





أنا . . والسـينها . .
 السبينهائى " - تصبة طويلة ، انتهت هنذ سسنو ات طويلة بتأكيذ (يماني بأن اللعمل السينمائى يختلف عن الـمهل الأدبىى المجرد ، بأنهـ
 والمخرح 6 و المصور 6 و المهثل والمهثلة .. و . . و و . . و والمنتج هـاحب رأس المال . . ولا يمكن أل الم ينفرد أى واحد هن هو ؤلاء
 بالمسئولية وحده • سـواء كانت الافشلل . . واذا كان داذل العهل السينهـائى نوع هن الديكتاتورية 6


 نهو الخـــع لأنه هو الذى يتولى مدئولية تنفيذ العمل فى حدود تدر اته الفنية وطبيـة تكوينه الثـخصى . .
 التفـغ حتى يسـتكهل التوفيق بين كل المثـتركين غيه ، و لأنه عمل

```
التدؤس - الحامى " . . . وحاولت . . وحاولت . . وكان هن بين
```









```
                                    الزجأح فى كل مجال .
```



```
واحترت لمن أقدم القصـــتين السيذهائيتين اللتين كتبتهها ؛
واحترت لمن أتدم القصــتين السيئهائيتين اللتين كتبتهها ؛
```



```
\[
\text { غلم أكن ثد عرفت بـد ككاتب تصـة } 6 \text { ولم يكن لى اسـم بين نـاثشرى }
\]
```



``` كانت هيدانا جديدا ناجطا وابسعا 6 ختى كان يقال الن الن صناعـة
القصس أو هنتجى الأملام الـسينهائية . . وبينى وبين نفسى تررت
التصـص أو هنتجى الأفلام الـسينهائية . . . وبينى وبين نغسى تررت
أن أعرضـوهـا على الأستـاذ محمد عبد الو هـب ، فتد كان أيامهـا
```



``` وأردت أن اجرب نفـنى فى هذا الميدان الو المـع ، وأن أستعنل فيه
ـ كما لا يز ال ـ صـاحب ثـركة سسينهائية ، و هو صديق الـعائلة
```



```
وصديتى . •
                                    - وصديتى لا
وكان هكتب عبد الو هاب نى عمارة الايهوبيليا بثسارع تصر
وكان هكتب عبد الوهاب نى عمارة الايهوبيليا بثشارع تصر
النيل . .
                        النيل .
                    وذهبت . .
وما كدت أضنع نفسى فى المصـعد حتى التتيت بالسـيدة عزيزة
```



```
أن كتب لها والدى الأستاذ هحمد عبد القدوسى تصـة فيلم هن
```






```
    لا لابنه . . . . .
التدغس - الحامى " . . . وحاولت . . وحاولت . . . وكان هن بين
```




```
الذجأح فى كل مجال , .
وذهبت . .
وما كدت أضنع نفسى فیى المصعد حتى التقيت بالسـيدة عزيزة
```



``` أن كتب لهـا والدى الأستاذ هحمد عبد القدوسن تصـة فيلم هن
```





``` . . . لا بنـ . . .
```






 "

 بالقصـة النى كتبتهـا • وذلك اذا طلب هنى ابداء الر أى . .



وكانت المحاولة الأولى لى للعمل السينمائى عقب تخرجى الـى
 . . . . .







 كامين - ;علقت على بابى يافطة هكتوب عليها " احسـان عبد
? كانت، هذه هى أول مرة يدخل جيبى مبلغ يصل الى هـائة
-
أون هر ة أكسـب هـن عملى هثل هذا اللكسبب . .

وكان أكثر مـا أستطيع أن اكـيبه حتى ذاك الك اليوم مهو هبلـغ



 بل الم أكن أحس, أنها تبخل على بشىء . . كـنت هؤهـنا بأن هذا هو الـو






 انقدم ججدبدا أستتحق الزيادة . .


 باحساس الأب الروحى والصديق الكبير الى أن أنتيم هـعه فیى
 عدت للاعرن فى دوز اليوسـف أزتباطا بـأمى . . وعدت الى هـرتب

الاثنى عشتر جنيها . .

$$
\begin{aligned}
& \text { ونسألتنى عزيزة 'هير ونحن فى المصعد : }
\end{aligned}
$$

:

- الى الأستاذ عبد الوهـاب لأعرض عليه تصة كتبتها . .


 . Ner . .
ؤخذنى هن يدى المى مكتب ثركتها السينهائية الذى كان نى

. . ${ }^{1}$ ات
. .
وذهلت للاعجاب الذى أبدته الديدة عزيزة تد. تعودت بـعد على أن يـعبب أحد بها أكتب 6 وذهلت أكثر عندهـا
 ثشخميا بتهثيلها 6 فتد كانت ثشخصية غتاة فى السشابـعة عثرة
هن عههز ها . .

وتثت للسيدة عزيزة :

وتالت فى بساطة :
ــــكبر ها . .

واششترت منى القصتين . . بثهانين جنيها للقصة . . و أعطتنى ثشيكا يحمل مبلغ مائة وستين جنيها . . ولم أنظر فى الثشيك . . .


اعتمادا على تغير ذوق الجههور واحتياجاته هن حين لآخر . . الى




 واستهرت هذه الاجتماعات 6 ثم انقطعت عنها ولما ولم اعد إمسهع عن القصص التى كتبتها للنسينها ثـيئا . . ثم . . 6
 جاءنى المرحوم محهود ذو الفتار - وكان زوجا للسيدة عزيزة


 المراحل .
 بالمحامـاة 6 وتفرغت للعمل الصحفى 6 و والكتابة السياسية ، و لالنهى





 بـعد أن تهت الثورة واستقر الوضـع السياسى بدأت القصص تثير انتباه الثقراء وتثــير الضجيج حولها الكثر همـا تثيره المقـــالات

هذه ذكريات الستعدتها وأنا 'تذكر أول هائة جنيه دخلت جيبى
هن وراء الـعهل البــينهـئىي .





 . أو ولـ
ويقتول المخرج - هثلا ــ أثناء الدردشـة : ـ أنا من رأيهى نخلى البنت تضرب الولد تلـيمن . .

وتقول بدلة الفيلم : ( . Y Y -
ويرد المتج :

ـ يا اخو انـا . . هنظر الضرب ده طلـع فی أفلام كتير . . أشـوينـ
لكم حاجه تانيه . .



وتعلمت هن السيدة عزيزة أهير أيضا أن العهــــل الـسينهانئى



 تَ.......





 يدكن 'ن تشثر فیى صفحات جريدة ، أو فـى كتاب لا يحتاج الخراجه









-
 . . $\mathrm{U}_{2}$
رغم دثذا ، كانت تصـادفنى ظروت وهناسبات تدفعنى الى






"


التى أكن:ها و التى سبق

تـتخـيـات وهو اضيع تصصه فی بكل مجال . . .


 , الحو
 با أزرده ه غيجه ,

 "
 .
 . محدودة . .
-





 وربـها كان هذا أول فيلم يحضر جهال عبد الناصر وبصفته الرشسهية حفل افذتـا ع عرضه ولا يزّال " الاله هعنا "، يعرضى حتى اليوم على شـاشـة التلفزيون

 . . الفيلم
وكانت هذه أول تصة سينمائية أكتبها وتعرضى على الثـاثة .

> وبعد ها عدت مبتعدا عن الeهل السينمائى . .
ولكن . .
.

 كانت المسينها تد اختصرت هنها المعركة عندها أنتجتها . . رجال المؤسـسة أصرو ا على ان أكتب قصـة أخرى ، لأنهم يريدون

 السينهائيا عتن شـعار يقول ان البسجن الصنير فیى بلد حر 6 خير هن . . الحرية فیى بلد سـينين
لا أدرى هاذا حدث للقصصة بعد أن تدهتها ، كل مـا أدريه أنه
 هـجلس الادارة أكثر هـن مرة ، وتغير الموظفون . . وأصنع ثشعل

و الثشـــصـيات 6 و أترك تـــــديد اللقطات البــــينمائية -لكاتب . السـيناريو

كنا فى العام الأول هن الثورة 6 وطلاب منى أن أصور قصة
 الأحر ', ، و الأسلحة الفـالسدة 6 و الملك فـاروق و الأحزاب القديـهـة 6





ولكن . .

- كانت الثور


 وأحاطه بكثير هن الاشثاعات كدت أنا شـخصيا أروح ضـا


 اللى اطلاق حريته وعرضه على الجمهور . .
الهى أن كنت يوها هع الثفمور له الزعيم الخالد جمال عبال عبد الناصر
 بنفسه 6 وتفضـل ودعانى الى مبنى الاستر احة التى الـى كان يقضى فيها أيام راحته فی القناطر الخيرية . . و هناك عـاك عرضى الفيلم على الرئيـيس.

 وتد عرضتنى هذه التجربة المشكلة العهل الجهاعى وها يمكن أن
 هن كتابة البديناريو والحوار ، أن أعادت الى الثركة الأوراق هـع رجاء اجر ار بـعض التعديلات . . درذضت المو افتة على اجراء أى تعديل 6 رغم أن التعديلات
 تعديلات نفرضنها عقلية صتاحب رأس الـــال الرقصات 6 أو زيادة عدد القبلات ، أو تركيز الصورة على البطل
 الذى يتطلاب غالبا نحقيق رغبة المزجة شخصية اللعالمالمين فى المى الفيلم . . ولو سردت الأسباب الثمخصية التى تدفع اللى اجر اء تعديلات في سـياق الأفلام . . كل الإفلام . . لاحتجت الى كـلى كتاب كامن


. . . . . .

وطبعا فرض صـاحب راس المال ارادته على فيلم " البى فوق ادثجرة ") واستعان ببعضى الزمهلاء الآدباء لاجر اء التعديلات التى يريدها . . وهمع نجاح الفيلم بعد ذلك - ووهو ما أعتز به ـ الا الا النى لا زلت غير مو افق على التعديلات البسيطة التى تهت . .
وحكاية اخرى . .


 حتى استقبل بها العام الجديد . . عام 1971 . . وبعد أن اجتزت

المؤسسة إلثـاغل هو المراكز الوظيفية ، وشهو ات الموظفين . . ثم مـم بعد حوالى عثر شنـوات اتصل بى رئيس مجلس الادارة ليقول لى
 ضـاعت وهـط الفوضى الوظيفية . . وطلب هنى ان أبحث لـن عن

 هناك دائما احتهالا أن تكون القصة قد سرقت واستـفلت تحت اسم



 الاعداد يتطلب هنى شهورا . . ثمم بـد ذلك أبدا فی كـى التابة فصولها . .
 هسلسلة كان المفروض أن تتطاب ثلاثة وعثرين فصلا . . . وبدات اعلن عنها على صتفحات مجلة " روز اليوسف " " . . الان ونثرت

الاعلانات فـدلا . .
ولكن .
فجأة تركت العمل فى " ( روز اليوسف ") ، واجتزت مرحنة



 احدى تصصى ، فقررت أن أعيد كتابة (ا البى فوق الثشجرة "،
. . . - .










 يظهر فيها كهطرب محترف 6 وولخن هحزد شـخصى عـادى يـنیى Sهـا
 عنائية لمم يكن بطلهـا هـطربا محترفـا يُعرضى أغـانيه على الجمهور انهـا هيى تحـصى تصـور حياة عـادية هـ . . وتد اعتذرت عـن أن أكتب تصصما د.ينهـائية لكثير هـن كبار المطربين و المطربـات لْنى كذت أعلم

 على الذفلا, الانستعر اذهـية التى تصـور حيـاة فنان ولكنى فتـط لدــت


 تد أدظلت ذيها المث أتف و الثنـذصيـات التى يـهكن أن تغسـح أهـام كاتب









 و لارِ



 سـو اء نشـرت فیى كتاب أو هسـلسـلة فیى جريدة . . الدـيـهـها ترفـه عنـه
 . . . تاذذه بـعيدا عن المعركة . .

[^0]＂و





 تصصد．． ذلملايى


 الأدأ على（لمسرح ولا يعتهد عنى مجرد تحريك خيلا القنارىء ؛
 ．．．．









زأءتّذر عن هذه المتدمة الطويلة .
 فُى هذه التصة وحتى أكون صريحا أن أضيف الى ثـيخصية البطذة


## 米 米 米

ي خغبر ا . .




 كل شىء وكل الأُسرار • وانما أنـا أكتب هجرد هتدهة لمجهو مة




 צ
 يتولي




## دمى ودموعى وابتسامتى



```
    وولدان وناهد . . 
```


















. .
كثرون همن أثق بهم طلبو ا نثـر هذه القهس 6 خاصـة آنٍ

 الالسينما ؛ ثم ان القارىء تد يهمه أن يطلع على الأسلوب الذى



 هدى قيمة هذه القصص كهـادة للتقراءة ولاهتعة القصصصية . .
 عملا . والى أن يستطيع أن يربح با يكفى لتكوين عائلة واقنامة
 بحياته .. وبدأت ترسنم حياتها فی هذا الطريق وترورت أن نتّ


 أجل هذا الحلم كانت ترفض - وعائلتها ترفض إيضا كل عرض
يُتم لبا بالزواج . .

 رجال الأعهال : وانه ثرى وشـركاته

 إلأب بنعونه الى البيت . . رغم أن العلاقة بينهما علاقة عمل . . وكان يدعوه الى الغذاء أو العثـاء ويقدم لـه كل أفراد العائلـة . .



 تجاهلت تفـير كل هذه الحركات .. وكانت تثـترك هع العائنة

 دون أن يدرى احن تثاصيل هذه الأهمهال . . وتد بدأ سـليم زيدون يحل الهدايا الى العائلة كالما جاء الى هصر ، وكانت هدية ناهن


 هذا هو السيد عبد الحميد رشدى رجل الأعمال . .
 وتؤهن به وتثق فيه ، وبينها وبين الولدين وابنتها ناهد هـا صلة الآم

 عنها ثـبئا حتى حبها لـعلاء . .

التجارة 6 راسهماءيلِ فى السـنة الثالثة ثانوى . .
وناهد ني السـابعة عشرة هن هن عهز ها . .
الثانوية العامة . . جمبلة ذكية لها شخصية توية تعبر عن آبالٌ كبيرة .. , أحد جو انب شخصبنها التوية قدرتها علئ أن تكسبـ


 عندما انتقلت العائلة كلها وإتاهت فى شتـة كبيرة بعبمارة جديدة بالدثى . . وكان هو يسكن فى نفس الثتارع فى احدى الـعـأرات

 الىى الجامسة . . .'حيانا يلتتيان نى الاجاز ات ليخرجا الى سحراء




رقـالت فى دهثــة :

وقتل دـليهم :
 و وتالت :
 . تاعده باذاكر وتاه بـلـيم :


 وقال الأب :

 واططلت فيها ناهد . . انها صـورة شـاب لبنانى يبدو فـى الصـور
 أو بطاتة عائلية . . ولم تنظر نـاعد فى الصور الصـ طويلا واعـادتها الى سليم الذى تال :

- ايه رأيك فيه بـأه . .

وقالت ناهد ذساحكة :
. زنال سسليم :

- .

وقالت ناهد ضـاحكة :



ولكن الأب كان يعتذر :

'حلى من البيت وتعدة البيت . .



الى أن كان


 الأخضّر وادخلى تو الم







 بابتسـامة كبيرة






 تقعدى فیّ أى بلد وديـعيد يبقى ينزل الكويت ويجيلك . .

 :

- . هـ تالتيثى زأيك يا ناهد

زنظـت اليه ناهد فى غضـب وقالت كانتها تصرخ فيه حتى
بـتذها :
. .

.


. .





 ستتغير هن وضـع المعائلة كلها وتضهن مستقبل أخويها لأن دسليم


- انـ آحلى يا عمى . وابتـ بـم دسليم فرحا . .



## خهل هنها :


لابن اخوـو دــعيد . .

 و ابتسهـت تائلة كأنها تريد أن تقلب العرض اللى بجرد نكتة . . ،
. .


- ولا بدرى ولا حاجه . .

وتال سليم ضـاحكا :
ـ ـــب وطلب الأكال . .
وعاد الأب يثتول :
ـ ايـه رايك يا يا ناهد ؟ . .

تهرب هذه ؛ وتالت :
ـ و والمدرسهه يا بـابا .
وتالل دبـلـِّم بسرعة :

لازم بوتفـ التعليم .
:
.
: Bucus

يخطبها <ن عبألتـها الى أن يتم دراسته ويتزوجا ؛ وينتهى !لحوار وعلاء :تول : ـ الجز از عهـره ما يكون وعد . . الجواز يعنى آخدك أتجوزاك



 =
 أهريكا . . أو أوعد بأنى أبقى هليونير • . أو اوعد انى أتى أتجوز . . الألانـى حاجه و الو عد حاجه تانيه .

$$
\begin{aligned}
& \text { وتنول ناهد و الدمو ع فی عينيها : } \\
& \text { و } \\
& \text { ويتّول علاء : }
\end{aligned}
$$

 . . . . . .

ويــــهر الحوار . .


 ليستت , جرد أهـانى وخيال ، أن الحاجة هى التى تحدد الحياة . . والحاج̣ة هى التى تحدد العمهل . . والعهـل هو الكسبع . . الحياة - كلوس

أيبيا . . وتشـعر نـاهد بأنهها يحملانها هـستقبل الـعائلة كله لأن هذا

رتقول الأم :عد أن يخرج الأب هن الحجرة :


 حاجه و:الحب حاجه . . . وبكره تنسيه . . . وتلاتى حب حب تانى حب البيت . . وثب الأولاد . . وحب الدنيا . . ورحاتحبى جوز الون
 كانو ا كده وبقو كده . .

 تعودا بلالتاء فيه . .
 ونصبية هكهر وتريده هى حديث طويل . .
وِيقول علاء :
-

> بوتقول نـاهد :

- خهــه صـاغ . . ليه . . ؟

ويتون علاء جادا :
 .



- وحانام الزاى . .

ويقول سدليم اوهو يمد يده يمه يتحسس كتفها :

- فيه سرير . .
وتقول فى جزع :
- فـ أوده واحدة ؟؟ .. نتنام فى أوده واحدة ؟؟ . ويقول وهو يمسـح على وجهها بيده :
 ما تضايتقيش . . انتى فاهمة كل حاجة . . . و قالت :
ـ ـ انـ مش فاهمة .
و قال :
- حاتفهمى .


 وتحسى أن كل هذا أثمنا لـا ير يده . .
ثم يسيـهران فى بيروت ، وويتجرأ عليها أكثر أثناء الر قص ك


 - مشّ حاتقلعى ؟••• وتقول فى اصرار وعنف : - ما أقدر ش أقلع قداهك .

rr
( دمى ،ودموعى و! (:تتـــامتح، )



. . .




 . . .
يضـدذ . . ويهزر . . دون نية سسيئة + .
و:تتزر النــفر • .



حجز غيـه حجزة و احدة وصسالون . .

وتنسـأله ناهد و ههى فیى وعسط الحجرة :


ويقتول دهليم و هو يقترب هنها :
 . . . . تُتتول نـاهد وهى تنظر حولها :

وفى الطائرة التى تقلهما الى الكوّيت يقول سليم ：


نججت فى كل حاجة فلاُّى أعرف أستنتى ．



مهع حياة جلدة ．．
来洪米

$$
\begin{aligned}
& \text { وتغاجأ ناهل بعد ان تصـل الطلئرة الى الكو يت باستقبـلـ بارد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مكتب سـليم و سیعيل !بن أخيـه . . }
\end{aligned}
$$

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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ناهد ويتـحانون عن العمل . . لا أحل يشـعر أن هنالـ ز فا ف ف . . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وتســـأله : } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

－انتى لسـة عاملة تكليف بيننـــ • • كل ده وما فهـمتيش •
 ،وتصرخ ناهد ：
－
انت زى أبويا • .

و قال وهو يـحتخـنها أكثر ويـحاول تقـبيلها ：
－
 ．．．



وتقغل الباب عليها بالمفتاع ．．
و يخخطط على الباب بعنف ．
وتصرن ناهد ：

اويتول :
－
$\rightarrow 8$－
وينتهى المشـهـ بأن تنام ناهد داخل الحمام في البانيو بثـيابها
米米米

وفى الصــــاح وبعد حو ار طويل 6 يعتـذر لها سليم بأنه كان

 الكو يت بعد ان كانت تهلد بـالعودة الى القاهرة＋•

ويقول سعيد في برود :

 وتصرن ناهل : و -

- وماله . .



 خليكى لـمیى .
 جديدة للحياة وللناس 6 وفى هذه الأثناء تكون ناهن


 وتروى ناهد قصتها لخديجة . . ثم فی يوم تقرد أن تهرب من بيت سليم وتذهب لتقيـبم مع عائلة
خد يـجة • •

وتهرب ناهد فعلا • •

 وتطلب ناهد من العائلة أن تسـاعدها على العود الع الأب يقنعها بأنها لو سافرت فلن يطلتها سليم من سـيـلـ ؛ و يهمـلها

ويتجيب بلا مبالاة:
ـ أصل عنده شغل كثير •
 وكأنها عسكرى بوليس • ولا ترحب بها الخادمة ك بل لا يبدو أنها
 ويصحبها سليم الى غر فـة اللنو م قانيألا :

- دى أودتأك • • أودتك لو حدنُ ••

وتقف ناهد قائلة :

- أنا عايزه أرجع مصر ألمر

ويقول سليم :

- هصر ايه . . ما خلاص •

وتقول ناهد :

وابتــم سـلم فـ سخرية :
 الا باذن جوزك • • اوثانيا لأن لى مكتب في المطار أول ماتو صلى هنـاك
 اتجوزتينیى ولا اتجوزتى سعيل • • اعتبرى نغسـك انك اتجوزتينى


ما تعر فهوش خالص ••




فهو لا يقيم معها فى البيت • • وتقرد يوما أن تفاتحه بصراحة : الحا - انت مش اتجوزتنىى

عار فه ثمنه كام ．．عشرة آلاف دينار ．．يعنى تســعين ألف ليرة
－．يعنى عشرين الف جنيه مصرى ． وتخلع ناهد الخاتم وتلقيه على المائدة فـ أهمال ．． اويو قع سعيد عقد الطلاق ، وهو يقول العمه ：
－دي اول عملية تخسر فيها •
ويرد عليه عمه ：

ويتم الطلاق ．．
وتبدو العائلة المصرية كلها ومعها ممدوح وْم ．ودعون ناهــد فى المطار مبتســة ：وهى فى طريقها الى مصر ．米米米

وتكتـــف ناهد بمجرد وصـولها الى القاهرة ان العائلة كلها تستقبلها فِ برود وسـخط •• ويثــود ابو ها عليها لأن سليم قد عــلد عن مشـروع الثركة واخوتها يخاصمونها لأنها ضيعت عليهم الأمل في مســتقبل ناجح بالعمل خارج مصر فـ شر كات سليم ．
واومها تتههما بالعبط ووعدم القدرة عالى التصرف فـ ． وهم لا يصدقون قصتها عن مدحاولات سليم معهـا ، أمها تصدقها الا انها تعتقد ان ناهلد اففسدت الزواج لأنها لا تزال تحب علاء ••
وتعانى ناهل الكثير وسط عائلتها ．．احساسهم بأنها ضيعت
 المستقبل بعد أن ضاءت منها السنة الدراسية ، وأهــــح أمامها

بلا طلاق حتى لا تستتطيع أن تتزوج من آخر الى أن ترضتخ هـ هـ والالا فضل انْ تبقى فـ الكو يت الى أن تحصل بمســاعدته على الطلاق

وتسـافر مطلقة ． وركان للعائلة صـديق هو ممدورح ．




بيت الحائلة




 بصباص كبقية الرجال ••



وأن ترد كل الهدابا ، ويصر خا


كلفتنى ده كاله ．





 وتخاف على نغسـهـا من كلام النـاس • م



 التليفون :
وتذهل ناهد وتقول فی تردد وانْهـال :

- طبعـا • • أتغظل • • بسى • •

- 

> أخطغك منه . .

تتلجحلج ناهد :

- • بسى • •
:
الم -

وتسـرح ناهد في ذهول ثم تقول :







خدس سنوات ختى تنتهى من دراستها الجامعية وتبدا فنّ إلعمل ونى الكسسب وتتزوج علاء كما كانت تحلم قـل زو واحها • . "وبعد أيام تذهب 'لى المكان اللنى تعودت أن تقابل فيه علاء في'


 ! ! !
 وعلاء






 هعها 6 ولا يستعطيع أن يعد بالزو الا
لـا

 . . .


- . .





 الاتصـل بر جال الانشر كات وْ حضهز

 －

 ويسـافر ان الى المار البيـغـاء ．．
米米米

و تعيشى ناهل في مر كشت عيشـة و وا مسعة ．
 من ．．




 6 ．ي． ولاحظت أنه عنـلـما ير اقصـهن يلتصـق بهن كما يفعل بتـية الر جال وفى مرة قالت له اله ：


$\{r$

لنفسـدها مستنقبلها • • ولكنها تحب علاء • • و لكن • • علاء قال لها أن حبهمـا في دمهما • ولا يسـتطيعان أن يحـيلاه اليو م البى زواج ويتصل بها مـملوح بعل ربع سـاعة • ．وويتفقان على اللقاء فى

تفسى الحليقة التى قابلت فيهـا علاء • • وتتذكر ناهل علاء ، و تطو ف صورته بِخيالها وهى جاللسـة مع
 خيالها صوت علاء عنلدما كان يـحادثها ؛ ويبدو فى ذهنهـا الفرق بين منطق مـمدوح ومنطتق علاء •• مـملوح يتكلم عن الزوأج غـــرا

وعن رأى •





－•سليم زيلـون

 لأنها مطلقة علاء و تنقول بسـرعة ： －علاء • • أن باحبك و حا فضـل أحبك ．． ＂ قبـل أن تسـمع رد علاء • •
وتنتقل ناهد لتعيشى مع زو جها فـ فندق هيلتون • ．

الى ان يأتى رئيس مـجلسى ادارة الشُركــة ليزور مكتبها فى
الدار البيضاء . .
 للزيارة قبلها بأسـابيع •• ويعد كل شىء ．
 هذه الزيارة ．．


وناهد وممدورح فى استقتباله فـ الطار ، ويصـحبـانه الي الفندق،
ثم يأخذانه اللى الـبيت • •





المائدة ؛ ويقول لها كلاما جريئا أقرب الى الغزل الصريح •



 باحثة عن زو جها لينقذها منه 6 فتراه كأنه يتعمد ألا يلتفت اليها ．．．
－الراجــل عباس ده جرىء و قليل الأدب ．．شـــوف اك
－．صر فة معاه
ويقول مهدوح ：
：واجابها مهدوح ضـاحكا



 ورئيس مكتبها فى باريس • م
وناهد تمر ء＇يها لحظات تفكر فـ علاء ．． وق أصبـحت
حتى وهى حامل تتذكر أحيانا علاء ويهلا خلها اهـا بصورته ．．米米米

علاء فى القاهرة يذاكر • ．
ناهــــ تضـع مو لزدها الأول ．．وويرتفع صوت وأوأته ．．واء
．． s g ．．
兴米米
علاء فی القاهرة بدخل على أمه فر حا صائحا ：
－نججت ．
ممتاز •
米米米
الحياة مستتمرة في مر اكش ．


 أعججاب زو جات رجال الأعمال وصـلاقتهن
－．
وتقول باحتعار ：

و وتول :
－

وتقاطعه｜وهى تنغلر اليـه ساخر قف فـ حتل ：
－ وتفتح باب السـيـارة ، وتنزل منها 6 ثم تغلق الباب وراءها

في عنف كأنها تصفع به زوو جها مـملوح بار米米米

ناهد في مصعد اللو كاندة ووحدها ．．مقعطبة ．．غاضــة ．．．．







ثانية الى اللـور اللذى رِّيم فيـه عبـاس بك米米米

ناهل تلخل غر فة عباس • • ويسـتقبلها بفر حة وحشــــع ．．

 ذر اعه حو لها و هو يتول ：

$$
\begin{aligned}
& \text { • • • } \\
& \text { وتقول ناهد : } \\
& \text { • . } \\
& \text { وبقّول مهملو } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ! } \\
& \text { ومملـوح على موعد لمقـابلة عباس بك شـك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وأنا حاحصدلك بعل شـوية . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • . } \\
& \text { وتصرخ } \\
& \text { - } \\
& \text { ويقول وهو يتـجاهل صراخها اخها : } \\
& \text { - } \\
& \text { وها حدش عار ف انت راليحه وين • . } \\
& \text { اوتنظر اليه في ستخط و قر ف : } \\
& \text { - } \\
& \text { و }
\end{aligned}
$$

 عباس ان ناهد كانت فى انتظاره وأنها سلته بأن دوت له كل أخبار المجتمع المر اكثى ．．ستات ور وجا ويرد مهموح

في ايد ناهد •
وتقول ناهد
－مش بسس كده ．• أنا أقنعت عباس بيه انه ما يسـافرشى


－
 انت عاز ف ان اليوهمين دول مالنـاش حد هنالـ ．．ايه رأرك ؟؟ ．． ويقول هماروح فرحا ：
 ما بيقو لو 1 فـ السـفر خمس فو فو ائد ．． وريرد \＆باس ضـاحكا وهو ينظر الى ناهـ ：الى


ما بتخلصش ．
米类米

ناهد وممدوح


- تعالى أبو سك يا حبيبته . .

$$
\begin{aligned}
& \text { - ده أنا !للى نفسى من ساعة ما شـــــغتك انى أشو فاكُ فى } \\
& \text { مو ضوع خاص • • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تضـحك قائلة : } \\
& \text { ـ نتكلم الأول • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { وتقول ضـاحكة : } \\
& \text { - ما ينغعش الا فى باريس, . } \\
& \text {. شايفنا } \\
& \text { ويقول : } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ساخطة ، ثم يدحاول أن يـنزع ثوبها } 6 \text { بو يمددها على الأريكة } 6 \text { و ولكنها } \\
& \text { تقاومه } 6 \text { وتقوم من على الأريكة .وهى تقول اع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم تقوم اوتبـدأ تعد له كأسا من الو الويسكى من البار المقام داخل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الباب . } \\
& \text {. وتقول ناهد فى جزع : } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - باين على حاجة . . } \\
& \text { ويقول عباس ضاحكا : }
\end{aligned}
$$

 تقترح زاهـ ع＇ى زو جهـا أن يطلب تعـيسن أخيها النى تخرج من كلية التتحار
 غير موا فق
وتبتسـبم ناهد في سـخر ية ：


 طر بق الثشركة ． ووتهو

 مبهورة

 وترد ناهد ساخـرة ：
 حتى فى ！米米米
 ．．

 01

وتنظر اليه سـاخرة في احتقار •••
米米米



 كانت تر قصى مـع شـــاب فرنسى فی مر قصى عام دعيت اليــهـ مهــع


－
ويصرَخ مـلدوح

بوتقول سـاخرة：

－مار ف

أن يسـتسـلم لها • •

وعباس بيه يترددد على بار يس وتتخرج معه وتطو ف بـه باريس


أ


- آلو •• مش معتول • مش مهكن . .
ثم تصرخ :
- عـلاء . . عـلاء . . جيت امتى . . انت فين • استنانى

عندك ．．جايه لك حالا ．．


 اخخبارها ما ．ويسـألها ：

- مل هى سعيدة . .
وتججب ناهد وهى تتحدث فـ أسى :
 كل اللى أنا عايزاه ．．انما الــــعـادة ．．ما أعر فش ．．ا النا تايههة
بو يتناولان الفداء معا • •

 مع زدجها خـلال الدعوات ．．الأماكن الهـادادئة ．．البعيدة ．．
 ，وحغـارة باريس
 ولا يعطيه فرصهة ليصادقه ．．وتقدم له بنتيها ．．نيفين ونجو الوى

－

 ست بيت ．．مطيعة ．．تسمع كلام زو جها ．．．． وترد ناهد ساخرة ．．






．و تبتس بـ لها
米米米
علاء فى بيته يد خل على أمه فر حا صائحا ：
－米落米
ناهد تلد ．．وتضــع طفلة أخرى ．．والطفلة توأوأ ．．واء ．．s）．．
米米米
علاء فى البِيت مع أمه :

米洸米
 ．．

حاجة حلوة ونظيeة وباسعد بيها الا حبنا ، وع علشـان يفضل حلو ونظيف ، نتضل زى ما أحنا ．．

علاء فى حيرة ：



> ووتقول ناهد وههى تنظر اليه كئنه تودعه :


 يبقى فى الأرض ．．وانت حاتتعد هنا تلات سنبين 6 وأنا طلبت اننا

 ．．حا أخدك معايا جوه عرو قى ．．حاسـيبك لأن حبـنا ما يقدرش

 تر فع رأسها اليه والدموع فی عينيها ، ثم تقبله قبلات كثيرة سريعة،
 وعلاء يصصيح وراءها ： －

_ ناهد • . ناهد . .

## 米米米

ناهد تقود سيـارتها في شووارع باريس ．• وهى سرحانـانة هائمة
تستتعرض كل حياتها في خيا لها . .

وتبدو صورتها في بيروت مع سليم • •

وهما جالسـان ملتصسقان تحت شـجرة منزو ية فـ غابة بولون لونيا



سريعة • •


．．

－





．．
ويتّل علاء و كا هبه حب ：



وترد ناهد بين دموعهـا ：
－



## 





بود سعيل وتو قف قبل أن يصل المى احتلال السـو يـِّ . .

و جميع حو ادث هذه القصـة السـينمائية واقعية . . حـدثت



 بريطانيا تطالب بالبحث عن هنا الخـابِط بوانقاذه ، والو مـيـالة التى
 التى صصودتها في هذه القصة • .

 - الفيلم
ولكن التصـوير لم يِدأ • •


$$
\begin{aligned}
& \text {. وصورتها فـ الكويت } \\
& \text { • وصورتها مـع مصا } \\
& \text { وصورتها في الدار البيضـاء . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و صور توتها فى بـاريس . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وتهمس ناهد بينها وبين نفسـها : } \\
& \text { - } \\
& \text { وأص-و ات أبو اق السـيارات ترتفع وراء وـوحول ســـيارتها فى }
\end{aligned}
$$

## البحث عن ضـايط


 محططة الاذاءة ال!



 عن قيادته في الداخل • م وأغ:ات العائرات البر يطانية على هححطة الارسسال فى أبى زعبل • و ضربتها بالقنابا •


 ,أصـحت آلات الراديو صناديق خرساء . .

 .

- الحرية اللىى تيجّى على خراب البلد ما تبقاش حرية • . وقال حمدان محمدين : - يعنى نرجع السـجن برجلينا ؟ وقال عبد النه : - اشرف فوأجدع . وسـادت فترة صمت ، ثم عاد العتر يقول :

 حانعمل ايه . . حانتطع حجر .


 زمانا في رحمته . . أنا رإيع بور سعيد يا رجا دالة . . . وبعدما أدبح
 ويقول عبد الها : - كلام معقول يا جــدعان . . واحنا يعنى باقيين على ايه . . الو احد منا يروح يا قاتل يا مقتول •• ويقول حمدان

 بتخلص . . تشـــــيل اوو مانشـيل . . ولسه . . اللى عايز يشـيـل . . ويستـمر الحوار بين المساجين السـبعة . . ويقرد واحد منهم
 أصبح السـجن دنياه التى لا يستطيع أن يعيش خارجها •• ويقرد

وهرع *هندسو الاذاعة الى ابك زعبل ، واستطاعوا بعبقرية
 مصر - صوت جمال عبــا الناصر - فـ البيوت وفـ الميادبن ك، وفـ الحقول والصــحارى .. -• لقد كانت عودة الارسـال ؛ انتصـارا كبير! أعاد للمعر كة حياتها و و توتها ••

> بوتهدم سـجن أبى زعبل • .

وساد الذعر وسادت النفوضى بين جنود السـجن والمسـاجين•


 ويسعقون السـجانين . . ولا الحد منهم يهرب . . ان ان السـجّن ههدم
 احد يهرب .
وعلى مقربة من أنقاض الســـجرن . جلس سبعة من المساجين الانين حررهم الاعتداء بملابسهمه الزد قاء

 القر فحـاء على طريقة المـاجين ورؤو سهوم بين أيديثم •

ورفع عبد النه رأسهـ قائلا :

ورفع البـاقون دؤو سهـم ، وقال الو حش :

احرار • .

ورارل العتر :

ويقول حمدان :

- يبـجو ا ايه بأه الفدائيسن دول ؟ ويقول عبد الله وهو يضع يده على جنبـه أثر ضربة من الفدائى
- يبقوا آخر مجدعة . .
ويقول العتر :
- تشر فنا يا سيدى فدائى . . ممكن بتى تعمل فينا معروو ف؟ ويقول الفدائى :

وريقول العتر : - تدلنا ندخل بور سعيد ازاى . • أصل لا مؤ انخذه ؛ نادرين. ندر هنالـ .
ويعود الفدائي ينظر اليهم ويقول بجد تردد :

- .

ويقول عبد النه :

- على فين باذن الهـ ؟

ويقول الفدائى بحزم :

- تيحجوا معايا وخلاص •• من غير اسئلة •
ويقول العتر :
- ماشى كلامك . .

 والطين • • ويسـوده نشــاط صــامت . . اغلب من فينه يلبســـون




آخر أن يغر ويذهب الى بلده في أعالى الصـعـيد ليأخذ بثأره . .
 المعر كة ضد المعتدين الم

 ويبلمو و جهه من بين قضـبـان الباب . .











 ووبعد معر كة مسريعة بالأيدى 6 يستـتسـلم الفدأئى .
ويقول العتر :
-

*
ووينظر الفدائى اليهم وهم بملابسى السـجن • ثم ققول

- أنا من قوة الفدائيين . .


 +
وينظز


وتِّول اللـستحِن حسـنـين :
ـ أوامر اله ياخو .
أواهر • •
وويرد عليه الـعتر
- •

隹
 رونيو • • وينظر اليها نظر

- .

. OT -
:
- . وتقول حمدان :
. . .



بالمنشـورات • • وأحلهم ينتح جسم سـمكة كميرة و وخــع فى داخلهـا
 سلال الســهك ثم . -


 - . عمله



الصـيـاد ن • .

وير فع الفدائى .يله جالتتحية المســكرية قائلا -


 - . ويقول العتر فی تحد :


ثم يقول لليوز بـاشى ر فعت :

 - .

وتكاد تنشبب بينهم معر كة أخرى ، ولكن العتر يسكتهم 6 ثم
يتقدم من الصـاغ عبد اللحميلد قائلا :

 و يفكر عبد الحميـد قليلا • • ثم بٌو
. -

- .

ويقول ر فعـت إعبد الـحميد :
-

و وقاطعه عبل النحميد :
-- الانحليز

وو يتول ر فعت :


> بيغكروا .لهربوا من مصر بعدما يتفقو ا مـع الانجليز • •؟ ويقول عبـ الحميل :

-     - أظنش

ويلمح السـحين عبد الله نادية وهمى جالسـة على أرضى المركب
 . سـاكتا

ويتحرلـ المركب ووسط الضـباب الذى يغطى سطع البـحيرة . . ويتجلسي الصـاغ عبل الحميد في مقدمة المركب ؛ و يقول بصوت

هامسى ولكن فى لهـجة حازمة :

- السهـــع انت وهــو 6 لو وو قفنا في نقطة مرا قبة انجحليـزية

$$
\begin{aligned}
& \text { الصـيـندين • • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ليسى على مقتاسـه • • وو جو ههمر الثـاسـية المجرمة تشـقها ابتسـامة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عنـيف • • الى أن يصرخ فيهـم العتر : } \\
& \text { - } \\
& \text { الانجطليز } \\
& \text { و تنتههى المثـاجرة • • } \\
& \text { والو حيد اللذى مم يشـترك فيها هو عبـ الله . . وهو رغم الملامح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والبنططلون ومعه اليوزباشى رفعت مرتّديا زى الصـيادين ويتـجه الى } \\
& \text { مركب بخارى صــغنير من مراكب الصـيادين يرسو على شــــاطىء } \\
& \text { البحيرة • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المحشـو بالمنشـور ات } 6 \text { والأسلـحة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لتلحق بالمركب • } \\
& \text { وتيتدم المبـاجين الخـمسـة ، ويقول لهم اليوزباشى ر فعت : } \\
& \text { - تلاتة منكم .سس هم اللمى يطلعو ا . } \\
& \text { ويتز احم الخمسـة ليصعدوا الى المركب سوويا • . }
\end{aligned}
$$

ويتحجنز حمدان قائلا :



ويهمس عبد الحميد فن حزم :
-
ويتترب المركب مبن الشـاطىء .
ويصيح صوت :

وينزل عبد الحميل :ورفتوت ليو اجهها ضـابططا أنجليزيا سكران
 جندى آخر مدنعا آخر من مدافع البرن ، فيلتغت عبد الـحميـــ
 الانججيزى ويصرخ خفى وجهه :
-
ويقول عبد الحميد
ـ أبدا . . كلنها في بوزسـعيـ ورايح أشو فهم . . والانجليز ناس جنتلمان . .
 ويعود الضسابط الانجليزى يصرخ
ويقول عبد الحميـد :

فى لندن • .

ويقول الانجحليزى السـكران :

- أنا مش مغفل . . انت ضـابط م . . لأاك عر فت صوت تعهمر
البرن • •

$$
\begin{aligned}
& \text { لو حد فيكم احتاك بالانجليز ولا نطق كلهة • رحنا كلنـ . • فامهمين } \\
& \text { • . ثم يلتفت الى ويس المركب قانئلا : } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ويستتمر !المركب في تقدمه وسط الضـباب •• } \\
& \text {. . } \\
& \text { • ساعتين } \\
& \text { و وكّ من عليه صـامت • } \\
& \text { وعبد الها ينظر الى نادية ، ويعود ويرخى شينيـه . }
\end{aligned}
$$

> وينهره العتر :
> -
> و فـجأة يرتفع صوت من على الثـاطىء :
> -
> ثم هسوت تعمير مدفع برن ••
> ويعود الصسوت صارخا :
> - و وقف قبل ما نضرب .
> ويهمس عبد الحميد لر فعت :
> -
> ثم يلتفت الىى ديس المركب قائلا :
> - وو قف يا ريس ب • ادخل على الشـط • . ويقول العتر :
> - دول انـجليز **

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ شـل إيدك روح هات مراتك تغتشنـى . } \\
& \text { وريخـحك الـجندى الانجليزى • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وهو يهمس فی أذنه : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - عيب ياكو لونيل . • الانجاليز جنتلمان . . } \\
& \text { ويصيتح الضـابعل فى جنوده : } \\
& \text { - } \\
& \text { ويقون !!إِاوِسِ : } \\
& \text { • . } \\
& \text { وينظر الانججليزى فى وجه عبد أنحهيد تائلا : } \\
& \text { ـ أنت ضابطل . } \\
& \text { بريقول عبد الحميد : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ويथول الانججليزى : } \\
& \text { - ط ـ } \\
& \text { ويتول عبد الحميد : } \\
& \text { - } \\
& \text { ويرد الضابط : } \\
& \text { - } \\
& \text { وتقول عبد الحميل : }
\end{aligned}
$$

ثم يلتنت الـى رفعت قائلا :

- أت مس ضابط .
ثم يضربه بالقلم . . ويصيّع رنعت :
- 

 ويقول فى لهجهة الصـيادين
ويصععه مرة أخرى قائلا :

- انت فدائى .

 ثم يشـير الى رفعت :
- وده كمان من رجالتى . .


ويبتسـم الضابطط الانجليزى قائلا :

ثم يلتفت الى جنوده قائلا :
- 






وهى تصرخ فى لهجهة ريغية :

ويقول حمدان ： －نرو
ويقول عبد الحميـ ：
 ويقول الوحش ：
－وبعدين ؟
و，وeول عبد الحميد ：
－
 بتجه فـ اتجا


 اوراق الملوخية ．．ويقول لها حمدان ：
－ازيك يا ست أم الضو ．
 اليهما في همهت الى الفرفة الداخلية ．
 العصـابات＂، والثالث بيربط بعض أهـابع الجلجنايت في فتيل • والثلاثة فى ثياب الفلاحين والصيادين＂．ويقول حمدان ： －الهـلام عليكم با جدعان ．ويرفع الثلاثة رؤروهسهم صائحين ： －

爰米米
－أما ولاد حراميهة هـحمحِ ．
اللى فى بود مـميد • " دول تحو يشة العمر •

- ما فيش فاو س . .
ثم يلتفت الق و وعت وِيصـغـه . . قائلا :
. .

ويعؤد الجمهيع ألى الركب ．
－
ويقول حمدان ؛

دوح ثلاثة أربعة منهم . .

米米米
ويبدأ المركب ميره همن جديد ．







الثانى " ثم يســتمر فی قر اءة القر آن • .

ويقوم عبد الحميد من جانبه وايخر ج من الجامع ．


وروحوا لها ••

وسجنوه هذه المرة فـ هعـــــكر الجيش الانجليزى ؛ ولكن الكلب











 وراءه جنود المورية الانجليزية يـحاولون قتله（المثـهد الـيـابق）••米米米

 ويداعبها بيديه ويحاول أن يحدد معها موعدا لالقائه • ：

 ويبصق أحدهما عالى الأرض ك و يقول ：
 ويرد الآخر



 فجأة يعترض طريق الدورية كلب مـحلوق النـبعر • و قد كتب
 جانبة الآخر اسمم（＂موليـيه ）＂．．
 بأن يتتلوه • ،
ويصوب أحل الججنود بندقيته ويضرب ، و ولكن الكلب ينجرى
 الكلب مدربا على الأعمال الفدائية ．．．فهو يإختفى ．．．ثم يظهر أمام



بعضهـما • • و • • و • والنـاس تضـحك .



 الكلب هرب من البيت ؛ وبعل أيام عاد يسـير في شو ارع بود سعيد
 العساكر الالنجليز وحلقوا شــعره حتى يزيلوا الكتابة من عليـه ك

米米萗
شو ادع بود سـيد الرئيســيـة ．．
 منشتورا وتناوله لأحد المارة ．．．وبقرأ المو اطن المنشسور وهو مو قع









 －
ويمسسكه من يلده 6 ويرتنغ النعا
 من السـائق الانجليزى أن يقودها بسرعة ．．

米兴米
تصل سسيارة فرغلى الى مبنى القيـادة البر يطانية ．．
－

$$
\begin{aligned}
& \text { اتجوز انججليز ية ، وخلف منها بنت الهرمه دى • ما } \\
& \text { وريقول الآول : }
\end{aligned}
$$



－










 وي ويقل الدكتور خليـل وهو ينظر في أسنانها ：
－كله كويس ．

تستريحى كفاية ．
ورتنظر اليه فتححية وكأنها فهمت • ．
ويعود الدكتور خليل قائلا ：

بسرعة يلصــق الأفيش على ظهر كشــــك الحراسـة وهو أفيش بر سوم عليه صورة الشـعب المصرى يشدوط المعتدين بالـحذاء ．．
و يختغى الفدائى بسرعة . .

米当米
 لى القيادة البريطانية يطلبون العمل والتمهوين ．• والأهالى تنظر
اليه في اشـمئزاز •



 ولكن صوت الأقدام يقترب أكثر ．．فيبتعد عن الباب ．．．ويحرى




 －• وترتعش يـه • • ثم يقع المسـلدس من يده 6 و ويبدأ فـ النو سل

 جثة فرغلى ملقاة في الشـارع ع
الثلاثة يقغزون من السطح الى سطح العمارة المجاورة ．
，والميجور ديزموند يِعقد اجتماعا داخل القيادة ويحضره عدد
من الضـباط الانجليز • د


 ويعر ف أن هذا الشـعب همه على بطنه ، وأنه ليس متعلقـلـها بالنظام






الأهالى يوزعون المنشورات . .

ويصرخ ديزموند بأنن هؤلاء ليسـووا سوى عدد من المو المانين من

$$
\text { السـهل جمعهم } 6 \text { وأن الشـمب يحب الانجليز • . }
$$

 كثـك الحراسة ．．



 فی حر كاته ．．


－
ثم يغلق البــاب ．．ويعود يغانزل فتحيــة ، ويتفت معــا على موعد وينزل ．
米当米
العمارَ الثانية مهـة ．．
米米米







 Y Y Y

深穼类






```
    M
```




سككان الممارة فى فزع • • يـخرجون من الأبواب ••

الْابط يأمر المجنود بتصـويب مدفع ميدان على العمارة ．．
－•
الصـاغ عبد اللحميد يخرج من باب المهمارة المحاورة ．．ويتلفت



وتستتمر المطاردة . .

## 米思客



$$
\begin{aligned}
& \text { فتعتح له فتتحية ، ويقول بسـرعة : } \\
& \text { - بكره نخلص • }
\end{aligned}
$$


 الفراش •
بِعد قليل تسهمع دقات سريعة على باب بيت فتـحية ．．．وتفتح





رغم هذا ويدخل خلغه الـجنود • ．
ويفتح حجرة النوم فيرى أخت فتـحية وعبد التحميل متعانقين
ويقـلان بعضــــا • • فيقون :

بود سعيد ، ويرسمون دائرد بالقلم الآحمر حول احد المو تقع
الانجليز هاطين هنا ثلاث دبابات • در
米米棌
مو قع عند أحـلـ مداخل بور سقيد ．．ليــل ．．صمت ．．


 الدبابات قنابل متغجرة ．．ثم يز يحفون بعيدا ．． الدبابات الثلاث تنفـجر • ．

 بالُتوليوزات ．
اثنان من دجال الصاعقة . .

米栄类
شـوادع بور سـعبد • .

منتـورات تغطى الجلران مكتوب نــها＂يا اههالى بود سـعيـ
 عشـر تـتـلا ••＂

米汥洸
مركز القِيادة البريطانى . •

 ديزموند بحــاِل ان بتـع القائد البر بطانى بنٔن الـــــعب الـصرى

فيرى دميتين كبيرتين معلقتين في أعمدة النور في وضـع مشــــنـوق




米垱畨





الورقة التى سـجـت فيها فتتحية المعلومات العسـكرية ．米米米






داخل الـشتة التى اتخذها جنود الصـاعقة مركز قيادة لهم ．．


 تحوى المعلومات العسـرية ．．فيدرسونها ．．ثم يفتحون خانـيرطة

 －ريحملونه معـي
米芳米

 －• إلبوع ．

类烡米

الكلب مورف مقيد داخـل معسكر الإنمليز ．．يبدو عليـه

， ．．米米米


 البيت ويهارب الانجمليز وهده ولهـــابه
 البصبـل التى تقع فـ الكفر ، وعلى حانة الطــريق الزرانى المـتـد بجانب التنال ．． ريقوم الجميع الن شونة البصل ：• والو．حش يتمتم

الصاءعة ، فـسـيسلفهم الإنهالى . .

米垱米
الجنود البريطانيون ينتشرون ف جميع انحاء بور ســئيد فـ

 بعض الجنود يصـعـلون الى العمارة إلتى يتع فبها مر كــز

 بالخط الكير وباللفتين الانجليزية والعـربية ：＂الصـاعقة كانت

米米米
فـ الليل ．．ليلة حملة التفتيـن الكبرى ．．والجنود الانجبليز


 ，لا يزال مكتوبا على جسده اسم ابدن وموليبه ．． بلمحه أحد الضباط الانجليز •


وودخــلـل الكلب الي عمارة الدكتور خليــيل عبد اللطبف ．．
 بهجم الخــابط الانجلبزى والجنود على الـــــة ، وبقتخمونهـا








洪深深
 ثوبة（ا كغر الخنـازير＂كلها ．．
وتتـتـعل القوية كلها ．．．
．．米米米
فـ الصـباح التـالى • •
شـو ارع بور سـعيلد • •


来米米



 ，
 ．．
ون المــــــاء يخخـر

3，



وبسر：عة ．．





米米法



 البجنود الانجلينِ


وِتّ
وبسرعة عجيبـة ．．
隶哚当


 حصير


ويلـِخلان بها بيتا في ألحارة . .

米米准

 ومعه السـجين الخامبس ．
ويِّول العتر ضاحكا ：
－جـنـالك الكه حلوة


مخـرا ．م

－النــان
米消㳟
 شـخص ثالث ويجلــِ بجانبهـا قائلا ：



ويتول معمود ：الـون
－
وريقول عـبد الحميد ：
－

بالتهوين والفلو م . . لازم نسـو ن له حل . .

ويعول محتمود ：
－على كل حال الانجليز بقالهم يومين مطمئنين ．．ما حمـنـي


－．
مـتـتى الخبار ••

## 米消深

فـ شـارع آخر من سُوارع بور سـعيد ．






 يـجرها ححـانان بیجانب الـــائت ، ومسـاعده • • وتقف العربة عند

 ．برا قب كل ذلك ．
ليعود الـسـائق ومســاعده يحملان التـابوت و قـد ثقل وزنه ه ويســـر



التابوت الى المقابر ．
米㫧米
مر كز القيـادة ．
港米米
العتر وعبد اللّ و قد عادا الى البيت بعل الانتهاء مسل المجنازة 6 ويخلع العتر ملابس القســيسى ويعطيها لصـاحبها قائلا ： －اسـفين با أبونا • أصلنا خفنا عليــك تمشى في الجنــازة
．．



يدخل احلـ لالاهالى الى بيت العتر صـائحا ：

- الانجليز • •

ويسـرع جمهيع من في البيت اللى سـطع المنزل ويأخلذون في القفز


الملكة ．．ولا حاجة زی كده ．．．دول السـيـارات العســـكرية ．• ودوريات الجنود •• وطائــرات

 حول حمدانغ •• ويقول حمدان ：

أحسن لو انكشـفت الانجلين مشى حايو حمو ا . . ويقوم عبد ال山 قائللا للعتر
－قو م بينا ندور على حريقة ．
يخر جان من الُبيت 6 ولا يكادان يسسيران في الحارة حتى ．يقابلا

－عن اذنك يا ابونا • • عندنا وانح عيان • • بيموت ومـحتاج

ثم يههسى فی الذن عبد الله ك وِيناوله كل ما معه من تقود 6 وهو لا يزال مـمسكا بيد القـــيسـ بتوة ．

ويسـتحب العتر القسـيس الى داخل المنزل • • ولم الم

السـتــلام ．．
المتر و قد ارتدى ثيُباب القّسـيسى • • نقول لحمدلن ：
－

وتقول نادية وِ تد انتتهت من تضـهـبد جر حه ：


｜انستتعحبت









ثم يقول عبـد اله ":


 ．．．


وتقول نادية ：
－
－
洪类洪
صسبا- 'لـيو التالى •

14



 ويظنه جنـلى انتحليزى احل الهاربين ك فـيصوب مد فعه اليه وبقتله．
来米米
مـحمو2 وعبد الـحهـيل يمول لهم － المناخ كله • ونازلين خرب －• ．
皮来米
عبـل اله ويقول عبـد الله
－
وتقول نادية ：
．
و يِقول عبـ الله :
 －．

القائد الانجليزى ثائر ثورة كبرى وهو بصرخ ：
－


الالا هالى •


 الأهالى ．لهربون ．．جمميع القوات المصرشة تنتع النار من النوانف على القو ات الانجليزية ．
米米米
الجر ائد المصرية وعلى صلر صفحاتها بالخط العريخى ：




جمال عبل الناصر 6 وتهتف للنصر 6 وتنتـن الها أبر ． 6
 － －ويقول عبد الحمبد ：







 ．．
اوينخرج ديزموند من الفندق ويركب سـيارته الجيب 6 والآهالى



بأسنانه 6 وهو فى الو اقع ．ـشـد صـا
 ويصرخ فن الناس ：

و و ويتّع الناس

，．．

والحارس الذى يجلسى بحانب السـائق ．．

ونـز ع الاهمالى . .
 جث ．米米米
：يفـع رهنعت كهم إيصفعه ، ولكنه يعود ويخفض يده ：
－
ثم يأخذ مدفع الضـابط ．．ويخُرج ليأهر رجاله أن يجمعو ا كل سلاح الموتع ．．ثم ينسحبوا بعيدا ．．．
类 㫧
الالنسحاب ．．
القنود الانجليز يركبون البو اخر ．．

هظاهرات صـاخبة فرحة ．．

الثـار ع يتضاحكون ．．
rبد النه يصافـح نادية تائلا ：
－أنا راجع ابو زعبل ．．فاضل تلات سنين وثـهرين ．．

> وتقول نادية ضـاحكة :

ويبتسم عبد الاله ابتساهة كلها حب ．．
米 米
عبد اله على باب سجن أبى زعبل ．．
يفتح الباب ．．ويحييه السجان تحية عسكرية ．．ويقف له ضابط السجن تحية له ．．
ويسيرون معله فى احترام كبير الى العنبر • ويقول له الضـابط ： －انت بطل ．．．وبطل ．．أكتر لانك رجعت لنا برجليك ．．． انا حاطلاب اعثاءك من بقية المدة ．． ويقيل شبد الها ：

الانجليزى ضربنى وحلفت انى ارجع له ．．لــه مenسكر في النتقطة
وبقول عبد الحميل ：
－．
2ـقول رفعت ：
．．

 ．．．．．．米当旅





الفدائيون يتّسبللون داخل المركز ．．．．
الى صلر جـن الـى ．．．．．


 ويقول رنعت ：

وبر كع الانجلبزى على زكبته متو سلا ．．

## يا حبييى لا ترانى بعيون الناس
















 تدور :ها الأسطوانة الى أن تنتهى . . وتد سألته ثهيرة هر مرة : - بابا . . تسهمح تقول لى انت ليه هـا نكرتث تجيب لى الح

سجينة . والشا السجين فى بلد حرة .. 'حسن هن الحر فى .لـد
米 * *

$$
\begin{aligned}
& \text {. . } \\
& \text { ووجمال عبد الناصر يخطب . . } \\
& \text { وأنواح الثشهداء . . . محود . . . و العتر . . . وحهدان . . . }
\end{aligned}
$$

 بـهجرد أن عـاد . . تزوجته دون هو افتة أهلها و لا أهله ؛ ودوون أن

 لقاء :ينت اتنين . . وترار يتخذه اثنان . . وفرحته يكفى أن تكون







 ماديا . . فقّد تررت أن تؤسسى داخل البيت آتلييه لصـنع هلابـس النسـاء . . انها تهُوى الخيـاطة هنذ كانت صـغيرة 6 وتعودت
 زتحيكه . . وغد عرغت صديتاتهـا عنها هـلرتها فیى الحياكة فكن يلجأن اليـها لتسـاعدهن غهى حيـاكة ثيابهن • . ثم رأت خديجة بـعقلهـا

 الاجتهـاعية . . فهى لا تعهل لأى زبونـة . . . يجب أن تكون الزبونـة
 وتتقبل عهلا تليلا جدا وتطلب أجرا هـرتفعـا جدا . . حتى أصبدت

1.1
y


برأجـا


















شُخصيتها 6 وتبنتى عقليته! . .


ولكنها حلو


البيت ، كان كل انيسـأن حرا فى حياته حتى داخل بيت العائلة ،

. ولكهن
 -• تحب النجان



 حتى الحالات العاطفية والنفـية
 حالة خاسرة د . . وبهذه العقلية الرقهية ظلت رغم هظهر ها الجرى ديء . . . .

وكانت شنهيرة تعلم أنها جهيلة . . . وكانت حريصة على أن تكون أجهل ووأجهل • وأن ينجح جمالهـا . ولكنها كانت تعلم أن الجها ونال هو عنصر و احد هن عناصر الحياة . . هناك عناصر الخرى يتطلبه| النجالح • الذكاء . . النثــاط . اكتســــاب الناس . . الجهـــد . الجهـل ليـس الا عنصر ا هـسـاعدا . .

وتد نجحت ثـهيرة فى كل امتحاناتها المدرسية هنذ أن كانت نى
 وكانت تذاكر وتبذل جهدا فیى المذاكرة ، ولكنها كانت تعلم أنـة بجانب المذاكرة عـان جهالها وعلاقاتها الاجتهاعية يعتبران عنصرا هن عناهـ, نجاحها فی كل أهتحان . .

ثوبا . . ولم تكن خديجة هـثلا تقبل أن تصنع ثوبـا لاحدى الفنانات ،

 - يا مامها . . أم كلثوم طلبت انها تجيلك وتفصلى لها فــــان
. . مش ر اضضيه ليه ؟ .

واجابت خديجة وعلى شـفتيها ابتسـامتها الذكية المحترهة :

- أم كلثوم فنانه . . هنانه كبيره ه . . و أنا هثش غنانـه زيـهـها
 قدام الـناس . . مـ أقدرش أعرف ذوتها . و لا ايه اللهى يعجبها ولا الثخختـبة بتاعتا . . شخصـية الفنانة اللى بتقف على المنـر ح غير ثــــخصية ست البيت . . . حتى لو كانت أم كلثوم سـت بيت


 لمين انها يثغنـي انى انجح فیى كل اللى أهملـه . .

ق النرق أنها لا تهوى الخياطة كأهها . . و لكنها هوت الـوت الفن كأبيها . كانت تهوى المونيتى ‘ وتهوى العناء ؛ وتهوى الرتصى . . و اذا
 القدينة 6 كانت غرغتها هليئة بأسطورانات الموسيقى المودرن المون


 أغنية I love you ثمر تغنى أغنية الطثـت تال لى . . . وترقص


 ’ - . .




 مeه مستتقبلها . . ولذلك لم تكن شهيرة تخفى شيئًا عن والديها :
 وهعانتا تبفين دحسن . .

 لازم أعهم خهسـين ســاندوتشى .
 الأصدتقاء الكثيزين يهر عليها بسيارته أهما البيت هـيت . . ويضفط علي الكلاككي حتى تسـهـعه كل العمار



وأمنية دلبلة سـعيدت . .
قكانت أكثر الاليـالى التى تحبها شـهيرة هیى الليـالى الراتصـة .
انها تدب الرقصى . . وتريد أن ترتصى كل يؤم . .
حبها للإتصى كانت حريصـة على أن تنجح فيه . . أن تكون خير هن
1.0

كانت ترى صصورة جمالها فى عين كثير هـن مدردى وأساتذة

 بدروس خصوصية ، و أحدهم تمود أن يحــدثها فى التليفون كل







 بل ان بعضن الأسناتذة كانو ا يوجهون الدعوة لثـهيرة لتخرج معوم :









 .و النجاح فى امتحانات المدرسـة و الجاهـعة يتطلب صداتة الأسـاتذة .
. .
 كويس . . لازّم أكون لوحدى . . ويـاريت نقدر نعهـل حاجه جديده







 المناتثـة تتخلالها خحكات كثيزة ، وآراء جادة كثيرة . .

 تخذف هـن احساس العيرة منها ، وتتعهد أن تكسب مسداتة الللاتىى






 . .居











واســتطاءت هرة



 حديتة الجامـعـة الآهريكية



وضدحكت شدهيرة ثم هدأت ضحكتها وأجابت كأنها أسـتاذ: فى الرتصى :





 بـالندم . . زهى تذكر أن أبـاها عال لها يوها :










. .

'كى أن عرغت رؤوف . .
. ذارتبطبت بـ . .
. .
بـــا تحب . .




1.9









تبكى، . . وسدألتها شـهيرة: -
و'جابت ليلى والز هق و الثورة و الدهو.ع فی عيذيها :

ن
ثم التفتتت ليلى الىى محهود تائلة فى ثور ة :
-




. بس, اتتتي مجنونة . . تعدتى تعملى ايه للساعه أربعه . . .
واُجابت لـيلى فـاحكة :


وثـهر: ة لا تحب هذه الحياة . . انهـا لا تحب أن يكون غى حياتتبا
 هـ

 هـ


لـعبت . . تسـهحى لى أنـام . .




 !




. . sculo

 " . .






 , ل



 . . يرقصـأن




. . يريد


 . . .

在



ثم رنع " الأستيكه " بين يديه وانحنى فوتها نيصوبها الى كرة البلياردو . . وكله وراء كرة البـلياردو . . ونجح فى البليارياردو



البزيديدع .


 هـدتق:قله كلa . .

دتغير نوع المدقائه . . انـه يلعب ويتضى يومه بين أصـــــدتاء


 هنحصر فى البريدج . . وكانت تذهب لتراه وتجلس بجانبـه حول


 لا تدرى الى أين . . وأحيانا كثيرة لا ينتربه الى أنها تامت وجرت







 طريق الوصوول الى النجأح . . انه يغير طريقه دائما . . انهـ ينجـح












 - .

 غاحتهـلت شدثيز






وكان يقول :

$$
\ldots y_{-}
$$




- دول نانس ها يدستهلوش .

 . .
- هم اللى يكبروا هـا يعملوش حاجه الو البريدج .

تحس بضيته نى كل لحظة . . وأحيانـا يتركها تذهب وحـــدهـا
 التالى الىى أن يتصـالحا فى تبلة . . قبلته التى تحبها وتخـعـع . Latho





وتـال خـاهكا :

 بريدتع . .








. .
,

 هي عـيزاه "ه .






 , . . .




- انت فين يـا رؤوف . . . عزيز بيـه بيدور عليــك . . . عامليـ برتيته الليله انما يظلهر كبيزه . . :هـ رؤوف رأسهه دون أن يجيبـه . .




غوصـلا الى البيت . .

 - أنا لازتم أرجع العربيه لصـاحبها . . ز زمانـه بيثشتم فى . . تص:*حى على خير .

 ( . أغلقّ علبها الباب و انصرف .




 غى اللجيتاز روحا جديدة . . و وكل البنات اللاتى يرقتصن يتنهدن لأثر



هِججأذ ظهر زؤدذ . .
 وفرحت عندها رأته . . انها تحب غيرته وتحبها أكثر عندها تتحول الـغير

الـبـات . .
ورؤوف غاضبب . . هبوز . . ثمب دخل الـى حلبة الرتص وهـي
 :

 أنا بتاليى كتير هـا رغصصتث هعاكُ . .
 وشـلة الأصـدتاء نضـجك حولهها . وتطلق النكات . ورفـع ونع بعضهم
 يا زينه ه . . وضحك اُشْرفـ عازف الجيتار عندها رأى كل ذلك


 باكـــب كام في اليوم من البريدج . . على الأقل عثره جنيـه . .


وششهتت كانْها ترى رؤوف نى صصورٌ جديدة . . وتالت :

 البريدّع . . وتثشرشـل . . وكل اللى بتكلم عليهم . . و . .
وتـطـط :
 . .
 تدـيطلر على رؤوف هی نوبة لا تلبث لن تختفى كها اختغت نوبات

$$
\ldots 1: 0 \text { U }
$$

ولكن إلامتدان .
انتها لا تستطايح ؤن تنتظر اختماء النوبة . .



 . . .


:

قتركت اللسيـار


فراشـهـا وركت . . بكت احسانسها بالفثـل . .
وخف بكاؤ هما وهى تستعيد كل ذكرياتهــا هع رؤوفـ . .
 ناجِ . . ذ سينجح أكثر وأكثر . . لأنه اختار للنجاح طريقا و!حدا . . أها رؤوهـ فيتنتل بين طرق النجاح قبل أن يصل النى تهـة أى طريق • : ولكن بقى طريق لم يخرج هنـه رؤون . . . طريق درأسـته


 تحبه . . وتسبتطيع ان تنتظره وتتحهله . .

وبقى على الاهتحان ثـهر

وتالت لـه كأنها تتوسل اليه :

و إنت لدنه ما ابتدتشـ تذاكر . .
وـوتال رؤونـ سـانخرا :
-
sصرخت :
 دتالل من/خلال ابتساهتـة البساخرة : . .
. . . . . ونى هرة لحمته يبتـسـم لها وهو يعزف . . وتجاهلت ابتساهتاله . وفى ليلة هن هذه اللياللى اندهجت فی الرتصس . . الـي كان اللحن الراقص ينطلق غىى أعصـابهها الى أن نسـيت تعمدها التحفظ أهـام







الرقتر هوقفوا حولهما يصرخون ويثههتون اعجابا بهها . . وغجأة . .
رفـعت رأسهها كأنها لم تكن تدرى بكل هذا . .. ورأت أثرف



 لها . . وهى تجرى الى أن خرجت من المهى كله 6 والقت نفـيسها وحدها نی نسيارة تاكسى .

وابتسهت سـعيدة . .
أنهها لم تتعهد هـا حدث الليلة . .
ولكن ما حدث حلو . . الفن حلو . . . والنجاح حلو . . و . . . . وأشرف الو . . . . . . ليس أشرف . . انه الجيتار . . الجيتار . . حلو

بلكنها لن تُعود . .

وتفرغ كل، لـه . . بل انها أكثر هن ذلك كانت تتصل بـالمعيدين الذين


النجاح •
 خاطرى • اوعدنى انه ينجح ؛ واوعدنى لما ينجح ان احنا نغـنـلـ

أهـاء
كانت تقول الكالام فى التنبفون . . وكانت تســـــى الى صـداتة عائلات الأسـاتذة المتزوجين . . كانت تحاول أن تـياءد رؤوف شلى النجاح ، كما تسـاعد نفسهـا على النجاح فى الامتحانـات . رلكن رؤوف كان 'أحيانا يختفى . . . ويحتج بأى حجة ليختنى
. .
وتعرف أن نوبة البريدج تد غلبته . .
و هی أيضا كانت تنتابها نوبة . . نوبة الجيتار . . فلا يكاد

 . . انه :زذداد نجاحا . . اللناس كلهم يتحدثون عنه . . و والصـحـ بدأت تكتب عنه . . و البنات يتهافتن عليه ، ويتعلتن بـه . . و وهو
 و . .

 كبقية البنـات المتهافتات عليه . ثم انها تخافـه . تخاف الـا به . . انها تعرف خـعفها نحو الموسيتى ونحو النجا
 الناجِح . . ولابد أنه لاحظ تعهد ها الابتعاد عنه دون بتية الابتات

بأن＇أهـب بـناء ．．أن تبنى هى وشيبـها شيينا ．．ولكنها لم تعد تــتشطيع أن تجد إلثيء الذى تبنيه هع رؤوف ．．．واهتز حبها ．．． لم تعد هلهونة على لقائه وأخباره ولم تعد تبذل＇الجهد الذى تعودت ؛ُ تبذله له ．．أصـبح حبها حبا عاطلا ．．حبا بلا عهل ．．． وخلال غترة شيرتها كانت تتبع أخبار عازن الجيتار أثرف


 النساكيـة ．．ان اخباره أصبحت هن أخبار النجوم ．．نجوم الفن
 لا تدبه ．．انها تحب رؤوف ．．ولكنها تحس بأشرفـ كتوة تجذبها
 تجذبها هن ثـعرها ها ．．كأن أصـبابعة التى تتحكم فى أوتار الجيتار تتحكم：فى خصلات ثشعرها ．．

وسـافرت الى الاسكندرية هـع و الدها والهـها لتضـاء الصيف ． ورؤوف لم يتظلص بعد هن نوبة البريدج ولكنه أضـاف اليهـ نوبة دساقق الخيل ．．و هو يجلس بجانبها على شـاطـى وء عـايدة فـ، المنتزه ليلعب أو ليتردد على اسطبلات الخيل ．．．انه هصهم على النجا لـي فى سـباق الخيل كها ينجح فى إى شىء ．．ونى المسـاء يستسلم لنوبة البريدج




irw

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

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

> لا تهه . . . وهو يطيل فی حديثه . .
> ثتحأول أن توتفـه عن الحديث . .
> ذاكر يـا رؤوف . . كفـايه كلام بأه . .
> ودخلت ثـهــرة الاوتحان . .
> ونجحت . .
> • لم يبق الا عـام د داحد وتتخرع ع
> . . .
> ••ر
> سـتط رؤوف فـ !الامتحان . .

$$
\begin{aligned}
& \text { أنه سـاقتـ تبل أن بسـقـا . . }
\end{aligned}
$$

## 洸消米


 كل، شىء ذـها حتى حبها لرؤوف ．．انها تحبــه ．．．ولكنها تؤهن





 كبيرة تدهـ علاهات المـاجأة كانهه لا يصدق عينيه . . و وابتسهت



يختار لهتم المتطوعة التالية خلانا للبرنامج الذى وضععه . .
ثم بدأ يعزف لدن آغنية (ر بـ حبِ
وهى تحـــ أن كل هذا لها . .

وفى الفترة الانى تتوتف فيها الفرقة الموسيقية ليحل محلهـا

 نرحة :

- انت نين با شهيرة د . . بقالى زهان هـا شـنتكيث . . وقالت وهى تسحب يدما التى لا يزال محتظظا بها فی يده :
 تال و هو يثـد متعدا ويجلس بجانبها :
- نجدت ؟

قالت مبتسمة :
. .

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

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

تالل و هو يقترب بثـــنتيه من ثــفتيها . .
. . أنـه

يقبلها • • ليس كرؤوف الذى مضـت عليه شـهور قبل ان يحـول . . . . . . . .

 . . .
 هذه الثقتة . . ان ثبلة رؤوف ليسـت قبـلة جء عـان . .


-
وتالـت з تهى --تـعد عنه وترفع ذز اعـه عن كتفيها :
期 ;


لازنم أصدق . .
— أثـرف . . انت هـال فهى غنوة غرباء غى الليل . . وكانت تبتنسم ووهى تنظر فی السـتعلاء الى كل هؤ لاء المعجبات









ثتال و هو يضـغطط علـي يدهـا :
ـ ـاثشـوفك .


- . أحا

وذهبت ليلتها اليه 6 وتـعهدت أن تصحب هسعها أباهـا و أهها بـعد

. .

 (
 هسندربيرد حهر اء تجرى كأنها تصرَ ثـحرد أوتف اللسسبارة ؛ و التقت اليها و هو يقترب هنـها ك وذر اءـه

تدستـتز شوق كتنيها :

- ار قصى فى حتة تانية . .

قالت :

قال :

- .

قات :
 , . .


أحب أقو اك ان اسههل حاجة انك تعرفى فنان مشهونر . . . دول سهل اكل . . كلهم سهل . . . وأنا حاثبت لك الك . .
 تستطع ان تتصور كيف يفكر فی تحديها . . ومر يو مان .
 هع أصابع أشر فـ . . . وا . . والتفتـت . .


فقد كانت تخـع ذراعها في ذراع دؤو و ف . . .
 لقد عر ف كيغ يتحدلاها . .
 جاء بنغسيه ليعد لها المائدة . . والبنات والشا


149
( دمى ودموعى وابتســـامتىى)

 تذهب الـى اللأهى . . ولكنها اعتذرت . . . اعتذرت دتى لا تعرضى . .






 اذا كانت تحبه ؛ ولكنها تراه بـعتليتها الرقهية . . ع عقلية الأرتام . . . . .


=
هحتفظا بكبريائه كأنه يرغض أن يذله أحد 6 وتال :

- ايه حكايتك هع أثرف . .

ونيدت هـاذرة :

- .

قـال :

أثـرف . .

- أبدا . . زى بـعض . . انت بتلعب كوتثينه والزا بارتص .
 |ن



 ولـو

 بيأس فی كل مرة . . .
. .
 L8







قـميها .
و قلـ حادثته مرات حول ضعفغه أمام المعحـبات :

 أوتار الحيتـار فو جئت بها . . . .
و قام دؤو فـ ير قصى هع الفنانة كو كب . . و ههى تر قص في تعال


و جنت شته
. .
 كل الأنظار اليها بعيلا عن الفنانة كو كب . . ور قصست . . ور قصـت




 فن البو قص .




اسكت أشر ف الذحيتار . . و هـمس : .
. . . وانتصرت شـهريرة . .

وجرت خارج الملهى . . وركنت رأسها على شـجرة . . . و إكت
. . بكت بكل دموعها . . كأنها تغسـل ر قصـاتها بُموعها ر . . . . . . .

يتزوج . . يتز وْجها . .

وقال وهو ماتتف بأعصـابه الهادئة :







 كثوم متتخوزة . . و فردى كان متحجوز . . و كلهم بيغنوا للـحب . . ,


ـ الأربعة بتو ع البيتالز متججوزين . . وكل جمهورهم شـباب. قال :



أجوازهم . .
قالت :

ـ أنا فاهمة عايز تقول ايه . . النما مشى كل المتججوزات . . قال وهو ينظر اليها كانْه يعدها بالأمل :

$$
\begin{aligned}
& \text { ويشـو فو } \\
& \text { و }
\end{aligned}
$$

ويقول وهو يبذل جهدا ليكون صـادقا :
 أحب الفـ واحدة . . انما أنا مضطر . . النفنان مللك الناس . . .
وو'ترد ف غيظ :

- فنك اللى ملك الناس . . انما انت مشى ملك حد . . المعـحبة

 تر ضـيها . .
ويقول وهو يحاول ان يهدئها : - مـا فيشُ نرق بين الفن و والفنان . .

> ،وتصرخ :

ט -
 ما حدش عار فك إعيد عن فنكا الا أنا . . أنا اللى أعر فك من من غير


وقال سـاخرا :

- يْ م ما أبقى من غير جيتار أنتحر . . أموت . .

. .
 وجرت منه . .
ووالكن مع الأيام بدات تقنع نفســـهـا أنها لو أعطته أكثر فربها




متعبة . . تعب الفرحة . . وتحت شـجرة ألقى نفسسه على حشـائش الأرض ووهو يتحدث عن فرقته وما ينقصـهـها وأخطاء كل فرد من الـن




تكررت الى أن وصلت اللى حد قبلته التى يكاد يأكاهـا بها . . وتر كته يأكاها . . . لم تعد عذراء . .
وعادت الى بيتها ,و قد نسـيت فرحت اعة نجاحها . . . ور قدت فى


 كانت الفتاة تحرص على أن تكون عذراء حتى لا تحبل ، أما اليو الما


 يعد هنالك شىء يتفير فيها . . وهى زعمر فـ أن كثير ات ات من زميلاتها

 الهم . . ولكن . . هل تناولت حبوب من منع الحمل ؟

 ونى الصباح صرحت لأمها بما حدث . . . الحديث ، ذهلت ، وامتقع وجهـا . . كأنها تسهع خبر و وفاة عزيز 1ro
حادثة والا قى نفسى متـجوز . . . وانتى عار فة مين اللى مـكين تحصل
لى معاها حادثة . .

وهزت كتفيها بالا مبالاة وهى لا تحـدق نظرته . .
 شخصه . . . و قد اصبح يدربها على الر قصات الالجديدة قبل أن


 تر قص فی الـجامعة . . في النحفلات الخاصة . . . في النيو ادى اللميلية. كل ما هنااك أنها غيرت الشـلة التـى تر قص معها . . أهــحت ثــلة




 وغنت أمام الـجمهور وهى والقفة ورسـط فر قة أشر فـ . .

ودوى التصفيق . .
نجحت . . نجاحا أكبر مها كان ينتظر أنر أشرف نفـيسه . .

 بقبلتها أن هذا الر جل هو النى صنـع لها هـا هذا النجا
 المنتزه قبل أن يعود كل منهـا الى بيتـه . . . وهو متعب . . وهى
 كان يتسـلل اليها ليأخذها وينـال جـا



 فنان تتغلب شــغصيته الثانية التى يبدو بها أمام هالنـاس على شـخصـيته الأولى ．．شـخصـيتـه الـحقيقية ．．


وبدأت تصرخ فى وجهه . .
المشــاجرات بينهما لا تنتهى . . .-



 منه 6 وأسرعت عائدة الى بيتها ．．و فو جئت قبل أن تنا خافتة على الباب 6 فقامت المه وسمعت صـوته قبل أن تغتح



 ．．لمن تغتح ．．ور قدت على الأرض بـجانب الباب ．．．ونامت ．． نامت فولا ．．واستيقظت فجأة فى النــــاعة الخامسـة وتنبهت ．




انه لا يعلم ．
لا يعأم أن حــرية اللـْت لا تحمیهـا دائما ؛ كما كان يتصــور
－．وئؤمن
米米㫧

انها أول مصرية اتشتشهر بهذا الفن ．．．

اليه . .

والتقاط الصور . .

والصـحف بدأت تكتب عنها وتنتر صـورتها ．．

وهى تحتب شسهرتها . .
：نها أقصى ما كانت تتمناه من أمل ．．

 هو ان يجتمع اثنان اللبـناء ．． و الكن أثر ف بدأ يتغير ．


 المثشهورة ．．وكان كأنه يبحث وي يتحاول ان يفتمل قصة حب جديدة
$1 \psi V$

كل ذلك وهو يسـعى ليظل متحتفظا بمتعة جسـلها ها ．． انه لا يريد أن يتركل لها قيمة بالنسـبـة له الا قيمة جسـدها ．．
وثارت . .

وتكررت المناقشـات الحادة والمثـاجرات بينهما ．．． ．．
انه ע يتغير ．．ان انانيته ．．أنانية الفنان لا يمكن أن يفلبها
شیء •

وووصات ستتفر ض أنانيتها كما يغر ض أنانيته ．．حتى لو قضت علي عليه كغنان

كما ！ِحاول ان يتضى عليها كفنانة ．．
 و قرزت أن تبدأ فى القاهرة بداية جديدة ．．
قررت أن تكون فز قة مو سيقية خاصة بها وتفنى بها ، تقف
فى وجه فر قة أشر ف . .

## 米类当

> وفى الفـاهـرة بدأت شـهيرة حيـاة جلـيدة . .

ان كل ها فـ رأسها وكل ما تنبّض به أعصابها هو تكو ين فر قتها
المو سـيقية
وأتصلت بأصــدق قائها وزملائها في الهجامعة الأمريكيــة الذين

 ，أس الـ لال النى يحتاجون اليه لاستير اد آلات جديدة ．．．واستيراد


سِستطيعه ．．
149
 ．．
 ولم يتفير أشرف ．．ظل على أنانيتـُ مصرا على أن يبقى حبـه

．．
وحاولت أن تثير غيرته عليها ．．

 ．

 انه لا يفار عليها ．．
و ولكنها بدأت تكار تكتشـف انه يفار منها ．
يغار من شهرتها . .


 عاز ف جيتار ．．
وبدأ يخيق من هـجا عشر أغانی ، فجعلها ست أغانى • ثم جماهِا أربع أغانى 6 ثم جملها


 التى مل الجمهور ترديدها ．．

طور مو سيقى الرقصـة بحيث حررهــا من الايقاع البطىى وجملها

وكيّيز من المشروعات الفنية . .

وهم يتدربون على الأغانى ，والر قصـات ويتنـاقشـون طول النهار
 تموت لو فشـلت ．．
وانتشر خبر الاعداد للفرقة فى الوسط الفنى ．．．وتقدم اثنان من فرقة أشرف فيريدان الانضهمام اليها 6 بلا أجر 6 ولكن بنصـيب
من الأرباح . . و قبلنتهما الشـلة . .
و جن أشر ف • .

 الوأغانى







 تنجح ．．لن تستتطيع أن تقف أمامه ．．．وذهب وهو لفكر من جديد كيف يحطم شهرية ．．米米米


 تقدم على مشروعات فنية أكر ．．



．．طريقوا اللتنغين



بل يجب أن تتولى أيذـا تعـيم الر قصات . .












وصـيحات بلدى • . بلدى . .
 ＊．
النجاح حلو ．．النجاح نعمة ．．类米米

واستـمر النـحاح ．．و كل الفرق المو ســـيقية أصـبحت تعز ف


 المالمية تحدثت عن الر قصة الـجديدة＋．．النيوزويك ．．．وبارى
 ＊$B^{\cdots a a_{i}^{\prime}}$

ونحمة تليـفزيو نية . .





 تحتـا

$1 \leqslant \mu$

$$
\begin{aligned}
& \text { وو شههرة تز تزداد نجاحاحا و شهرة . . } \\
& \text { نجمة فر قة مو سـيقتية . . }
\end{aligned}
$$

```
واستتطاعت الفر قة ان تتفتق على تقـليم نفسسها على ملهى ليلى
```







```
وانط'ت̈ت شـهرِ
                                    - صوتها
```



```
                                    في الميكر فون :
                                    وردد أفراد الفر قة ورأهها :
                                    . .
-
                                    - بلدى . . بلدى . . . بلدى . .
```




```
                                    ألعصى المجموعة
                                    وربدأت ر قصـة " بللـى ") . .
                                    والجمهو
```



```
            الحاضر ين ويلربو نهم على ر قصة بللى • .
```



```
                                    وير قصى بها أمام فتـاة .
                                    -• نجا
```





بعيون الناسي

وهى تريد الحـب . .

 كلبتها الصنيرة التى تربيئها مـنذ سنوات ات ربما لا تحبها الا لانهـا أحيـانا

يصبـح شـيـيا عاما . . كالؤوتو يبسى . .

الجرهان اللـى تمانيه . .
لم تمد تبحث عن الحب . .
أصـتح يكفيها " الالستلطاف " . .







 تفقده الامل 6 حتى لا تقلبه اللى عدو ؛ وحتى لا تعانى من الـحاجهة،

150
(دمى ودموعى . . )




 بل انها تضطر أحيانا أن تصل فى نفاقها الى حد النزل وترلـ أيلـى
















 ويتفاخر لانها جاءت اليه . . و يحدثها بمليح عن أغنياتهـا و فنها .



 هتحتاجا اليها • ولكنه كان محتاجا الى الشهرة ．．
 من الجرائم ．．جرائم في النن ．．وجر ائم فى نفسـها ．． وبدأت تنتابها حالات عصبية ．．．
أصبحت تكره الو قو ف امام الناس لتفـنى . .

وأصبـحت تكره الــنـين يلتنفون حـوو لها ويطلبون تو تو تيعهــا
و صودتها . .

وأصبحت تكره صورتها فی الصتحف ．．
وبدات تنقطع عن فرقتها المو ســـيقيـة فتـرات متيكررة ، حتى المى اضهطرت الفرقة ان تبحث عن مغنية اخرى ．．وتنقطع عن مواعيد
 التليفون حتى لا تتحدث الى أحد ．．．لم تعد تطيق الا أن تجلس

 تر فض ．．．انها تمر ف تماما ما تعانيـه ．．．وطلبت منهما أن يسـا مـا فروا
 وجدت هنـاك انسـانا لا يراها بعيون المناس ．．米光米


 المستشـفى الرئيسى ؛ وله عيادة خاصة ．．وهو لم يسسهع عن شهيرة

وان كانت تحــر ص دائما على اللا تختار للياليها ، الا شــــبـبا هـــ مستتوى اجتماءمى يؤمن بحرية＂（ الاستتلطاف ف＂．．．

 حالات الاستنلطاف ف ．．
وبدأت الكلمات تدور حز لها ．．وبدات ：：نل جها الكلمات والاثشاعات ．．انها تحرص على ألها
 ها ．．T انسـة ．．ان لقب انســة أصـبح كلقب ملالـ ．．أو شــيـخة
 الجمعيات الخيرية ، ووالجمعيات النسـائية ، وتزور المستشـفـيات
 تتسستر وراء هذا الاحترام ．．هـحتاجة أن تضيف الى صـلى صـورتها إمـام النـاس خطوطا تبرزهــا كفتاة من عائلة كبيرة هــوت الغتاء الغناء والر قص فأصبحت فنانة ．． ولكنها بدأت تتعب ．．




 ولكنها بحثت عن النجاح ．．．والنجاح النـا
 عندما تتتحكم فى انسـان يمكن أن تفرض عليه كل المسـواوء 6 و وتصبح
 المجدى 6 و فوق النتائج إلتى يصــل اليها ．．ان الخط اشــتـهر

## كلمــة






مجرد 6 واعدت كتابتها كقصة سـيـنمائيـة . .










| الصسان

ورم يرها من قبل . . و قد مخست أسـابيع :عدل أن عر فتهه وهو ير امـا



 شـخميتتها لا صورتها . . .

وعاشت معـه
تزوجته . .
وتُقت درووسا في انتمريض لتّكون نمر ضـــة في عيادة زو جهــا الدكتور - عاطف مـحييى الندين . .

وهمى اسـيدة. . . .



 الر قصات . . وزو جها لصحبها في لبلة الاجازة الانسـوبو عية لير قصـا

 بعيون ترى فنها ولا ترى حقيقتها . . ان الناس الآن پيز ون شهيرة . . وحبيبها . . زو جها . . لا ير اها بميون الناس ولكن بـ بـينيه . . .



 في السـنة الثانية بكنية الهندسة . . صـورد رانئعة لشـباب الاجيل الاجـد . .




 . .

 يتحدثا أبدا عن الزوأج . . و كل عيب عادل ، انه كبير الثقة بنغيـه


 والكنه كأبيه لا يعتر ف بهو ايته كفن .



 كمكافأة له علي نجاحه 6 اذا لم تصيف العائلة كلها . .

101

## أبى فــــوق الثــجرة

عائلة متو سـطة تتيـم فـ حى الرو ضة . .













 ويعتبر ها نوعا من التسـلية .
الزوجة . . صفية . . سـيدة طيبة 6 فيها كل طاعة الزوجة . . تعبد اولادها وتعبد زوجها 6 وتنظر اليه دائها

مسى تــتـنـى لفاية مـا نو حشــك ووتبقى تكتــ •
: بقول عادل ضاحكا

. . . . .

$$
\text { لو غتها لفر أ ته تصتت أبتســامتها } 6 \text { ثم تثوز له : }
$$

نـ اينـ

ويقول عادل فـ هنان :

 اكْلهم النهـل . . .

وترد اختهه غن غيظٌ :

- ابهث للنهمل بحو اب قو له القتر اقيثش وصلت .
ثم 'تسـتسفرد في غيغل :

. . . . . . . . .
ويرد عادل :
- 

وتقول الحلام :

$$
\begin{aligned}
& \text {. . . } \\
& \text { وت تون لا }
\end{aligned}
$$

ونهادل زميلـ في الجامعة من أهــل الاسكندرية يمتـلك كابين




 م مصرو فأته

هذا العام . .





و تســأله :
-
وتقول عاندل :
-
وتقول أاحناץ :
وققول عادل :
-
 جو اب ورا جواب . . وتتول احلام :


- فيه حاجة واحدة اوصيك بيها . . اوعى تستلف . اور . . اول

 وتقطع تذكرة القطر رايح جاى . . علشـان تضمن رجوـأك ســاعة ما تغلنس . .
ويقول عادل ضاسكا :

ويرد الابب في غرور الآباء :


 نفسى من حاجة . . اصل يا أبنى اللى يتمتع ، ما بيتمتعشُ بغلو سـهـ، انما بيتمتع بذكائه . . بالعقل . .

ويقول عادل :

- ده صـحيح يا با بابا . . انما . .

ويقاطعه الا'ب قائلا :


يخلص اسـيب الشنل . .
ويضحك الأب ممجبا بذكائه
ويقول عادل :

ويقاطعه الأب :

- انتم أصلكم جيل مدلع . . طلعتم لقيتم كل حاجة سـهلة •

 سنة ، اساوى راجل عنده ستة وعشرين . . يعنى أبقى أكبر منك بسـت سـنـين . . 6 ويقول عادل في مرح :


وترد أحلام :
- مشع مهم التخرج . . . ولا الجو از . . الهمه العقل . . العقل .يا سى عادل . . ويرد عادل :
- سـلامة عقلك . . . يا حبيبتهى .

وتضع أحلام مجهموعة من قمصـان عادل في حقيبته ، فى عنف
وهى تتمتم :

ـ أنانية . . أنانية الر جال . . غدا سنتتحرد . . ستتـتحرر كل النسـاء . . . وأذهب الى الالسكندرية . . الى ميامى . . .لى وويضحك عادل . .
ويطل الأب برأســـه ينادى عادل الى غر فته ؛ و ويعطيه عشرة
جنيهات . . وهو يقول له :
ـ أنا كنت أحب أديك أكثر من كده . . وانت تسـتاهل أكثر

وعلثـان كده ما قدرناش نصيف الســنة دي ولا السـنة اللى فاتـت ويقول عادل :


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

$$
\begin{aligned}
& \text { سـيقيـ فيـه . . . } \\
& \text { وريتعانت الصديقان . }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { و ويعطيـه اللفافة ليتحهـهـا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - . اعمل معرو فـ } 6 \text { مـا تعودنيشي على التاكمــــات } \\
& \text { :و يقول ياقوت : } \\
& \text {. . } \\
& \text { : ويرد } \\
& \text {.. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { : } \\
& \text { - تعر ف اننـا نقـهر نر كـب ببلاش . } \\
& \text { ويرد ياقوت : } \\
& \text {. . } \\
& \text { ويقول عادل : }
\end{aligned}
$$

 . . cll ب ب
وعادل متمـحل 6 يتحتمل


. .
وتقول الأْ :

- مهملش .!
. .
وتهمس أختّه ف اذنه :
-     - 

ويهمس فی اذنهـا :
. .
و تعود تهمسس في اذنه :

- .





ووير كب القطلر در جة ثالثة . .
والفّطلار مزدحم
 يتمتتم 6 or 6 قرش تنكر

,
"
.
- .

 الكابين صغير . . من خسْسب قديم متآكل . . . ونوا فنهه يطير ها .
 . .

- 



 ويهز الكلب ذيله . .




$$
\begin{aligned}
& \text { 'السـنة اللى فاتت زى الفل . . } \\
& \text { ويرد يا قوت ضـاحكا }
\end{aligned}
$$


و يقول عادل :
109

. .
ويستطرد عادل ضـاحكا :
.







ويتترب الكلب منههما ويكف عن النبـأح 6 و ويهز ذيله ، و وتّول له عادل ومو منهمكك :

- أزيك يا كلب . .

ثم يقول بصوت يقطر تعبا :
و .
و وســر الكلب, بـجانبهما + .
 نيّم فيه عرب الصدحر اء . .



ويقول ياقوت :

- أهل أبو يا نظره بعيـــ اكثر من اللازم . . بعيل قوى . .

;بين تنسه . . و يداعب الكلب . .


- أزيك يا شـيـخ العرب . .

ويقول شيـيخ المرب وهو يعانقه :
ـ ازيك با عادل . . كتل سنة وانت طيب . . بعودة الأيام . . ويبدو الحب والألفة بين شـيتخ المرب . . وعادل . . ثم يقّول عادل :

شوية مسـامير و شـاكوش ك ولا حتـة زالطة ثقيلة .


 من بنات الشــــيخ عمران . . و وتبلـو الألفة بين عـادل والبـنتين ك

ويصـيح مهاللا لمر Tمها :

وترد احدى البنتنين فـ حياء :

- .

ويقّول عادل :





نظيفة رائعة . . كأنها صنعت من جديد . .




-


. .
, يضسحك ياقوت هنائهـا :

- .يا واد يا فيلسـو ف . .
ويسـتطرد ع عادن، قائلا :
...
. .
ويقول يا قوت :
(ا...
اتلموا علي البلاج . .



..
. . .
ويتمل ياتوت

وينفض . . ويمسـح . . وينظف الحلل . . ويلمع وابور الجاز . .


وتقول سـاخرة:

- ويرد متعملـ تحريا هيئة على العلماء وابور جاز • .
- .



> اتتنسغيـل وابور الـجاز بالذرة . .

وتصدقه الفتاة . .
وتدعوه آمال لتناول حعام الفداءء عندهم . .
ويرد عادل ضـاحكا :
 نصها 6 والنهارده 6 حاكل النص التانى . . ووبكره أتفدى عندكم • . . . .
و ونظظر عادل فى عينيـها قائلا :
. . وتقول آمـال في دلال : - .

ويتول عادل :

مش تعرفى تطبـخى • •

وتهز Tامال رأسـها فی صـمت . . ويقول عادل في حب :




 بعضه ويتر كه على النـار المى ان يســـــــتوى وأحيانا يـحترق . . ثم
 . . .
 بشـهية ؛ حتى لو كان محر و قا . . ثم يشرب الثــاي مـع شـيخ العرب
عمران • .

ويعود الى أصدقائه ليقضى المسـاء يتشمشى معهم على الكورنيشى،
 ثم ريجمع من أصلد قائه نقودا و يقيمون حفلة عرب في الهواء الدلق حول خيشـة الثـيت عمران • . اوولاد وبنات • ينـتون • و وير قمصون ر قصـا عربيا • . و كل منهم يلقى مـا عنده . . ضـحك . . . . . . . . . . . . شـباب . .

ويذهب يوما الىى السـوق في الصـبـاح البـاكر وهو يـحمل وابور الجاز ليصـلحه 6 ويشتترى طعامه ؛ و يعاجأ بلقاء فتـاة من بنــــات

 . . . وتلمح الفتـاة وأبور الحاز ، فتققول له :
ـوـي اليه ده . .

ـ تشرب ايه يا عادل . .
وـيرد عادل بسـرعة :
. . بسـیى -

ويقول السـسمين :
ـ أخى أكبر بقى . . بـسى ايه ؟ وِيقول الر فيع :

- أهـله لسـه بير ضـع . . العيال اليومين دول بير ضسعوا بـسـى• وريقول السـهين
ـ ا.


ــوماله . . نشـرب بيره . .



ويقول فی هرح
- 



- لا . . . الاليلة بلاش دالدلة . . تسـهر معانا . ويقول عادل . وِيتفقون ان يمروا عليه بالسـيـيارة الســاعة التاسعة في مـكان



 فيه أصــد قاءه ألشــبان لهو هم




السـبـاحة ، ،ونزل البـحر فكاد يغرق هو الآخر . .


المجاز فات . .

 والى المعر فة . .




 - . . وجلسو ا فى البو فيهه يشربون البيرة . .


الثلاثة مالا :

 | . .

على عــادل حتى يشرب . . ولكنـه لا ششرب الا لا كأسـا وا واحدة . .


 مرة واحدة . . عو يدوبك دلو قتى فى ثانية دوضة . . .

$$
\begin{aligned}
& \text {. ويرد الرفيع } \\
& \text { - . } \\
& \text {. Lo . . Lo .. Lo }
\end{aligned}
$$


 .






 وتغتح زجاجات الويسكى .و الثــمبانيا . . وصـخب . . . وضــــرك . . مخمور ويححاول عادل أن يندمتج فى هذا الجو الجديد . . ولكنـه يتعب

معين عنى الكو رنيشى . . ويمود عادل الى الكَابين فتلطششه البيرة التى



يرتدى عادل حلته الكاملة . . و يكتشتف أن وزنه زاد واكتـتـزت





$$
\text { - دول عيال سغلة } 6 \text { سـيبك منـــ . . }
$$ ويقول عادل :

- دول دمهم خفيف . . ما بيبطلوش نكت . . ويقول ياقزت :

يجرب الخيبانين الى زينا . . .





> وتضـحك "الشـلة لار تبـاكُ عادل . .

 الطريق 6 كما يغعل الشـبـأب المستهتر • .

ثم تتر كه النــلة كالها مند فعة في لهو ها . .



. .
ثم تســأل عادل في حنان مغتـعل : - انت فيه حاجة مخـا

و•eقول عادل :
-

ويقول عادل
. . وتقو لفردوس ـ

 ويحتقن وجهه . . وبقول و فردوس تمود الى جلستها : - . وتقول فردوس ضانـاحكة : ـ





179

من مـحاولته . . .
 . . . . . .

و 55 و
 عليهم .. . وتر قو
,
 نهـتان زمـيلاتها . . ذ ذكية ذكاء خعفر ا . . .

 السـنـج

- تعال . .

وير فع اليهـا عـادل عينـيـه متـــائلا . . فتـعور تردد :

- تعال .

الجوو
§
وتقول فردهو سى وهى تسـير كأنها ووانقة أنه سـيســير ورأها وها :
- 



.

- ما تقنرش تطلب من أصـحابك ؟ ويتّول عادل :


وتقول فردوسى وهى تقوم مم على متعلهـا : -
 ؤلli! ثم تلتفت الـي عادل وتشول : - اوعى تقو م . .


 وتهمسى لبائع الفسـتوت أن يطالبها بححسـابه . .

مـجموعة من الر اقصـات . .


- .

وتتول فردوس :
وبقهته الر فيـع :
-
ويتول السـمـين :
-

$$
\begin{aligned}
& \text { وينتهى الليل . . } \\
& \text { تشـطيب . . } \\
& \text { ويتقدم الجارسون والمحـــاب الى عادل . . ثـهانيـة جنيهات . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. So } \\
& \text { ويتّول الـجرسّون } \\
& \text {. . } \\
& \text { و تقول عادل في هاع : } \\
& \text {. . } \\
& \text { ويقول الاجر سـون : } \\
& \text { • . } \\
& \text { ويتّول عادل وهو يككاد يبكى : } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { : لعادل }
\end{aligned}
$$

> ويقول عادل :
> . .
> وتقول فردوس :
 -

 !النصـالو 6 قائنة :
-

مبـُور
. .
وتقول فردوس :
أحسن • .

لفر درو س !
-

- . وبيقول + .

وتنـاطعها فردوس قـائلة :

- مشى و قتـه • . ل ووحى النتى نامى . .
وتعود أم نـو ية تقول :
..
له حق • • ولو ندفع له أجرة شـهر • تمنتـاشر جنيـه بسى • . وتنشـخـط فيها فردوس -

وتخرج أم نبو ية .
ثم لا تلمث أن تعود و تقف عند باب العـالو ن قائلة :


 عأُو . . . . . .
. . حز ح خ . .

تخْفـه تمتح ابتتســامتهـا . .
. .

و ويخر جان م
 ثم يقول
-
 ll هذا الـها

> - ار كب . .

وريقول عادل متلعثما :
. .
وتقول فرددونس بتهكم :
-

-
وتقول فردوس :
ويركب عادل بـجانبها فی السـيـارة ، و يقول :
-


$$
\begin{aligned}
& \text { •• . . . } \\
& \text { و تقاطعه فر فرو }
\end{aligned}
$$


ويقول عادل :

- وأقعد هنا على طول

وترد فردوس وهمى تاتـى الأسى :

نستعر انك تثعد مع واحدة رقاصة ؟
ويقول عادل :
_ ابد| . أبدا ..



جلباب من النسكروتة ، جالسـا في الصـالة . .
اوينظر اليه عادل فى هلع • وتسرع فردوس قالئلة :
 ثم تستعرد فی قسـوة: : - أصله عيان . . عنـه ألقلب . .
 ويقول خميس دون أن يتحرك من مـوكانه :
 ويظل عادل واقفا مرتبكا ينقل عينيـه بين فردوس وخهيس وتقول فردوس : . .

أقوم الصبح بدرى أدفع حساب الجزار ، وبتاع اللبن ، والمكو جى
وتقاطعها فردوس صـارخة :

- بأ

فتخخرج ام نبوية . . وتلتفت فردوس الى عادل قائلة : - الولية دى مجننانى . . انما أعمل ايه هـى الـحاجة الو الو حيده

اللمى ورثتها من بابا . .
ور عادل لا يز ال جالسا



 تحتر ف الر قص . . وأنها وحيدة ، ليس الها أحد فى الدنيا . . .



وكانت فردوس هى اول امـر أة في حيـاة عادل . .
ويقوم عادل فی الصباح سعيدا بالعالم الجديد الذى اكترد اكتشفه

تشـبع بـ نهـهـا .
 وهى لا تز ال مهعه في الفراش :
-
ويقول لها عادل :
. .


ويٌول عادل :
-
ثم بينطلت بالسـيـارة . .

النــيارة 6 و هما تصيتحان :
. . . . . . .

وينعود مـع فردوس اللى بيتها . .
ونى 'المســاء تقول فردو س لنعادل :

. . على الصـالة
ثم تغتتح حقيبتها و تعطيه خمسـة جنـيهات . . و" وخمر و جه عالـ

$$
\begin{aligned}
& \text {. . } \\
& \text {. . ابـه دول } \\
& \text { وترد فردوس : }
\end{aligned}
$$

- يمكن تعوز حاجة . . . وبعلين نتحاسب . . .

ويقول عادل :
-
وتقول فردوس :
وتدفع من الخخمسـة خنـيه . . . الصـالة تانى .

IVV
( دمى ودمو عى . (

- ثم تشثـر اله على الـم


. . Lernerner

- انشرب . . ده كو يس علثــانك . . .

ثم يقومان ويتخر جان سـويا . . ويذههـان الى ألكرأج . . وتقول
فردوس العادل :
ـ ـ ـ ـ
ويقول عهدل فو حا بالســيـارة: :
-
أصسحابى .

:

- ط ط



لفردوس :

المنيظل .


وتذهب فردوس وعادل الى الكابين . . و تصر فردوس على أن


وهكذا الى ان تنتهى الليلة . . وريعود معها الى البيت ؛ وهو يقود المسبارة .
وريندفع عادل في حياته مع فردوو س . . مغرورا بشــــبابه . .





ويذهب الى الصالة ليعود بفردوس . .


> ويقول له وهو متـجهم الوجه :

ويقول له عادل فی فرح : إن

- إسكت با بنى . . أما و قعت حتة و و قعة . .

ويبدأ عادل يرنوى لياقوت علاقته بغردوس ؛ مزهوا 6 فر فـا
وياقوت متجهم الوجه . . ينظر اليه فى احتقار ؛ ثم يقول :

- الناس كلها عار فة حكايتك يا عادل عادل . . و بيتككلموا عليك . .

ويقول عادل :

- بيقو والوا

ويقّول ياقوت :

- بيقو لوا ان واحدة وقاصة ضـحكت عليك . .
.ويقول عادل :
- 

 أشرف من أى واحدة . . أنا مكنتش مصدق أن فيه وانحدة تحب

اللدرجة دى . .

ويقّول عادل : - ولازم أفتح لك ؟. .

ووتقول فردوس :
ـ الأصول . .
وتخخـرج فردوس . . . ويبقى عادل فی البيت مع خميس . . . .
 الكومى . . . ويخسر عــادل . . . ويلاحظ عادل أن خميس يغش
 خــارته جنيهين يدفعهما من الخمســة الجنيهـات التى أخــنـها من
فردوس . . .

وأثناء اللعب يقدم خميس لعادل سيـجارة يلاحظ أنها غريبة ،
ويقول عادل :

- ايه ده . .

ويقول خميس :



 ثم تترك فردووس زبائنها وتأتى اليـه . . . وتطلب كوب . . . ويقول عادل :

اتنين جنيه من الخمسة . .
وتضتحك فردوس قائلة :

- ولا يهمك . .

وتجلس معه قليلا ثم تعود الى زبائنها . . ثم تذهب اليه . .
ـ استنىى لما تشرب كاس . .

ويقول ياقوت وهو يـنظر اليه فى احتقتار :

- انت مارْ ف انى ماباشربش . . . واللى أعرفه ان ما ما هعكش
حق الكاس . .

رو ينصر ف ف .
ويقول عادل لفردوس :

 لاول مرة يشرب الى حد السـكر . . حتسى تضطر فردوس أن تسـنده

> وهما خارجان . .

ويكون الخطاب قـد وقع من فوق البار على الأرض ، تلوسسه
الأ قدام . .

عائلة عادل فى التاهرة . .
أفراد الالعائلة فى حالة قلق لاتقطاع أخبار عادل . .
الأم تقول :

ـ ده ده بتاله خمس أيام مابعتشب جواب . . ولا رد علينـا . . دى مش عادته . . أنا مشى مطمنة . . يكون عيان ولا جرى لهحاجة. والأخت تقول :


فى جهنم اللى اسـمها مصر . .

ويقول الأب وهو يفتعل ضتحكة :
 وتتول الأم : ـ أنا مش مطمنة . . مشي قادرة أطمن . .
(1)

ويقول ياقوت فى هدوء:

- وآمال بتسـأل عليك . .

وويسكت عادل فـجأة . . ثم بيّول كأنه يقنع نفــهـ :

- آمـل لسـه صفيرة . . ما تنفعش الا لالـجو از . . . وأنا هــا أقدش أستنى لفاية ما أتجوز . . وهى ما تقدرش تستنـى لفاية

ما أقدر أتجوزها . .
وينظر اليه ياقوت فى شـنتة ويقول :
 عايش فى الصـانات ؟
ويتاطعه عادل فی عصبية :


 واحد تانى من الشدلة . . بتحشنى أنا . . . وكلكم حاسـنى انى . . . كلكم غيرانين منى .
ويسـكت ياقوت ، ويخرج من جيبه خطابا يعطيه لعادل : - ده جو اب جالك من ثلاث ألّام . . و كنت بادور عليك عانشان
أديه لكا . .

وئخذ عان
 جالسـة مع بعض الزبائن 6 ثم تقوم فـجأة كأنها أحست يضيع منها عادل 6 ثم تقترب منهما . . و ويقدمها عادل ليا قوت . .


- عن اذنك . . أنا ماشى بتى . .
ويقول عادل :

وِيذهل عادل ولكنه يسكت ..
ويقول الرجل :
 وتدخل ام نبوية لتقول :
 ويقول الرجل المتصابى كأنه اتعود على هذه الحر كات :

فردوس . . والأجرة دى تبقى كام . .
وترد أم نبوية :

- تمنتاشر جنيه . . ووله شهرين متأخرين . . وتقول فردوس :
- 

ويضع الرجل المتصابى يده فـ جيبه ويخرج عشرين جنيها ؛ ويعطيها لأم نبو بة قائلا

وتأخذ ام زبو ية الفلوس ه ، وو فردوس تقول : - والنبى انا مكسـو نة منكا قوى يا حامل بيه .. ثم تدخل أم نبوية وتقول :
ـ ستى . . البقال عايز الحساب . . . خمسـة جنيه بس . . ويخرج الرجل العجوز اثنين جنيه ، صامتا . . يعطيهم لنبوبة وهو ساكت . . وعادل ير قب كل هذا . . ويسـكت . .
 سـاعة الغداء . . وكل منهم يدفع إِجار الشـــة وحسـاب البقال

ويرد الأب :



 الجمعة مرة .. من شقاوتى . . .
وعادل منطاق الى آخره فـ حياته مع فردوس . .
وقد بدا يشـعر بالانهالك .. والانهالك يضطره الى الى أن يقبل على

اليه . . وبدأت تنتابه الحظات حزن وز وزه
وفى يوم قالت لله فردوس انهـا دعت أحد أصد قائها الى الغداء
عندهـ . . وأكدت له أنه دجل كبير في الــن . . . يقدم لها خـه خدمات كثيرة . . وينظر اليها عادل فـ ذهول ، ، ويقول : رتق ـيعنى أطلع انا من البيت ولا إه

- بالعكس . . لازم تفضل قاعد علشان تصدق ان ما فـا فيش بينى وبينه حاجة .. . واذا كنت مشن عايز بلاش نعزمه خالـو الص . .
 كثير ‘ ويحبشى زى بنته . . أهسله يعر فنا من أيام بابا .. ويرضى عادل . .
ويأتى الرجل . . رجل كبير فی السـن . . متصابى . . م من رواد الصـالات . . وتستقبله فردوس فی الصالون 6 ثم يدخل اليا اليها عادل . . مر تبكا .. حائرا . . عيناه مليئتان بالشكوك . .

وتقدمه فردوس اللرجل :
-

بالمسيارة الى الصـيالة لتشتركـ فى البر و فة 6 ثم يقود السـيـارة الى .



 يو جه اليه أحدهم كلمة واحدة . . . ثم يقول واحد منهم

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { ويقول الثائى : } \\
& \text { - خدنى معالك . } \\
& \text { ويقول الثالث : }
\end{aligned}
$$

- عن اذنك يا عادل . . استنـو ا يا جماعة . .

ويغهم عادل أن أصدقاءه يهربون منه . . .
 بأحد أصـــدقائه تشــاغل الصــلـيق عنه 6 ثم يقف الا امام اثنين من

 - بیقى ازاى

وريلقى له الـصديق المضرب على الأرض . .


 ثم يقول :

- آسف مش حأقدر ألعب . . تعبت . . ويترك عادل وواقعا علي الأرضي . .


الورق ..

وعادل سـاكت . .
وعرف أيضـا أن أم نبّوة هى أم فردوس . . وأن فردوس هـى
نبوية ذاتها . .

ولكن الانهاك بدأ يتغلب عليه . . و فردوس تغذيه بالمقويات . .





أنها أقوى منه . . .وامها تفرح لأنه يخر بها ، وتقول له :

- تسـلم ايدك . .









 الى انطلاقه . .
وفى يوم يـخرج من البيت في الظهــر مع فردوس ؛ وويو صلهـــ
- انت كـان مقاطعنى ؟
ويقول ياقوت :

ويقول عادل :
- يـنى ايه

ويقول ياقوت :

- يعنى أنا ناوى اطلع هـهندس . • وانت ناوى تشــــتغل فی . .
ويصرخ عادل :

.. $\quad$.
ويرد عليه ياقوت في هلروء
ــ اللى تصر فـ عليه واحدة رقاصة يبقى بيشتـتغل فى كباريه.
ويصرن عادل :

أنا اللى اصر ف عليها . .

دى . .

ثم بيتر كه ويبتعد . .



تستقبله فردوس وهو يترنح اممامها ، وتقول فى حزم :

- كنت فين ؟

ويقول عادل ولسـانه يترنح بين شفتيه :

ويقوم عادل وهو ينظر الى صديقه في حقد وغيظ . . . ثم يسـير
 وبين شفتيه ابتســامة مرتعشـة . . . ووتنظر اليه طوريلا كأنها تحاول أن تتعرف عليه من جديد . . ثم تدير ظهر ها له وتبتعد . . . ويلحقها . . .و هو يناديها في الستجداء . . .
وبعد أن تسـر طويلا ، تلتفت اليه فجأة ، قائلة وهى ترتع - أظن ما بقاش فيه كلام بينىى وبينك .
 . . وترد عليه بعصـبـية :

- مشّ عار ف ليه . . . البلاج كله عارف حكايتك . . وريقول عادل :
- أنا ماليش حــكاية . . ما عملتش أكثـر من اللى بيعملـــ
أى شاب . .

وتقول آمال وهى لا تزال ترتعش و كأنها تصفعه :

-
وتصرخ خمال :

حتى لو كانت رقاصة . .
ثم تنهمر دموعها ، وتجرى م من أمامـامه . . .
ويقغ عادل واجما . . عيناه حزينتان . . شـــفـنا
ترتعشـان بدمو ع مـحبو سـة صـامتة . .

ثم يسسير هنهارا الي أن يلتقي بياقوت ؛ فيقف قباله قائلا :
. غ خـ غ . . .

ووتتخر فردو انـو ش وهو واحم . . . .
 لم بالاثنـين جنيه قبل أن يتم اللعب .

ثم يخرج من البيت 6 ووينهب الى حانة في محطة الرمل تعود


 فيه . . وفى آخر الليـل ينخرج من الـحانة ويركب سـيـرارة أحل هؤلاء

الثـــبان 6 و يسـأله الثــاب . . .


وري̈ول عادل وهو يترسنح :
-
ويتول الثـاب :

- بيتنكم فيبن. ؟ ويقول عادل :

ع . .
وبقول الصديق :
 ويقول عادل :
ـ وتقول كنت فـردوس أصـحابي بتوع زمان • .

 . وتعول فردوس فی جزع :

 احنا الاثنـين .
ويضـحك عادل ضـحكة هستتيرية مـجنونة . . فتتجن به فردوس
 عليـه في حنو :

ما فيش حل حط ايده على . . باحبك يا عادل . . . . .

وتكو ن الخخمرة قد تفلبت على عادل فنـــام دون أن بیى كلام

. نائما .
ويسـتيقظ عادل هن النوم فـ المســــاء . . صـامتا . . تائها . . .
و فردوس تهم بمغادرة البيت اله الصـالة 6 وتقول لـه
-
ويهز عادل رأسـه بالآيجاب . . .
وتقول :

- أسيب لك العر بية . . .

ويقول :
وتقول فردوسى وهى تنظر أمامهها ：
• ．
ويقول عادل كأنه يحادث نفســه ：
－مهما تأخرت لازم أرجع له
وتقول فرد．وس فى ثقة ：

$$
\begin{aligned}
& \text { رويقول عادل كأنه يرد على شـبتح يـحادثه : } \\
& \text { - اوو الكلية ؟ } \\
& \text { وتتول فردوس : } \\
& \text { - وماله . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وتقول فردووس وهى راقدة في الفراشى } \\
& \text { ؟ . . } \\
& \text { ويقول عادل : } \\
& \text { - . } \\
& \text { ويكتب (" والدى العزيز ") . . ثم يلقى بالقلمَ قائلا : } \\
& \text { ـ } \\
& \text { ثم هلقى بنفسسه بين أحضـان فردوس ؛ وهو يقول : } \\
& \text { - أنا خلاص اتسسمـمت . . اتسـمـمت بيكى . } \\
& \text { وتأخذه فردوس بين ذراعيها: في نهم . } \\
& \text { 消米米 }
\end{aligned}
$$


ويعـجز الشـاب عن أن يشنـى عـادل عن عزمـه فيححماله الى محطة

و قــل التششطيب ：تكون فردووس فی قلت وهى هنتظرة عـادل ．． ثم تسـأل عنه الشـاب صـاحب السـيـارة 6 فيقول لنها انه أو صله المى
 －．المى مصر

وتتجرى فردوس خارج الالصـالة ك وتر كب سـيـارتها 6 و تذهب



$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { وينتتح عادل عينيـه 6 وينظر اليهـا : } \\
& \text { - . }
\end{aligned}
$$

ثم ．يحاول أن يفمضى عيـنيـه مرة أخرى ．．و لكنها تعود وتو قظه66 وهى تقول فی حزم ：
－
ويغتح عادل غينـيه مرة ثانية ．．اووتذوب شـخصـيتـه أمام قورة


نصف سـكران ：
．．
وتقول فردوس ：
－انت مالكش الا بيت وواحــــــ ．．．بيتنـا احنــــ الاتنـين ．．
ويسـتسنلم لها ．．：وف الطريت يقول كأنه بحادث نغسـه ：

وتنظا, اليه زذجه وفى عينيهـ ارتياح ، وتقول :
ـ أنا هثـ هطهـنه . . مثش هطهنه أبدا . . ويقول الأب :
ـ انــــ طول عهرك كده . . عهرك هـا اطهنتى . . الأب فى الاسسكندرية . . يسير على شـاطىء مياهى يبحث عن عادل . . ويتتبع فیى الوقت نفسـه أجسـاد النسـاء اللاتى يهملأن الثشاطلىء . . ويسير, هتباهيا برجولته . . الى الن الن يلتقى بياقوت 6 ويحاول ياتوت أن يتجاهله 6 ولكن الـيد كا كمال ينـاديـه . . و ويقف
 من عادن . . ويرد ياقوت نى تلـعثم :


جهاعـه أسحابه . .
ويسأله الأب :

- رحله فين ؟

ويقوز ياتوت :

- مثن عـارف . . هـ ماليشى . . ويقول الأب :
 ويقول ياتوت :
 باسـهـعـم بيتكلهوا عن مرسى هطروح
و يقول الأبب في حيرة :
- بسر ده كان لازم يرجع هصر هن عثر أيام . . وها بعتشى غلا جو اب . .

بيت عائلية عادل في التاهرة . .
 عاد من الاسكندرية وقال الن الن عادل اختفى عن الأنظلار وأنه يعيش
في بيت احدى الر اقصات . .



ويقول :

ايه . . الر قاصات بيدورووا على رجالة مشى على عيال . . . تلاقيــهـ سافر مرسى مطسوح . . ولا رشيد . . . ويمكن بعت جو الو الو اب وضاع فى البو سـطة . . ولكّن الوعة الزوجة ورالابنة لا تهدا . . . وتستمران

فى الو لولة . .
وأخيرا يقول السـيد كمال :

" "يسـتطرد قائلا :
-
وتنظر اليه الأم فى دهشـة :

- حاتلور عليه فين

ويتّل الأب كأنه يتهمها بالفباء :
 ياما كان لى أيام هنالـ . . . وبالمرة أشم شوية هو ا . . .

وتقول زوجته :
اويقول الأب :
19.4
( دْمى ودْموعى وابتسالهتى )

, بـداء إبنه يخفون عنه الحقيقة .. ويقول والد أسامة :



 ويتجهم وجه الأب ويهز رأسه :

- و والثه فـال يا سى عادل . . دهيه بأه اللى بتصرف عليــ، ,
ويتول والد أسامة وهو يحنى رأسه حتى لا يواجهه :

$$
\begin{aligned}
& \text { وبقول السيد كمال : }
\end{aligned}
$$


وبقول والد أسامة :
 ويقيل السيد كهال :
 للو احد يدور عليه فيهم . . . واله عال با با بیى عادل . . العغرابه الجيل
 على الواد وتنسيه عيلته واصحابَه ومستقبله .. . ده إنا لـا كا كت
نيَى سـنه الـو ع هيت رتاصه . .
 لن جيلهم كان أقوى وأمتن . . ججيل هبادىء .. ورجؤلة .. والجيل الجديد جيل هستهتر . . لا هم له الا الرتغص , . . . . 3 , . .
وفى المســاء يبدا السيد كهـل فى الطو انـ بسـالات الرقصى باحثا
190
ويث:ءل يانغوت :


 -. . . .



 دروسـه ، لــحادث أباه الذى يجلس على مائدة تريبة من المائدة التى
جلّس علـبا الـسبد كمال . .
ويـدهد كهال فيناديه فى لهـة :

- أساهب . . عادل نين . .

ويرتبك أسامة كها ارتبك ياقوت ، ويقول :

انـه نزن مهـر . . عن الذلك يا عهى . .


ـــــــــك والـ 'اسـامة ؟

- أيزه ..

ـ أنا والد عادل . .
ويقف والد أدسامة محييا وهو يقول :
 ويقطع كلامه ويدعو السيد كمال الى الجلوس . . ويبدأ السيد
 اتجه الى البار . .


وأنا حاحصله . . أوعى تخليه يخث . . .وقول له انى حا حا أحكيله على گل حاجه فى إلبيت . . خد بالك كويس . . 'و عى تخليه يعتب

جوه الصاله . . وحلاوتك عندى . .
وفى هذه الأثناء تتجه محانسين الى البار وتقف بجانب الأب 6 وتتول له وهى تدعى البراءة :
ــــــــــرنك بتـــّل عن عادل . .

- أيوه . .
- زهانه جاى . .

وتهم بالابتعاد ولكنه يهسك بها من ذراعيها وقد زادت نشوتهـ

- هو بييجى هنا كل ليله . . ؟
- تـريبا .
- بيقولوا انه عايث هع و أحـــده بتثـتغل هنا . . يا ترى

تعرفيها . . ؟

- أبدا .. لا عايثش هع واحده ولا حاجه . . ده نـــــه عيل

صـغير . . "ين ترضى تعيث بـاه . . . أهو بس بيلعب . . . انهـا الو احده هنا لو دبت ورضيت تعيثى مع واحد ، ها تحبثى الا راجل . .
ويعجب السيد كمال بحديث هحاسن .. ويستطرد نيه ..

عن ابنه .. وهو يدخل كل صـلة كانه خبير بهذا العالم بعرنـ
 ريقترب منه بائع الفستق ليضع أمامه طبقا ، فيقول له :





 ـانطلاقات رجولته . .
واخير' يصل اللى الصـالة التى تعمل فيها فردوس . . ويكون
قد انتثى بالخهر . . وتصطدم به فردوس شخصيا ، غيسألها
وهو ينظر الى كتنيها العاريتين :


وتقول فردوس وهمى تنظل أنيه نى تمعن :

ويقول كهالال
_ . . . .
وترتبك فردوس ، تائلة :
ـ أنا سـهعت الاسمم دد تبن كده . . استنى يمكن صـاحبتى

وتتركه فردوس ، وتجرى انُى زميلتها هخاسن وتههس فی
 .
ويقول الستيد كمال و هو ينظر الى محاسـن نظرة اعجـــبـ

. .
وتقول هحاسـن :
ـ ـــيته و'حده . . . لما أغير هدومى .
ويـأتى الجرسون • . ويطل النسيد كهـال فى ورقة الحسـاب . . .
 الحرسسون . . ثلكذه أخيرا يدفـع دهو يضحك . .
ـ بدـــــة . .
 لـا . . ولا يكاد يجلس معها حتى تدخل خادهتها قائلة :


> . .


- ولو يا سـتى تسيـيلنا عثر

وتنظر هـياسـن الى السـيد كمال . . ولكته يتغابى . . . غتقول؛ لخادمتها :
ـ طيب روحى خدى هن الثـنطه . . وتعود !لخادمة بـد تليل :

قتنظر ,حاسـن الى الـسيد كهال تائلة :
-
أهـى لسـه ها حاسبتث فیى الصـاله . :

ويبدأ فى التباهى برجولته وهـغامر اته السـابقة . . ويطل عليه وجه البازهـان . . وتقول له هحاسـن وهى تدعى التعفف :
. . . . . . . .
ويقول السيد كمال فى عنجهية : - ودى تيجى . . لازم تاخدى حاجه . . ده أنا عطلتك عن

ثــغاك . . هـات واحد ويسكي .
وتقول محاسـن وكأنها تأتهنه على بسر :

ويتول النسيد كمال ضـاحكا :

 وأخرى . . وبطلق كل حرهانه الطويل . . . وينسى كل هسـؤوليالتا - . وينتقل هو وهحاسن ويجلسـانِ على المائدة ، ويشـنترى لها طبق ;'انمستق . . و علبة السجائر . . و علبة الثشيكولاتة . . و واللعبة . . . و هیى فى كل هذا تتمنع وتدعى أنـنـ تنصحه حتى لا يخــر نقوده . . ونى هذه الأثناء بكون عـادل تد وصـل الى الصــــــالة • و أخبر البواب أن :ُردوس ترجوه ألا يدذل لسبب ها هام جد ينتظر ها نى النبيت . . ويحاول عادل أن يعرف اللسبب هن البواب



هحابسن يقدم لثها كؤوس الويسكى ؛ ثم يقول لها و هو مخهور :

وتثون محاسـن :

هـ بـيغتحوثـ لـي ه . .

ـ وتلتى لـه الـه
ـ ولا حاجث . . أقول لـه ايه . . . راجل تلبه حجر زى ده جايفهم ايه . . اضهطريت أسكت . . . وكده برضه أحسن . .
؟ . .


ويصدتها عـادل . .
وينقضى أسبوع ع .




. + $a_{a \sim .2}$


ونى ليلة ذهب عادل الى ألصـالة ووتف على البـاب وطلب من





r.l


- وادى خمهسـه جنيه .
 وهحاسـن تثكو ثـقـاءها وكدها . . . وتؤلف تصـة عن احتر افـا
الرتصى . . وكهـال يدفع . .


وتدعى أنها تسـأل المتحدثة عن عـادل . .

.
ويقول كهال :
- 

ثم يلف ذراعه حول كتف محاسن ، و وهو يقول :

وتقول محانـن :

ـ
ويقول كهـال و هو يلتصق بها با با با با با با

ويقبلها ...
ويقضى ليلة هـعها . .





$$
\begin{aligned}
& \text { أباء هكان كن و احد هنـهم . } \\
& \text { رتخرج غرنوهس هن الهـالة للقاء عـادل . . وتنظر فیه وجهـه . . } \\
& \text { تـائــة : } \\
& \text { - مالك يا عادل . . جرى ايه . . ايه اللى حصل . . ؟ } \\
& \text {. . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. . ت تعرفى حاجات كتير . }
\end{aligned}
$$

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

> الـع
> وبْهجرد أن يدخلا البيت • يلتِت اليهها ويصرخ فى حدة :
ـ أبوك وين . . . وأنا ايش عرغنى بـن بأبوك . .

وْيرد البو اب و هو يضحك دهـاخرا :

- هن أسبـو ع . .

- •

تم يلتفت المى البو اب يسأله نى ددة :


. . . .


- هن أسبوع • . يعنى هن يوم ها هنعتنى غردوس هـن دخون . .
ويقول الــو اب :
- 

ويصرنخ عـادل غى وجهه :

- .

ويقول البوب اب :

-
ويقول عـادل :
. .
وْيدخل الــوا أب . .


- .
 خذربى بيتى . . تذربى بيت أبـيـا . .
 عنـه . . ثم :غغلق حثيبته ويندفع خارجا • وثى تصرحخ
 ريقول عادل sهو يخرج ؛
.-ــرايح الدق أبويا . .


 ..

تَبلته ويتول نى صـو ت محثر ج وبين شفتيه ابتسامة هترددة : ـ أنا جيت يا بابا . .
ويزفع النسيد كمال رأسه ويرتبك عندما نتع عيناه على عانل -
...
وبنحنى عادل ويتبل وجنتى 'بُيه . . ويحاول الأب أن يستيغ
 _ انت كت نين
وبنظر عادل الى محاسـن نظرة غاضبـة . . تيعمد الآب يردد :

ويتول عادل لحماسن :

- أيوه :"بوك ..

ويقول عادل وهو يضع زجاجـات البارفان :

- وكان جباى يدور على نى الصـلـه . . .
- 



- أمال كنت عايزنى أسيبيه ياخدك هنى . . 'سـلمكك لهـ بأديه . . أنت نامى اني بحبك . . بـاندبك .. مبا اتدرش أعيث هن وتنترب هنه تحاول أن تغريه بنفسها لتنسيه ثورته ، ولكته يبعدها عنه بـنغن ، ويعود يصرخ خ :
- ومحاسن . . ايه حكايته مع هدانسن . . ؟
- 
- انتـ اللى هسلطيها عليه . .
- أسلطها عليه ليه . . هو صغير . . ده زاجل كبير ويعرi

> مو بيعمل أيه . .

 كويس . . طول عهرى بانجح . . و اتدنر أعرغك انك انك انتى الانى
 يدور. على وينتذنى هتك . . ثم يندفع الى الداذل . . ويلنقط حتيبته التى أتى بها ، ويجهع
 - بتعسل ايه يا عادل . .

( ويقول عادل :

ويتّول الِّب :




أسـثريح هن هسكم ثـويه . .


- تسـهح تقولى عـايز تقول أيه . . تاتـوطك حاجه . . تصرت



وبيقول عادل و هو يكا يـن يبكى :

قِياخدو نـلمسهبم . . و . .
وتصرخ الأب
.


وئزن゙
$\because . Y$

- تسهحى تـــيبينا ثـويه . .

 الويسكى الذى تركته . .

ويتنحنح السيد كمال ليسترد شخضصيته كأب • ثم يقتول غــ لـجهة غـانــبـة :

- اتكلم . .

ويتونل عـادل نى رتـة و هو يبتـسم لأبيه :

- أنا كتت غاطـن . . . سـاهحنى . . ويتّغل الوّب :
ـ و ورغت امتى انك كتّ غلطن ؟ ؟ ويقتول عـادن :

ويقول الأب في حزم :

وتنزل على هصر ، تطهن و الدتك و أختك . .
ويتّول عادل و هو يحاول أن يكون رقيتا :
دِيتول الأبَ :

ويتئل عـادل مبتسهـا :

إدى انت لاثيتنى . . نرجع سسو' بـأه . .
ويق: الأب دسـا :

$$
\begin{aligned}
& \text {. . بـس يا بابا } \\
& \text { : ويتا }
\end{aligned}
$$

, هو يقترض هن اصددقائه . . شم و هو يأخذ هصاغ زوجته ويبيعه






ونى الهباع يوتظه الثـيخ عهرا'ن وابنتاه . . وينتحون الكابين



- أت كنت مسافنر ولا ايه با عادل . .

ريّقول عادل :

- أيوه . . بسافرت . . سسافرت بعيد توى . .

وتدــأله البنتان :

- هـث حانـعنل ليله ، ونحجل . . وبيتسم عادل ابتسـامة هسـينة ، ويقول :

وبعد أن يغسل وجهه يترك الكابين ويذهب الى هنزل مديثة

 - خلاس يا ياتوت انـ رجعت . .

ويقول ياتوت :

- رجعت لعتـلك .. ؟ ؟

وبرد عاندل :

- رجعت لدـايو، .




:
- 


وتثولن هحاسس نى خبث :

- والنبى عادل شـاب كويس . . ومتربى . . إمال لو شــت

العيال التأييّن تقول ايه اثـرب . . وتقدم له الكأس . .


ويكون عادل تد خرج هن الحـالة وحمل حتيبته اللتى تركبا عند

بيتها ، وتناديه :
...
: ويصرح غيها :

- أبسدى عنى . . مثش عايز اثشوف وشـك بعد كده ه . .
 ! لـ
- 

ويتخيل عادل زهو جالس فیى سيارة اللتكسى 6 صـورة أبيه يْ هو


- .

ويقول يـاقوت :
-- بس لغـاية هـا نفكر . . تسيب الكابين وتيجى تقعد هـعايا هنا دى . أحسن سـت نردوسس بتأعتك ترجع تطلعك فوق الثنجره و المره دى . . تعرنش تئزل
ويقول عـادل نى استسـلام :

## -

 ويذيع ياقوت خبـ عودة عايل وسـط ثـلـة الأصدتاء 6 ويلتفون حوله ضـاحكين له ، ويداعبونه بقصته هـع فردوس ولكنـه يتول لهم

 لا يلقى بتفـسـه فی تجربة أخرى ، وأنها تجربـة هعرضى لها أى شـاب فى هسنـه 6

;ريت:

 . . .

ويقول مدحت • و هو شـاب هغتولو العضـل : -
今يقول وســدم :
 . .
. .

قيد
. .




ويتول يـاتوت :

 الحتيتـ
ريقتول عادل :
. . .
ويتول ياتيت :
-


- أبويا . . و لازهم أنتذه . .


ثيقتول يانتوت :


ويتول عادل :
- لازه ينزل .



$$
\begin{aligned}
& \text { 任 } \\
& \text { - } \\
& \text { ثم يقتـبـ حسالم تـائلا : } \\
& \text { ـ } \\
& \text { رقيقترب الثانى تائنا : } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

كل منـهم يدخل الحلقة تـائلا :
. أنا عـادل . .






ــ ازاي . .

 . .
وتهر

ويقول عـادل :

ـ أحلفلك . . وحياتك . . انی ما بفكرش الا غهى أبوبيا . .
ويقول يـاتوت :


 للـ, لأد...



وُـــخب . . وكذير من النعليتات . . ثم يثول ياتوت :
. أنا غـدى اغتر أ


بـاتتز اهـ ه . .





$$
\text { نى حير } \times \text { ثم تقون : }
$$

- بـاى . . ثـنيـه . . دى أـ نيتا . .
:
- بسى . . وتـعت بنغــهـا . . بينا بـا رجـاله . .


 . .


ويقول عادل :

- . وتقول غردوس :
 ديقول ياتوت" :

 - وأنا هالى وهالن محأـبن . .
ويتول عادل :
- انتى اللى سلطيها على أبويا . . هـنيثن لازهـه إنك تخبى دلوتتى . . خلينا نتكلم بصر احة . .

 سلطتوها عليه ، كان همكن تالخد هنه حاجه الا اذا كان عايز هـ يديها . . أنا كل اللى طلبته هنها انها تثـفـله عشر دتائق لـفـاية ما اتدر أتصـل بيك وأتولك ها تدخلش الصاله . . العثر د دتا بأق بتوا أيام .. و والكأس بتى هيه . . ومش محانـون همى المسؤوله . هو المسؤول . . مـتـ راجل بيخثى الصـاله كل ليله ، وبنشتغل عليهم

كلهم . . انما ها حدث بيقع الا اللى عايز يتع . .
 حتائق الحـياة . .
ويقول يانتوت لفزدوس :

- والeهـل . .

وتقول فردوس كانْها تلّقى عنيهم درسا :
 ولا لحنطة .

- واذا رجعت .. ويثول عادل :
- ما تعرغنبش تانى . . تاطمونى كلكم . . أنا خلاص غتـت بـ يا ياتوت . .
وتعترض آمانُ وتنور . . ولكن ياتوت يطمتئنها ويتعهج لها . . وتضطر آمال أن ترافقق هرغمة . . وتترك الكابين وتخر ج وفى عينيها -•
ويخرج عادل وياتوت هن !الكابين ويتفـان على الثشاطىء . . . وهما ينظران الى فردوس وهى تجرى وأنراد الثـلة يجــرون كلغها
وترى نردوس عادل نتهرع اليه وترتمى فى صدره و ههى تقول :



افراد الثشلة بها ، وياتوت يقول لها :
- 


تفرض عليه كل ثشخصيتها :
-
ويتول عادل نمى هدوء :
-
وتنظر اليه فردوس بدهشـة ، ثم تجذب حقيبتها وتهم بـالثيانم
وتقول :
ـ ـ ـيب . . ـياللابينا . .


بالندن . . زهى تذكر أن أبـاهـا تـلال لها يوها :








 !لذإصة فى السر . . يرونها فى صورة أرقى وأنظف هن الصونزة . .


$$
\begin{aligned}
& \text {. . } \\
& \text { *) } \\
& \text {. . } \\
& \text { • . }
\end{aligned}
$$




 . . .






 السـاـعـة . . ونـعد سنـاعة اضشطرت أن تخرج هن الحفلة وهى تكاد تبكى، . . وسـسألتها شهير.ة :

- ; ايحه غين ؟

واجابت ليلىى والز هق و الثورة و الدهو.ع فى عيديها :

- لازم أرجح البيت . . أنا تلت لثم انى رايحـــهـ لدكتور
. .
ثم التفتت ليـلى اللى محهود تـائلة فـى ثورة :
الـــاحـة عثرة



. بـس انتى مجنونة . . تعدتى تعملى ايه للسـاعـة أربعه . .

> وأجابت لـلـى ذـاحكة :
..

وثـهـير ة لا تحب هذه الحياة . . انها لا تحب أن يكون فى حياتهـا

وبـدين . . أبقى موظف كـير بستبعتاثر جنيه غى الثـهر . . ولـه
 خهسـتاثر دبـنه يبتو أربـعين بـاكـــب كام غي اليوم هن البريدج . . على الأتل عثره جنيه . . . يُعني على الأتل تلتهيت جنيـه غـى الثشهر . .
وثـهتت كأنها ترى رؤوف نى صورٌ جد جديدة . . وتالت :






ولاستهرت المناتثـة . . تـيـطر على رؤوفـ هي نوبة لا تلبث لا لن تختفى كما اختغت نوبات

رلكن الاهتحان . .

انه| Y تـستطيح أن تنتظر اذتفاء النوبة . .
3'استطـطاءت أن تستغل كل ذكائها وكل حبه لهـا الزى أن أتنعته


 . . .





بالباب • ودخڭّت البيت دون أن تتكلم . . و ألقت بنفســـهـا على فراشـها وكت . . بكت احساسـها بالفثـل . .

وخف بكاؤها وهى تستعيد كل ذكرياتهـــا هع رؤوفـ . . . ووجدت صسورة عـازن الجيتار أثـرنـ تقفز بين ذكرياتها . . إنه ناجِ . . s. . . أهـ رؤوف فيتنتل بين طرق النجاح قبل أن يصل الى تهمة أى



 تحبه . . . وتستطيع أن تنتظره وتتحهله . .

وبقى على الامتحان شـهر • .

وقالت لـه كأنها تتوسل اليه :

وانت لسنه ها ابتدتشى تذاكر . .
وقالل رؤوف هـهاخرا :
ـــ عايزه الحق . . هـاليثش نفدـ للاهتحـان .
. ايـه اللـى بتقولـه ده با رؤوف . . يـعنى ايه هـالكثى نفس . .
وتـال هن / خلال ابتسامته البساخرة :

- .
. . . ولبد أنه تتبعها بعينيه على الأقل لأنها جهيلة . . أجهل البنـات

وغى ليلة هن هذه الليـالى اندهجت فى الرتص . . . كان اللحن الر اتصس ينطلق نى أعصـابها الى أن نسيت تعمدهما التحفظ أنمأم أشرف . . ورتصـت يها تعودت أن ترتص . .




 الرتدر و وتنوا حولهما يصرخون ويثـهتون اعجابا بهها . .
وغجأة . .

رفـعت رأسها كأنها لم تكن تدرى بكل هذا . . ورأت أثرف

 كأنـا غـرضسها على أن تعود للرتصى . . . ولكنها جرت خارجة خـارج حلبة الـرقص . . و الناس كلهم بصـفقون لها . . . ينادونها • يهتفون

 وابتس.مت سـعيدة . .
أنها لم تتعهد هـا حدث الليلة . .
ولكن ما حدث حلو . . الفن حلو . . والإجاح حلو . . و . . . . وأثـرن . حلو

وتفرغ كلـ، لـه . . بـل انها أكثر هن ذلك كانت تتصنل بالمعيدين الذين

 النجا
 خاطرى • اوعدنى انه ينجح ؛ واو عدنى لما ينجح ان احنا نتخــل أصدتاء


 رلكن رؤوف كان 'أحيانا يختنى . . ويحتج بأى حجة ليختفى

ويبتعد ع:
وتعرف أن نوبة البريدج تد غلبته . .
وهى أيضا كانت تنتابها نوبة . . نوبة الجيتار . . فلا يـكاد

 بد . . انه :زداد نجاها . . الناس كلهم يتحدثون عنه . . . و الهـحف بدأت تكتب عنه . . والبـات يتهافتن عليه ، ويتعلتن بـه . . . و وهو يستطيع دائما أن يثـدهن اليه . . انه يعزف كأنه يدغدغ غ صـونـر هن


 كبقية اللـنأت المتهانتات عليه . ثم انها تخافه . به . . انها تعرف نسعغها نحو الموسيتى وندو النجالح . . .
 الناجح . . ولابد أنه لاحظ تعهده ها الابتعاد عنه دون بقيتة البـنات
 تـتـنـيع أن تجد الثىى= الذى تبنيه هع رؤوف . . . واهتز حبها . . .
 تعودت †' تبذله لـ . . أهـبح حبها حبا عـاطللا . . حبا بلا عهل . . . وخلال نترة شيرتها كانت تتبع أخبار عازن الجيتار أشـرف . . انه يزذداد نجلاحا وشـهرة 6 وتد كون فرتة هوسيقية خاصـة

 النسـئية . . ان اخباره أصبحت هن دأخبار النجوم . . نجوم الفن
 لا تحبه . . انها تحب رؤوف . . ولكنها تحس بأثرفـ كثوة تجذبها قو . . تجذبها هن ثـعرها . . كأن أصـابعه التى تتحكم فى أوتار الجيتار

تتحكم فى خصلات شـعرها . .
وسـامرت الى الاسكندريـة مع والدهـا والمها لقضـاء الصيف . ورؤوفـ لم يتخلصى بعد من نوبة البريدج ولكنه أضـاف اليها نوبة سباقق الخيل . . و هو يجلس بجانبها على شـاطىء عـايدة فهـ المنتز ه بدرشس ويذاكر جداول سباق الخيل . . ويختفى بعد الظهر


البريديع . .





Ir

لا تههه
وتحاول أن تو تفـه عن الحديث . .
ذاكر يـا رؤوف . . كفـايه كلام بأه . . .
ودخلت ثـهـيرة الاوتحان . .
ونجحت . .

س.تط رؤوف غـ الامتحان . .




## 米 米


 كا، شىء ذيها حتى حبها لرؤوف . . انها تحبــه . . . ولكنها تؤمن

$$
\begin{aligned}
& \text { •یِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { إلوتحان ونجاح رؤوف }
\end{aligned}
$$

أْن تخنى شـيئا .

ـ وصـاح هحمد هن الداخل :
ـ خثى . .

ولم تفتح سـنية الباب ، و عادت تنتر عليه ... و عـان محمد يصيح :

- خثى يابت . .

وتالت دسنية هن ور اء البـباب وهى هرتبكة 6 خجلة 6 هـفتاظة •
ــ الهدوْم يا سيدى . .

اونتتح محمد الباب نصف فتحة 6 وأطل برأسه 6 وقال :
-- دينطفى

ومدت سسنية يدهـا اليه بملابسـه الداخلية 6 و هیى تكرر فى خفر :

- الهدوم يا سيدى .

ويُُخذ هحمد الهدوم و هو يحاول أن يمسكك يدهـا ليشدهما إلى داخل اللحهام 6 ولكنها جذبت يدها هنـــه بسرعـة 6 وجرت إللى

- المطبت

ولمحتها سيدتها وهى تجرى إلى المطبخ 6 نعادت تصيح
 وعادت إليها سنية . . وقنـت على بـاب غرفـة النوم وهى تتنهد . .
 ياله حضرى الـششا لفاية سيدك الكاكير ما ييجى • . وتعالى تانى •
 تاجر منيشاتورة فى الموسكى . . تعود الا يعود إلى البيت الا بعد
منتصفت الليل . .

وانتهت سنية من اعداد الـثــاء ؛ وسسهعت نداء ســـيدتها ،
.

## rro

( دذمى وذهوعنى وابتسامتى )

وتامت :ــــنية تترنح نی هثـيتها . . وأثــعلت وابور الجالر ووفــعت فوته صفيحة الماء . .

وصرخت فيها سيدتها :

- .

وبدأت دسنية تكنس هن جديد . .


و وألقت نسنية الكنـسـة نى غيظا 6 وذهبت الى مسيدتها . وتالت الــيدة: :

- ـسيدك الـــغير دذل الحهم ؟

رقالتّ سـتية فى تهالك :

- أيوه يا سـتى .

ڤتُالت سكينة وهى تبتسم نهى خبث :
........ طيب روحى ثـوغي يهكن يكون عايز حاجه . . و لا عـايز حد وـــا نـهره . . أصلى انا هثى تادره . .
 . . وصرخت فيها سيدتها :

. . .
وِظلت سـنية واقنة هذهولة لا تجيب . .
واوــتطردت السـت بـكينة تانلّة :
 خدى . . ناولى نسيذك الهدوم . . .

وذهبت الى !! الحمام ووتغت تدتقر على بابه . .

 ونجأة أفـاقت سنيـة على سيدتها و اتقفة اهماهـها ترفسـها برجلها
وتصرن فيها :

ونايهه زى الميته ....

ونظرت سنية إلى مسيدتها وتد اثــتعلت غيناها بالنار ．．．نار
 ودنـعت الطفل فى صدر بسبدتها ．．صـائحة ： ـ خدى ．．نيميه انتى ．．أنا خارجه ．．
واندفـعت سنية نحو باب المطبت المؤدى إلى سـلم الخدم وعسيدتها تصيح وراءها ：
－رايحة فين يا بت ．．
ثم لان صوتها 6 وتالت فى صوت اقرب إلى التوسل ：

وخرجت سيدة من البـبا ．．
وخرجت سيدتها وراءها ：
ـ ــ ـيب استنى لما انده عم عبده البواب يأخدكَ ．．
ولم ترد سنية ．．صعدت المسلالم كالمجنونة ．．
وتمتهت سيدتها
ــ طيب و الله ها انتى و اخده ولا هليم من هاهيتك ．．
半 大 布
 الـسظوح 6 وخبطت على بابها وهى تصيح ：

وتالت سكينة وهى تناولها ابنها الصفير إلذى يبلغ شهــره الثانيـة ولا يكف عن الصر ان ـ خدى نيهى سيدك الصفير ． وقالت سنية ：
 وصرخت المسيدة ：
 بعضها ．．خدى نيميه الحسن أنا هلكت ．．．واول ها ينام ناهمى انتى


على اديه وهو بيتمثىى ．．فـاهمه ．．．هثى تناهى زى القتيله ．．．
 وذهبت به إِّى المطبت 6 وغرشت اللحـ وجلست عليه والطفل فوق ركبتها تهزه لينام ．．．．والطفل هفتا ونت
 وها كادت تففو حتى بدا الطفل يصرخ و ．．ونتحت سنيـة عينيها ． وبدأت تهز الطفل وهى تنظر اليه كأنها تهم أن تخنته بعينيهــــا

و همى تريد ان تغلم ．．．و الطفل يمرخ ．．لا يكف ع عن الصر انخ



 الطثل الذى تحمالع على ركبتها ．． ومالت برأنسها فُى جلستها ．واحلام هزعجة تلاحةها ．وصر أخ

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { ثم القت نفسـها على صدره و قالت : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و قال منعم وهو يز فر أنفاسـه : } \\
& \text { - أيوه يا حبيبتى . . اللى يريدكا أهمنيـه . . } \\
& \text { وقالت سنية : } \\
& \text { - . } \\
& \text { وأعطته شغتيها . . } \\
& \text { وقبلها . . واحتضنها وانها الى صدره . . واستسـلمت له في اعياء } \\
& \text {. . و بينمها هو يقبـبُها ، نامت . . } \\
& \text { ويقظها منعم وهو يبتسـم : } \\
& \text {. انتى نمتى . . } \\
& \text { واستيقظت سنية ، ،و ضحكت قائلة : } \\
& \text { - مشـ قلت لك انى تعبانه . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و قالت : } \\
& \text { - أقوم أنزل أنام عند عم عبده } 6 \text { أحسن يقول لى كنـت نايمه } \\
& \text { وقبلته ، ونزلت وعلى شـفتيها ابتســــامة . . كأنها نسـيـت كا كل }
\end{aligned}
$$

و ـ


بيجاها ويهسك فی يده كتابا . . و وتالٌ دهشا بهجرد أن ر راها :

وتالت سنية وهى تدخل اللـفرفة لاهثة ، وتلقى نفسـها على
الإزريكة الاسستامبوللى :
 دول نانس ها عندهمثش تلب . . حايموتونى يا منعم . . كفرونى وكنروا عيثـتى . .
وتال هنـعم وهى يلقى الكتاب من يده ، ويجلس بجانبها : - بس انتى الستحملتى كتير يا دسنية . . ومشى فـاضل غير

انتليل
وتالت دسنية وهى تبكى
ـ خلاص . . . مثس تـادره استحمل ولا كثير ولا تليـل . .
 وتالل هنـم :

- بس ده هثى فاضل على الامتحان غير خهس أشهر . .

وقالت سنية :

 واحده . .
وتـال منعم فی غيظ :
-
ده هاضلن يومين اتنين . . دلوقتى هثُ حايدولكَ هـاهيتك " . . وتالت سنية :

ونزلت على السـلم وأحلامها واضـحة أمامها ．．وضوح النـو النور
 ـ

 كيف تعاملها ．．و قال عم عبده ： ـ ما أنا عار ف ست مافيش فـ قلبها رحمــة ．．．طيب خشـى


الدور الثالث طيبين ．．وحايلدوكى ماهية أد ماهيتك مرتين ．．
وعاد عم عبده ينام على الدكا الـنة أمام البو ابة ．．
ودخلت سنـية الى النر فة التى تقع تحت السـلم ．．
米米米
كان سكان إلدور الثالث ．．．زوجان مر ينقض على زواجهمهـا أكثر من عام ．．دائما الثــجار ．．．وست فـو فيفى شابة دلوعة تقضى

يو مها كله أمام المر الما ．．تحادث أمها فى التليفون بالسـاعات ．．．．．

 دوسيهات الشر كة ．．
 ورسألت سنية فى بسـاطة ：
 و قالت سـنية فى نفاق ：
－حلوة بس يا ستى ．．دى العمارة كلها تشهد بجمالك ．．

الى اليسطوح لتبحت عنه وتحييه ．．ثم حادثها وهمى تنشر إلفسيل
 وأن أباه يرسل له ستـة جنيهات فـ الثـهر ．．．وفى يوم رأته حزينا
 ذهبت الى سيدتها وستحبت من مرتبها ثمن الكتاب ．．．ويومهـا








- با حبيبتى يا مراتى . .




 وكان أحيانا يداخلها الشتــــاك ．．أوولا تصـدق نفسهيا ．．هــلـ


 وتصبت حرم الأستاذ عبد المنعم ．．ويومها ستأتى بينت صغ صغيرة
 ．．．．

مكتبه ، الى الفراندة التى تنام فيها ســنـية ، ويشــكو لها مبن
 حذر ، وتغطى سـا قيها بطر ف قميصـها ..

 ,وأحست أنها شخصـية هامة فى البيت .. وأحـيت أنها لا تقل عن وأصبحت تتجرأ وتطاب منها بقبة تلم الروج القديم . . منها ايشـاربا قديما . . ثم بدأت تنظر الى زجـاجـا الـة العطر الــنى ت:تعطر به سيدتها . . انها تريد قطرة من هذا العططر تضعهـا خلف الف


 . . . ولكن زجاجة العطر تزغلل عينيها .. والالغراء يشّتد . . واخيرا
 لم تره أبدا يحبها كل هذا الحب . . وأهـــحت تسرق قطرة عطر كل يوم .. قبل أن تصـد الى



العطر تخف رائحته ..


منعم . . سووتيان . . اشارب . . منديل . .

انها ليست سار قة . . انها فقط امر أة تحب ..

وهن يُو م ما شفت حضرتك وأنا نقسى أشــتتعل عنل السـت الـحلوة
ان فيفغى مـجنوزة بسحما الها . .

وبعد ثلاثة أيـام قررت لمسـنـية مـاهية خمسسـة جنيـه . . و فر حت . سـنــة
والأستاذ نـيـل • ينظل الى سنـة نظلر ات تحتـار فيها • أحيـانا ترى نظر اته تسـقطـ على سـا قيها . . وأحيانا تحسى بنظر اته تلمــع ظهرها . . وأخـيانا ترى فى عينـيه نظرات مـحترمة هـادئة . . . وهى لاتســتططيع أن تحـدق أن زو جا جليدا لفتاه جميـــلة ، يمكن أن


تتـجاهل مـطانى نظراته . .


 بأنها دســــان قة . . و . . و . . ووبكت فيـفى ، و اتصـــلت وأمهــا
 وجاءت أم فيغى . . و وو قفت في وجه سـكينة . . ترد على الكلمــــة
 . . .

وكانت أم فيـفى تلـخل دائما فى المشـاجرات التتى تتع بين فيفى
وزوجها .
ثم أصستحت سنـيـة تدخل إيضا . .



بهد أن تنام زوجته . . و يطيل معها الحديث . . ونخـراته أصبتحت . أكثر صراحة




 وانتهى منـعم من امتـتحانه . .

. . .
لا أحد يرد . .

الىى عم عبله البو اب . . فأخبر ها أن الأستاذ منـعم قد جمع عفشـهـ ودنع متأخر الايِجار . . وعزل . . .
. . وبهتت سـنـية
جنت . .
وصعدت تجرى الى الشقة التى تعمل فيها .. و . .
وعم عبده يصيح وراء اءها سـاخرا :

- انتي كنتى فاكره انه حيقعد لك . . . ولا فاكره انه حياخدلـ
. . معاه
وتكورت سنية على أزض المطبخ . . جالســــة ســـاهمة . .
 تسـهوا . . و جاءت فيفى ورأتها وسألتها : ـ مالك يالك سنية ؟. وقالت وعيناها زائُنتان :



 لها وهو يضتحك :

 وبهتت سنية و قالت :
- وأنا مالى .

وحاول الأمستاذ أن يـجعلهـا تعتر فـ بأنها سر قت الكـــرا فتة ك ولكنها لم تعتر ف . . وأخير ا قال لها :

وابتسـمت سنيـية وسكتت . .
وهى سعيدة في هذا البيت .
سعيدة حلا . .
والمشـــاجرات تزداد اين الزو جين . . و كلاهما يشكو لها . . والحماة تدخـل . . وتزغر الى سنية بعينين ساخطتين وسهعتها

- أنا البنت دیى مش مطمنة لها . .
وردت فيفى :

ولاحظت سنية أن ســــيدتها تتكلم فى التليفون كثيرا • . ريما
كان لها عشـيق . .
ولاحظت أن الإستاذ نبيل أصــــح يكرد التسـلل اليى الشُرفة
 ．．．．
米米米
ونم تعد تدرى ما يحدث ．．
وتغيرت سـنية منـ الصـباح التـالى ．
ولم يعد يهمها أن تعطى للأستاذ نبيل ما ما يريده منها ．．．تعطيه في اهممال ．．كأنها تحتتره ．．．وتعامله بقسـوة ．．وتطلب منـه فـ
．ولم يعد بهـهـا أن ترضى سيلنها ．．．انها ترد عليها بغظاظة ．．．
وتهمل فى عمالها . .

وفى يو م تشاجرت فيغنى مع زوجها ．．．وتدخلت سنـية ون و وقفت
 تحرص أن تقف على الحياد ．．تسـمعهوها دون أن تبلى ونى رأيها ．． وثارت فيفى وصرخت فى زو جها ：



بالليل－ويذهب الى الخادمة 6 وانها مصرة على الطلاق ． و قالت الأم ：

اطردى الخدامة . .

ور قامت الأم 6 وطردت سنـية ．．
 وقال لها ضاحكا － rrv
_ تعبانه . . تعبانه قوى . .
و قالت فيغى فى أثـفاق :
ـ طـيب خديلك اسـبرينه . .
و قالت سـنية ساهمة :
. . . حاضر -

وهى تغكر ．．تفكر في عمرها النـى ضا ．．．
في كل ما فعلته اله ．．فى قلبها المصدوم ．．．．
والليل بز حف ．．
و قامت فی هلـوءء و قد نام كل من فی البيت ．．و وبيل ثابتة ．．．

وأمسكت بعود الكبريت ．．．وقرأت الشههادتين ．．و هوست اله اله
لا يسامحاك يامنعم ．．．．
وفى هذه الاوظة دخل الأستاذ نبيل ．．
وو قف على باب المطبخ ．．ورأى سـنية مبلولة ．．．ورائحـة الغاز
تفوح منها ．．
و قال فی هدوء ：
－بلاش يا سنية ．．ما فيش حـي حاجة تستاهل ده كله ．．
ولم تـردهعه سنية ．．
وولم ترد ．．
وبسرعة هجم عليها الأســتـاذ نبيل ، وأطفأ العود ．．ثم مز الـو ثوبها حتى يخلصها منه ．．وجســــه ها يرتعشى من تحت الثوب

المهز
وانهارت ．．
وألقت نغسـهـا يين ذراعى الأستـاذ نـيـل ．．

والتجارة يجتمعون فـ شتة فى العمارة المجاورة .. ابن صــاحب الشققة وصديقاه . . يذاكرون دروسهم . . . وكان لهم صـريق رابع
 وهو ابن موظف كبير . . اسمها حاتم . . .

 الأصـدقاء الثالاثة هع البنات على ان يدن فعن خادمتنهم سـنية الى التححدث مـح حاتم فى التليفون على اعتبار انها صديقتهن . ويغرح الأولاد والبنات بالفكرة . .
 فى التليفون . . وتأخذ سنية الأمر بيســــاطة وتحــادنـانه وتلدعى أن اسـهها شهيرة . . ثم تحادثه مرات كثيرة . . . ثم تأخذ نمرة تليفون نـه في بيته وتحادثه فيه .. ثم أصبحت تـحادثه دون أن تطلع بنات العائلة . . والم يكن هنالك شىء يدفعها الى حديثه سوى الزهق . . كلما زهتت بالليل . . حادثته . . وحاتم بداُ يغوى حديث سنية . . . وربما لاحظ انها لا تتحد كبنات الانوات . . ولا تعرف بنات النادى الأهلى ولكنـ كان كان فـ

 كان انتظاره لها في التليغون يدفعه الـي ألى أستذكار دروسهه . ويبعده
عن أصدقائه الذين يسـخرون منه . .
وهو يلح فـ أن تقابله . .

وأخيرا يتفق البنات مع الأولاد على ان تذّهب سنية لمقابلته . وترضى سنية بعد تردد . . لقد اصـبحت تشتق على الى حاتم من

في الثشغل . . تنزل هى الدوز الثالث وتطلعى انتى السـادس . .

 لـّحياة . . وأكثر هدوءا . . وأصبحت أكثر جرأة . . . ويســـيطر
عليها أحسـاس باللامبالاة . .

وكانت العائلة التى تسكن الدور السـادس مرحـه، مكونة من زوج وزد جته وثلاث بنات . .
زينب . . فتـاة خيالية تعيش فى أوهام الحب ، تتغى طــول
يو مها تمثل وتعلد ممثلات السـينما . .

احلام . . فتـاة تدعى الثقافة ، طالبة في الـجامعة ، تضـــــع على
عينيها نظارات رغم أنها ليست فـ الـا حاجة اليها . . وتقضى يومهــا ونى يدها كتاب 6 وتتحدث عن عن الأدباء الانجليز . . .
ليلى . . فتاة تبحث عن زو وبدأت سنية تعيش في مرح العائلة . . زينب تحاول ان ان تشر كها
 واحــلام تحاول أن تثقعها وتثر أ لها الكتب . . . وليلى تط'عها على أسرارها وتكلفها بأن تعاكس حبيبها حتى تتأكد من أخلاصــه . .
 مغازلات بريئة . .
واحبت سـنية العائلة رغم كثرة الثشـــنـل . . فكل بنت تكلفها
بشىء . . و كل بنت لها نزوة . .

والتقت سنـية على سـلم العمارة بالاْســتـاذ نبيل الذى كانت

 والبنات الثلاث يغازلن ثلاثة شـبان من طلبة كلية الهندســـة

$$
\begin{aligned}
& \text { وانم يطلعو ا ســنيـة على ها دبروه . . . قالوا لها انهن فـ انتظلار } \\
& \text { ضيو ف . . وأن عـيها أن تغدم لهم الشاى . . } \\
& \text { واجتمع الأصدقاء والبـنـات . . } \\
& \text { ودخلت ســنية وهى ترتدى زى الخادادمـات تحمــل صينية } \\
& \text { الشاى . } \\
& \text { وما كادت ترى حاتم حتى تجمدت . . } \\
& \text { وقفز حاتم واقفا فاغرا فانـاه . . } \\
& \text { وقالت ليليى سـاخرة : } \\
& \text { - جرى ايه يا حاتم . . انت تعرف سنـية خادمتنـا . . § } \\
& \text { وضحك النـبـبان . . } \\
& \text { ضححكات كثيرة قاسـية . . } \\
& \text { وو قعت الصــينية من يد سنـية ، وتحطمت على الأرض . . } \\
& \text { ثم جرت الى المطتخ . . } \\
& \text { وأفاق حاتم من الصدمة وجـرى وراءهـا دون ان 'يسـتـأذن } \\
& \text { أحدا . } \\
& \text { وصر خت سـنية وحاتم يحاول أن يمســك بها فی المطبـخ } \\
& \text {. } \\
& \text { وقال حاتم : } \\
& \text { أنا مايهمنيشُ انتى ايه . . كل اللى يهمنـي انى باحبك . . } \\
& \text { و قالت سنية بين دموعها : } \\
& \text {. . } \\
& \text { و قال حاتم : } \\
& \text { ـ أنا مستعلد أتجوزكُ يا شهيرة . . } \\
& \text { وتقول : } \\
& \text { - بس أنا مش شهيرة . . أنا سنية . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ويجتـع البنات ويلبســن سـنية ثوبا من ثيابهن } 6 \text { ويعتصن لها } \\
& \text { شعرها ويضعن لها المساحيق ، بـحيث تبدو كبنت ذوات . . } \\
& \text { وتذهب لمابلة حاتم الذى كان يقود سيـارة العائلة . . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لقد كان فر حا بمقابلتها . . } \\
& \text { وتعددت مقابلات سنية وحاتم و ماتم } \\
& \text { وبدأت سنية تميل اليه وتنسى حبيبها الأول منعم . . و الكن } \\
& \text { كان المقلب يقلقها . . كانت تخاف أن يكتشــف أنها خادمـهـة . . } \\
& \text { واستطاءت أن تقنعه بأن يبتعد عن أصدقائه . . حتى لا يكشغوا } \\
& \text {. . له عن شـخصـيتها } \\
& \text { وبدأت هى ايضــا تقابلة دون أن تخبر البـنات وكانت تقترض } \\
& \text { منهن ثيابهن فى مرح •• تبتكر فى كل مرة قصة حتى يتّرضسنها ثوبا } \\
& \text { تخرج به لمقابلة حاتم . . } \\
& \text { وأحبها حاتم . . } \\
& \text { ورفع الحب من شــخصيته . . بدأت تتميز فى تصر فــاته } 6 \\
& \text { ويتفوق في دروسـه . . حتى أبوه غير رايه فيه . . } \\
& \text { ولاحظت البنات والأولاد أن حاتما وسـنية قد ابتعدا عنهم . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لاحظت البنات أن ســنية تخفى عنهن تصر فاتها .. . ولاحظ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و قرد البنات والأولاد أن يخمو ا خاتمة للمقلب . } \\
& \text { وعر ف البـنات أن أباهن وأمهن سيذهبان الـى زيارة عائلية . }
\end{aligned}
$$

ـ ـ لا . . أنا حادور على عمارة تانية . .
وتذهب حاملة ملابسها . . .
وتمر على مكان لقائها مع حاتم ، وتراه مبن بعيــنـ واقفا فى انتظار ها ، ولا براها ها . .
ولا تذهب اليه . .
تستتمر فـ سير ها . .
وتختفى بين العمارات الكثيرة الضخمة .. . وفى كل نافذة من نوا فذها رجل بطل عليها . .

$$
\begin{aligned}
& \text { و وقال حاتم : } \\
& \text { - مههما كان اسماك . . مستعد أتجوزك . . أنا باحبك انت } \\
& \text { مش باحب اسمك . . } \\
& \text { ة الجواز .. الأسيـياد عمرهم ما يتجوزوا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الخدامات .. } \\
& \text { ويستمر الحوار . . } \\
& \text { وتهدأ سنية مرة واحدة ، وهى عصبية ، ثم تقول له وهى } \\
& \text { تنظر اليه كأنها تودعه : } \\
& \text { - طيب استنانى مطرح ما بنتقابل . . بعد نص سـاعة . . } \\
& \text { ويخرج حاتم . . } \\
& \text { وتدخل البنات ، فيرين سـية تجمع ملابسـها .. } \\
& \text { وتقول زينب : } \\
& \text { - انتى زعلتى يا سنية . . } \\
& \text { وتقول سنية : } \\
& \text { - لا . . احنا مش كنا متا لـنفقين على كده . . } \\
& \text { ويححاول البنات أن يتنعن سنـية بأن تبقى ؛ ولكنـها تصر على } \\
& \text { ان تذهب . . } \\
& \text { وتقول احلام وسـنية تخرج من باب المطبخ : } \\
& \text { - } \\
& \text { ثم تبكى . } \\
& \text { ويبكى البنات الثلاث بحرقة . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ويقول لها دون ان ينظر اليها : } \\
& \text { - الجماعة اللى فى الدور الخامس عايزين خدامة . } \\
& \text { وتقول سنية : }
\end{aligned}
$$

| -17 شفتا | - |
| :---: | :---: |
|  | ب - ب بائع الحب |
| 1^-1^ | - |
| 19- بئر الحرمان | ¢ - المطريق المسـدود |
|  | ى - |
| - | - 7 |
| - | - V |
| rr- |  |
| - - ${ }^{\text {- }}$ | * - - منتهي الحب |
| ro- الرص | ' |
|  | 11-11 |
| ارقص | TYا |
|  | ¢ |
| - ${ }^{\text {- }}$ - |  |
| - r9 الرا | 10_ انف وثلاث عيون |

ر د 9VV التر قيم الدواعـى


الثمن •ه ق قرشا
داردمصرللطباءة
سیيد جودة السشار وشركاه


[^0]:    
    
    
    
    

    وكتـت القصـة الطوريلة فى ءصـة شـينهـئية ؛ و أعطيتها للمنتج

