

Huml

ستيـهربوينتت


الآراءالواردةَفُى هذا الكتاب لا تعبر بالضروردَ عزتوجه الهيئة بلتعبر عنرانى المؤلفوتوجهه في المقاماباڭول

حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئةالمصريـةالحامة للكتاب.
بحظر إعادتالنشر أو النسخ أو الاقتباس بأية صوردرَإلا بالذا كتابى هنمرالهيينة/المصريـةالعامة للكتابـ. أو بالالشاردإلى المصلر.


الهيئة المصربة العامة للكتاب

رئيس هجلس الاددارة

رئيس الاجدارةا المركزيـة للنشر
د. سهيـر المادفـة
تصحيـح لنوى
أحهل الالذوتلى
متابعة
ستحر فتحجوب
سلسلة (الإيداعا'عرجى)
تصـر عن الهيتـة المصريـة العامة للعتاب ششهريـة. تعنى بتشر إبلأ الكتاب العرب من غير المصريـين

الكتابا ستيهر بوينت
المؤلف أحعىد زــن (اليـنز)


ص.ببTOTO رمسيس



(7-7) rontivn,
GENERAL EGYPTIAN BOOK ORGANIZATION
PO.Bon: 235 Ramses.
1194 Cornch Fil Nil - Bunlate - Cairo
P.C: 11744

Tcl: +(2(2) 257751 (x) Ev. 144
Fin: + (20) $257(41276$
website: www.egyptianbook.org.eg
E-mail: ketabgeboegmail.con
www.gebo.gov.cg

الطباعة والتنفيد
مطايِ الهينة المصريـةالعامة للكتابـ

## ستيمر بوينت

## روايـة

## أحمد زين <br> (اليمن)



## الهيئـة|المصريـة العامة للكتاب 2017

$$
\begin{aligned}
& \text { زين . أحمد } \\
& \text { ستيمر بوبنت/ / زبن . أحمد } \\
& \text { الكهيثة المصر بية العامة للكتاب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تدمك } \\
& -1 \\
& \text {-i } \\
& \text { YoIV / رقم الإيداع بدار الكتب } \\
& \text { I.S.B.N 978-977- }
\end{aligned}
$$

## إمبر اطوريتـا تبدأ من أسر ار عدن.

## ولسعرهلمرشل

$$
\begin{aligned}
& \text { لا يُكنكم أبدُاً أن تتصورُروا هذا المكان. } \\
& \text { لا توجد أية شجرة هـنا، حتى يابـــــة ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فعدن قعر بر كان ساكن ومطمور بالرمال البحرية. }
\end{aligned}
$$

## لكّلر رامهو

$$
\begin{aligned}
& \text { عدن عدن لك بحر تغرقي به } \\
& \text { يا من دخل لك نسسي حبيبه. }
\end{aligned}
$$

## من اللاكرالمعيه

 تـلافـت نظر اتكـما، وتـخيلـت المسـافـة بيــكـما ملبـلدة بـالضباب ، بغيـمة من غبـار أحـفر • في الواقـع صعب عليـك إدراك المـنــاثر ، التي انتابـلك








 وألو انها ونظافتهـا .



 الأزقة الضـيـقة لمارات كريتر القـديجة، ود كاكينها البـــيطة، المُمتمة قليـلا.

التــخص الذي تكونه هنا هو الـتـخص نفـــه الذي ثحـس بـه يـخفق


 الماين روود بـأغـو ائه وسياراته الفـاخرة .
ربعا لم تلتق عيــاك بعينـي الفـرنسـي ، طوال ما مضـي من وقتـ، ، إلا
 كيـانك كله يتدحقق ، ما إن تكن في منـز لـه .






 تتر جرج ج، وراء جففـنيه المطبقين، تـند عنهـهـا رعـشات دقيقـة . عنـد

 على فـعل ثنيء، فـقد حـتى قدرة تـخـيل أنـه يـفـعل نـــيئـا . ويرغبـ في الكالام، في أن يصسرخ، إلا أنه يـثـعـعر بفـمه جانفًا وملـيئًا بـعظام يـابـسـة .







 التفكير في أن يقذفها بعيلدأ.
 متـوتـرا'، وردها إلى ظـاهر يـديه، فرأى الـــمـش، تـلـك البـقـع الداكــة ،

 هذا القرار .















 الحيميـيائيـن؟ بضـع ســوات أخرى، كمـا قرأ في كتب تقترح طر ائق لمقاومة الزمن .





من خفة ، فوقَ جـسـده، يتهـل في تثنيـات رخوة، مثيرة للالشمئزاز .






روايـات و كتب في التـاريـخ والـــيـاسـة والاقتصــاد والأدب. كـم أحب


 سـأهـديلك، لآلىئ من مـطر . قــادمـة من بــلـد ، لا تـــــقط فـيـه الأمـطـار .







 فضـائـيـة عمـلاقة، تبـحـر في سلميم خر افي، بينــما يكـون يتـفر ج عليهـا ،

 وإيطاليو ن وحتى أفارقة.
ارتـاح لـلـتـعور الـذـي خـامـر0 ، حـين خـطـر لـه أن الـطـلال جـعـلت




هنا، حياته التي تنتشر في كل شبر من هذه المدينة . ليس هذا محجازاً،


 جبال شـاهقة وتلال جر داء، تثير الوحنــة .



 ورقة ثـم يـــرح في وجـه أفـريقي مـنـحوت قدامـه ، في قـطعـة من المـجر




 الـعـرش البـريـطـاني ورؤسـاء عـرب وأجانـب . وجال في بـالـه أنه قد لا لا









 نحو سنتين، ربـا أقل بكثير ، ويجحله قلقُا .
 ويـســولون على بـضـائعي خلال الخرب العـالميـة الثانـيـة ، وحـين دخلوا

 الـعبارة، المنـــحو نـة بـالـغطر سـة ، كـنـت قد فـز ت بـعقـد تـو كيـل شـر كة
 مفاتيح اللعبة التجارية والآجتماعية في هذه الملينـة .






 زيادة ، في الواقع هو لا يثـر بـه كثيرأ في الأوقات خارج فهـل الـتـتاء،

الفـصـل الوحيـد الذـي يؤثر أن يقضـيـه هنـا ، لكن خطـر له أن يرتـــف كوبّا منـه الآن.










 يوم ذاك ، ظهر في غاية الاختـلاوف.


 الـرومـان ومـلوك الـبرتـفـال وسـلاطـين التـرك ، وهـي تبـحـر في نـهارات
 يهـاجحموا سو احل عـدن ن، لاحتـلالهـا وتـــهـيـل نتل الحـرير والأفاويه من







 ويغوصـون بـأقدامهـم في الميـاه الضـحلة .
وحيـلأ يـرى النــاب نفـسـه يطـوّح بـهـا ، في مـهـب طرقَ مـجهـولة، ،






 الموقف نفسـه منـك وإن بلرجات متفاوتة .
فيـــا يـخـصـني لا رغبـة لـي في تنخـوين أحـد . جـئت متـل الميـت من

 ولا أريد أن أعر د إليهـا ، بعد أن عثرت على حياتي في عدن نـ ألا أحـب

المـواجهـهة، لا يـعـنـي أنـنـي خـائف . لـكني فـعلأ خـائف ، ويــأكـل لي



ذلك الـــهــار من أواخــر ديــــمـبـر


 رحالـهـا ، وأبـصرت ت أفـر ادها يمــــحون الـعر قو عن وجـوهـهم، بمــاديل ملـونة ، ويـعتلون عتـادهـم الثـقيـل، فيـمـا راحـوا يتقلدمـون بـخطوات




 رحيـمة عــدما فاجـأتك بـكل مـا فيهـا دفعة واحـــة ، أنـت الذي جئـت
 حديثنة، سوى في الصـور ، ومـع ذلك ظهر ت عدن مد مديــة لا مثيـل لها



يتتخيل النثـاب غيومنا في رأسهـ ، ويشتـر بـخطو اته تـهوي في حُفر




 الفـارهـة وبناياتها النـاهقة ، واستلدرجـته إلى مقاهيها الملديثة وباراتها
 البقاء في بؤس الملديدة، في شمـال قصـي بتخلُّفه وصـمتـه.






 ودّ توضيـح ذلك، ويـختلف عن العمالة، و وبعيل كلئا عن التواطؤ .








 الستيـقظت الآن من حـلمـك. راححت بَـر حـك بحـزمـة من أزمار غـريبة ،

 غلالة من الغموض، بعيدلا تتهادى وسطُ خبباب وذرات رمـاد، تتخوض
 جو داكن


 يـعو د إليهـا بعـل غيـاب، ويـنـعر أنهـا تـخونه . وتـر اه من آن إلى آخر ، خلال رواقَ خـيت تنتـنـر فيـه الـظـلال ، في غرفـة داخلـيـة، يـــعد وسط

 تـلك العـلبة، تـكـاد لا تفـارقه عــدمـا يكـون في حـجرته ، يـلـفّهـا دومـا


 أمـابعه، بنظرة طويلة وغامضـة .



 عر يضـة المرآة مثل جـلدارية، ير اه خلالهـا ، من المُلف ، ومو يتململ في


 القمـاش يعقده حو ل بطــه .
 مضي وقت طـويـل ؟ لـم يصـادف أن أبصـره ينظر في وجـهـه، كان يأخلذ



 مــكـ . ومـع ذلك أنت لا تصــدق أن هذا يــلقني أنـا أيضـا . قـلق وغيوم



 والرصـاص يقتل حتى الأحلام ، قَبل أن تـبـثق في مـخيلة الجــمهوريين.


 هو اجـسـه وهحخـاوفه في هذه اللـحـظة، الـتي يتـخلى فيـها كل شيء عن



 ولم تحتـج أنت إلى كبيـر عنـاء لتـفـهم كـبر ياء الـفر نـسي العجوز ، الذي يمنعه من التصر بـح بـخوفه .






 عليه، ذلك الخلوقَ الـتـرس ، يهـعد الصـخـور الجاورة، بعد أن ينتهي،

ويذهـب في شكل مسستقيم، من تنــارش أو ف ذا روك ، إلى ليدلو ، غير


 محـدبة، و ويـحملهـا من المنتـهـف فوق كتـفيهـ .


 كلها ، إغـا رائحـة أنـفاسه ، صـارت كـريهـة . هـل هـو تأثيـر الكحول ، أم





 لتكو ن تابـعة لوزارة المـتـعمر ات مباشرة ، وقبـل حوالي عتــر سنـو ات من حعـول الـهـند عـلى الاستـقـلال . قدمـت وفي رأسـهـا تلك الـفـكـرة ،








 تعكس أوضاعاًا إنـــانية غابية في التعقيد . مثل نقطة صـغيرة يبدو ، خـائعأ في البهو فائق الفخامة.

تعبـر سيـارة الفـولكس وابجن، بعصـابيـح مطـفأة ، الطريت المظلم، في





 وشر ق أفر يقيا . كانتت الغارات أشرس من أي ليلة مضـت ، وتضيء على الم نحو سـاطع، الظلام الععميق، وتحدث جـلبة كبـيرة في الصـمـت المطبق .
 فجـأة، راحت تنطلق في خـطوط متعرُجـة، ثـم تو قـفـت أسفـل الطريق .




 في دورة سريعة، حول كيفية التهررُف أثنـاء الفارات الجو ية.




 عن شيء تـأكـله. يُــــــت رأح لأنـفـاس الـفتـاه ، قصـيـرة وحـادة ، كـأن



 الْضـابط وهمي في وخـع مـزر، فيـكف" عن الـنـكـيـر فيـهـا ، وهـو الأمر الذي لن يغفره لنفـسـه.






 ليلحقـها ويـيستر دها لن يتمكن.
لـم يُطل الضـابط النظـر فيـهـا . تقف في مـنتصـف الـطابق الأرضـي






 منصبهه الرسـمي، من احتـكاك بعواطنـيه والاختـلاط ببعض المؤثرين ، من الجاليات الأجنبيةية.











 25

الـفوهرر بريـطانـيـا ، مــلمـا فعل بـفر نـسـا . هـل سيـعتـد الضـابط كونه

 والنسياء، وحتى الججدات، للتطوع.
لم يكن تفكـير الضـابط منحـــرأ بـالكـامل في غاران ات الطـليان ،






 وشـارب كتيف يـتـميز بـلون قاتم ، أدنى شــعرر أن قاسم، الـذي كان


 و شـديلة الـــرية ، لكن النـازيبن ليــــوا في متنـاول يلده ، أما الإيطاليون

 وخطر له عنـتر ، فتكـلـر خاطره ه ه زاره الأسبـوع الماضـي في الـكر نتيــــا

 نحيلاُ يهـلُّهُ سعال لا ينقطع ، وتبلدو عليده آثار الإجههاد والوهُنْ . تطلُّع

 دواء ، فقط ملعقـة من زيـت كبـد الحورت ثلالث مرات في اليوم، و كانوا



 حيـث يعمـل في إدارة شؤون المر نـى


 شطرهـا إِلى نصـفين، عندما سمـعه يقول، "لا تأت حتى أُطلبك" . وشمله

 سـاطعة تتعـقـبـهم، لـكن لم تـنـجـح في جـعـله بــستــــلم . مـع ذلك تـعـب




رغباته، وإِلا لن يججد من يوڤُر له الحمـاية.



 الضـابط ، وارتــــم كبيرا فوق الجمدار ، وقعد بيـهــمـ .

 في معلته.

$$
(r)
$$













 في غضـب الضـابط ، الذي مر بـجواره ولم يـل شيـئا ، كأنما هو لا ير اه .








 أيام. فيـما يـخص قاسـم، لـم يـلرِ كيـف اسستولت على تـفكـيره ، كيـف

 يصـلح لأن يـوم بتلـك الأعمال، فيـجـد نفـسـه يـــع في دائرة التكـرار . ولئن تـبـلـو هي راضـيـة بـا آلت إلـيـه أحـو الـهـا ، فإنـه ، في المـــابـل ،



















 سحخرة في المجيـش التر كي، حين كان يحتل سلطنة لـج ، جاء إلى عدن







 به إلى مقام الولي "الهاشمي.
 التي لـم تبـد دما المروحة الكبيرة بـجـو ارهـم، يفـهـم بعض ما يـقولونه إلا





 الملاعقق وإغـلاقَ المرطبانات. ورآما تــستلديـر حـول طاولـة كبـيـرة، محـاطـة بعــاعـل مبـطـة ولـها مـسـاند بـتكئـات مر يـحـة، وفي وسط الطـاولة تنـهض منـحـو تـة نـحـيلة ،

 ثـت كـثـيرا، لـم يـمد يـتمر ف فيـهـا تلك الـفتـاة الـقديـة. وفي كل مرة
 جـاء ورآمـا ، ثم أخــذهـا في مـنــاويـر لـتــر اء حـاجـيـات لـلبـيـت ولـهـا ،







 ضـمن صور أخرى، أن يذهب إلى منظمـة الوقايـة من الفارات البـوية ، ليـس لأنه تقدم بطلب الانمــمـام إليهـا ، إنـا فقط لير اه . فتيـات الملـرسة



 الفـقـراء، ولا يتـوانى، عـلى العـكس من مـعظم الإبنـلـيز ، عن الجـلمس فو ق حــدوق قَـام أحلد الحـال ، من أجـل أن يتـحدلث مـع عـدني أو أحـد

وفـاجـأه أحــد أولئك الأشــخـاص بـوقـوفه أمـامهـ، ، ثـم لـوى عـــقه وراح يـختلس النظر إلى البقـيـة، كمـا لـو أن بيـنهـم رهانـا ما . كـان فيمـا يبـلو




 الضـابط قطمها بأن نـهض ، وتقلدم في خطوات متثـاقـلة ، كأنـا لتوهّ انتبه




 قبل المرب بـعثـر آنـات، وقدم مـكعب من خـتـب البـتـيك بـ با Y آنة ،



 وبغتة عـاود طرح المـؤال نفـسـه، الذي يــنـغلـه من حين إلى آخر ،
 شاذ، أو أن مـكـمن رجـولتـه أصـيـب بــقـتل، إثـر شـجـار قـديم في شرق



لأصـدقائه، وقبـل أن يـجلس مـال الضــابط بـجـسـله ، كمن يـريد قَليلاُ
 مقلدمة رأسه، ورفرفت ياقتا سترته .





 بأي كلمـة وبـتي صـامتاًا .
انتـهيا من نادي الــسيدات ، ثـم ذهـبـ بـها كـكل مرة كتـتبضـي فـي



 الاستقبال ، هــدي أسمر وعيـناه حـمـراوان على ألدوأم ، سـلم طويل

 أطباق الـطعام . فرد الصـحيفة على الـطاولة، مغطـاه بقـماش عـابي،

ووضع إصبـعه على الإعلان ، "ستـعرض سيـنما هر يـكن فيـلم "ذهب

 وفيفيان لي " .




 عليه مـا إذا كانـت مو افقــة أن يصححبها أم لا . بـقيـت تمضـغ قطعة كيلك وتأخلذ رشـفات حـفـيرة من عصيـر بـرتقـال . لـم يـيـأس ، قـلب الصـفحـة




 بقيـت أيضـا ساكـنـة .
 يــوم بو احــدة من رحـلاته. وأضـاف أنـه بات يـختنـى عـلى روحه ، حتى


















 الأدخـة .
 عودتهـها، ولا يدجرؤ أحيـانا على النظر في وجهـهـا مباشرة، أنه غير قادر


## (z)

 الـظـلام خلال جمـال فلـيلة تتـقلهـا البضـائع ، بن وجـلود وعـــل وتبـغ ، قَادمة من المـستعمـر ات الخيطة بعلن ، تنز ل حـمولتها ، الضـئيلة بـــبـب


 و والدقيق والتُمـاش
 بالغبار ، تبعثها منــاعل مزُروعـة في زوايا الطرقات ، تبلدُت مثل عيـون



 المصـنـوعة بطر يقة عثـــو ائية ، يكرعو ن بـقايـا النــاي، ويلتقطو ن حبات


 تحرير المرأة وإلفاء المحجاب.

 داخل حارات كريتر ، المققسمة بحـسـب الــكان ، قيسم للـهنود وآخر
 للعـدنيين واليمـنيـين، القادمين من التــمـال وبقيـة المستــعمر ات. بيــمـا








 النـازيين، فبـل أن ينجـح الإنز الذ في نهاية المطاف .

 على انطلاقهها زمن طويل، يــكن سمـاعهـا ، ولا حتى إذاعة لـــدن . اختـار







 العطور والملوك في الجزيرة العربــة، ويروح هو يثــم عبــر العود وشــى


 لهذلا الـــبـب كان يدفعـه بـاستـمرار للكـلام معهـ.









 ينهي كوب النــاي الملبن، وبغتة قـال إن العـمـل مـع الإنجليز مـفخرة ،






 بجـوار بـار الهـنـي منـلـرا، ويتلكأ عــلد سلـيمه، صبي البار، وير اقبـه وهو










 البـعوض وهـو يتـجـول فـوق مؤخر ات هـز يـلـة . الـعـاطـفـة التـي بجمـعـه


 والحـماسة، للذهاب في منـاوير طويلة ، كأثـا بـلا نهاية.





 الـتـبابـيـك المَتُـبيـة الخـرمهة. تـوغلا في أكتر من شـارع، قبـل أن يـتر كا

 تقاطع أزقة متـربة .

 ضيـةة، إنه عمـل قبل الحـرب في البـاء ، و كان يحعـل على







قريته تكفي قـفزة صـغيرة إلى الأعـلى ، ليلمس بأُــابـعه الغيـم . وبغتة







 قاسم سـاكتًا ولا يـرد عليـه، لا يـعني أنـه يفكـر في أن يشـغله معه، ،
 ويـخـلف في نـفـسه من هـو اجـس تـــخطـى أحـيـانـا كو نـهـا هو اجـس .





 عــلى بـعض الأُمـور، كـمـا يـفـعـلـون نـع تجـار كـبـار، قـامـت المحرب. وسكت عن أن يـقـول لـعـاحـبـه إن الــر ب أســـطت الـــاجـر فـيـه ،


يصـدق أن هـذا النتـخص، بمـكن أن يــطـلـع بأمور كـالتي يـفعلـها اليوم ، ولا يـجرؤ على الْبوح بهـا لأحلـ .


 ير اقبـو ن طيورا جارحة تطير فوق جبـل قبـالة المعبلد وتـقض على موتى
 أسفلهـا حفرة تـسـمى المهلكـة. "هـل تعتقــد أننـي سـأزور برمباي ثانيـة ؟

 عـــتر مـا سـبق أن قـاله لهه إن الـتجـار الـعـرب فـي بـومـبـاي ، بَــار عدن











طـر يـقه إلى حـيـث يـبـدأ إحـدى رحالاته الـلـيـلـيـة من أجحل الـبـــــائع






 العريضـة للـنافذة.
"باسمـره معامـم مابـا النـحاس أو مكـرم مـات لي خبرتي وسلم حالي يا عـسـل نوب" .
عــدما دخل المتقهايـة، وقبـل أن يطـلب لـه الحـاج عبـده لاسي، ألخبر






أبطالها ينتمون ن إلى أزمنة غابرة ويختلط فيها الميـال بالـقيقة ، لكن









 ثنائية الملال والمرام





 الشنارج، يصعد ثانية إلى الطابق العلوي، ويروح يراقب حر حر كة القطار



خـاليـة ، وأحـيـانـا تـبـلو مهـجـورة ـ ويــذ كـر الـرجـل بـلاده وقطـارات التروماي










 إسكرتلندا . "مابا النحاس أو مكرم حالي يا عـسل نوب" .
 كتب كلماتنها الــلطان أحمـل فضـل ، الملقب بـلقو القومندان، الرتبـة التي




تحيط بعلن . لا يـقـدر السسيد حسـين أن ينسـى ذلك الـرجـل، الذي نُفي





 سمـؤوه بغيوم خخفيفة .

 تنـبـه الأكواخ، لكـهـا كانـت جميلة بالقرميل الأحمر ، و كان الإنجليز


 يخفون قرار الإفر اج عنـه .
وفي كـيـلـة أخذ الـرجـل يـقرأ واقـفُـا برقيـة ، جـلبـهـا له الكـولـونـيـل ،






العمـل في خـدمته فــمن محــموعة صـفيـرة ، وهو يخطو خخطوات ثـابتـة



الجلديلد" .



 النتاطئ.

 ينـهـت قاسـم للأخخبار يتــاقلهـا الزبائن فيـمـا بـينـهـمـ . فعر ف أن الإمـام يحيىى مات ، قتـله الثنوار ، وأنه خلف حو اللي مئتي مليو ن طالر نقلدية ،













 X Y Y Y الـذي غـادر فيـه سـعـل زغـلول عـدن، عـلى مـتن الملمّمرة الـحـربـيـة "كـلـما

 النـجاعـة والبطولة ومقاومة الختـل .

## (7)

قعدت أمام المُصـورّ ، تلبس الفـسـتان البنفــسـجي نفـسـه ، الذي سبق









 رأسه ويتر اجـع خطوة إلى الوراء كي يسـمـح لها بالمرور. قالت إنـهـا لا تـريد شـر اء ألي شيء الـيـوم ، لكـــــــا طلبـت الــنـماب لتتفرج على رصيـف الأميـر ويلز • مجرد أن ينصـت إلى صـوتها يــلـفق متـل أغنيـة شجيـية، ، بدا له ذلك أقصـى مـا بيكن أن يـبـلفه من سـعادة .














يـصـغـيـان إلى بـاعـة متجـولـين يـــادون عـلى سـجـائـر وولاعـات وعلك


 الـكاثوليـكية الـرومانيـة ، انعطفـا عائدين ثـانيـة وتوفَفـت بـهـمـا العربة عــد بوابة الفـدق .






 صيدلية أورينتـ.





 في فمـهـا وانتظر ت قليلا قبـل أن تأحـذ رشفـة مـن عصـير الليمـون .

بر اقب قـاسـم عـــقهـا حـين يُيـل خفـيـفـا إلى اليــــار ، لـتبـقي نـظرة


 بقطعة قديعة من المسجاد.


 بالعيسض في فيلا جنـرال إنحليـزي وارتيـاد نـادي سيـدات عــلن ، إنها لا لا تزال هي الفتاة نفسـهـا ولـمـ تتغيـر .





 يقنعهـا بالذههاب إلى مـيـلان كرة القـــم . كانـت سيــــما متـــقلة تعرض


 يُكتب من تعليقات بين المثـاهد .


 كأنـا شَلّت ، في درجة أو أخرى ، ، تر كيزه .










 لن ير امـا ثانيـة .






ترميه فوق الأشواكو والصـخور المادة، لكن إلى أين مضت وكيف
 تبادله التـتعور نفسـه ، الأحاسيس ذاتها ، الما أم لا


عديـلأُ من المرات رآك ، مــذ فـعلها أول مـرة عــد بـدايــة هذا المـــاء ،



 تنحر فـبـجسمك قليـلا، فتبصـره خخلال المرآة.












 خطر له أنهـم قـد يكونون الآن في طر يقهـم لتطويق المنز ل.








 الذي يتو جـب عليه اتخاذه سريعًا .




 يتـاول ، أو تـناول طعام الإفطار أم لا .





 متّل أخلذ أنفاس قصيـرة متدافعة، ، بعد سـاعتين من صعود التل الجـاور ،



 خلفها جــود إبجليز ومرة يـختبئ وراءها فدائيـون.







 مثتـاعر مضطربة. يخطف نظرة إلى صـورته في المرآة، ويـحسـه عـجوزا




تحديـه الأكـبر كان مـع نــنسـه، حـين كـان رب عمـله يـجبـره على الأكل
 المعاملة المُهيـنة دفعته إلى الافقتر اض ، وتأسيـل شر كته المثاصـة . مضـى وفَت طويـل كـان يصعبـ على التـاجر ، الذـي اسـتهـل نتــاطه

 من تلك الأقمشتـة ، تصـل إليـه مباشرة من لانكشـاير . و كان يضطر إلى

 الذي يطـلق عليـه الإنجليـز ستيــمر بـوينـت ، أي نقـطة الـتقاء الـبو اخر .
 يمارس عمـله بإتقـان . كان يحـجز طلـبات تقـلـرُ بالمئـات لتـجار الملابـس


 على استمارة في الغرفة التجارية ، مـع طابـع لاصقق بر وبية واحلدة . ازدهـر الطلب في تـلك الأوقات عـلى الأقمـنــة البـيضـاء، و و كانـت





بـالر جـال لتـجار الكـويت، و "التوبـيس " بـحـدو د حـريـريـة للأسـواقو

 خـلال حــبـة الإدريـسي . الأسـعـار كانـت في ارتـــاع مــــتـمـر ، فَـماش
 المـرب الـعـالميـة ، بجـارته كـانت مـعر
 تعــرض بوا اخر الحلـفاء . كانتت مـحمـلة بـالبــــائـع للتـجـار في عدنـ .

 وباجو انداس ديف جي وهير اكــلد ســلرجي • تر كهـا من تلقاء نفــــه ،






 وأوروبـا. جـلب إلى عدن الـبن ولبـان البـخـور والمُر والـبقى، وتـاجر في



والبـقوليات والبـهارات من الـهــــد، والــــــر من جاوا، والـــرنــل من

 وجـلب الأجـهـزة الكـهـربـائيـة وأدوات التصــويـر والتبـر يــلـ ـ وعـــدما
 هو أول من أدخل أجهرزة التلفزيون الون الون



 من القــــوة" .
أدرك الـنــاب، وهـو يـحاحـره بــظـر اته خـلال المـرآة، أنه يـعــيـهـا ،


 في مححيط شاسع من الصمــت، له وقـع رنين نادر في أذنيـه .













 أية حال ، فجلبة كبيرة تحدث الآن في رأسـك.



 ويتـرقب ردات فـعله. هــو لا يـعـمـل عــــله سـوى سـاعـات مـحــو دة ،




 الذي يثـر ف على المدلـنـة كلها.

لئن أورك الـنــاب معنى ما يـحدث الآن ، فـسيتعـر عليـه فهـم أشيـاء












 الصـحخب، ينبئق من المنـازل الجاورة. كانت تـلبس بلوزة حمر اء واسعة


 كانت الـصو مـالـيـة تـتعب مـعـانـا حتى نـنـهـم" . سـرقت انتـبـامي كله فرحـت أتتبتعهـا . أسفـل غـطاء الـر أس ، عبارة عن شـال خفـيف بـخيوط




 أنحاء جـسـلـي










 ذراعيها وبـــاقين منفر جتين
 على حدة ، إلى وجحه من الـوجوه المتعــددة لهـذه المدينـة . طالما عــت لك



بهـا سواك، أنتت تـسـأل عن نفسـك وتجيب . و كتيرُ أ ما لا بَد الإجابة .



 ليطر أ التغير ، ويـقلب كلب كل شيء الـي









 لهـم، في المنعطفات، ، أو يتصـيـدونهـم في الليـل .




 ثقوب سوداء فتط.
يتنبّه النثـاب للـمجوز كأنما يحاون النـهوض من الأريكة ، وعـدما


 العـجوز يـظر إلـيـه نظرة عاديـة ، إنما كان كـمن يـتفرس في شيء يرهاه للمرة الأولىى








 مسـتندأ بـجسـده ، الذي تظهر هو الصـورة نحيـلأ، وبـلامـح شبه معطوبة ، إلى ججلار قصير ، فيما نظر اته تتيـه في الفر اغ . رنّ الهاتف بغتة، و بدا صـوت الرنين كما لو أنه غير مألوف، شا شئ


فتط أنه يـرجد هاتف في هذا المنزّل . وخطا النتـاب إلى إحدى الزوايا
 الطر ف الآخر ، فقُط رنين متقطـع




 المـرب، حتـى برقت تـلك الـفـكـرة في رأسهة. لم تـكن من تـلك الاُفكار







 أسواقَا لبضـائعه في بـلدان كثيرة .




ألّيس كذلك? يـسـعـه النتاب يكلمـه ، فيحلدق في المرآة فلا يرى وجهـه، ويكتفي برؤيته من الحلف . أنـت قر يب منـها بـا يكفي لألذ تر اقب بعـيني


 وهـع ذلك لا يـبـدو لـلـنــاب أن الـدافــع وراء شتـائم الـعـجــوز الـــوم؛ هي نفسهـها قبل المحوادث، فهـو كمن يريد أن يظهـر في منـأى عن أي تأثـير لما يحدذث ، وأنه سيبقىى يصـلع بـتناعاته كـما في كل حين.






 الحية، وسط محيط ميت كلئًا . تأمر فيطيعك الإنجليز قبل أي بـثـر آخر . هباتك وهمثـاريعك في أمريكا وفي بريطانيـا وأفر يقيا والهـند، ،
 سرقت نصرهها" .



سـتريـيـت، مـن طابـــين وآخـر أرضـي ، عبارة عـن مـحـال بَـاريـة لأسرة يونانية. وفي الطابق الأول سكــت آيريس . وفي الطابق الثاني يقطن








 الصومـال، حافة الجبرت، حافة البوش، ححافة الكوشوش، ححافة البـانيان، ،
 والمكرجية، حي الزعفران، المي التـجاري القديم، حافة العجائز .
 وهو يتحول إلى شيء ثـقيـل، ثقيـل إلى حـل أنه يرغب في النهـوض من مقعله ، ولا يـقوى.
(V)

كمن بوغتـت، التـفتـت سـعاد لـتر اه يـحلـق فيـما وجـلـت نفــــهـا ،


علدم وجود نـاس يدفعهـم الفضـول، للفر جة على امر أة عارية ـ مـندهـش سـمير لما يـر اه ، ليس لأنه رجل يروح يفترس المرأة ، من خلال غـلا غيائزه ،






 والذذهب والمنــغو لات الفضضية والملابـس المديتة، على تمتال الملكة
 الكوفي شوب قريبـا ، لككنه يوفر زوايا جـيدة لكؤِية المرفأ ، والـسفن ،
 الأوروبية ، يسطـع خلال أشعة الـتـمـس اللامهبة . بـلاية ظنـتهـا سعاد

 بـبطء، دفعهـا إلى تـدقيـق النـظـر • ورغم كـل ذلك لـم تـنـكـر علـيـها


 وخصـوحـا في مذا الحي الأوروبي؟


 البنايـات. تارشاين منطقّة رشحت لـنزول الـعــاكـر ، المنظر جميل















 المهندسين وفر قة المدفعية.
"تكـلمـت عـن قدوم فــل الثتـتـاء، وكأثـا هـو شتـاء أوروبي ، برد شـديل وثلوج" . قالت ســاد، كانت قل انتزعت نظر اتـها من السـفيـة العمـلاتــة والمـمرات الطـويلة لطوابـــهـا ، و كفـت عن التـفكير سـوى في




 يـرغبـان في أن يلتقطط لـهـما مــورة فوريـة . واصـل سمـير شـرح فصـول



 ليـقول رأيه مـر احة دون خـــيـة . "لـــد جعلـت من عـدلـ ليـس أكثر من

 المكتبة الـدثاركية في شـارع عٔروى. ثـم أخـافت ، دون أن ترفـع رأسهـه :
 في شكل محتـلف" . رفعت رأسهـا الآن وجـعلت تحدق خـلال الز جاجاج،


 عــلب دخـان وولاعــات وقطـع شــو كـالاتــة ، في عـربــة بـائـع مـتـجـول ، ،




 ويخرج جون ، وهـم يحصـر ن غنيـمتهـم.



 الإنحلـيز " . صـــت ونظر حوله في الـكـوفي شوب الأنيق والمكيـف ، في مر تاديه من إينحليز يعـملون في شـر كات بَحارية ومـؤ ســـــات مـصـرفيـة ،
 إلى كوب قهوته و كأس النشيـو كلاته، بـححـمـهمـا الكبير من الصـيني ،





 عدنيين من وجهـة نظر الإنجليز أم لا ، ليس هذا المهـم، الأمم من ذلك



 "من أنت ؟ بـطل ترديـد مععجز ات البر يطانيين. في اللحظـة المناسبـة سنصنع نحن معجز اتنا" .









 الفضـة في اليد الأخرى، ويتجول بين بين الـيـياح .
 التحو"لات؟" . أخر جته سعاد من مشهـلـ تملؤه الفر جة عليه بالـيوية .

تعـود إلـيـه الآن الفتـاة التي يـحبهـا كـيـرأا "فكـرت في راو يـختـقـر




 "إذا مـا لـبيت دعـوتك لـي لـزيارة مـــز لكـم ، فـلكي أرى الأب الذي









 حتى حـين أمـبـحت كبـيـرة . "وهـــه هي المـرة الأولى التـي يـــــــــح لي




ضـحكة واكتفت بابتـسامة. وهمم بـسؤ الهـا إذا مـا كانت دعت نجيبا أم






 معها حـول الطاولة ، نظُرت في ســيـر نظرة صـافيـة ـ وقال هو إنه لا بـ

 يـكــب شـيئـا لم يـعود ويــحـوه، قبـل أن يــــــل البـحـر بــظـرة واسـعـة،















 يتهاون مع أي تغيب أو تأخير .

## (A)







صورته.







 يحتفظ بـها في علبة مـستطيلة، أنيـة ومبطـة بـلـة بـمـاش ناعـم ، طالما رأته

 الثــاي، ومـــح بـخرقة ، التـطها من أُسفل المقعل ، حو اف العلبـة ، فَبل
 عينـيـك" وأخـاف متباهيأ، "أو ل طابـع بريد في ولاية عدن" . وجـال في بـال سـمـيـر موقـفـهـمـا ، جــده وهو ، من عــدن ، هـو تفتـنـه



 جلبتهـم وهو في الداخل ، ينتظر الطعام الذي طلب أن تعده له أختـه ،





 والكالام الكثير عن تغير عدن ، كل ذلك كان يلفعهـ إلى التريـث .






 مـرة، وسر ن سـافر ات تـــطع وجـو مهن في ذلك الــهـار الـعـنـي المـار .

 الذي لا رجعة فيـه .
أرجـعت سعـاد الـتطعـة مـع هـزة من رأسهـا ، تـلقـاهـا الجمل بـصـفتـهـا








بـقي أن تختبر هذا النـعور في أماكن أخرى.
 يعـلق بكالام حـول الزمن المـلديل ـ وحـكت البـلدة ، فيـمـا تـنظر بعـيـينين



 ألنـيـنـر " . وقالت سعاد بـبـرة طنولية ، "حازينا يا جلدة عـن أيام زمان" .






 مضضى تعود الكــاس رؤيتهـا ، في المـنـاسبات الثـادرة، على رؤوس القـضـاة والـعـلــاء. وقـال وهـو يـنظـر خـلال الـــافـذة ، وعـلى وجـهـه تـــــكـس


 الـصـومـالي، إن الــــاس تـفـيـرت ولـيـــــوا كـمـا كـانـوا زمـان . كـانـا قَـد

اشتيفلا مـعأ عاملين في مـحطة القطـار بالمعلا، ثمم تر كاهـا فعمـل نعمـان

 وذهب هـو إلى مـكتـب البريـد . وهو أول مـن فـكـر فيـه الجــد حين شـع





 أمانة ميـناء عدن.

حدقرا ثانـية في القطعة الصـغيرة المر بـعة . في قلب الطابـع أمواج،







 السسياسي" . ظلـت المجلدة تـهز رأسهـا ، كانـت أصفـر من أخخيها ، غير أنه
 تفاصيـل محتيها المــنوات فتفنشل.


 لو أنه موظف متــفذ ، تؤخذ طلبـاته بـعين الاعتبـار . لا يـريد أن يفـهـموا


 تحولـت عــدن محـطة مهـمــة لتبـادل الرسـائل إلى مـعظم البـلـدان ، التي تمر سـفـها عبر البـحر الأحمر إلى المحيط الهــدي و النـــرقّ الأقهـى " .

 ورفع بصـره إلى أعلى. لـم تـكـن المروحة تدور . تـر اجـع بظهره وأضـاف


وإضـافة : ستيمر بوينـت . عدن . بـر يد البحارة" .

 الثياب قطعة قطعة فوقِ المشتجـب لتبـخير ها . وقالت سعاد للجدلة إنها مـلـعوة لـحفلـة عيـل مـيـلادها . ابتـــمـت الجـلدة وبـار كـت لها ودعت الله

أن تعيـش وتعمر حتى ترى أحـفادها . ثم شغلت سـعاد نـفـــهـا بالنظر






 بالـيـانصـيب ، فـوقه علبـة فاخرة من الـخـــب ، عـليـهـا صـورة لـلـملـكة

 إخـافة إلى العلبة من الملكة الثــابة ، التي زارت عدن في ؛ ؛ 9 ا ـ ـ






 المنظار . وشعرت أنـه يمسـك بـشـفتيهـ .


النـتـاش سيتطور إلى مـستـوى آحـر ، قال مـحاو لأ نبـديد احـتمـال سوء







## (9)

 الـعـمـال كأجــــاد سـائـلـة من الـعـرق ومـلوحة البــحـر . يـتـجـاوز مبنـى
 البضـائـع وخزانات الـنفط للتزويل الـسـفن وشر كـة الـبـي بي " ، يلمـع


 ومـر بـجوار صـالات فـخمة لتـجار من البـانيـان ، ورأى حـورتـه مـعكو عـة





آير يس في هـذا الشـي الأوروبي، أن شـخــنا جـديدأ يـميـش في داخله، يحب الخـياة، كما لو أنه اكتشـفـها للتو .








 تـتكـلم عن سـعاد ، هل أفكـاره مبـاشـرة إلى هـذه الـدر وجـة




 بكل ما تحتاج من وضـوح






 الــــيـارات، تـعبر المابن روود في المعلا، ، هـذا الــنـارع الرائـع بـبــايـاته


 يـعـمـــون في شـر كـات أجـــبـيـة، أو ضـبـاطـا في الـطـيـران الـبـريـطـاني

 وخــحك وردت عـلـيـه سـعـاد بـابتــــامــة ، "سـيـأتـي دورها ، لـيـس الآلن ،



 وطلب نبيـذاً .
وقالت سعاد، فيما هي تنظر في صـورة امر أة بقامة مهيبـة ، ترتدي
 تتـكئ عليهـا بـــدر ما بـلـت جـز إلى المر أة، بـل نظـرة المـر أة إلى نـفــــهـا ، تـر بـــهـها . وأوضــحت أن هذه
 "فهي تبقيــا مشــدودين إلى عدن مـا قبل هذا الـتحول الـــاد" . ينصـت
 من رفعها إلى فـمه، لا خختيـة من سعاد التي بـلت اليوم شـلـيدة الــفـر ،




 جو التـنـاحن الذي أخلذ يــــو د، بـــبـب قــاعـاته حول الإنجليز التي قـل



 على الــقيض من بجيبب، الـذي عر"فته عليـه وداوم بعـدها عـلـي الالتـقاء بـه معـها . يـبدوان أحيـانا كـخمـمـين لـدودين ، يـقول أحـدهمـا كلـمة ،
 هـهـل، مقـدار من سـوء الـفـهـم ، قاد بـلوره إلى سـوء ظن، وبـخـاصـة من بجيب ، أخذذ يتوسـع فيتحول إلى ارتيابـ .














 ستأسره فقط، إنا الجو ككل في هذه الأحياء التي تكتظُ بُ بالأوروبيـين.







 وأضـافت هي أن أبـاهـا يبـلـي، على العـكس من أمهـا ، مـرونـة شـلـديلدة ،
 نـنصر فيـها ـ ومرت لـظة من الـصــت ، تبادلا فيهـا نظر ات، جـعلتـها





 حين يغـادر تلك الجز








 هنود ويعنيّن، وتبـدو نائية عن كل شي، كل شيء على الإِطلاق.

طـلما أحبـت سعـاد أن تكون حـاحبة أفكار لامعة، ، ومبـادرات لافتة





















تعـلـمـت سعـاد مـنهـا ، حب الـــياة وإطلاقَ رغبـاتهـا ـ طلما رأتـها وهي تقف أمام المرآة، تتبرج وتتـمايل على إيقاع أغنـية "حر ام عليـك تقفل النشبـاك" كحلـيـل مـحـمد خـلـيل أو أغنـيـة جـديلدة لـلـمر شـدي أو أحـمـد






 في أثــــاء ذلك سـر ت حـرأرة جــحـيـميـة في جـــــده ، تـتـتـتـر راحت في
 لو فعـل لربعـا يتفجر فوق صـلرهـا أثـلاء . بدل لـه حـر كة أهـابعهـا نوعأ

 كمـصلحـة أحلد التجار الـهـنـود، كان يـسـتورد قواريـر من مليـــة عمـبـ، ، ويقتمـر عملهـم عـلى تعبئتـها بالماء، الذي بـجلب من جـزيرة كمر ان بقو ارب حـغيرة.
سـكت وطال سكـوته قلـيـلا، وعــدمـا تكلـم ثـانيـة قال إن أباه ، لـم
 ثورة سبتمبر ، حيـث قَـل .

مضـتـ برهة من الزمن ، ظن معـهـا الثــاب وهو يـحاول العثتور على






 ليس مباشرة، إثىا عبر المرآة.




 لـتـتخلـله ببطء شـلديد . وأغـمض عيـنيـه، كـمن بيـابر لاسـتــادة حقب مختلفة من حياته .
 حاجبيـه. تـكره حـل الموت ما تـترقب أن بفعلـوه بـك، جز اء غطر ستـك

واستخخفافك بـهم في كل الأزمنة. لئن لم أسألك لم قربتني منك في






 تدرك ذلك، وإلا ما الذي دفعكك إلى رؤيتي في هذه اللحظة بعيـينها
 لي جعلتني أيضنا أرى نفـيـي ، أبصر من أكون أنـا











من تلك الأزمــة ، الـقر يبـة والبعـيـلة معـا ، بــــاشـات وأحاديـث جـمعته

 اليخخوت ومنافــــات الهو كي، وخخلال افتـاح كازينـوهات جلديلدة ، في

 أبحـبيـة" . قال مـهـلدس كـبيـر في شر كـة "بي بي" "البـريطـانيـة ، يجـلس












 أنـها أصبــحت ثاللث أمهم ميــاء في العـالم بعد نـيويورك ولـيـفربول ؟" .

يسـمـع تـساؤل خـابط يتبـع لفـيلق المُــــدسـين الملكييـن الـتابع للـجيـش
 للـسيارات، في سلطنة لمـج







 صورتها ، صورهن.

 الأخير حول استقلال عدذ، تذهب وبَيء ـ تأمل الحماس المُتُّد ، مثّل




 يتقدم الليـل، وعدا الصـمـت الذي يـتيـع، ويـحيط بـلمنز ل الكبير ،

لا شيء يككن الإعفاء إلـيـه وتصـور النــاب أن الـضـجيـج كله في رأس هذا العجوز، الـذي كأثنا لن يعطي الإشارة لإضـاءة الأنوار في المارج،

 كمن يرغب في أن يـلاري نفسـه في عتمـة خفيـفة ، العتمـة نفســهـا التي أحـطـت بـهـا كل شيء يـــعـلق بـحـيـاتـك ، تــلف نــفــــك بــا يـــــبـه



 حتى على أدق الأسرار في حيـاة الآخرين.


 بـعـضـهـا في أشكال بـديـعـة، داخل الـبـار الأنـيق في ركـن من الـفـيلا




 كمـا عر فـهـا طـو بـلا، شـابـهـا تغيـر ، لما لا تكـو ن حو السـك تدهورت، ، إذ

في كــظـة لـم تـعــد قـادرأ أن تــعـرف عـلى رائحــة الـنــراب ، ولا روائح
 تتطاول خلال البناياتات
 مــل هذه الـوظـيفـة، التـلعـص على أحـدهمـا الآحـر من خـلالهـا . فتّط


 بعيلدة .
"قلت لي ماذا كان يــتـغل والـلـك في الـديلدة؟" . يــــأل الفرنـــي







 يحفظو ن فيـها خمورهمـم. في الحلديلدة زاولت الــجارة في البن وأكيـاس



له؟ لا، تحكي لصـورتك في المرآة، لم تعد تر اها بـوضوح فـتـوهم أنها


















 الأبواب والنو افذ بـألواحها الكبـرة ، من الز جاج الملون.






















بـالغــة الـقـسوة، سـكـبـت نـوراً في داخـلك، راح يـنــــر لكك دربـا وعـرأ ويمدك بالعزيمة الكافيـة، حتى أصبحـت اسمـأ صعباً، واسع الـفـوذ . ثـابـر المـجـوز بـين وقـت وآخـر ، في إخــفـاء نـو ع مـخـــلـف من المرح على حياته، حـين يروح يـلـــي بـأولئك البـاحـين عن خـيط أو أثر ولو





 الله إرادته" رحـل لكـن حيـاته بقيـت غامهــة .


 صيادين مخبولين، يعملون في بواخرك .

 حكابته بـها ، كانتت بتأثير موسيـقى مذا العبـري، الذي وجد نفسـه ، في يوم من الأيـام، قدام جـزء من جمـجمـته، ، راح يتفرج عليه، في نوع



يعرف أن الموسيـىى، ، رغم شغـفه بهـا، لا تأثير كبيرُ الـها ، في آرائه ،


















 ملامحهـم المـــيــــة ، ونظر اتهم الـــافلة.







 ششخصأ واحدلًا ، حين يجهد في الكـلام باللغة الإلجليزية . ينهض الفرنــي بصـعوبة بالغة ويـنـي قليلـالُ يقف أمام المرآة مرة






 النقص في هرمونات الذكر سبن الشي "لكن ما بال تلك البلاد ، ترفض هباتي هبي



الفوهرر الجّنون يهـدد بحرقه. أمـا الأمر يكيون، فهـم عمليون دومًا ،



 ملاييني وصمتت عن المسؤال" .

## (1.)
















 تسـاووا جـميعأ في الخخــارة.






 يضـــحـلُّ ويتلانشى سـريعُا .














نفـسهه، عمّا قد تكـون آلت إليه أحوال بعظـهـمـ . قلما كان يـفكر في














 مر تبة خاصـة ضــمن التر اتب الجُديد لجتمـع المارة.





والمكالا ولحـج وتعـز والحـديـلدة وحـنعـاء وحـجـة، ومن كل الأماكن. لا لا








 افـتـتـحه قبـل ثلالث ســــو ات فـــط ، كـان مـجـرد بــار في زمن مـا قبـل
















 ثم يكبح مثـاعره.
 بـعلـب البـيـرة الـفـارغة ، يـبـكـر كل يـوم لجـمعـهـا من الكبارات الجاورة ،





 رزق يقول : إنه سيـسـافر وسيعود بعـد العيلد .





الأطرش ، في عـام 907 19 وغـنـى في مـيـلان المـبيـنـي، ورقـصـت أمامه




 الخلبير في المدارجة ، والذي تفوق عليه في المرة الأخخيرة.


 حلقك لر بـك" . "باكــبـه فلوس أنـا فدا قلبه" .
صـخب الـزبائنـ، يعـلو عـلى أحــوات تنـبـتق في ذاكرتـه ، من أزمـــة






















 الزبائن حر كات يديه ، وطريقته في مســك الجر يلدة وقلب حـفـحاتها ، ثم كيف يـتـعل سيـجارته . عرفوه شـخمـا يـجيـل الإنجليز يـة بطلاقة ، يثيـر فيهـم الـــــل والإعـجاب معـا ، يتـر جـم لهـم أحـيانـا الأفلام ، فيـما
 الحـياة في لندن ، وعن طبـاع البر يطانيين داخل عدن. يـــر أ ألهـم أخبار



بـسـت سـيـقرت إن ذا ووارلد . راديـر بـاي . خـيـر الأجـهـزة لـلـمتـعـة .



 بيبـسي كو كالا لذيذة و منـعنــة.



 مو سـيقية و كـيـيــة صـغيرة و نـاديأ رياضـيـا ومكتـبـة ، ثم أكمـل تـعليمـه






 نـفسهه ، عمـا قد تكون آلكت إلـــه أحوال صـالـح مـحمد عـلي ونابي عبـل



فـقط، إنــا أيـنـا وقف إلى جـانـب أسـرة بـهر ام، جــره الـهــــــي ، وكان



 مشثاعر عنيفة وتكلدر خاطره ه.

## (11)








 وألصـق وجهـه فيه .

يـــر فـ البار ، الذي يـــع في الطابق الثاني لمطعم البحارة ، من جـهـة




وطاولاتت من خيزران. ومن جهـة الثـر ق يطل الـبار على سـاحل أبين،


 المأكو لات المخفيفة والمقر منتات والملويات، يليهـا من ناحيـة الطريت، ،
رتل من شر بـات أنيـقة تجر ها خيو ل ، ثمم سيـارات حـغيرة.

 تـتـاخلـ في بعضهـا بعض، يلدير رأسه إلى الـناحية الأخرى ى، ليتفرج،
 المديـة ، يأخذلون طريـقهـم إلى مطاعـم فاخرة ، مـنل بـالم بـيتش ، أربيـان نايتس ، جولدن شيكن .



 الـسرعة ، لكن عبر المزَيلد من العرق ، الكثير من العمـل" . وقال سمير
 الجلملوس ،حتى لا يثير انتباه أشخاص قليلين، يجلـيسون حول طاولات
 مــر كـة" . وسـارع بنحيـب في الـرد ، و كـان يــــــــد بـرفــــيـه فـوق حـافة



 بالغة الصـعوبة" . ولمس شعره كمن يرتبه .

 فيـــا قـال عــمر ، وهـو ينـظف عـد عينيـه : إنه يرى الميـاة تـــيـر على الـتقيض من الدعة والـهـلوء، إلا أنهـا



 ايحادي، لن يـستطيعوا عـمـل شيء، فيـما لو وُجلد حز ب يـتميز بالنتاء




 توفيـع صغير أسـل جدارية ضـخـمة.




 التي يـعانـونها ، رغـم كـترة الـنقابـات العــمالـية . لنـجيب نـبرة صـوت


 والـدمـوع" ، عـاد ثـانـيـة لـلـكالام : "إذا سـقطت أرضــا أيـهـا الـرفيتو

 خالال الالحتلال الـنازي. وطفت يفتش بين قصـاصات وأوراقّ ، مكومة

 بـجر أته ، أذهلهـم فاعتقلوا كاتبهـ


 بـطبـعه ، لـيـس مـنـل بــــــة الأجـسـاد . حـريتـه تـتنـع من دااحــله ، ولكيس



تتخلب شعر رأسه .











المروج عليهـما .
يبدو لـسـعاد أحيانُـا أنهـا لم تجدل فـالتهـا في الأفكار ، التي تظز أنها
 قادر على أن يـستوعب الـحياة، التي تنتعر بـها تصطـخب في أعمـاقها .











 بـجــــد أحلـمهـم
وتـدخلت فـائزة لتـذكر أثـهـا تتـفهُمْ في شـكـل كاف، أنـه من دون



 أفكار حـول تحرير الجـسـد ، في الو قـت الذي خبـر اته تكاد تـكون شثبه





 لتو جد بالتالي أفكار حو لهـا ، توجد خـرورة أيـضـأ لفهـم أجــــادنا . أنا

مثلاُ لم أفهمم جـسـدي حتتى الآن، لم أجلس معه كفاية وحدنا. أعييش




 لـتاجـر من البـانـيان، يـذهب إلـى الليـمن والخـمـيــات الأخرى، ،لإنـهاء معاملات تجارية.

تـتعلق نـظر ات سـميـر برداء الـــادلـة الـــمـر اء، تتـخلـل الـطاولات






 معـنـى له من دون اللـحظة "الـعدنـية" بـامتيـاز . "من دون هـنه اللـحظة ،

 طـلب شـرابْـآآخـر وقـال : نـخبـ من نـتثـرب؟ تـــنـاحـكت فـائزة

"بـدأ العـرض" . يكـبرهم عـمر جـميـعُا ، أسـمر قَليلاُ بـجبـهة عـريضـة وشعر خـفـيف، ويـلبس نظـرارة لـهـا عـدسـات دائريـة، و مـعروف أن



 صـمت قصـير ومتـوتـر أروف قـائلاً :"نـخـب عـدن للـعلنـيـين" . هــا

 طفق نجيب يضـحكك بـخبـث ، دون أن يـقول إنـه خــد الــنـعة الـعدنيـة .




الصـهاريـج" .

## (ir)








 تعلد الـفتاة، التتي جلبهـا من بيـوت الهـوى، البـيـوت التـي رجـع ليفتـش فيها عنهـا

قبل ذلك عاد إلى المعـــكر ، في اليوم الذي تـلا غرقه في البحر من هـول الصـدمـة، وتعـلقت عيــاه بالـفيـلا ، رأى نـافذة مفتوحة والـــــــارة





 يـطوف حـول الــــور الـوطيء، ويـر سـل نظـرات، طـو يـلـة مـتـأنـية، إلى الداخل ، لكن بـلا طائل .

 حبـهـا ، يـختـارهـا الـضـابط ، لـتبـقى معـه أطول مـن أي أخـرى






 سـواما ولا يظــنـ سيـفـل .

كم مرة وجـد نفسسه في ذلك الحين يصـيح في البرية، خلالل إحلى
















البـعث ، ويتـرك نادي رايـس الـر باضي إلى يمـيـنـ، ، ويبـقى مـاشيأ إلى أن
 عليها أخيرأا .






 يـصـب مـاء من بـرميـل في وعـاء بـلاسـتـيـكي ، ويـنـطس وجـــهـه فيـه ،



 تـتوالىى ولا تنتـهي. طاب لـهم تـــميـة كـل معـجزة ، بـالعـام الذي تظهر


 والــــيارات والــــــاء الـنـــــراوات اللاتلي يـقلنـهـا ، كـمـا لـو عـجائب


الكو كا كو لا والجبرين فروت والـكندا دراي، وسيتباهون كتيرأ بأنهـم

 اليساحـات، وفي النـهار يـبيـــون الخلويات والبـالو نـات الطويلـة الملونة

 بعد انقطاع طويل عن عدل ، فـلمـا كـان يفكر في أن الـتغييـر سيطول أشـيـاء كثيرة.
"عدنـا إلى البـلاد" ، قـال مطـهر ، "بـعد أيام من قـيام الحـرب العـلميـة






 أكد مطهر





مثلا'، رغم أن غـير ذلك يجـعـله مـحـر جُا من أبيه المـيت، الذي بـاع دكانه وسلُّمه مدخر اته، ليبدأ فصـلاُ جديدأ في المياة م ما يؤلمه اليوم،
 الُلـيالي الصـعبـة ، فإنه خرج مـن الحـرب مـجـروح الـضــمـير ، وبروح متخـة بالعامات.

















والمسـلسـلات التي يبثهـا . لائحة المنتـروبات دخلتها أنواع أخرى . ولـم







 بالز بائن ، الذذين يـسـهرون إلى وقـت الــــحور . رغـم كل ذلك، حيـاته ظل يـنقــهـا شيو مـا .
عرض عـلى مطهر أن يـختار العـمـل في المتـهاية أو في المطعـم ، لكـن


 أنـه سيحعـل علمى ما طلب .






المستجد لصـلاة الـنجـر ، وجدوه مــتـــدأُ إلى جدار في أحـد الأزقة وقد











 الذي اشتعل في أسواق كريتر . فالوا بيومها إن البـلدية دبّرته لتـعيد رسمم ملامح المدينة التي أصبحت قديعة.







ما الذي يتعـين عليـه تمويـفـهـا ، ماذا يـفعل ليـنـسيهـا حياتـهـا المـاضية
 فيـلا جـمعتـهـا بـذلك الضـابط. ولا مـرة خطـر له أنـهـا كـانـت سعيـلة ،
 تكن خخليلة .


 وتـاممـمــــا غارة إيطاليـة، فيـختبئان أسفــل الطريق، وسييــمـع دقات



 كل تلك الملدة يـحاول النـــيـيان، لكـنـ يفـــل . أمله كان أن يـعتُر علـيهـا ليـحبـها أكثـر ، ويـعينــا معـا تحتت سـفـ




 بقـي يعيشن وطأة ذنب رهيـب . كـم مرة فكر أنه لا طائل من الاستمرار

في الأمـل، أن يـعـثر عـليـهـا؟ مـر زمن لـيـس قـقـيـرأ، قبل أن يـخـامـره النــك في أي جلوى من مطـاردة الأوهام م ومضــت عليه أوقات كانـت

 يئ كد لنفسـه أنها وجدلت ، وأنه يعر فها وأحبها أكثر من نفـسهـ.
 الأوقـات الطويلة ، التي فتـن عــهـا خلاليها . حـياته ستكـو ن خالية من
 و ساعاعات القلق وأوقات الانتظار .

## (ir)





 أحز اب ومنظظمات عدنيـة ويمنيـة، ومـر اسلين لو كالات وصـحف عربيـة


 المكتبات وحضـور الحفلات الـسينمائيـة والفنـائية.




 هـــا ، المنكان الـذي أورثتـهـ إياه أمه قبـل أن تـرحل . يمـيـل بـرأسـه ويروح بحــملق في عمـل فـنـي جدأري، عبـارة عن سـلم حـديلـي طـويل، يـجهـل
 في بلوغ نهاية الـــلـم.










 يــــلقي بينـهـما . يلققق في فمـه المفتوح، في الحر كات المتوترة تــلد عن









 وقال عمر ، وهو يمازح أشثـواق وفائزة و ويـظر في البقيـة ، إنه يـختشى أن





 والطعام وصـخب المو سيقى، وابــــــامـات الفتيـات اللائي يـقـمن على الـى خلدمة الز بائن.

وانتـبهـت فـائزة و وأتـوراق إلى وجود شــاعر في الجــموعـة ، بدا الأمر















 الآخرين سمعوها جيداُ، فتضـرّج وجهـه بالـنـجل .

 وأن التـعبـير عن الأفكار الهـادمـة والانخـر اط في مُمارسـة سـلوك غـير


 الأشخـاص تتيح لكـم إمـكاناتهـمه، التر دد على مـئل هذه الأماكن



 قـال : "كل مـا تقـولـونـه مـجـرد طيـش ، يـعبـر عـن نـفوس مـيستلبـة . هذا

 عدن، يـيـلبـه كيـانـه كله.
"يصـعب علي" الادعاء أن عـدن، في هذه اللحظة الفـارقة ، هي كــا" ، قاللت سعـاد بيـنما نتأمـل الأناقة المـفر طة لإحلدى الـادلات الأثيوبيـات.
 لنـا؟ من المؤ كد أنها لـإِيْليز وبـس" . "لإِنجليز والعدنييـن" ، قال عمر ،








عـلى الأطـر اف فـقط" ، أجـابـهـا نجـيـب وجـعلت مـلامـح وجـهـه تـنـم عن خذلان وضيقي .








 أنتا عاجزون عن محاراتها" .

يـراه الـنتاب وهـو يـعود وينـطر في المـرآه، وتـتلاقى نـظراتـهـما ،
 تتشتغل هـا عـدما جاءت تلك المر أة ، رسولة ستالين؟" . "بالطبـع لا" .

 أركان المنزنل .
حـدق الـنـاب في المرآة، كـما لـو أنـه يـحلدق في شيء غـريبـ، يراه































التلفزيرن يـرمسش بالصـور بـلا صـرت، و"إيدن كـرونيكل" ، عدد اليوم



 في الأربعين، جميلـة وبــــعر أحمر . كـان ذلك في فصـل النتـتاء. قـلت


 الماين روود في المعـلا . تـفـــلهـا عــنه الـطـاولة المفـطى سطحـهـا بـلوح
 روسيـا، وقبلهـا كانـت في ألمانـيا ، حـين كانـت تـقيـم مـع جـدها لأمهـا ، روسي، يتمتـع بغير قَليـل من الـنفوذ .

 وخـعـية الإقلاع، "هـل يعكن أن تـقلع بي هذه الطـائرة إلى مـلـينة الإمام




 رقيــــة تلـتـف بـين أهـابـعـهـا ، مـعـلت نـظـر اتك ثـانـيــة إلى مـا فـوق

 إلى ذلك الدغل الـــري، تفطيه عتـبـة سحرية .











 الطعـام بأطر اف أصـابـعهـ ، لاحظـت فـعل الطعام الــار الملليء بالتو ابـل ،
 ذقنها وورجنتيهـا .

تيار الهواء البطيء مسيتـمر ، فيمـا يششبه تواطؤ غريب ، في نحريك





 بعمجزة" أكملتثِ جـملتك.
ولســعتـك تـلح عليـها ألا تـذهب بــفـــهـا ، وأنه يـو جـل من يمـكــه





 يلديها تـسـتلـقيان فو وَ صـرك ، و وخيـل لك وأنـت ترى أصـابعهـا تـتلمـس حواف المسترة البيـــاء، فوقَ القميص الأحمر من القطن، أن مـــاحة





 الطائر ات الجاثمـة .
"روسـيـا، بـلاد الثشيوعيـة" . همـس الـثـاب متعجُبِّا ولـم ينظر في









 واحلدأ تلو الآحر .





المدينـة .






 مجالات، تـعجز أي مـخيلة أخرى عن بلمـي














 تفعل ذلك تز داد شخصيتك غمو ضنا في نظر هم .

ولا يِــرد يـــمـك إذا ما كانوا يمـرفون أم لا، أنـك رفضــت النطر سـة









 وحين زاد ضـغط الـترهـيـب ، اقتـرحـت عـلـيهـم الـهـجـرة إلى بـر يـطانـيا . بالنسبـة لك كان الغموض يكتنـف، ما يـحصـل في "أرض الميعاد" . وأن

 المُسؤول عن أمانة عدن، وبحـيـور الماكم برنـارد رايلي ، لترتيب أمور
 نزول عـند رغبـة ميـــا ز، زعيـم الطائفة، الـذي طلب حضـورك ـ وتر دد ،
 التوسـع إلى حضرموت، كانت لك . كيـف يكـن جلب يهود أوروبيين


عـلاقة لك، وقلت إنه كان عـلى وزارة المـستعـمـرات ألا تخـفـع للـجـة التنـسيق الحـاصـة بـاللاجئين.




 لـم تؤخذ أنـت في الاعتبار .









 البدايـة ، رأت فيهـا عـدن الـسفن النــر اعية لملكة سبأ تبحر من شــواطئها




 عن أحـوال المنطقـة ، وتعقد الاتتفـفات التـجارية. سـخر ت أيامهـا عدن من








 والمـمص والبحخور والمر والجلـود وأبحرورا عائدين. وتخـيل النتـاب ثلالتـن ألف حصـان وأربعـين ألف بـعيـر ، تبـحر من
 ويتـذكر كيـف استــــلــت عدن لـلمـعيـيـيـين والـــبـيـيـين، وكيـف بنـى

 الـفيـيــقيتـين، اتصـال بحاري تتـلداول فيـه الأقمـنــة الـزرقاء والـزخارف







ستؤول إليـه عـلن بعد هذه الليلة ؟

 والـُظ رفيـقان لا يفتـرقان" . قال العـجوز ثـم استـلـرك ، عثـدما لمـح عيني


 ومن ثـم الانطلاوق في مشـاريعك .





 وبغيبًا، ، يرتابـان فيـه .


يومُا، كما عبّر بنيـب مر اراُ، عن رغبة في أن يكون لك تاريـخ سياسي







 تتــكك في فــلرة الثوار، الـذين يتـحـاربون فيـمـا بـيـنـهم، عـلى المضـي













 مثل طائر أسطرري" .



 يـروا في المـــألـة أية ظلال أو أبـعاد أخخرى












'أعينهم. لكنـهم لـم يرغبوا سوى أن يروني متخاذلا'.





 تعمدت إنكار سمـاعك إطلاقات أو دويُا غـامضناً . قبـل ذلك حاولـت









 كأنغا كنت أنتظر ليراني هو حتي حولي غامضن ومربك وعلى مفترق طرق


ثـم نلعب لعبتـا المـفضلة نحن الثلالةة. نتخفف من مـلابـــــا ، في ليالي


 ردفيهـا ، ثمـ نـنكب فوقها بلـــــانيـنا" .


 حين وآخر ، في فورات مفاجئة ، تـدفـع في عـنف . من هذا المقعـد، ومن ، ون ، لم



 يـغـادر الــــاب إلى مـنـز ل آيـريـس ، ويـر اهـا بـعـين خـــيـاله وهي في








اكتـنـفتـم الأمر متـأخرأُ بـعلد كـم من الـوقت، عـرف أنه يتـكـلم عن

 يـحير آيريـس فـحسـب، ، إنـا أعاد إليـها مـررة البـاحتة التـي كانتها ، ثـم




 الصـوفي ، لـناحية خــعفه إزاء كل مـا هو إبنحليزي .







 يـرنو إلـى الــجـوز ويتبـادر إلى ذهن النـــاب ، أنــهـا لا بــد أن تـكـرن الآن قـريبة من المينـاء، ؛ـم تـــل آيريس إنـهـا ستـعود إلـى لـــلـن . كانـت


الـلـيـيارة، لـظـة تعبـر كل شيء، باتياه طـريت المودة ـ وسكت يومها ،

 اقتحامهـمم منزله في أية لـظة. لن يـقول له إنها تغادر في هذه الـساعة ، فلن يــتطيـع عــدها أن يـنـبـأ بر دة فعله .










 فيــا تعبر بهـمـا المربة، كأنـا في رحلة مجهولة لا نهاية لهـا .

## (12)







 تصـغي سـعاد وتتـجـر ل بــظر اتها فيـمـا حـولهـا












 "أنــــور أنـه لـيـس أمـامــا ، بـعـلد الآن ، سـوى الــنـعور بـأن الـلـت


 الـتـخـلي عــنه؟ لا قــيـمـة لي مـن دون هـذا الافــتـــان. إِمـا هـو وإِمـا الـصـمـت" . مـرات يـخيل لــسمير أن المـلفـيـة المزبـية لنـجيب وراء







 مـلو لـها ، العادة الكتي درج علـيهـا البعـص ، أي الكـلام والـنظر ، بـلا
 ســــيـر ، ودفـعـت فـائــزة وأثـــو اق إلى مـز يــل مـن الـــر كــة فــوق

مـقاعـلهن . ولم تـنمّ ملامـح سـعاد عن خـجـل أو انزعـاج، كو نـه كان يـحلّق فيـها بتصـمـيـم .







 خـارجـين، انتتبه هـو لوجـودهـــا فهـرع إليـهـما ، ولــــت بـه الـفتـاتان


 كريتر ، أو عدن الـقليمة ، تلك المقاهي الحديثة في المي الأوربي ، ومن


 سـلالم ، لا تقرد إلى شيء .
 ملعـقة حـفيرة في كـوب كبير أبيـض، وتــفقدل الطمـم الـطيـب للقهوة.

ثـم رفـعت رأسها وقالت إن مقـاطعة غيـر علنيـة ، نـفـذها خالـهــا ، عــدما



 قبـل تلك اللحظة" .













 وحثـيـة ، ترو لعلد من الأوربيات اللاتي ينز لن في الفنـلـوق.











 في شـارع أروى، وشارتـر بــك وهبطوا إِلى محعطة التـاكـكـيـات ثـم مطعـم

 رئيس الـككومـة الوطنيـة عبد الـقوي مكاوي. بـلغوا نقطة في النــارع لم



 ويذ أوت بلود" . "جهـنم للتخونة والعمـلاء" " "برا يا الستعمـار ".




 معهـم. وقالـت أشُو اق إنها تـتاوم انهـيـار ركبتيـهـا أمام الضـريـح، أو أن

 تحفّه التـراتيـل
يـرو ن الجـــــوع، أتـوا مـن الـريـف والــــرى والمـــن الجــاورة والجـبـال




 باللدموع والكرق، واختـلاظ روائـح الأجـسـاد ، الشتـائخة واللفتية ، لنـسـاء ورجـال ، أجـسـاد الأولاد والــصـبـايـا الـصـغـيـرات، أجـــــاد الـعـــاكـر





سـحـابـة من الأوخـــة المبـار كــة ، ويـرو ن الألـوان والـوجـوه والـرقـصـات تتـداخل وتـتشـابـك. يـتخـلـلون المر اجـيـح وحـخب الأطفـال ، ويمرون
 رقصـات بـلـيعة يؤ ديـها الرجـال والنـــاء، تـتــاركهـم الـفرقة المو سـيقية وتحرسهـم قوة من البوليـس .
 و كانا طوال الوقت متباعلين. أُخذ سمير يتأملها ويطيل النظر فيها




 يخر جـون من الز حام، ويخلفونـه وراءهـم .

$$
(10)
$$

شـجـع ليبـان فريـته بـــمـاس شـديـد وخـرج مـزهـؤأ، كأنـه هو من







 لاعبب كرة الـقدم علي محــسن مريـسي ، أول عدني يحــي الزمالك المصري.


 تعبها في تربية الـدجاج والكباش الصـومالية ، بلا فائدة . غير أن المال













البعيلد . فتـش عنـها حتى في الأحياء الجلديلة، التي اخطـر الإنجليز إلى


 شر كة مـاذر كات للعـمال . ولكـن لـم يعــد يعر ف أين يـعــل ليبان ، فإنه
 عنـل مقهى، غير بعيـل عن حـارة الطليان، يؤمه الصـوماليون .

 يــــمـت قـلـيـلا قبـل أن يـغيـر المـوضــو ع ويـعـود إلى أيـام البـحـر ، كـان









والنشيـف ابخعيير ، مسـئول الماكينة.
تـرك شاحـــة الـفضــلات، وسيـخلف وراءه الـبحـار، لـيـعـمل سائق



 من أسـفل، بـعـل أن تــــحب يمينه، وهو يتـجـه إلى منـطقة الهـلال، حيـث شر كـات الــيـياحة وبيـوت
 ونادي البحارة ، والفنـادق الفـخــة متـل كريـــــت هوتيـل .








 الجـبـال العـيـطـة، مـن الـغـارات الإيـطـالـيـة . كـان يـــتـت عن المجروف





ير اها في اللدكان، وقطعًا كبيرة من الجـبن، و كبلدة بـقـر من أستـر اليا ،
 طائر ات خاصـة من بريطانيا للإنحليز ، مـع الكيـك والزبيـب

 أحيـانا ، فتأخذهـما في مثـاغلهـا ولا يلتقيـان. وربـا ، خلال كل تلك


 الفمـوض والانخخطاف، فلا بجـعلهـمـا يــعـيـان كللالـقـاء ليردهـا الفجوة


 الـعصــابـة، التي كـانـت تـبـث الـرعب في الـــارات خـلال ذلك الـزمن،

 محـمـو د يــر أ لبـعض الـعمـال . وحـملق في مـحمـو د وهـو يخخرج علبـة






 من الخْمـل . مـحـلات أكبـر علـي قـمـر الـلدين وشـر كـاه . سـوق البـهـرة .







 الغــدو دة. عــرض خــاص لـبـيـع ثلاجــات مــــع الــولالايـات المـتـحــدة


 عليـها ، سوى بعلد مـضي عنـر سنوات مـتصـلة في ملـيــة عدل . "أبنـاء





تنـكـل قاعلـة حـلبـة للمـــاومة . تأتي مثل هـــه الأخبار دومـا من خارج



 الاحتـلال . كان مـحمود كمـن الـتزم بعــاحة مـخهـهـة لا يـحـيـد عنـها .












 الحرب . وذكر لهـم أنـه لم يحعـل على شهـاده الـم الكفاءة في القتال ، ولا اقـربـت مـنه ولا ابـتـسـمـت في وجـهـه، كـحـين رآهـا تـــــل أمـام كبـار

المستقبلين، الذين كان بعضهــم ير كـع واضـعاً إحلدى ركبتيـه فوق مقعد

 ولوحت بيديها ، كانت تخفيهـهما في قفازين أبيـينين.

 ووضـعت حجر الأساس للمــتـتـفى الذي سيحـمل اسـمهـا ، و ستكـون


 كـفايتـه منــهـا . لـم يســأله بـعض الز بـائن كيـف رآها ؟ هـم الـذبـن الستـحال








 الصـمـت . ثم في لـظـة ويكونـان في البـحر ، تـفـمرهمـا الميـاه الزُرقاء .
 مفرود إلى جـوارهما ، وعيــاها مفتو حتان ، تحدقان في نــطـة بعيلدة، ثـم .يستيـيقظ
"سـألـت كل بـيوت الإنحـلـيـز التـي أعـرفـهـا ، لا أحـــ يعـلـم عـــهـا أي








 يـفعله؟ لن يتر قَف عـد هذا المحل ، قال في نفـيـه .
 وتتنـابك ولا يعود يعرف حاراتها القديعة مثلمـا كان ، كما أنه يـجهـل

 انتشـر طيف ابتـسامة خخفيفـة على وجهـه ، لم يكن قاسـم يعانـع فيمـا لو لو





## (17)









 ينتظرون نزول السياح، إثما يذهبرن إليهـمـم.








أند يدجيـد اللغة الروسـيـة، ومـع ذلك استعار كتابـا يحكي سـير منـيين







 الـثـامخة في الماين روود في المعلاّ.





 ردت جبهـة التحرير عـلى الستـــراس الجبـهـة القـومية ، ودخولها مرحلة


 أطروحات فصيـل بعينه، ، ويبرر طريتـنه في الكفاح


 الحـفيف يـبعثر خصـلالت كتيفة مــه ، فيـما كانت هي ترفع بـصرها إلى
 فتـكثـتُر عن شمـس حـارة، راحـت تــــوي الأجــــاد والخـلوقـات ، فيـما



 المتمـاسكين، وفي الإبطين النـاعمين .








 راق لـسـمير أن يكو ن هـو وسعاد معا ، مـوضـوعأ لهـجو م نجيبب. وفكر

في أن ذلك قلد يـدفعها إلى مـراجعة فتـورها حياله في الـفترة الأخيرة .




 ا 97 Y 7 أي قبل حوالي خـمس ســوات ، بـاثياه الـرابـيـة ، حـيـث يقـع














التعذذيب وحثيـة.
168

وتـكـلم بـغتـة، مليـرأ دفـة الحـديـث إلـى وجـهـة أخرى ، عن ضـرورة


 بـرهة من الـــفـاء للـتفكير الهـحيـح في المـطوة التالـية" . حل الـليـل

 كـريم وزجاجـات المرطبات وقـوأرير البيــرة، وآلة صــــع القـهوة وورجوه الـــادلات بـوزرهن الـزرقاء ـ ومسرح بـبـــره وا واكتــــت مـلامـحه فـجـأة

















 أكثر منا يحاهم .





 عندما أُخذت تحكي لـهـم كيـف راح نجيبب يصـعد الــلة يومهـا ، و كانـت








بعد محاولات سمعرها :
Strangers in the night exchanging glances
Wond'ring in the night
What were the chances we'd be sharing love
Before the night was through.
وسادت برهـة من صـمـت جـليل، فيما يـــغـون إلى صـوت فرانك



 والـرغبـة في الفـنـاء ـ طـفـــت أشتواق تـتـمـايـل بـذراعـين مرفوعتـين، تارة





 بومباي ودراسته في بريطانيـا .


 رائحة دم، تخرج جمع الكـلمات التي كالهـا له نجيـب. اللدم نفيسه الذي



















 في أن يلتقيها وحـهمـا ، كما في اللسابق ، تتحاشاشى الر د عليهـ .

 الانتسـحاب ويغادر المكان بـهدوء.

## (IV)

ترفض آير يـس رفضـُـا قاطعُا، أن تـعتبر طر يـقة الصوفي في الكـلام ،
 غنه مـرات، ولا ينـجـح في الإفهـاح • "هي ويـل بجو تو فارمسـي ، دو يو






 ورمقته بـظرة خالية من أي معنى ونهضـت .

 تضـع إححدى يديـها في جـيب الفــــــان . قال له الصـوفي مرة إن الـــيـدة

الإنجلـيز يـة لا تعبـأ بر جـولته وتـخطر عاريـة أمـامه، وأنهـا لا تفـكـر في

 وأحلام البارحـة، تبقى هكـذا مـنذ اللحـظة التي تـخر ج فيـهـا من ححرة






 قليلا، وبمؤخرة مـستـديرة . فــهـا صغيـر وشفتاهـا مكتنزتانـ ، ولهـا أنف حاد وعيـنان بر اقتان. الـلون الوردي نفسسه ينـتشر بصوورة لافـتة للنظر ،



 الضـابط الـستيني المكلف بتهـجـير المتبقين من اليـهود ، في مضـابـعـتها




وهي تتـأمل المـسالكك إلـى التلال، أو تـلك اللـروب التي تـهـبط إلى




 عنـدما يأخخذن على عاتـقهن جز







 مسـتبعدأ إياها بالمرة من الحوض في المنترو ع الإمبر اطوري.



 ونظر ت إلى حـحيــة أخـبار العـالـم، فوق الـطاولـة، تطالـمهـا وتترقف

عند أخبار الحروب والجاعات وقصـص القتل وتفاصيلها المـتوْقة.








 يودعر ن أمو الهم لديها، وتدفي لعائلاتهم في إيكلترا ا













 المرات، وهمي تقر أ من الذاكرة ، مـقاطع من قصهـائد قـالـت إنها لييتس ،

 "عين باردة تحدق




 النـكلية المتعـارف عليها في المــاداة واللبس ، والمحلديـت مـع من مو أدنى






 تلبـث أن كرهت تلك الاجتـداعات" . قـالت لـــــير مرة وكانت أخـواء


 عائلة، كانت تكـسـب قوتها من اللدفاع عـن الآخرين " .

















 حكاياته عنـها .

## (11)

كـان الجـمـيـع يـلبـســون قبعـة الـرجـل، الـذي أنــظـروه طـويـلا فـوق



 الليل إلى وصـول الباخرة في الصباح الباكـر ـ وفكّرُ سمير في أن هذه




 وشـديدة الرطوبـة. كانوا يـخوخـون في الظـلمـة ، وير كضـون في الأزقة


عـدمـا انعطف سـمير يـيـنـا ومـر من الزقاق ، الـذي يفضـي مباشرة

 التريـث، ويـحكي له حكـاية جديـلـة بطلـهـا هو في هــنه المدينـة . يـقعد


 وقت وآخر ير اجـع مـع ابــه إنصـاف دروس الإنجليز ية .








 ابحاد الجــوب العربي، خنتـيـة أن تذوب الجاليـات الأجنبيـة ، في محيط



 التي اشتر اهما جلديلة ، ويذهـب .
يصـغي أشرف، كأثنا يـلتقط أنـفاسه، إلى مـحـمد رفـيـع، يـأتي من

 شثخص ما ، ينبئق فجأة قدامهـ.
جو التـوتـر اللذي سـاد مؤَخـرُ أنقاشهـم، جـعله يـبـتـعـد . أسـابيـع














تتحرك حخفيفُا .

 الإذعـان . سـيـــرف سـمـيـر أن أشـرف فـ يـحـكي له ، عن زيـارة المهــاتـمـا غاندي لعلدن، ذلك الر جل الذي ذهب ضـحيـة شغفه بالـــلام ، وكرهـه



 خطب في الحـنـود. كـان يلبس نظارة كبيرة، وسـاعة تــلّى بــــلـــلة بر بطها في وسطه.
يـنظر سمير خـلال الـنـو ارع الضيـــة، تلاصـــهـا الـنـو افذ البارزة من





 شلــات قليلة ، ألـو ان زاهية وساطعة ، تـستـدرجه فيروح يتماهى معها ،






 يكلّفهـم بمهام سريـة .
قال أشرف إن غـاندي تـكلـم بـالـلفـة الإنجليزيــة وبلـفة جـوجرات ، عن الآستقلال، و وعا الهـنود إلى الوقوف إلى جانب العربـ . وأضـاف

 الناس كانوا يعــكـون بقطع من الكـراتين، أو بطرف أرديتهـم ويهوون





 البـرودة الحُفيفـة . وقبـل أن يـسـأله كيـف يمضي أوقاته في مـنـزل التاجر

 الـعجوز بـخصـوص الـعرب. ذكر أشـرف، وهو ينظر خلال الأزقة، أنه


تــبـه سـمـير إلكى غنـاء نـــرـرت عـلي خـان ، جـاء دوره بــــل مـحـمـل


 جميعها ، لتلاممس روحه هو وتبقى هنـاك .




 حتى يـكرره ثانيـة. في الباص تذكـر أن أول تعارف لهـمـا ، نحيبب وهو ،


 وأشواق وفائزة .
دخل البـاص الماين روود، ومـا إن رأى سمير الــــــود يعتلئ بـها هذا



 الحليين مؤخرا .


 إنجحليزية ويرنانيـة ويهو دية وفارسيـة وهنـدية وفر نـسيـة . تضـر ب وجهـهـ






بـتــم الختـلاط الـروائح ، لـعطـور وعـرق ولسـجـائر وأطـعـمـة وزهور وتوابـل، ويصـطدم بـالأجـسـاد ، نـحيـــة وبلـيــة ورشيـقة وفتـيـة ومـــــة



 جلديلة ـ تحولـت الثورة إلى لعبة لا تمــــك أمـابـع اليمنيين بـخيوطها .


 لـم يظهـر على الجـنر و أنهـم يأبهـو ن بالسـطو المـبـلح لعناصر من الجبـهة 185

القوميـة، عـلى بــوك وشر كات ومحال عــلكـها أبـانب. وشعـر فجأة








 والبشر ، إلى مقهى في الضفة الأخرى للثـــراع.
"هذا دهر وليس ليلة" .





 اللحظة مـتكينانا




 الأزمنـة الماضيــة، أم ستلـجأ إلى أسلـي




 قلـيل . شيئـا فنـيئـا ربـا لـن أستطيـع تـميـيـز أي شيء في هذا المـنـز ل.

 حـحرة صـفيـرة. النــــخـة الوحيـلـة من "إيدن كرونيـكـل" ، تاريـخ اليوم

 97V 9 ، يجععلني لـم أعد أعرف هذه المديـة . رائحة التبـغ الفاخرة، تنتـتـر كالـعطر بـالـنــبـة لـلـنـاباب، الذي بـدا مرهـقًا يِالب الــعاس فـلا يــــطيـع، تفوح في أرجاء المكان . يروق لـله أن ير اقب طريقته في حتـــو الـغليون بالتبـغ، حين يـخر جـه بإصبـعين من



 سـوى وجهـه هو ، بدا تائهـا ومهـمو ما .


 ومنلما أخخذته رائحة الغليو ن إلى ملاعة جلدته ، ستنـسيـه رائحة المداعة كلام الجلدة ومـخاوفهـا عليـه . كلمـا رأيتـها قـلقة وسـمعتـها تضـر ع إلى




 انتباه إلى التفاصيـل ولا مر اعاة للخلفيـات .



 تـمخر هـا سيـارات فارهـة ، تـمتطيـهـا شـــر اوات . في سـمـائي المظلـمة والضـيــة، ير تـفـع وجهـهـا، متـل شـمس صـفيـرة، بـلا أشـعـة ، ولا ضـوء



 الرغبة في سقوط سر يـع ، حلمُا قصي" المنـال .










 يذعن لمطالبهم ، على الأقل هذا ما تو توحي بـه الصـرورة.










 والموسيقى والأفلام والأحاديـث الجادة والأطعمة الطيبة التي التي جمعتـهمه، في البارات والكوفي شوب؟ بلماذا تحولت إلى محفز ات للبطشُّ؟


 التاجـر الــذي هـاجـر من سـورات إلى بــومبي ومـنـهـا انـطلق إلى عدن ،
 البـريديـة . قـدُرت بـريـطـانيـا جـهـوده ومـنـحتـه العـــــو يـة في المــمـاعة









 أهداهما سيـارة أوللدز مـوبيـل ، كانتت أول امر أة تر كبها ـ ريـــيـوس الذي
 وشـاحنـات جي إم سي وسـيـارات سـيـتـروين و ديــلـر وأوبـل ، وبـيـجـر



الآخـر في سوق الـبـز ، وتطلب أن يأُخـذهـا لـيتـــر جـا عـلى المـي اللذي




 إليه في مواعيلدها من أمريكا ولندل و وأوروبا .






 إلى الصـومال الإنجليزي. والقنهـل الأمريكي أهـيب بالجلدري، عــلـما







بـصـفتـــــا امـر أة سهـلــة المـنـال ، ولا كـانـت هي كـذلك في أي يـوم من

 تذكر الـنـاب متــو ارهما إلى مطعم المطار ، قبـل أيام قليلة ، و كيـف

 كمن كان ينتظر هذه الـلحظة ، وأن تـتـهلما تتـحققى، هو ما بـمنـي لها










 جاء بـلوره استجابـة لثورات التحرر في العالـم، وبدوْوا المفاوضـات مـع



الأجانب . يتـأمل النــاب المـنزل من الداخل ، ويـفـكر أنه اليـوم بـيــمـا




 يحدلث لـه.






 الفــــيـحة عـلى عـلـن ، من زوايـا مـختـلـــة ، فالـر جـل يــــــكن من رؤية البـواخر والـسـفن الـنخمـة، بيـــما تـر سـو أو هي تـدخل . ويثـرف من

 له شـرفة أخـرى مر اقبـة الــغير الـذي يطر أ عـلى ملـيـــة كريـتر ، إذ إن



المتـغطـرسون حتى عـليـه هـو ، يـرددون، كـأثفا يـذ كـرونه بـفـضـلـها أو بالأحرى بتفنفـلهـم عليـه .







 مـسـتخدميه. وفي المرآة نفسـهـا ، بدأ لنفسه شـخصـا آشخر ، في حال مزرية، ،
 شـاسع. طالما شعر بـه، ذلك الـتـخـص الآخر ، يدفعهه إلى مهـالك يتطلبهـا




 ساعاتات، على مـا قضـى عمـره كله في تشتييـده .

 195

أو في الطـريق إلـيـه، وأصـبـحت في مـر مـاهـم، بــظـر ات مـلـؤهـا الثــكـك




 مثـلمـا دفعهـم قبـل ذلك لمضـايـتتي ـ وجهـلـت في ألا يخطر لي أن لـظظة
 إلى ذلك، وقد امتـلـت نيرانهـم إلى بـعضهـم بعض. ونـظر النــاب إلى

 "ارفـع قليلا الصوت" قـال العـحوز، ورآه الـنـاب ، في المرآة، يحـاول
 صـــت مربك؛ ،له ألف شكل ولـون. وخطر له ثانية أن حواس العجوز
 مـا يـجـري. عـرف بـرحـيـل التـاجـر الإنجــليـزي أوليــــر هـاري، الــذي احتكـر خلدمات تـموين اللميـش . ولـم يفته خبـر انتقال التاجر اليوناني
 المدن بالمُمابيح ، إلى ملينة جلدة .
"لا، لن أندم على شيء،


## ذكرياتي التي أملكها أضـر مت فيها النار" .

 يتر دد صـلى صـوتها ، فقط في ذاكرته.






 على مـا عاناه طو ال سـاعـات من إرهاق .








 لـتـخص مـا التـفكيـر في أنهـا تؤذيـه ، تـزعجهه ، والـصـحيـح أنه كان قـد

اعــادها مــذ الـصغـر ، فو الـده عـمـل طويلاُ في بجـارة الجلـود ـ تآلف مـع







 وكيف يفـرحون، و كيف يـطهون طـعامهـم وكيف يدفـنـون مو تاهم .


 يكون ذلك فيـما هضى








## (19)




 طابـور طويل من الأشخاص ، طـالما نـادوا، بعا يــنادي به هـو الآن. "أنا ،

 كذا ـ ومثلـمـا تـلاحظـون هنـالك فـارق" . وليتبـت لهـم حـحـة ما يقوله ، صرخ فجـأة في وجد النادلـة ، التي تمـادف مرورها بطـاولتهـمه ، قائلأ :

 ملـحوظة، بـالارتبـاك ولـم تدر بـاذا ترد. "لـكن هذه مـغامـرة ربـا مـآلها غير متوقع" .
شـهر يـونيو حـار جلأ، والهزيعـة تكتـبـح آثارها كـل مكان . وذكر




نجـيب الذي إن حـمـت، فـلكي يـفـر في كيـف يبدأ موخــوعأ جلديدأ، ،




 شاهد أطفالأ يقذفون الإنحليز بالحتجارة، "لكن ما أدهتـني هو رد فعل







 عمـا كبح نفـسه عن قوله.






كلاُ منها مرآة صغيرة، المُرايا الصـغيرة مجتمعة تعكس وجهُا واحلأ، ،






تعـذر عليهـ الفهـمـم
في لـظـة بـلا أن نجيـب اتخـذ قـراره ، واعتبر سـمير خائـنـا، طلما هو

 ثحــوق فيـه ، غيـر داريـة كيـف تـطورت الأمـور إلى هـذه المـــــــوى من العنـف والمدة.













 والسعة، كمن يلوذ بـالفرار .

$$
(r+)
$$












 العـــكرية السـعو دية للملكيين" . وقبـل أن يـفكر في أهمـيـة مثّل هذا


 الـتـبة ، تــــأل عن جدلته. وعــدلما رأته نـصـف عار وليـس حول وسطهـ

 حجـرتـه . انتـابته حـال من الفـرح الطـفولي، لـكــه قـهر هذا الـفرح في
 لـم تـأت جدلته، وجعل ينتظر كيـف سييبدأ الكالام بيـنـهـما ، كأنثا لا
 خر يفي، يلمـح طلاْتُعه من النـنباك المفتوح، وتذ كر تمـاديها في بتحاهله






 نـهـن هـو وذهـب إلى المُطبـخ وعـاد بـــــــــــة مـاء بـارد ، حـب مـلـ


"الـــــاط يـأُخذني بـالكـامل في جـمعيـة المـر أة الـعلنـية" . ونـظرت إلى







 المعنى اللدقيق وراء كلماته.
قـامت المجلة ودخلـت المطبـخ، وتبـتهـا سعاد ، كانـت كمن تـشر د





 فـارسي، كـان يـنــتغل في جـيـش الكلـيـوي، يرتـدي الـــو طة والـعـمـامة

 لـهـا، بـعـلـ أن دفع الـتـمن الـزوج، الـذي كـان يـعـمل مسـر جـا في زمن

بـيـلد، قبل دخخول الـليل يـروح يثنـعل، واحلأ وراء الآخر ، مصـابيح النتوأر، التي تضـاء بالزيت
 المطبـخ • وبدأت سـعاد تـتكلم إلى انعـكاسـها في لــعان المـز انة ، قـائلة




 على مـا يرام في هذه الملديـة .







 مخاطبة سعاد .













 انفـرطت، "احتـفالات خحـيـم الأخيـرة مرت بـــمـت ، لـم يـــــمع أحـد
 وطفت رائحة الـلـم، وتـذكر كيـف كان يــــمـها تـخر ج مـع الـكلـمات


 المجلدة لكن لتتـاول قطعة قماش ، من رف حـغير في إحدى الطاو لات ،





 البـــابـسي . عاده الفل يابسـي " وفي لـظة قال سمير لنـعـاد ولا يلري ما الذي دفعـه إلى ذلك، إنه مــفـائل بما يـحـدث . ورمـقتـه هي بــظـرة أحـيـت فيـه الأمـل، بـأنـهـا هي
 أنها ، هكذا اكتشتـف بعد قليـل ، نظرة حخالية من أي معنى . "هـل أراك في الـعـرس ؟" غـامر سـمـيـر وسـأل ، فيـمـا كـان يتـطـاهر




 لهـا : "أنـت من دفعني إلى ذلك" . وسيضـيـف أيضنا : "من أجلك فقط ،






يكث طو يلاْ في الحيرة ، وقالت وعيـناها تفمـران المحجرة بـثـبـابيكها
 بـاذا يردٌ وبـقي صـامتأ .

## (H)

في الـرس راقب آيريـس ، وهـي منغغولة بتـدقيق النظر في الأيلـي







 في أن ترخي شـنتـيهـا ليـرى الجمميـع أنها تـبتـــم ، إذ فكـرت في أنـهـم
 الأجـــاد، على مســافة من لـظة حاسمـة .




 غرف مغلقة.







 لابنة أحد الجير ان ، قبل أيام .








 والبواخر الر اسية. خلفت الـيـيارة المنعطف الذي يتجهد إلى الروخـة ،

وراححت تـتقلم في ظهـيرة ملبدلة بالأدخــة المـــوداء، بر ائحـة البـارود، وبالنير ان، تتـتـعل في إطار ات وبر اميـل بترول .
 جانبيه ، مغلقة كانتت مثل روح منطفئة. تـلاشى الوهـج، طالما تـــللت


 واهمتزت ععواطفه بعـنف وهو يلمـح الكـوفي شوب ثـم البار الذي كانوا






 لنا" . "ســجعل من جمـاجممكم مطافئ لـسـجائرنا" . طوال ما كانت السـيـارة نعبر بهـما الحو اجز ونقاط التفتيـش، تتبـع الإنجـليـز مـرة والـفـــائـل الختـلـــة مـرة ثـانـيـة، كـانـا مـحـل شـبـهـة عـــلـ




وجه آير يـس ، التي بــت كبيـرة في الــسن، أكبر من أي زمن مضىى،














وأمها ، مل يـسألهما عنها أم يصـمت







 مسـتعمر ات الإمبر اطوريـة البريطانيـة، ومنـها تنطلق المقاتلات الحـر المبرية لسـلاح الطير ان الملكي البـريطاني RAF الهو كر مـنتر ، واللـيتـنـج، أخـحى بـلا نظام وتشـيـع فيه الفوضىي في أثناء ذلك كان سـمير مـتـفـولاُ بـالتحديق في صـدرها المُمتلئ ،



 تـنظر إليه بـابتــسامة بـلـت له أقرب ما تـكـي

 سـمعها تضيـف.










 سيكون عـد الفـجر .
سـكت هو ، فقـط تـذكر الفـرنـــي الذي يـمـر على وجـو ده بــوراره



 الـنـعر الـطويل تـنـاكس وجهـهـا ، وتحـاول التـــلـل إلى فمـهـا الرطب .
 فـــاتين فوق الر كبة، وأخريات يلبـين بنطلمونات وبلوزات خـفيفة ،

 "دورت له ما لقيته يـا مباسا هذا الليلد بحر اني ما بعثني معـهـ"


 بصـورة مفاجئة انتـغل سمير بـمبـاسا ، تلك المدينـة الكينيـة في شرق المـو












 رائحة الدماء، في الملارج، وتز كم أنفها.

## ( $F$ )







الــــوس وتقـلب المُوازين وتـغيـر الـقيـم، وفاته الــنـكيـر جـدئا في أن


 ذلك الضـابط.
ولأن مو اججهة كهاته مـستحيلة، أكان الضـابط موجو دأ أم لا ، ولأند







 خصـومه. راح يترصـدهـم واحـلا واحدأ .


 التي كانـو 1 يـقو دونـهـم فيـها . بـلغ قاسـمـ من العـمـر مـا يـجـعله لا يـعود



الـسـلاح، شـوف الفـجر لاح. حـط يدك عـلى المدفـع ، زمـان الذل راح" .
 ردفان مـن فـم كـل ثـائر " .





 بعيلد وشاكل من تر ابـه" .




 أن ينـنيئ أسرة وحياة غـنـية مفعمـة بالعو اطلف مـع تلك المرأة ، لن تعو





 الز بائن، وإيواء العمـال والـوقوف على احتياجاتهـهم والبحت لبعضهـهـم



 اعتتبرت في هـذه الخطـورة استـمر ارأ الحبـت البر يطانيـين، حتى في آخر






 إلى وجهـه هو ، منــاعر الفـرح بالعو دة إلى البيـت والعائلة، إنــا ليفكـر




 بـستهـدف منـازلهـمـ في المحي الذي يقطنون فيـه ، و سيـر فـ أنه ليـس من



 وبقي صامداً ولم يفادر عدن.



 ويضـع فوق الطاولة وجبة كاتلس ، بطاطس مهروروسة في هيئة كرات ،





 ريتثـارد كامبل، تطارده النـرطة، ولم تـفلح في القبض
 وفي كل مرة ينجح " الهارب" في الفر ار ، يطير ناجي فرحا الوا




 عـــدما كـان يــطـلق من المُعلا، قـبل أن يتـوقفـ الـعمـل بـه قَبل ســو ات


 بَــري في الـريـح وحـدهـا، حـتى ســــطت في الـبحـر ، وتحـولت هي إلى سمكة، فاستيـظظ.

مفـقر دة هي ليــست أكثر ، تاهـت منـه إلى وقت لن يطون حتى لو
 يرضـى بغغيرها . وتعود إلـيه، ، فيمـا يـشـبه حلم متـقطع، تـفاصـيل تلك
 الـــــيـارة في جـانب الـطريق ، و كـيـف أنه مسِّظـهـرهــا عـلى مـهل ،





 اللذي تــتره ملابـس خفيفة.

ما إن يصـمـت محمـود وينحي الجمريلة جانبـا، حتى ينطلق صـخب

 دار ، وبعدين مـــاعد طباخ" . "خاور فتـة خبز مـع لبن وسكر وشاهي" . "شيز ، عادوه شيز . خـلي كلاملك ساني " " متـكـلتك مـئ قادر تنظر



 شيضـربـا أنت ولا هو ؟" . "يا رومانة قـد القلوب مليـانه" .






 ويحـلـو الكـلام عـن زوجات شـــراوات، يذهب أزواجـهـن في طـلـــات


















 ير جـع خائبًا .
| 222



 ظلمة خفيفة لا تز ال تتخلل الأشيـاء.





 للبيـت، كي يـعلن عن نـفسـه، إلا أنـه لا أثر للـعجـوز
 وهـالتك مـسـاحتـهـا ، خـز ائن من المختــب الـفاخـر ، أرائك وبسـط وسـرير
 وسـيعة. أغغلقت بــاب الفيلا وراءك وخـرجـت، رحـت تسـير ببطء خـلال
 هل يكـرن التاجر الفقرنـي رحـل ، على متن إحلدى الطائر ات، التي

جـهـزت لـعـائلات الإنجـليـز والجــالـيـات الأوروبيـة ، أو ربـا أبـحـر فـوق





 يـتـعر بـالـنـخص الذـي يتـحول إليه يتـنـكـك في مذه اللـحظة ، ويـحس أيضنُأ بــار خفيفة تـتقد في أطر افه .

 يقومون بذلك الآن، حـرف اتبحاه كل شيء إلى وجهة ، لا أحلد بإِمكانه



 نفـــه ، ومن دونه حـياته لا معـنى لنها ـ قبـل تلك الـنـطـة ، كان الوقت يعضي بـه مـعهـم، كـمـا لـو في قـطعـة من الفـردوس ، ليـس لـهـا عـلاقـة بـا






 بواخر عمـلاقة ، ولا مر اكب حـفيرة تعوم .










 ومهز ومـينّ . يهبط التل ويلتفـت وراءه فيرى البيـت، يترسـع في رقعة كبيرة،





 تـلال جـر داء، عـــد أطر اف مـيـاه لــــا لـون الــــــاس . يـتـخـلـله الـهواء، ،








 الصبح يجرحـهـما . تــنـه الـتـاب إلـى أنه أصـبـح في مـنـتـصـف الـطـر يـق ، حـيـث يمكـــه


 وخـربته لفحة حر شديلدة رغم الصباح، يتخلله ضبـاب خفيـف.

## Yo18-Y+11



## الكاتب

## أحـمد زين

روائي يُني.

الحيـاة اللــدنية ومججلة الفيهـل ) .

- صلـر :
. 1 9 9 V أسملاك تصطخب، ، قصص، دار أزمنة - الأردن
- تصـحيح وضـع، رواية، دار الانتـثـار -بيروت \& + . + . (أعيـد طباعتهـا في اليمن بـنـاسـبة صـنعاء عاهــمة للثقـافة العربية

 - قهوة أمير كيـة، رواية، المر كز الثقـافي المربي - بيروت - الـلدار البيضاء Y. Y V V
. . . . . حربب تحـت المجلد، رواية، دار الآداب -بيروت -



## صلـرفَي هذْ ألسلسلاة


Y Y Y
 نوفمبر 7 H 17 .
₹ - من قلب الـعالم - مـن عـالـم بـلا قلب، شـعـر ، لينـا شـودد، سورية، ، ديسـمبر

 فبراير V. IV.

.r. IVV مارس
 . F. IV أبريـل
 .r.iv
 . Y IV IV I I I


r| . T. IV V
 المغرب، أكتوبر Y. IV
$231$

