

متحود درويش
كزهر اللوز،
أو أبعدر ...

# LIKE ALMOND FLOWERS <br> OR FURTHER 

(Pocms)
By Mahmoud Darwish

First Published in September 2005<br>Copyright © Riad El-Rayyes Books S.A.R.L. BEIRUT- LEBANON<br>elrayyes@sodetel.net.tb .www.elrayyesbooks.com

ISBN 9789953212173

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopyiag, mecording or otherwise, without prior permision in writing of the publishers

$$
\begin{aligned}
& \text { تعـيم الهلان: حسن إدلي }
\end{aligned}
$$

## القصصايُد

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - } 1 \\
& \text { r r r r الآن في المنفى } \\
& \text { r } \\
& \text { § - إن مشيت على شمارع } \\
& \text { - 0 متهى، وأنت بع البريدة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \\
& \text { V } \\
& \text { - } 1
\end{aligned}
$$

| r9 | \& 1. |
| :--- | :--- |
| \& 1.1 |  |

> أَنا


$$
\begin{aligned}
& \text { Vr } \\
& \text { vo } \\
& \text { VV } \\
& \text { ت الجمهيال } \\
& \text { ك - Y ا Yef صغير هو الحب } \\
& \text { يد ت تشر الصشحو } \\
& \text { V9 } \\
& \text { A) } \\
& \text { Nr } \\
& \text { No } \\
& \text { r - r } \\
& \text { 活 } \\
& \text { - ro } \\
& \text { T Y / هـ هو }
\end{aligned}
$$

19

- YV
ar
- 

9 V
99

- rq - وأنت معي
r.
(1) منفى V
I.r

ا r - r
(Y) منفى VI

IrV
ض - rr
منفى (Y) VII
101 rr r 101 كوشم يد في معلقة الشاءر الجاهلي
(£) منفى VIII
IVV

- r\&


## Wwwioplanctinc/ve



أحتسن الـكـام مـا .... قـامـت
صورته بين نُظْمٍ كأنه نشر، ونثرِ
كأنه نظم...
أبو حيان المُوحيدي
الإمتاع والموانسة
[الليلة الخامسة والعشرون]

## Wwwioplanctinc/ve



พWFW. 10 planetamet/vb

I
أَنت

## Wwwioplanctinc/ve



## فـْرِ بغيرك

وأَنَتْ تُمِدُ نطررك، نكُرْ بغيرِكَ
[لا تَّسْ تُوتَ الحمامُم]
وأَنتَ تخوضُ حروبك، نكُزْ بغيركَ
[لا تنس هُنْ يطلبون السلامٌ"]
وأَنتُ تُسدُدُ فاتورةً الماء، فكُكُ بغيركَ
[ـَنْ يرضَشُون الغنمامٌ
وأَنتَ تعودُ إلى البيت، بيتِكَ، فُكُز بغيركَ
[لا تنس شعب الميام]
وأَنت تنام وعُصصي الكواكبَ، فكُز بغيركُ
[َمَةَةً مَنْ ملم يجد حيزِاً للمنامب]

## الآن ... في المنفى

$$
\begin{aligned}
& \text { أَآن، في المنفى ... نَعَّمْ في البيت، } \\
& \text { في السُتْتَنَ من عُمْر سريعِ } \\
& \text { يُوقدون الشُّسْعَ كَكْ }
\end{aligned}
$$

فافزَخ، بأتصى ما استطعتَ من الهدوء؛ لأنَّ موتاً طائشاً ضَلً الطريتً إليك من فرط الزحام ... وأَجُلك

قَقَرٌ نضوليٌٍ على الأطالد،
يضخك كالغبي
فال تصدِّقْ أنه يدنو لكي يستقبلكُ

هُوَ، في وظيفته القديمة، مشل آذار الجلديلٍ ... أُعادَ لكٔشجار أُسماءً المنينِ وأهمَلك

فلتحتفل سع أَصدقائكَ بانكسار الکأس. في الستين لن تَبِدَ الغَدَ الباقي لتححملُ على كَتِبِ النشيد.... ويحملكُ

قُلْ للحياةِ، كما يليقُ بششاعرِ بتهرٍّس: سِيري ببطء كالإناث الوالثقات بسحرهنٌ ركيدهنَّ. لكلٍ واحدةٍ نداءٌ ما حفيٌّ:


سيري بيطب؛ يا حياةُ، لكي أُراك بِكامل النُقْصَان حوليِ. كم نسييُكِ في

## Wwwioplanctinc/ve



## حين تطيل التامُل

$$
\begin{aligned}
& \text { حين تُطيلُ التألمّل في وردةٍ }
\end{aligned}
$$

> لي أَلّْ في الشفاء من الرملِ 1 يخضرُ فلابكَ...

حين نُرَإيُ أُنى إلى السيرك.
ذاتُ نهارِ جمبلِ كأئَثُونة ...
وتلُ كضيفب على رتصة الميلي / يحمرٌ قالبُكَ ...
 الثّالئَّ عشرّ، وتنس كالطفل

## ! إن مشيت على شارع

إن رجعتَ إلى البيت، حيّأ، كما ترجع القافبةً
بال خَلَّلِ، قُلْ نفسـك: شُكراً!
إن ترؤْنَت شيئَاً وغانك حَدْشُك، فاذهبْ غداً لتَى أَين كُنتُ، وقُلْ للفراشثة: شـكراً!
إن صرختَ بكُلٌ تواك، وردٌّ عليك الصدى
(تمّن هناء؟؟ قل للهويّة: شكراً!
قُْ لمن يجمعون القمانمةً شكراً!

إن نظرَّ إلى وردةً دون أن توجعَثْ وفرحتُ بها، قل لقلبك: شكرـرأ!

إن نهضت صباحأ، ولم تجد الآخرين مَعَكْ يفر كون جُغُونَكَ، قل للبصيرة: شكراً!

إن تَذَكُوْتَ حرفاً من أَسْكَ وأَسِم بالدكَ، كُنْ وَلَداً طيِّاً! ليقول لك الربٌ: شـكرأ!

## مقهى، وأنت مع الجريلة

مقهئ، وأنتَ مع الجريدة جالسٌ لا، لَسْتَ وحدَك. نِصنفُ كأسك فارغٌ

والشمسُ تمأل نصفها الثاني...
وهن خلف الزجاج ترى المشاة المسرعين
ولا تُرى [إحدى صفات الغيب تلك:
تَرَى ولكن لا تُرَى [ا
كم أَنت حرِّ أَيها المنسيُّ في المقهى!
فالا أَحَد يرى أَّرَّ الكمنجة فيك،
لا أَحَلْ يحملقُ في حضوركَ أُو غيابك،
أَو يدثِّقُ في ضبابك إن نظرتَ إلى فتاةٍ وانكسرت أهمامها....
كم أنت حُرِّ في إدارة شأنك الشخصيِي

في هذا الزحام بلا رقيب منك أَو
من تاریء!
فاصنع بنفسك ما تشاء، إخلَغ قميصك أو حذاءك إن أردتَ، فأنت منسيٍّ وحرٍ في خيالك، ليس لاسمكَ أَو لوجهكَ ههنا عَمَلٍ ضروريٌّ. تكون كما تكون... فلا صديقَ ولا عَدُرٌ
هنا يراقب ذكرياتِكَ /

فالتمسن عُذْراً لمن تر كتك في المقهى لأنك لم تاحظ تَصَّةً الشُّعرُ الجديدةً
والفراشاتِ التي رتصت على غهُازَتَّها / والتمسن عنرأ لمن طلب أغتيالكَ، ذات يوم، لا لسيءـ... بل لأنك لم
تَتُتْ يوم ارتُطمْتَ بنجمة... وكَتَبْتُ أُولى الأغنيات بحبرها...
rV

مقهيّ، وأَنت مع الجريدة جالسن
في الر كن منسيتاً، فلا أَحد يُهين ائن
هزاجَكَ الصافي،
ولا أَحَّ يُفكرُ باغتيالكُ الْ
كم أنت منسيٌّ وحرٌ في خيالك!

## Wwwioplanctinc/ve


vWrw. 10 planet.met/vb

II هُوَ

## Wwwioplanctinc/ve



## هو، لا غيره

هُوَ، لا غيره، بَنْ تربَّل عن نجمةِ
لم تُصِبُهُ بأَيِّ أَذى.
قال: أسطورتي لن تعيش طويلا ولا صورتي في مخيّلة الناس / فلتَمْتَحِنِي الحقيقةُ
قلت له: إن ظَهَرْتُ انكسرُتَ، فالا تنكسرر قال كي حَزُنُ النئويُ: إلى أين أذهُبُ قُلت إلى نجهة غيرِ مرئتّة

أو إلى الكهف /
قال: يحاصرني واقعٌ لا أُجيد قراءته قلت: دُرْنْ إذنْ، ذكرياتِكَ عن نجهة بَعُدَتْ وَغْد يتكَكُأُ، واسألْ خيالك: هل

كان يعلم أنَّ طريقِكَ هذا طويل؟
فقال: ولكنتي لا أُجيدُ الكتابةً يا صاحبي!
فسأكت: كذبت علينا إذأ؟
فأُجاب: على الـحُلم أن يرشد الحالمين
كما الؤخْيُ
ثم تنهُّد: تُذْ بيلي أيها المستحيل! وغاب كما تتمنّى الأساطيرُ / لم ينتصر ليموت، ولم ينكسر ليعيش نَحُخْ بيدينا معأ، أيها المستحيل!

## لم ينتظر أحدأ

مـ يتظر أَحداً،

ولم يشُر بنعّص في الوجريو،


والأشجارُ عاليةً |

ولم يشُر بنَص في المكانِ،

والغرباءً، والأُشياءً في القُهى

كما هيّي
والجرائُُ ذاثها: أَنَبارُ أمسي، وعالمٌ


ولم يَشْعُرُ بحاجتِه إلى أَمل ليؤنسَهُ كأنٌ يخضوضرَ الغهرولُ في الصحراءِ أَو يشتاقَ ذئبّ ما إلى جيتيارة، لم يتظر شئيأ، ولا حتى مفاجأة، فلن يَّمُّى على التكرار.... أَعرْتُ


لم أتقرب من عالم
لم يتظر أَحدأ.. ولم يشعر بنتصب

 الذهمئ ... والثيرُر المُعُفَى بالكواكب والمىى

لم يتظر أَحدأ ألمام الههر
ro

$$
\begin{aligned}
& \text { في الا إنظظار أُصاهرُ الدررئ } \\
& \text { في الحا إنظظار أكرن نهرأ - قال - ألاري } \\
& \text { لا أَتسب علي نفسي، ولا } \\
& \text { أَفَسر على أَحِي، } \\
& \text {,وأَبَر من سن سؤلِ فادحِ: } \\
& \text { ماذا تريد } \\
& \text { ماذا تريد؟ }
\end{aligned}
$$

## Wwwioplanctinc/ve



بُرْمُقَالتِّ، تدخلُ الشُهس في البحرِ / والبرتقالُُ قنديلُ ماءِ على شَشَجر باردِ
 والبرتقالةُ، إحدى وصيفاتها، تتأُّلُ مجهولها

برتقالية، تسكب الشمسُ سائلها في فم البحرِ والبرتقالaُ خائفةٌ من فِم جائعِ

برتقالية، تدخل الشُمسُ في دَرْرَة الأبديّة / والبرتقالةُ تُخظى بتمجيد قاتِلِّها: تلك فاكهةً ميل حَبْة شمسب
 ثرثارةُ العطر سكرى بسائلها... لونها لا شبيةً له غيرها،
لونها صِفُةُ الشُمس في نومها.
لونها طعمها: حامضّ سُكُريٌّ،
غنيٌ بعافية الضوء والنلهيتامين C..

وليس على الشُر من حرَجِ إنْ
تلعثمْ في سَرْدِهِ، وانتَهُ
إلى خَلَلِ رائع في السُّبُه!

## هنـالك عُرْس

هنالك عُرُّ على بُعْرِ بيتين منا، فال تُغْقِوا البابَّ... لا تحجبوا نزورةً
الفَزَح الشاذُ عنا. فإن ذبلت وردةً لا يحسُ الريبع بواجبه في البكاء.
وإن صَمَتَ العندليُبُ المريضُ أَعارَ الكنارئِ حصَّتُ في الغناء. وإن ونعت نجمةٌ لا تُصَابُ السماء بسوء... هنالك عُرُّر،
فال تغلقوا الباب في وجه هذا الهواء
المضنُخ بالز نبيل وخوخ العروس التي

لا بُرْحَ في الماء. لا أَنُّزُ لدم

$$
\begin{aligned}
& \text { سال في الليل] } \\
& \text { تيل: تريٌّ هو الحُبُ كالوتا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ورو خلذلتا البراهينُ، أُقوى من } \\
& \text { الـبّ والوبت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جيراننا في النغاء }
\end{aligned}
$$

## فراغ فسيح

فراغ فسيح. نحاس. عصافير حنطيُّهُ
 كالحكايا الكيبرة. أَرّْ مجتُنُدُة الوجه.
 زيترنة يابسِ. عَرَّق في المجارة.
شـسّ عمودية. لا حياةً ولا بوت حول المكان. جفانٌ كرائحة الضوء في القتح. لا ماء في الثير والقلب.
 هو الحُبُب. صحراءُ غيرُ سياحيّيْ، غير

مرئيّة خلف هذا الجفاف. جفانٌ
كحربة السجناء بتظظيف أعلالهم من

جُراز الطيور. جفافٌ كحقَ النساء
بطاعة أزواجهنَّ وهجر المضاجع. لا
عشب أَخضر، لا عشب أَصفر. لا
لون في بَرَض اللون. كُلُّ الجهات رماديّةٌ

> لا انتظار إذاً

للبرايرة القادمين إلينا
غداة احتفالاتنا بالوطن!!
vWrw. 10 planet.met/vb

III أنـا

## Wwwioplanctinc/ve



ها هي الكلمات

ها هي الكلماتُ ترفرفُ في البال /
في البال أرضٌ سماوئُةُ الاسم تحملها الكلماتُ. ولا يحلم الميّون كثيراً، وإن حلموا لا يصدُقُ أَحالانهُمْ أَحَذُ...
ها هي الكلماتُ ترفرف في جسلـوي نحلةً نحلةً ... لو كتبثُ على الأزرقِ الأزرقَ الخضربت الأغنياتُ وعادت إلئٌ الحياهُ. وبالكلمات وجدت الطريق إلى الاسم أَتصَرَ... لا يفرح الشُعراء كيراً، وإن فرحوا لن يصدُّهـم أَحَذْ ... تلت: ما زلت حيّاً لأني أرى الكلمات ترفرف في البال /

$$
\begin{aligned}
& \text { في البال أُغنيّةٌ تقأرجح يّن الحضور } \\
& \text { وبين الغياب، ولا تفتح الباب إلاً } \\
& \text { لكي توصد الباب... أُغنيةٌ عن } \\
& \text { حياة الضناب، ولكنها لا تُطيع سوى ما لا لا } \\
& \text { نسيتُ من الكلمات! }
\end{aligned}
$$

## لوصف زهر اللوز

ولوصف زهر اللوز، لا وسوعءُ الأزهار
 سيخطني الكالامُ إلى أَحاييل الباغية /

 نكيف يشُ زهر اللوز في لنتي أَنا وأَنا الصدى؟

على الأغصصان من حَنَّر الندى ...
 وَهُمَّ الضُعيُ كلمح خاطِيْرِ تُطِلُ على أَصابعنا

وهو الكثيف كبيت يشُرِ لا يُدَورُنُ
بالحروف /

لوصف زهر اللوز تَزْزُمني زيارات إلى
اللاوعي تُرْمِّنُي إلى أَسماء عاطفة
 ما اسم هذا الشيء في شعريّة اللالشيء؟ يلزمني اختراقُ الجماذيةٍ والككامه، لكي أَحِسُ بخفًّة الكلمات حين تصير طيفاً هامساً، فأكونها وتكونني شفَّافةً يضضاءً
لا وَطَنْ ولا منفى هيَ الكلماكُ،
بل ولُعُع اليِياض بوصف زهر اللوز /
 تعاليه على الأشياء والأسماء

$$
\begin{aligned}
& \text { لو بنح المُؤُقُ في كتابة معطع } \\
& \text { في وصف زهر اللوز، لانحسر الضبابُ } \\
& \text { عن التالل، وتال شَعُبْ كامل: } \\
& \text { هذا هُو } \\
& \text { هذا كالمُ نشيدنا الوطني! }
\end{aligned}
$$

## Wwwioplanctinc/ve



## في البيت أجلس




## أَأْمبراطرُر السعيدُ يداعبُ اليوزَ الككلابَ،

$$
\begin{aligned}
& \text { كُلْ على حدَّةٍ ونسمع نشرةً الأنهار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في البيت أَجلس، لا حزينأ لا سيعياً } \\
& \text { لا أَنا، أَّ لا أَحْدُ }
\end{aligned}
$$

ويشرب الشُمبانيا في ملتقى نَهُدَين من
عاجِ... ويَشْبَعُ في الزَّبَّن

ألأمبراطرر الوحيدُ اليوم في قيلولة،
مثلي ومثلك، لا يُفَكُر بالقيامة.... نَهْيْ
بُلْك يُمين؛، هيَ والمقيقةُ والأَبْ!

كَسَلْ حفيفُ الوزن يطهو تهوتي
والهالُ يصهلُ في الهواء وفي الحِّسَن

ركأنني وحدي. أنا هو أو أنا الثاني رآني واطمأنَّنُ على نهاري وابتعغ
يوم أوزل الألأَيام في التوراة، لكنزّ
ربُ الحرمبان يغيرِ العاداتِ: إذ يرتاح الأحن

في البيت أجلس، لا سعيداً لا حزيناً
بين بين. ولا أُبالي إن علمت بأنني
حقاً أنا... أو لا أَحْا

## Wwwioplanctinc/ve



## احبّ الخريف وظل المعاني

أُحبُ الحرينَ وظلُ الماني، ويُمْتِبْي في الخريف غبوضٌ خنينْ شفينُ المناديل،
 وَمَّجُ الليل أو عتشهُ الضوءء يحبو ولا يجد الاسم الشيء

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



$$
\begin{aligned}
& \text { لنا مع إحدى المنازات، فاحتفل الحئئ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يعجبني أن أرى ماكاً ينحني لاستعادة } \\
& \text { ولؤلوة التاج من سَمَبْبُ في البحيرة / }
\end{aligned}
$$

تُتْبِبْي في الخريف مشاعئٌُ اللون، لا
 المُتَّأِِعِع مثل المساراة في ظمأ الـبُ /

يعجبني أَنه هدنةٌ ين هئئَيُّ يتظران

وتختلفان على وجهة الاستعارة
ويُمجبني فئي الحرين التواطؤُ ين

## وأمَّا الربيع

وأُمًا الرييع، فما يكتب الشُعراءُ السكارى المّا
إذا أَفلحوا في التقاط الزمان النمان السريع بصُنًّارة الكلمات... وعادوا إلى صحوهم سالمين.

تليلّ من البرد في جَهُرَةِ الـُجلُّار يُخفُفُ من لسعة النار في الاستعارة [لو كنتُ أَقْبَ منكِ إليُ

لتَبَّلُ نفسي]

> تليلّ من اللون في زهرة اللوز يحمي السماوات من حجَّة الؤثنَيْ الأخيرِة
> [مهما اختلفنا سَسْنُرِكُ أنَّن السعادةً

## :هكنةٌ مثل مَزَّةٍ أرضب]

$$
\begin{aligned}
& \text { تليلّ من الرتص في بهرجان الزواج الإباحيّ } \\
& \text { يين النباتات سوف ينشّط دورتنا الدبئّة } \\
& \text { [لا تعرف البذرةُ الموت }
\end{aligned}
$$

بهما ابتعفنا]

$$
\begin{aligned}
& \text { ولا تخجلُ الأبدئُّ من أَحبِ } \\
& \text { حين تَنْيُ عانتَها للجميع } \\
& \text { هنا... في الريع السريع }
\end{aligned}
$$

## كنت أهحت الشتاء

كُنُتُ في ما مضى أَنحني للشتاء احتراماً،
 حب تسيلُ إباحئَة من مُجُون السماء. شُتاءً. نداءً. صدى جائع لاحتضان النساء.
 الغيه.... يِضاءَ يضضاءً. كنت أُحبُ
الششتاء، وأَمشي إلى موعدي فرحاً
مرحأ في الفضاء المبلّ بالماء. كانت
فتاتي تنشٌُ شُعري القصير بشعر طريل تَرَعْزَعَ في القمح والكستناء. ولا تكتفي

بالغناء: أنا والشتاء نحبُك، فابْقَ
إذاً مَتْنا! وتُدَفَّعُ صدري على

مطر، مطر كنداءِ يُزَفُ إلى العاشق:
أُهطل على جسدي!... لم يكن في
الشتاء بكاء يدلُ على آخر العمر.
كان البدايةً، كان الرجاءَة فماذيرا سأنعل، والعمر يسعط كاللُّعُر، ماذا سأنعل هذا الشتاء؟

## كما لو فرحت

كما لو فُرْحتُ: رجعت. ضغطكُ على جرس الباب أكثرَ من مرّة، وانتظرتُ... لعلّي تأخرتُ. لا أَحُد يفتح الباب، لا الا

نأمةٌ في المدرُ. تذكرتُ أَن مفاتيح بيتي معي، فاعتذرتُ لنفسي: نسيمُك فادخلز
دخلنا ... أنا الضيف في في منزلي والمضيف. نظرتُ إلى كل مُحْتَويات الفراغ، فلم أَرْ لي أَثرَأ، ربا.... ربا لم أكن ههنا. لم أَجد شَبَهاً في المرايا. نفكُرْتُ: أَين أنا، وصرخت لأوتظ نفسي من الهذيان، فلم أُستطع... وانكسرتُ كصوتِ تَدحرَج

نوت البا(ط. وقلت: لماذا رجعت إذأ؟ واعتذرت لنفسي: نسيمُكَ فاخرج! فلم أُستطع. ومشيت إلى غرفة النوم) فاندفع الحلم نحوي وعانقني سائلا: هل تغيُرًُ؟ قلت تغيرِتُ، فالمُتُ في المبيت أفضلُ بن دَهُسِ سيًارةٍ في الطريق إلى ساحة خالية!

## فرحاّ بشيء ما




يناديني: تَال! كانُّ إيعاءةٌ سحربةّ،
وكأند كُنْمٌ ترجِّل كي يدربني على أَسراره،

نأكون سيدّد جْمتي في الليل... ميتمدأ
 في الرُّى، وأَبُ أَبي، وابني أَنا.

فرحاً بشيء ما نَفني، كان يحملني
على آلاته الوتربِّة الإنشادُ. يُصْعُلُي

ويصقلني كماس أَميرة شرقية ما لم يُغنَّ الآن
في هذا الصباح
فلن يُنَنى

أَعطنا، يا حُبُ، فَيْضَكَ كُلْه لنخوض حرب العاطئين الششريفةً، فالمُناخُ مالئّة، والشمس تشهذ في الصباح سالاحنا، يا ححبّ! لا هدفٌ كنا اللَا الهزيمةً في حروبك... فانتصرْ أَنت انتصر، وأسمع مديحك من ضحاياكَ: أْتصر! سَلِمَتْ يداك! وُعُْ إلينا خاسرين... وسالاًّ!

فرحأ بشيء ما خفيٌّ، كنتُ أَسشي حالاً بقصيدة زرقاء من سطرين، من

$$
\begin{aligned}
& \text { سطرين... عن فرح خيفي الوزن، } \\
& \text { مرئّ وسريّي بـا } \\
& \text { سَنْ لا يحبُ الآن، } \\
& \text { في هذا الصباح' } \\
& \text { فلن يُحبّ! }
\end{aligned}
$$

## Wwwioplanctinc/ve



## لا أعرف الشخص الغريب

لا أَعرف الشخْصُ الغريبَ ولا بآترَّهُ...


 وأين عاش، وكين مات [رإن أنساب الوناة كثيرةً من بينها وجع اليلياة]. سأكُُ نغسي: مل يرانا أَمْ ريعى



 الساعات يطري ظلُّة. لكيُّ هُ هُّ وحده

الشخصُ الذي لم يَبك في هذا الصباح، ولم يُرَ الموت المُلِّقُ فوقنا كالصقر... [فالأاحياء هم أَباءاء عَمٌ الموت، والموتى نيام هادئون وهادئون وهادئون] ولم أَجد سبأ لأسأل: من هو الشخخص وادئ

الغريب وما اسمه؟ [لا برت
يلمع في السهد] والسائرون وراءه
عشرون شخصاً ما عداي [أنا سواي]
وتُهْتُ في قلبي على باب الكنيسة:
ربا هو كاتبٌ أو عاملّ أو لاجىء
أو سارتُ، أو قاتلّ... لا فرق،
فالموتى سواليِيةٌ أمام الموت. الا لا يتكلمون وربما لا يحلمون...
رقد تكون جنازةُ الشخحصِ الغريب جنازتي
لكنُّ أَمرأ ا إلهيأ يؤَجِلُها
wwwioplonetnet/vb
19
เi์ III
لألسباب عديدةً كينها: خبر في القصيدةً!

## Wwwioplanctinc/ve



พWFW. 10 planetamet/vb

IV
هي

## Wwwioplanctinc/ve



## الجميلات هن الجميلات

## ألجميلات هُنَّ المِميلاكُ

[نَقْشُ الكمنجات في الخاصرةُ]
أَلِميلات هُنْ الضعيفاتُ
[عرشٌ طفينٌ بال ذاكرةُ]
ألجميلاتُ هُنُّ القويَاتُ
[يأنُ يضيء ولا يحترقٌ]
ألمجميلاتُ هنَّ الأميراتُ
[رَبَاتُ وَشْي تَلِّق]
ألمجميلاتُ هُنّ القرياتُ
[جاراتُ توس تُزَخْ]
ألجميلاتُ هُنّ اليعيداتُ
[مشل أغاني الفرخـ]

ألجميلات هُنّ الفقيراث
[كالورد في ساحة البعركةٌ]
ألمبيلاكُ هُنْ الوحيداتُ
[مبل الوصيفات في حضرة الملكة]
ألجميلات هُنَّ الطريلاتُ
[خالات نخل السماءٌ
الجميلات هن القصيرات
[يُشُرُبْنُ في كأس ماءًا
ألجميلات هُنّ الكيبراث

ألجميلات هُنَّ الصغيراتُ
[رَغُدُ غيد وبراعمُ زنقُ]
ألجميلاتُ، كُلُ المِميات، أنتِ


## كمقهى صغير هو الحبّ

كمقهى صغير على شار ع الغرباء -
هو الحُبُ... يفتح أَبرابه للجميع.
كمقهى يزيد وينُقُصُ رُنْق المُنـاخ:
إذا هُطَّلَ المطرُ ازداد رُوَّادُهُ،
وإذا اعتدل الجوُ تَلُّوا وتُلُوا...

$$
\begin{aligned}
& \text { أَنا فهنا - يا غريبةُ - في الركن أجلس } \\
& \text { [ما لون عينيك؟؟ اـ أسمك؟ كيف } \\
& \text { أناديك حين تَمُرِّين ي، وأَنا جالس }
\end{aligned}
$$

في انتظاركِّ]
مقهى صغيرٌ هو الحبُ. أَطلب كأسَيْ
نيذذ وأَشرب نخبي ونخبك. أَحمل
فُقعتين وشمسئَّة. إنها تمطر الآن.
آٓرِ - انتظرتنا ولم تتعرف عليه / عليّ،
وكانت تقول: أَنا فُهنا في انتظاركُ.
[ما لون عينيكُ؟ أَيْ نيبذِ تَبُبٌ
وما آسمـُكَ؟ كيف أناديكَ حين

ترهُ أَبامي]
كمقهى صغير هو الحبّ...

$$
\begin{aligned}
& \text { تُطر أكثر من أَيْ يوم، ولا تدخلين. } \\
& \text { أَقول لنفسي أَخيراً: لعلُ التي كنت } \\
& \text { أنتظرُ انتظَرَتْني ... أَو انتظرتُ رجلا }
\end{aligned}
$$

## يل تـنشر الصحو

يَلْ تَنْشُرُ الصَنْوَ أَيِضَ، تسهرُ، تنهى وتأمرُ، تنأى وتدنو، وتقسو وتحنو. يَّ تكسر اللازورد بإياءوِ؛

تثرثُرُ حين يجفُ الكالمُ يُّ تسكب
البرق في قَكَح الشاي، تحلُبُ كَدْيَ
السحابة، تستدرج الناي أُنتُ صدايْر.
يَّ تتذكُرٌ ما سوف يحلث عـا عما قليل.
يَّد تتالُلأ في أنجم خمسية... تحرم
الليلَ من حِقٌ في النعاس. يَّ تعصُرُ
المفردات فترشح ماءً. يَدٌ تَحدث عن
هجرة الطير منها إليها. يَدّ ترفع

المعنوياتِ في الكلمات، يُدّ تأمر الجيئَ بالنوم في الثكنات. يَدْ تَحرُّشُ بالموج في جسلي. يَدُما كَمْسَةٌ تلمَسُ الأوج: خذني... هنا الآن... خذني!

## قال لها: <br> ليتني كنت اصغر

قال لها: ليتني كُنْ أَضْغَرْ ...
 الياسمينة في الصيفِ تم أَضافت: وأَنت ستصغر حين تنام، نُكُلُ النيام صغارّ. وأَنَا أَنا فسأسهر حتى الصباح ليسورٌ كا با تحت


بطني لأُخفيَي طعم الحليب ورائحةً المُطْنِ.


أكثر
A.

تال لها: ليس في القلب مُتُّسُع
للحديقة يا بنت... لا وقت في جسدي
لغلـ... فاكبري بهدوء وبُطْء
نقالت له: لا نصيحةً في المبَ. خذني
لأكبر|! خذي لتصغر
تال لها: عندما تكبرين غداً ستقولين: يا ليتني كُنْتُ أَصغر
قالت له: شهوتي مشل فاكهة لا
تُوَجَلُ ... لا وَفْتَ في جسدي لانتِّار
غدي!

## لا أنام لأحلم

 بل أَنام لأنسادَّ. ا أطهيب النوم وحدي

بلا صَخَب في المرير، آْتَهُ لُأراكَ

لا شيء يرجنعي في غيابكَ

أنام على جسدي كامارٍ كامالا
لا شريك لـ،

لا يداك تشفَّان ثوبي، ولا قداكِاكُ

لا شيء ينقصني في غيابك:
نهانيَ لي. سُؤتي. نُّشَي. شامتي،

ويدايَ وساقايَ لي. كُلُّ ما فيّ لي وك الصُورُر المُتهاةُ، نخذْهُ
كتئنس منفاكَ، وآرفع رواك كَيْخْبِ
أخير. وقل إن أَردت: هواكِ هاكاك.

وأنَا أنَا، فسأُضنغي إلى جسدي
بهدوء الطبية: لا شيء، لا شيء يُوِجِثني في الغياب سوى عُزلزَةٍ الكونا

## نسيتُ غيمةً في السرير

نسيتٌ غيمةً في السرير. على عَجِلِ
ورَّعتني وقالت: سأنساكا . لكنها
نسيتٌ غيمة في السرير. نْنُطْيُها بالحريرِ
وقلكُ لها: لا تطيري ولا تتبعيها.
ستأتي إليكِ.
[ركانت عصافيرُ زرقاءُ، حمراء؛؛
صفراءُ ترتشف الماء من غيمة
تتباطأ حين تطل على كتفيها]
سُتُرِكُ حين تعود إلى بيتها، دون
حاشيةٍ من عصافيرَ، أنّ المناخ تنير
في ساحل الكتفين، وأن السحاب تبخر/
عندئنْ تتذكُرُ ما نسيتٌ: غيمةً في

$$
\begin{aligned}
& \text { سريري، فترجع كي تستعيل تقاليدها } \\
& \text { الملكية في غيمة.... } \\
& \text { فشسَتُ بها وابتسهـتُ. } \\
& \text { وحين دخلنُ سريري لأرتا في في } \\
& \text { الاستعارة بِلّنّي الماء }
\end{aligned}
$$

## هي / هو

هيَ: هل عرنتَ الـبْبٌ يومأ؟ مُوَ: عندما يأئي الشتاء كُمُني شَشَّنْ بشيء غائب، أُضفي عليه الاسش، أَئِ اسم، وأَسىى...

هي: ما الني تنساهُ قُقْ!

 دتُرْيني!
هي: هي: ليس حبآ ما ما متول
هي: هل شعرتَ برغبة في أن تيس
الموت في حضن امرأثة!

هو: كلما اكتمل الغيابُ حضرُُ.... وانكسر البعيد، فعانق الموتُ الحياةً وعانُمَّهُهُ ... كعاشقين

هي: ثمم ماذا؟
هو: ثم ماذا؟
هي: ورايَذُتُ بها، فلم تعرف يديها
هن يديك وأنتها تتَخُران كغيمةِ زرقاءً
لا تتَيئنان ألنتها جسدان... أم طيفان
أَ
هو: مَنْ هي الأنثى - هجازُ الأرض
فينا؟ بَنْ هو الذُّكُرُ ـــ السماء؟
هي: هكذا ابتدأت أغاني الحبّ. أَنت إذن
عرفتُ الحب يوماً!
هو: كلما اكتمل الحضورُ ودُجِّن المُهول....
غبتُ

$$
\begin{aligned}
& \text { هي: إنه نصل الشثتاء، ورُّبا } \\
& \text { أَصبحتُ ماضيَكَ المفضّل في الشتاء } \\
& \text { هو: ربابا.. غإلى اللقاء } \\
& \text { هي: ربا.. فإلى اللقاءا }
\end{aligned}
$$

## Wwwioplanctinc/ve



## هي لا تحبك انتت

وِيجبِهِا جِماعُ البرق والأصوات
تانفًة ...
تُسِيلُ لُقابَ نهديها
على حِربِ

نكن أُفْأ ... تُعجبها

$$
\begin{aligned}
& \text { هي لا تَبْكَ أَنُتُ } \\
& \text { يعجبهِا مجازُكَ } \\
& \text { أَنتَ شاعرْما } \\
& \text { وهذا كُلُّ ما في الأَّكِر } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ويعجبها ارتفأُ الشيء } \\
& \text { من شيء إلى ضوء } \\
& \text { ومن ضوء إلى حِّرُب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نكن إحفى عراطنها .. لتعجبَها }
\end{aligned}
$$

ويعجبها صراع مسائها بع صدرها: [عَّنُّتي يا حـبُ
 خارج غرنتي... يا حُبُ! إن لم تُدْمِني شبـاًّا

تقتاتك

كُزُ ماك كأ، لا ليعجبها مجارُّك بل كتُتَلك انتقاماً من أُوثنها

$$
\begin{aligned}
& \text { ومن شَرَكُ الجاز ... لعأُها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في اللازورد، وصرتَ أنتُ سواكا } \\
& \text { في أعلى أعاليها هناكا... } \\
& \text { هناكُ صار الأمر ماتبـباً } \\
& \text { على الأبراج } \\
& \text { بين الموت والعذراء... }
\end{aligned}
$$

## Wwwioplanctinc/ve



## لم تأت

أَبدلكُ موسيقى الكمنجات السريعٍِ
بالأغاني الفارسية.

قلت: لن تأتي. سأَنضو رَبُطَةً
 أرتدي بيجامة زرقاء. أمشي حانيأ


$$
\begin{aligned}
& \text { لم تأتِ. تُّتُ: ولنُ ... إذا } \\
& \text { سأعيد ترتيب المساء با يايلق بخييتي } \\
& \text { وغيابها: } \\
& \text { أطفأٌُ نار شسوعها، } \\
& \text { أششعلُ نور الكهرباءكا } \\
& \text { شربثُ كأس نيبذها وكسرئرئ، }
\end{aligned}
$$

على أريكتها، فأنساها
وأنسى كل أنشياء الغياب /
أَعَدْتُ ما أَعددتُ بن أدوات حفاتنـا
إلى أدراجها. ونتحتُ كُلُ نوافني وستائري.
لا سرُ في جسلدي أهام الليل إلاَ
ما انتظرتُ وما خسرتُ...
سخرتُ كن هُوَسي بتنظيف الهواء لأجلها
[عطرته برذاذ ماء الورد والليمون]
لن تأتي ... سأنقل نَبَّةً الأوركيهِ
هن جهة اليمين إلى اليسار لكي أعاقبها
على نسيانها....
غَطْيتُ مرآةَ الملدار بعحفب كي لا أُرى
إشعاع صورتها ... فأندم |
تلتُ: أَنسى ما اتقَشَسْتُ لها
من الأغزَل القديم، لأنها لا تستحقُ
وكبت، كي أنسى إساءتها، تصيدةٌ
هني التصصيةً!

$$
\begin{aligned}
& \text { ورَأُُ نصطاْ من كتابٍ مدرسيّ } \\
& \text { عن كراكبنا البعيدة }
\end{aligned}
$$

## Wwwioplanctinc/ve



## وأنتِ معي

وأنتِ معي، لا أَول: هنا الآن
نحن مساً. بل أَوْل: أَنا، أَنْتِ، ,الأَبديُ نسِحِ في لا مكانُ




ولا أَنَكُرْ في أَيْ أرضِ وُلدتِ،
ولا أَّذَكر من أَيْ أَرض بُمْتُ.
هواءٌ وماء، ونحن على ئى أنمة طائرانٌ

$$
\begin{aligned}
& \text { وأَنتِ معي يَرْزَقُ الصمتُ، يغرورقُ } \\
& \text { الصَّحْوُ بالغيه، والماءُ يكي ويكي الصي الهواء، } \\
& \text { على نفسه كلما آلَّد الجمسدانٌ } \\
& \text { ولا حـبّ في الـبّب، } \\
& \text { لكنه شَبَقُ الروح للطيرانْ }
\end{aligned}
$$

## الآن بعدك

آلآن، بَعْدَكِ.... عند قافيةِ مناسبة

ومنفى، تُصلح الأشجارُ وقفتها وتضحك.
إنه صيف الحريف... كُعُطلِّة في غير

موعدها، كثقِب في الزمان، وكانقطاع في نشيد

صيف الحريف تَلفُتُ الأيام صَوْبَ حديقةٍ خضراءً لم تنضج فواكهُها، وصَوْبَ حكاية لم تكتمل: ما زال فينا نُورسان يُحَلِّقان من البعيد إلى البعيدِ

أُشمهسُ تضحَكُ في الشوارع، والنساءُ

ينتسلن بشُمسهنُ الداخلية، عاريابِ عارياتِ. إنه صيف الريف يجيء من وتت إضانيُ
.

صين الخريض يُشُدُني ويشئلِ!: أتنظر!! للّ نهايةً أَخرى وأجملَ في انظظار كما أمام محطة اللمرو. لعلّ بداينة دخلت إلى الثقهى ولم تخرج وراءكما. لسل نطابَ حبّ ا ا تأَّعَ في البريري.

$$
\begin{aligned}
& \text { آلآن، بعدك... عند قافية مايلمة } \\
& \text { ومنفى... تُصْلِحُ الأششجارُ وتنتها وتضحك. } \\
& \text { أَشْهيك وأُشتهيك وأنت تنتسلين، } \\
& \text { عن بُلْد، بشُمسك. إنه صيف الحريف }
\end{aligned}
$$

كعطلة في غير موعدها. سنعلم أَنه نَصْلْ يدافع عن ضرورته، وعن حُبَ خرافيّ... سعيلِ
 لن أَعرد ولن تعودي!

## Wwwioplanctinc/ve


(1) V

نهار الثلاثاء والجوُ صافِ

## Wwwioplanctinc/ve



نهارَ الثُّاثاء، والبيُّ صاف، أَسيرُ على شارِ جانبيَ مُنَطْىَ بسقف من الكستناء... أُسير خفيفاً خفيفاً كأني تبخرتُ من جسدي، وكأني على موعد ع إحدى القصائد. أَنظر في ساعتي شاردأ. أَتصفُّحُ أوراق غيم بعيد
 أحوال تلبي على شجر الجوز: خالج من الكهرباء ككوخ صغير على شاطىء البحر. أنسرعَ، أبطاً، أسرعُ أَمشي. أُحدٍّ في اللانتات على الجانبين... ,لا أَحفظ الكلمات. أدندن لحنأ

بطيئاً كما يفعل العاطلون عن العمل: النهر كالمهر يجري إلى حتفه / البحرِ
والطيرُ تختطف الحئٌ بن كتِبِ النهره. أههجس، أهمس في السر: عِشُ غدك الآن! بهما حييتُ فلن تبلغ الغَدَ... لا أرضَ للغد، واحلُمْ بيطء، فمهمما حلمت ستدرك أنَّ الفراشة لم تحترق لتضيئث /

أَسشي خفيفاً حفيفاً. وأنظر حولي لعلِّي أرى شُبَهاً يّن أوصاف نفسي وصفصاف هذا الفضاء فلا أتّين شيئاً يشير إلئ


با صاحبي لِكْ... ناعلمْ
بأنك سجان نفسك، إن
م يُـْنَ الكـناريُّ

لا أَرضَ ضيّقةً كأصيص الورود كأرضك أنتً.. ولا أرضَ واسعةً كالكتاب كارضك أنتَ.. ورؤياك

منفاك في عالم لا هُويّة للظلَ فيه، ولا جاذيتة /

تكّي كأنك غير 1 |

لو أستطيع الحديث إلى أَحد في

لا يدلُ عليٌ، وما لا يُسَسمُى
1.1

كرهر المرز، أَ, أَيّد ...

من الموت حلمأ، ولا شيء أكثر / الم
 في الطريت لقكُُ: خصوصيتي لا لا
تثير انتباهأ: تكلُّنُ بعض الشُرايتن في القدمين، ولا شيء أكثر، فامشي الهوينى معي مشل مشي السحابة $\ldots f_{2} \mathrm{~V}_{3} \ldots \underbrace{i}_{4} \mathrm{~S}_{8}^{i j}$

ولو أَستطِع الحديث إلى شبح الموت خلف سياج الأضاليا لقلت: رُلدنا همأ توأمين، أَخي أنت يا قاتلي، يا مهندس دربي على هذه الأرض....



وُيغمى على الليل /

أَمشي خفيفاً، فأكبر عَشْرُ دقائقَ، عشرين، سشٌّن.... أَمشي وتنقص
 أفكُر: ماذا لو أني تباطأتُ، ماذا لو أني تونَفْتُ؟ هل أوقف الوقت؟

هل أربك الموت؟ أُسخر من فكرتي، ثم أسأل نفسي: إلى أين تمشيرن أَيتها المطمئنة مشل النعامة؟ أُمسي
كأن المياة تعدٌّل نتصانها بعد حين. ,لا أتلفت خلفي، فلن أُستطيع الرجوع إلى أي شيء، ولا أستطيع التماهي

ولو أستطيع الحديث إلى الربٌ تلت: إلهي إلهي! لماذا تخلّْيُت عني؟ ولستُ سوى ظلٍ ظلك في الأرض، كيف تخلًّيُت عني، وأُوتعنني في نخاخ السؤل: لماذا خلقت البعوض إلهي إلهي؟

وأَسشي بلا بوعد، خاليأ من
وعود غدي. أَتْذُكُ أني نسيتُ،
وانَّسى كـ كا أَنْذُرُ:

أَنسى غرابأ على غصن زيتونّ


أنسى نداء الغزال إلى زُزْجه اتْذ كُر خَطُّ النمال على الرمبل

أُنسى حنيني الى جمهةِ وتعتْ من بدي


أنسى الطريت القديع اللى يسنا أَتذ كُرْ عاطفةٌ تشُبه المندرينة"


أَّنَكُرُ تبع أي في الحزَانة
(1) Ver V

أَّسى دروب الرَ حيل الـى عَدْمِ ناتصِ أتذ كر ضوء الكواكب في أطلس البدر

أَنسى أزيز الرُ صاص على قرية أَّقرت
أتّذر صوت الجداجد في الحرثُ

أَّسى كما أنذكر، أُر أنذكر أني نسيت
]روكنتي
أتذكر
هذا النهار،
نهار الثلاكاكاء
والجيُ صافب]

وأمشي على شارع لا يؤدي إلى

هدف. رُّما أرشدتني خُطَايَ إلى مقعد شاغر في الحديقة، أو أرشدتني إلى فكرة عن ضياع المقيقة بين المجاليّ والواتعيّ. سأجلس وحدي كأني على موعد مع إحدى نساء الحيال. تخئلنُ أني انتظرت طويلان،
وأني ضجرت من الانتظار، وأني انفجرت:
 شديدأ على الجسر. فاهدأُ سأهدأُ حين تداعب شعري. سأُشعر أَنٌ الحديقة غرفتنا والظلالَ ستائرُ
[إن لم يُخَنُ الكناريٌ
يا صاحبي لكَكُ ... ناعلم بأنك أْزَ طتَ في النور

110
(1) V C

إن ملم ينّ الكنارئُـ
وتسأل: ماذا تقول؟

الشاعر الرعويٌ القديم الذي تؤجتْهُ
النججوُ مليكا على الليل، ثم تنازل
عن عرشه حين أرسمله راعياً
للغيو م؟ تقول: وهل يشبه اليومُ أْسب، كأنك أنَتُ...
]
بنتٌ يُفــتُتـُتها الانتظار
وتبكي،
وتشرب كأ عصير....

تُلُمْ بلّور تلبي الصغير
,تَمل عني عواطن هذا النهار]

$$
\begin{aligned}
& \text { وأسأها: كيف جيتِّ } \\
& \text { تقول: أتيتُ صصطادنةً. كنت أمشي } \\
& \text { على شارع لا يؤدي إلى هدب. } \\
& \text { تلت: أمسي كاني على موعدي لـي } \\
& \text { ربا أرشدتني ُُطَايَي إلى معَعد شاغر } \\
& \text { في المديقة، أو أرشدتني إلى نكرة } \\
& \text { عن ضياع المقيقة ين الحياليّ والواقتيّي } \\
& \text { ومل أنت أيضاً تذكرتني يا غريب؟ } \\
& \text { وهل أُشبه امرأةً الأمس، تلك الصغيرة، } \\
& \text { ذات الضفيرةِ، والأغنيات القصيرِة } \\
& \text { عن حبنا بعد نوم طريل }
\end{aligned}
$$

[اباب الحديقة،
يحمل خمسشأ وعشُرين زنبقة
لالفتاة التي انتظرته
ويحمل عني فُّؤكة هذا النهان]
صغير هو القلب... تلبي
يفرطُ رُمُّنَّ، ثم يسقطُ
في تيه عينين لوزيتين
ويصعد هن نجر غمٌازتين

وينسى طريت الر جوع اللى يسته والسهد
صير هور الـب |. القلب... تكي

هل كان ذاك الذي كُنُّهُ ـ هُو؟ أم كان ذاك الذي لم أكنه ــ أَنا؟

تقول: لماذا تحكُ الغيومُ أَعالي الشُجر؟؟ أتول: :كلتصق الساتُ بالسات تحت رذاذ الططر

$$
\begin{aligned}
& \text { تقول: لماذا تحملَ بي تطُّ خائفهّ؟ } \\
& \text { أنول: لكي توتني العاصفة" }
\end{aligned}
$$

تقول: لماذا يحنُ الغريب إلى أَمبيبه
أَّول: ليعتمد الشُّر فيه على نفـيبد

تقول: لاذا تصير السمكاءُ رمادية اللون عند العشُوهٌ أَّول: لأنك مم تسكبي الاء في المزهريةٌ

تقول: لماذا بَالغ في السخريهُ؟ أتول: لكي تأكل الأغنيةُ تليلا من الثبز ما ين حين وحين

 ونجّ من الهاريةُ

تقول: لماذا حلمتُ بأني رأيت سُشُوْنُّةَ في يدي؟ أؤول: لأنك في حاجةّ لأحد

تقول: لاذا تذ كُريني بغد لا أراه
Sen
أْول: لأنك إحدى صفات الأبذ

تقول: ستمضي الى نُفْتِ الليل وحدلا
بعدي
أْول: سأمضي الى نفت الليل بعدلا
, حدي
... وأَمشي ثقيلا ثقيلا، كأني على موعد مع إحدى الحنسارات. أُمشي وبي شاعر يستعذّ لراحته الأبديّة في ليل لندن. يا صاحبي في الطريق إلى الشام! لم نبلغ الشثام بعd، تمهُّل تمهّل، ولا بتجل الياسمينة ثكلى، ولا تمتحنَي، بمرثيّة:
(1) V
كيف أحكمل عبعء القصيدة
تصيدة" "ن لا يُحبؤن وُصْفت الضنباب
تصيدنـــــُ

"فُex
سرَ قكلين يلتجثان إلى يرَدى
سرّه؛
نخلة السو برية، أَمُ الأناشيد،

نـخلقُ
ومفاتيعُ ترطبة في جنو ب الضباب مفالتِحُ

نالفتاة الصحير هَ تحر فُ

إن أَحسئتْ بوخز الدبايسى
والملح في دهها.

 فالريح تعرف عنوان أهلي الجديد على سفح هارية في جنوب البعيد وداعأ، صديتي، وداعأ وسلم على الشام

لَسْتُ فتــيــاً لأحمل نفسي
على الكلمات، ولست فتـتـبـاًّ لأكمل هني القصيدة/

أَمشي مع الضاد في الليل ـ-
تلك خصوصيتي اللغويةُ ـ أُمشي
عع الليل في الضاد كهالا يحـّ

حصاناً عجوزأ على الطيران إلى برج إيللهل. يا لغتي ساعديني على الاتتباس لأختضن الكون. في داخلي شُرُّةٌ لا لا لا لا
 لا يردٌ التحئّة. يا لغتي! هل أكي أكون - أنا ا ا تكونين؟ أم أنت - يا لغتي ما أكون؟ ويا لغتي ترُّيني على الاندماج الزفافيّ بين حروف الهجاء رأعضاء جسمي - أَكن سِيدأ لا صدى. دَّثٌّيني بصونك يا لا لنتي، ساعديني على الاختالف لكي أبلغ الانتالاف. لِدِيني 'أَلِّكُ أنا ابنك حينأ، وحيناً أبوك وأُثكُ. إن كنتِ كنتُ، رإن كُنْتُ كُنْتِ. وسَسُي الزمان الجديد بأسمائه الأجنبيةٍ يا لغتي، واستضيفي الغريب

البعيد ونَّرُ الحياة اليسيطُ لينضج شعري. فَفَنْ - إن نطقتُ بما ليس شعرأ - سيفهمني؟ بَنْ يُكَلْمني عن حنين خفيٍ إلى زمن ضائع إن نطتُت با اليس شعرأُو وبن - إن نطقت بما ليس شـرأ - سيعرف

أرض الغريب؟
 زهرةٌ للتنفُسِ عند سياج الحديقة.

قُلْتُ: سأشهد أَنيَ ما زلت حياً، ولو من بعيد. وأني حلمت بأن الني كان يحلم، مشلي، أنا لا سواي... ركان نهاري، نهار الثالاثاء رحباً طويلا؛
رإنا ملم ينُّ الكناريّ
با صاسجي،
لا تَلُمْ غْرِ نغسك.
إن ملم يُنَنُّ الكنارئٌ
با صاحِبِي كَّنْ
غنُّ دأَّتْ ... غَنْ دـ

$$
\begin{aligned}
& \text { وليلي وجيزاً كنصل تصير أُضيف } \\
& \text { إلى المسرحية بعل نزول الستارة. لكنتي } \\
& \text { لن أُسيء إلى أحدن ... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كتصةٍ حُبٌ حقيقيةٍ في تطار سريع }
\end{aligned}
$$

## Wwwioplanctinc/ve



NI
ضباب كثيف على الجسر

## Wwwioplanctinc/ve



قال لي صاهبي، والضبابُ كينْ على المسر:
 قلت: في الفجر يُّضحِ الألمُر تال: وليس هنالكٌ وتُّ أَشَد التباساً من الفجر،
فاترك خيالك للنهر في زرتة الفجر بُيْدَمُ في باحة السجن، أو ترب حرش الصنوبر شابٌّ تفاعل بالنصر ر أنرا
في زرتة الفجر ترسم رائحٌُ الهيز خارطةً للحياة ريميئً الصيف / الصين
في زرةة الفجر يستيظظ الحالمون

خفافأ ويشون في ماء أَحامهم
هرحين

- إلى أَين يأخذنا الفجرُ، والفجر جِسْرُ إلى أَين يأخذذنا قال لي صاحبي: لا أريد مكاناً لأُدنَنَ فيه. أريد مكاناً لأَحيا،

وألعنَهُ إن أردنُ
نقلت له - والمكان يمرّ كإياءة
بيننا: ها المكان؟
نقال: عُثُرُ الحواسُ على موطىء
للبديهة،
ثم تنهد:

يا شارعأ ضيثأ كان يحملني
في المساs الفmيح الى يستها
(r) H ( Cl

في ضواحي السكينة

عن ظهر تلب،
وتنسى دخان المدينت؟

قلت له: لا تاراهن على الواتتيّ
فلن بَد الشيء حياً كصورته في
انتظارك...
إنُ الزمان يُدجِّن حتى الجهال
فتصبح أَعلى، وتصبح أرطأ ماكا عرفت.
إلى أَين يأخذنا الجسرْبٌ
قال: وهل كان هذا الطريقُ
طريالْ إلى الجسرِبْ
قلت: وهل كان هذا الضبابُ
كثيفاً على كَرَج الفجرِ؟
[على الجسر، ين بلد آٓرْ
يعلن الساكسفونُ انتهاء́ الشتاء
على المسر يعترف الغزباء
بأنحطنهُم، عندما لا يشار كهم
أَحَدْ في الغناءك]

وتلت له: منذ كم سنة نَسْتَحِثُ
الممامة: طيري إلى سلرة المنتهى،

$$
\begin{aligned}
& \text { كم سنةٌ كُنْتَ تُشهـيْ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قَكُ: لا لََذَكُرُر } \\
& \text { قال: ولا أتذكر أني تذكرت } \\
& \text { غير الطريق }
\end{aligned}
$$

تحت شـباكنا، يا حمامة طيري وطيري نقال: كأني نسيت شعوري وقال: وعما قليل نقلُد أُصواتنا حين كنا صغيربن. نلثغ بالسين والمام. نغفو كزوجي يمام على كرمة ترتدي البيت. عما قليل تطلُ علينا الحياةُ
 صورتها في مخيلتي. والسماءُ القديمُ صافية اللون والنهن، إن لم يَخُنّي الحيال، تظلّ على حالها مشل صورتها في مخيلتي، والهواء السهيي النقي البهي يظل على حاله في انتظاري.. يظلّ على حاله. قلت: يا صاحبي، أَفزغتني الطريتُ

الطريلة من جسدي. لا أحس بصلصالك. لا أُحسُ بأحواله. كلما سرت طرت ألما خطايَ رؤاي. وأَما رأناه ي، نقد لوَّحَتُ من بعيد:

رإلاذ كان حربّكَ هذا
طريلا
فنلي عَكَلْ في الأساطير)
أَيِ إلهئةٌ درَّبتنا على حفر أسمائنا
في فهارس صفصافة. لم نكن واضحين
ولا غامضين. ولكنُّ أسلوبنا في
عبور الشوارع من زمن نحو آنير آنرَ
كان يثير التساول: : تَنْ هؤلاءٍ
النين إذا شاهدوا نخلةً وتفوا
(r) منـى VI

$$
\begin{aligned}
& \text { صامتتين، وخرّرا على ظلُها ساجدين؟ } \\
& \text { ومن هؤلاء الذين إذا ضحكوا أزعجوا } \\
& \text { الآخربن؟ }
\end{aligned}
$$

على المسر، في بلد آخر، قال لي يُغزَنُ الغرباءُ من النُظَر المتقطُع في الماء، أو يُعرَزُون من الانطواء ورأتأَّة المشي. فابئُ الباد يسير إلى هدف واضي مستقهمَ الحطى. والغريب يدور على نفسه حائر أ

$$
\begin{aligned}
& \text { قال لي: كُلُ جسر لقاء... على } \\
& \text { الجسر أدخل في خارجي، وأسلم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قلت: ليس تماماً. على الجسر أمسي }
\end{aligned}
$$

إلى داخلي، وأروِض نفسي على
الانتباه إلى أمرها. كُلُّ جسرِ فصامِيم،
فا> أنت أنت كما كنت قبل قليل،
,لا الكائنات هي الذ كريات

أنا انئنان في واحد
أْ
,احدٌ يتشظى اللى الثّين
يا جسْرُ يا جسر'


مشُينا على المسر عشرين عاما همشينا على الجسر عشرين مترا ذهاباً إياباً،
(r) WI

وقلت: ولم ييقَ إلاّا القليل وقال: ولم يبقَ إلاَ القليل
وقلنا معأ، وعلى حدة، حالمين:

- سأمنُي خفيفاً، خُطأيَ على الرِيحِ توّ تدغدغ أرْز الكمان
سأسمعُ نبض دمي في الخصى
وعُرُوق المكان

هي أُتُي، ولو أنُنَّتْتي
سأغغو تليلأ: ويحملني طائر ان صغيران
أعلى وأعلى ... الى بجمبة شرّرَّتْي
- سأُوْظُ روحي على وَجْعِ سابق

قادم، كالرسالة، بن شرفة الذاكرةٌ سأهتف: ما زلتُ حيتأ، لأثين أنشعر بالسهم يخترت الـاصرة"

- سأنظر نحو اليمين، الى جهة الياسمين هنالا تحلْ: سأنظر نحو اليسار، الى جهة البحر

- سأكذب مئل المراهت: هذا المليب

 الجاهلئ الطويلةَ يِن عيون المها


ماء. وأَعطّي كالاء شوتأَ إلى نفيبي سأنسأل أوّل عاير درب: أُنّاهدتُ شُخصأ على هيئة الطِف، مئلي، يُمْتُّ عن أُمبهـه

- سأحمل يتي على كتنئ... وأَمشي

كما تفعل السلحفاة البطيئة
سأصطاد نسر أ بكنسش، ثم أنسأل: أَنْ الحطيّه؟

- سأبحت في اليثؤو جيا وفي الأر كيولوجيا

وني كل جهم عن السي القدي
ستخازُ إحدى إِلهات كُنْبانَ لي، ثُمْ تحلف باليرن: هذا هو ابني اليتهم

في الأنايبب. لكنها لا تَتُ إليها بأيٌ شَبَـن: شأبكي على رجل هات حجن التُبَبْ



اللكون
سأكتب: يا خالتِ الموت دعني


- سأو تظا موتايi: نحن سو السيةٌ "أها
 بيوع القِيامهٌ


- سأختار من ذكرياتي الميماتِ رُضْت المالمّم: رائحةُ الشر شُف المتجهِّد بعد الجماع كر اليحة العشب بعد المطر سأشهد كيف سيخضر" وجه المجر'
 لأُولّ بَرَّا
ستحمل بي زهرةُ الجـجـنَّار، وأُولَدْ منها

- سأنأى عن الأُس، حين أُعيد له الرثّ: الذاكارة
سأدنو من الغد حين أطارد تُبُبرة

ولم ينتظر يني
سأعلم أن السمكاء ستمطر بعد تليل


هل نطأ الآن أرض الحكاية؟ قد
لا تكون كما نتخخيًّلُ لا هي سَمْنُ
ولا عَسَلْ والسماء رمادئُةُ اللون.
والفجر ما زال أزرقَ ملتبساً. ما
(r) WI

هو الزمن الآن؟ جسرٌ يطول
ويقصُرُ... فجر يطول ويكر. ما
الزمن الآن؟ /

تغفو البالدُ القديمةُ خلف قالع
سياحيّة. والزمان يهاجر في نجمة
أَحرقت فارساً عاطفياً. فيا أيها
النائمون على إبر الذكريات! ألا
تشعرون بصوت الزلازل في حافر الظبي؟

قلت له: هل أُصابتك حُحُّى؟
فتابع كابوسه: أَيها النائمون! ألا
تسمعون هسيس القيامة في حبة
الرمل؟
قلت له: هل تكلمني؟ أم تكلُم
لأحمل عنك الهواء وعكازك المخبيةٍ

المرصَع بالصدف المغربيٍ!! فكيف أُعيد البداية، يا صاحبي، بن أَنا؟ هن أنا دون حُلْم ورنقة أُنىى

نقلت: نزور فتات الحياة، الحياة كما هي، ولنتدرُبٌ على حبّ أشياء
كانت لنا، وعلى حُبَ أششياء ليست
كنا... ولنا إن نظرنا إليها معأ من

$$
\begin{aligned}
& \text { وينبحُ ... شاهدتُ غرفةً نومي } \\
& \text { تُقْْتهُ: هل أنتَ حيّ؟ تعال }
\end{aligned}
$$

(r) منـى VI
واليماة بديهية ومشاعأ،
نهل ندخل الآن أرض المكاية يا
قال لي: لا أُريد مكاناً لُدُدن فيه
أريد مكاناً لأهيا، ؤلنهن لو أردت...
وحملت في الجسر: هذا هو الباب.
باب المقيقة. لا نستطع الدخول ولا

نستطيع الخرّرج




$$
\begin{aligned}
& \text { عل كسقوط الثلوج على جكِّلِ } \\
& \text { تد تكرن المبال على حالها } \\
& \text { والمقول على حالها }
\end{aligned}
$$

ويدُ الفجر ترفع سروال جنديّة عاليأ عاليأ...

وبقينا على الجسر عشرين عاماً أكلنا الطعام العلّب عشرين عاماً

$$
\begin{aligned}
& \text { لبسنا ثياب الفصول، } \\
& \text { استمعنا إلى الأغنيات المديدة، } \\
& \text { بجيّلةٍ الصنع، } \\
& \text { من بكنات الجنود } \\
& \text { تزوّج أولادنا بأميرات ميفى } \\
& \text { وغيرّرن أسماءهمب، }
\end{aligned}
$$

وتر كنا مصائرنا لهواة الحسائر في السينما.
وقرأنا على الرمل آثارنا
لم نكن غامضين ولا واضحين

كصورة نجرِ كثيرِ الثّاوُبِ /

قلت: أما زال يجرحك الجرح، يا صال صي: لاحبٌ أُحسُ بشيء
فقد حؤلت فكرتي جسدي دفترأ للبراهين، لا شيء يُبت أَني أنا
غَغيرٌ موبِ صريحِ على البِسر، أَرنو إلى وردة في البعيد فيشتعل المبر
أرنو إلى مسقط الرأس، خلف البعيد فيتسع القبرُ /

قلت: تَهل ولا تَُتْ الآن. إنَّ المياةً على الجسر بمكنةٌ. والجاز فسيح المدى

هُهنا يُرْزَخْ يِن دنيا وآخرةٍ
بين منفى وأرضِ صجاورة....
تال لي، والصقور تحلق ثن فوقنا:
نُخلذ اسمي رفيقاً وحدِّهُ عني وعش أنت حتى يعود بك الجمر

حيَّاً غدا
لا تقل: إنه مات، أو عاش
قرب الحياة سدى!
قل: أطلً على نفسه من علِ
ورأى نفسه ترتدي شجراً، واكتفى
بالتحيَّة: |

إن كان هذا الطريت طويلخ فلي عَمْلْ في الأساطير |

كنت وحيدأ على الجسر، في ذلك اليوم، بعد اعتكاف المسيح على جبل في ضواحي أريحا.. وقبل القيامة. أمسي ولا أستطيع الدنخول ولا أستطيع الحُروج... أدور كزهرة عبًّاد شمس. وفي الليل يوتظني صوت حارسة الليل حين تغنّي لصاحبها:

لا تِحَدْني بشُيء
,لا تُهدني
وردةً من أريحال

## Wwwioplanctinc/ve


(r) منفى VII

كوشم يد
في معلقة الشاعر الجاهلي

## Wwwioplanctinc/ve



أَنا هُوْ، يمشي أَهامي وأَتْبُُ لا أَوْل ه: هُهنا، فُهنا

كان شيء بسيط لنا:

قَهُرٌ يانع. واقعُ ملم يعد واتعاً.
هو يُشي أمامي
وأَمشي على ظلُّه تابعاً....
كُلَّما أسرعَ ارتنَعَ الظلُّ نوق التقال
وغطى صنَّ صْرة في الجنوب
وصفصافةً في الشمال،
ألَّم نترق؟ تلتُ، قال: بلى.
لَكَ مني رجوعِ الحيال إلى الواقتيّ
ولي منك تُنَّاحة الماذيئّ

قلت: إلى أَين تأخذني؟
قال: صوب البداية، حيث رُلِّتُ
هنا، أنت وأسمك /

ول كان لي أنَ أُعيد البداية لاخترتُ
لاسيـي حرونأَأَتَّلْ


آذار شهر العواصف والشبق العاطفيّ يطلٌ الربيع كخاطرة في مسامرة الثين بين شتاء طويل وصيف طويل. ولا
 حتى انتهجتُ إلى شُبَّه واضحِ يِن عُزفِ الحصان وبين ضفائر أُتّي
-
على زغب الأرض - قال، فإِن الغروب يعيد الغريب إلى بئره، مثل أُغنية لا تُغَنى، وإن الغروب يُهيِّجُ فينا حنينا إلى شغف غامض - ربا ... ربا. كل شيء يُ يؤؤلُ عند الغروب. وقد توتظ النكريات نداء شبيهاً بإياءة الموت عند الغروب، وإيقاع أُغنية لا تغنّى إلى أحد
[على شجر السرو
شر تا الحن الهن

و في الفّلب سمر
و شُفافة الطل

تسال لنلعب
تعالي لنذهب
الى أيّ كو كبن

أَنا هو، يمشي عليَّ، وأَسأله:
هل تذكرتَ شيئاً هنا؟
خَفْف الوطءً عند التذكُر،
فالأرض حبلى بنا.
تال: إني رأيتُ هنا قمرأ ساطعاً
ناصع الحزن كالبرتقالة في الليل،
يرشدنا في البراري إلى طرق التيه....
لولاه، لم تلتقي الأمهاتُ بأطفالهنَ
ولولاه، لم يقرأ السائرون على الاهِ
الليل أسماءمم فجأة: دلاجثين،
ضيوناً على الريح /

كان جناحي صغيرأ على الريح عامئذ... كُنْتُ أَحسب أنَّ المكان يُعَرَّفُ
بالأُنهات ورائحة المريمّة. لا أَحَلُ
قال يل إن هذا المكان يُسَمُى بلاداً،
وإن وراء الباد حدوداً، وأن وراء الحدود مكاناً يُسِمُى شُتاتاً ومنفى لنا. لم أكَن بَغُد في حاجة للهويةّ. لكنهم... هؤلاء الذين يجيثوننا فوق دبابة ينقلون المكان على الشاحنات إلى جهة خاطفةٍ

المكان هو العاطفةٌ
 مدلقة الشاعر الجاهليّ، تمر بنا

وغرُ بها - قال من كنتُش يوم لم
أُعرف المفرداتِ لأعرف أسمهاء أششجارنا...
وأُسِّي الطيورِ التي تُجمٌّع فيٌ بأسمائها. لم أكن أحفظ الكلمات لأحمي المكان هن الانتقال إلى السم غريب يُسَيٌّجه الأكاليبتوس. والل(فتات تقول لنا: لم تكونوا هنا.

تهدأ الحاصفة ,
_ تلك آثارنا ـ قال هن كتُنُ ..
هُهنا يلتقي زمنان ويفترقان، فمن أنت في حضرة رالآنه؟ قلثُ: أنا أَنت لولا دخانُ المصانع

قال: وسن أنت في حضرة الأمس؟ قلثُ: أنا نحن لولا تطفُلُ فُغِلِ

المضارع
قال: : ومن أنت في حضرة الغد؟
قلت: تصيدة حب ستكتهها حين
تختار، أنت بنفسك أسطورة الحبٌ /
[حنطئـة : كأغاني الـصاد القديمة
سمراءء من لسعة الليل
يضاءُمن زرط ما ضحك الماءُ
حين التربت بن النبع...
عينالٍ لوزيتــتـان
وجرحان هن عَسَلِ شُفتاك
وساقالك بر جان من مرثمر
ويدالك على كتفي طائران

ولي منك روح ترّزف
حول المكان]
-
ترى أثرأ للفرالشة في الضوءء

كخاطرة من خواطر أسلافنا
قال لي: هكذا تستعيد الفرالشُ
أشغالها الشاعرئَة: أُغنيةً لا لا
يُدَرُنُها الفلكيون إلاَ دليالْ على الِّى
صحة الأبدئّة /

أَسْني الهوينى على نفسي ويتعني
ظلُ وأَّبعه، لا شُيء ير جعني
لا شُيء ير جفهُ

$$
\begin{aligned}
& \text { كأني واحدٌ مني يودُعني } \\
& \text { مستعجلا غَذْهُ: لا تنتطرُ أَحدأ } \\
& \text { لا تَتظر ني، ولكين لا أُرُدُعْ؛ }
\end{aligned}
$$

كانُّ الشعرُ : نوت التل تخدعني
سحابةٌ غزلت حولي هُريتها وأُرشثتي مدارألا أضيـُـُـُـُ

# للمكان روائحه، <br> للغروب تباريحه، <br> للغزالة صيّادها، 

للساحف درع الدفاع عن النفس،
للنمل ملكة،
للطيور مواعيدُ،
للخيل أسماؤها،

للسنابل عيد،
وأثما النشيد، نشيد المتام السعيد
زليس له شاعرٌ

في الهزيع الأخير من العمر نُصْني إلى أيّي صوت بدون اكتراث،
ويوتظنا وَجّعٌ في المفاصل من نومنا، أو بَثُوضٌ يطنُ كأستاذ فلسفة... في الهزيع الأخير، نُحسُ بآلام ساقين مقطوعتين، كأن الشعور
 إلى جرحنا الداخليّ، فقد كان كالرسم بالزيت ناراً تؤجّجُجُ أَوان أعلامنا، وتهيّجُ ثور أناشيدنا. في الهزيع الأخير من العمر لا
(r)

> ييزغ الفجر إلًا لأنْ ماوككة طييني يُؤَرْرن واجهـم صاغرين...

$$
\begin{aligned}
& \text { أنَا هو، حوذيُ نفسي } \\
& \text {,لا }
\end{aligned}
$$

قال: نشّي ولو في الهزيع الأنير
 نطير، كما يفسل التصون، في الكِلمات... نطير إلى أيُّئَ أَنِ!

على تلّة بارتفاع يدين سماريتين صعدنا. مشينا على إير الشوك والسنديان، التحفنا بصوف النبات اليتيم، الحدنا بكعجم أسمائنا. هل تسس بوخز الحصى

وبكر القطا؟ نال لي: لا أُحس بشيء، كأن الشعور رفاهيئّ. وكانّي هنا صفة من صفات الغياب الكثيرة. ليست حياتي معي... تركتني كما تترك المرأةُ الرجل - الشُّبَحَ، انتظرتني وملَّت من الانتظار، ودلّت سواي على كنزها الأنثوئي

فليكن كاملا كاما لا كقرب من الموز

تلت: ستحتاج وقتأ لتعرف نفسك، فاجلسز على برزخ يِن بين، فال كيف كيف، ولا أَنْ أَين
(r) (r) VII

على صخرتين سماويتين انتظرنا غروب الغزالة... عند الغروب يحست الغريب بحاجته لعناق الغريب، وعند الغروب يحسز الغريان أن هنالك، بينهما، ثالثاً يتدخل في ما يقولان أو لا يقولان...

> تولا وداعأ لا كان

وداكأ لقانية النون
في السم البمنتّى
وي بلد الأرجوانا

أقول له: تَنْ هو؟
يقول صدى بن بعيد: هو الواتعيي

هنا. صوثُ أَقدارنا هُؤ. سائتُق جرَّفةِ عدًّلت عغوية هذا المكان، وتصت جدائل زيتوننا لتناسب تصَّة شُعر الجنود، وتفتح شِشُباً لبغل
 أُسطورة. ثالث المالِسَينّ على صخرتين سماريتين، ولكنه لا يرانا كما نحن: شيخأ تأبط طفالا، وطفلاً ترزرط

في حكمة الشيخ /

قلنا: سالام على الإنُسِ والجنَ من حولنا
قال: لا أنهم الاستعارة
قلنا: ملاذا تغلغلت في ما نقول وفي ما نحس؟
(r)

فقال: طريقة ظلكما في ارتداء الحصى والقطا أَزْعتني سأكنا: عُ تخاف؟ نقال: من الظلّ ... للظلّ رائحة الثوم حينأ ورائحُُ الدم حيناً سألثاه: من أَين جئتُ؟
 بعيد عن الله أَو أَرضه هو منفى.

ومن أَنتما؟
نقلنا له: نحن أحفاد روح للكان. وُلدنا هنا.. وهنا سوف نحيا إذا بقي الربُ حيّأ. وكُلُ مكانِ بعيد عن الله أو أرضه هو منفى نقال: طريقة ظلّكما في ارتداء المكان تثير الشكوك

$$
\begin{aligned}
& \text { سألناه: فيم تشكّ؟ } \\
& \text { نقال: بظلُ ينازع ظلاً } \\
& \text { نقلنا له: أَلِأَنَّ المسانة ها با بين أُمس }
\end{aligned}
$$

تال: قتلتكما أُمس
قلنا: عفا الموت عنا
نصاح: أَنا حارس الأبدية
تولا: وداعأ لـا سيكون
وما كان
تولا وداعاً لرائحة الثوم
والدم في ظلّ هذا المكان
أُسشيء nننى هنا، والشيء يصنعني
ذاتأت تيد إلى المعنى ملاتهحه
نكيف أُولد من شيء... وأَصنعهُ

أَّندّ في الشُجر العالي نيرنغني
إلى السماء، وأَعلو طائرأ حَخِراً لا شُيء يخذده، لا شُيء يصرعُ

في كُلِّيء أرى روحي ويوجعني
 بروحي حين توجه\&'

أَنا وأنا لا نصدُق هذا الطريت الترابيً، لكننا سائران على أَّرَ النمل [إنْ القِيانة خارطةُ المُدْس] لا الشمسس غابت تمامأ، ولا القمر البرتقاليُ ضاء

أَنا وأنا لا نصذُق أَنّْ البداية تنتظر العائدين إليها، كأم على

درَج البيت. لكننا سائران ولو خذلتنا السماء
أنا وأنا لا نصدّق أن اللـكاء ألاية عادت بنا شاهدين على ما نعلنا: نسيثُتَ مثل قميصي المُبقِع بالتوت حين ركضت إلى غابة وندت.. رأَما أنا فنسيتك حين احتفظت بريشةِ عنقاءً لي... وندمت
_ ــ ألا نتصالحُ؟ تلتُ
 مارستي، فتعال نخلُّض حروف الهجاء من العنكبوت، ونتركْ لـ أحرف العلّة الباكيات! تذكرتُها: حائطانِ قديانِ من دون
(r) ( V VII

سقف كحرون بن لغة شؤهتها الرمهالُ وهزّةً أرض سلوبئّة. بقراتٌ سمانٌ تنام على الأبجلية. كَلْبٌ يُخِرُكُ ذيل الرضا والفكاهة. ليلّ صغيرّ يرتٌبُ أششياءه لنشاط الثعالب /

قال: الحياة تواصل روتينها بعدنا. يا لها! يا لها من إباحيّة لا تفكر إلا بـبإشباع شهوتها قلتُ: هل نتصاكح كي نتقاسْمَ هذا الغياب. فنحن هنا وحدنا في القصصيله؟ قال: ترئتْ. هناك على حافة التلّك
 تبل هبوط الظظام على الميتين

سام على النائمين
سلام على الحالمين
بستان فردوسهم آمنين
سالم على الصاعدين حفافاً
على سُلُّم الله /

تي حضرة الؤت لا نتشبئث إلاّ
بصكُّة أنسمائنا...

عَبُث ماجنّ. لم نجد حجرأ واحدأ يحمل اسم الضحية، لا السمي ولا

اسمك /

- تَنْ مات منا، سألت، أَنا أم
(r) ( V VII

تلت: ألا نتصالع؟
تال: تريّث!
نقلت: أتلك هي العودة المشتهاة؟ نقال: :رملهاة إحدى إلهاتنا العابثات، نهل أَعجبتك الزيارة؟
قلت: أتلك نهاية منفاك؟ قال: وتلك بداية منفاك

تلت: وما الفرق؟
قال: دَمَاءُ البلاغِّة
تلت: الباغةُ ليست ضروريتة للخسارة قال: بلى، فالبلاغةُ تقنع أرملةً
بالزواج من السائح الأجننيِّ، وتحمي ورود المديقة من عَبَثِ الريحِ

قلت: أَلا نتصالَّهُ
قال: إذا وبَّعَ الحيُّ والميت، في

تلت: أنا نسخة عن رأناه كك التي انتهت لكامام
الفرامة لي: يا أَخي في الهشاشة....
قال: ولكنها احترتت
تلت: لا تحترق مثلها

والثفتُ إليه، فلم أَرْ، نصرخت بكلُ توايَ: أْتظرني! وخذ كل شيء الا سوى الاسم /
لم يتظرني، وطار.. وأَدركني الليل
تلت: من أنتْ صرختـي شُبحاً عابراً

1Yo
فال: السالم عليك، نقلت: عليك السامام

## Wwwioplanctinc/ve


(₹) VIII
طباق
[لـلى إدوارد سعيـ]

## Wwwioplanctinc/ve



نيويورك / نوفمبر / الشارعُ المامسُ / المُ
الشُمسُ صَخْنٌ من المعدن المتطاير /
هُلْتُ لنفسي الغريبة في الظلّ : هل هذه بابل أم سدوم؟

هناك، على باب هاوية كهربائـيــِّةٍ
بُلُلُوٌ السماء، التقيتُ بادوارد
قبل ثالْئن عاماً،
ركان الزمان أَقَلٌ جموحاً من الآن
قال كالنا:

إذا كان ماضيك تجربةً
فاجعلِ الغَدَ معنى ورويا!
لنذهبُ

كنذهبْ إلى غدنا واثقين بصدق الحيال، ومعجزة العشبِ /

لا أَنذكُرُ آثّا ذهبنا إلى السينما في المساء. ولكنْ سمعتُ هنوداً

قدامى ينادونني:
لا تَثِّقْ بالحصان، ولا بالحداثةٍ /
 هل أَنا أَتْ؟
أكبرَمن ورددني، هل ستسأل


سؤالَ كهذا يثير نُضُولَ الروائيٌ في مكتب من زجاج يُطلُ على
(5) منغى VIII

|...

نيويورك. إدوالرد يصسو على كسمل
الفجر. يعزف لحناً لموتسارت. يركض
في ملaب التنس الجامعي. يفكار في
هجرة الطير عبر الحلدود ونوت المواجز.
يقرأ (نيويررك تايزغ. يكتب تعليقًُ
المتوتّر. يلعن مستشرتاً يرشد المنرال

$$
\begin{aligned}
& \text { زنبي في الحلديقة... حيث تكونُ } \\
& \text { يَلُ الفرضيّة بيضاءَ مشل ضمير } \\
& \text { الروائيَ، حين يُصَفُي الحساب } \\
& \text { عع النزعة اليشرية: لا عَذ } \\
& \text { في الأثس، فلنتقلًّم إذأ! / }
\end{aligned}
$$

إلى نقطة الضعف في قلب شرقيّة. يستحثُ. ويختار بدلَّهُ بأناقة دِيك. ويشرب قهوته بالمليب. ويصرخ

بالفجر: هيًا، ولا تتلكُأُ /

على الريح يمشي. وفي الريح يعرف تَنْ هُؤ. لا سقف للريح. لا بيت للريح. والريح بُوصلةٌ لشمال الغريب.

يقول: أَنا هن هناك. أَنا بن هنا ولستُ هناك، ولستُ هنا لِيَ اسمانِ يلتڤيان ويفترقان ولي لُغنان، نسيت بأيُّهما كنتُ أَحُلُّ،

طِيّعةُ المفردات،

ولي لغةٌ من حوار السماء مع القدس، نضئُّة النَّبُر، لكنها لا تُطبعُ سخيتلتي!

والهوئَّهُ قلتُ نقال: دفاع عن الذات ... إنَّ الهويةً بنتُ الولادة، لكنها في النهاية إبداعُ صاحبها، لا وراثة ماضِ. أنَا المتعلُد. فيا في داخلي خارجي المتجدُدُدُ... لكنتي أنتمي لسؤال الضحئّة. لو لم أكن من هناك لدرُّبُتُ قلبي


فاحملْ بادك أَّى ذَمَبْتَ....
وكُنُ نرجسيًاً إذا لزم الأَهُر

- مـنفئ هو العالم المارجيُ ومنفئ هو العالم الداخلئي فمن أنت بينهوا . لا أُعرِفُ نفسي تماماً كلكا أُضيعّها. وأَنا ما أَنا رأنا آخري في نُثائيّة
تتناغم بين الكلام وبين الإشارة.
ولو كنت أكتب شُعرأ لقلت:

$$
\begin{aligned}
& \text { أنا انُّان في واحد } \\
& \text { كجناتِيْ سُُوُنُوْهِ } \\
& \text { إن تأَخْرُ نَصْلُ الريبِ }
\end{aligned}
$$

(5) VIII

> اكتفيتُ بحمرل البششارة:

يحبٌ بادأ، ويرحل عنها [
يحبُ الرحيل إلى أين شيّ
نفي السفر الحر بين الثفافات
قد يجلد الباححون عن البجوهر الابشري"
مقاعذُ كافيةً للجميع.
هنا هامشُ يتقُُُّ, أو هر كز يتر اجع لا الشرتُ شرتِّ ماهاً
ولا الغربُ غربٌ تماهاً
لأن الهوئةً مفتوحةٌ لالتعأد
لا قلعةً أو خحنادتَ /


لو لا التكُّهُ ثُ

ــ هل كتبتَ الروايةَ؟
. حارلتُ ... حاولت أن أستعيد بها صورتي في هرايا النساء البعيدات، لكتهن توغَّنْ في ليلهنُ الحصين وقلن: كنا عالم مستقلٍ عن النصر لن يكتب الرجلُ المرأةً اللغزَ والحللم لن تكتب المرأةٌ الرجل الورمز والنجيم

لا حُـبٌ يشبه حباً
ولا ليل يشبه ليلا
دعونا نُعدّدٍ صفات الرجال ونضحكُ !
_ وماذا نعلتُ؟ .

ورميتُ الروايةً في سلة المهملات!
| المُفَكُرُ يكبعُ سُرْدَ الرواليّي


يحبُ بلاداً ويرحل عنها: أنا ما أكون وما سأكون

سأصنع نفسي بنفسي وأختار منفايَ
منفايَ خلفيّةُ المشهد الملحمئي أُدافع عن حاجة الشعراء
 وأدافع عن شَجْرِ ترتديه الطيورُ بالاداً ومنفى
وعن قمر لم يزل صالحأ لقصيدة ححب

1AA

أُوانع عن نكرة كسرتها هشاشهُ أصحابها


- هل تستطيع الرجوعُ إلى أي شيء؟ - أمامي يجرُ ورائي ويُسرع.... لا وقت في ساعتي لأخُطُّ سطوراً على الرمل. لكنني أستطيع زيارة أمس، كما يفعل الغرباء؛ إذا الستهعوا في المساء إلى الشاعر الزاء عَويِ:

安
بحليب السـكب
وتبكي
تليهت

119

$$
\begin{aligned}
& \text { هل الحُثُ با يوجع الـأه } \\
& \text { أَمْ بَرَّ فِ في الضبابٌ... } \\
& \text { إلى آخر الأغنية] }
\end{aligned}
$$

- إذن، قد يصييك داءُ الحنين؟ .
وأبعل. حُلأمي يقود نُحطاي. ورؤياي بُجَسُ رحلْي على ركبتي كِطُّ أَليف.

هو الواتعية الحيالي وابن الاربادة:

$$
\begin{aligned}
& \text { ئ وسعنا } \\
& \text { أن نُ نُ }
\end{aligned}
$$

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

. عاطفنٌ لا تَحُصُ المفكُر إلًا ليفهم تَوْقَ الغريب إلى أدوات الغياب.
 يُمُسِكُ الغَدَ من خِصْتَتيه
_ ألم تسّلبّ إلى أمس، حين ذهبت إلى البيت، بيتك، في حارة الطالبيتّه - مَئَأُ نفسي لأن أَمَدْد في

تخت أُمي، كما يفعل الطفل حين يخل يخاف أَباه. وحاولت أن أستعيد ولادة نفسي، وأَن أَتَبعُ درب ألميب ونيب على سطح بيتي القديء، وحاولثُ أن أتحسّس جلَّ الغياب ورائهةً الصيف من ياسمين المديقة. لكن وحش المقيقة أُبعدني عن حنين تلفُّتَ كاللص خلفي

ـ ـ وهل خفت؟ ماذا أخافك؟ . لا أستطيع لقاء الحُسارة وجهاً لوجه. وتفت على الباب كالمتسوّل. هل أطلب الإذن من غرباء ينامون نوت سريري أنا... بزيارة نفسي طلمسس دقائق؟ هل أنحني باحترام لسُكان حلمي الطفوليِ؟ هل يسألون: بَن الزائرُ الأجنبيُ
الفضولئ؟ هل أستطيع الكالام عن
السلم والحرب بين الضحايا وبين ضحايا الضحايا، بلا جملة اعتراضيتّ؟ هل يقولون لي: لا هـكان لـلمين في تْخْدُع واحِ؟
]
,

في بلادك،

في اسمي وفي اسمك، في زهرة اللوز، في قشرة الموز، في لِّن
الطفل، في الضوء والظلّ، في
حبة القمح، في عُلبة الملح /
قَّاصَةٌ بارعون يصييون أَهدافهم
بامتياز
cos
ودأ،

ودأ..
هنه الأرض أَصغرُ من دم أبنائها الوالقنين على عتبات القيامة مثل القراين. هل هنه الأرض حقاً مبار كهَّ أَمْ مُعَئُّةُ بلبه ود" ودم

لا تُجنُّشُ الصلوات ولا الرمل. لا عَدْلَ في صفحات الكَاب المُمُنَّسُ يكفي لكي يغرح الشههاءً بحربّة المشي نوق الغمام. دم في النهار. دم في الظّام. دم في الككامر.

يقول: القصصيلةُ قد تستضيفُ الخسارة
خيطاً من الضوء يلمع في قلب جيتارة. أو ثسيحاً على فرس ششخناً بالمجاز
الجميل. نليس الجمالي إلاّا حضورٍ المقيقيِ في الشكل /

في عالم لا سماء له، تصبح الأرضُ
هاويةً. والقصيدة إحدى هبات العزاء
وإحى صفات الرياح، شماليةً أو جنوينةً.
لا تَصِفن ما ترى الاكاميرا هن جروحك. واصرخ لتسهع نفسك، واصرخ لتعلم أنك ما زلكَ حيّاً وحيّاً، وأن الحماة على هذه الأرض مككنةٌ. فاخترع أهالٍ للكا>م، ابتكرُ جهة أو سراباً يطيل الرجاء،

أتول: الهياة التي لا تُرُوُْ إلًا
بضدُّ الموت... ليست حياة

يقول: سنحيا، ولو تر كتنا اللياةُ
إلى شأنا. نانكين سادة الكلمات
 على حل تعيير صاحبك الفاٍ ريتسوس الِّ

وتال: إذا هـتُ تِّلك أُوصيكَ بالمستحيل! سأثت: هل المستحيل بعهد؟ فقال: على بُمْد جيل سألت: وإن هتّ جَلك؟ تال: أُعزئي جبال البليل
, اكتب: اليس البمقالئ إلَّبلوغ
المالمي. والآن، لا تسى:
إن متُ تبالك أوصصك بالمستحيل

عندما زرئهُ في سَدُومَ المديدةِ، في عام ألفين والثنين، كان
يقاوم خَرْبَ سَدُورَ على أهل بانِ بابل والسرطان معأ،
كان كالبطل الملحميٌ الأخير يدانع عن حَقّ طروادةٍ في اقتسام الرواية /

نسرٌ يودُع تئـــتـُ عاليان عاليأ، ثإلاتامة فوت الأولمب

19v ivometnet/vb
(8) متئى VIII

$$
\begin{aligned}
& \text { ونوت القَقـَمْ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { icla, } \\
& \text {, }
\end{aligned}
$$

## Wwwioplanctinc/ve



## صلر للشاعر



## وعن

## (رياض الريّس للحتب والنشره|

$$
\begin{aligned}
& \text { الديوان: الأعمال الأولى (r أجزاء) }
\end{aligned}
$$

## الأعمال الجمديدة

 لا تعیذر عما لععلت
 الطعة المانية: شباط/فبراير ع ع

لماذا تركت المصان وحيدأ
الطجعة الأولى كانون الثاني/ يناير المانيا 1990
الطعه الكانية أيلول/ سبتمبر 1990 الطمع المالثة شباط/ فيراير

سرير الغريبة
الطععة الأولى كانون الثاني/ يناير الطهع المانية شباط/ فبراير r...

جدارية


W.r.ighlanetinet/V
كزهر الموز، أَور أَيعـ ...

$$
\begin{aligned}
& \text { حالة حصطار }
\end{aligned}
$$

