الحمام وطباعه وتأملت الأرانب البيضـاء، أقبلت على زراعـي
 الكا(سيكية .. كما تسلل إلىَّ عبدالحليم بنبرة صوته الآسرة، وجمال الكلمات التى يختارها والألحان التى تحمل تلـ الكمات وتطير ثم تحط على تلوبانـا . . أهوان .. بتلوموني ليـه .. أسمر يا أسمرانى .. يا جمال يا يا حبيب الملايين .. احنا الشعب .. فی يوم فى شهر غى سنة تهدى الجراح وتتام وعمر جرحى أنا أطول من الأِيام ..
أغانى كثيرة رافقت شبابي، ومضت توقع على كل صفــة وكل يوم وكل شبور بتوقيعها بما يلانم أعماتى وشجونى .. تتابعت أفلامه لتكمل المنظومة
 تساءلت كثيرا .. مـاذا كان يمكن أن يكون شككل هذه الأيام بـون عبدالحيليم وذلل الحزن الذى يتمشى نى عينيه، وذلل الصوت الفريد المحمل بكل أوجاع
المصريـين وأشواقهم وأحلامهم .

نسيت أن تذكر شيــا عن دوراتل واثنين من زملاتُل حول الوجهـ البحـرى
 القصـاصين فـالتل الكبيـر والاســاعيليـة، بورسـعيـد ودميـاط إلى دمنهور
 وتويسنا .. كانت أيام .

وبعد عودتل مباشرة بلغل نبا انهيار الوحدة المصرية السـورية ... وهكا تعانقت المراهقة الخاصة وِالمراهقة العامة. فقد كنت تعيش مراهقتل . وكانت مصـر تعيش مـراهقتهها ، يسرى فيكمـا معا نسـن الشبـاب والتطلع والحب هضـمـنا بالاندفـاع المحموم والأمل المتوهـج لاقتتاص المــتـقبل الجميل .
كنت تقولن رسبت .. وهـى:

- أهنعـة الأيام لاتنتهى .. تطلع علين بالوجـه المشـرق الواعـد وتمد يدها الناعمـة إليل فتسـتسلم للأمانى، ثـم تستبـدل بـالتنا ع الباسـم آخـر شـرسـا وغاضبا وذا أنياب مثل دراكيولا .. وعندنذ تختلف ردود الأفعال .


## هعبالنـناصر

منذ لكزة أخى عام 190ع تصاعد اهتمامى بعبدالناصر ، ونما إعجابى به بشكل مطرد .. الأيام تتوالى والأحداث تتفجر . وهو كالفدائى يقفز فوق حقول الالّنام ، يكتسب كل يوم أرضا جديدة ، يفتح الآفـاق ويوقظ شعوبا . وحكومات من سبات عميق
تَرأت مبكرأ كتابه "غلسفة الثوردّه .. تغلغل فى عقلى الكثير من أفكاره

 فوق جبل غير منظور حتى يختفى خلف الغمام ، وفى مرة سمعت طرقاً على الا
 حدقت فيه ، أدركت أنه الرجل ، لكنه مـغبر الوجه ، ممزق المالابس . دعوته
 يستحم .. رفض الطعام واكتفى بالشاى والسجائر .


 أول المسـاء . فلم يعثّر له على أثر .. ظل يمشى على غـيـر هدى حـّى وجـد . نفسه أمام بيتّا قال
 تمدد الرجل ونام ، بقيت إلى جواره أتأمله ، كانت ذراعـاه تخرجان من

كمى جلباب أبى .. ساتاه الطويلتان كانت عايهها خطوط غائرة من الجروح
 خاطفة عند الفجر لم أجده وكان الجلباب مكوما ، وكأنه يتأهب للإجابة على الأسئلة ظل حلم لقائه هاجساً مـلازما لروحى ، ولم يعد لـى حـم آخر ، أو فلنقل
 الوساتل التى فكرت فيها القائه .. إذا أحـرزت التفـق ســوف أسـلم عليه فى عيد العلم. هاهو الأمل يقترب عندما قررت الحكومة فى عام 1909 الاحتفال بذكرى
 طالب ثانوياً يمتلون محافظة القليوبية وأمكنتى رؤيته وأنا أمر أمامـه . وقف

 الأعمدة؟!
رأيته على محطة سكة حديد بنها وأنا أخطب فى الجماهير مرحبا به



زعيم العرب وإن كنت لا أرى غير أقدام العابرين فوقى •
 فى الدبلوم ولكن الأمل تبخر فى سـهولة غريبة بنفس السـهولة التـى تسطللت بها إسرائيل إلى أراضينا عام $197 V$.
 الاتفصـال ، وانشر خ جدار الوحدة . كان الرجل قد تصـور أنه مـاض بعزّم


انتشاره على الأرض ، خـاصـة فى أفريقيا ، وأن الأمة تدنو بثڤة من تحقيق أحا(مـها التى تتمثل فى تحرير فلسطين .. جرح العرب الدانم .. ولقد تطـ؛ أششواطاً لا بأس بها على طريق التنمية واللحاق بالعصر .. كان محتشــا بالرغبة المتّجدة ثى تجامز عهود التخلف ،يتعجل الثـار التى تلوح بثـانرهـا عن بعد
مضيت أتأمل مساعيه ومـلامحه نى الصحف والتليفزيون وجـريدة مصر الناطقة التى تعرضها بور السينما قبل كل فيلم
 للعمل قد فترت ، وتراجعت إلى حد كبير فورته .. تلبسنـى رعب فـأرسلت إليه رسالة . كتبتها عشر مرات ، إلى أن رضيت عنها وقد جاء فيها السيد الرئيس
تحياتى القلبية وتقديرى البالغ لشنصك الغالى سـامـحنى وأنا طالب بدبلوم التجـارة الثانوية إذ أتجـاسـر وأكتب إليك ،
 طوائفه يثقَ بك ويدرك أنك مـؤهل بعديد المزايا لتحتيق أهدافـه ، وكان فضل الله عليك وعلينا عظيما . لقد لاحظت بعد الانفـمـال المشـــنوم أسـال واضطراب مـلامـحك التى

 التجارب للاعتبار ، والابتلاعات دروس ، و'لا تتوتف الحياة إثر الكيو الكات الات ، وما حدث لايتعين أن يؤثر على طموحـاتل للأمـة ، لأن الأسى والإحسـاس العـي العارم بالخسران قد يزلزل الفكر ويغيم الرؤية ، ومن ثم يهدد الزوروق الذى يخوض فى بحار عالية وأموا ج عاتية .
إن الجماهير التى سلمت لل تلوبها وعقولها تنتظر الخطوة التالية ، فسر

على بركة الله وتطلم إلى الثــمس كـعـادتل . واقـبس منها الدفع والنور ، وواصل حربل من أجل المستقبل . ونحن جميعاً معل وأمـامن ، دمت لنا يداً إلهية تتتشلنا من وهدة الظلم والتخلف . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ابنكم الحب
فؤاد محود قتديل

أرسلت الخطاب
وكعادتى نسيت الموضوع • عـازماً ، أن أكون على رأس الناجـحِن هـا

 فتحه عدة مرات .. تذكرت رسالتى التى لم أتوقع على الاططاق أن يرد عليها. وأعلم أنه يتلقى يومياً الآلاف مثلها . رئاسة الجمهورية فى ولدنا المحترم الأستاذ / تحية طيبة وبعد
لقد كان لكمهاتل تأثير كبير على ، وكما نبعت من قلبك نفذت إلى قلبى وأسهمت مع غيرها فى تشجيعى على تجاوز الموقف التعس والاستعداد الـي الـي هو أت ، فمازالت أوجه القصور كثيرة والتحديات أكثر أتر أت

 يكون هنال وجـود حقيقى يحفظ كرامة هذه الول وشعوبـا ، وأن أحداثاً
 الكبرى والدول التى تملك مقدرات استّلالها وعوامل حمـايتها فى مواجهة العواصف .

إن الآمـال معقودة على شباب العروبة الناهض وأنت منه ، فكونوا على تكا رجل واحـ مسلدين بالعلم والأخـاق من أجل دولة عربيـة كبرى موحدة وتادرة على أن تفرض كلمتها على أرضها الممتدة من المحيط إلى الخليج وتقبل عميق تقديرى وشكرى آنى
المخلص
جمال عبدالناصر
بعد أيام زارتنا خالتى التى تقـيم بشبرا وعلمنا منها أن شقيق زوجهـا أعتقل منذ شهور ولا يعرفون عنه شيـنا .. طعنتى الخبر لأن الأستاذ طلبة

 والمستقبل .. كنت أدهش لحضور ذهنه الذى لايتوقف عن إنتا جا الأفكار .. ماكينة بشرية هدفها تغيير العالم .. كيف يعتقل ؟... تذكرت أنى علمت من
 الواحات ولايستطيع أحد مهـا حـاول أن يصل إليه .. تصل رسـائل فى علب الكبريت والسجائر ، وفى أوراق صـنيرة سـافرت من الواحـات إلى القاهرة فى مؤخرة جندى طمأنتهم على الأب السجين . هل كان ذلل بسنبب رغبة الاتحاد السوفيتى نى نشر الاتجاد الثيـوعى فى المنطتة العربية ، وتصدى عبدالناصر لبا ؟... لقد قرأت شيئًا من هذا
القبيل .. أكده أخى ..

عبدالناصر قال فى خطبه أكثر من مرة أنه لن يقبل أبدا أن يتحول العرب إلى دول شيوعيـة .. تساءاءت .. هل اعتقال الشيوعيـين رسـالة إلى الروس ؛ الواضـح أن عبدالناصر كان يعشتق بالاده أكثر مـن اللازم ، وأنه يحرص على الـى أحامهه لها إلى درجة التوتر ، وييالغ فى حماية هذه الأحالام حتى من الشتب



الكتاكيت .. يخاف عليها من الإتطاعيين والأمريكيين والروس .. ومن زملانه ومن نفسـه .. يخاف على العرب من العرب ، ومن الايمقراطية التى يمكن أن تغتح النوافذ للرياح العاتية أدرك بالتتريج أن مايفكر ثيه عبدالناصر ليس بالضرورة مايفكر فيهر فيه بقية


 .ودائرة البحر المتوسط

 الخطر الأمـريكى الذى سـيــــــاح العـالم وتعـد لـه المــابـرات الأمـريكيـة بـ لا آحسب أحدأ يدرن أمل الرجل فى اجتثاث جذور الاستعمـار من كل

 دولة عربية لايكون إلا بحماية كل التراب العربى ، واستقـلال دولة لا قيمـة له مادامت المجاورة لها محتلة ؟
 الثروة البشرية متواضعة والمقاومة الداخلية والخارجية متعاظمـة .. التربص والمؤامرات لا تتوقف .. إنه المخاض العظيم يتأهب لميـلاد عربى يعيد الجـد القديم .. ربما يـحتاج عقوداً .. لكن البشـانر يجب أن تتجلى فى السنوات القادمة ..
لم تقل أن هذا كالام أخيل فوزى .. رحمة الله عليه .. نع إنها كلماته وتناعاتى وقتاعات أمى وأبى

## عامل إمـاءة

عينت مـحاسباً باستديو مصر فى أكتوبر 1974 ، وكم اللشهر المميز من
 بأحد الخفرأه يسـتدعينى للقاء ضـباط مـن رئاسـة الجمــهورية .. دهشت وأسرعت متسائلا عن السبب .. قال أكبرهم رتبة :



 بلاتوه أو تأجير معدات التصوير والإضاءة ، أو حجز قاعة التسجيل الصوتى
.
قدم لى الضابط خطاباً رسميأ وطلب تجهيز البطاقات الشخصيـة للعمال وسيمر بعد ثالاثة أيام لاستالمها .. سـألته عن طبيعة المهـة فرفض الكشف عنها .. قلت له ه


 -التصريح

- سيقيم شـخص مهـم جـدأ حفـلا فى منزل تابيع للرناسة يحيـيـه بعض المطربين
لم أرد أن أضـنط أكثر من هذا ، غــا حصلت عليه يفى بالفـرض ، بل

يكشف أغلب جوانب الخبر ، سـجلت الطلب وتركتـه مع كـمـة منى لصــلا السـيسى ، أوضتح فيـهـا ما اتفقنا عليـه حتى يتـصـرف فـور حضـوره فى الصباح الباكر : ونسيت الموضو بينما كنت مغموراً فى الدفاتر والحسابات وكشوف البنت وضبط الأرقام
 عفيفى الذى تزوج من الممـثة السـمـينة جدا پأنجيله ذات القلب الطيب .. قال:

- يحتاجون العمال لإضاءة المسر ح مادام هنال مطربون الما - أنا أتسا عل عن المنزل التابع للرناسة وشخص مهم جدأ . - لابد إنه الرئيس -
- هل يقيم الرئيس حفلات فى بيته ؟
- مسألة اجتماعية وليست سياسية .

قال الحناوى وعفيفى فى نفس واحد . - لماذا لايقيم الحفل فى أكبر قاعات البلد ؟ الجـ قال أحمد أفكار قبل أن يقفز متشقلباً ليمارس هوايته عى السير على

يديه

- تعرفون الرئيس . لا يحب المظهرية ـ
 واختفى تمامـا الحديث عن الرئاسـة ، ولم يعد إلى رؤوسنا حتى بعد ذهـاب المدير
"طال بنا السهر إلى ما قبل الفجر ، فقرر العزاب منا المبيت فى حجرات الممثلين حتى الصباح ، اخترت ممثلة جميلة ومشهورة .
الحجرة ضيقة لكنها مجهزة بكل شـيء تسريحة كبيرة ، لمبات ركنية . أنوات مكيـاج وعطور • صـورها على كل الجدران . سـرير طرى عليـه مـلاءة v^

هر بالورود البرتقالية .. شفاه ملتهبة تلتف حول المرأة .. شبشب صـنير زين بالخرز الأحمر والأصفر فوق كسوة من الفرو ، الباط الصنير المار بمبى

 لبن خلق الجمـال ، هـاهى الممتلة الفاتتة تبتسم لى عبر صـورتبا الكبيرة وتنعرنى أنوتثها الضارية . تصبحى على خير يا قمر .
 بحضورها البـئيج أنى سـأحلم بها . لكنى حلمت بعـدالنـاصر .. كنت مـع والدى نجلس فى صـالون بيته فى منشيـة البكرى ، وأبى يطلب يد ابنته لى ، عبدالناصر يبتسم مشجعا ، وهو يقول لأبى : - يخيل لى أنتى رأيتل من قبل . قال والدى : لم أتشترف ياريس

قال الرئيس وهو يودعنا - ليتتا نتقتى مـرة أخـرى ، فربما عثرنا على أسبـاب جديدة لمزيد من التعارف .
وضع كفه الكبيرة على كتفى وقال فى حنان .

- ربنا يوفقل .
 صحوت، غإذا الشمس فى الغرثة والرجل فى رأسى . بعد أن اغتسلت وصـبـبت علىَ من كل العطور وتأملت نفسى فى المرآه البيضـاوية الكبيرة مـلقة فى إطارها صـر المثلثة ، صـاحبة الغرفة عارية الكتَفين ووجهوا الفاتن تشـرق عليه ابتسـامـة ملهمـة .. وقبل أن أقـول لهـا

صباح الغل.. نفذت إلى رأسى فجأة فكرة أن أكون أحد العمـال الستة .. إنبا فرصتى الأكيدة ، وهى حلمى الذى ظلل يلاحقنى على مدى عشر سنوات . . سرعان ماصفعنى المانع الرئيسى .. البطاقة الشخصية الشية كنت أجلس بين زمـلائى جسدا فقط والعقل فى سفر دائم بحثاً عن الحل . لم أتقدم خطوة فی إنجاز المطلوب منى .
 مساعدا للشيطان فى يوم مـن الأيام ثم اعتزلَ بعد زواجه هـ من سيدة جميلة جدأ وتاب على يديها
انتظرته على أحر من الجمر حتى الثالثة ، فلم يحضر ، انطلقت إليه فى الـي = بيته على ترعة المريوطية قريبا من الأستوديو ، فيلا صـنيرة اشتراهـا اهـا من أجل الجميلة ، وإن كانت محاطة بالأحراش والبوص . يفضى إليـنا طريق ترابى
اشترى لبا كلبا بوليسيا ضخمـا اعتزل هو الآخر الخدمة الرسمية .. اليوم جمعة ، لكنه كان يجب أن يحضر .. نحن نقيم في معسكر للميزانية كما قال أحمد المصرى المدير العام .. أسعدنى زمانى فوجدته .
 لصوص القاهرة والجيزة وعدداً كبيراً من المحتالين وتجار الخدرات ، وعدداً - غير ثليل من القوادين والمزورين

ســلته عن الشخص الذى يزور البطـاقات .. سـآلنى عن السبب . لحقت
لسانى فى أخر لحظة .

- صديق يود أن يسافر إلى بلد عربية ولابد من تغيير المهنة .

قال

- يد رجب تتلف فى حرير ، عليه دماغ عجب ، وفنان بدن نظير .. إذا تصدته فى جواز أمريكى عليه صورة كينيدى أو أيزنتاور كان عندل خـلال $\wedge$.

$$
\begin{aligned}
& \text { Y Y شـاعة .. أم أن تريده جواز روسىى • } \\
& \text { - أين أجده ؟ }
\end{aligned}
$$

- أخوه وج1ى يعمل فیى سـان سوسى
- 

سـان سوسى مقهى جـميل وأنيق له حديقة خلف عمـر أفندى بميدان

 وسمير، وعدم إعجابى بندوة هحفوظ فى صفية حلمى وبعد رحيل العقاد الانى حرصت على ندوته .

 ذهبت إليه ومـعى كيس به بعض العصـــيائر : كان مكسـور النراع الأيمن والساق اليمنى ، ووجهه منقوش بيقع زرقاء ، لكنه فى حالة معنوية جيدة ..

 حطم عظام خمسة من الرجال ، بينّه ضـابط شرطة سابق .. أخيرا حصلت على عنوان أخيه فى وادى حوف .
البيت مغلق • سآلت الجيران • قالوا :

- زوجته تزور أمها فى عزبة النخل ولابد ستعود .

لم ترجع إلى بيتبا ومعبا أولادها إلا منتصف الليل ، سـالّالتها عن زوجها
 الذى أنقذد الضرب من سـفر طويل .. كدت أضـحك .. سآلتَها عن مـوعد عودته ، قالت ، ليس قبل أربعة أيام . أبلغتها بما جرى لوجدى الر الـيا . خارع الييت فوق الرصيف وقد استبد بى الغيظ .. غدا مساء .

سيـحضر رجـال الرتاسـة لاستـلام صـور البطاتـات .. فـى الصبـا ح رجـوت
 الذعر .. قلت له : دعنى أتفق مع مرتضـى أبوعلم رئيس عمال الإضاءة الـة
 هورس" مـحترمـة ودخلت بهـا على مـرتضـى .. لم يكن يستطـيع أن يرى أو أو يسمع أو يتكلم أو يفهم أو يفكر إلا بعد أن يتجـر ع زجـاجـة ، وكان يذكرنى رائما بالممثل الأمريكى لي مـارفن فـى فيلم "كات بيللو" السكير الدائم الذى يجيد التصـويب بدرجه مـهله ، إذا شرب ، ولا يملك القدرة على صـلب طوله دون ذلل .
وافق مرتضنى بعد عذاب وعاد صـلاح يرفض ، عدت أرجوه فنأبى .. كان يحبنى جداً ، لكن الإنسـان - كمـا ثال - لايعيش مـرتين .. هـددنى بإبلاغ طلبى لأحمـد المصـرى .. عـدت أرجـوه .. تحت إلــاحى المزعج ترك المكتب مـجاملة لى ، وبإدعاء المرض انصرفـ تمامـأ من الأستوديو .. طل قلبى يدق بشكل غيـر عادى إلى أن حضـر وفد الرئاسـة فبعثت لهم بغيرى .. سلمـهم
 التى ستنقل العمال والمدات . كتت قد سهرت ليلة كاملة أعبث بصورتي في ألمى اليطاتة ، حتى أدركت أنى يمكن أن أكون من عتاة المزورين . ذهبنا فى اليـوم الموعود ، كـان حـفلاً بمناسـبـة زوا ج هـدى عبـدالناصـر بعـريسـها حـاتم صـادق .. سلمنى مـرتضى أصـغر بروجيكتور قـوته أضأنا المسرح الذى أعده وصمـ ديكوراته اللخرج الفنان شـادى عبدالسلام




جِلس بـين ضيوفه فى حديقة منزله التي أقيم فيها المسرح .. أمكنتى معرغة معظم الضيوف .. كانوا مـن أعضاء مجلس قيـادة الثورة ومعهم آخرون عمت أن شادى سلم زجاجة nبلاك أند هوايت، لمرتضى فحمدت الله .
 ورائى مـباشرة ، ليمنغنى من اللوران بالبروجيكتـور نـــو الرئيس وتبتعـد - الإضاءة عن المسرح .. يلطم مرتضى وجهه ويقول وهو يأكل أسنانه .
 وسـوف أدفع الثـمن .. أســـر يـارب .. أرجـون يارب أترن كل اللى فى إيدك وخليك معايا . لم أكن أود أن تضيع دقيقة واحدة لا أتأمل خـالها الرجل الذى اختاره
 يقول لى غيه : „ألست معى" وهو يعلم أنى طالب . - ألست معى ؟ - معل ياسيدى ، والله معل وأُحسُ بك . بعد انتهاء الحفل أخنونا إلى جانب متوار من الحديقة ووضنوا أمامنا طعـاما هجم عليه العـمال : لم أكن متـــمسـا للطعامو ولم أكن راضـيـا عن . منظرنا
بعد دقائق جاء من ينادينا قائاًا :
 مشاعرى إلى عيونى وسرعان ما ترقرق الدمع الذى كتت أحبسه .
 ضبابيا وأنا فى نصف وعى .. أحدق فى الرجل الذى منذ عشرين عامأ على الأقل جمع الضباط وشـارك فى حرب فلسطين واستنفر الصــا بالأسـرار ثم ثار مـع الثـوار .. الرجل الذى جـاء من أجل الغـابـة فى العـالم

أجمع .. بقيت مجنوبا ومدلها ولم أتتبه لحالى إلا بعد أن حملتا سيارات الرناسة إلى بيوتنا . تذكرت أخيرا أن كل شى، تقريبا مر بسلام . اندفعت
 سذاجة أم حماقة . ثقَة زائدة ، اعتماد مبالغ فيه على عناية الله . أم حسن نية أم قَر ؟ أيقنت إنها فى حدها الأنى حماقة لها سوابق فى حياتى ولى ولن أعدم مثِلها فى السِتقبل ، لسبب بسيط هو أنى غير مستعد القاومتها لأز هدفى كان عملاقاً وتاريخيا لا تمنعنى عب بلوغه أعتى العقبات .

الإضاءة فى حفل الرئيس ، أنكرت بشدة فى شبه صراخ :
 الخبر ومل إليه من أحد العمال المقربين لمرتضى الذى يشرب سـيرتو بدلا . من الأصناف العالية
دهشت لأن المدير الحام أمر بوقف حوافزى المالية ثاذة أشبر فغضيت الا وحاولت تَجبه ، وإذا دعانى لا أذهب إليه متعللا بأى سبي إلى أن ضقت بألفاس .. فكتبت له قصيدهَ أطلب فيها بكل إياء إعادة حواغزى مؤكدا أنتى لم أعهد فيه الظلح ، فكب على القميدة : من سوء حظا . أنا أكره الشعر ، ولو كتبتها بالثر الوافقت فورا ، فلم أكتب شِيئا وبقيت فتره مٌعرِضاً عنه .

هل كان الكتاب الذى لا تفارقه عيناها هو الذى لفت نظرى إلِيها ؟



 عا يِرى عن حوارات وفكاهات وغناء وصـخب وكأنتها محـرومة من نعـية اللعـع، مكتفية فى التادر بإرسال نظراتها إلى خار ج النافذة لتأمل بعض الاشاهد الحابرة، مؤثْرة الجلوس فى المقعد الأيمن فى الصف الثار الـانى بشكا دائم حتى القد عرف بها وعرفت به .. كل ذلل اجتَذبنى إليها فرحت ألرة أرقبها وأحـاول اختَالاس النظر لمعرفة أسـماء الكتب التى تطالعـها ومن ثـم أركا . نوعية اهنمامها وصولا إلى مدى ثقافتا
 بالقـياس إلى ما حولها والى المتاد والسائد، يغرى بالاهَتراب مته ومحاولة كتَ أسراره واجتِياز أسواره .. اكن الآمر جاء مختلفا .

 يرضيه، فعاد أـراجه نون تكرار التجربة .. لا تَبـو شرسة لكتها بـالتكيـد
 حاولت أن أحقر معالم وجهُ الا فى ذاكرتى .. الرموش السوداء الـوا الطويلة .. الشـعر الكثيف الأسـود المَدلى خلف ظهرها كتهر يهِبط بعنفوان من فوت

ربوة نضـرة ومشـرقة .. الفم الجميل الأحمر والذقن الصنيرة .. تلك الهـالة
 الأخرين كأنها ليست بينهم، وكأنهم اعتادوا نسيانها أو تجنبا مع أول أيام تعيينها بالشركة صعدت إلى الأتوبيس واجتازت المقعب الذى يجعلها فى مهب الريح .. أى ريح، أخرجت الكتاب ودخلت فى شـرنقته ولم
 سونيتات شكسبير .. تصص إدريس وتشيكوف، أسـاطير الحب والجمال عند الأغريـ، أشعـار حافظ الشـيرازى وناظم حكمت .. مسرحيـات الوركا وووينمات، التقطت عنوان كتاب ״كفاحى لهتلر وكتابا عن قصـة الميكروب وأصل الأنواع .. دهشت وحـاولت إعادة تقيـيم اهتمـاماتها وتحا وتحـيد المجال الأثير لديها .. سلمت تماما بأنها قارئة نهــة ، الكتاب لا تحمله معها أكا من يومـين إلا فى حالات نادرة . تحـينت الفرصـة للجلوس إلى جانبـها .. اشـتقت إلى من أحـاوره حـول الأدب والفكر .. شغلنى عملى فى حسابات استديو مصر .. وكان متراكما منذ سنوات .. الدولة تتتأهب لتحويله إلى قطاع عام بعد تصفيته، بحصر أصوله ومديونياته. هجحت دن مقدمات. - ما رأيل فی شعر نزار ؟

اضنطربت يدها التى تحـمل الكتاب وكاد
الشارع ثم قالت بصوت شبه ضانع : الجيدون قلة. قلت على الفو : هذه ليست إجابة . عادت تتظر إلى الشارع .. لابد أنها غير مستعدة للتواصـل مع أحد ..
 مرة رأيت شخصـا يجلس فى مقعها، طلت واقفة أمامـه، تنظر إليه فى هـوء

تـديد إلى أن أدرن أنه مقعدها، فنهض مبتعدا . تابعت أسئلتى

- هل ترين أنه شاعر حب أو سياسة ؟ لم ترد .. قررت ألا أتركها .. قلت :
- أحيـانا أحس أنه يتكنف وأن شـعره لا يصدر عن حب حقَيقى .. إنه . عانع محترف قالت :
- هذا صحيع إلى حد كبير . ولكنه سِتولى على القلوب . قلت : لأنه بسيط ومختلف.
سألتها عن رأيها فى توفيق الحكيم، قالت إنها لم تقرأه جيدا بسبب ميله
 فكريا وفنيـا، مـثل عودة الروح وبراسكا أو مشكلة الحكم والرباط المقدس - وعصفور من الشرق قالت :
- مظهريته تعمل ضده.

سعدت لكسر محارتها الحديدية ، قلت :

- قشرة خارجية لا تأثير لها .

كأنها لامت نفسها على التواصل، فعادت إلى الشار ع .. سآلتها : - والعقاد ؟

- لا أحتمله .. يتصور أن التعقيد عبقرية . ويبيو أن اسمهه من كتابته. - ليس تعقيدا، ولكنه محاولة لمعرغة الأعماق، ولذلل فالتعبير لديه مرك . أحيانا
- ما يطرحه لا يجذبنى .
- سأقول له ذللك .
- أحقا ؟
- أذهب إلى ندوته صباح كل جمعة .. سأخبره برأيل . - لن يهمه.
 أخيرا رفعت وجهها إلىَونظرت غى عينى .. وسآلتّى وهى تكاد ترتعد .

$$
\begin{aligned}
& \text { - كل شیي ؟ } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

- كل شئ عن ماذا ؟ . dic -

اكتشَفت أنتى أحدق فيهـا، فـأغضت، بينما حـاولت أصـابعها الرقيـية . المحطوطة على الكتاب الملق أن تسيطر على اضطرابها
-

- تسمح .. لابد أن أنزل هنا

أسرعت تهبط من الأتوبيس. وأنا على ثقـة أنتا لم نصل بعـد إلى ميدان لاظوغلى الذى تعودت أن تنزل فيه .. لم أنزعج كثيرا لانصرافـا باريا، بل كنت
 أستعيد ملامحبا المنمنمة ووجبها الأبيض وشعرها الأسود الفاحم الطويل وأنا أتابعها وعد خشيت للحظات أن أكون قد أغضبتها بجسارتى . كانت - تعمل مساعدة لمدام هدى فی قسم المونتا

فوجئت بى فى اليوم التالى فى حجرة المونتا . . كانت تجلس فيها وحيدة . تالت بحدة : أفندم .
أعددت نفسى جيدا من الناحية المظهرية لهذا اللقاء.
-

- لا سبب للاعتذار -
- إنـ
- أرجول .. هذا مكان عمل -
- لكنى كنت سخيفا - أركا
- وجودن هنا -
- غير مرحب به -
- مكان عمل وأنا لا أحب -
- أن يلوك أحد سيرتل
- تمام
- فهل يمكن أن أتحدث إلين لدقائق ؟ - فرصة أخرى -

تقدمتّى نحو الباب .. خرجت وأنا لا أستطيع اخفاء حرجى واضنطرابى . فى الوقت نفسه عزمت على ألا أستسلم فهذه الفتاة قوية بشكل مشير .
 فمحوتها وفضلت ألا تكون هنال أى خطه، ثم أضن جديدة إذ لا أجد مفرا من الخطط، وسرعان ما أتخلص منها وهكا ونا حتى انتهيت إلى قرار أخير


 وكانت فى الحقيقة خطة ذات نفس طويل تتناسب مع قوة التحصينات .

فى اليوم التالى أهديتـا كتابا للحكيم .. فى هرة أخرى أحضـرت لهـا




 وافقت طبعا ودهشت لأنها لم تنزعج مثل مـا نعلت في المرة السابقة .. قلت لها : إنتى لا أود تعطيلها.
 كانت أكثر أعمالها للأفلام التسجيلية وقليل من الروائية . قلت : لا أود أن يسئ أحد فهم وجودى هنا. قالت : لا أسمح لأحد أن يسي الفهم ..
 وتدفقت .. حضرت هدى وهى سيدة يوغسالافية تجيد العربية وقد أسلمت
 تقول : :مصر وطنها الأول .. قدمتنى لها هند . وفوجئت بترحيب هدي الـي التى لم أكن قد رأيتها غير مرتين دون حوار قالت هدى : حدشتى هند عنل كثيرا ..
اندفعت هند : با مدام هدى لا تجامليه على حسابى .. أنا لم أح أحدثل عنه لا كثِرا ولا قليلا .. قلت فقط إن زميلا في الحسابات له اله اهتمامات ثقافية .. فقط .. قالت هدى : فئلا .. فنّلا .

 العمل والسياسة والأدب . لكن القلب عودنى أن يشكو بسرعة من الحرمان

عا قيمة الحيات دون حب .. أى حب ، ششرط أن يكون كبيرا وعميقا.
 مصر والعراق إبان حكم عبدالكريم قاسـم .. ثم القوانين الإشتراكيـة يوليو 1971 وا'النفصـال والميثاق الوطنى 1974 ثم ثورة اليمن ومسانداندة مصر لبا
 القاضى بعد رفض عبدالناصر أن يتولاها عبدالحكيم عامر .. كان غاضبا
 تعقدت فى الحياة أمور كثيرة واختلطت الأغصـان .. وطالت الأشـوال

 لكنه كان - ربها دون قصد - حريصا على روع الطفولة الما البريئة .. رغم ذللك فقد حـاول فصـم العلاقة بينه وبين الشــر، لم تكن الأانـام قادرة على الالالهام، والأحداث كانت عابسة والوجوه لا تعرف القمر .. مـالت قـراءاتى قليـلا إلى الى الـا





 أحببت هندا وتفرغت تقريبا لها بعقلى وتلبى وروحى ووقتى .. بدلت فی

 لها .. مـا أروع عتل المرأة إذا احتشـد بالثتـافة ثم تألق بالإحسـاس وســا
بالطموع والأمل وحب الحياة !



جسارةء وأن يحول المراي ذهبا والمسحراء حدائت .
ألحـحت فی طالب التـَدم لألمـرتّا .. تّهربت ومـاطلت إلى أن قـالت :




 : - ليس هیِل آن تحصل على الإيسانس آو اليكالمويوس -- أَقدم تُم - أهعدا. -
 -- نعم - لكت -
.

 .
-


بابه تركها، وسرت على قَمى أغذ السعر غِير غتجه إلى أى مكان .. تعولى

 أو موت . سرت من كازينو قَصر النيل المجالور الاكويرى حتَى ميداز الجيزدَ حيث أسكت.
من السيل بالبلوم أن أنخل كاية التجأرة. لكتى لا أريدها. آريد الآداب لأْرس اللغة العربية. ولدخول الخاداب 'لابد من الثانوية العاهة .. ولابد لمن
 وهكا .. يستحيل . معانادَ كبيرةَ وسعَيمة أن أحمل على الاليسانس بعد
 المتخدمه أخى فوزى لالتفز غوق سنوات التعليم
 الشعب) يزونىى فى اليوم التالى ويقول : - أطلب منت بإلحاح شيئا 'لا ترغضّه. وأنا اعتَادى عيلت بعد الها .

- عينى يا فتحى.
- أنت تعلم أنى أذاكر الانانوية مذذ تسع سنوات وأرسب وحامت عنذ أيام أنى أخيرا نجحت. ضصحت :
- غى الحلم فقط يا هتّحى. - كنت أنت معى ونجحنا معا.. إنز 'ديد أن تَرسبا معى :
- أنا لا أريد أن أكرسبا يا غتحى • - أنت تحب القراءء .. اعرأ كهب الثانوية معى. كتمت الضحن.
- ابحت عن غيزى .. لا وتّ لدى .

هب فجـأة وهجم على"وأمسل برأسى يقبلها فهدأتك حتى جلس .. أخيرا ضحكت، وقلت :

- خلاص يا عم .. سأذاكر معل . هب من جديد وهجم على رأسى يقبله ،

قلت :

- هل تعلم لماذا ترسب ؟ - أنا مندهش .. تسى سنوات .
 كان فتحى سرور يحمل كتبه وسنارته ويذهب إلى النهر . يـَضى على ضفته بين الأحراش السـاعات متابعا سنارته والخيط وكتبه إلى جانبه .. يفتحها دقيقة ويتأمل حركات ودهاء السمل. أخذت أجازة من العمل عشرين يوما بصعوبة قبل الامتحان .. ذاكرت


 الأولى ثم السنة الثانية . وفى لجان التصحيح يصححن لنا إجاباتنا فى امتحان السنة الأولى .. إذا نجحنا ، صححوا إجابات السنة الثانية، وإذا نجحنا صححوا إجابات الحات السنة الثالثة، وقد نجحت ورسب فتحى سرور للمرة العاشرة العرة عزمت على دخول قسم اللنة العربية حتى أتقن أنوات الأدب الذى أحب وتد تمكن منى تماما: وعندما زهبت لللع استمارة الرغبات وجدتنى أختار
 زاد الأدب الحقيقى، كشفت لى قراءاتى الآثار العميقة للفلسفة فى خلق أدب
 الالقراءة ومعاونة أساتذتها بشكيل حر وغير أكاديمى






 والمواجهة الجسود، إنه الفيلسوف الذى لم ينتج فلسفة بقدر ما أنتج فالـئهة، فقد ألهمت أفكاره الكثير من الفا(سفة كى يقيموا صروحهم، ويبا_موا - كما انـا


والوجودية والمعرفية ..

نيتشـه النّى علمنى أن الألم هو طريق الصـعود، والألم هو السبـيل إلى الـى


 أخـلاق السـادة والنبلاء لا أخلاق العبيد والمستضـفـين الأذلاء .. الكرامـة ..
الكرامة هى الحياة .
 أغوارك اللاواعية، وكثيرا مـا صدر عنل حتى منذ الطفولة والإنسان عادة 'r
يرضى إلا بما يتسق مع روحه.

## iv

كان القدر يدفع عريته كبائع الفول المتجول، تدره يغلى بينما هو ماض يخترق الطرقـات بحماس زائد، يتعجل عقد صفقة ريما تنقله من حال إلى حـال .. يركض بهــة وينفث أبخـرة مـتشنجـة سرعـان مـا تتفذ إلى أرواح معنبة. كنت كعـادتى طوال مايو مستّنفرا بالتصريحات الملتهبة التى تطلقها عقيرة بِض من يهرولون دن وعى خلف البائع التجول الذى كان قد سوى
 مصيرية فى قلب قلبى لأرى نصر| حاســا للعرب على اللمونة التى احتلت فلسطين.
تعاونت وسـائل الإعلام على خلق حالة من التأهب ليتلقى الناس أخبارا

 ينظهـها كل عدة أشهر قائد قواتنا المظفر حكيم وصـواريخ القاهـ الـاهر والظافر التى سارت بشموخ أمام الرئيس تسبقها نى أذنه كلمات نارية تشير إلى الى
 عطل الكثير من خططنا وأعاق تحقيق الكثير من أهدافنا، بل وكان سبيا فى الـى تحريض الغرب ضدنا من أجل عيون الغالية عندهم بما يفوق بكثير غالاوة الالسيح الرسول العظيم اللاهم ولد سيدة نساء الأرض. طمــنتى جدا حديث جمال مـع ضباط القوات الجوية يوم الجمعة الثانى
 أيام على الأكتر، ولن يتجاوز مبرها يوم الاثثين ه يونيو .. أولأ . لأن هناك

أخبارا تؤكد ذلك من مصـادر موثوق بها ، وتانياً لأن هناك دراسـة اقتصـادية تمت حول مدى احتمال إسرائيل إغلاق مضيق تيران على البحر الأحمر ، أوضحت أنها تعتمد عليه اعتمادا أساسيا وأنها ستحتاجه جـا فـا فى غضون أيام، وستحدث كارثة داخلية إذا استمـر إغلاقةه، ولذلك لا أطلب منكم غير شئ واحد، نكسب بعده الحرب .. ردوا جميعا فى صوت واحد : - أمرن يا ريس.


 - مرة ثانية وثالثة ، أؤكد لكم .. لن يتحقق النصر إلا إن كنتم دائما فى الا السماء.

كلام واضتح ومحدد .. تتفيذه يعنى نتائج مرضية .
انصرف الرئيس وقد اطمئن إلى حد كبير على إغلاق البـاب الذى يمكن
 أفكاره التى طرحـهـا بشـأن إغـلاق مـضـيق تـيـران وجــلاء قـوات الطوارين الولية.

> - أتمنى يا حكيمى. يا جمال من الوم الخبيث نهائيا.

كتت صباح ه مينيو فوق السطوح أستعد لامتحان الكلية الذى يحين فى
 .. الساعة الثامنة صباحا، وأنا لم أنم .. تعذر كالعادة العا الحصول على ألما أجازة إلا فى الأيام الأخيرة .. أشـعر بالخـواء، كان على أن أقطع شـوطا قبل أن تعلو الشــمس وتلهبنى حـرارتهـا .. لا يزال الصـــــا تتادينى كى أتناول فطوى، قلت لها : سأنزل حالا .

قبل أن أستـير نحو السلم عبرت فوق رأسى مباشرة ويسرعة خاطفة طائرات زيتونية اللون، ثلت ربما كانت ثلا دفعهَ جديدة من الطائرات تشارك






 أرىى السر فى أنى لم أتقبل موضـوع توالى ســوّوط الطائرات المعاية، ليس


 من جهده، ثم القيام عليه بواجب الهجوم الشـامل، ولم أكن مرتاحا المشهد
 منهون القوى، وأكد هواجسى التى كتت أقاومهـا لحساب التفائلأل أن الليلة التالية شهدت حديثا صـادما عبر الإذاعة عن إنسابابا إلى خط الدفاع الأول

بدأت أسال أخى ونفسى وأنا فى حالة انعدام وزن : أين الظاهر والقاهر أين القوات الخاصة والصاعقة أين ؟ .. أين الطائرات بعد أن شبـعنا من الضربة الأولى والثانية ؟!.. شئ غريب ومشبوه .. هنال مؤامرة وتواطؤ .. هنالك لابد أسرار، ودلائل
 الخميس الثامن من يونيو مجموعة كبيرة من الجنود عائدين من الإسماعيار ميلية فى قَطارْ يمر بينها إلى القاهرة .. ركبت معهم القطار .. كانت المرة الأولى

التى أرى فيها عيونا تتفجر منها تلك النظرات الغاضبة .. عيونا تتفث لهبا


 المقهود والمشتعل .. حاولت أن أسـأل أحد الجنود عن الحرب، من أين جاووا
 بالركض فی عكس اتجـاهنا .. الأثـجـار تهرب، والزجاج ملطـخ بـصمـات الأيدى القنرة
قلت لهم فَى عطف : - حمدا لله على السامامة .
 لابد إنها من نوع آخر .. عابوا بسرعة إلى المعالم التى تجرى فى الطرقات هرباً من شئ ما .
علمت بعد ذلل أن المثير عامر جمع عددا من القادة فى طائرة عسكرية

 هناك قائد عظيم فى الجو، وعندما هجمت الطائرات الإسرائيليـة كانت كلـ وسائل الدفاع منكسـة حفاظا على قادة الجيوش المحلقين فى الســـاء مـ حكيم . إنهم القادة العسكريون الذين - فيما أظن - لم يقرأوا شيئا عن الحروب الحديثة والفكر العسكرى .. إنهم يعيلمن الموقف نفسه الذى واجه
 والجهل، وأجارن الله عندما يجنمـ الاثنان
 الاثنين تشهد حفلا لضباط الطيران، كانوا فيما يبدو يحتفلون بالنصر المؤزر قبل أن يتحقق حتى يكون لهم السبق.. لم يستيقظ السادة الطيارون إلا بعد

انت تحطمت جميع الطائرات فى القاعدة وألقيت قنابل موقوتة على الممرات، تعنع صعود الطيارين إلى بعض الطائرات التى كانت فى الهناجر ونجت من المنبحة
فيما بعد علمت أن موردخاى جور قائد الطيران الإسرائيلى طلب لقاء لـيفى أشكول رئيس المزراء لأمر هام وعاجل، ولا التقاه عرض خطا الطائرات المصرية فى المطارات ثم ضرب الجيش المصرى المنتشر فى سيناء عون حماية .. قال أشكول ساخرا:

- كيف تضرب بطائراتل المئتين أسطولا يزيد على ستمائة طائرة ؟ - وما المانع ؟ .. إن مشهد الجيش المصرى فريد وصيد سهل. - كل ما نملك مـانتى طائرة. والقاعدة تقول ألا تهجم باكثثر من النصف وتستبقى النصف للحماية . قال جو فی ثقَة : - هذا تفكير مدقى محمود قائد الطيران المصرى -- هذه قاعدة.
- فرصتتا التاريخية .. سوف نهجم بكل الطائرات حتى تعيش إسرائيل وبـون ذلل سينتهى تماما شعبنا .. خذ قرارن أيها الرئيس • - سأفكر فى عرضك. - لا وقت .. يجب أن توافق اليوم. جمع أشكول المستشارين العسكريين ووافقوا على الهجوم .. ساعاتات قلِلة اقتحمت خلالها الطائرات الإسرائيلية الأجواء المصرية، ولم يكن لها من هدف سوى إسقاط تنابلها على الطائرات النائمـة .. لقد قتل الصقر الاب، لأن الصقَر مستيقظ والدب فى غيبوبة النوم .. طائراتهم تحلق وطائراتنا تصتفل، قائد جيشـه يخطط ويفكر ولا ينام ويبتكر ويطلق خـيـاله، وقـائد جيوشنا ــ ــ
تذكرت ما قاله لى أحمد المصرى نقلا عن حسِن الشافعى نائب الرئيس.
- دعا عبدالناصر صـيقه القديم حكيم قائد الجيش للقائه وكان في غرفة مكبه يزرعها ذهابا وإيابا منذ أبلغوه بعلاقات جديدة عقدها المشير مع فنانات . وكان الرئيس قَد طلب منه منذ سنتين إنهاء مثل هذه الأمـو التى تصب فى صالح الأعداء وتسئ إلى النظام كا هـه . حضر حكيم وحدثه بذلن الرئيس .. اعتـرف حكيم بصحة كل ما مـا سـمع مؤكدا إنها ليست إلا مجرد سهرات بريئة وصـداقات لا توجد أية غاية من

قال الرئيس :

- لا داعى لها ما دامت ستضر ولا تنفع. - أنها مسالة تافهة لا تشغل بالالت بها - إنن انته منها تماما .. الأعداء يتربصون بنا حتى في الداخل . احتد المشير : - قلت الل لا تشغل باللن . صمت الرئيس لحظات ثم قال : - لو لم تصرف في هذا الموضوع ، سأبلغ به الشعب. أشعل حكيم سيجارة من سيجارة، وقال وهو يتجه نحو الباب : - إذا أبلغت الشعب ، سأبلغ الجيش. عندئذ سـقَط عبدالناصـر على أقـرب كـرسى، وهو لا يِكاد يشـعـر بما


## المصرى ويوبف:

نفذ عبدالناصر فى أعماقى عن بعد، تتتقل أخباره إلى وإلى غيرى عبر

 ,المصرى واقع حى. نتقق ونختلف فى التقاء شبه يومى. كان ضـابطأ فى سـلا الفرسـان الذى كان يرأسـه حسين الشـافـى فـى


 على الحركة وقبض عليه وقضنى فى السجن عدة سنوات. كان الرجل يقدر ثقافته ووطنيته، وكم كان يطلب رأيه، لكنه كان متأهبا للفضب من كل مـا يهدد التجربة، ويتصـور كمـا قال المصـرى عنه أن كلـ شىء فى حالة زجاجية قابلة للتهشم ، ومازالت الينية الشُعبية فى حاجة اللى دعم كبير ورعاية تحفظها من عوامل التعرية السياسية والاقتصادية، لذلل لم يكن ينام إلا نى النادر.
بعد السجن طلب إليه الرجل أن ينزل إلى الحياة المنينية لأنها فى حاجـة إلى مثل حنكته وثوريته وحسن إدارته، تبل المصرى من بين المعروض عليه
 إحدى شـركات بنل مصر التى أسسـهـا الاقتصـادى العظيم طلعت حربـ. دخلنا الشركة فى عام واحد وغادرناها معا بعد عشر سنوات. أسمر الوجه متوسط الطول، باسم أبدا، معتد بنفسه، وأنيق جداً. منظم

الفكر والحـركة، يملك قدرة غيـر عادية على إقنا ع الأخرين ...المواقف التى


 المشكلات فى مهدها والتوجيه الفورى لتوفير اللازم لسير العمل، حريصـأ على ألا يكن هنال شئ معطلا لأى سبب. دعانا فى أحد أيام الجمـع لنزهـة عملية نقضيها فی منطقة مهجورة خلف

 والحشرات، قال إن كل تكلفة النزهة الرياضية على الشركة وغير مطلوب من العاملين إلا الحضور بملابس تتحمل الغبار . حضرنا من الصباح الباكر فوجدنا الفؤوس والمقاطف والجواريف والبلط
 نتعاون على تتظيف الأرض، بدأ بنفسـه حـامـلاً بِلطة، يضرب بـهـا الأدغال ويخوض فى الركام المجهول، أسرعت أتبعه .. تشـجع الآخرون فى اقتحـام تلـ المساحة المهجورة على مدى عقود.


 يسيطر على الكل احسـاس غامض بأن ما يتم ستكون له فوائد جمة، لم يكن الو الو يود برأس أحد مـايدو برأسى، إذ كنت منذ اللحظة الأولى قد عثـرت على



قبل الخامسة كنا قد انتوينا من رفع كل ما يشغل المنطقة، انكشف الأفق
 تصوير عشرات الأفلامو والمسلسـلات التليفزيونية، وكان المصرى قد رفض اهتَراحى بتخصيصه كنادى، وإن وافق على تثككيل فريق لكرة القدم توليت
 الثرقية للانخان.
تدريجـيـا، تـربنى منـه بسبـب وضـوحى وْــراحـتى.. لم تفتــه ردودى

 عبدالناصـر الذى لمس إعجـابى به) أرد عليـه ، وبعـد نقاش طويل، ينهـهـه بقوله:

- هذه رومانسية لا أرامها ملائمة .. لا للحكم ولا للحياة . تعددت المواتف بـين المدير والموظف وكان يبدو لى إنه فـى مسيس الحـاجة لشحذ فكره بالنقاش، فكان يطلبنى قائلاً: - هل أنت مشغول غدا الجمعة؟ - ليس بشيء ذى قيمة. - هل لديك مانع أن تصحبنى إلى الإسكندرية ؟ . $\gamma$ -
يصر على أن أككن مـه على الكنبة الخلفية وتمضى بينتا الأحاديث بلا توقف حتى أثناء الغذاء والتمشية على الكورنيش، أحياناً يكون معنا فاروق سـعيــد كـاتب الســيناربو، مـرات تليلة كـان مـعنا الفنان الجــيل يوسف فرنسيس.
 وفوجيء بـى أحل له أعقد مشكلة، يو'جها، وهى مراوغة المثلين والممثلات

بعد كتابة العقود والرضا بمبالغ مـيئة، فاذا بـثم بعد تصوير عدة مشاهد يتعللون بمختلف الأسباب ويتغيون عن التصوير، فيتأثر العمل كها .. يحتج بشـدة ممثلفن أخـرون فى نفس المشـاهد، وتـبـديد أمـوال مـدفوعـة للفنانين ولإيجار المعدات والسيـارات ويتهدد إيقاع التصوير ويتعكر مـرا ج العمل بشكل عام، لأن إتمام التصوير حالة يـجب أن يتوفر لها الانسـجام فى كل

فى أول فيلم أشرفت عليه كهفت الريجسير بأن يجهز لى من يشبه البطلة

 بعيد أو بالجنب أو من الظهر ، المهم ألا تكون هنال خسـئنر.. أصـاب الرعب الممثلة الشهيرة التى فوجنت بـن هنال من يقوم بـورها ، فـٔسـرعت تتصل قائة:

- أنا جاهزة .. طبيبى عبقرى .. في يومين فقط شفيت. علم الجميع بما دبرت فالتزمْوا وانتهت المشكا المّة التى هددت كثيراً من الأعمال الدرامية، وقال المصرى:
- أنت فرعونى أصيل ولست مهجناً. قلت : مثلك ياريس.
 وتعددت اللقاءات حتى لقد شـغلونى بهم عن الكتابة إلا قلـــلا .. من هؤلاء
 شيـخ المخرجين وحسن الإمـام ويوسف شـاهين وصـلاح أبو سيف وعباس الأسوانى ومحمد مندور شيخ النقاد والضيف أحمد وغيرهـم كثير . فى صـيف 1971 دعانى المصـرى لزيارة السـيد حسِين الشافـعى نائب رئيس الجمهورية فاعترض وسآلنى عن السبب.
- أنا لا أميل إلى لقاء كبار المسئولين فالسلطة لها تأثير مرعب. قال : ثوابتث بحاجة إلى مراجعة.
قلت : هل تصصور أنى أشعر أن علاقتى بن غير أمنه؟ - إذن لم تعرفنى.
- إنث لست وحدان، أنت الصـيقي والمثقف والعقل الذى يجذبنى مضافاً

إليك السلطة.

- أتسـمى مـدير اسـتـيو سلطة .. أفق من مـــراث القرية الذى لازلت تحمله وتخلص من أوهامل. سكت لحظة، ثم قال: - اقتحام الحياةٍ مطلوب ولديل أهم الأسلحة .. الثقافة، ثق بنفسك واعتد

$$
\begin{aligned}
& \text { بها فلديك ما ليس لدى الآلاف. } \\
& \text { - الاختلاف فى المكانة يفضى إلى .. } \\
& \text { قاطعنى }
\end{aligned}
$$

- الكبير حقاُ هو الذى يحمل الفكر وليس حامل المال أو السلطة. ضحكت وقلت:
- أمسكت بن متلبساً بالرومانسية. - أتحدث عن حقائق خالدة لا عن عواطف. - على الأقل هذا ليس فی مصر
- فى كل مكان وكل زمان وإن تأثر بيعض الظروف العابرة. رخلنا الردهة فى فيلا الشافعى. كان هنالث في ركن بعض الشخمصيات، كنت مرتبكاً . قدمنى لهم أحمد المصرى بيعض كمات المديع ثم قال: وفوى هذا ناصرى أكثر من ناصر نفسـه. تذكرت أنى رأيت بعض الوجوه . لم أهتم بشدذ ذاكرتى. لم أكن راضياً تمامأ.

قال الشافعى وابتسامته تضىء وجهه الجميل: - رجل يفهم يا أخى .. ألا يعجبك؟ تبادل الجميع الحديث ومـعهم المصرى الذى حرص أن يكون إلى جوارى، وكان أحياناً يميل على ليوضح أمراً.
بعد نحو ربع الساعة بلغتنا طرقات خفيفة لأقدام متعجلة، دنا صـاحبها من الشافعى، الذى قال وهو يتحرك خارجاً: - الريس وصل يا جماعة. اضنطربت وتوجست.. سَألّت المصرى: - الريس عبدالناصر ؟

رد بسرعة:- فيه ريس غيره .. مالك .. أليس ماحبك؟ لم أجد مـأ أقول، ولم أسيطر تماماً على أعصـابى .. تركزت نظراتى على الباب الخارجى دق قلبى وزاغت نظراتى آلـي
كان الرئيس نون موعد قد حضر بسيارته السوداء الخاصة . ظهر على الباب الذى بالكاد يكفيه .. دخل متدفقاً يرمى ســي الـيـه كالجمل
 سوداء كان قد اعتاد حسب مـاعلمت ارتداءهيا كلما خرج وحده بالسيارة إلى الشار ع يتأمل أحوال الناس. حـيا الجميع ثم جلس.. بدت عاليـة سـاقاه الطويلتان ولحت رأسه الكبير عن قرب.. وضـع النظارة على المنضدة وجلس إلى جنبه الشافعى. سـانـأله عن
 عبـاس رضـوان وثان بـاسم صـلاح.. تراجـعت الوجـوه والأصـوات وشـنال
 الكمن ضبابي، إلى أن التفت إلى المصرى وقال له:

$$
\begin{aligned}
& \text { - سمعت إنل عامل شغل كويس فى السينما. } \\
& \text { - تتم الأن دراسات لتطوير السينما. } \\
& \text { نظر إلى الرئيس وهو يقول: }
\end{aligned}
$$

- السينما الجيدة والجميلة أهم من المنـع. - نحاول الاهتمام بالفيلم التسجيلى. قال الرئيس: - التسجيلى مطلوب. والروانى . فيه أحداث وشخصيات تاريخية كثيرة تحتاج لمعالجات. - المشكة إنتا نبحث عن الدعم والكوادر . - الدع علي" والكوادر علين. - انحلت المشكة. - بالنسبة للدعم حدد أولوياتل. - المعامل والبلاتوهاتات
- عندل حق .. هذه الأمــو أســاس الســينمـا .. نخلص من البـلاوى السودة اللى فى سينا ، ونتقل البلد نقلة تانية . عاد ينظر إلىَّ..
- فؤاد زميلى فی المصى الشركة .. فقال:

نهضت بسرعة وتقدمت منه .. سلمت عليه بحرارة، اختفت يدى في يده. , U حاول سحب يده تمسكت بها.. عينى توشل أن تطلق دموعها، فحبستها، أسر ع أحمد يقول:

- ناصرى عنيد.

ابتسم عبدالناصر عندئذ ابتسامة حزينة لا أنساها ما حيت .. ابتسامة
موودةة .. قلت بصعوبة:

- ربنا يديك الصحة ياريس.

خشيت أن يخبره المصرى بأمر رسـالتى إليه في أعقاب الانفصـال .. الرجل فى حالة لاتسمح بتذكيره بالمواقف التعسة. - تفضل ياريس. التفت الرئيس فوجد صوانى معدنية كبيرة عليها كميات من اليوسفى.. مد يده فرحاً كالطفل . - الله .. يوسفا التَطط برتقالة واحـدة وقشـرها على عـلى والتهم فصـوصـها ، وأسـقط
 أميزها، امتدت يده اليمنى لـتقط الثانية، وقشرها على عجل. كان واضحاً أنه يحب يوسف أفندى.
قال وهو يفتحها ويهم بوضّع عدد من الفصوص فی فمه:
 الصيف؟ ضْحن معظم الحاضرين، بينما كنت على حالتى أرقبه، كأنى أرقب كائناً أسطوريأ قادماُ من أعماق التاريخ.. تأمل فى دهشة مايجرى حوله قبل أن يحدد رد فعله. كت أول من لاحظ أن فـــهـ توقف عن المضن، و هو يراهـم يضــحكن، حتى قال أحدهم.
الـا علا علم ولا حاجة ياريس .. اليوسفى وصل حالأ من باريس.
 ويسارأ، ربما ليرى أثر ماقيل على الحضود.. بثت عيناه رعباً هائلأ وساد حرص الجميع على مراقبته ، وقد بدا متأخرا أنهم أيقنوا بالزلل والخطر

الـتوقع، كان الذهول شـامـلا .. صـوب الكثيــيرون نظرات غاضــبة إلى تـائل
 الخـار ع وفى أعقابه نهض الرجل بصعوبة، ولما وقف بدا أضـنم مما كـان وأوشث أن يرتطم بالسقف. قلت للمصرى هامساً ومرتعدا: - سوف أذهب.

ضنط بيده على ركتتى وهو يقول: - لن تتحرك قبل أن يأتى سيادة النائب. بعد لحظات عاد الشافعى يقلب كفيه ويقول: - لا حول و'لا قوة إلا بالله. ستله المصرى عن الحال، فقال: - فهمت أن الرئيس سيخرج مندفهاً وغاضباً.. قلت لسائقى أن يفتح له باب السيارة الخلفى، وهو بالطبع لن يتذكر أنها سيارته فيجلس على الكنبة الخلفية، وينطلق به السائق حتى بيته، لأنه إذا قاد بنفسه، سيتس الـنسب فى عدة حوادث.
وقفت من جديد لأتحرن ووقف أخرون، فقال الشافعى.
 سجل فی رأسن كل حركة وكل كامة تصدر عن الرئيس.
 للصبود والحدة إلى.أن عاد السائق الذى كان يلتقط أنفاسه بصـوبة.
 ماصار يخبط بيده الثقيلة على الكنبة وراء ظهرى مباشرة وهو يقول:


يمسك رأسـه ثـم ينفخ حتى يطير شعرى، ويضرب الكنبة بقوة فتكاد تختل فى يدى عجلة القيادة .. كان كالأسد المحبوس يعاود القول وهو يضـرب كفا بكف ويتنهد بغضب: - أعهيت تلوبهم إلى هذه الدرجة؟ أذقدوا الإحساس حتى إنهم يحضرون البـرتقـال من فرنـسـا؟ ومن يـلم ريما يطلبـون غـيره من دول أخـرى وتعـمل لحسابهِ شركة الطيران .. أخذ يتلفت فى كل اتجاه وأخيراً زعق.. البلد يا ولاد الـ.. ثم يعود للخبط
 ستر . وصلنا بيته، وتركت السيارة بمفاتيحـها بعـد أن نزل منها مسـرعاً. وتشـهـدت وكان ثلبى يخفق بشـدة خوفاً أنْ ينـادينى ويسـألنى عن أَى شبىء،
 واندفع ييكى ويرتج جسـده كالمصعوق. عندئذ سلت دموعى المحبوسة وقال الشـافعى: - عاجبكم تـال واحـد من الحـضـور له شــبن دوجـاس ، ولا يتـرك ســــجــارته أم مبسم:

- لا تشغل بالل ياسيادة النانب، هى طبيعته التـى لن يغيرها ، يغلقها على تفسه وعلينا .
عدت والمصرى دون كلمة واحـدة .. حاول أن يفتح حديثاً أو يـلق، لكنتى كنت غير مـسـتـعـد للحـوار .. كـانت روحى في أنفى والكوب مهتلىء حتى الـى الحافة. أتنفس بصـعوبة وقد شملنى خاظر مسـتبد، أن هذا الرجل سيموت قريباُ لآن معاناته نوق احتمال اليشر .


## أخيراً .. الزواء

ما أن ظهرت النتيجة حتى توجهت إلى بيتها لأطلبها من أهلها.. أخيراً بعـد خـمس سنوات من الحب العذرى الذى لايتجــاوز لمس الأيدى وتبـادل الكمات الحـالمة والمحلقـة خلف أنفاس كـيوبيـد الذى يبـو كأنه لم ينــــغل
 كازينوهات القاهرة وعلى كورنيش النيل، من شبرا إلى المعادى.. القد تعب معنا كثيرأ، وآن أن تتتقل مهمة رعاية حبنا إلى المأنون والأهل. لم نختلف يوماً واحدأ، بل ولا ساعها أو دقيقة .. طائران يحومان معاً .. يصعدان ويهبطان ويأكلان ويشربان .. تتام الأيدى فوق بعضــها وتغوص العيون فى بحيرات العيون. كل يوم يمر أشعر بالسعادة الغامرة لأنى أقترب من موعد تيويج العلاقة العاطفية العميقة والوثيقة والمشـردة فى الشوارع برابطة رسمية .. كل موظفى الشركة يعلمون تفاصيل قَمة حبنا المشهوة ويحترمون علاقتنا جدأ، وكم فكر شاب غريب أو جديد أن يتقدم من هند الحديث إليها أو الطلب الزوا ج منها.. سرعان مايجد الرد من أى شخص. - ابتعد .. محجوزة لفلان. - كنت أود. - ولا كمة. فى رحـلات اليوم الواحد إلى القناطر أو كبريتا تِ حلوان أو الهرم .. أو

القلعة أو الفيوم .. كان الزملاء يركضون ويلعبون ويمارسىن كل ألوان اللهو والفر والمرح، ويتركوننا وحدنا نتحدث حديثا لايتهى، ولا أعرف لماذا لم يكن ينتهى أبداً ..
وصفت لى المنزل .. ومع كل خطوة تقربنى منه، كان القلق ينتابنى وينفذ بداخلى على عجل مثل مسمـار قـاووظ .. حارة من داخل حارة ثم أسـال .. زقاق إلى اليمين وعطفة إلى الشمال أساتل ، إلى أن وصلت ، وأشار لى آخر من ســألت إلى الـــيت. قلبى يـدق وخطواتى تـــراجـع بـــوجس إلى الأمـام وتــوقف ثم تفكر فی الـــَــــم اللخلف .. هناك لابد خطأ. البـيت أكـاد أرى سطحه لو قفزت..، أو لو كت أطول قليلاً.. النافذة من يفتـهـا لا يرى أعلى من ركتتى. فكرت أن أتجاوز اليـيت وأمضى من الحى كاه، فـوجئت أن الحـارة سد، وعلى" أن أعود إلى الوراء، لكنى لا أدرى كيف وصلت .. اختلط عنـي ألي اليمين بالشــمال .. هل أنـا فى ورطه؛... هل هذا كـابوس .. وقف أبى وأمى أمـامىى، بسألاتى.. - ألا تعرف اليت؟؟

- أعرفه .
- أين؟
.
تنهد أبى ورفع رأسه إلى السماء، وضريت أمى صدرها ، يكفى اصفرار وجهها وتجهمه الشديد ونظرات العتاب النارى التى تغرسها فى عيونى فيما يشبه الازدراء.. الغريب أن هذا مـا حدث بالضبط عندما جاءا مـى بعد ذللك

بشَهر .. ولم يكونا مـعى عندما حضر كيوبيد علي عجل ودفعنى خطوات تائلاُ : انتظرت طويلاً . هيا..
طرقت الباب وفتحت لى مبية غى نحو الثانية عشـرة .. راعنى مشهـ الأرض المنخفضـة ، والضـوء الشـحيح فى هـا القبـو الحجيب .. سـلّت

- هل هذا منزل الأستاذ شلبى الحديدى؟ ضاعت ملامح الصبية لحظة ثم ابتسمت قائلة: - نعم .. اتفضل يا أستاذ فؤاد.

لم تكن هناك سلالم للهبوط المتدرج، كان على أن أتماسك جـيداً وأنزل قـدمى وانتظرها حتى تلمس الأرض ثم أتبـهـا بالقدم الأخرى .. تـعجبت لقــرة سكان الدار على مــــود هذا الحــاجـز والقــــز منه إلى الداخل . وتعجبت لعجزهم عن بناء مطلع أو درجات أو الاستعانة بمصعد ولو بدائى. وقفت أتطلع إلى القبو .. تعجبت لطوله وضيقه، فهو ممر مظلم جدارنه مهترئة تكاد تطبق على ضلوعى لولا أن السقف عال كسقوف المستشفيات .. أثـارت لى الصبية وأنا لازلت فى أول نزلة إلى باب صـغير على اليسـار . نفذت منه إلى حجرة عجيبة منخفضة وضيقة، بها أربعة كراسى صـيريرة جدأ تكسوها أقمشة كانت ملونة يوما مـا ولكنها الآن حائلّ، بها مزق كثيرة فى الأجناب وعلى المسـاند.. الحــطان كـان لونهـا أزرق .. هذا واضـح لأن القليل منه لازال معلقاً بها . جلست .. يبلغنى من فوق رأسى وقع أقدام العابرين فى الحارة واحتكار شباشبهم على أرضيتها الحجرية .. لم أستطع أن أمنع نفسى من استعادة

تفـاصيل الكابوس وكيـوبيـد الطانـش يقـول لى : ضت هدفل نصب عينيك وتجاهل تمامأ ماعداه.
طال الوقت فاعتصرنى الكابوس، بينما كان كيوبيد يجتهد فيّ تجفيف عرقى والتربيت على قلبى المرتعد. . بعد نحو ربع ساعة مر على (داس علىّ) كشـهر، انفتح الباب عن سيدة ضخمة حاولت جاهدة الاخول حتى تمكنت .. وقفت .. سيدَّ جميلة بيضاء متوردة .. ترتدى ثوباً أبيض وعلى رأسـهـا طرحة برتقـالية .. سلمت عليها

 الصغير الذى لا يزيد عرضه عن شبر ونصف. كانت هند وراهـا .. كان يجب أن يحـدث العكس، لكنه ربما الاحترام الشكىى .. عرفتتى بأمها وعرفتها بى، جلست وتأملت هندامى، كى تطمنّن أنى أحوز الرضا.. أظنتى سـأحوزه، فقد كتت أرتدى بدلة جديدة لم تستعـل من قبل. رمادية مشرقة وقميص أزرق ورابطة عنق بمبى فى أزرق ومنديل بمبى فى جيب الجاكت، كما كنت متمتعا بشبابى وفرحى لأنى سـأخطب
 أربعة أضعاف حجم ابنتها .. كيف حدث هذا؟ هند تسـاوى فخذا واحدا أو نصف صسر مع ذراع.
عيون واسعة سوداء وشعر أسود فاحم يبدو من تحت الطرحة، تخترتف أربعة شـعرات بيضـاء على الأكثر، جاء ولدان لايشبهان هندا ، فهــا سود البشرة ولكن الصبية التى غتحت لى باب الدخول إلى هذه العائلة العجيبة

تشبه هندا فى كل شيء تقريباً .. نعم .. إنها عائلة عجيبة، فقد جـاء رجل ضنيّل جداً، أبيض البشرة لا يكاد يفتح فمـه .. هو أبوهـا شلبى الحديدى،

 الكراسى لاتكفى والأكسوجين .. أحسست بالحصـار فى الحجرة الضيقة هـترئة الطلاء.. سألتتى الأم عن أشـياء ولكنى كنت شارداً .. أتذكر أن هندا تالت لى قبل خمس سنوات: - لن يقبلك أهلى إذا لم تكن خريج جامعة. طالت الجلسة ولم يكن أبو هند ينطق لأنها طبـيـته والآخـر لاينطق لأن

 سنوات ثلاث تالية .. الرجل الأسود الذى لم أره بعد ذللٌ إلا وهو فی ملابس
 الكرم مع السيدة الجميلة وأولادها من الطرفين.

 لقد كان شبه معروغ فى الأسرة أنهـا يفضلانى على الخا الخوتى، وهذا لم يكن

 فإذا طارت من يده العصا اندفعت إليها، وناولته إياها ألـا وأنا لا أستعرض


لقبلت أقدامهما فهما، الرحمة والحب والحنان والنصح والرعاية والحضن الدافيء والسند.
طاردتهما فى كل دقيقة فازدادا إصراراً، ، إلى أن استعنت بجدتى لكى تقنع ولدها بالموافقة، وكانت تقترب من المائة فاقدة السمع وارار البصر ، متكومة فى ركن من دارها، ليست أكثر من عظيمات قليلة ناحلة، لاتكاد ترفع قشة من الأرض. قالت لأبى: - زَوْجْه يا ولد، وإلا

قـال وهـو يبـحث عن يدهـا ليقبلهـا بينمـا كان يكبع دمـوعه : حـاضـر باأمىت، ولكنه قال:

- اعلم أنى سأتوجه إلى الله ألا تكفن من نصيبن. شعرت بالطعنة .. همس كيوبيد بسرعة فى أعماقى قائلا : - المهم أنتا لنلا ما خططنا له طويلاُ.. عدت إلى أبى وأمى، أغمرهما بقبلاتى، ليس فقط من أجلْ الموافقة التى منحاها لابنهها المبب، ولكن أملأ فى ألا يغضبا على دقيقة واحدة . عقدنا القران واستخدمت السيدة السمينة الجميلة ابنتها فى اصطيادى. دفـعت المهر عدـدة مـرات واسـتـدرجتنـى كل ليلة كى أشـرح لجـميع أولادها
 وأصـغـرهم فى الأولى الابتـدائـــة أى أنـنى فى الأغلب شـرحت كل مـقررات
 وبالتحديد من أكتوبر 79 حتى يونيو ا9VT ام.

رغم أنى عـملت مـراتبـاً مـالياً وإدارياً للأفــام فى شـركات السـينمـا الحكومية وكسبت كثيراً فقد تبدد كل ذالن على تجهيز الأثاث الذى لم يتكف أحد نيه مليماً وكان بالكامل على عاتقى ، وإذا أبديت بعض التحفظ تفضب هند ويتدخل كيوبيد البّى يمسكنى من قلبى .. أصبحت أمها أيضـأ تمسكنى معه، حتى أوشكت أن أتسول.
كل قرش تسحبه من زوجها تنفقه على الطعام .. لا تكف عن الآكل الذى الـى ختاره بمزا ع وترتيب وتنفق عليه اليوم كله، وما تلبث أن تطلب عشاء فا فاخرا ن المحـات المجـاورة وكانت ترغـمنى على العشـاء، وإلا صـرخت وهاجت
 لكيان الضخم .. كانت دائماً تقول لى بحنان:

- أنت تعيش وحدك فیى القاهرة، ولو لدينا مكان يناسبك لأبقيتك معنا.. من أجل خاطرى لاترد لـى كمة خاصـة عندما نضـ الطعام.
 الشخصيـ، ذكية جداً لا يضحك عليها أحــ ولا يغلبها .. يخشاها الجميع حتى باعة السوق بلا استثناء .. تمتلىء بالحياة. أنقذت منها أولادها عدة مرات، وهـى تركب بفخذها الهائل فوق الواحد
 بعـليـة الانقاذ بــنـ أن يككن الضـحـيـة قـد أوشل على لقاء ربه، لأنـنى فى الحقيقة لا أستطيع أن أحرن عضوأ من أعضائها اللحيمة، ليس عن ضنعف، بل لأنها حين تغضب تصبح وحشأ. كما أنها لاتحب أن يوقف برائ بركانـانها أنها أحد. تريد أن تتوقف بمزاجها، وأن ترحم بإرادتها وأن تنفر وقت تشا،، وعادة

يكو ذللن بعد أن تشبع وتشفى غليلها.
لا أنسى المشهد المخيف. فقد قذفت سمية بوابور مشتعل كانت تستدفىء على ناره فى ليلة شـــــوية ، ولم تكن هند بعــــــدة تمامــأ عن ثورات الأم الغاضبة.
 والأخشاب والتجهيز وتحمـل المواصفات إلى النجـار الذى اتفقت مـعه أمها

وهو على ناصية الشارع الذى تتفرع منه عدة حارات تفضى إلى حارتها. كلمـا شكوت لهند تـالت : اصـــر .. هانت .. اصـبـر ر . هانت .. فــات

الكثير.
حتى كان أكتوبر IqVr، ولا أدرى ما حكايته معى أكتوبر. لكنل لم تذكر إلا القليل جداً مما حدث لن مـ مع هذه العائلة العجيبة ، وأنت الذى سميتها كذلل كمـا سميت عائلتَ من قبل، العجائب مختلفة والطباع
 ملامحها طويلأ وإنل تحبها وترضن لها برغبتّ وتجد متعة فى أن تستبقيل فترضى، وكنت تهديها زجاجات العطر الثمينة .. لماذا؟ .. اعترف .. لم يكن حبل لهند هو فـطط الذى جـعلث تتحـمل الغرائب وبعض الأمور المتدنيـة أو الهابطة..
توَـفـى يالعـينة .. فليس كل شىء يقـال، ومـا هـى إلا ظنون أربأ بل أن تسمحى لها أن تخطر على بالل أو تتغذى على أهوائل .. فكونى كمـا عهدتل غير أمارة إلا بالخير.

## جابر


 شخصيـة جابر الذى تطمـح كل الشخصيات أن يـود كى يرتب البيت بعد الاحتـلال الصهيونى لمبر ، وكنت قد اخترت الاسم تقديراً لزميلى الفنى


 ســــارتين .. يرفـــهـا بيـيهي مـن الأمـام والخلف عـدة مـرات، وكم تكرر هذا

المشهد.
هو الذى نقل أثاث بيتى ومكتبتى نحو سبع مـرات من شــة إلى أخرى بعد أن يكون قد لف ودار أياماً يبحث عن الشقة المناسبة ثم يدعونى إليها.
 شـارع مسرة بشبرا حتى ينقل كل ورقة وكل كتاب وكل كوب وحلة، ويرتب
 بالفتا ح الجديد .. يندنى نى طقس مسرحى لطيف راجياً أن أتقبل وأتعطف بسكنى البـيت الجـديد .. مــلوق راني تجـعلك تصــرغـاته تبـدى المزيـد من
الإعجاب بالخالق العبقرى.

فى إحدى "المرات طلبت الانتقال من الثقة خوفاً من القتل، كان حتماً أن
 يكن لـى يد فى دفع القاتل نــوى ، ولا كـان بسـبـ ارتكابى أى جـرم. ومـا

كنت أعرف القاتل ولا يعرغنى، ولكنتى تيقنت فجأة أنى مقتول.. مقتول ، فى عز شبابى ولم أبدأ الحياة بعد، كتت قد عقدت قرانى على من أحب
 هى كلها بدايات وبالقلم الرصـاص على طريق إثبات الذات. عدت فى ليلة بعد زيارة هند وأهلها وفضناء ليلة مرحـة وهنيئة .. حـاول النوم فلم أستطع، توسلت إليه فلم يستجب، وكى أتخلص من حـالة اللـا اللا نو. واللا يقظة، نهضت بحماس وأعددت كوباً من الشـاى ورأيت أن أقرأ رواية مذكرات محكوم عليه بالإعدام „لديستوفسكى" ، إذ طال عليها الأمد وهى على المكتب دون أن أقربها وأنا من عشاق هذا الكاتب الفذ.
 والكتـاب شـائق، والموضـو ع له جـاذبيـة إذ أننى لم أتصــور يومـاً مـشـاعر
 ليلقي حتفه، وتصدق على ذلت من كل المسئولين وأصـبحت النهاية البشعة على بعد أيام. عليك أن توضح اللقارىء أنل حتى هذه اللحظة .. وعندما اخترت الكتاب

 ويدفعنى أن أتجاهـل أهمية الحصـول على قسنط كاف مـن النوم استـعـدادأ لعمل الغد الذى سيبدأ مبكرأ إذ تعين تجهيز ميزانية الفيلم الجديد وعرضها الجـا
 بحضورى ، وتوقيعنا عليها يعنى التزامنا بكل بنودها .
 "تشيك تشيكه... أعطيت كامل سمـى للصـوت الغريب.. كان احتكال حديد فى حديد .. جـمعت كل أعصـابى فى أذنى، وتسمـعت بقوة شـفط مركزة ،

نعم.. حـديد فى حـديد.. المصدر قَريب .. فتـحت البـاب بمنتهى الحـر .. الصوت قريب جداً أه .. إنه من الحجـرة اللجاورة .. كانت الشقة من ثالاث غرف .. غرفة سفرة وغرفة أسكن فيها وغرفة يسكنها قريب لصديق رجا ورانى أن أتقبله مـع وسيدفع نصف الإيجار، وحكى لى ظروفه كطالب فى السنة النهائية بالحقوق .. ستحمله إذن عاماً واحداً . وضعت أذنى على باب غرفته فسمعت الصوت نفسه .. قررت دفع الباب فجأة لاكتشف ما يحدث . فقد لعب الفأر فى عبى ... كان الباب مغلقاً .. طرقته بقوة وعجلة .. توقف الاحتكال وبلغتنى تعقعة.. افتح يابكر .. افتح ..
 وأسرعت كرجال البوليس إلى المرتبة فرفعتها .. لم أجد شيئاً . وجدت مـا أبحث عنه.تحت السرير.
كان مسدسأ كبيراً فى حجم نصف بندقية .. صناعة تبّو محلية وفقيرة
 الباب فأسر ع إلىَ.. أمسكنى وهو ينكس رأسه .. قال:

- أرجون.
- أرجول أنت ..

شدنى وأجلسنى إلى السرير .. كان بكر طوال الشهر الذى أقامه طيباً ومؤدبأ، وكان مخلمأ فى تنظيف الشقة والأوانى وترتيب كل شىء، مـع أنه يدفع مثلى، مد يده إلى "بربع ورقّة، مكتوب فيها سططر واحد nسليم علم بأنل تسكن شار ع الهرم".

- فدهت شـليم يطلبنى جهالا .. قال:
- لكنه لايعرف أنل تسكن هنا. - سيعرف بسرعة جداً.
- والعمل؟
- من الغد لن أغادر الجنينة.

يقصد الحديقة الأمامية للبيت .. كان البيت من مورين فى منطقة شبه زراعية .. على بعد بيتِين من شـار ع الهرم الرئيسى ..الظلام يشملها، لأنها قليلة السكان.
وقف ينتظر رأيى، لم أعلق .. طارت كل الأفكار .. رأسى خـاوية تمامأ...
 السينما تتاولها بشيء من السخرية. تركته هون كلمة، وعدت كالمنوم إلى غرفتى. جلست إلى المي المكتب ذاهلاُ إلى
 الههى .. أقبلت على القراءة بعقل مختل أحاول أن أسبق الكتابة .. لكن الأوضاع والأسباب مختلفة.
 وفكرت فى صديقى الذى أحضر لى قريبه .قبل الفجر بنحو ساعة تذكرت رواية هاللص والكلاب" لنجيب محفوظ، حيث قتل سعيد مهران أحد الأبرياء بعد أن نقر باب شقته وفتح الرجل الباب ولم يمهله الجانى لحظة حتى يتاكّك أنه من يطلبه .. أنا إذن الذى سـأَّتل وليس بكر .. ربما نام بكر فـى الحديقة


ففتحت له..

- طرقت باب بكر مبكرأ كـى أقول له. أخر.

لم أجده.. عادت كل الفئران التى تملا الأرض تلعب فى صدرى .. عدم وجوده، يعنى أنى مقتول .. مقتول .. فأين ذهب؟.. ربما فضل أن يستعد من الآن فى الجنينة.
أسرعت إليها .. لم أجده ... هل يكون الجانى قد حضر وقتله بمسدس مكوم الصوت، وهو الآن جثة داخل الغرفة.
 بكر، وبحثت عن "الفرد"، ، فإذا به مسنود على الحائط وراء البا الباب .. تركت له ورقـة تـقـل: ابحث للن عن سكن أخـر اليـوم قـبل الغـروب.. أمـر هام جـــأ وعاجل.
ذهبت إلى العــل وظلالبت أتابع أحـداث القـتل والأخطاء التى تخـالطهـا وتوجه الأمسو إلى نهايات غريبة ، حتى اقتحمنى خاطر ملت إليه واقتنعت



أخذت حقيبتى إلى شبرا، ذلل الحى الذى أحبه، وأمضيت أسبوعاً، ثم عدت، فوجدت فـور أن فتحت باب الشقة ورقة تقول: سليم علم أنل تسكن هذه المُقة، ارحل فورأ.
سقطت الحقيبة من يدى، وأسرعت بغلق باب الشقة، طلبت جابر لينقل ما

 فى الطريق .. بعد يومين كنت فى شقة جديدة، لكننى عدت بعد شهر أطلب جابر كى ينقلنى منها لأن صاحبة البيت جميلة جدأ، وزوجهـا جزار شـرس جدأ، والسيدة تبدى عناية خاصـة بـى فتذكرت فيلم سالسفيرة عزيزةه، .. وأسرعت أطلب الغوث.

## الجبر والاختيـار

لـ علم أنى انتهيت منها، أصر حمـان جعفر على قراعتها ، ولا أتم القراءم، تَال إنها سْتكن بـاكورة أعمال دار النشر التى سـيوّسسها قريباً،، ولم يكن معه مليم واحد، ثم اختفى ليـمل في الخليج وغاب عن مصـر عشر سنوات وأنا أكاد أجن لأن الروايـة كانت مخطوطة، وليس لدى منهـا نســـــة أخرى، وقـد عـاد عـام l9v9 وأسس الشـركة العربيـة للنشـر وكانت „أشبـان" أول مـا نشـر أواتل عام . 191 .
حمدان ابن أخميم .. صديقى الحبيب وزميلى فى قسم الفلسفة، يشهد بفرح حق يقى حـوارى الداتْم مع الأسـاتذة، وضيق البعض منهم بنتائِ قراءاتى، كـمـا تحمس للموضوع الذى اقترحته على الدكتو زكريا إبراهيم كى أعد حوله رسالتى
 الموافقة على الموضوع بحجة أن الحنوان يحتاج إلى بلورة، وإن كان يؤيد الفكرة، حتى لقد ضا ع عام تقريبا بين أخذ ورد، إلى آن نمحنى بمحاولة اختيار موضوع أن الم غيره أكثر تحديداً مثل المقارنة بين فيلسـوف عربى وأوربى، لكنى كنت محتشـداً للموضوع وسودت عشـرات المثفـحات على الدرب ذاته بما يكشف ترجيـى إن الإنسان مخير فى كلنشىء.
كنت أرى العالم يحفل بالشرود والمكائد، ويـع بالمشكات ويسحق الناس الفقر والجوع وتمحقهم الحروب، ويستحيل أن يكن الله وراء كل ذلك.. الإنسان الأنانى والجشع والطاغية هو الذى يفعل.. ولعل رؤيتى هذه هـى السبب فى تراجع حماس د. زكريا لأن شكوكاً كثيرة تكتنف وتحوم حول مسـتلة حـرية الإنسـان، وهـى من الا الأممد التى تسعى كل الفلسـفات تقريبا للاقتراب منها وبلوع أطرافها، لكن الحياة

فى المقابل تعطل ذلك وتدفعنا إلى أن نقر بالعكس.. أحداث كثيرة حتى فى حياتى شخصياً كانت تمضى فى غير اتجاهى. ومن المعروف فى الفلسفة أنث تترث للعقل كامل الحرية كى يفكر ويتأمل فى

 الكنذ بعقلك وحده، ولقد كنت مشورها لأتى كـما استخدمت عقلى وحدى أدركت عظمة الخالق وتقدمت كيّيرا على درب الإيمان. تحاوت مع الدكتو إبراهيم بيومى مدكور أستاذ الفلسفة الإسارمية فاقترح
 الجــال فی الإسـلامه... أعجبنى الموضـوع ومضيت أضى يـى عـى على أطرافه قبل
 اللجلس الأعلى لرعاية الشباب والثقافة الجماهيرية والجامعة ونادى القصة، ففازت القصص بالمراكز الأولى فى معظم المسابقات. كتت قبل ذلك أعتزم - من حبى للفلسفة ـ أن أجعلها طريقى وأن أجتهد لعلى أسهم فيها بنظرية فلسفية عربية تعيد مجد العرب فى الماضنى، وتضعهم جنبأ إلى جنب مع أسماء كبيرة حازت اللمكانة العالية التى لاتدانيها أى مكانة مهما كانت عظهة بعض ما أنجزه السياسيون فى حياة الشعوب، فــرسطور وهيجل وكانت
 الفاسسفة، فالدنيا فى رأيى المتواضم تتوجه ـ أرادت أم أبت - إلى حيث تشير أصابعه.
فـازت قصصى فى المسابقات وكان قد امتدحها مندور شـيخ النقاد، وكذلل
 نطاق واسع عام 977 الم وفى العام نفسه نشرت أول مقال عن درينى خشبة راند الثّقافة المسرحية.. عندنذ استولى على إحساس بـّن الأدب هو طريقى والقصة

والرواية هما الأنسب والأكثر ملائمة لروحى وفكرى.. لذلك أقنعت نفسى بأن أسير

 والناس، أدركت أو أوشكت على الإدرالْ أنه لا أحد مخير إلا فى أقل القليل وأنتى
 ,المصالح والأفكار والأهواء بل الأحلام والأمالـ وفى ضور المو المشار ورياعر والأحاسيس المركبة والموروث والظروف، الآخرون هم قيودى وليس الله. أنت حر وسط كم هائل من المحيطين بن والمختلفين مـل، الوسط الذي الـى تتحرك فيه وتود أن يمضى فيه قدمل بحرية كاملة يحتشد بالأخرين.. وكل فرد يحاول
 لالك من حـرية حتى لو لم تتدخل الأقدار وتردل أو تقزمل أو ترفعل أو تحرمل أو تأمرث بحمل حجر سيزيف والصعود به إلى أعلى قمة فى الجبل ؟
 أكثر مها يعاقب، يرحم أكثُر مما يقيم الحد.. المخلوقات هى التى تقيد بعضهـا، وتتغير مـ الألاِم والظروف وسيلة المـعود والخروج عن مسـار التطيع.. التوة

 تحقيق الأهداف، لكنها تتميز مثل العلم عن كل وسائل المعود، بانتها الأقل تكَفة

 يرضى.. جعلنا الله هنهم.. النريب أنى بعد عشرين عاما اكتشفت أن نجيب محفوظ كان يعد رسـالة ماجستير تحـعل العنوان ذاته .فلسفـة الجمـال فى الإسلامه أواتل الثالثينيات وتوقف لنفس السبب، الميل للذدب.

## الرجل

هِجرى العمل على قدم وسـاق فى تصـوير مسلسل تليفزيونى من إخرا ج فايز


 ：ت大⿹勹巳زيون كاميرات الفيديو، كما كان باستديو مصر استديو الصوت الوحيد فى

 عیيدة للتعرف على هذه الشخصيات الاستثنائية، وكنت قد تعرفت على عبدالوهاب
 وتعثر المثروع إذ حدث مايغضب عبدالوها الوهاب من التلبانى． زارنا أحمد المصرى فی الإسكندرية، واشتكى له المخرج والفتانون منى، فقال： －الوكالة لاعلاقة لها بكم، والمدير المسئول عن كل شـئ هو فو فلان．


 الضِعف، وعند سؤالى أرفض بشـدة فيجن المخرج، وقد أمكنتى حل هذه المشكـة حلاً جذرياً． فى اليوم الذى حضـر فيه المصرى، انتهى التصـوير بالاسكندرية، وكان علينا

 ثانوى دائم الظهو وأجره فی اليوم عشرة جنيهات وقد اشترن الكـب في التصورٍِ



 للمصرى الذى عاد إلى التأكيد بأنه ضيف، والمدير المسنئول فلان． تحرل الجميع إلى مرسى مطروح، وطلب منى المصرى الركوب معه فی سياردَ

الشركة المخصصة له.. الطريق صحراوى مقفر وطويل.. هضينا نتحث كالعادة فى كل شـي، تقريبأ وكان قـد عمل حسـابى فـى الطعام والشـراب وخطط لركوبى مع من البداية.
 ومصروفات كثيرة وكل شيء بأوان.. أبدى استعداده للمعاونة أيا كانت.. شكرت وطمأنته.
مال بنا بسرعة إلى طريق السياسـة، فسـلّلنى عن رأيى فى قَبول عبدالناصر مبادرة روجرز.. قلت:

- خطوة ذكية سبيت حرجأ لأمريكا التى كانت دانماً تعتقد أن عبدالناصر "ون ترالن، وأنه ضدها على طول الخط.
_ أنا أنيضا معجب بهذه الخطوة وقليل دنه ما يعجبنى.
 - تريد أن أرضى بالخطأ - يا أحمد بك لا يصلع.. قاطعنى: ـ ثانية واحدةً.. هات يا مالع. فتع السانت ثلاجـة كانت إلى جانبه، وأخـرج علبتى عصـير أخذتهــا منه وسرعاز ما قال المصرى:
ـ اتفقنا على أنتا جميعا سواء يا صالح.. صـع. قال صالع:
- صـع

مد يدد وأخذ علبة عصير وتجرعت علبتى دفعة واحدةَ وقد جاعت فى موعدها بالضبط.
_ أككل يا فؤاد.

- يا أحـد بل من يود الحكم على شخصر فلابد أن يعرف فلسفته.
- هل هذا الكلام لى؟.

الفلسفة لنقارن الفكر بالتطبيق.
ـ ن نحن نتحدث يا فؤاد عن أخطا، تاريخيـة ثقيلة مثل اليمن وإغلاق مـضيز
 السـعى على أى مستوى وبأى وسـيلة لتنفيـذ المبدأ المهم من مبـادىء الثورة وعو

تكوين حياة ديمقراطية سليمة، هل قرأت تروتسكي؟ مشكا
 الملانم للاذخطاء.

- هذه أخطاء طبيعية لأول حاكم مصرى بعد ألاف السنـين وخـاصـَ أنه كان

عحتشدأ لوضـع مصر على خريطة العالم المعاصر وتعويضها ولا بسرعة عما فاتها. ـ كان يتعِين وضع أولويات، بحيث تأتى كل قضـية في موضنعها مع التخطنط الجيد لكافة العوامل المؤدية لنجاحها. ـ ـو لو فعل ذلل با أمكنه أن ينجز شي المينا. - وهذا ما حدث بطريقته.
 تحرير شعوب كثيرة من العالم، والكرامة و.... _ لا ينكر هذا كهه إلا جاحد، لكن الخسـانر في المقابل كثيرة، يكفى فنخ اليمن ونغ 197v
ـ أمريكا وانجلترا كالعادة.
 ـ كان يؤمن بأن حمـاية تراب مصر تقتضنى استقالال الدول العربية جميعا، ولن نهناُ بحريتنا ولن نبنى طوبة إلا ضمن منظومة عربية. - إذا لم يكن يعلم أن هذا مستحيل فتلك مصيبة. - ولماذا تعتبر الوحدة خطّث. - أى سلوك لا يقوم على دراسة خطأ وقد يمبع جريمة بقدر الخسائر. - والهدف الكبير

ـ الغاية لاتبرر الوسيلة ولاتبرئها. - بمعنى"

- مهما كان الهدف عظيما فلابد اُن تكون الوسيلة أيضا عظيمة. _ البعض يحاسب عبدالناصر على الخسانر فقط، فهل هذا من الإنصاف؟. - الست منهم على كل حال.
 هصر بعدها أو بسيبها ، وعبدالناصر كافـع عشرين سنة والبعض يتنكر له بسبب
 وعبدالناصز هو الذى صنع الثورة. ومـع ذلك تماثيل سعد زغلول فی لكل مكان. - حاسب.. حاسب.
 الملادين، عبدالناصر كان يعمل على مستوى منطقة كامـلة من المحيط الأطلنطى
 الكِّنغو فى أفريقيا وترل بلاده، وقارته كلها.
ـ لآنه رمز.
_ نحن لانعرف كيف نقرأ التاريخ ونقيم التجارب.. نحن بالعاطفة نحكم وبها نتعامل.
_ الحكم على عبدالناصـر ليس الآن واكن بع اكتمال مشروعه.. إذا كان هنال
مشروع.
ـ مشـروع عبدالناصر واضـع ويحتا ج ضبط ومسـاندة، وتظل أمـانيـه للشعب رائعة.
ـ أكتثر من رائعة يا فـؤاد.. ولكن هنال سبلـ.. أولا .. ليس وحـده الذى يحقَّ
 الصـحراء أو وسط الأحباب والأصدقاء، من قال إن الحكام العرب جميعهم كانوا






 انتهاء الحرب العالمية الثانية.

 اعتقادى - على طول البلاد العربية وعرضبا البا نتيجة حتمية للحركة الناصرية، إلـا استجابة لها أو خوفا منها، سواء التعليم أو السعى لتحقيق العدل الاجتماعى
 أككر من اللازم، وخائنا على الوطن العربى أكثر من اللازم ومتعجلا النتائعّ. ـ ـ أرى أن السبب المصلى أو المحوى اللى أفضى إلى الكثير من السلبيات هو غياب الديمقراطية.
 ترشد الحكم والقرار.
 القادمة أقل منه. ـ الصباينة على القناة وعلى خُمس أرض مصر ويستطيعون بلوغ أى بقعة فيها فى غضضن ساعنا ألقى على دلوا من الماء البارد.. إنها الحقيقة.. قلت فى شرود وألم:

ـ ـلـ يطول هذا الوقتـ - بل سيطول.. أنا أعرف لعبهم، ولجرد بناء حانط'الصواريخ، قدموا مبادرة
 سيمزق العالم أجمع وليس الشُرق الأوسط فقط. - بل إنى متفائل، لأن الجيش لا ينام الليل، والجنود يتدربون، ويعبرون ويقتلفن ويأسرون.. حالة مختلفة تماما عن ذى قبل.. دخلنا فی الجد.
 يعبرون كل ليلة لن يحرروا سيناء.
 الجيش الآن غير من سبق.
توجه بحديثّ إلى السائق:

- هل نسيتنا يا صالع". ـ معقول يا أفتدمي. ـ نزل دور شای، كى يحلو الكالام. التفت إلىَ وقال:
_ غكرت أن أكلمل فى موضوع عدة مرات ولم تتح الفرصة. ـ تـضضل. _ لازم تبطل رومانسية، منذ عرفتل وأنت كما أنت... الحياة تتعقد وكل شئ ينضّ، وأنت مازلت بقيمك الأولى. ـ القيم ليست رومانسية.
- حسن ظنت بكل الناس.. أليس رومانسيء؛. - ليس فی كل الأحوال.

ـ بل ألاحظ إنه فى كل الأحوال.. هل تتصور أن هذا عيبل الوحيد؟.
 أجر خمسين جنيها فى الليلة بدلاُ من عشرين. أليس محـاولة كبحه عن الطمع

واقعية؛.
ـ هذد شطارة مـحاسب وليست واقـعية، بالعكس إنها رومانسية لقربها من
المالية.
ـ الرومانسية من أهدافها مـاولة تغيير الواقع والسعى لتحقيق مايجب أن
يكن

- الواقعية لها نفس الهدف ولكن فى إطار الظروف المتاحة، لذلك تتحطم فى

الغالب أحلام الرومانسى.
_ لكنها مطلوبة لكى يسـى إليهـا الواقعىى، فــا أجمل أن يترْوج الواقعى
الرومانسية!
ضحك طويلاُ ثم قال:

- طبيعى أن تحب عبدالناصر فأتّت مثله.

رشفت رشفة من كوب الشاى وقلت له:
ـ الكشفت من كلامنا الآن فقط أنتى رومانسى تزوجت واقعية. قال بثقة:
_ لالتعجل الحكم. تحول إلى المحراء يحدق فيها طويلا وكنى غير موجود.. تذكرت إنه عبر .
 وشاركته تأمل الصـحراء من جـهتى بينــا القمـر المتألق حولها إلى نهـار حالم مشوب بزرقة ناعمة. ساد صـمت لحظات ثم قلت:
ـ أحيانا أتصور أن هنال ارتباطاً بين الرومانسية والكرامة. شرد وأحس بغرابة الربط، وأخيراً قال:
 - اسمع لى أن أوضتح بصورة أخرى أو بسؤال. - تفضل - هل الرومانسى يمكن أن يكن نفعياًء. - فى العادة.. لا.

ـ عظيم.. فهل النفعى يمكن أن يكِن ذا كرامة؟.
شرد ثّم قال:

- فی العادة... ע.
- عظيم.. إذن طبقأ لقياس اُرسطو.. الرومانسى في العادة نو كرامة. ـ ـ أشل فى هذا القياس. ابتسمت منتصراً:
 ـ أنت تريد أن تؤكد أن كرامة عبدالناصر، وحساسيته وراء أفكاره. ـ ـ بالضيط.. قال: لايجب أن يتحمل الشعب ناتج صفاته الشخصية. ق قلت: قدرنا قال: الديمقراطية تغيره. شردت لحظة وقلت له: - هل لازلت ناقما عليه 'لأنه سجنل؟ ابتسم متصبدا أنى أهاجمع.. وقال:

 به.. لأنهم وطنيون، والوطنى الحق يحب قِرينه ولو أخطا.. الوطنى الحق ِـختلف





_ والأعداء.
_ كاز له دور كبير فی صنعهم. ـ ـ إنها النفوس المريضة.


كنت أرتشف الشاى، فسـال من فمى الذى فتحته فى دهشة، وتحولت إليه أحدق.. لا أدرى ماذا أقول.
حاولت أن أرتب كارمى وأزوقه وكان على أولا أن أشغله عنى بأى فكرة. فجأة ارتفعت السيارة وانخفضت بشدة كانتها تسقط في بئر ، فانتفضنا وبا رعبا ثّم مالت بقوة.. طار كوب الشاى البالاستيل من يدى ويده .. صرخت وأنا أتشَبث بالمقض والكرسى الأمامى: ـ استر يارب.. استر يارْب.
انقلبت السيـارة وارتطمت رؤوسبنا بالسقف، ثم اعتـدلت وأصـابنى مـا يشبه الإغـاء، وعادت تنقلب ثم اعتدلت وانكفـنأنا على الكبنة الأمامية.. صـالح الوحيد المنتبه فيده كانت قطعة من المقود، أطفأ المحرل، خرج بسرعة وفتح الأبواب، وقف يتأمل الوضى والأرض بحثًا عن الأسباب. حمدنا الله على الحالة الطيبة التى وجـنـا أنفسنـا عليها، كدمـات بسيطة أصابتنا، الصدمة الجسدية والنفسية كانت نتيجة طبيعية.. خرجنا ولفعنا الهواء القوى الصـافى.. الظلام دامس.. كان متَبقيا على ننولنا إلى مياه البحر المتوسط متر واحد. قال صالح: ـ قلبتنا عجلات كوتش قديمة تركها أصحابها. لم أرد أن أعترف لأحمد المصرى بأنتى لمحت صالح ينام وكان أخر مرة رأيتّ يخطف الإغفاءات قبل أن يقول له المصرى: ـ أنت نسيتِا.
أدركت عندئّ أن المصرى نمر وقد لحه، ولذللك لم أدهش عندما قال:
 السيارة.
قال صالح بحماس: _ كـه تمام با فـند ضنحكنا معاُ وقلنا: حتى أنت ياصـالح تقول نفس العبارة الكارثة.
 نام ثُم زحف عليها، وبعدها كانت الحفرةَ بعمق متر فى أربعة أمتار عرض، أى أن الله ستر وستر.
لو لم تنقلب السيارة كان ضروريا أن تجيب على سؤال المصرى، فمـاذا كان جوابك؟.

أثق أنل كنت ستتعلل بأى شىيء آخر كى تهرب مـن المواجهة.. هل يسىء إليل


 الساعة تدعل فى جسمها بالصـابفن المعطر والماء الساخن وألبستها بيجامتل على اللحم، واستهوال جسمها واستنفرن... لكتل فى آخر لحظة وبعد أن تعرت تـرت تحت الملاءة وتمددت وشـرع دفئها يغزولن.. أمرتها هامسـا أن ترتدى ملابسـها وتذهب

هل كنت ستحكى له قصة تلـ التتاة التى وقعت فى غرامل بعد أن أنقتتها من
 -معتمداً على وجودن فى بنها، تلك الشقة المطلة على النيل بجوار مستثـغى الرمد فى الجيزة، وفى مواجهة سينما شهرزاد .. يومها ثرت بشكل مباغت فی وجه مخلص حتى لقد فزع من هياجك.. طردتهم جميعا.. وقلت لمخلص ألا يعود مطلقا وسوف ترسل له عفثـه القليل على أى مكان يحدده، ولاتطأ قدمه المكان مرة أخرى.. ثم ماذا حدث؟. جاعتل الفتاة بعد منتصف الليل وكتت تقرأ فى البلكونة وطلبت أن تبيت لديك فليس لها بيت.. وعرضت نفسها عليل وألحت وأنت تقاوم.. لا رفضّا لها ولكي الكن حتى لاتحس إنها تعطيك مقابل إنقاذل لها ولم يكن إنقاذا بالمعنى الدقيق.. كابت البنت مغيرة، ولم تكن عغراء.. واصلت محاولاتها حتى أنها قبلت يدلـا.. أو حاولت فيما أذكر .. وأخيراً تجاوبت معها حتى توقف ضعفها وخضنوعها ..
 وأتسمت ألا يلمسها أحد غيرك حتى اختفت وأنت فى أمس الحاجة إليها لتتقل إلى جسدها بعض غضضبل الذى بدأ ينهمر؟ وهل كان يمكن أن تبرر له سلوكت
وآنت مرتبط بزوجةء؟..

هل كان يمكن أن تجكى له حكاية الفتاة التى رأتها معك صاحبة البيت بوشاية
من البواب فطردتك؟..

هل كان يمكن أن تذكر له شـيـيـًا عن الفتاة التى باتت مـعـه الليل وأذهلتلـ
جنسياً ثم سرقت كل....

ـ ـ يكفى أيتها الشريرة... الوقت غير مناسب وروحى منك فى مناخيرى.. أف..
كيف أتخلص منك؟.
لن أستطيع أن أدعو خالقن.

## 

وصلانا مطروح فى نحو الثالثة صباحاً.. صعدنا إلى الغرف وأخذت حمامأ تاريخياً. كان لابد منه ليغسل أشياء كثيرة. ما أن جففت جسمي حتى تذكرت المشكة التى تواجه الـنى من الأن وهى توفير كلب بوليسى مدرب بدلأ من كلب عزيز المتمرد.. كان الموقف حرجأ المغاية، كيف
 نهضت.. جلست ثـث رحت أزرع الشــرفة المطلة على بحر يقبع فى الظلام كجثـة هانلة. بحثت عن القـر حتى وجدتَ مخنوقاً وراء كتلة معتمة هن الغمام.
 العاشرة، يبـو أن عنادى سيتحطم على صـخرة الموقف المتَّزم.. لا أريد أن أندم بسبب التزامى ومواجهتى للابتزاز والاستغنال.
فكرت أن ألجأ إلى المحافظ أو مديرية الأمن لمـاعـاعدتى فى حل المشكلة التى المى
 حلها.. السينما لاترحم وكنللن التيفزيون، تكلفة اليوم الواحد الذي سوف يتعطل بسبب كلب عدة ألاف من الجنيهات.. فى ذللن الزمن.
 أسود.. تظهر فى نهاية الأفق أضواء كأنها شكات دبابيس تـُقب الجدار الهانل للمطلمة.
فى الرابعة والنصف لبست ونزلت إلى المسجد فصليت الفجر ودعوت الله أن
 الشـاى بنفسى، فقد كان عمال الكافيتريا ينظفونها.. كانوا قد أعـوا الشاى الـى لأنفسهم، فـكرمنى أحدهم بكرب.. أخذت أشربه باستعتاع إذ انقضى على أخر كوب نحو أربع ساعات، وكان قبل الحادث مباشرة. ها هو النرد الرمادى يتسلل بصعوبة إلى الكفن.. الحياة تتمطى فى كسل... لم يظهر مـخلوق بعد.. ليس إلا حركة بعض المصلين العائدين، البـر يكشّف عن
 البيضاء الرغوية.. هياكل السفن العملاقة تظهر عن بعد كالنها لاتحرل. العـا وجوهها
 مطروح ولا يتذوق جسدى مياهها الزرقاء الصـافية.
 ارتديت المايوه، وأسـرعت إلى المياه التى مشـيت على شـاطئّبا بحذر عدة خطوات
 العمق، ومثلها عرضـا ومضيت أغوص وأطفو، اُغوص طويلا وأسبـع تحت الماء ثـم أطفو، إلى أن عادت تراجمنى مشكـة الكلب. سـأعانى دون شـن من اليـروقراطية إذا لجأت إلى المحـافظة أو مديرية الأمن، ولا سبيل غيرهما .. تتهِّ باستياء.. الساعات تمر والمواجهة قاسية والموقف بكافة

 بفضل الله ويفضل الإدارة التى تعلمتها منه.
 غطست وبقيت تحت الماء طويلا وطفوت، تمنيت ألا يكون الصـباح قد أطل، ونظل لمدة طويلة فيـــا بين الفجـر والصـبـاح.. فى المنطقـة الرمـادية حـيث يثقـل النوم ويتشبث بفرائسه.. ولاتكىن عجلة الحياة قد دارت بعد أو حتى تـّهبت لذلك إلا فـى حالات نادرة. لم أسـتطع أْن أكلم هنداً طوال الأســـوع الماضـى، سـوف أكلمـهـا إذا انـحت
 فجأة مـحصل القطار الذى لا أدرى كيف فتع على دورة المـياه مـع أنى أُغلقت بابها


 التذكرة.. كعادتى قررت الاعتراف: _ لم أقطع تذكرة.
 _ لا آحمل مليماً واحداً - إذن أسلمن فى مـحطة طوخ ويرافقك العسكرى إلى مباحث السكة الحديد،

ـ الشتريت بكل ما معى كتباً.
فتح الحصل الضخم إلى أقصاهما عينيه ورمقنى بشـراسة وتهـديد ثـم مد يده التى مضت تتجه نحوى كالمدفع ووضـعها على رقبتى والتفت أصابعه حـول عنقي، خشيت أن يضغط عليها فأموت خنقا مقابل التذكرة، ونسيت أن هذا لايحدث أبداً، ونسيت أن هذا ليس من حقه ولامن واجبه، ومع ذلت ركبنى الرعب من هذا الكانّ
 صدره يطل بوحشية من فتحة البدلة الكاكى. فجأة وبعد أز قاربت على الوفاة، ضتحك عالياً، وجرنى قائلا: ـ مـادمت اشتريت كتباً فهيا اختر أحسن كرسى فاجلس عليه.
مضى يقهقه، وأنا لازلت أرتعد ومؤكد كان وجهى أشد اصر اصفرارأ من الكركم. عندئذ.. أى عندمـا تحرك المحصل عابرا الممر الصغير المختنق المحـاط بالجلد الأسود ويربط بين العربتين ماشيا فوق الدواستين الحديد وأنا أرقبه حتى لايعود،
 بنى فاتح.. يقفز ويلف ويـور حول صـاحبها
ففزت فرحاً وأسرعت إلى الشاطىء، لحنى الرجل أتجه نحوه باندفاع، لا أحد


 وابتسم، كان يحسبنى أداعبه أو أُسلى ثـم هز رأسهه موانقاً وهو يمسـح على رأس نورمان. مـضـيت أنظر إلى نورهـان.. لايمكن أن يكون نـومـان، إنه لاشل ركس كلب عزيز.. قلت له إن أى مبلغ يطلبه سندفعهه، قال: لايمكن قبول أى مليم.. المهم أن
تطعموه جيدا .. قلت له وأنا فى غاية الانشراع:
 و.... ضـحب الرجل وهو يقول:
 خطر ببالى بسرعة ثود جـارنا الذى كان بالقرية يضاجع البقر لتحمل، وكان

ماحبه يقول إذا ستألوه عن الأخبار .. القد قام بالواجب. سآلته عن قدراته ومواهبه ومدى إمكانية توجيهن أثناء التصوير .. قال: ـ ـ أحيلت إلى التقاعد وأنا عميد بالشـرطة وكان نورمان مـى فـى الخـدمة. وفوجنت بهت يقررون إحالته !!لى الاستيداع، طلبت أن يرافقنى إلى بيتى لأنى أحبـ.. هو ولدى بحق، أنا وزوجتى نعتبره ولدنا فلم نتجب.
كانت تلت اللحظة من أجمل لحظات حيـاتى.. لحظة مثل شـجردَ باسقة كثيفة. الأغمـان، عامرَّ بالثمر، غزيرة اللوق، تفرش الظلال فى الصحراء، لحظة رانعة ونادرة. لحظة ملهمة، تحمل رسانل كيّيرة، وتشرق على صـاحبر الـيها والعالم وتنشر رايات البهجة، لحظة ميلاد عمر جديد وصغير. لحظة عبو نفق مظلم تتعرض فيه الروح لاختبار يمس الكرامة والمصير.
 قائلا:
ـ كـيف الحال.. أين عزيز وأين الكب؟. _ دقائق ويكن هنا ـ ـ هل اتصلت به؟.
قلت بانكسار: :لم يكن هنال مفر. تال منتصرأ: وستدفع له ما يطلبه.

- لا حیلة.

حضر العميد فى هذه اللحظة والكلب مع. قال المخرع:
ـ أين عزيز؟.

- يضّ حقيبت فى الفندق.

نظر إلى الكلب، فسـألته:


 الجميع وبينهم أحمد المصرى: - إنتى لا أخضـع للابتزاز، ولا أسمع با'لستغلال سواء من البشر أو الكالاب. تـدمت لبـم العميـد.. فـصفق الجـميع.. إلا فـايز طبـــأ ولا أعرف لماذا ولمن صفقوا؟.

## الموت فى أبشع تجليـاته

انفجـرت الآرض وانطلق منها كائن عمـلاق يرتدى السواد الكامل وتحـــط به
هالة مـعـتـــة بــرض الامـتــدادات التى يمكن أن يلغـهـا الـــــر والبـصــرةَ والإحســاس.. يمسل بيده حربة، صـعد إلى أعلى نقطة فى قلب السمـاء ثم هبط مندفـاً مـباً بكل مـافى ألعالم من غيظ واحتشاد معیت، ثم أُطلق حربته بأتصى مايملن من قوة وقد صوبها إلى أشثرف الرجال وأكثرهم وطنـية. دعانى إيهاب الليثـى لحضور افتتاح فيلم „الأشرار" فى سينمـا ريڤولى فذهبت أنا ووالاتى وزميلى محمد الحناوى وزوجته وكان إلى جوارنا فى الصف الأول من شـرفـة البلكون حسـام الدين مصطفى المخرج وأبطال الفيلم عادل أدهم وإبراهـم خان وناهد شريف ولم يحضر رشدى أباظة. اعترضت أمى على الفيلم مندّ البداية، قالت: كله نكد وهتل..
 والخمسينيات حتى سنوات قليلة مضت.

قلت لها: أنا متأكد أنه سيعجبك.. علينا اًن نتابع ونصبر حتى النهاية. كان الفيلم بلا أى طُم، التشويق فيه سـاذ ج، وتقليدى، فجـأة أضِينّت السِينما بالكامل، والفيلم لايزال على الشـاشة باهت الملامـح، ظهر من يصرخون فى الناس بكمـات غير مـغهومـة حتى فـــمنا فى النهاية، فتـعالى الصـرانخ، وتدافع الناس هـابطين وخـارجين.. بـض المشاهديـن يسقط هغشـيا عليـهم والبعض يتعثّر فـيتم فيـيقطن.. الناس يتسـاندون.. البـضض لم يستطع القــام.. رواد الصـالة كانوا

الأسـرع فی الخـروج.. تزاحـــوا عند الأبواب.. اضطراب فى اضطراب.. خبطت أمى صدرها وهى تقول: حبيبى يا خويا.
وقفت مذهولا، وعندما هزنى محمد الحناوى لتتحرل لم أشــر بآتدامى.. أخيرا تحركت.. ثم سـالت دموع أمى وبدأنا نزحف كالسكارى، كنت أتخيل دخـانا يملأ القاعة.. لا نستطيع التنفس.. عادل أدهم لايزال على الشـأشـة التى نسيها فتى العرض، يقول لرشدى أُباظة - لو مت ح أتتلـ.
 العلمين، وكان رشدى هصاباً.

U خرجنا إلى الشـارع، كان المشهـد عجيبا.. بعض الفتيـات يسقطن فجــةٌ، السيدات تلطم خدودها.. الرجال ييكون ويتلفتون كأن عهـابة تطاردهم... أثنـياء تهددهم.. بعض سائقى التاكسى ركنوا السيـارات وتوقفوا عن قبول ركاب كأنهم سينظمون مظاهرة ضد الموت.. الصراخ يتعالى فى كل مكان.. الشباب يركضون يريدون أن يـودوا بسرعة إلى بيوتهم قبل حـوث هجوم غامض كسقوط نجم أو شهـاب أو تنشق الأرض، أو تتفكن العمـارات وتنهار .. هنال خلل مـا أمـاب كل شىء، يصعب تحديده، تذكرت أنه نفس يوم انهيار الوحدة بين مصر وسوريا. ظلات أمى تادى أخاها: ياحبييى ياخويا.. موتول ياحبيبى. كانت تخب عبدالناصـر حبا لاتحبه لأيها وأمهـا .. كانت تستمع إلى كلمـاته بتركيز شـديد، وإذا تكلم أحـد فى غير مـوضـوع الخطاب، تتطر إليه شـذرا فى البداية وإذا استمر تقول له: قم من هنا.

جاع ترّورنى فی القاهرة وتعالج أسنانها.. فرحت إذا اطمـانتت عليها واختفت الآلام بعد عام كامل من المشكلات التى ينتج معظمها من حفر عشوائى مارسـه

فى ليلة YA سيتمبر وبعد عودتنا مـن السينما بطاردنا الخبر المشنْوم.. عادت أسنانها أسوأ هما كانت عليه، أصر الحناوى أن نذهب إلى بيته فلم يــم منا أحد، اتصلت بأحمــد المصـرى.. لم يسـتطع أن يـرد، قـالت زوجـته: إنه لايكـم أحـدا.. اتصلت بعدد كبير من الذين كانوا يعارضون عبدالناصر في كل شيء.. كان أكثر لجميع غضنباً منه وكراهية له يبكى ويقول باستـمرار: لا يـارب.. لا يارب.. مصر بارب.هصر...
عندمـا عدنا إلى البيت فى الثالثة صبـاحاً مشيأ على الأقدام، كانت الشـوارع ــزدحمـة بالمشـاة والمتجــعين على النواصـى، يضـربون الأكف بالأكف.. ووجـنا بواب العمارة العجوز تسـيل دموعه على لحيته البيضاء وقَد خلع طاقيته كانّما حتـجاجأ.. يقـول: أبونا مـات.. تيتمنا.. ده أبويا يا ناس.. أبونا كـنا .. لم أر في حياتى أحن منغ.. أحن من أمى.. خاهص يا كل الفقراء.. روحوا موتوا.. الليلة ليلة الإسراء والمعراج.. YV رجب.. صـعد الشـريف.. أبكانا الرجل.. أبكانا.. لم أكن قد تتبهت إلى ما أشار إليه، أدمانا بكاء.. أدمانا بكاء. جلسنا فى الشـرفة نرفض أن نختفى بين الجدران.. أمى تبكي، وجدت نفسـها فى بيتها فأطلقت لدموعها العنان.. ترى الناس تقف في الشوارع.. الناس كاهـا لاتريد أن تختـفى تحت الأسـفف.. تريد أن تكىن تحت عين الســـاء.. لاتعترض ولكن ليرى الله حالها ، فقد يعود فى قراره. فى اليـوم التالى اتصـلت بالمصرى، وعلمت منه أن يوسف شــاهـين سـيـصـود الجنازة من الطائرة الهليوكبتر، فقلت له: تصرف.. لابد أن أكون معه. شهدت من السماء حفل الوداع الأسطوى.. بـحر من اليشر، يحملون الصود

ويرتدون السـواد. ويذرفنز الدموع ويلطمين ويموتون ويطلبون السـها والرحمة. أيها الحبيب الغـالى.. تسلم البطز التى ولدتل.. الله يانزّار عليك وأنت تقول فى عبارة ملهمة: قتلول يا آخر الأنبياء.. الله عليل يا طلعة الرفاعى شاعرة سوريا: قل وزن الأرض بعد موتل ياجـمال.. مسكينة يـامصر.. مسـاكِين با كل من تتسون
 الإخخلاص والفروســية والشـرف، وينظرون إلى أخطائه على أنها جـبل، وحـسناته مـرد أوراق طُيرتها الرياع.. نابليون انتصر كثيراً وهـزم أكثّر وهع ذلل يقدرد الفرنسيون حتى اليوم.. الحساب هنال غيره هنا.

## اختشط|

مـع نهاية عام I9VI كانت أسباب الاختتاق شبه كاملة حتى أنى حاولت اللجوء للتخخين ، لكنى فشلت .. ارتدت الكازينوهات وعلب الليل وششربت دوز إتبال ، لكن ذلل كـه لم يستطع اجتذابى ، وكان يسيرا ار حتى وقت قريب أن أجد بعض المتعة مع بنات جميلات وعذارى من الكومبارس ، بعضـهن بنات أســر كبيـرة أخفين أسـمـاءهن وارتضـين التضــــيـة بكل نفيس من أجل

ضقت تماما بالأوضـا ع السياسيـية بـد الرحيل المفاجىء الذى كان هدية لأمريكا والصهيونية العالمية وبعض العرب فتنفسيوا المعداه ـ تمثيليات الـيات كثيرة يعلن عنها النظام الجديد وتصريـات عاجزة ونـيات ومضطربة ، كل الأمور
 الأصعدة ضنباب فى ضباب . شـاركت فى عدة مظاهـرات ضند حـا واللاحرب ، غیى إحد المظاهرات كانت مـى هنـ وطـاردتتا الشـرطة والقنابل المسيلة للاموع
أصـدرت الحكومة توجيهاتها بعدم قيام القطا ع الحام بإنتا أـية أفلام ، فالسينما مسنولية القطاع الخاص .. هكذا أصبح تقريبا كل موظفى هيئة السـينما بكافـة قطاعـاتها بلا عمل . الاسـتيــيـيوهات تؤجر لمن يريد ويدنع
 ثلاثين جنيها . كتت أحصل ما يقارب عشرة أضـعافه بـين أجر إضافى وبا وبدل
 الخنفساء العجوز .. توقف العمل مـ الأفلام والغنانين والسهر والسفر والمرح وجو الفن البديع • تحولت كل مراتع الفن إلى صحراوات يعيش فيها القحط ، وجفت الينابيع وذبلت الزهمر .. تسلل تدريجيا طعم اللـح إلى آلاف الأفواه . .
 وغيرها .. تقلص النشر نى هيئة الكتاب .. مللت بل شــرت بـالتقزز أحــانا

من المنتديات الأدبية فقد زادت فجأة موجة الشتائم والهجوم المجانى . شـعراء وقصاصون أحب إبداعهم جدا ، لكنهم يلوثون الجلسات بالسب المتواصل ، هـا المزير هـلاس ، وتلك الرواية كتبتتها عاهرة ، وهذه القصة


 "س، كان مقبوضا عليها فـى تضية دعارة وبعد أن خرجت ادعت أنها كانت مـعتقلة بسبب آرالها .. كيف نكذبها دون الرجوع لبـاحث أمن الدولة ؟ وهل ـيستطيع أحد سؤال أسياد البلد أذهب إلى مقهى يتجهع فيه عدد من الكتاب نقضى وقتا طيبا فـي حوار صـاف وجميل حتى يظهر من يعكر الصفو ، أنا لم يمسني شيء من القذائف
 أعترف بأى حرف يكتبه . إنه لا يشرب ولا يـخن .. هذه المار الماريات لـلمذعة بين الأدباء التى يتم خلالهبا ابتكار عبارات السب بلا رحمـة تجطلنى أشبر أحـيانا أن سكاكين حادة تمزق أضلعى ، فضــلا عن أنى غير مـتصـور أن يلفظ أديب أى كمــة نابيـة . تبلغ المأنــاة حـدها حين أذكـر ذلك لبـعض الأصدقاء المحترمـين ، فيقول بمنتهي البساطة - العيب فين .. ما يجرى أمر طبيعى وظاهرة صحية .. أنا شخصيا آتى إلى هنا لأسمع الأكاذيب والتدنى
ويقول آخر :

- اطمئن .. الكل أحباب ، ويغادرون آخر الليل دون ضغائن
 البينما العالمية تنقذنى .. لم أعد متحمسا للقاء هند ، لكنى ألتقى بها لأنتى فـارغ . أعانى مـن الخواء .. هنال رمـال متــركـة داخل روحى ، ألقت بها الريا






 إجابات لهـا رائحـة كريهـة ، وعندمـا أحاصـرها تثتو وتدعى المرض . قلبها سيتوقف . يسرع الجميع لإنقاذها وأنا قبلهم. فى يوم عرضت على هند أن أعطى دروساً لابنة زميلتهـا .. فى الثانوِية وتحتـاج إلى تقوية فى اللغـة الإنجليزية .. كـانت الأسـرة مـوسـرة جـا
 اللازم .. تسـأل أسئلة خارجة عن المقرر بحجة تدريبها على النطق ، إلى أن قالت مرة :
- أى لف يو ماى تيتشر

فاجــأتنتي وقالت : دو يو ميت إنى لف وز سـي ون بيفور .
 حاولت إيقافها بشكل مهذب .. لكن أنفاسها كانت تلهب وجهى .. قالت
 أستاذ..
جسمها له سطوة ورائحة وصهـ ، أظل طول الوقت أبتلم ريقى الذى لا أجده وأدخل فى بعضى .. تتجاسر وتمسك يدى بكفـا الطرية الطـر ، وأنا عينى
 فى جلستها ومشيتها وملابسها أن تنوينِ .. الأرجـ كانت كانت تنوى تدميرى .. رغبتى فيها تتصـاعد كل مـرة ، لكن هنداً فى خاطرى وكذل الل زميلتها ، كمـا أن سمعتي توهنى وأنا حسـاس تجاه ذلك .. ملعن أبو كـو كل هذا .. قررت أن أتتازل تليلا عن أصنامى وأترك نفسى على سجيتها . غوجئت بهند تقول لى : - لا تذهب ، اتفقوا مـع مدرس آخر وتركوا بقية حسابك معى حاولت التلصص بعد ذلك للإمسـاك بالسبب الحقيقى غلم يصلنى شىي . . انتهت التجربة تبل أن تبداً . الغريب أن البنت بعد أسبوع اتصلت بى طالبة أن أعود وإنها اتفتت مـ أهلها على ذلل . تلت لهند :

طويلا تـأملنى أمى كلمـا زرتهم يومى الخمـيس والجمعـة . مـلابسى هـى ذاتها تقريبا كل مـرة . تسـأل عن طعامى ، ولماذا أنا شـاحب اللون م وأين مـابسِ الجميلة ؟ وإذا كانت قد بليت أو تدم العهـ بهـا لماذا لا تشترى الجديد؟ .. طول عمرك شيك . آه يا أمى .. آه.
كل شىء فقـد المعنى ، وانعـدم الأصـدثاء أو توروا ـ والآدق تحللوا مـثل
 العميق الذى أصابنى عقلا وروحاً . الإرادة مـازالت بعافية وانتهى تقريبا وقت الكالام والتصريحات الطنانة .. دقت ساعة العمل وعلا الإيقاع .. تسـل فيروس الأخلاص والجديدة تغيير قيـادات الجيش . مـركـة رأس العش . التنطرة .. بور فؤاد . تدميـر المدمـرة إيلات . ضـرب ميناء إيـلات . مـــارك بالطائرات .. عبو يومى ثم بناء حائط المواريخ . لم يعد خط بارليف مار مانـا مرعبا ولا حتى القناة .. الجنود يتنافسون إلى درجـة الــرال طلبا للعبور
 الصمت إلى حد التعفن لابد أن أكسر هذا الحصار من أى نقطة .. توصلت بعد حوار متعثر إلى حتمية الزواج هنال زوا ع إلا بعد أن يكتمل كل شىء حتى شبشب الحمـام وفوطة المطبخ واللمبة السهراية
بدت هند كأنها متواطئة ومستسلمة لـا هو قانمّ ، ناقدة لعقلها وحيويتها
 حتى الهواء ، الأم بالنسبة لعالمى كأمريكا .. جميلة وقوية ومهيمنة وصفية الالية ومكشـوفة الوجه وعنيدة ولا تريد أحـدا على الأرض غيـرها وأنا مـصـر أو
 والضباب .. النقطة الضعيفة فى كل تلت الحلقة الحديدية التى تضيق رويدا رويدا إلى حد إرغامى على الانفجار ، هـى الزوا اج .. نعم .. الزوا ج .. طعـام وراحة ونوم وحب وإنجاب ومتعة وتنفيس وخلق عالم صنير أدخله غرارا من عالم كبير قَاس ومعقد .. أفتقد كل اللغات الصـالحة للتعامل مــه .. هكذا

فاتحت هنداً في الزوا ج دون موافقـة أسـرتها ، نــن عتدنا القـران منذ عامين ، ومازلنا تحت الاحتلال . والدتل تحتل كل شـيء .. لابد من الهروب اللا(نق بنا ، وهو بعض حقنا .. الإجابة تأئهة مثل نظراتها . - موافقة .. لكن مـاما . ربما تسقط .. نـم . لابد أن نتزوج .. لكن ماما .. أنا خائفة جدا عليها.
 الفراغ والضباب . عدت ألح . أخيرا وقفت وهى ترتعد من هول ما أفكر فيه. تلت لها : دبرت الأمــر .. خـانتتـى النواحى الماليــة ـ سـندخل فى بيــتا الذى لـا

 المرشة . قلت بشكلن تليغرافى : - سـافرت أنا وهند .. سنتروّ الليلة بالاسكندرية . ألف مبرول قبل أن يفتح فمه بكمة ، ، أغلقت السماعة.
 حدثتها عن قرارنا الجريء وبدء حياتنا المشتركة التى تمـينياهـا منذ سنوات ات الـا


 العــــلاق الأعمى لا يرضـى إلا إذا أكل اللحم .. لحم الأطفـال ، وإذا أكل الأطفال يطلب طبعا مـاء النهر ، والنهر يجرى فى الأرض . والعمالاق حلم بأنه لن يبصر إلا إذا امتلـ الأرض اشتريت الطعام والشراب والفاكهة والعطر والملابس الداخلية المؤقتة لى ولها .. ولم تكن لنا حاجة إليها ، فقد لبسنا الماجبس الكثيرة والثقيلة أيامـا . طويلة حتى كتمت أنفاسنا بتـردد بالغ صـعدت الســالم شـاردة ومـرعوبة .. أعمـاقـهـا ترفض وأنا أواصل الحـديث التـبـــــــرى عن الأيام المق بلة .. عن الثــــرة التى آن أن نتطفها . عن الخلاص والحرية .
 يتـضـن بعض المقطوعــات لشــتر اوس ومـوزارت .. أضــأت النور الخـافت وارتديت بيجـامة حـريرية وطلبت منها أن تغير ملابسـها فأبت .. عدت ألحاول تذكيرها بما مضنى من العذاب والصبر والأوقات المرة وأملنا فـى أيام مختلفة
 مضفت بـون نفس نصف تفاحة ، لم تحاول أن تقتفى أنثر حواء . جلست فی الركن ترقب كل جركة . شاحبـة اللون .. زائغة العينـين كتطة تتأهب للفرار .. أصـابنى الاضطراب ، سـّلتها عن سر موقفها غير المفهوم ، قالت:

- لن'ندخل ، نحن نهددهـم فقط . - نهددهـم !! هل هـى تمثيلية ؟! وبعد أن نهددهـم ؟

 دور و'لا فعل ولا حتى نستطيع لعب الودق أو الشطرنج دقائق مرت بعد العاشرة وأنا مغمور بالتذكير نى موضوع التمـيلية التى التى تحدثت عنها هند وتذكرت تهـيد عبدالناصر بالهجوم على اسرائيل ، دون أن يفكر جديا فى الهجوم .. هـل مـجرد التهــيـ بالقوة يمنع الحرب التى كانت تنوى شنها على سوريا ؟
فجأة انفتح باب الشقـة بضـربة قوية سـاحقـة حطمت الثـراعة الزجـاجية بعـد اصطلدامـه العنيف بالحـانط .. اندفع إلى ححرة النوم التى نجلس فيهـا
 وظهر من خلفهم رجب زوج والدة هند الميكانيكى .. مستحيل .. كان مـعهب
 يميل على أذنـها : - هـل لمست ؟ : ها همست : لا ه - قولى

ردت بحدة : قلت لل ..
حاولت أن أتخلص من 'الرجـال الضخام الذين اعتصروا ذراعى واوشكوا

على خلعهـا فلم أستطع حتى التقاط أنفاسى . اهترب منى رجب بوجهُه

 يرفع يده إلى أعلى إشـارة إلى أنه مهيمن على الموقف. سحب رجب نظراته منى ، وقال لهم - بنا با رجالة .

حمدت الله أن سـكان الشــتة المقـابلة لم يكونوا بهـا منذ يومـن .. كـانت
 خرافى يدنعبا لمحاولة معرنة مجرد فتح باب شـتى أو خروجى أو محتويات
 الشقة ؟ مـا علاقة جابر بهم ؟ من هؤلاء الرجال ؟ كيف التقوا به ولمازا هو بالذات ؟ .. حالة زهول كاملة
 لا أملك أى قـدرة إلا على الذهول .. الأوراق ممزتــة .. الضــــــــاب عــاد مع الجراد . سكت شتراوس وموزارت رعباً . ألا
 كل الإجـابات عمـيـاءوالأســـلة وحـهـا المبصـرة ـ مـا الفـرق بين حـالتى والبلادب!
بعـد نحـو نصف سـاعة وأنا على حالى المبعثـر ، وصل جـابر .. الرجل الأثير لـى . قال
 وحده إلى الاستديو فوجدنى

 فوجئت بالسيارة نصف النقل تتبعه وبها هؤلاء الرجال ثم تقف وراءنا تحت البيت ..
أنت إذن يا جابر الوحيد من كل البشـر من عاونهم .. صـحيح كنت تريد أن تخدم لكن هذا ما كان .. تركته يتتذر ساعة ويقبل رأسى ثم غادر ، وأنا مكانى لم أبرحـ

- كان من حـتل أن تبلغ الثـرطة ، وتـرر لهم مـحضـرا بالعـووان عليك وزوجتل ، خاصة أنل كاتب كتابك . بقيت حتى الفجر تلوم تفسـك ، مرة لأنك أقدمت على ما فعلت ومرة لأنّل لم تبلغ الشرطة ، ولكنّ رفضت بسرعة فكرة الشرطة تائلاً:

 ورفض عبـدالناصـر ذلت ، حـتى لا تككن حـربأ أهليـة ووصــــة تاريخيـة فى صفـة القاقة الناصعة ..
عادت الفكرة تلح عليل غيظا ورفضتها ، لكن لومل لنفسك لمحاولة حسم

 القوات الخاصة دون كمة ، وكانتها كانت تنتظرهم م لاذا لم تشككن فى أن تكنْ هند قد سربت إليهم أى خبر؟ .. ها ها أنت على


 الهزيمة ، وكانت أعماقل بالضبط كأعمـاق نابليفن الذى تعود أن ينتصر
 ورجاله تهبط فى أغوار الوحل ولا يملك القـرة على الخروج منه ..

 لبعض الحمل فيلتتوه ، ولم يكن غيره فهو الوحيد الموجود ، وهو الوحيد الذى الذى
 الرجال إليل ليقتحموا بكل شر اسة عرينل يوم زناذل السرى الذى لم يعلم به مخلوق حتى من تقدمهم إليل .


## نجـاة يـونس

شـلتتى الرغبة فى مـرفة شعورهـا .. حاولت أن أسبق المعرفة بالتصور .. هل هى غاضبـة منى أو مشَقة على . أو مقدرة لما فعلت ؟ هل ترى ثيـه خطوة مـستحقة أم طيش وحمـاقة أو همـا مــا ، فربما يكون لك حق لكن سبيلك إليه كان هشا .

هذا عن رأيها فمـا الشـعور ؟ هل تأثر الحب ؟ هـل تخلخل بناء رغـناه
 الأخبـار .. وكيف ألتقط أى خـبر ، وقد انقطت عن العمل فى أجازة ؟ .. وعجزت تمأما عن الوصول بنفسى لأى معلومـة .. كلفت زميلة لا تربطها بها صداقـة كى تســل عنهـا ، ولو بحــة إعادة كتاب إليـها ، فلم تحصل على إجابة وأحاطوها بالأسئلة ولم يكن مفر من ذهابى إلى عم رجب زوج أمهـا اللى استقبلنى بشىء من الحياد الذى يخفى عطفاً .

- أين هنـ ؟
- سـافرت لتقيم فى القرية

فكرت أن أذهب إليها فى القرية التابعة للمنصورة ، لكن كيف أسأل عنها وكيف ألقـاهـا؟ أسـرعت بكتابة خطاب باسم هدى زميلتهـا تقول لهـا فيـه،



فى الساعة الثانية عشرةً من اليوم المدد كنت أتف بالقرب من الكازينو أتنّمل الداخلين .. أخير| لمحتها وحيدة تأتى .. أسرعت إليها .. لم تدهش .. قالت : أعرف أنك صـاحب الرسالة .

تتهدت وتحولت ببصرها إلى النيل .. أمسكتِ يدها فتركتها لى وعادت تتظر إلى النيل ، كم شرب هذا النيل من نظرات المُنبين! ! قلت لها : لا داعى للحديث عما فات .. المهم أن تخرجى من هذا الهـجن

 والقلوب تصحرت لندرة البسمات . والورود هجرتها العطور .
 إعـادة الذاكرة لمن فـقدها كنت . واصلت : تصـورى أنى لم أعـد أسـتطيع القراءة .. الكتب لا تتطق ولا تجذب ولا تبوح .. الأفكار تعيدة والإلهام معطل والخْيال غائب ، وأغلب الرؤى زاحفة .. إرجـى إلى ، فبدونت القاهرة مكان سقيم والأصدقاء بلا حرارة ، والعمل طعمه مر وأنكر إذا لم تعودى أن أنهى كل علاقتى بالقاهرة وأعود إلى بنها ويسـل الستار على كل ما جرى فيها وانزر ع طوال سبع سنوات. أخيراً تركت عيناها النهر وحدقت فیّطويالا ثم تسرب إلى مالمحها شبح

قلت : من قلبى وعقلى .. لابد من تحديد سكة قالت فيما يشبه اليأس : السكك كثيرة قلت : خطن أن تكون حياتتا معلقة بسكن كثيرة .. لابد أن نختار . تنهلات وهزت رأسها - لازم يا هند تحددى الطريق - حدد وأنا معك - لست معى .. أنت مـع أمل. كشرت : أرجوك حاولت تخفيض نبرتي :

- يا هند .. استعيدى شخصيتل القوية التى جذبتنى إليك ، لماذا تحولت

هكذا ؟ .. لماذا تسربت الإرادة من يديك؟

- الظروف -
. لا أعترف بها -
- بماذا تعترف إذن ؟
- بالهدف .. بالأمل :

ابتسمت في شبه سخرية .. تابعت :

- الحياة كلها تعيش بالأمل .. لا خطوة واحدة يحرزهها الإنسـان بـونه .
ولابد للأمل من إرادة

تحولت إلىَّوحدتت فیى وجهى ، وقالت بـحنان: - يـا فؤاد أنا أريد مثل أن نخلص .. لكن الظروف - لا أحب هذه الكمة .. أرى أن الإرادة أقوى .. خاصة إذا توفر الحب

تلت بتأكيـ : الحب يا هنـ .. أرجوك تعالى نروى شجرته ثانيـة وتتـد ونتواصل .

بعد أسبوعين رجعت إلى العمل ، والتقينا عدة مرات على مدى شهر حتى
 أدركت أنها تدعونى لعودة الود والقيـام بمهمتى فى رعاية أولادهـا المقـبلين على الامتحانات .
 جهود العرب التى تبذلها بسخاء لخدمة الانجليز والأمريكان من أجل عودة المسـجــ الأقصى وفلسطين الغـالية . لكن هيـهـات .. القوة تغـرى بالعبث بمصـائر الآخرين .. الأمل رغم ذلل ينتشش بوعود حـــاتى الجمـيلة غليظة اللحم والقلب . بعد الامتحانات لابد أن تكونا فى بيت الزوجية إن شاء الله.
 الكل لُ ينكر فضل من أخذ بأيديّهم وسهر الليل يشرح ويفسر ويیيد ويزيد ويثقب الرؤوس ليغرس فيها المعلومات .

أخير| اكتمل الأثاث عند النجار ، ولم يبق غير دهان الصـالون .. جلسنا وكتبنا قائمـة المدعوين من أهلى وأهلها ، وطبـت الكروت الفخمـة وحجزت تاعة فـوق مـركب حـالم ومتأهنب لإسـعـادنا .. راجعنا كل شىء يوم الأحــ السابق على ليلة الدخلة يوم الخميس قلت لحماتى : أظن كل شـيء تمام. قالت : لم يبق غير خمسين جنيها للنجار.

> قلت بهـوء شديد : ادفعيها له

رفضت . أحسـبها تداعبنى ، أكدت عليـها . أعلنت بوضـوح إنها لن
تدفعها ، ولز تنقل الأثاث إلى شقتى إلا بعد سدادها.
قلت : إنتى أفلست تماما .
قالت: لا دخل لى .. اقترضها من أى شخص.
أحاول معها دون أن تتحرك قيد أنمله .. تغيرت كيمياء جسلى ودق قلبى بعنف .. صـعدت النار إلى رأسى .. توترت أعمـابى .. دهشت لحالتى . لم



لأن أحاول - كما أنا الآن - أن أنقض على خصمى
حالتى تسوء والسيدة المليئة تستفزنى ونتحدث ألا بلا مبالاة .. ابنتها تنظر إليها فى استعطاف سن أن تتطق كلمة .. نهضت فجأة . كدت أقذفها بكوب الشـاى السـاخن • لم أسـتطع . أسـرعت إلى البـاب ـ ركضت هند ورائى
 ضلوعى تكاد تتحطم . رأسى أوشك على الانفجار • حالة غريية لمستتى • الوا
 الجامعة . اكتشفت أنى ألتقط أنفاسى بصعوبة ، وأنى جريت كتيرا مشيت بحمـاس حتى ميدان الجيزة ، اقتحمتتى فكرة أن أحصل على الـى الـي الجنيهات القليلة من أى صديق .. مسألة يسيرة ، لكتنى رفضت كل الأفكار المماثة وأعلنت بل أقتست أنى لن أدفع مليماً ، مهما جرى .. عدت أجرى .. كان لابد أن أجـرى حتى لُ أتـترن مـا أندم عليه .. الغضب كان شـامـلا

وعميقا . جبل ضـخم لعله تراكم على مدى السنين وظهر الليلة .. مـا الذى يحدث؟
لم أكن أفكر وأنا أجرى .. لكنى كنت أتساءل : - ما هذه الزيجة وما هذه الأسرة ، وما هذا الذى يحدث؟ ولماذا لا يدفعن حتى هذا المبلغ الهزيل ؟ لعل الأم لا تريد من تلبها زوا ت

ابنتها . تريدها معينة لها فى تربية أخوتها انتقلت إلى نوع آخر من الأسئلة:

- هل طبيعى هذا الزواج؟ وهل سيتحقق الاستقرار الذى أبحث عنه ؟ وكيف ستكون علاقة الأم بابنتها ؟ .. هل ستكون علاقة أم لها حياتها
 تشـاركها كل أفكارها وتواصل فرض أوامرها .. نأكل كما تشاء ونفكر كمـا

تفكر ونلبس ما تريد ونخرج وندخل حسب رغبتها .. لا .. لا .. لا. عندمـا بلغت الشـقة كنت قـد عزمت ألا أتزوج مـهـــا حــث .. قـرار من القرارات المفاجئة القوية والعجيبة .. هنأت نفسى عليه طويلا ، وإن كنت قد علمت أن العناية الإلهية تدخلت تلبية لشكوى مقـدمة ضـدى من رجل مهم .. فى شكل أدعية متصلة ، تعقبها صلوات .. أدعية وصلوات .. ما الذى يجر يجى معى وما الذى يجرى على الأرض ، وما علاقة السماء بالأرض ؟ هل هى هـ إلى هذه الارجة حميمة تنسجها جنوده بالصبر والأمل تحت عيونه .. سبحانـل ربى إنى كتت من الظالمين ، فنجيناه من الغم وكذلل نتجى المؤمنين .
 الأسبوع بشكل متواصل ويدعو ألا يكنف لى معها نصيب .. كنت قد قلت لهم ITY
 سيكن بمركب قيس وليلى أمام حديقة الأندلس . قالت أمى :

- ظل أبول من ساعتها يصلى حتى اتصلت مساء يوم الاثنين وقلت : - لن يكون هنال فرح .. لن أتزوّ "هند" . دعانى أحمد المصرى بعد شهر ليسآلنى بعد أن شكت له جنونى وعزمى ع على تخريب بيت تأسس بالحب والصبر - لماذا لا تود أن تكمل مع هند ؟ قلت : أسباب كثيرة سآلنى : لا أمل ؟ قلت : انتهت تماما كل الآمال . قال : هل تحب أن تجلس معها ؟ - هل ثمة داع ؟ - أتصور هذا - موافق
- إذن السبت القادم الساعة السابعة .
- مساءُ ؟
.
فى الموعد حضرنا . جلس المصرى على رأس ترابيزة الاجتماعات فى مكتبه . أنا إلى اليمين وهى إلى اليسار .. قال لها : - قبل أن ندخل فى التفاصيل أسالّ سؤالأ .. لو ذللنا كل العقبات .. هل لايل استعداد لإكمال الطريق معه ؟

قالت على افور - اسأله هو استدار نحوى وسآلّنى : - رأيك باندفاع قلت : التفت إليها وسألها: - ما رأيل ؟
وقفت وقالت له : عن إذنل

هكذا انتهى ربما أسر ع اجتماع فى الدنيا. خرجت من مكتب المأنون ، دخلت مكتب شركة مصر للطيران وحجزت تذكرة إلى طرابلس .. كنت أود السفر إلى أوروبا ، فى جولة أزنر خـلالهـا إيطاليا وفرنسا وسويسرا وهولندا وغيرها .. كنت مفلسا تقريبا ، فضلا عن الا أن المســوح للخــروج به من العمـــلات الأجنبيـة كان ضـنـيـلأ للغــاية . واقترح على البعض السفر إلى ليبيا والعمل بها عــدة أشهر ثم السفر منها . إلى أوروبا
نمت نومـا عمـيقا.. قَبل الفـجر حلمت أنى أمشـى حافـيـا فى صحـراء والرجل العظيم الذى رحل يكاد يســــقنى بخطواته الواســــة ، وكـلانـا فى ملابس بيضاء تشبه أردية الإحرام .. معنا عنرتان بيضباوان على بطنيهـا بقع سوداء . مشينا كثيرا تحت شمس ساطعة وقاسية نبحث عن الماء لنا واللعنزتين .. الأبار التى مـررنا بـهأ كانت مطمـورة ، نشـــر بالجفـاف فى
 ســوحه بعض الأشـبـار . لابد هناك بئر .. عندمـا وصلنـا إلى الســوْح
 المشقة

كانت هيالِ أثار نداوة علي الأرضِ .. مضينا نبحث عن مصدر الماء حتي

 لرجل الطويل الأسمر : وبقيت أمام الكيغ أشثربِ مني السِرسوب الرينيع : :







 إجابة : هل تمللِ مصيري ؟
تُ مَ الجزء الحأولم
هين شيرِة المروائية

## المتتويـات

من أنا
الفصل الأول : خبطة الوعى الفصل الثانى : عائلة عجيبة الفصل الثالث : روكسى : عالئى الفصل الرابع الضـربة القاصمة الفصل الخامس طائرتى الورقية الفصل السادس : نساء فكرى السى الغصل السابع : فوزى : الفـ الفصل الثامن : بهجة الخمسينيات الفصل التاسع : الحب الأول الفصل العاشر : عبدالناصر الفصل الحادى عشر : عامل اضاءة الفصل الثانى عشر : هند TV : الفصل الثالث عشر : الثان الفصل الرابع عشر : أحمد المصرى ويوسف افندى الفصل الخامس عشر : أخيرا .. الزواع الج الفصل السادس عشر : جابر الفصل السابع عشر : الجبر والاختيار الفصل الثامن عشر : الرجل
الفصل التاسع عشر : مرسى مطروح : الرح الفصل العشرون : الموت فى أبشبع تجلياته

الفصل الواحد والعشرون : اختطاف الفصل الثانى والعشرون : نجاة يونس
174

## 



## O-



## فؤاد قنلديل

व مواليد القـاهرة فى الخـامس من أكتوير ؛49:الأسرة من بنها - محافظة القليوبية. व حصل على ليسانس الفلسفة وعلم النفس عام 1979 من جامعة القاهرة.
، عمل باستديو مصر منذ عام 194r وحتى 19vy

ه نشر قصصه ومقالاته الأدبية منذ منتصف الستينيات فى الصحف الصصرية والعربية. व من براياته : السقف ، الناب الأنرق ، عصر واوا ، بذند الغـواية ، روح بـــبـبـات ، حكــة العـاثلة الجنونة ، قبلة الحياة.
ه من مجموعاته النقصصية : العجز ، عسل الشسس ،
 व من دراساته : نجيب محفوظ كاتب العريبية الأول ، محد مندور شيخ النقاد ، إحسان عبدالنقّوس عاشتي العرية ، أدب الرحلة فى التراث العريى ، فن كتابة
القصة ، صناعة التقّدم فى مصر ، ثئّافة المصريبن.
ه أصدر العديد من الروايات والقصص للأطفال . ه حاز الكير من الجوائز .. آخرها جائزة الدولة للتفقق


هلذهالرواية

ه ,المفـتـون، هو الجـزء الأول من سـيـرة ربائيـة من المزمع أن تتع فى عدة أجزاء، وفيه يتناول الرقانى الكيبر فواد قنديل مرحلة تأسيسه الأدبى والوجدانى والوطنى منذ عــام 1904 المع خبطة الوعى التى أفضضت إلى المراهــة الفكرية والعاطفية بالتوازى مع مرامقة سياسية عاشنتها
 فيها صباه وشبابه ، كـا تتَلبت روحه وأمانيه على صدمات ملتهبة واكتشافات عذبة.
فى هذا النص الفاتن يسيل الكاتب عشقا للحياة، ويسرد علينا بلغته الشاعرية بعض تفاصيل هذا المرحلة الساخنة المحتشدة بالحب والجنس والحرب والنجاحات والإخفاقات.
 المعايشة المبـاشرة، وغرابة الأحـاث حالت دون التا أن يلـا الكاتب إلى الخيال، كمـا عودنا، لأنه ينقّل لنا بدقَة وفًانع هن حياة حقيقية أخصب من الخيال ع ومعا يلفت النظر تلك الجـســارة غـيـر المسـبـوــــة فی الاعتراف بالأخطاء والنقانص أنتى اعتاد الجميع فى سيرهم تجاهلها، وقَد أفاض الكاتب فيها بصدق فريد ، سوف يدفع بالنص إلى صدارة السير الروائية الممتعة .

أحدث إعــــــارات روايات الهــــلال




للروائى محملد ناجى


30 XP mand
مجلدى الدقاقي

## اششر الحوادث والقضايا



