

```
    4
الطبحت
```


## 



Giactlo pivit


Scanned by CamScanner

## محمَد متولِ

## 198)



Scanned by CamScanner

## الإهداء

## إلى ذلك المكان الدافئ

القادر دومًا على احتواء كوني بنزقه وحزنه


Scanned by CamScanner


Hypotension 31
35 نقطة على الطريق
39
Period 51
57
61 نافذتان
65 اليوم الأول
Invisible 69
73 شرفة نصف مغلقة
75
79
83 قلب فارغ


Scanned by camscanner


Scanned by CamScanner

## Concert

"ْصل إلى القاعة قبل موعد الحفل بدقائق قليلة. تتنقي مقعدًا
 المصابيع المُسلُّطة على المسرح الخالي. تشعر بالراحة في الركن المُظلِم وهي تجلس وحيدةً بين همهمات الحضور وضحكاتهمر. ليست معتادي

 لمطرب شاب يغني بالإنجليزية، فقررت المجيء وحذَها لاستكشاف ذلك الصوت الجديد.
يُضِيء المسرح، لِيدأ العازفون في الظهور مُتُخذين أماكتهم وسط تصفيق الحضور... ثم يظهر هو، وسيم، شديد الوسامة، يبدو أجمل من ألمن صورته على الفيس بوك. يبدو عليه صِغَر السُن، قد يكون فِي الرابعة
 البساطة. يُحيُي الجمهور بتلقائية شديدة وكانهه أصدقاوه أو زملاوه في العمل. يبدو وجوده في المسرح كوضع طبيعي مألوف لذيها يتحرك بسلاسة وكانه في غرفته. ينزع الميكروفون من الحامل ويوجِ ويُه حديثه إلى الجمهور بالإنجليزية المصحوبة بلكنة أمريكية واضحة:

 ولا أستطيع أن أتوقًف عن تناوله حتى وأنا نانم. المهم، سأغني اليوم

ينهمك في ضبط أوتار الجيتار المُعلًّق على كتفه، ثـم يُعطي إشارة للعازفين فتبدأ الموسيقى. لا تستطيع أن تحوّل نظراتها التا عنه، حتى قبَل أن يبدأ في الغناء.

> "ليجمعَ أحدُهم قِطَعي"
> فأنا مُتناثرٌ فِي كلُ مكان
> ليجمعني أحذهم مرةً ثاتيةً
> ويضعني فِي مكانٍ ما"

يُغمض عينيه وكانه في حالة من النُّشوة. ياتي صوته تاركًا شعورًا غريِّا داخلها.
"لا تَتبي خطواتي
لا تسيري على طريقي
الطريق ضيق جدًا
لا يِّسِع لاثنين

وقد تخدعك الخطوات

> لتَتظري أحدَهم لِيجمع قِطَعَك
 من يجمعها، تحاول مرات عديدة أن تضع صورة مُحدَّدة لها ولشخصيتها



أوروبا وشواطئ الكاريبي، أم رجلًا حنونًا دافئًا وإن م مِلك المال الكافي لهذه الأحلام؟

> "وحين تُطر السماء
> سآخذك بين ذراعيّ
> وسنمشي ونرقص
> وكأننا ملكنا العام

فأنت معي وأنا معك
تُغْلِّنا الأمطار"

وكأنه يستقي كلماته من أفكارها السَّجينة داخلها. تفاصيلها شديدة
 ترتجف وكانْها قَشي في ليلة باردة مُمطرة. تنسى أنها جالسة في القاعه
 ترى عينيه تنظران. إليها. تشعر بذراعيه تلتفان حولها. يحملها فتلتصق بها. تشعر بدفء جسده يغمرها. فوقهما سماء تتناثر فيها نجوم متعدادة الوا الألوان والأحجام. تتساقط الأمطار فيُحيطها بجسده وينظر في عينيها. تشعر برغبة قوية في أن تهمس في أذنه أن يبقيها ملتصقة به إنها إلى الأبد، وأن يُبقي تلك النظرة في عينيه. يجذبها فتتمايل مع خطواته، وكانهها ملكا العامز... تغلًفهها الأمطار.
 من النجوم وعلى جفاف ملابسها وبرودة مُكيُف الهواء. "الأغنية القادمة من تألفئي وتلحيني، وهي أغنية تحمل معاني


فتاة. بالطبع يقصد فتاة. حب قديم ونهاية مؤملة، أم قصة جدبلة تحاول أن تجد مكانًا في حياته؟

يزداد اضطرابها، لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي المقدمة الموسيقية. تود لو كانت الكلمات تحمل وداعًا وفراقًا وألـمًا.

## "تبتسم في كل لحظة

وحين تَشي تنظر عيناها في كل مكان
وحين تنتهي ينتهي كل شيء . .
F تأخذ قلبها وترحل
18
وكانها لم تكن هناك
ولكني مُتَعب منذ أن رأيتها
أنا لا أعرف حتى اسمها
وإذا كانت لا تشعر بما أشعر به
فانا بخير
تُبُلّها قطرات المطر
فتنبت الأزهار في شعرها
تبكي حين يموت البطل
|ك
تأخذ قلبها وترحل

أنا لا أعرف حتى اسمها
وإذا كانت لا تشعر بما أشعر به
فأنا بخير"

يضطرب جسدها ويعلو صوت نبضات قلبها، فلا تسمع باقي الكلمات. تنتظر حتى تنتهي الأغنية وتغادر القاعة.

يقف في جمع يتبادلون كلمات التهنئة والشُّكر. يُغْرِق وجهَه خجلِ
 على احتمال كلمات الثناء المنهمرة عليه. تجد نفسها فجاةً أمامه
 قبل. يتأكد لديها شعور بأنها قد التقيا في حيوات سابقات. تجد نفسها بين ذراعيه. يضمُها إليه، تنتقل إليها نبضات قلبه المتسار المارعة فيصدمها إقدامه وجرأته. تنتزع نفسها من بين ذراعيه وتنظر إليه بدهشة. يبتسم قائلًا:

## - ميرسي إنك جيتي. عجبك الكونسيرت؟

تنظر إليه، ولا تقوى على الحديث، تبحث عن الكلمات فلا تجدها،
تصاول جمع شتاتها، بينما يبتلعها بنظراته المبتسمة. يُدير وجهه في H

غضب مُصطنُع قائلًا:


يختفي من أمامها ويتوه في زحام الوجوه المحتشدهة تاركا بقايا عطه ودفثّه عالِقَين بها. تغادر المسرح بخطوات مريعة مضطرية. لا تعرف ماذا حدث لها وكيف انتهت بين ذراعيه ملتصقةً بقلبه. ثُوان فليلة قضتها في ذلك الالتصاق العجيب عَلِقَت في ذاكرتها كحُلم واضح المعامٍ مضت صوب سيارتها محاولةً تفادي أصوات ثألي من داخلها تجلدها f تضطرب خطواتها وتغيم الرؤية مع دموعها المنهمرة. تلقي بجسدها اللاهث داخل سيارتها في عنف مؤم. تحاول أن تَتمالك تفسها لتُدر محرك السيارة وتفر مبتعدةً عند كل ما حدثّ فلا تستطيع. تود لو امتلكت القدرة على إزالة هذه اللحظات من ذاكرتها. تَواثب داخلا الأسئلة بإصرار. بلاذا لم تدفعه بعيدًا حين اقترب منها؟ ولماذا استكانت في ذراعيه باستسلام؟ كلاذا لم يِنعها التزامها من هذا الالتصاق؟ ولماذا تود أن تعود إلى ذراعيه لتختطف المزيد من اللحظات معه؟ ينتفن جسلها في بكاء صاخب ثُم تدير محرك السيارة وتنطلق مُسِعَهً.

## 4ondershare ${ }^{\text {TW }}$




## $\longrightarrow$

## 4ondershare ${ }^{\text {m }}$.

## P <br> 

Scanned by CamScanner


- $\quad$ uandershare ${ }^{\text {ma }}$
PDF
Editor

Scanned by Camscanner

## صمت الجدران

جلّران بيتي لا زالت تسأل عنك، رغم أنها مل تعتد أن تسالني عمَّن جاءني، فهي لا تُرهقني بالأسئلة، ولا تنتظر مني المبردات واتي ولا تتهمني أو تنتقدني كما يفعل البشر. جدران بيتي كاني عمًا ترى، ولا تُعيد عليً ما رأت أو سمعتا توما تسمع أحاديثي المنفعلة وضحكاتي الصاخبة وشجاراتي الوقحة فلا تطلب تفسيِرَ. تراني عاريةً فلا تخجل، تراقبني في أحضان شبقة مجنونة، تسمعني أتاؤَه في لقاءاءات الما الجنس المحموم فترقب في صمت إلى أن رأتك.
لقد أصابها ذات الشغف الذي أصابني حين أقبلتَ عليًّ في صباح ربيعيُ جميلٍ، تَشي بخطى مسرعة للقاني، تحيط بِك تِيك تلك الهالة الملونة

$\downarrow$

 تحمل أسرار الكون. ولوهلةٍ رأيتني أسيرُ في مكان مدهش بِّ بِين أمواج م من البشر في أردية غريبة، يتدافعون إليك حاملين آلامَهم وأوجاعَهر وشياطينَهم. ومن مكانك البعيد تقف كصورة عبقرية للجمال، وأكاد أسمعك تهتف بالعامٍ أن: "تعالوا إليَ يا جميع المُتَبِين وثقيلي الأحمال





## $4 \operatorname{lig}^{8}$




 هي، وإذا لم تعجبه فليرحل وحين جئتَ شعرتُ بجدران بيتي تود أن تسالني عنلنـ... من منا


 شقتاه عن ابتسامة صغيرة؟ ولماذا تتحدثينز معه كصديق قايب؟ مالر



 تقرنين.






 -

والوجوم؟ وما هذا الحزن المفيم؟ أتبكين؟ سنوات معا ما أركِ هكذا... . . . . لبنّي كنت جدارآما فاحمل صورتك!

$\downarrow$

\&undershare


Scanned by CamScanner

## صورة

ـ ماما ... عايزة أقص شعري زي ميج رايان.

- ميز؟


## - ميج رايان يا ماما! ممثلة أمورة أوي بِوت فيها.

- بس يا بت بلاش هبل. ممثلة إيه دي اللي عاوزة تقلديها؟ إنتي كده

أمورة وأحلى منها كمان.

- يا سلام؟ هو حضرتك تعرفيها أملَّك
- بلاش دلع. حد يبقى شعره حلو وناعم كده ويقصه؟
- يا ماما أنا عاوزة أقصه. مش هو شعري؟

$\downarrow$- واضح إن الذوق مش نافع معاكي. مش هتقصي شعرك وهي كلمة واحدة.

## - واشمعنى حمادة بيعمل اللي على مزاجه؟

 - أخوي راجل يعمل اللي هو عايزه. - وفيها إيه يعني لـا أفص شعري؟ فارغ.


- حمادة... عارف ميج رايان؟
- طبعًا.
- بتحبها؟
- بَوت فيها، دي مُزَّة موت.
- إيه رأيك أقص شعري زيها؟
- ليه؟

- وتقصيه ليه أصلًا؟ إيه العبط اللي انتي فيه ده؟ - عبط ليه بقى إن شاء الله؟
- يا بنتي دي ممثلة، عارفة ممثلة يعني إيه؟
- وإيه المشكلة؟
- اوعي كده أنا مش فاضي لدلع البنات ده. - أوف!
- واضح إن الفيلم عجبك قوي. ده انتي ما كنتيش حاسَّة بيُ خالص ولا بتردّي عليَّ. | إ - لذيذة، أنا كمان بحبها.

- ليه؟ انت مش لسه قايل إنك بتحبها؟
- أيوة بس أنا مش بحب الشعر القصير. ده أحلى حاجة في البنت

- بس أنا نفسي أقص شعري زيها.
- بعدين إحنا مش اتفقنا إنك هتتحجِّي؟ أنا قلت لِك لازم مراتي تبقى محجُبة. جوزك بس هو اللي من حقه يشوف شعرك.
- على رأيك.... أقصه ليه بقى!

مهمة عمل طويلة في الخارج. لن يراني عامًا كاملًا. حان الوقت لتحقيق ذلك الحلم البعيد. سأقص شعري مثل ميج رايج عامًا كاملًا. لن يراه أحذ غيري، سأخفيه عن الجميع وأستمتع به وحدي الـا ساقصُّه ولن يِلك أحذ الحقَّ في الاعتراض. إنه شعري أنا!

## ***

مُصفْفُ شعرِ فِ حي بعيد، به قسم خاص بالمحجبات. تدخلن بهدوء،





 الصغير فيسترسل شعرها كشلال أسود يندفع في صمت. تنظر إلى صورتها

\& + undershare ${ }^{\text {m }}$


Scanned by CamScanner

## 

فرقٌّ كبيرٌ بيننا.... فرقً كبيرّ بيننا يا حبيبي! مُقيدةً أنا بألف قيد



 رجولتك تُّيرنِيني... تُثْيرني نظرات الرغبية في عينيك.
 من شوكِ يحميهما من قُبلاتي التي أبذل جهذا كبيرا كبيرا لأقاومها. يغمرني الفضول أن أعرف كيف تكون القُبلة بيننا! هِاذا سأشعر حين أقبَّلك... حين ألتهمُ شفتيك؟ وذلك السياج من الشوك المحيط بهما، هل سيؤلمنوي أم سيزيد من رغبتي فأنقض عليهها بشراهة أكبر؟
 تعتصرني بذراعيك، تُخرج سيجارة بعفوية فأتخِيَّك تجرِّدني من ملابسِي، تضعها بين شفتيك فأَتْنى أن أكون سيجارة، تَأخذ نَفَّا بِعْمق وتلَّذُذ فاتْيْلك تحاول أن تلعقني.



"إنتي إيه؟ لوح تلج؟ دي البنات هتموت عليُ وانتي ولا انتي هناء"

 أريدُك، لكني أَعرف كيف أُبدو كلوح ثلج كما وصفتي. فرق كبير بيننا، فأنت رجل وأنا بنت، وليس للبنت في مجتمعنا
 على البنت ألا تبوح بـثل هذه الأشياء، ليس للفتاة أن تصرُح برغباها، أن تُعلن اشتهاءها لرجل، كنتُ أرى إخوتي يصرُحون علنًا بإعجابهم واشتهاتهم للنساء فيجاريهم أبي وتبتسم أمي سعيدةً بهم، ولكن عندي ألما أُعبٌر عن إعجابي بأحد الممثلين تنهرني بشدة، كانني ارتكبت جرية.

 ممشوقًا متعطُّرًا، في كامل زينته.




تُبدي جمالها فتسبب في الزلازل والبراكين! فماذا لو أبدت رغباتها؟ فأنا مُقيُدةٍ بألف قيد، تقاليد وعُرف ونساة ودين. أشعر بكا فلّ ما


## 



- ${ }^{-\quad}$ Uandershare"


## PDF <br> Editor

Scanned by CamScanner


## Hypotension ضغط منخفض




م أعُد أذكر عددها!
ضغطي المنخفض يجعل منًّي مَرتعًا لأعصابي المتوترة، مُنهَكة، تتعالى الصُرخات داخليه لكنها لا تقوَى على الخروج.

 التصرف، وأكره كسر القوانين، خاصةً ما يتعلق بالأمن والنظام.






M تذملني قدرتك على مزج إنجليزية سليمة أنتجتها مدارس أجنبية الـنـية




الكلب ده" ولي مكوّنةً دوَامات
!إلى أعماقي، يعلو تدريجيًا، تُظلم الدنيا من حولي، بحر مُظلم يبتلعني.
تـضغط على فرامل السيارةٍ بعنف فتتوقف مصدرةً صفيرِا حادُّ، أندفع إلى الأمام، رغم حزام الأمان الذي يقيُّدنِ بِمعدي جوري جوارك، تُلقي الهاتف من يدك وتفتح نافذتك صارخًا:

 لتعاود حوارك الساخط. يُعاود ضغطي الانخفاضِ بإصرار عجيب، تزداد كثافة الدوامات اللامعة، يشتد الإظلام وتُغلِّفني قطرات العاتِ العرق البارد. أشعر بيرودة، رغم إحساسي بحرارة الشمس على وجهي، نصل إلى المنزل، تُوقف السيارة وتنظر إليًّ قَائلًا بعصبية:
"فِ إيه؟ ما تنزلي..".

أرى وجهك المكفهرً تُغلّفه قطرات العرق، تخَرقني نظراتُ ضيقِ من
عينيك ثم.... لا أشعر بشيء.

## urndershare ${ }^{\text {Ti }}$




Scanned by CamScanner
-as wondershare PDF Editor

## الطريق <br> نقطة على الط

تُجلسُ جوارَه أمام الكمبيوتر، يُدرُبها على نظام الاتصال الجديد. يضغط الأزرار بـهارة، شارحًا لها الرسائل التي تظهر على على الشاش

 مُصفًّف بعناية في خصلات منتظمة لا تحمل لمعان الكريم أو "الجِل" تنظر إلى جبهته العريضة كصحراء شأسعة. عيناه تختفيان وراء زجاج النظارة، ولا ترى فيهها إلا نظرات تحمل الجديةّ والتركيز. أنفه يقف شامخًا كتمثال لأحد الطُغاة. شفتاه الرفيعتان تنفرجان دونا دون ابتسام يستمر في الحديث الجاد بينما تستمر هي في النظر إليه، بدلًا من شاشّ الكمبيوتر.

4م تكن تنظر إليه، لكن إلى شفتيه، إلى الحسنة في الجانب الأمِن من
 G الصغيرة. يستمر في الحديث والشرح، وتستمر في النظر والتحديق.
 إثارة مثل النساء، وأن تفاصيل فِي غاية الدُقة قد لا يَلحظها الرجل فِي

 تُضيء وجهَه، بعكس قوانين العِلم التي تخبرنا أن الأسود هو اختفاء كل


## الألوان، وأن الظلام ما هو إلا انعدام الضوء.

نقطة صغيرة مل يَلحظها الكثيرون، وهو لا يعرفُ كم هي جببنا ومثّرة وفاتنة. ودُت لو أن باستطاعتها أن تلمسها، أن نتحُّها
 لا نستطيع اللمس بعيوننا ولا الرؤية بشفاهنا؟ كلاذا يحتك اللمن القدرة على التذؤق؟ ولماذا الأذرع فقط هي القادرة على الاحواء؟

أفاقت على صوته يُنّْها، فأجابته في خجل:
"آسفة، سرحت في الجزء اللي فات، معلش ممكن تعيده تازِ؛
"طيب نستريح ونرجع نكمل؟"

" "ليه غِرِّيَ مكانك؟"
 أجابها:
"עا، أبذًا... نكمل؟"

## unndershare ${ }^{\text {TM }}$




Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner

## هاّ يحصل نصيب

يجّلسان في أحد الأماكن القليلة في القاهرة حيث توجد الخُرْة
 إخفانها أو إكسابها شينًا من العفوية.

تتذكُرٌ إلحاح صديقتها:
"يا بنتي مش هتخسري حاجة. شوفيه، هيحصل إيه يعني؟ والله انتم لايقين على بعض قوي، إنتي عارفة أنا بحبك قد إيه وأكيد مش هخليكي تعملي حاجة ما فيهاش مصلحتك". تنتبه على صوته متساتلألا:
״ساكتة ليه؟"

تنظر إليه فترتطم بنظراته الحادُة الفاحصة، تنظر بعيدًا فِي خجل.

$\downarrow$تكره تلك النظرات المنصبَّة عليها، وكانه كائن عجيب له ألفـ عبن تنظر وتراقب وتفحص وتترَّبِ. تشعر بالخجل، بالضآلة، بالإهانة، تودُ لو امتلكت جرأة مماثلةً حتى تَفحَّصه مثلما يتفحَّصها.
"تحبُي تعرفي إيه عني؟"


بياخد كل وقتي".
يبتسم بقوة موجُّهًا المزيد من النظرات إليها ثم يقول
"وانتي بقى كلميني عن شغلك".
"أنا باشتغل في الHR".
"إيه ده؟ غريبة، مروة قالت لي إنك كنتي معاها في الجامعة فأنا
فهمت إنكم كنتم في نفس الكلية".
"ائيوة أنا ومروة مع بعض من أيام المدرسة، وكمان بنشتغل في نفس
الشركة".
"ِيعني انتي درستي كمبيوتر ساينس؟ أمال إزاي بتشتغلي في الHR؟"
"عادي! بعد ما اتخرجت اشتغلت شوية في الIT وبالصدفة كان عندي مشروع مع الHR عندنا في الشركة، ولما اشتخلت
 ساعتها وأنا فِ المجال ده".
"بس مش .خسارة سنين الجامعة دي كلها؟ كمبيوتر ساينس دي
صعبة وأكيد أخذت منك مجهود كبير".

 تذكُّت نصيحةً مروة "أبوس إيدك يا غالداد بالراحة على الولد. بصي... هقول لك حاجة حلوس
 وفكري إرآي أقوله بطريقة لذيذة ما تضايقوش".



اللي هو بيعمله، بغض النظر هو درس إيه وهل دراسته مرتبطة بشغله ولا لأ. يعني ده رأيي الشخصي ممكن يكون صح وممكن يكون غلط".
 لو كانت مروة معها لترى قدرتها وتعرف أنها تُحسن الحديثا لا لوري "عندك حق، طبعًا أهم حاجة إن الواحد يكون مبسوط، وواضح طبعًا إنك مبسوطة في شغلك. يا ترى ليه؟"
"يعني بحب اللي بعمله وبحس إني بانجز وأؤثر في الشركة بشكل إيجابي".
"يعني لما بكون فاضية بحب الشغل أقرأَ".
"بتقرئي إيه؟"
"بحب أقرأ الروايات والقصص القصيرة. بحب الكتابات اللي بتركز على الشخصيات والأبعاد النفسية للأبطال. يعني تأثير المواقف والأحداث الثان

عليهم وإزاي بيتفاعلوا معاها"،.
 غالبًا مش هتعجبك ".
"إيه هي؟"
"بحس إن الكتًاب بيبوظوا عقول الناس".

## 

هِ تستطع أَن مَنع نبرة الحِدُّة والرفض من التسلل إلى صوتها.


وحكايات منين؟ ما هو من حياته. مش شايف لازمة إن الواحد بُرا قصة علشان يفهم الدنيا والناس. هو لو صاحي ومركّزُ في اللي بيحط حواليه هيفهم كل حاجة".

## "وميز قال إن الواحد بيقرأ عشان يفهم الدنيا أو الناس؟" "أمُّال انتي بتقرئي ليه؟ بتضيعي وقت؟"


 اللي القصة المكتوبة حلو بتدخلني فيها. بحب أعيش مع الشخصيات والأحداث والأماكن. بحب أتخيل كل كلمة مكتوبة وأعيش كل احاجة، وكاني جزء من القصة مش بس بقرأها. الكتاب بالنسبة لي رحلة أو حالة مختلفة، حاجات كتير يككن مش عارفة أشرحها بالكلام، بس انت أكيد كنت هتفهمني لو كنتّ بتحب القراءة".
"أنا كمان بقرأ بس مش باستحمل الأدب والقصص والحاجات دي
 مش واضحة ومحتاجين نقرأ عنها عشان نفها نهمها، لكن قصة وأبطال وده بيحب دي ودي بتخون ده ما ليش في الجو ده".
"ومين قال إن الأدب حب وخيانة؟ أنا قريت روايات وقصص كتيّر جدُّا ما فيهاش ولا قصة حب أصلَّ".
 منعت نفسها بععجزة من أن تجبيه:


أخرست ذلك الصوت العنيد ورسمت على وجهها ابتسامة عريضة بدت شديدة الاصطناع. عاود الحديث موجها المزيد من النظرات

الفاحصة وسالها:
"ممكن أسألك سؤال؟ هو ممكن يكون شخصي شوية"
"اتفضل".
"هو انتي لِه محجبة؟"
" "نعم؟"
"يعني لِهِ أخدتِي القرار؟ وإزاي؟"
"أنا محجبة من أيام المدرسة من وأنا في تانية إعدادي، يعني من
 عن الحجاب فروُحت البيت وقلت كاماما إي عاوزة أتحجُب. بس ومن ماعتها وأنا محجبة".
"يعني انتي مقتنعة بالحجاب؟"
"أكيد طبعًا، وإلا ما كنتش فضلت محجبة من تانية إعدادي※".
"أمل مروة مش محجبة مع إنها صاحبتك قوي".
"هي حُرة... أنا محجبة وهي لأ، وده أكيد ما لهش علاقة باع بصداقن اقتنا. هـ هي فعلاً صاحبتي وأعز أصحابي بس ده مش معناه إننا زي بعض في كل حاجة". -ロ $\triangle$ " "عشان أنا مش من حقي أؤثر على حد! أنا ما حدش أثرً عليّي وأخدهات

بطارية الصبر التي لا تعرف كيف تُعيد شحنَها بدأت في النفاذ. ودن لو كان بإمكانها أن تُنهي اللقاء بضغطة الوا زي فتُظلم الشاشة ويتوقف العرض ويختفي هو من أمامها. طِ يبدُ علبه أنه يعلم شيئًا عن بطارية الصبر و"الريموت كنترول" السحري. عاود الحديث متسائلًا: يحصل نصيب؟ نصيب إيه؟ وإزاي؟ ويحصل فين ولمين وإمتى؟ ما أسخف هذه العبارة! وماذا تعني؟

لا يحصل نصيب؟ هل يقصد بعد أن تتزوجه؟ هل من الممكن أن تصل الثقة بالنفس إلى هذا الحد من الغرور؟ ما هذه الثقة المطلقة في
"استهدي بالله يا غادة، وعدّي اليوم 0 على خير، وقعتك سودا يا و"طبعًا هاشتغل لأن شغلي ده أهم حاجة في حياتي، زيك كده بالظبط، ومش مطروحة فكرة إني أسيبه بعد ما أتجوز". أصرّت على استعمال كلمة أتجوز وليس "با يحصل نصيب" وكانها تُبرز له اختلافهما، حتى في المسميات.
 ودت الوَ أْهُ اللقَا شينًا من الحِدَّة قَد بدأ في التسلُل إلى نبراته:

"والله أنا شايفة إن كل واحل عارف قدراته وعارف إزاي يوظف وقته 24 وأولوياته. اليوم فيه 24 ساعةه كفاية لحاجات كتِر وأنا عارفة نفسي كويس هاعرف أوفْق بين حاجات كتِرِّ.
"بس انتي قلتي حاجة خطِرة جذّا"
"هي إيه؟"
"انتي فَلتي أنا زيك شغلي أهم حاجة في حياتي. أنا ما عنديش مانع طبعًا إن شغلك يِقى أهم حاجة في حياتكه بس ده وانتي لسه "صمنجل" لكن بعد الجواز الدنيا بتختلف، ولا هيفضل برضه أهم حاجة في حياتك؟
"ما أنا قلت لك، الواحد ممكن يوفْق بين مستولِياته من غِر ما حاجة تيجي على حساب حاجة تانية، وأكيد أنا لو لقيت إن ثـغلي هيأثر على باقي الحاجات هاتصرگّف،

> "|زازي بقى؟"
"يعني، مش هاعرف أقول لك إزاي دلوقتيه بس أنا متاكدة إني هاعرف أوزن الأمور وأنظمَ الدنيا كويس ※
"انتي عندية قوي على فكرة".
״عارفةَ..
"بس العند مش حاجة كويسة، خصوصًا في البنات".
"
عنديش استعداد أغيِرهاهِ . "طّطبب خلاص، يا ساتر! جس على فكرة شـكلك حلو قوي وانتي DF ( متزفزة".

با الله! نفس التعليقات القديمة السخيفة. كاذا يفقد الرجال القدرة على إيجاد مصادر أخرى لتعليقات جديدة بدلًا بلا من أفلام السبعينات؟ "'عرفت فائدة القراءة يِ أستاذ؟" نظرتُ إليه بمنتهى الحزم قائلة: "ممكن أسألك سؤال؟"
"طبعا اتفضلي".
"انت عايز تَّجوز نيه؟"
"
"يعني ليه عاوز تتجوز؟"


تخيَّلْ أنها لو أعادت ترتيب الكلمات قد يفهم السؤال.
"أبي حد في الدنيا لازم يتجوز".
"أيوة بس أنا بسألك انت. لِيه عاوز تتجوز؟"
"عشان الناس كلها لازم تتجوز. دي سُنَّة الحياة".
غبي... مثل معظم الرجال. إجابات مُعادَة ومحفوظة تصدر دور دورن

 بالعُرف والتقاليد إذا كان غغير قادر على إيجاد إجابة فردية له!"



أجابها بابتسامة خبيثة قائلًا:
"
تجاهلتْ ابتسامته وما قد تحمله من تلميحات، وأضفت المزيد من
الحزم على صوتها قائلةً:
"أنا بتكلم جد على فكرة".
"بصي يا ستي... أنا زي أي راجل عايز أستقر وأكوًّن أسرة وبيت

 عارف مسئولياته ومقَّر ظروف التانِ".

 المكررة؟ أم أن هذا هو رأيه الحقيقي وبالتالي فإن كل ما ما حدث قبر ذلك كان ليختبر صبرها؟ ربا فاراد أن يختبر ذلك بنفسه!

استمرت في استجوابه وهي تَمَص تعبيرات وجهه وحركات جسده كما تعلًّمت من طول مول مارستها لقراءة لغة الجسد، كأحد مكونات وظيفتها الأساسية.
"بس انت قلت إنك شايف إن الست المفروض ما تشتغلش عشان

 "إزاي؟ أنا مش شايف أي تعارُض".

"لا، معلش فيه فرق كبير. شغل الراجل ده حاجة ضورورة من غير,
 كماليات ومش حاجة مهمة أصلًا، لأن له بديل". "بديل إزاي؟"
 © الأساسي هو زوجها وبيتها وأولادها، مش أي حاجة تانية إلا لو الظروف بتحتم إنها تشتغل عشان...... "قصدك ظروف مادية. صح؟"

"بالضبط".
"والظروف النفسية؟"
"بععنى؟"
"احتياج الست للشغل، للإنجاز، للتعامُل مع الحياة والبشر واكتـاب خبرات و....".

 أي حاجة من ده كله. الجواز هيمنحها كل ده".
"أنا مش مصدقة إني لسه باسمع الكلام 00!"

$$
\begin{aligned}
& \text { indionton }
\end{aligned}
$$

ما عنديش استعداد ملجرد التفكير في إني أسيب شغلي وأوقف

 في النقطة دي".
"والله أنا مش عارف أقول لك إيه! انتي قررتي بسرعة والمواضيع دي

 براحتك، وأنا منتظر منك محاولة تانية. فكري في كلامي بهدوء بِيكن تلاقي عندي حق".
 تُسُكًا وإصرارًا. عقلها لا يقدر على الرالى استيعاب العُقَد والتركيبات التي يحتويها عقل الرجل.

كانت موقنة من فشل التجربة قبل بدايتها. كانت داليّا تكره فكرة اللزواج بهذه الطريقة، لكن إلحاح مروة ومن حولها أدى بها إلى هذا اللقاء.
 ستضحكان كثيرا وسيكون ذلك العريس البانس موضوع أحاديثها الضاحكة لأسابيع.

## 4andershare ${ }^{\text {TM }}$




Scanned by CamScanner

## Periờd

ذائًْا تاتي في موعدها المحَّد بدقًّة، أكرهُها، وأكره ما تُسبُبه من
 ساعات من أم غير مُحتمل، لكنها المرة الأولى التي تزورني فيها تلك المزعجة منذ أن تزوجنا.
أشعر ببدايات الأم فأنهُ بهدوء وأتركك منهمًا فيا في متابعة ألمباراة المهمة. أكره كرة القدم، ولا أستطيع فهم ما يحدث أثناء المباراة، لكني الجلس معك كمتابعتها، أنظر إليك وليس إلى شاشة التِلفِزيون، أرقُب
 أمبح ملعبًا لكرة القدم، تتفاعل مع المباراة بعنف وولع. أحب سعادتك الطفولبة وشغفك الشديد بالأهداف، وكان فوز الفريق هو فوز تاريخي
أتسلل إلى الفراش بينما يزداد الأم بإصرار، أشعر باحشانِ تتمزق، يذّ حديدية تعتصر ما بداخلي، دوامات من أم أم شديد لا أقوى على احتماله، أحاول جاهدةً أن أكتم صرخاتي فأغلق فمي، تتحول الصرخات المات
 ألتط أنفاسي فلا أستطيع، يقتلني الأمل مع كل شهيق، أتحايل باخذ
 الوسادة حتى أخرج تلك الصرخات المكتومة دون انَ تسمعني.

تبدو منزعجًا، وجهك الجميل يِبدو منقبضًا، وعيناك الجميلتان
 مفتوحتين، حتى لا يبدو وجهي منقبضًا، تخرج الكلمات ألمات من فمي
 الحيرة ويزداد قلقك، تسألني: "ده برد ولا إيه؟" أقاوم خجلي وأخركي : "لا يا حبيبي، أنا عندي البِيود". تتسلل نظرات الفضول والتساؤل إلى عينيك المثبتين على وجهيه تنظر بتلقائية إلى بطني ثم تنظر إلى وجهي متسائلًا: "طب انتي حاسِي إلى إلى بإيه بالظبط؟ أصل أنا ما أعرفش البِريود دي بتعمل إيها؛ أريد أريد أن أبتسم من براءتك، طفل كبير أنت يا حبيبي كما عرفتك دائكاً، طفل

جميل بريء.

## أُحاول أن أُعطي صوتي نبرته الطبيعية وأُجيبك:

"ما تخافش يا حبيبي أنا هبقى كويسة، هي بس في الأول كده وبعدين.... الآ" يخونني جسدي، تخذلني مقاومتي، تخرج مني صرخة تجزع لها خلجات وجهك. تقترب مني أكثّ وتهتف متسائلًا "طيب... أعملك إيه؟ أجيب لك أي مسگّ؟؛ أحاول أن أستجمع قواي وسط "أنفاسي المتقطُعة وومضات الأم الذي يعتصرنِي وأجيبك: "لا، المسكنات بتتعبني زيادة".
تصمت للحظات ثم تُضيء عيناك بريق عجيب، تُحيط رأسي بذراعك







بقوة "حرام عليكي يا ماما دي تعبانة بجد".
والدتك تكرهني. أعرف أنها تكرهني، لكني أحبها لأنها أنجبتك،
 تلك المرأة التي ستأخذك مني.
أسمع خطواتك المُسرعة تهرول إليَّ، تنظر إليَّ، مُمسِگًا الهاتف وتسألني: "عندنا نعناع أخضر؟" لا أقوى على الكوا رأسي، تعاود حديثك "أيوة يا ماما عندنا، أغليهم إزاي يعني؟ خلا إلاص هروح أعمله".
تخرج مُسرعًا فتعاود تلك اليد الحديدية اعتصاري، تتزايد دوامات الأمل، أود لو أستطيع أن أقتلع بطثي وما تحمله من أمر، أسمع خطواتك المُسِرعة، تُلقي بنفسك بجانبي على الفراش فأصرخ من الاهتزاز، تحتضنني بذراعيك وتُقبَلني بحنان، أسمع صوتك المتهـدِّج ينساب إلى أذني قائلًا: ״ما تخافيش يا حبيبتي هتبقي كويسة، أنا معالِ ومش هسيبك غير لَمٌا الوجع يروح، ما تخافيش".
أنجح في رسم ابتسامة مُغتصبَة على وجهي المتقلُّص، يشَّذ الألم
 تزداد حِدَّته مع خروجك من الغَ الغرفة.





D)


بقوة "حرام عليكي يا ماما دي تعبانة بجد".
والدتك تكرهني. أعرف أنها تكرهني، لكني أحبا
 تلك المرأة التي ستأخذك مني.
أسمع خطواتك المُسرعة تهرول إليَّ، تنظر إليَّ، مُمسِكا الهاتف وتسألني: "عندنا نعناع أخضر؟" لا أقوى على الكلام فأُجيبك بهزات من رأسي، تعاود حديثك "أيوة يا ماما عندنا، أغليهم إزاي يعني؟ خلاص هروح أعمله".
تخرج مُسرعًا فتعاود تلك اليد الحديدية اعتصاري، تتزايد دوامات الأمر، أود لو أستطيغ أن أقتلع بطثي وما تحمله من ألم، أسمع خطواتك المُسِرعة، تُلقي بنفسك بجانبي على الفراش فأصرخ مِ من الاهتزاز، تحتضنتي بذراعيك وتُقبَلني بحنان، أسمع صوتك المتهذدُّج ينساب إلى أذني قائلًا: ״ما تخافيش يا حبيبتي هتبقي كويسة، أنا معاكِ ومش هسيبك غير لَمًا الوجع يروح، ما تخافيش"،
أنجح في رسم ابتسامة مُغتصبَة على وجهي المتقلُّص، يشَذْ الألم

有
 أسفك، لكني لا أقوى على التساؤل عن سببه. أستسلم للأم النابض الذي تزداد حِدَّته مع خروجك من الغَ الغرفة.

 بجابي برفي






## أُمنية

تُجلس فِ جَمع مِن الزملاء في مطعمهم المفضًا. يحتفلون بعيذ
 ووحدة لا يُبدُدها صخب المكان.
نجُّهم ولا تتوانى عن حضور هذه الأمسيات. تعرف أنهم يحبونها


لبضنوا وجودها.
نرص على مشاركتهم الحديث والضحك، لكن بعد




 العذبة وقدرتها على الابتسام حتى في أحلك الظر الظروف.
 علل شيّ واحد، ذلك الشيء الذي تفتقده. تود لو تحدثوا عن شيء آخر، آخر،


يأتي إليها ابن إحدى صديقاتها حاملًا لُعبته فتُجلسه بجانبها وتنهلك معه في تركيب القطع الملوُنة. تندمج في اللعب فتنسى كلُ ما ماحلها، ولا يبقى في أذنيها غير صوت الصغير وضحكاته التي تُزيل كل هومهر.
 تقتنص اللحظات فتربُت على شعره المجعُد، أو تلمس وجنته الناعمة المبلًّلة بعرق شقاوة طفولته. تحب عينيه اللامعتين حين تنظران إليها، فتجد فيهما دواءً مسكنًا لجراح قلب أدمته الوحدة، وتجد في انفراجة شفتيه عن ابتسامة سعيدة تاريخًا كاملًا لسعادة غير مُقدُرٍ لها أن تحياها.

تُصر على البقاء حتى انتهاء الحفل، ليس هناك ماك يا ينتظرها في البين الخالي على أيٍ حال، ومن الأفضل قتل معظم الوقت معهم عن العودة والبقاء وحيدةً فِي هذه الليلة الباردة، علن عكس لِيالي الصيف الخانقة. ينتهي الجمع فتعانق الصغير وتعده بلعبة كبيرة "كو سمع كلام ماماليا تضمُه إليها فِ حنان وتطبع قُبلة طويلة على جبهته.
تدلف إلى سيارتها القابعة في ذلك الشارع الجانبي الهادئَئَ تُدير المحرك فتنساب موسيقى حزينة من راديو السيارة. يسقط القناع وتختفي الابتسامة وتغلف الوجه طبقات من حزن كؤنته الأيام. تزداد

 الطريق السريع مبتعدةً عن الملدينة الصاخبة وزحامها الخانقـ تزيد من
 لا يقطعه إلا أنوار السيارات العابرة. تراعى أمامها خِلالات من أمية بعيدة بات من الصعب تحقيقها.تنهمر دموعها بلا توفف ولا تقوكا

على متابعة القيادة، فتوقف السيارة على جانب الطريق. نهنهة عالية تبع من داخلها ودموع غزيرة تحبب عنها كل ما يا يحيط بها. تُعطي

## uandershare ${ }^{\text {™ }}$



## نافذتان

" كل سنة وحضرتك طيبة يا مامي، معقولة بقالكم تلاتين سنة؟ يا رب أنا وهشام نفضل نحب بعض كده على طول زي حضرتك وبابا". أنهت الاتصال، ومع اختفاء صوت ابنتها تراجعت تلك الابتسامة

 إخفائها حتى عن أمها وابنتها الوحيدة.

ثلاثين عامًا تعيش معه حياتين، فأمام ابنتها وأمام الجميع هي الزوجة السعيدة وهو الزوج المُحِب، يحسدها الجميع على السعادة التي لا تراها.

تحدَّت الجميع حتى تتزوجه، حاربت الكل وخلَ وخاضتِ صراعات عنيفة.

 وانغهست في الصراع دون أن تفگُر هل ما تُصارع من أجله يستحق كِ كل

ثلاثين عامًا تصطنع السعادة وترسم الابتسامة. تبتاع أشياء وتدعيا أنها هداياج منها تصج منه، حجرة ثأوي فراشين. وكما انغمست قديَّا في صراعات للزواج منه انغمست بعد ذلك في نسج القصص ووضع الخطط لتثبت للجميع أنه


مل تفكر في الانفصال، لم تقبل الفشل، ولن. ستتحمل نتيجة اختيارها، ولن تُعطي الفرصة لمن عارضوها لينالوا منها. ستظل فوذجًا للزوجة السعيدة، وستُرمم أمامهم صورته، المنهارة أمامها.



"إظر إلى بيتي، كيف يحمل كل هذا الجمال إلا إذا كان يحمل قدرا مماثلًا من السعادة؟"

تقف أمام الحائط حيث علًّقت صورته جوار صورتها ، نفس الحجم ونفس الإطار. لم تر الصورتين وم تر الإطارين المتماثلين، رأت نافذتين.

 كُتب عليهما البقاء معًا، كل واحدة منهما ترى ما لا تا تراه الأخرى، رغم

 أن ترى الأخرى".

## 4ondershare ${ }^{\text {Tw }}$




# PDF <br> Editor 

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner

## الأول اليوم

توقظه برفق وهي تربت على كتفه الصغير، تُزيح خصلات شعره الألودو عن جبهته، وتُتْبَله وهي تهمس بحتان: "قوم يا حبيبي علشان مانتانرثن".

يتململ في فراشه ويفتح عينيه الصغيرتين بكسل، ثم ينهض ويعانقها دافثتا رأسه فِي صدرها، آملًا في مزيد عن لحظات النوم اللذيذ. تقبّلِ رأسه وتستنشق رانحته، مُستمتعة بدفء جسده الصغير فِي حضنها.
يمضيان في خطوات متلاصقَه بطيبئة حتى باب الحمامَ تَّكه وتذهب لتجهز له ما سيحتاج في هذا اليوم الطويل: ساندوتش الجبن الأبيضن بيضة مسلوقه، تفاحة، موزة، زجاجة مياه صغيرة، شوكولاتة بالبندق البا عصير برتقال طبيعي، مناديل ورقية، قلم رصاص، دفتر للكتابة وآخر


$\downarrow$اشترتها نيأخذها معه في أول يوم ويُعطي منها لزملانه، حتى يكسب حبهم ويكون له حضور قوي بينهم.
تذهب إلى غرفته فتجده قد بدأ في ارتداء ملابسه، تُهرول إليه وتعائهونه فيهتف بضيق: "يا مامي أنا كبير وبعرف ألبس لوحدي". تنظر إليه

 وتهمس: "آنا عارفة يا حبيبي إنك كبير وشاطر وبتالبس لوحدت بس أنا


من الكريم بتاع بابي". تبتسم وتهز رأسها موافقة.

 الصغير في ملابسه الجديدة. كيف مرت الأيام بهذه السرعة؟ واني الحمل، القيء والتعب، شيء ينمو داخلها، بطنها تكبر وتستدير وتصرير الصام

 أم الأسنان القاتل وعدم إمكانية تناول المسگًا
 شديد، صرخاتها تشق سكون الليل، شيء صغير دافئ يؤئ يوضع علا وصوت أمها يأتي من بعيد: "شيلي ابنك يا حبيبتي بسم الله الرحمن الرحيم".

أين ذهب ذلك الكيان الصغي؟؟ متى كبر وتعلًّم المشي والكلام؟ متى تكونت عنده تلك الرجولة الصغيرة؟ ومتى تعلم أن يثور ويعترض؟ وذلك العناد والـ....
״ِيا مامي انتي لسه مالبستيش الإيشارب؟ هنتأخرَ..

تُفيق على صوته الغاضب فترتدي الحجاب على عَجَلٍ. تهبط درجات
 تسلمه إلى المُشرفة وتهرع إلى سيارتها، تتبع الباص مهاولةً أن تراه من الـاه خلف الزجاج، أين جلس؟ بجوار من؟ هل بل بدأ في الحديث مع المع أجذ

 سيتمكُن من الدفاع عن نفسه؟ هِل سيخجل من طلب الذهاب إلى
 التي داومث عامى تلقينها له؟ هل سِياكل الساندوتش ثم الفاكهة مثم

يشرب العصير أم سيتجاهل طلبها ويأكل الشوكولاتة فقط؟ هل سيعرف كيف يحافظ على أغراضه أم سياخذذ أحد الأطفال الأشقياء منه لُعبَه أو طعامَه؟ كيف سيفْي هذه الساعات الست؟

تصل إلى المبنى الصغير، تعدو إلى الباص وتنتظر خروجه بصبر نافد، يظهر وجهه في طابور الأطفال، يراها فتُشرق ابتسامنته التي تُضيء العاء العاري -من حولها، يهبط مسرعًا ويقفز كعادته إلى الأرض. يعدو إليها فتعتصره


البيت. ماذا عليها أن تفارقه ولو لساعات؟
 ويلوح لها مبتعدًا، ثم يضم يده إلى فيلى فمه ويُرسل لها قُبلةً في الهواء. يختفي خلف البوابة فتغيم الرؤية، تنهمر الدموع التي حاء الوني أن تكتمها. تغرق في دوامة البكاء الصاخبة. تـعود إلى سيارتها وتكمقي بجسدها على المقعد. تبحث عن هاتفها المحمول وتطلب رقم زي زوجها. تحاول أن تتكلم فلا يسمع منها غير: "هيثم وحشني".

## uandershare ${ }^{\text {TW }}$









8.2.





 5t.

品 HK,至
 Scanned by camscanner
Invísible

تُجلس أمامَه في المقهى الهادئ متخفيةً خلف زجاج نظارتها الشمسبة التي تُخفي معظم وجهها. تُصر على ارتداتها

 برى عبنها، أن يعرف أنها تغمره بنظراتها.
تُراقب وجهَه بآدق تفاصيله، خصلات شعره أنها
 تنوب في حرارة جسده، تلتصق به إلى الأبد. ترقب عينيه اللامعتين،
 باستمرار مع صوته الدافئ الذي يُغرقها.

 بسُفتها، تُقْبل كل إصبع ببطء شديد، تستنشق عطره ممزوجًا برانحة

تُفبق على صوته يعلو فجأةً: "خلاص كلها أسبوعين وهتيجي وتقابليها.




أستطيع الانتظار حتى أراها. أتنى ألا تكرهني". يُجيبها مُندهشًا: "ليه إن شاء الله؟"
"يعني، بعض النساء لا يتقبلن فكرة أن لوجالهن صديقات".




عُصْةَة في حلقها قَنعها من الكلام. مزيج من الصدمة والإهانة والشعور

 مراعاة مشاعر مَن نتحدث إليهم؟

تستمر في اصطناع الاهتمام محتميةً خلف زجاج النظارة الدارئن تبذل جهدا كبيرا لتحافظ على الابتسامة الباردة، بينما يزداد الغيار الغليان

 الحديث عن صاحبته التي تكرهها، حتى قبل أن تراها. ينتايها
 هذا اللِّك. تفَيق على صوتهايهتف داخلها بعنف: "هو أنا بعمل إيه

$$
\begin{aligned}
& \text { المفاجأة، وتقاطعه بحزم، بالإنجليزية: "يجب أن أنصرف". } \\
& \text { يُجيبُها بدهشة وقلق: " فيه إيه؟ صدعتي ولا إيه؟" }
\end{aligned}
$$

تُجيبه بالإنجليزية في اقتضاب: ״لا أنا بخِير. تذكُرت موعدًا مهًا.
يجب أن أنصرف".
"طيب هطلب الحساب".
لا تستطيع الانتظار، تشعر أنها على وشك الانفجار. تهتف في عصبية: "ممكن تحاسب لي؟ أنا همشي".
"طبعًا، انتي راكنة بعيد؟"
"لا، خالص، هنا قدَّام الكافيه. سلام".
تمشي ببطء حتى تخرج من المقهى. تجتاز السور العالي فتهرول إلى
 من مطاردة للقضاء عليها. تخلع النظارة وتلقيها على المقعد، فتسقط



 كفيها. تضغط على أسنانها بعنف: vandersharé



Scanned by CamScanner

## فة نمف مُغلقة

لb وبُعد الأمل. مشت حتى بيته ووقفت لدقائق ترقِب شُرفته نصف






 طوال اليوم، حقيبته التي استقرت على كتفه بعض الوقتى الونى أوراقه التي أطال النظر فيها، كتبه التي قضى ساعات معها، أقلام احتضنها بين إينا أصابعه، فراش يحمل جسده، غطاء ولاء يلتف به، وسادة تتخلُّلها رانحة
شعره، وجدران تحتويه.
 شينًا من أشيانه فتلازمه.
انتصرت الذكريات كعادتها، قررت العودة إلى مكمنها الخفي تاركةً



## (1)

## 

 الأماكن والأشياء. يد خفية تضغط على زر الإرجاع فج ذلكركَّه ترجع

 كثلك المشاهد القابعة في ركن خفي من الأاكرة، تستئرها أثشيل صغيرة تكدفق من مصدر مجهول، تـنهال عليً كحبّات المطر فُقرّلني في رحلة

 نفس البساطة التي كنت تنثر بها السعادة داخلي فتغمرني كطوفان يجرفني إليك. في لقاءاتنا كنت أشعر أن وجهي يُشع بيريق عجيب، وكانك تحمل مصباحًا خفيًا يسلًّط الضوء عليٌ فِيرى العام كله وجه أرى سيارتك قابعةً في مكانها المعتاد فيهتز كِاني، لا أراها خالِية بل أراني فيها جالسة جوارك، أمتص تفاصيلك دون أن تشعر، أطوف بعيني فوق انحناءات وجهك، نظراتك إلى الطريق، تقلحات ملامحك
 المضمومتين حين تحاول الا تلمس الرصيف. لماذا أحتفظ بكل هذا فـا في ذاكرتي؟ كيف استطعت أن أخنت كل هذه الأهياه الصغيرة في مكان داخلي دون ان أعرف أين يوجد هن ان المكان؟

く
تصلني رسالة قصيرة منك فأتحول إلى مجنونة، أبتسم للعام دون سبب كبلهاء مثيرة للشفقة. مكالمة منك لا تحمل إلا حديثًا مقتضبًا في الِ
 رغم عدم وجود أي مصدر للسعادة في الحوار. أنت مصدر السعادة، اسمك على شاشة الهاتف، صوتك، حديثك، حتى لو كان الـ بلا معنى. أنت倔

يسألونني بلاذا لستم معًا إذا كان له كل هذا الحب داخلك، فلا أجند


 بين الاثنين، هُوَة مُخيفة بين أن أحبك وأن أحيا معك. أعرف أني أحنِ أحبك، لكني مُوقنة من استحالة الحياة معك.
 وتتوالى الفصول وأنا وحدي. أذهب الى عملي وألتقي بأصدقاني، أشاهد
 وأغرق في نظرات هذا، وأشتهي هذا... وأين أنت؟
 السنوات وأنت لست فيها؟ وملاذا مل تأخذ معك تلك الذكريا حين رحلت؟ كيف يكون رحيلك أسهل بكثير من محو آتارر؟ بلماذا ما زلتُ عالقةً بك رغم عدم توقف الحياة دونك؟


نطقي لا تصفه الككمات. شيء م يتركني حين تركتني، م يختفِ مع
 كل الرجال، ويجذبني إليك كما تنجذب الفـا أحد يلوم الفراشات حين تهلك فهي لا تعرف أي مصير ينتظرها، أما | فأعرف، لكن المعرفة لا قَنع عني ذلك الشيء الـئ بغيض كريه أور أود أن 'تلعه من داخلي حتى لو انتزعت قلبي من مكانه أو فقدت الذاكرة. لست أحبك، لكني مُقدَّر لي أن أحيا هكذا تُطاردني لعنتك، تُغرقني كرياتي معك، يقتلني الحنين إليك وتبتلعني دوَّامة من الأمل واليأس الخوف والاشتهاء.

## 4ondershare ${ }^{\text {TM }}$



Scanned by Camścānner







 أدفن رأسي في مكانها المفضًّل. تفعل ذلك بتلقائية وبية وبساطة تشبه تساقِّط قطع الدومينو المصفوفة بعناية واحدة المدا تلو الأخرى. يُعطيني انحناؤك



 $\sigma$ أضغط على الزد بسرعة قبل أن أفتح عيني، فلا أسمع منك إلا كلمتين:

- أنا سيبتها.


## 

 - سيبتها. خلاص مش قادر.
## بعتها، غيّتها حين حصلت على سعر مناسب.

- انت كويس؟
- عايز أشوفك. أنا ماروحتش من الصبح، عَمَّال ألِفَ في الشوارع مشر عارف أروح فين. عايز أشوفك، أنا تحت البيت عندك، ممكن تنزلي؟, أكمل الكلمة الناقصة بداخلي... "عايز أحضنك". أعرف حضنل جيدال، أعرف ما يفعل التصاقنا بي وبك، بقايا الحُلم ما زالت ماني الممكن أن تتحقق الأحلام بهذه السرعة؟ أُجيبك دون تفكير بأني قادمة إليك؟ كيف أفكر وأنت على بُعد خطوات؟

 أم أبدل ثيابي أولأ؟ كيف أُخفي شعري المشعث؟ ماذا أرا أرتدي؟ وأِن الإيشأرب الأزرن ذو الأزهار البيضاء؟ كيف أبدو؟ وكا وجها
 صلاة الفجر! وماذا لو قابلت أحدًا من الجيران في المصعد في هذا ولا الوقت؟
 السيارة أمام البّا.، ،.....ارتك.... سيارتنا!
لا أمالك نفسي، أعدو إليك... إليها، أهتف:
- إيه ده؟ انت مش بيعتها؟
 ونتمشّى بِيها زي زمانِ. أطوف بعيني على وجهك، وكأنِ أُقَبُله. تلتقي نظراتنا فُتُطيل النظر $\square$ $\square$ إلى رأسي، ثُم تقول:

أهاول أنى أُخفي شعري بيئي فالا أستطيع：أنظر حولي ثم أنظر إليك،
四

-

压转管

## 2

 $H$$\infty$



"
 ومشاقُه، ومرارة الهزيِّة وآلامها، وحلاوة النصر وآماله". محمد أنور السادات

أيَ نصر وأيَّ آمال؟

 أذنيها من التقاط الأغاني الوطنية من الشارع أو البيوت المائ المجاورة. تحتفل مصر بذكرى النصر، بيندا تجلس هي وحيدةً مع الذكرى.

تجلس في حجرته التي ما زالت على حالها كما تركها. تجول بعينيها،
 وكانه لم يرحل، تتوالى السنوات البعيدة كلمحات خاطفه، تراه مولودًال

## الحزن المتراكمة.

تحتضن صورته وتُحدِّثه بصوت متهذّج تكاد لا تسمعه وسط || "وحشتني يا حبيبي، وحشتني يا نور عيني، وحشتني كل ر فيك، وشك، صوتك، ريحتك، وحشني صوت رجليك واني وانت و م السلم، وحشني آجي أبص عليك بالليل وانت نايم، وحشتني هلو A الحوض بعد ما تحلق، وحشني صوتك الصبح وانت بتقول لي في فين الشي يا ماما، وحشني صوتك وانت بتغني مع عبد الحليم، وحشني حضني وحشتني دقنك وهي بتشوكني، من ساعة ما ما سيبتني قلبي اتخلع ا رجعش مكانه تاني، لو كنت أعرف إنك هتروح مني ما كنتش سيبتك.. ما كنتش......

ينقطع صوتها المتهدّج فتتوقف عن الكلام. لا تسمع إلا صوت بكانها

 تصتضنها بُعمق، تسمع صوتها: " نفسي أرجَعك بطني تاني".

## 4ondershare ${ }^{\text {Tw }}$




## شراع <br> بلا <br> سفينة

## الإسكندرية 1964

غادرت السفينة ميناء الإسكندرية، صوب الشمال، مُحمًّلة بِختلف أنواع البشر. وحدها كانت تجلس في ذلك المكان الهادئ البعيد عن الناس، يِتد أمامها البحر الأزرق الهادئ، يحملها إلى هناك، إلى ذلك الك
 حيث المجهول بكل ما يحمل من غموض وبعض الأوراقه تكتب آخر رساتلها إليه، وهي على يقين تام أنها لن

$\downarrow$كان يجب أن أرحل، لَم يكن هناك مفر من الرحيل، كان عليً الهروب من مصر، ومن كل شيءء، منك، من ذلك الحب الجي الجارف الذي الـي اعتصرني وأدماني وتركني كتلك السفينة التي تحملني، تُتفاذفها الأمواج ويُصارعها البحر بلا رحمة. لكني لست كهنا من يقودها ويسهر على حمايتها إلى أن تصل إلى بر الـا
 القِلب آنذي آمبني وأذاقني سعادة مل آشعر بها من قبل، ثم تركني لهذا الأم اللا نهاني وم


نعم فررت منك، من حبك، من كل شيء، فلن أستطيع المقاومة وأنت بجانبي. هناك سأعاني الوحدة والضياع والشوق إليك، لكن سيحميني

 مستقبلًا كان يبدو منطقيًا لقلبينا البريئين وعقلينا الساذجين وحيا وحيانتا البسيطة.

هِ يبق لي إلا هذا القلم وهذه الأوراق تشهد آخر رسائلي إليك والتي أعلم جيدًا أنها لن تصلك.
أتذكر؟ منذ عدة أشهُ كنَّا نجلس في تلك البقعة النائية في الشاطئ،
 السفينة التي طاما ذاقت الضياع والاضطراب حتى وانى وجدتك، فكنت أنت المرسَى والشاطئ. رفعت رأسي إلى وجهك الجميل:
 ناحيتك وأحطها في قزازة وأرميها في البحر، هناك بعيد أكيد عند الموا هناك دي. شايفها؟

- أيوه شايفها يا حبيتي. بس الرسالة دي هنكئ
 عشان اللي يقراها يعرف إن كان فيه اتنين بيحبوا بعض أكتر من أي حد

في الدنيا.
انهمرت دموعي بلا وعي وسط ابتسامتي، دفنت رأسي في ذلك المكان

 الخوف منك ومن حبي لك، فكانت شهادة ميلاد جديد لي. في ذلك اليوم رالستا

نظاذفها، هناك... معك.
لكن م م ينحقق ما طلبت، وها أنا الآن أكتَب الرسالة... وحدي.

 العنيفة سنوات وسنوات، وقد تبقى في البحر تجوب معه، وتجرفها نْاراهه القاسية، إلى ما شاء الله.
 وحي الكنيبة فتركتها تنهمر دون توقُف، حتى الونى انتهت نهاية أعلم
 أنها مؤقتة، فقد أصبحت دموعي هي الرفيق الوفي الذي سيُلازمني حتى





 برباط م تمفرةه إلا الشَروففي



أعرف أنك ناقم عليّ، تتهمني بالضعف والتخلًّي عنك.


 البغيضة في إبعادنا، سننعم بحياة هادئة لها مذاق آخر، مذا مذاق ألوا أبدي يعرفه البشر.

سأحيا ما بقي لي في هذه الدنيا، أقتات من تلك السعادة وأرتشا

 فقدته، وسأحيا على أمل أن أجده مرةً أخرى.

لا تحزن يا حبيبي، فالبحر لا يحزن، إنه يحمل أهوالًا والًا وبشرًا وكاثناد لا حصر لها لا يجمعها معًا إلا عدم قدر الا القدر إليك ويسوقك إليً مرةً ثانيةً، وسنحيا معًا، وستبقى خالدًا داخلي أبديُّ الوجود كحبي لك.
 شراع، وأنت قوي لا تكسرك الأحزان ولا تهيبك الرياح. سأعود إليك يا
$* * *$

## 4ondershare ${ }^{T \omega}$



- أمي... انظري ماذا وجدت؟ - أرني يا صغيري.
- إنها زجاجة، يوجد داخلها شيء. هل نفتحها؟
- لنفتحها ونرى ما بداخلها، تبدو كأنها رسالة، إنها بالعربية.
- العربية! كيف عرفت؟ إنها كتابة غريبة.
- ربما علينا الذهاب بها إلى جدتك فهي تقرأ العربية، إنها لغتها الأم.
- أمي، وجدنا هذه الرسالة في زجاجة قذفها الشاطئ. هل تستطيعين

قراءتها؟
مَ تُجِب. قضت أربعين عامًا في ذلك البلد البعيد، أخذ منها الكتير،
 الكلام، فرقدت في فراشها لا تقوى إلا على استعادة الذكريات.
أخذت الرسالة بيد مرتعشة، م تحتج إلى أن تفتحها، كانت تعلم ما ستجد داخلها، انهمرت دموعها في ضمت. - حبيبي، اترك جدتك، إنها في حاجة إلى أن تستزيح.
$H$
$\sigma$

- جدتي، أعرف أنك تسمعينني، هل من الممكن أن تخبريني ما في


D)



Scanned by CamScanner

## شباك قديم

كانْت مُوقنةً أنك ستعود. شيء خفي مجهول استقر داخلها وأعطاها ذلك الأمل في عودتك، فظلًّت تنتظر. قضت سنوا من شباكها القديم، تنظر صوب البحر، تحرقها شمس الصيف فيتغير الصنير لون وجها إلى سمار داكن. تُغرقها أمطار الشتاء فترتجف كنبتة ذاورية المارية.
 الذكرى. تنظر صوب البحر بعينين صامتيني وشعر مُبعُرٌ ووجه تجمُّدت
 معتاد، لا تحذّث أحدًا ولا ترى أحدّاه فقط تجلس وتنتظر.
قاطنو الشارع والباعة والمارة اعتادوا رؤيتها طوال اليوم حتى

 مَن تكون؟ وماذا تنتظر؟ توقفوا عن التساؤل عن سر وحدتها ونها وصمتها، وكيف تعيش تلك الحياة العجيبة دون أن تفارق النافذة، ملتصقةٍ


 ونظرات عينيك. تَر أيام دون أن تذكرها حتى تصل إلى تلك البقعة


صبي م يعُد يلاثم وهن جسدك ولا تجاعيد وجهك. تقضي أياما تبحْ
 تأخذك قدماك إلى ذلك الحي الفقير وتسمع أحاديث الناس عن المرأة الغريبة وعن جلستها الطويلة وعن صمتها وانتظارها. ويصبح الناس ذات يوم فإذا بذلك الشباك القديم خالٍ من ساكنته الغريبة، مفتوح تعبث به الرياح، لم يتغير فيه شيء إلا وجهها، الذي 0


وحين تسأل عنها سيخبرونك أنها رحلت ولا أحد يعلم إلى أين. وحمن تراها لا تتعجب ولا تسأل أين ذهب نور وجها توها قضت كل تلك السنوات تُطل من شباك قديم، تنظر وْ وْ وب البحر غير عابئة بحرارة شمس الصيف ولا قسوة أمطار الشتاء. وحدك تعرف ماذا كانت تنتظر.

## 4ondershare ${ }^{\text {TM }}$




- ${ }^{-\quad}$ Uondershare"


## PDF <br> Editor

Scanned by CamScanner


## 4ondershare ${ }^{\text {TM }}$

## PDF <br> Editor

Scanned by CamScanner

## محمد متولي

كانن بشري في هيئة رجل يحمل بداخله نبضات أنثوية لا تصمت، مولّع بالثفس البشرية، يعشق المرأة حدَّ التقديس، يشعر أحيانًا بما قد يشعر به به بعض الأشخاه فيتابه شغفٌ شديدٌ أن يسطر ما يشعر به فيّ كلمات، ويذُعي أن أنجح علاقاته
 يسُونه كاتبا، وهو لا يُفضّل المسميات المُعادَة.

عضو الاتحاد النساني المصري. حاصل على جاثزة المتكاً الثقافي في القصة القصيرة جدًا لعام يكتب المقالات والقصص باللغتين العربية والإنجليزية.<br>صدر له:<br>مجموعة قصصية بعنوان ״الرحلة"<br>> يمكنكم متابعته عبر المدونة:



في بلادنا يجب انن نختفي المرأة ويظمر الرجل..


في مجتوعنا تلامr المراة عالى خروه ادمر منا الجناة. ..stmill 10 (1) الill
 والبراكـين!

## فماذا لو أبدت رغباتهاهـ




> لكاني امراة في بلد الوجا ثلبـ.

