(2) mol

c|nal|

3

PANIC
H A M L.E T

## لتحو يلك إلى الجروب أضغظ هنا



## لتحويلك إلى (الموقع أضغّط هنـا

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية انضموا لجروب ساحر الكتب

روايـ


## CHAPTER TWO

(سینماً هڭلح)


$$
\begin{aligned}
& \text { سـا } \\
& \text { داز سما للنشر والتوزيع } \\
& \text { جمهورية مصر العربية } \\
& 15 \text { ش يوسف الجندي متفرع من شار ع البستان - باب اللوق - القاهرة } \\
& \text { تليفون: } \\
& \text { email: samanasher@yahoo.com } \\
& \text { Web-site: publishing@sama-publishing.com }
\end{aligned}
$$



للاستشارات وخدماتاللشر
ali@daraj-eg.com

## كغـر الهلعع ( () مـدينة الهلعع

محمون إمام

الطبعة الأولى: يناير 1441

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية
دار الكتب المصرية
مصمون إمام
كفر الهـعح (2) مدينة الهلح
إمام ، محمون - القاهرة: سما للنشر والثوزيع، 2020
272 صن؛ 19, $19 \times 13$ سـم
(كفر الهلع 2- مدينة الهلع)
أ. العنوان
رتم الإيداع: 2020 /
تـمك 5-167 978-977-781

جميع حقوق الطبح والنشـر مصفوظة
لـار »سما)، للنشز
يحظر طبح أو نشر أو تصوير أو تخزين أي جزء
من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير
أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي من الناشر ثقط.
gld
2
, ! 13000


## لا تقرأ هذا الكتاب

أنا في حالةٍ يرثى لها يا صديقي!

أعلم بأني لم أصل إلـى كثير ينأوأود أن أصل إلى الملايينأفلنتخطى


 عنقك"فالأمر مربك تلك المرة ويتخطى حدود ما رويته بالسابقاههل تذكر
 بأكملها تتحول إلى قوم يســيرون على أرنى أربعة وقوم آخرين يبيعـون الديا الدماء، وأخيرًا هــؤ لاء القتلة! تلك القبيلة يعيشــون داخل الكفــر أطلقنا عليها




$$
\begin{aligned}
& \text { إذا كنت لا تعلم من هو (حازم شريف) من فضلك! } \\
& \text { هذا الأمر يغضبني كثيرًا. } \\
& \text { إنه ليس من أنواع الغرور! } \\
& \text { ولكن... }
\end{aligned}
$$

منزلي لتموت محترقةًا تنزوجت (نادين) شــيقتهاً و لأجد بالنهاية رسالة


اللابق في إيجاز سريع لا أعتاده في الواقع



 شــريف) الكاتب الشــهير الذي وقع ضحية في عالم السحرة عن طريق المصادفــةًا وإنه لعالم مرعب ومغزع يصيبــك بالهـلع الّترى ماذا فعلت في في مدينة الهلع؟



## مـنزل

الاحتنمـالات




 حالتها غير مستقرةا الغيبوبة المتكررة وعودتها الطـا إلى وعيها أيضًا لا لا أجد لها لها
 كنا داخل عيادة أشـهـهر الأطباء فــي جمهورية مصــر العربية بالطبع| وناداني الطبيب بعيدًا عن (نادين) المريضة.


- (حازم) أين أنت؟

كل شيءٍ سيكون على ما يرام قائلًا:

حامل .
تتسع بؤرة عينيها الساحرتين ثم تقول بدهشة:
- لا تمزح يا (حازم)!
- تلك الأمور لا يصلح معها المزاحَّستصبحين أمَّا أيتها الحسناء الوردية!

أتـى الطبيب من خلفي يضغط على أســنانه حتـى كادت أن تتحطم| كمدرس يود معاقبة تلميذ فاشل في إحدى الدروس، يقول يقل بعدما وضعته في (خانة اليك) فاستمر في الكذب مثلي لكن تمشيله ضعيف: - زوجك على حق الأمر يبدو هكذا. أساندها كي تستطيع الوقوف على قدميها من جديلاً ولا تز ال تتمسك

الكثير والكثيراً قالت بهمس :

- لنذهب إلى المنزل لِيس منزلنا، بل أريد رؤية أبي وأمي.

 (سوبر مان) لأحرقت يده قبل أن يفكر في أن يمدها ليصافح زو جتي أمامي٪
شعر بالرعب ومن ثم شعر بخطئه فو جهها لمصافحتي بكل حرارةٍ قائلاً:
 - بالطبع| بالطبع

وما أن خر جنا من العيادة، قالت بنبرةٍ ساخرة:

والنتيجة سلبيةً سلبية يا (حازم).

- لا تطيلي الأمرأأعلم أنك ذكية وتدركين أن الأمر خطيراّســأفتح لك باب السيارة لتجلسيأوأجلس بجواراءك ولا تطيلي الأمر .


## 4．

فســاد الصمت طو ال الطريقالوصلنا إلى أسفل مبنى（حمايا وحماتي الرائعين）．．تقول（نادين）بتأوه بينما تفتح باب السيا السيارة قليلًا －بالمناسبة لا تحاول التمشيل يا（حازم）فأنت فاشل الّو الطبيب أيضًا ．



أبوها فقال لي بنبرةٍ حزينة:

- ماذا قال لك الطبيب؟ أخبرني يا (حازم)؟

التقطت شهيقًا بينما أنظر إلى（نادين）المرتمية في أحضان أمها（أحها وتبكي كالأطنال ثم قلت： －حالتها خطيرة｜الغيبوبة المتكررة لا يو جد لها تفســير فنتائج التحاليل جيدةً ويبدو الأمر عسير التصديقَّلو أن الأمر قابل للتصديقّلّو جدنا أن قلبها
 أمر الساحرة العجوز！إن الأمر له علاقة بالسحر وسأجد لها مخرجًا． صوت صراخخ الأم تصرخ．．（أم نادين）بالطبع، فقد ذهبت إلى غيبوبةٍ

米米米

## أعود وحيدًا مـن جديد..













 الجوهر؟" أشعر أن تلك الليلة طويلة للغاية، فلا أتحمل غيابهاً ماذا؟

أين (حازم) القديم الذي كان لا يرافق ســوى الوحدةً ويأنس معها؟

 تر كتها هنـــاك أيها الأبله؟ فحضـــور (نادين) مطمئن إلـــى أقصى درجةً وجودها يحميني من الوحوش والعفاريت وكل شيءٍ يبث الرعب داخل القلباُ المنزل الذي لا تسكنه امر أة أشبه بالقبر مفروش بالورود هِ هيا استعد
 الأقل|َقلبي ينقبض أبينما أرشف الرشفة الأخيرة من القهوة أضع الخطاب
 كبير لفيلم (صرخات) للكاتب الكبير (حازم شــريف) ماذاعن صديقي مجدي؟ هــاذا عنه؟ هل أخبره أن يأتيني في الســاعات المـات المتأخرة لأخبره


 (حازم) لقد تغيرت كثيرًا! كنت تخشــى الوقوع في الحب من أجل تلك




وحينهــا تؤمن بعدم وجود صديق وفيآلكن محدي صديق وفيآولكن لا يصلح أن تأمنه على شكوكٍ داخلكا فلديه ما يكفيه．．．．．
(طق.. طق.. طق).

أقســــم أن قلبي كاد يقتلع من مكانه فور ســماعي طرقات البابٌ رغم الهــدوء لكني ظنتنه قارعات تدق بيدٍ كبيرة فــي احتفالية｜لا أدري معنى تلك الجملة لكن دوي الطرقات كان مقلقًا ويصلح لغموض تلك الليلة． من ذلك التعيس الذي يطرق بابي في الســاعة الثانية عشرة مساءً؟ لا لن أذهـــب لأفتح البابِالكنه يعاود الطرقِّذكرني بتــــك الليلة المرعبة التي أتت بها（ناردين）شقيقتهاً وحدثت（المجزرة）بعدهاً وذهابي إلى غيبوبة طويلةأبَعد تلك الذكريات من داخل عقلي الذي يذكرني بكل شيء مؤلم تلك الليلةّاططاقة ســلبية رهيبة تحتل كياني ولا لا أعلم مصدرهأَأسير بهدوءٍ لفتح البابِّلا لن أفتح قبل أن أرى من الطارق．
 مخيفأولكن ما رأيته كان مذهاًا！！米米米

فتاة في مثل هذه الساعة؟!
ماذا تغعل هنا؟!
لو رآها أحد الجيران ســـيظن أنني بالتأكيد رجـــل لعوبأنتنهز فرصة

 وتدع عقلك يتلاعب بك طيلة الليل؟ أنظر لها عبر بؤرة العين (الســحرية) الصغيـــرةّ ولا أعلم من الذي أطلق

عليها هذا اللقب: - من الطارق؟

الفتاة تبتعد وتفكر|ْومن ثم تعود لطرق الباب و لا تطرقآهيا قولي شيئًا أتساءل من جديد:

- من بالخارج؟ من الطارق؟ الفتـــاة تزيد الطرق أكثرُ هل أفتح لها أم ..؟ إنها لا تنطق وذلك شـــيء

مقلق:

- لن أفتح.

تقول وهي تشير ناحية العين السحرية:

- لقد رأيتني وتعلم أنني فتاة لا تعرفها! من فضلك افتح الباب قبل أن يلاحظ أحد الجيران وتضعنا في موقفٍ محرج.

لن أدعها تدخل إلى هنا! سأقف معها بالخارج بالتأكيد أو أولّنعلم ماذا

 اللون البني أو الأسود، لا أستطيع التمييز في الظالام، تبدو أقصر منيفئفينا (نادين) أجمل و ... قاطعتْ تأملاتي قائلة:

- أتتأملني كثيرًا؟ هيا لنذهب.

أقول بعجب ودهشة:

- نذهب إلى أين؟ من أنت؟

ترفع حاجبها الأيمن بتحدِّ قائلة بينما تدر كُ أنها أنها على حق:
 لها العلاج قبل فوات الأوان.

- أنت على حق؟ ولكن كيف علمتِ بالأمر؟ ومن أنتِ؟ و... - لا تطيل الحديث، لنذهب فورًا.

ســأذهب معها بالتأكيد رغم جهالي بهآّا ورغم أن الأمر مفزع ومربكا


- لحظة، سأرتدي المعطف البني وأحضر شيئًا مهمَّا. تتأملني بهدوءٍ ثم تقول: - سأنتظر بالأسفلأَفالا تتأخر، لا يو جد وقت. - كيف سمح لك أهلك بالخروج في مثل هذه الساعة؟


## －ما دافعك للقدوم؟

－وما المقابل؟ －ما المقابل؟－

- الأحداث شيء مجاني في زمتها تأتي فجأة. هذا!

إذًا كان القلق الذي شــعرت بــه حقيقة لا تقبل التشــكـيك．هيا أيها التعس، لتستقل معها الســيارةًّولنرى أين ستقودك الفتاة في تلك الساعة المتأخرة من الليل ．
ألم أقل أن الليلة طويلة للغاية؟！
米米米

> - لماذا لا تجلساري أثقول بجدية: بالـخلف؟
－تقول بدهشة：
－زوجتي تجلس جواريلّالم أعتد جلوس شخص غيرها بجواري． تضحكك ضحكة قصيرة ســـخيفة تنم عن سذاجة لا تناسب عمرها ثم
－إلى تلك الدرجة تحبها؟

- لا يخصك؟

ثم قلت بغضبٍ أكثر：من أنت؟！ －ستعلم كل ش．．．．
－قولي يا فتاة قبل أن أخرجكك من الســيارة فورًا و أدهسكا لـقد أتيت لي في ســاعةٍ متأخرة من الليل وتطلبين مني الذهاب إلى مكا وأنك تحملين علاجًا لزوجتي الأمر مربك أيتها اللعي ．．． （نفسي تحدثني كالعادة）：＂عجول ومتسرع إلى أقصى درجة！＂ صمت ولم أكمل ثّثم أكملت نفســي حديثهـا：＂ألم تقل أيها الغبي أن معها علاجًا لزو جتك؟ هيا أصلح ما أفسده فمك．＂ －أنا آســن

التقطتْ شهيقًا هادئًا كأنني لم أقل شيئًا منذ ثوانٍ وقالت بروتينية： －الشارع القادم على الناحية اليمنىآتوقف هناك．

## 米米米

الشارع خاوٍ بالفعل ．
أنظر إلى الساعة التي اقترب عقربها نحو الثالثة من فجر اليومُ المباني


الفراش، يا له من تشبيهِ بشــع ! أنظر إلى ميدانٍ واسع (بالقرب من منطقة الزمالك، لن أذكر اسمه بالطبع) وماذا بعد؟ أقول بـلـ بحذر : - ماذا نتظر هنا؟

تنظر إلى ســاعتها بهلوءء مريبآهل ستأتي العصابة لتقتلني في مكانيا هل يحملون الرشاشــات أم الســكاكين الحادة؟ أنا أفضل الموت المات شنقًا




 غمرته داخل المياه بسادية أحسد عليها لا يو جد أحد





لعل في حياتي فائدة..

$$
\begin{aligned}
& \text { اقتلوني بعد التثور على علاجٍ لزوجتي الحبيبة. } \\
& \text { هكذا تصبح لحياتي فائدة. }
\end{aligned}
$$

> وفحياتها أغلى من إلى العالم الآخر بنغسٍ مطمئنة. ****

شهر التسل..
في إحدى المدن الساحلية!
وداخل الشاليه، أحضر لها طعام الإفطارٍ لأجدها شاردة وتبدو حزينة مفعمة بهموم لا أعرفها أضع الطعام أمامها وأقول:
 أعدك أنك ستأكلين إصبعك فور انتهائك من الطعام!



 داخل فمها الرقيق الورديآومن ثم تنظر لي بدهشة قائلة: - هذا أحلى طعام تذو قته طو ال حياتي ! أحلى من طعامي نغسهـ. ابتسمت لها بينما آخذ قطعة من الخبز وأتذوق الطعام وأقول:

- لا تعتادي على هذا الأمر ! ها ها. تشرد قليلًا وتقول بنبرةٍ حسبتها حزينة:
- أرغب أن أعيش سعيدة طوال العمر معك يا (حازم) ولكني أخشى

أمسكت يدها ثم قبلتها بهجوء قائًا
- عزيزتي، أنا لا أبالي بأي شيءٍ وأنا معك.

قالت بتوتر:

- صدقني أنا أريد الموت معككّولكني أخشى ظهور الخطر من جديد!

تو قفنا عن تناول الطعامِّانتبهت لحديثها وقلت: - شعور الخوف طبيعي جدَّألكننا سنو اجه كل شيء معًأَأليس كذلك؟ - بالطبع لكني أشعر بقلقٍ ليس أكثر !

هل رأت الرسالة التي تقول: "اين الجوهرة"؟ كلا بالطبع لقد أحرقتها ونسيت كل شيءأقالت:

الأمر! لا بد أن أصار حك بشيء أخِّ أخفيته عمدًا عنكا !
ذهلت قليًاً واتسعت عيناي وقلت بنبرٍ

- أتخفين عني أثـــياء؟ أهذا ما تعاهدنا عليــه؟
الآخر شيئًا!

قالت ممسكةً بيدي:

- خشيت أن أفسد الأمرأوأن أشعركُ ببلاء دائم.

قلت بغضب:
والسعةاوالآن ماذا تخفين؟!
 نسنساو الخط نسها! يقول الرسالة نسسها: "ائين الجوهرهر؛"

أول بدهـشة: - تُّا اللعنة! لماذا لم تخبريني بالأمر؟
 ارتغع حاجباي بدهشــة مصطنعةًا يا لي من أبله! لـد ألد أرسلوا إلى كلينا،

 وقلت:

- من المرســلـ ؟.. أتعلمين من هو؟... لقد قتلنا الشمطاء وشقيقتك! أكملي طعامك وتحدثي.
- لا أستطيع.

دسست الطعام بفمي دون أن أبلي. . قالت:

- أنا أعلم من المرسل.

لا يا (نادين) ذلك لم يكن بالاتفاق.
- هو مجرد تخمين! ويمكن أن يصبح هو.

النساء وحاستهم السادسة! قلت بمرح:

- وأنا أيضًا أعلم من هو.

قالت بجديةٍ وشغف:

- أتعلم حقًّا؟

قلت بروتينية والطعام بغمي:

- من سواه؟ إنه صديقي (مجدي) ذلك الأبله يعبث معنا ليس أكثر!
 لكنها لم تنطقها مع الأسفـّ قالت بصر امةٍ هادئة:
 المرسل.
أتو قف عن دس الطعام وأقول بصر امة ثم أحني حاجبيّ بجدية:
- من هو؟
- من علم أختي السحر والشــعوذة؟ لم تكن المرأة العجوزاًبل كان
رجلًا .

$$
\begin{aligned}
& \text { دقيقة من الصمت غرقنا بهاً ثم أسرعت بقول: } \\
& \text { - ولماذا أخفيت الأمر عني؟ }
\end{aligned}
$$

لو كنت تشــعر بالتسرع من الزواج من فتاةٍ مثلي، قلها الآنّقلت لك علك
 لكنك تعجلتأكنت سأسرد لك كل شيءٍ عني وعن أختي وعنـ ...

تتبًّ لهر ائك اللعين ！تعلمين بأني أعشــق الهو اء الذي يسبح من حولكا وترددي تلك النغمة اللعينة التي أكرهها بشدة．．
 البيوت بطلب الطلاق على ســبيل المزاحِّهيا أخبريني بالأمر ولا تلا تخفي

أمسكت يدهاً ثم طبعت قبلة حانية وقلت：
－أخبريني ولا تخفي شيئًا تلك المرة．
米米米
＂البوابات ستفتح بعد نصف دقيقة＂
بوابات؟ عن أي بواباتٍ تتحدثٌ تلف يديها حول صدرها بتحدِّ قائلة
بثقة：
－أعتقــد أنك مررت بتجارب خارقة للطبيعة، لا داعي للاسـتغراب والدهشة البوابات الزمنية، بالمناســبة يا سيادة الكاتب الكبير، لو تعرف
 الزمن وثبت هــذا على بعض أوراق البردي التــي وجدت في مقابرهمه، الموضوع باختصارٍ، تو جد بوابات تقوم بنقل الناس إلى كواكب وعوالِ والم أخــرى خارج الأرض．．وأكدوا هذا في بردية تقول بأن＂رع＂كبير الكهنة
 الجحيم）ونحن نعلم بأمر بوابة زمنية ســتنقلنا إلى مكاٍ آخر في الأرض

وليس الفضاء| لا تو جد حياة في الفضاء لأني أعرف ســؤوالك القادمأَكيد شاهدت أفلام أجنبية عن موضوع الانتقال في أي بقعة با بالأرض عبر بر بوابة


 وسوف نعود.

- انتهيتِ أم هناك المزيد؟ - $\underbrace{+\infty} \mid-$
- جميل، ما المقابل الذي يدفعك لإنقاذ حياة شخصص لا تعرفينه؟
- رد الجميل؟
- أتعرفينها؟ هل تعرفين (نادين)؟
- الأمر ليس هكذا، أنا أرد جميل أحدين إنـا

 صاحُّالتأكيد ســأعلم هذا (الجميل) ونحن في الطريق! لا لا يوجد طريق،


 أخرى داخل الميدان الواسع، قالت بهدوء: - هيا بنا لنتقدم ونعبرهاً فنحن لا لا نملك و قتّا.
－حسنًا، تقدمي أنتِ أولًا．
－فليكن－
تقدمت هي وو قفت بالداخل كزهرةٍ نبتت داخل حديقة جرداءأكانت
تغوص بالظالامّقائلة：
－هيا لا يو جد وقت لنضيعه؛

وضعت داخل الميدان الواسع．
عبرت الفتحة، لأجد الظاللم، هل نحن بالفضاء؟ لا لا ليس الفضاء！إنما
شيء أكثر ظلمة من الفضاء．


 إلى أن انتهت وتلاشتْنقف وحدنا وسط ميدانٍ آخرا يححمه الظلامْ فقط

الظالام، وقبل دخولناً｜هتز الهاتفأَأتت رسالة عآجلة من（نادين）．． （نادين）．．
دائمًا تأتي في الوقت الغير مناسب، يبدو أن قلبك شعر بي تلك المرةًا ويعلم أنني أخاطر من أجلك．
 بالدواء سالمة لكِ．


## داخـل مـنزل الاحتمـالات

## ومنطقة المـستكلبين




## عدة رسائل مـن (نادين) لمُ تقرأ بـعد

> (ر) (3,0)



 عارٍ على جبينك إلى الأبدل لا أحد يتنصل من أشقائها وشقيقتي كانت لعنـة



 التفاصيل عن مسـكنه هناكُ هذا الرجل ساحرأوما أن علمت منها بالأمر

حتى أمر تها بالابتعاد الفوري عنها أدرك أنها لا تستمع لأحد سوى لنغسها
 تلك اللحظة تحسدني على حبهما لي| حيث فضلاني عليهاًّانانت الرسائل








 وأنا لا أريد إزعاجـــك يا حبيبيالْنم بالطبع أنــت حبيبي| أو أود أن أموت


 أخرى تحمل طلبًا غريبًا.. "أين الجوهرة؟".. فيبدو أن المرسل يهتم بأمر
 رأيت الخطاب رؤية تهـيدٍ آخرأَيبدو أن الجوهرة ذات شأٍ كبير في عالم

السحرأَيدو أنها أخبرته المزيد عناّوعن إرسالها لخطابات التهـديلّفكانت


 أن شعرت بالألم｜حمدت الله أنني صاحبة الألم وليس أنتأليتني أتحمل


 ســأموتأولو حدث هذا الأمر عدني أن تستمر في الحياةٌ وأن تجد حبك



 بي خلال الليالي المقبلة｜أنا في انتظار خطابهم الآخرألير سلو الي عنو انهم



وحبيبي الوحيد.

## 米米米

يبدو أننا في مدينةٍ مظلمة حقًّا.

 الأتربة وجدتها مسكنًا لهآَ كيف علمت في الظالام؟ مسحت على إلحدى

 هذا القصرآقلت للفتاة بحماس:

- هل مات أهل المدينة؟

قالت بدهشة:

- أنا لم أحضر إلى هنا مطلقًا ولا أعلم كنه هذا المكان! لكنه قال بأننا


أمسكت كتفها بحذر قائلاً:


قالت بتوتر:

- لماذا؟
- أخغضي صوتك وكفى غباءًا هنالك كالاب ما بين كل سيارةٍ وأخرى| سيري بهدوءٍ وانظري إلى يمينك هكذا! تحشرج صوتها قائلة:
- أنا أرهب الكالابّ ولكن تلك ليست كلابًا عادية. - والمدينة أيضًا ليست عادية. - أقصد أن عيون هؤلاء الكالاب تضــيء باللون الأحمرألم أره طيلة عمريأنا خائفة جدًّا.
قارنــت القول بالفعل والتصقت بي مثل العشــيقة لَّكني أبعدتها عني


 سيرى هكذا خلفي" سأواجه الكلابَأنظر ناحية الشمال لأجد كلبًا وقف على الأربعة ويسـتعد للهجوم| ولعابه يسيل|آكلب (مسعور ) على ما يبدوا وهذا الحيوان لن يكفيه حذرناً ســيهاجم لأنه لا يشتم رائحة الأدرينالين

 من الكلاب تهب من كل اتجافأيســدون الطريق نحو القصرأويسـتعدون

 لكن الله ينجيك بطر يقة أو بأخرى لتشنكره ويعطيك فرصة ون ذهبية بل بل أكثر



منك الموت تعود إلى الله مرة أخرى متوســـاٍ بالعفو والر حمةّ يا لك من
 نهايته ما طغى｜أو قساً أو كره أحدًا لكا لكن الإنسان ينسى． وتلك هي مأساته．
الكالاب تقتربآوتستعد لالتهامنا． وانتهت الحكمة．

米米米



في تلك اللحظة حدثت نفسي قائلًا: يجب أن أبقى حيًا من أجل (نادين).

وبعد إحضار الدواءَ فمرحبًا بالـموت على الرحب
والسعة.
[41

## كمر الهاهع 2

التصقــت الفتاة بظهــري أكثر|"احتضنتني من الخلف ودفنت رأســـها بظهري بخوفٍ مثل الأطفال، حركــــة (مصطنعة) أدرك ذلك الأمرالو الـونذ تلك اللحظة لا أمان لكِ يا فتاة، يجــب أن نتذكر هذا الأمر طوال رحلتنا

 قدمي، أسرعت، سأمزق جزءًا من قميصي الأبيض آلأربط به مقدمة العصا وأضعها بفتحة لتمتص القليل من الوقود وتبتل بالــ (بنزين) الاه تذكرتا ويا للصدفأكنت أحمل قداحة ذهبية أعطاني إياها كهدية، الكاتب الكبيرا أتذكرونه؟ الذي أدار ندوة توقيعي الأخيرةّو ونســيتها بجيبي، تأملتها بينما
 وسأحضر له هدية لرد الجميل أَشعلت العصا من المقدمة|"الكلاب تحيط




 مريبةأ أحد الكلاب يقول: "لو لم تمتلك تلك الك الكصا المشتعلةً لافتر ستك


وتقدمنا إلى أن وصلنــا إلى باب القصر|"الفتاة ملتصقة بظهري. . "لتطرقي



 - هلا أســرعِتِّهشـمي البابِّا الكالاب تقتربِّ وأحدهم يود التهام

أحدهم وجد قطعة لحمّ|"إنها قدمي| أنشعر بأسنانه تغرز بو حشية| أضربه بالعصا لكنه متمســك بقدمي كأنما يقول : "هذا حقي ونصيبي أنـا أنا من هذه


 في انتظار سقو طها أو سقوطيآو الآن الباب فتح (بعد خر ابِ ماب مالطة) وظهر

 ساخنة.

يتخطاني الرجل ويقول بهدوء:

- ابتعدواعن هنا.


 تر كنا بالخارجأولم يســتمع لطرقات الأبــواب و ولا نباح الكلابا


 هنا في منزلهُ سوف يعرض لي إنجاز اته وبطو لاته و.... يقول: - سيأتي سيدي لاستقبالكم بعد لحظات. يا (حازم) لا تدع عقلك يستنتج شيئًا داخل هذا القصرألقد نجوت من

الكالاباّو لا تأمن شيئًا ها هنا
فيمكن أن يكون الأمر بأكمله خدعة متقنة الصنع.
ربما!
***

مقابل ما فعله منذ لحظات، أقول بحذر :

- هل تريد دماء بالمقابل. باستنكارٍ ودهشةٍ يقول كالمصعوق:
- اه تلــك حكاية أخرى ألقد ذكرتني بأحدهم فقط (*) كنت ألقبه بــ (عم
 يقول باستنكار:
- سيدي قادم إليكم أعتقد أنك تسـتطيع المشي| يمكنك الصعود مع
 يحضر سيدي، إنه بالخارج الآن.

أسرع بقول:

- لا أريد غرفة وحيدةٌ لا بد لي أن أستريح.

قال بنبرةٍ لا تعجبني:

- هذه تعليمات ســيدي|ْ هذا ليس فندقًا لتبيتا به كما شــئتم ولتختار ا مكان المبيت|ْهي غرفة واحدة لكماً أم هذا أو ... قاطعته الفتاة التي نسيت وجو دها بيننا: - حسنًا كما تشاء. تنظر نحوي بجدية قائلة:
- هيا لنصعالّ ولنستمع إلى التعليمات لنحصل على دواء زوجتك. (*)(بائع الدماء أحداث بالجزء الأول, يمكنك مراجعة الجزء الأول لمعرفة التفاصيل.

أنظر لها بريبة|أسـتـطيع الوقوفأَأخبرني هــذا الرجل الغريب بجلبابه الأبيض أن ألمحقن يكفي لعلاج عضة الكلب المسعور|"سيزيد من حرارة جسدي قليًّا وسيذهب البأسىالمكان يعج بالتماثيل العاريةّ تماثيل بيضاء


 "منقوش بالأسفل اســهـها بالإنجليزية" ترتدي فســتانًا لا يظهر عورتهاً لكنها تحمل وشمًا على كتفها اليسرى مثل باقي التماثيل آقلت لها ونحن نصعد:

- هل تعرفين حكاية كل هذه التماثيل؟

قالت بروتينية:

- أعلم القليل عنهم| سأخبرك بالأعلى.
 فراش لزو جين بشــهر العســل أ والغرفة مضاءة باللون الأبيض آ والستائر أيضًا تحمل اللون نفسه| أنظر إلى الفتاة بشك ألّبينما تسرع إلى فتح الـخزانة المر صعة بقطع من الذهب|ّلتجد الكثير من المالابس النسائية أَقول بهجوء: - لن ترتدي شــيئًا من هنأَفي حضرتي! فكما يقول الخادم: "وجودنا هنا لن يطول".

لم تســمعني وأزاحت الفساتين لتنتقي ثوبًا وتضعه عليها بنشوةٍ غريبة
لتقول:

- هذا جميل لكنه غير مناسب لي.

الكبير المجاور للفراش لأقول لها:



## ***

- ماذا تعرفين عن مرض زوجتي؟





 التي بدأت تُتصاعدآقالت بهدوء: - لقد علمت كل شيء.

صمتت بينمـا تداعب الفراش ثم أكملت: لقد كنــا أصدقاء! أنا و(نادين)
 أمرًا أنت لا تعرفها إنها ما زالت متعلقة بالماضيأوما زلت تحب ذل...

- اخرسي أيتها الفتاة قبل أن أجز عنقك وأقتلعه لأطعمه لهؤ لاء الكالاب.


 إلى وقتٍ للتفكير و ...
- باختصارّْماذا تريدين؟ وما علاقة هذا الأمر بمر ضها وإحضارنا إلى هنا؟ تأملتني طويلًا و قالت: - زوجتك مسحورةًاوذلك الشاب هو من جع ... - لا تكملين أيتها البائسة|'أنتِ لا تعلمين شيئًا بالمرةًا وتعبشين معي. قالت باستنكار:
 أليس كذلك؟ وكان صديقك (مجدي) هو من أنقذك منهاًأوانتهت وماتت





 بالسحر الأسو أَو لا أحد يستطيع فك التعويذة سوى مالك هذا القصرآهي

أخبرتني بالأمر ${ }^{\circ}$ زيارةٍ لمصر|ْمنهم هذا الشابأعلمكم الكثير عن السحر الأسو أَو لا أعرف

علاقة هذا الشاب بشقيقتهآل لكن على أي حال له علاقة بشقيقتها.
 لا يحتمل |لخالاصة أن مالك هذا القصر سوف يفك سحرًا قام به أحدهم لتمرض زوجتي|ْوهو خلاصة الوضعأوما تتلفظ به هذه الفتاه بعد الآن لهو مجرد هر اءأأكملت: - أخبرتني (نادين) بكل شــيءأورد الديــن .. (نادين) و وفت بجانبي أثناء مرضيآكنت مريضة يومًا مأُوساندتني في الوقت الذي تخلى عني الكثيـــرون تاتخلى عني كل من حولي إلا هياْووقفت هي جواري! ويجب


الأمرألسنا كاملين!
قلت بهلووء:

- وكيف علمت بأمر الانتقال عبر البوابة؟

صمتت و كأنها تفكر في جوابٍ منطقيأذكرني بأحدهم كان يتمتع بداء
 ثم يصمت إلى أن ينسى السؤ الأَأو يقتنع الآخر أنه ارتكب فاحشة لا تغتنر


طرقات هادئة على الأبواب．．（طق طق طق ）．．أســـــع لفتح الباباّها أنا أمسك الباب لأفتح
 وشعرت برجفةٍ بجسايـ
 أو عينين｜＂و كأنه كان يصارع أحد الوحوشآورغم الهزيمة يقف منتصرًا．


لعابه الدماء وقطع اللحم： －لقد أحضرت لكمم الطعام．
وطاولة الطعام لا تحمل سوى كلب ميت وفمه مفتوح على مصراعيه
 ورأسآوكل شيءٍ يحمل الدماء، لم أتحمل الرائحةًا ولا هيئة الر جل ． أغلقت الباب في سرعة！وســد أبدته بظهرياثثم قمت بتحطيم المفتاح

من أجل غلق الباب وتأميننا．
اخترقت يده الباب．
يد فقط اخترقت الباب ماططخة بالدماء كانت جوار و جهي تمامًا تبحث عن أي شيءٍ تمسكه．



 أهو مغعول المحقن؟ محتمل بشكلٍ كبيرآقلت في سرعة:

- أكملي.. لا تتوقفي.

نظرت لي بذهولِّبينما أحاول مقاومة نوم يعصف بجمججمتيأو قالت بشغف: :

- هل أنت بخير؟

نظرت لها بجلدية وحاولت مقاومة خغقات قلبي الضعيغة الو اهنة، ثم قلت: - كنا نتحدث عن أمر البوابة الزمنيةا تنلك البوابة التي قامت بنقلنا إلـا

هنا.. كيف علمتِ بأمرها؟
قالت بجدية لا تناسبها:

- لقد وصلتني رسالةًا مثل تلك الرسالة التي وصلت لك وأخبرت بها

صديقك (مجدي).

- لحظةٌ كيف علمـتِ بهذا الأمر؟
- ماذا؟!
- كيف علمتِ بأنني قمت بأخبار صديقي (مجدي) عن الأمر؟

 شيئًا أكبر لا أقدر على معرفته ولا مقاومته الآن!
－（نادين）أخبرتني بالأمر ．．（نادين）تعلم كل شــئٍ وْ كانت تســتمع
 أن تعلم هذا الأمرأو كما أخبرتك من قبل أَأنت لا تعلم شيئًا عن（نادين）．．
 يجب الحصول على الدواء من مالك هذا المنزل．
 بينما لا أفكر ســوى بعلاج زو جتيأشعرت بالغرق أو الغتيانً لكني كنت أقاوم، وهنا بالفعل｜هُ هناك طرقات هِ ها هادئة على الباب．

أسرعتْ بفتح الباب．
لا أعرف من بالباب！



 أحدهم يفتح أزرار القميص ثّثم يعود من جديد． ثم الصمت． داخل غيبوبة طويلة．

# منطقة الاحتمالات 

وعودة الأعداء القدامى.



 هذا؟ هــل عدنا إلى هذا الهــكان من جديد؟ هـ هو بالفنـــل، وتلك البقرة بالداخل آتأكل شيئًّا من الأرض لا أعرفه لكنها بالتا بالتأكيد تأكل في سلام.
 أعتدها من قبل آقلت:

- أين نحن؟! قالت بخفوت:
- لا نزال في كفر الهلع؟

الر جفة تصيــب أو صالبي أنظر لها لأجد و جهها لا يز ال ملائكي بريء كما هوأَومع الأســن صادق لا ينطق سوى الصدق|"أقول باستنـارٍ يشوبه قسوة:

- كيف عدنا إلى هنا؟ ألم ننجو سويًّا من هنا؟
- نحن لم نغادر من الأساس نـحن حبيسان في تلك الدار إلى الأبد! كيف هـــذا الأمر؟ هناك خطأ بالتأكيد! هل عدنـــا بالزمن إلى الوراء؟
أقول ولا أستطيع التحكم في انفعالي الذي خرج عنوة مني:
- كال .. كال. ـ كالاههــذا غير منطقي|ّلا أصــدق! أهي خدعة أم حلم
أقرب إلى الو اقع؟
قالت في بر اءة وتعجب:

فتــح أحدهـم البابٌ فكانا هما! العشــيقان بالزي الفلاحي المعروف|

ابتسامة غير ودود.. صرخت بو جه (نادين):

$$
\begin{aligned}
& \text { - ما بك تبلو غريبًا؟ ألم تذهب لإحضار الطعام لنا وللضيف؟؟ } \\
& \text { باستنكار واضتح قلت: } \\
& \text { - ضيوف عن أي ضيوف تتحدثين؟ } \\
& \text { - انظرألقد حضر ا، فمر حبًا بكما. }
\end{aligned}
$$

- هل كنتِ تعرفين الأمر؟
- إنهما لن يلحقــا بنا الأذى طالما لا نفكر في مغــــــادرة الكفرأفنحن

معهم إلى الأبد!
قلت بغضبٍ لهمها:

- كيف دخلتما؟ ولماذا جئتما؟ اخرجا الآن!

ارتفع حاجبا أحدهما ليقول بدهشة:

الباب حيث ندخل فورًا .. ما بك اليوم؟!
تنهدت (نادين) قائلة:

 نتزوج! وأنا مصرة على أننا يجب أن نتعارف أكثر وأكثرأوأن نبوح بجميع

أسرارنا لبعضنا البعض، وإنه لمتعجل !
 أبعدها عنى كالمصابة بالجرب| وقفــت ونظرت إلى البقرة نظرة اعتيادية
 تنظر لي باستنكار ! أما الر جل فقال بينما يقف ويربت على كت كتغي - ما بك اليوم يا صديقي؟ - لست صديقك يا هذا! وهذا حلم| أنت حلم لست حقيقي.

وبدو ن مقدماتٍ وأسقط أرضًا لأتحسس موضع الضربة في في ألمأفقال بجدية: - هل كان هذا حلمًا.

نظرت له بحقلّ ومسحت الدماء المتساقطة من فميآقال كمن يواسيني
على فقدان عقلي:



 عقلي/أحدهم طرق الباب المغتوح. - لا ليس أنتم! إنهما (النوبيآوصبيه الصغير الغبي).

## * * *

## كيف عادوا من جديد؟

ألـم يذوبوا كالـرمال؟
لـقد عاد أعدائي القدامى


الدار ممتلئة، الســائرون علـــى الأربعة بالفعل هـــــ ! الذين كانوا في


 يتحدثون في أمرٍ أصاب عقلي أَقف وسطهم وبهدوءٍ أقول:
 المرحاض فورًا.
 وأراقبهم| ماذا حدث؟ وكيف اجتمع هؤ لاء في الدار؟! أرى النوبي يأخذ الدماء من العشــيقين ليأمر الصبي بإحضار حقيبة سوداء اللونا
 أنت (نادين) بالفعل؟
تحضر لهم الطعام|ّويتسامرون ويضحككون ويبدو أنهم نسو أمري.
ها أنا أدخل إلى الدار.


- كيف حالك أيها اليهودي الأسود؟! لا أملك لك دماءً اليوم.
 بينما تنظر بدهشة إلى باب المرحاض: - كيف خر جت من المرحاض؟ بـو لم ألم أرك.


لضيوفي الأغبياء.

قال الفلاح العاشق الذي لطمني منذ دقائق:

- ألم ألطمك على وجهك منذ قليل| و جرح حت شفتك السفلية؟
يقول هو:
- أٔنت فعلت هذا؟! أنت جبان لا تقدر على فعلها.



ينظرون جميعًا إلى باب المر حاضآحيث كنت أقف مرتجفًا ولا أعلم

 وما زلت أركضأْ أنظر خلفي| أتحاشــى الحفر الطينية المبللة، كل شيءٍ حقيقي ولا يقبل الجدال.

أنظر خلفي لأرى من يطاردني. هم بالفعل ! السائرون على أربعةً وأنا أو شبيهي و و(نادين ) نر كض على الى الـى


اللازم وبلا ملامح.

يقول بصوتٍ عميقا بينما ير اقبهم وههم مسرعون نحوي:

- قانون الاحتمالات.. ماذا لو؟
 هوألقد تر كته وأكملت الر كض آنظر نحوي بينما أركض وهؤ ألاء خلفيأمن أنت؟ وكيف أتيت إلى هنا؟! لقد وقعت. كيف لـــم أر تلك الحفرة؟ لـــم تكن حفرة! أنا ميت. حفرة متســـعـة و كأنها كانت معدة لسقوطي مســبقًا، لأجدهم فوقي، يشاهلدوني بشغف واستنكار، أنا و(نادين) بعيونٍ بيضاء والسائرون على على الأربعة| والعشيقان.

قلت بغزع:

- تو قفوا.. سأنشرح لكم كل شيء.
 الحفرة المعدة خصوصًا لي. لي وحدي! فأغمضت عيني، واســتعددت لرحلتي الأخيرة، الموت حيَّا داخل الحفرةًا جوار كفر الهلع.

米米米

$$
\begin{aligned}
& \text { يقول أحد التقلة مو جهًا حديثه إلى شبيهي: } \\
& \text { - لماذا لم تدعنا ندفنه حيَّا؟ } \\
& \text { يقول شبيهي بسخرية: }
\end{aligned}
$$

－أجنت؟؟ أترككم لتقتلوا شبيهي الو حيلاًكالا بالطبعِّمن الذكاء معرفة بعض المعلومات عنه．

قيدوني｜أوأجلســوني فوق الأريكة الخشـــبيةأو قال شبيهي بسخرية لا
أتحملها：
－أيهــا النوبي｜أتتحتاج مني بعض الدماء؟ شــيبيهي مسـتعد للتضحية
بالدماء في أي وقتٍ هنا.

و اقترب شبيهي ليقول بهدوء:
－من أين أتيت؟ قل ولن يقتر ب منك أك أحلأولكني أعدك بأني سأقتلك｜

وكيف خدعت حبيبي (نادين)؟

تأملتهم جميعًا وقلت هامسًا：

- ألقترب؟

قال بلكنة متهورة مثلي：
－لن أخغي ســرًّا على أحلاًّحن جيران يا هذأَتريدين إخفاء سر على
 الرعديد لا يو جد بيننا أسرار．

قلت بهلوء：
－للك مطلق الحرية｜كما تشــاءأِ لككني أمتلك لك ولهـم مفتاح التحرر من هنا إلى الأبد！ويمكنكم بعدها العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد！ ألقيت قنبلة أصابت الجميع بالصمت والذهولثآنحنى شبيهي حاجبيه

بجدية قائلا：
－أتعلم لو كنت كاذبًا؟ سأجز عنقك． قلت بهمس：
－يجب أن نبقى وحدنا بالغرفةً أو يمكننا الدخول إلى تلك الغرفةّ فما سأقوله（خطير ）حقًّا．
قال شبيهي موجهًا حديثة للحضور：
－أموافقون يا سادة؟
لقد قوبل العرض بالموافقة．
米米米
دخلنا إلى الغرفة وحدناّ أغلقنا الباب خلفنا．
قال شبيهي في سرعة：
－هل أنت أنا حقًّا؟

قلت في سرعة:




 الأمر مستحيًا (مغادرة الكفر ).. لذا قبلت الأمرأواستسلمت. - أنا لم أستسلم. - ماذا تقول؟ قلت بكل جدية واهتمام:

- لقد هربت بالفعل في اليوم الثانيأفقدت الدماء وأعطيتها للنوبيأثم أعددت خطة للهربآلم أتحمل فكرة البقاء هنا. . (نادين) تملك شـــيقة وهي تمارس السحر الأسوداوقد... كان مذهولًا بينما يقاطعني:
 هنا إلى الأبد وأنت كذلك. - لا أعدك بهذا الأمر.. أنا الآن غير مقيد.

قال شبيهي بلكنة عصبية:

- أنــا أعرف بما تفكرآتريد ضربي وأن تفقدني الوعيآو الخروج على أنك أنآومن ثُم تهرب. - أيها الأبله التعيس آلن يحدث هذا الأمر ! - غريب! لم تجل بخاطري تلك الفكرة مطلقًا.
 نفكر به ليس واحدًا قلت بحذر :
- هل أتيت إلى هنا برواياتك؟

قال بدهشة:

- عن أي روايات تتحدث؟

أصبت بالدهشة وقلت:

- ألست كاتبًا شهيرًا يا رجل؟

نظر نحوي طويلًا ومن ثم انفجر ضاحكاًا وقال: - أنا حتى لا أعرف أن أخط اسمي!

غريب! الأمر عجيب بحق! ! ذهب وتر كني بالدخل وحيدًا، والأسـئلة

 كأنه ظل يغطي رأســه بقطعة من القماش الأســوـاٌ الذي ارتطمت به في

الخارج يسبح في الهواءوّويقترب منيأولكن لا أرتعد أو تهتز شعرة داخليا في انتظاره بالتأكيدآهيا قل أيها الغريب؛ ما رأيك في وضعي الآن؟ - قانون الاحتمالات!

لتتحدث أيها الحكيم وتخبرني بكل شـــئأوبقدرتـــك الكبيرة على

 يخيفني:

- ماذا لو تأخر ميعاد ولادتك؟ ســيتغير برجك الفلكي ومعه صفاتك
 ما؟ ووقعت مع (نادين)؟ وذهبت إلى هناك إلى الكفر وقبلت التو اجد به بدلًا من الهرب منه؟! لقد وقعت في قانون الاحتمالات أيها الشاب!

 بالخارج غغريبألثم أفضح الكذبة؟ لماذا لا يصمت كل شيء؟

غاضبة: - ألا تسمعني أيها الشاب؟ نظرت له لأقول باهتمام زائف ثم أومئ بالإيجاب: - أكمل أكمل .. أنا أسمعك.

يتنصب ويعود إلــى هيئته الحكيمةّ وأعتقد أنها بلهـــاءّآتأملت الغرفة
جيدًا ثاثم قال:

- من يقع فــي قانون الاحتمالات لا يعود مثلمـــا كان! أنت الآن في أرضٍ أخرى، ألم تسمع من قبل عن العالم الموازي؟ فـا فكل ما يحدث لـا لك الآن حقيقة مجردة بكل ما فيهاًا ماذا لو وق.....

التقطت نفسًا طويلًا وقلت ساخرًا:

- ترى ماذا تريد مني أيها الحكيم الظريف الذي يعلم كل شيء؟ (**)

قال بهدوء:

- ماذا لو لم تــأت مع الفتاة إلى هنا؟ أتريد رؤية مجريات الأحداث؟
 بالفعل |ألم تقابل شبيهك بالفعل؟
(*) الأكوان المتعددة (بالإنجليزيـــة: Multiverse) هي عبارة عن مجموعة افتراضية
 وفكرة الوجود متعدد الأكوان هو نتيجة لبعض النظريات العـلمية التي تســـــتّتج ني

 الأكوان تسمى أحيانًا بالأكوان المتوازية Parallel Universes. والبنية لمتعدد


 الأكوان المتوازية في هذا السياق أســـماء أخرى كالأكوان البديلة أو الأكوان الكمية أو العوالم المتوازية.
，

 الآنْمن حقه تمامًا أن يمارس دور الحكيمّ، قلت： －عن أي فتاةٍ تتحلدث؟
－التي أتتك لتنقذ زو جتكّ الجالست السة معك بالغرفة！ －اl｜اله حسنًا．．تقصد（نادين）．．إنقاذ زوجتي（نادين）． قال بالهجدوء نفسه：
- بالطبع أتود أن تعلم ما سيحدث لها؟

ارتطمت بالحائط بكل قسوة، لم يمهلنيآولم يعطني حق الرداً اخترقته
دون ألى أدري!

米米米



## كلا لـن أقول وداعًا


$\sqrt{71}$

لماذا أتيت إلى هنا؟ إلى المشفى القريب من منزلي؟ وقفت على عتبة الباب الزجاجي للمشفى| أَحاول أن أستفيق من غيبوبة بسيطةٌ كنت لا أز ألى أســتفيق منها وشعور الغرق يشملني كأني عائد من أعماق المحيطـي لكـني
 لكنها تعود واضحة كأشعة الشمس .. (أب نادين) يأتي مسرعًا يلا يدخل عبر

 - (حازم).. ماذا حدث؟

 سر وجوده هنا فذهب إلى الداخلل مسرعًا كأنه يحاول لحاق ولا القطار على

 بعض الكلمات القليلةّو تطلب رقم الغرفةًأَقف أمامها وأحاول نطق شيءٌ

لكنه يسارع بقول:

- الغرفة الحادية عشرة.. (نادين).. ابنتي (نادين) هناك؟



$$
\begin{aligned}
& \text { تمط شفتيها وتقول بحزن: }
\end{aligned}
$$

- فارقت الحياة منذ دقيقتين -


 لأحدهم:
- أين الغرفة الحادية عشرة؟

حملي.. (نادين) هل تشــعرين بى؟ هل فارقتِ الحياة بالفعل؟ ليســت




 بالر جال حولي يمنعوني من أن ألكمه لكمة أخرى أكثر بطشًـــا.. "دعوني




أغلق الباب جيدًا بالمفتاحَّفجلستي معها سوف تطول، أذهب إلى فراشهاً وأعري وجهها الملائكي لتنفجر عيناي ببكاءٍ صامتأغير مصدقأَجلس كالأطفال بججوار الفراش"أْمسك يدها وأهمس في أذنها:
 أخبرتك من قبل أنني ســأموت أولًا من أجل الإرتْألترثيني أنتِ وأبناؤنا



 الخارج لا يعلمون مدى ألم شــعوري الآنلّلن أســتطيع الحياة بدونك!


 لمــاذا لا تضغطين على يدي مثلما كنا من قبل، أنـــا أحتاجها كثيرًا الآن!






نائمة| كنت أفعلها كثيرًاً الماذا لا تضعين قبلة على وجنتي وتستفيقي لتطلع









 أن نلتقي| فقط انتظريني! ***

# كمر (لها 2 



تجمع الأقارب متشخين بالأســــد دو حول قبرها و وكنت أنا وأبوها آخر




 الأخيرة على كفهاًو انهيارياوتوسلي لهم ألا يخفون وجههايأو أنها لا تزال حية يا قوم.. (نادين) لا تز ال حية داخليا وستظل هيلا هكذا.
"ألا يؤنسك بك الليل؟؟"
"أنت تحب الليــل والظالام و كانا فيما مضى الرفقــاء! ألهذه الدرجة
أنستك كل شيءٍ وأصبحت هش القلب وتبكي من أجل امرأة."


 - قانون الاحتمالات لا يز ال يطرح قضية هامة تخشى طر حها أو حتى الاقتر اب منها.. لكنه بالطبع حقيقة لم يعشها شبيهك الآخر. - ماذا تقصد؟ يقول بلكنة عميقة:

- لماذا لم تقابل شــبيهك الآخر؟ ألم يطرح عقلك هذا السؤال؟ لقد
 يسفر عن عدم ظهوره في الأحداث.

لا أفهم شــئًا، نظرية الاحتمالات التي طر حها هوأَآل ما فهمه عقلي الآنأَن ظهوره ينفي الأحداث بأكملها كأنه حلمآتجربة عقلية على الْ ما يبدوا

أقول ساخرًا:

لا أفهم حديثك لكني عشت داخله كأنه حقيقةًا والأفضلية تلك المرة تعود لك أيها الوغد!
 وما أن يأتي حتى تهتز الأشياء وكأنها مجرد صور ! وتتلاشى حقيقتها

 الذي تملكة| يقول هو :
 الأحداثآلأحــداث واقعية تمامًا دخخلت عالمًا آخرأحيث كانت حبيبتك فارقت فيه الحيــاة! عالم آخر من الاحتمــالات الحاتـا الحقيقية| عالم ملموسا

 في الحقيقة يرهبون ضياع الأشياءًا التي يظنون أنها ثمينة ولا لا تقدر بثمن.
 معلوم|'أقول بكل جدية: - حسنًا، أنت ربحتْ ماذا تريد؟ يضحك ضحكة خبيثة ويقول بصوتٍ عميق:

- يمكنك القول بأنه استعر اض العضلاتالّليس أكثر ! أنا لا أريد شيئًا. - ها ها ها أَنت كاذب، أخبرني ماذا تريد حتى لا تطول هذه الليلة؟
- جعلتـــك تو اجه أعداءك القدامىإبما فيهم أنت، واجهت نفســــك ! أنت أكبر عدوِّلك!
-     - لكنه ليس أنأ أنا لا يو جد لي شبيه!

لم أجبه وتركته يكمل تلك الأغنية التي أتيت من أجلها إلى هنا:



- المستقبل واعتبر ها نصيحة من رجلٍ أنا مر بالكثير.
- اسخر كما تشاء! ماذا لو كانت حبيبتك لا تستحق كل هذا الحزن؟ أقول بكل غضب:
- لا تنطق اسمهاًأنا أحذرك كـ يا هذا. - ماذا لو كانت حبيبتك قام...
- لا أنسى قانون الاحتمالات ولن أخوض تلك الر حلة لأنك ستظهر


وأستعد للنهوض.

- عن أي غرفةٍ تتحدث!
- في قصرك أيها الوغلآفي قصر الساحر المهووس بتعذيب الآخرين.

 قوى كبيرة وعجيبةً ولحظي تخطيت قوى أكبر مما أتصور . لكني أخيرًا أفلحتأوعدت إلى وعيي لأجد...

لأجدهم يتهامسون.
من هم؟ ..
الأغبياء بالطبع.
*米米


## مـنـزل

السائريـن على أريـعة


كانت هاوس سمعية.
أستمع إلى اثنين يتحدثون عن أمر ما.
وأنا غارق داخل دهاليز غيبوبة لعينة..
فتاة ورجل يتحدثان وهما موقنان بأنني لا أسمعهما ولا وأعي $ا$ أعي ما يقولون. ولا أستطيع أن أفتح عينيّة فأستسلم وأغوص داخل حلم كان حلمًا هذا المرة! لم يكن مخيفًا
ولم يعتمد على نظرية الاحتمالات.
كان خارج إطار هذا المنزل المخيف.

أفتح عينيّ ببطء لأجد ضوء الشــمس قد غمر كل شــيءأوكل شيءٍ

 أتساءل: أين الفتاة؟ وماذا حدث لي؟
لقد قام بعضي أحد الكلاب المســعورة الّ وقام الخادم بحقنيآيبدو أنه
 المعركة منذ بدايتهاً هناك أمر حدث أثناء نوميأ شيء مريب، أوقن أنه أمر مريب وخطير.

سنعلم كل شيء قريبًا.


 نحوه لأقول بتوتر: - ماذا حدث لإصابة قدمي يا هذا؟!

ينظر الخادم نحو قدمي ويمط شفتيه ببرودٍ قائلا:





## 4

وكأنها حقيقة لا تقبل الجدالّ جميع الضيوف إلا قليُلً يتعرضون للعض دائمًا وسيدي أعد المصل خصوصًا لهـم. أقول بشغف: - وهل هم كثر؟!

يبتسم ابتسامة غير مريحة على الإطلاق ويقول بروتينية: - بل أكثر مما تتخيل!
 (مدينة الخراب) كيف لم أرها بالظلام أو على أضواء المصابيح؟ لو كتتم
 المنــازل نو افذها محطمــة نو افذهم مغلقة بإحكام|أثشير نحوهم: - من يسكن هناك، في تلك المباني الأربعة؟ هل يسكنها أحدهم؟ يقول بدهشة:

- كل المنازل يسكنها أحياءآبما فيها المحطمة النو افذ والأبواب.
 كادوا يفتكو ا بي وما نجاني هذا المنزل وبابه السليم؟ أدرك كا أن الأمر برمته غريباً لذا سأتابع معه للنهاية:
 المفتوحة، ألا ترى النو افذ؟

يبتسم و ولا يعطيني إجابةآثم يقول ببرودٍ يحسد عليه:

- أكرر السؤمالم كل شيءٍ في وقته| هيا اتبعني.
- وماذا عن الكالاب؟! لم تجبنيأهل يسكنها الكابلاب؟

 بصرامة:
- أين ذهبت؟

هل تخشاني؟ لماذا تبتعد عني وكأني سأقوم بلطمها؟ يقول الخادم: - الفتاة ستعلمك بالمستجدات أ اتبعها لتصل إلى ما ما تريد. أمسكت بذر اعها بقسوة غير مقصودة وقلت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - أين ذهبتِ لـَمَ لا تجيبي أيتها الفتاة؟ } \\
& \text { تقول بتوترٍآحسبته خوفًا: }
\end{aligned}
$$


زوجتك، اتبع تعليماتي فقط أرجوك.
(أنظر إلى الخادم| وأقول بغضبٍ بنبرةٍ أشــبه بمسلســل كارتون شهير
(دورا):

- أين سيدك يا هذا؟ أنا لا أراه!


## 

 أربت على كتغة مرتين كنوع من أنواع التهديد المباشر وأقول:


فتر ت ماذد الفتاةًا وتقول بهـوس:

- أتخشين على الخادم مني؟ لا لا لن أطرحه أرضًا ولن ألـن ألكمه.
 سيطلق أشعة الليزر مشل (ســوبر مان) لكنه عاد إلى صوابه وتلاشى كل شيء، يبدو أنني أرهبته بالفعل، فقال:

 فهي لا تنفع ولا تفيد وأنصحك بالابتعاد عنـا
 ورقة مكتوبــة من صاحبها وبخط يده، ورقة تفيـــد وتؤكد أنك قـد قد أقمت


وسوف تعود إلى ديارك من جديد، أرجو أن تعود حيًّا.
- لماذا؟ يقول الخادم:
- اتبع التعليمات فقط ولا تناقش (**).
أقول ساخرًا:
- وإذا أردت الرحيل!

في سخريةٍ غير مماثلة يقول:





 هنا علــى عكس المدينة الأخرى فـــي كفر الهالعأصنــع تلميذته النجيبة


 خلالها البوابة الانتقالية الدائرية.
(*) ملاحظة بسيطة، أنا لم أقل مطلقًا أن المباني حديثة البناء سوى في أفكاري فقط, انتبه جيدًا اللتفاصيل مما يدل على قوة السحرة.

الكلمات مألوفة بالنســبة لي كثيرًا الظظر إلى تمثـــال (ناردين) اللعينة|
 وأقول:

- أيها الخادم المطيع|" من يؤكد لي بقــاء زوجتي حية وأنا بالخارج؟
 حتى ولو لم أعد. أشير نحو الفتاة وأكمل: فلتعطها الدواء وتذهب به إليها.
 - ألم تعلم بعد؟
قال جملته الأخيرةًا التي هزت أوصالي:
"كل ما حدث لك ولزوجتك كان من أجل جذبك إلى هنا."
يا لك فنا لن تخبرج حيَّا.

ونصيحة من خادم يعلم جيدًا قدرات سيده ..
أنصحك بنسيان الًّالم الخارجي الذي تعرفه؛ لقد نجوت من قصر الاحتمالات. فعليك أن تنسى (نادين). لأنك هنا ستتحطم. سيدي يعدك بهذا.
***

## كمر (لهانع 2

## 5

## re

(نادين) هل تشعرين بي الآن في تلك اللحظات.
لو شعرتِ بي أخبريني بكل شيء.

تمسكي بيدي في حلم ما، ذلك لو قدر لي النوم.


تغرقهما المسافات، فرغم البعد ما زلت على العهـي فأيامي في هذه المدينة سوف تطول.

## 



خرجنا إلى المدينة الصغيرة. أنا والنتاة المرتعدة.




الطريق بكل اهتمامَوأرى السيارات ذاتهآْمو ضوعة في كل جانبَبالجانب


 - يا هذا! اظهر نحن لانئذي أحدًا الظهر ولك الأمان نبت رأس شابِّ من خلف السيارةًاشاب قمحي البشرة بعينين ضيقتين
 عليه الإهمال الشـنـــديد والتعرق لليال كثر ويظهر على قميصه آثار الملح

المتر اكم| قال بخخو

- هل . . هل . . هل أنت من أتيت البار حة؟

تسرع الفتاة نحوي وتمسك بذر اعي بقلقٍ لتقول بخخوف: - لنذهب إلى منز ل وننغذ ما قاله لنا الخادم. أبعدها عني بهدوءٍ وأدبَّوأقول:
 مجرد مرشدة ليس أكثرا وتحاشي لمسي من فضلك.
 إلى هذا الحد أنا مرعب هنا؟! أقول بختونوت: - لا تخافي، أنا لست خطرًا. يقول الشاب:

# －أنت لست خطرًا بل أنآأنا الخطر ！ أقول بنغاد صبر： 

－أنــا حتى لا أعلم أمرلكُفقط اقتـربـ وأخبرني من أنت بكل هدوء؟ ومن أين أتيت؟

ينظر إلى موضع قدميأويشير نحو العضة التي تلقيتها البارحة من أحد
الكالاب المفتر سةأويقول بتوتر：
－أنا من فعلت هذا البارحة．
－كيف؟
－لقد عضني كلب وليس أنت．
－لم أر من الأعاجيب شيئًا بعد．
قال بينما يحاول الاقتراب منا：
 المستذئبين؟ ؟نحن（المستكلبون）！ دقيقة من الصمت．

أنتبه له ويرتفع حاجباي بدهشة． ومن ثم أنفجر ضاحكاًا ولا شيء يستطيع إيقافي عن الضحك．

米米米

## كمر (Dهلع 2


"نحن (المستكلبون) أعلم أنه شيء عجيب وعسير التصديق، كل من مر من هنا تعجب من الأمر واستنكراً لكنه صدق بعد أن أصبح مثلهـمّلقد


 لدارنا إلى الأبدلّ لقد اختفت الفتحة إلى الأبد التي أوصصلتنا إلى هنى هنا الفتّحة



 الأمر مشــابه لبعض التناصيل التي عشــتها من قبل الّالكن الأمر الآن
يبدو حقيقيًّا.

- ماذا تعلمت يا (حازم) مما سبق؟



 إلى هذا المستكلب. لنعام القليل عن الحقيقة. ولا تنس التفاصيل.


## ***

"متى موعـــد تحولكم إلى الكلاب؟؟ متى تتحولون إلى المســتكلبين

بالطبع اجتمعناً وجلسنا جميعًا داخل أحد المنازل المـششمة الأبواب

 لا يعنيني أمر هاً لكني ســـأعتاد على الو جوه فقطآو لا يعنيني الأسماء كثيرًا الـا
 مما جعلني أســترجع ذاكرتي القديمة| عن قوم كفر الهلعآّالذين كانوا في
 يتبع كل إنسان يولنّأوبعد وفاة الإنسان يتبقى قر ينها قالت سيدة: - نحن نخشى القوم السائرين على أربعةّ وهذا إجابة سؤ الك. قلت باهتمام بينما أحتسى الشاي التي صنعته امر أة مستكلبة: - هل يتو اجدون هنا أيضًا؟

لم تجب وأكملت في يأس:

- المنازل الخمسسـةِّا المباني التي يبدو عليها حديثة البناءًا يفصلهم عن
 الاقتراب مــن المنزل الثاني أو حتــى الثالثلْ منطقتنا محـــد الـدةًا ومن قام

 بالحديث عن أمرهم، ولا نســتطيع الإفصاح عــن المنازل الأخرى وما يتو اجد داخلها أيضًا.
لا أفهم شيئًا لكني أثق بأني سأعرف القليل هنأُو لا بأس من هذا الأمر، فأقول:
- متى تتحولون إلى هيئة الكالاب؟ يقول أحدهم:


## 

- التحول يبدأ عند غروب الثــمسساًتتحول رؤوسنا أولًا إلى رؤوس
 منطقتنا فقط وعند مطلع الشُمسأنعود إلى هيئتنا الطبيعية.
- يجيب الجميع بكلمة رجلٍ الليل وحده هو من يتحكم في تحولكم؟؟

أحــاول النهوض من على المنضدة بهدوء شـــديدلّالأني أرى أحدهـم
 الشعيرات بغزارةٍ وبشكل شرْاٍويلتمع عبر شفتيه أسنان تشبه إلى حدِّ كِيٍ أسنان الكالابأو أقول بتوترٍ لا يالاحظه أحد بينما أبعد الطاولة أو الكرسي: - أشكر كم على حسن الضيافةً سأذهب الآن إلى المنتل الثاني لأبيت به قبل أن تأكلونيآيبدو أنكم حتــى بـى بعد معرفتي بكم لم تتوانوا اعن أكلى فور تحولكم إلى الكلاب.

يأتي الشــاب مســـرعًاً إنه هو الذي قابلته مؤخرًا، يقول بلهغةٍ يحاول تصحيح المفاهيم هنا:

- يا ســيدي|أنـــا الو حيد وعند تحولي أتحكم بنغســي، أمــا الباقون التمس لهم العــنر (َفعند التحول نتجرد من عقولنا البشــــرية ون ونكون فقط
－حتــى الكلاب تمتــاز بالوفاءأمن المفتــرض أن يحدث العكس يا
صديقي．
يسرع بالقول بِينما يححك رأسه بسرعة مماثلة：
 أشبه بالكالاب المسعورة عند تحولنا الكامل أوالمسعور لا يستطيع تمييز
 لي ولم أقترف ذنبًا يؤدي بي إلى هنا أمها هؤ لاء فجميعهـم مذنبون ألـا
－كيف؟

米米米
تقول إحداهن：
－كل شـــرٍ يتواجد في هـــذا المنزل، من ســـاكني المنطقة الثانية｜
 لنؤذي أحدهــــ أو إحداهن．．نضع（العمل）داخــــل إحدى المقابر ومن ثم نذهب ونعود ســـالمين إلــى منازلنا في انتظار خبرٍ ماع اعن الشـا

 ونبكي لفر حهم، نحن طريق الشر الممهد لأحدهـمْ وذهبنا جميعًا إلى هذا الساحر، فنحن نستحق ولا نستحق！نستحق العقاب ولا نستحق التحول

إلى الكالابِ يتضح لنا بالنهاية أن طريق الشــر نهايته شـــر أيضًاًّالقد حولنا
 يقدر أحد على دفع الأموال للساحرآذلك لأنه يمارس السحر الأس السودِّلقد
 مراحل أ كنا نتظر أن تفتح البوابة، نكون نتحن على هيئة المســتـكلبين بلا

 وقد ذهب الأمل بلا رجعةً سنظل هكذا إلى النهايةًا هذه حكايتنا.




$$
\begin{aligned}
& \text { لكنه فعل خيرًا بجمع الأوغاد إلى هنا أَقول بهـدوء: } \\
& \text { - هل تعرفون طريقًا لكسر لعنتكم؟؟ } \\
& \text { يقول أحدهم في سرعة: }
\end{aligned}
$$


 وباقي الجسد على هيئة جســـد كلبأفلو أردنا كسر اللعنة نحضر تما تماثيليلنا
 المبرح في أجســادنااو ولو حاولنا الاقتراب إلى المنطقة الثانية سيهاجمنا

هؤ لاء القوم بيض البشرة والأعين، يســيرون على أربعةّالقد قتلوا أحدنا ذات مرة، فلا فائدة من مهاجمة منطقتهم والســـــاحر وضع لنا لـا حدودًا لن نستطيع اخترا قهاها هل تعرف ماذا يريد منك؟

أحك أرنبة أنغي وأقول ببساطة：
－إنه يريد شيئًا بالطبع｜ْ لكني سأسير معه إلى النهاية． تقــول إحداهن بينما تحضر الكعـــكُولْ ولن أتذوقه بالطبع الْفلا أثـــعر

بالأمان هنا：

تحملكُّولا أدري حقًّا ماذا يريد منك！


 معه لا بد أن يكون سرَّا فأنا أثق به إلى حدِّ ما الِّ

米米米
الفتاة تقف خائفة مرة أخرى أوتتوسل قائلة： －لنذهب، إنهم يتحولون الآن．
ما يفصلنا عن الباب أربعة أمتار كاملةًا وأحدهم بالفعل يتحول رأســهـ
 اللعاب بينما ينظر إلينا بتحفزأنسير بهلدوءٍ وأقول：
－أيمكنكم التمهل حتى نخرج من هنا يا قوم؟
نسير بهلوعاً ونتترب من البابِّا اللعنة！لا يو جد باب！نسرع ونخرج．． ننظر خلفناً الجميع يحك رأسهاّويتحولون رويدًا رويدًا ولا يبالون بنا．

يبدو أنهم يمنعون أنفســـهم من التحول والهـجوم، لقد أسرعنا الخطى
أكثر نحو الباب المفتوح．．
لقد ســمعنا أحدهم يحاول منع الآخر من اللـحــاق بنآّوهذا ما رأيناه ســويًّا، لقد وقف أحدهم، كان بالطبع الشــاب، صنع للمنزل بابًا بنغسه وسده بنغسه، وقف ير اقبنا وأخذ يز مجر لنسرع، ركضنا إلى المنزل الثاني، وآخر ما شاهدته قبل أن يفتح باب المنزل الثاني، غرق الشمس في الأفق، ها نحن نبتعد عن المنطقة الأولى، وفصلنا الحدود أخيرًا الو تجمع الكالاب وصياحهم في المنطقة الأولى｜أوهم يخشون الاقتر اب من المنطقة الثانية، كانوا على حقِّ تمامًا، لقد أجاد ســيدهم صنع المكان وانتسم المقيمون داخله أيضًاً كما فعلت التلميذة من قبل ． لنذهب إلى منزلٍ آخر لنرى ماذا أعدوا لنا هناك．

(نادين).. هل تعلمين لماذا كنت أخشى الوقوع في الحب؟
لأني سأتمسك بحياتي من أجل من أحب!

فلولا وجودك بِياتي ما تمسكت بها إلى تلك تلك الدرجة.
وكنت سأعيش حياة الأعزب العابث إلى الأبد.
وسأكتب روايات أتمنى أن أحياهأو ولن أحياها.
بوجودك أحببت حياتي.

وأحاول الحفاظ عليها من أجلك. ومن أجل عودتي سالمُا.

فقط من أجلك.
من أجلك أنت.

بهو مميز، مثل الفندق تمامًا واسع يحتوي على قاعدة رخامية مرتفعة دائرية ينبثق منها رأس موظف بالطبع بقميصه الأزرق المميز (مشل موظف الاستعلامات المعروف لدينا) ملامحه عادية للغاية بوجِهِ دائريٍّ وعينين تتسمان بالفضولإويرتفع رأسه عندما رآنا بدهشةٌ كأنه غير متوقع
 بيدي على هذا الحاجز الرخامي الدائري، أعجبني نظافتها أتأمل ما يو جا داخله، هناك هاتف روتيني بالطبع وْوفتر كبيرا آيحتوي على أسماء النز لاء، لا يحتاج إلى الذكاء يقول لنا بكل اهتمام:
 والبعض الآخر يطل على الفراغ|أعني يطل على الطريق الفارغ من النا الأخرى، لكما الاختيار. أقول بودِّ مصطنع: - غرفتانّاواحدة لي وواحدة لها لها.

ينظر لي طويلاً ثم يقول: بالطبع بالطبع!

تقول الفتاة بينما تعاود لمسي من جديد بخخوف الأطفال المصطنع:

- هل ستتركني وحدي؟


- بالطبع ياعزيزتي، طالما هذا الموظف لا لا يمانع مثل الآخر.
بصبرٍ نافد أقول: تتر كني وحدي، أرجوك.

- أنــت لا تفهمّلثـد نجونا من المنزل الآخـــــأويبدو لي أننا لن ننجو هذه المرة.
- لماذا ياعزيزتي؟ ألم تشاهدي الموظف الذي أمامنا؟ أليس ودودًا ويشعرك بالطمأنينة؟
"دعكما من خوف الأطفال هذاً ولندع الثماني وأربعين ساعة يمرون
بسلام."

> - يقول الموظف لكما بينما ينتصب بروتم بينية فية معتادة:

يمد لنا يده بور قة قائلة: نحتاج لتوقيعكما هنا من فضلكما. أقول:

- ما تلك الورقة؟
- هذه الورقـــة تعني أنكما قبلتمــــا المبيت في منزلنــأَوتحتاج عند الخروج ورقة أخرى مني شــخـصيًّا تفيد بأنكما قد أقمتما في منز لنا لمدة ثماني وأربعين ساعة. - ولمن أقدم الورقة الأخيرة؟

يقول وعلى شفتيه تعلو ابتسامة غير مريحة:
 بعد أن تأخذ من صاحب المنزل الورقة التي سوف تقدمها للمنزل الر ابع وهكذا!
أنفجر ضاحكُّاً تعجب كثيرًا هذا الموظف من رد فعلي وقال بدهشة:

- لماذا تضحك؟

أجيب بينما أستمر في الضحكك:

- لماذا لم تأخذ مني الورقة من المنز ل الأول؟


 ونحن نتبع القواعد ليس أكثرأ سله في المرة المقبلة ولا تسألني أنا. أقول بحذر:
- لكني لم أقابله.

لـــم يتحدث ولم يجــبـ، ونظر لنا طويـــاً كأنما يقــول: "كيف أيها المعاتيـه؟؟" يصمت ويود قول الكثير لكنه يســـرع بالقــول بينما يعطيني مغتاح الغرفة:

- هذا مفتاح غرفتك آلّ نجوت ودخلت غر فتك في ساملّارفع سماعة الهاتف المتواجد بالغرفةّ واطلبني وســأجلب لــك الطعامًأَجلب لكمـا الطعام معذرةّ ولا تقلق نقدم الطعام طازجًا هناً إقامة سـعـيدة، توجها إلى الطابق الثالث. ثلاثة طوابــق مظلمة ما عدا هناً حيث اســتقبال الضيوفآلا يصح أن تكون مظلمةًا بداية أفلام العرب تبدأ بداية هادئة كما تعلمونّ والســاللم ملفوفة ومتصاعدة بشــكلٍ فنيٍّ مميزأوبالطبع سنصعد إلى الطابق الثالثِ حيث غرفتناً يقول الموظف بهدوء:
- يوجد أضواء بالغرف، لا تقلقا.
 لا أدري إنه شــعور متصاعد! و أنا أقف على حافة الســـلم وخلفي الفتاة

بالطبع، هاتفي..
كدت أنساه.
أسرع لجلبه..

(نادين) بعثت لي عدة رسائل| لا أدري! لكني شعرت بطمأنينة عجيبة تسـري في أوردتيأعندما رأيت اسمهاْور وسائلهاً يجب أن أن أبقى حيُّا لأقرا أ

رسائلها الدافئة.
في حزام بنطالي يقبع هذا الشيء..
الشيء الذي أحضرته من هناك..
أتعلمون ما أحضرت؟!
إنه مسدس بالطبع!
وسيلة مساعدة بالطبع
فمــا رأيته على حافة الطابق الثانيأجعلني أضع الهاتف بجيب بنطالي في سرعةًا وانتشلت المسدسأثم أسرعت بتصويبه نحو هذا الشيء.

$$
\begin{aligned}
& \text { - إنهمه هم وجهًا لوجه. } \\
& \text { السائرون على أربع! }
\end{aligned}
$$

***

لم يتسنَ لي مقابلتهم و جهًا لو جه في المرة السابقة.
هؤ لاء الذين يمتازون ببياض البشرة.

لكن الآن هم أمامي مباشرةً.
بو جوهٍ بشعة.
مفزعة.
وكأنه كابوس حقيقي أتى من أرض الأحلام المزعجة.
إلى أرض الواقع.

أشهر المســـدس أمامي كما علمني صديقي (مجدي) كجيمس بوند







 يديه الدرج الفتاة تقول برعبٍ خلفي:

- ماذا تنتظر؟ هيا أطلق عليهم الرصاص! أقول بهدوءٍ لأخفي توتريأبل خو في تلك المرة:
- لن أقتل أحدًاً لو بادروا بالهجوم سأطلق النار فورًا.. اصعدي ببطء|

اصعدي السلم.
تتوقف الفتاة وتدمعآبل تتصلبِ ســأندفع أنــا وأصعد بينما أنظر إلى الأعلى|'وأراه ينظر لي بعجب| كالعنكبوت "ثلكنه لا يملك مع الأسف خيطًا
 الـــذي أمامنا نحونا في جنونأَأطلق الرصاصـا


 بجنونأَبعده بكلتا يديّأ ولا أجد المسدس أللعّا العنة! أين ذهب؟
 بقسوةٌ ومع الاندفاع تنفجر رأسه، ... ومن خلفه الفتاة، لقد عثرت على المســـدس أْوأطلقت عليه النار قبل

أن ينهش وجهي.
مدسكةً المسدس بشبات ولْ ولم يلبث أن تمكن منها الخوف مرة أخرى، أمســكت يدي لأقفـأَخذت منها المسدس ڤِقبل أن تطلق رصاصة طائشة تصيبني تلك المرةاّهيا لنصعد الدرج لنصل إلى الطابق الثاني.

بالفعل استمعنا إلى صوت صاحب القميص الأزرق يأتي من الأسفل، اللعين يقول بهلوءء مستغز ： －ممنوع استخدام المسدساتِّ لا نريد أن يسمعنا من هم في المنطقة الثالثة．

على أتم الاسـتعداد لإطلاق خزانة المســدس بأكملها في رأسهاّهيا

 خلفنها．

- اللعنة! من أين أتوا؟

 وكأنهم وجدو او جبة العشاء لهذا اليوم．

米米米



اركضي اصعدي، تبقى بعض الخطوات لنصبح في الطابق الثالثْاْها


 شيئًا لكننا لن ننتظر أن يفعل، فبادرته بالرصاصات القاتلةّاهِي الغرفة|"آدس






إزاحتي عن الباب بكل عنفٍ وقسوةً لكن（نادين）．．لا بد أن أبقى حيَّا من أجل（نادين）．．أتت قوى لا أدري متى امتلكتها عند ذكر اسمها！أهي طاقة
 يد تحاول، دخلت عبر فتحة الباب الكبيرةًأَشـهـهرت مسدسـيآوأطلقت نحوها الرصاصأفصرخ من حـــاول دس يدأَأغلقت البابِّوقمت بدس المفتاح مرة أخرى｜لأديره عدة مراتآكي أتأكد من إحكام غلقه، أســتند بظهري إلى الباب، وأستمع إلى نحيبهـم وصراخهـمَ، وويلات من تسبب في قتل بعضهمم．．

الفتاة تجلس وتضم قدميها ويديها إلى صدرها باكية． سنبيت أنا والفتاة هنا． وبغرفةٍ واحدة كما رغبت．

أكره تفكير الفتيات عندما يتحول إلى واقع ملموس．米米米

الفتاة تلــك المرةً تعاني من الفزع بحقآوتبكي وتســتند على الحائط الذي يجاور الفراش الوحيد بالغرفة．



 في عداد الموتى|ْما بالك بالأحياء؟!
تدفن رأسها داخل قدميها بينما تضمهـما إلى صدرها الْ وتجهش بالبكاء|
أقول بهدوء:

- لقد زال البأس الونجونا تلك المرة. لا تجيب وإنما تزداد بكاءًا أقول:
- ماعمرك؟ تبدين صغيرة، أهو ســن العشـــرينات الطموح؟ لو لم

 يغتفر|"تقول أخيرًا بنبرةٍ باكية:
- كان يمكنني الموت الليلة.

لا أحب الفتيات اللاتي تتمتعن بالسلبية، لكنها صغيرةًأَقول:

- لكنك ما زلت حية يا فتاة! حاولوا أن تعيشــي لرد الدين|"تذكرت. ما هو الدين؟
تتوقف عن البكاء وتنظر طويلًا ثم تفكر في رداَمما زادني شـــَّا أكثر،
ثم تقول:
- لو علمت ما هوآلم تكن لتأتي معي إلى هنا !
 عندما لا تشعر بالراحة تجاه شـــخص ما حتى لو كان حبيبًا في المستقبل

فهو يشكل لك خطرًا في المستقبل "ِمكن أن يكون المستقبل البعيد حتى
 درسًا قاسيًا لك في المستقبل أثق دائمًا بـحدسك. " لنكمل حديثي معها:
 سنكمل الطريق سويًّا إلى النهاية.

 مطلقًأيجب تذكر كلماتها السـابقة قبل أن تقول الحقيقة كاملةاو وأدرك كا أن الحقيقة ليست كاملة|'أنظر لها وأتذكر ما قالته بالسابق: "كان لها شقيقة، أليس كذلك؟ وتم اعتقالها ووضعت بالزنزانة، أليس كذلــك؟ و كان صديقك (مجــدي) هو من أنقذك منهـــاْوانتهت وماتت


 أناصديقتها الو حيدة فهي أخبرتني بكل شــــيءّقد عاود الاتصال بها هذا

 له علاقة بالســحر الأسوداًو لا أحد يستطيع فك التعويذة سوى مالك هذا

القصراْهي أخبرتنــي بالأمر| مالك هذا القصر قام بتعليم عدة أشـــخاصٍ
 الأسودآو لا أعرف علاقة هذا الشاب بشر بشقيقتهآلكن على أي حالٍ له علاقة بشقيقتها. "أخبرتني (نادين) بكل شيءأورد الدين.. (نادين) وقفت بجانبي أثناء


 الأمرٍ لسنا كاملين!" - لقد وصلتني رسالةّا مثل تلك الرسالة التي وصلت لك وأخبرت بها صديقك (مجدي). وأذكر جيدًا قولي لها: - لحظة: كيف علمتِ بهذا الأمر؟

- ماذا؟!
- كيف علمتِ بأنني قمت بإخبار صديقي (مجدي) بالأمر؟
"(نادين) أخبرتني بالأمر.. (نادين) تعلم كل شــيغ| وكانت تسـتمع
 أن تعلم هذا الأمرأو كما أخبرتك من قبل| أنت لا تعلم شيئًا عن (نادين)..

وكانت على حقِّ تمامُا عندما أخبر تك بالتروي، وذلك لا يعنيني الآنّالآن يجب الحصول على الدواء من مالك هنا القيا القصر ．＂
النتاة تقول الآن الحقيقة كاملةألنستمع لها ونسا ونسى كل ما سبقأفكل ما قالته بالسابق مجرد هراء．米米米

㿟

$\longdiv { 1 1 7 }$

الفتاة تروي







 الأحـــاثاثبعد رحيل (ناردين) فقدت الجــزء المـتع بحياتياتيأعدت إلى




 الساحر الذي علمها كل شيءٍ ولم يبخل عليها بأي معلومة تخص الستا السحر

السفلي والمحرم والسحر الأســود أيضًا وهو أخطر أنواع السحرأوها أن
 تلك النقطة الآنّ هناك أناس يمرضون فـن اصجأة دون أي أسباب بسبب السحرا
 البشر والمستذئبين والســائرين على أربعةآكا مل ما في الأمر أنهم يتعاطون
 أدري! بعضهم يستخدم السحر بطريقة خطأ ومرتعدة مثلي| في ليلة مظلمة وعند الســاعة الثانية عشــرة الحاولت تحويل أحد البشـــر إلى سائر على أربعةً بتسليط القرين وأثـــياء لن تفهمهـا تخص السحرة فقطأوما حدث











يخبرني أنه يعلم كل شــيءاْومعه علاجيآوقبــل أن يعطيني إياةٍ يجب أن




 (مجدي) وقمت بتغيير رقم هاتفي حتى جن صديقكّالم أتحول ليلًا وأنا
 بي لتلاميذه المـخلصينأوصنع التماثيل لهو فخر لأي شخصِ يقترب من

 الآنّلكنها لن تلحق بك الأذى|'أعدك بهذا الأمر ! سأعود إلى طبيعتي الآنٍ من أجل راحة قلبــكُفأنا لا أحبذ هيئتي تلك صدقنـي، ألا أنا لا أرتاح لها أيضًا، لذا سأعود إلى هيئتي البشرية العادية|" لقد وعدني بإعادتي إلى بشرية الـي


 انتهاء رحلتي معك ســوف يقلدني بوسام رفيعاُوسيصنع لي تمثالًا لكا لكني أشك بالأمرأفتعرضي اليوم للموت مرتين على يد المستكلبين|ّوالسائرين

على أربعةً وإنتاذك لي مرتينأجعل الشـــك ينزع الأمل من صدري انتزاعًا
 تكرهك وهذا سيعذبك أكثرُ إنه يريد تدميرك على أي حال．

## 米米米

＂أطلــق النار وصوب المســـدس نحو صــدري لتنهي حالة الشـــك فنظر اتك قاتلةً فأنا أستحق الموتأصدقني الموت الموت راحة．＂



ببساطة： －هل انتهيت؟

 أو إلى ديناصور يأكل اللحمّ فتقول： －هل تنتمي إلى البشــر؟ ؟ أنت أكثر برودة من القطب الشـــمالي نغسه｜
 تكرهك؟ وبعدها يقتلهاً ويقتلك و．．．． －هل انتهيت أم أن هناك المزيد؟
تقف في شموخاو تتحول إلى هيئة غير آدمية｜＇تتحول إلى هيئتهم（السائرون على أربعة）بلا حدقةًآعيناها بيضاء تمامًا وو جهها أيضًا لِّا لتقول بصر امة：
－ألا تخاف؟ سآكلك أيها الوغدأ وأبدأ بأكل قدمك！
 موظف الفندق الخاص بنا：
－أهاًا سيدي｜ْماذا تطلب؟ هنا يو جد جميع الوجبات التي ترغب． －صديقــي العزيز الوغد صاحب القميــص الأزرقأَأرغب بوجبةٍ لا لا
 ساخنًا وبعض الأرز｜＇أيو جد دجاج أوجه حديثي للفتاة قائلاً：أترغبين في أكلةٍ مأَ حسنًا، أحضر لها لها أفضل
 ففمها متسع الآن． أغلقت الهاتف وانتبهت لها بكل صرامة لأقول： －اجلسي يا فتاة، فلا فائدة． －ألا تخاف؟
 وكاتب اجتماعي كلاسيكي｜ْهل قرأتِ آخر أعمالي؟ هل صعد بخار من رأسها مثل أفلام الكارتون؟ محتمل ．米米米

تهجأ ثم تعود إلى هيئتها البشريةأ تنظر لي بدهشة من آنٍ لآخرِّباستنكارٍ تردد مقولة واحدة：＂أنت شخص بارد حقًّا．＂

تجلس أماميألقد أخذت كرسيًّا وهي الأخرى فعلت، لذا قلت بهلووء:

 حفاظًا على مشــاعري، هناك أشياء لا يمكن البوح بها للصديق أحيانًا هو على أي حال (برج الحمل) يحب النساء أجمعها، فلا عجب أنه وقع في شـــباككُ وقد عرفتِ كل شيءّاْفلا ألوم صديتي، فأنا أعرفه، صديقي كان

 فلا أثق بك مطلقًا وأما عن زوجتيآفلا أحد يستطيع فعلهآلا يمكن لأحد تفريقناً وهذا لكِ على أي حالّلّلدي سؤال بعد كشَف الأوراقأماذا فعلتِ هناك في منزل الساحر بعد أن فقدت الوعي؟ تنظر عيناها في كل مكان وتتحاشى النظر نحوي، ثم تقول: - ستعرفـّأسأجيب على هذا السؤال فيما بعد.
 الساحر اللعينأربما فيما بعد.

- الآن ماذا ستفتمعلين؟

تخــرج محقنًا من حقيبتها وتظهرْ ليُ إنـــهـه محقن يحتوي داخلة على
مادة حمراء| ثثم تقول:

- سأدس هذا المحقن بوريدك بعد أن تنامٍ لتتعذب أكثر وأكثرا سترى
 نمت ســاعات النهار بكاملها، وتصحو لتجد نفســك بالخارج وتو اجه السائرين على أربعة و حدك وبدون سلاحّ وللعلم فقطآقمنا بتفتيشك أثناء النوم وو جدنا المسدس . - شعرت بهذا الأمر!

لكن الســاحر قال: لا بأس، لا بد من وســيلة مســـاعدة.. فقال بأنك ســتغرغ الرصاصات في وجوههم وســوف ينقضو اعليك بححكم الكثرة

العددية.
أبتسم في سخرية قائلاً:

- سأحرك هذا، يبدو ذكيًّا فعلًا.
- كان يريد قتلك بمخاوفك أولًا، يعرف أنك شخص بار بارد و كان يريد
 نجوتٌّدسي المحقنُ وبعد أن ينقضي النهار أخرجيه لهـم. - وماذاعنك؟ - ماذاعني. أقول بسخرية:
- هل سعيطيك الدواء والوسام بعدها؟ أنتِ ساذجة أيتها الفتاة. تفكر قليلًا تمط شفتيها وبنبرةٍ حزينة قد كرهتها كثيرًا تقول:
- لقد نجوت اليو مر تيناّو حسـنُّا معك حقآلا أعتقد أن حياتي مهمة بالنسبة لهاّ إنه يريد الالتتام فقطّأولا يعنيه أمري.
- أنا يعنيني أمرك.
- حقُّا هل يعنيك أمري بالفعل؟

ساذجة بالفعل| أو ممثلة قديرة، لا أدري! أجبتها بجدية: - بالطبع، وسنخرج سويًّا من هنألّ انضمهمت لصفوفي. تقول بيأس: - لا أعتقد أني سأخرج من هناً فأنا أستحق هذا المكان. أقول بحماس: - ســنخرج، أعدك بهذا الأمرالذا دعينا نقلب خطتهن ر رأسًا على عقب، أخبريني أولًا لاّ هل تستطيعين السير على الحائط مثل العنكبوت؟
 كنت ا....

قاطتنها بكل صرامة:

- هل تجدين الأمر نكته؟ كنتِ تقتلين البشرألا يعنيني بإِرادتكا ام لا.. أنتِ قاتلة وغريبة الأطوار حقًّا .
تنحني ملامحها في حزنٍ لا يطاق قائلة:
-     - مم أكن أشعر بالأمرإصدقني لم أكن أشعر بالأمر مْثلهم.
- يا فتاة، الوقت لا يســمح بنقاش عبثيِّ لا يجديآولا يعنيني كثيرًا!!! اسـتمعي لي جيدًا أوأعطيني كامل انتباهكا فلفلو نفذتِ ما سأقول، سنتجو من هنا وتعودين إلى منزلك من جديلاً هذا الشخص عرضك للخطر| ولا يبالي ولن يجدي!


## ***



 أعددت خطة بسـيطة، ألا وهي أن تذهب الفتاة إلى منز ل الساحر وتر اقبها

 ومعرفــة أين الخزينة! وتبحث عن كل ما يخــص زوجتي (نادين) .. عن







لأرى رسائل（نادين）وأنظر إلى النافذة بحر كة غريزيةَالًأرى شخصًا يقف
 بحق في هذا الليل أَسرع لأزيح السـتارآقد حذرتني جدتي من السائرين ليلًا أو（طوافون الليل）ولكني أراه يسبح في الهواءآلا يو جد شيء شيء يستطيع الوقوف عليه وينظر بكل وقاحة و لا أعرف مــا ير يد！لن أنام هذه الليلة، وهذا الشيء يقف خلف النافذة．．



 أستريح قليلًا وأهدأ وأشعر بالاطمئنان．

米米米

إلى (نادين) الحبيبة..
لقد قرأت رسالتك الأولى.
لم أندم قط على معرفتي بك وأحبك أيتها الأميرة الحسناء| اطمئني لن
أعطهم الجوهرةًا ذلك لأني أعلم سرها الدفين..
أما الآن، أنا بـحاجةٍ إليك أكثر من ذي قبل آلقد ذهبت إلى مدينة خلارج الزمن|ألالا تذكرين مدينة مشــابهة هناك في كفــــر الهلع؟ ولكن تلك المرة حدثت لي أمورِّلا أريد حتى تذكرهاًّ لقد عشت بواقع مرعب حقًّا رغم أن المرعبين يحيطون بي في كل اتجاها أنا أســـكن معهم الآنأَوهناك

 والسائرين على أربعةً وهناك المزيد والمزيد منهم في انتظاري بالخارجأْما
 لك الدواءأوسأسير معه إلى النهاية حتى أعثر على دوائكَّاْوبعدها فلأمت لتنعمي بالحياة، أتمنى أن تصل رسالتي إليك.. (نادين) لا بد أن تبتي حية حتى أعود.. أعدك سأعود إليكآوستزول كل الأمور السيئة عما قريب..

تم إزالة الرسالة.
ما أفعله مـجرد عبث.





 هل تستمع إليه من خلف النافذة؟ ســأعلم كل شيءٍ فيما بعدألّ لو قدر لها
 تتنبه إلى هذه النقطة.

لا بد أن تكون بيضاء.. بيضاء تمامًا.
 بيديأشير بها يمينًا ويسارًا ليرانيأذلك الوغد الورا المسكين．

米米米
رسالة لم أقر أها بعد من (نادين)..

لكنها بعثت بهذا الوقت تحديدًا الْ هذا ما يقوله هاتف（نادين）نفسه．
أين أنت؟

وماذا فعلت؟
لقد فتشنا عنك بكل شبر ．．المنزل لا يحمل روحكا الساعة متأخرة من


 لقد بعث لي أحدهم صور كك مع تلك الفتاةٌ وصدرك كـي كان عاريًا وهي أيضًا،

بينمــا تغرق في النوم، وهي تدعي هذا الأمر لكنها ليســت كذلك وْوكتمـا

 وكأنـــك لا تعلم ما يحدث من حولك أســ أسـتطيع قـــراءة التفاصيل مثلكا من وضع لك المنوم داخل الطعام أو الشــراب؟ لا أصدق أبي حينما أكد

 الهــاحرأأعرف أنها خدعةأو أنت لا تســتطيع فعلها، أليس كذلك؟ ولقد أتت رســالة تقول: "ها هو حبك يرتمي بأحضان أخرى|ْوتركك تموتين بفراشك" لقد أجريت اتصالًا بصديقك (مجدي) وفزع هو الآخرأبحثت



 آخر لا أعلمهأَأين أنت؟ هاتفك مغلق.. عد لي.. (حازم) أنا بحاجِة إليكا وأدرك أنك لن تخونّ وأدرك أيضًا أن ما يحدث لك الآن شيء مرعبأو أشياء مرعبة! ابق حيًّا لأجلي.. ابق حيًّا لأراك من جديد.

## كمر (وهلح 2

لا أبد أن نتعمي نسيان هيئتكاة وأنتِي علي يا (نادين) فراش الموتى أعود إليك.





أنظر إلى الســماء لأتحرر من سـجن الأرض لكا كلما تعثرت أنظر إلى

 غير هأيا لهلدوء النجوم! كيف مي الحياة في السماء؟ ذلك الكون الواسع

الهادئ الذي لا يكترث لضو ضاء الأرضآســماء هادئة لا تزعجها حتى






 هذا مجرد هراءًا لا أخوض شــئًا بمنتهى السذاجة إلى أن أعرف الحقيقة




 تحطمت عظامه داخل الحلبة، كان يأمل أن ينجو منها، فلو فاز سيحصر





ولا يبالي إنه الشاب بعد أن تحول إلى مستكلبأ وجاء لتلبية نداء صاحبه



 من خلف الأشــجار المتناثرة يمينًا ويســـارًا لّالقد تخطوا المائةً وهو يقف كالمســكين لا يدري ماذا يفعل ! هل يتراجع أم يكمل الطريق؟ الـا لو أكمله


 أنت في دوامة ياصديقي ستبتلعك وتغرق داخلا

 قدوم الضيوفٌّهل تلك المدينة لا تحوي ســـوى المستكلبين والسائرين

 المغترض أن أغادر ليلًا فباقي المدينة مظلمة في الجانب الآخرأَنظر ألنَ إلى صديقي الكلباْكيف ستنجو يا صديقي؟ يستعدون الآن لغرز أنيابهـم في


## 米米米

هل خرج كل من كان بالمنزل الثاني؟ أعتقد هذا الأمراْووقف موظف الفندق يشــاهد المعركة التي توشـــك على الاندلاعِّأو يرى هذا المغفل

 يقف في ثباتٍ بانتظار ما ســيفعله به المســتكلب！كالا كا إنهم ينظرون نحوك وستعج بهم المنطقة ويأتون أجمعين إلى هنا أَيها الغبي، هل تخلى عنك رفاقك؟！

أراهم من بعيــد يهرعون لنجدة صديقهم ويزمجــرون، الكالاب لقد
 خر جوا أجمعين نحوهم｜ْولم يتبق سوى موظف الفندق الوغدلّالذي وقف
 النافذةًا سأستغل انشـــغالهمَ وأتسلق غصنها بكل هدوءأو أنظر إلى المنزل
 يا رجل التخرج الآن وتشــاهد الأمر آأقف على الغصن المتينإو أثشاهدهم


ينظر نحــوي ببالاهة منقطعة النظير آو لا يدري ماذا يفعل ! ننظر أنا وهو



شوارعها الدماء.
ولكن كيف سنذهب إلى المنزل الأول؟
يجب أن نذهب إلى هناكُّمن أجل أن نتنهي من أمر الساحر اللعين وخادمه. هناك نهر على الضفة الأخرى. نهر قد أتى منه السائرون على أربعة، إذًا سنسبح إلى هناكَ آنا أنا والكلب أو المستكلب. أشرت نحو النهر| أوقلت:
 لنتمم هذا الأمرأولا يشعروا بناً فينتهي أمر نا إلى الأبد.


 وأسبح بكل ما أوتيت من قوة. لماذا دائمًا يقدر لي أن أغوص في الماء.
وها نحن نتوقف عن السـباحة، لقد اقتربنا من المنزلآونصعد مبتلين| نفض الكلب الماء من حولهأورذاذه تناثر على وجهي الْ لكننا انتبهنا إلى شي ما خلف الغصونأأضاء هاتفي المحمول (ضد الماء) لنرى هذا الشيء.

كمر（لهالع 2

اللعنة！
إنه أحد السائرين يلتهم مستكلبًا لا تقلق لن نزعجكا التهمه كما تشاء،


$$
\begin{aligned}
& \text { أقول: حسنًا، يا صديقي، لا تقلقَّسوف أنتقم... لنتر كه ينعم بوجبته. } \\
& \text { أي وجبةٍ يا لغبائي! }
\end{aligned}
$$

أخرج مسدسيأوأو جهه نحو رأس هذا المخلوق المرعب． وأصوب نحو رأسه رصاصتين． ليفترش الأرض كجثةٍ هامدة لا خوف منها． والآن．．إلى المنزل． ولتتظرنــي هنا يا صديتي الوفي، لأتخطى النافذة الخلفيةًّ وأحضر لك



米米米
 خالف باب المنزل الشيبه بالقصر أأتتقد أن علدد المستكالبين طنى على عدي


 خلفيأننا وهو داخل البهو نظظر إلى التماثيل في انبهارأهناك جاك جملة بالإنجليزية (مؤلاء تلاميذ السـاحر) و وهناكُ تمثال (The disciples of the magician)

 - يا هذا، ماذا تنعل هنا؟ الحرب مشـتستلة بالخارجأالوحوش تتصارع بالخارج.
 النافذةً هل تعلمون من هو؟ هو الخادم نغسه، لا تبدو عليه معاني معالم الانبهار لرؤيتيأيقول بينما يخلع منظاره الطبي صغير الحجم ويو ميو جهه نحوي: - طبيعـي أن يحدث هــذا الأمر طالما أنت هنا أنت تئتير المشــاكـاكل ! والأغرب تنجو منها بأعجوبة| حســــتك عليها، كنت أعتقد أنكا أضعف


أقاطعه ببرود:

- أعطنـي دواء زوجتي وأعدك بالذهاب في نزهة لنكمل المنازل معًاً ولأرى روعتك في صنع الوحوش.

تتغير نظر اته بنظراتٍ تحمل الشر فقط وبنبرةٍ مهلدة يقول: - لا تقاطعني مرة أخرى، أفهمت؟ وبعدهاُوبعد أن تحمل لها الدواءًا




وتكمل الطريق وحيدًا.
ثم صمتأبينما يتأملنيأو أخخذ فترة طويلة يتأملني مما جعلني أقول: - هل انتهيت؟ هل أتحلد؟؟ يغضب|ّ ويزداد انعقاد حاجبيه قائلاً بصر امة: - لم أنته بعد. وأشار نحو تمثالٍ لفتاةٍ فكانت هي الفتاة ذاتها، ثم قال: هذه تلميذتي
 عنــدي يحصل على الدرجات العليا، أصنع له تمثـــالًا وأضعه هناً أتعلم

لماذا؟ هذا التمثال بمو جبه قد ســـلمني روحه إلى الأبدآداخل كل تمثالٍ دماء صاحبها لا يو جد شيء مجاني.

 فتاة؟ يقول الر جل بحكمة لا تصاح ولا تناسبه:
 جزيــرة خارج الزمنأنعم لا تتعجبِّآمن يتعشر ويأتي إلى هنا لها لهو أكثر أهل الأرض غباءًا من فضلك تعالّا سأريك شيئًا.

 هدأت نسبيَّا ويقول: - كل من أتى هنا هو شخص ملعونَّ قد سلمني روحهاً وهذا الفتى . يشير إلى المستكلب الذي كان معي قائلا: لم يسلمني روحه بـلم بل سلمني

 يعيشون تحت ولائي فقطآولو حاولى أحد أحدهم الهروب سيقتله كائن أعتى
 للخطر كما تظن|" لقد أخبر تهم ألا يمسوها. ينظر إلى الفتاة قائًا: كيف لي أن ألحق الأذى بابنتي؟

الفتاة تبتســــ بينما تنظر له بكل وحا الكلــبـ يز مجرآلا ياصديقي اهداً


 البوابات الزمنية، أليس كذلك؟ يخرج من ئلد يده شيء أشبه بغطاء الزجاجة



طبعًا．
米米米
الدائرة قطرها ثلاثة أمتار مثل المر أة تمامًا لِّكنها لا تعكس صورتها بل
 وهذا الميدان الشهيرأ مصدر الأمان والحي يظهر أماميآهذا الوغد يقرب


 يقول：
－أترى هذا العذاب؟ الجميع يريد الرحيل من هناً يريدون الهرب من قدرهم و．．．．．． لقد قاطعه أحدهم．
 من قبل كأنه يقول: "طفح الكيل" "لمستكلب على وشك نزع عنع عنقه بالفعل، ،
 وذهول ســدها وصد الكلب| ولم يفلح، يصارع من أجل البقاء حيَّا أبتعد



 أحدهم يمسك رأسه بفمه بو حشية، لقد غرزت أنيابه بين عينيه اليمنى آلقد
أنتهى، ألا تشعرون؟ إلى الفتاة.

تعالي إلى أحضان أبيك.
الفتاة تنظر نحوي بغزع وهلع أو تبتعد في خوف. أشير إلى الباب وأقول:

- هؤ لاء أنا قائدهم من الآنّالهل آمر هم بقتلك ونهشاك كما فعلوا معه؟ الفتاة تتتعد وترتعد وتقول بتوسلٍ طالبة الرحمة:
 بسخرية أقول:
- ها ها ها حقًّ؟؟ الرجل أخبرني أنك تلميذته وصنع لكِ تمثالًا أيضًا.
(نادين).. أقسم لك حْتى انظر .

أنزعها من يدهاُو ألكتي نظرة عليها قائلًا ：
－طلاسم ولغة غريبة لا أعرفهاًّ ما هذا أيضًا؟ ملتصق بها شعيرات مّمن
أين أتيت بشعيرات زوجتي؟

تقول في سرعة متحاشية كلماتي القادمة：
－لقد ذهبت زوجتك إلى أحــد المحلاتأ راقتتهاً والتصقت بهاعن قصلا انتزعت منها بينما أربت عليها معتذرة بود، شــعيرات سقطت منها


- كل شيءٍ تفعلينه يكون بود؟

米米米
حقًّا لم أكن أتوقع نهاية الساحر بتلك السرعة
 الشاب المتحول إلى مستكلب
لكنها نهاية عادلة على أي حال.
أما الآن سنعود إلى المنزل أخيرًا وفك لعنة هؤ لاء ليعودوا مثلما كانوا.
وليعود الشر إلى هيئته الحقيقية.
لقد حولهم إلى مستكلبين"أو كالاب
لكنهم لا يستحقون فالكالاب تمتاز بالوفاء أما هؤ لاء لا.



## جزيرة الهلع

## والهروب الـمستحيل



$$
\begin{aligned}
& \text { مهلًا مهلًا الساحر لم يطلب الجوهرة حتى! } \\
& \text { لماذا لم يطالبني بالجوهرة؟ } \\
& \text { وأعتقد أن الساحر لا يعرف بأمر الجوهرة. } \\
& \text { فكل ما كان يريده هو الانتقام مني فقط. } \\
& \text { تبعيات موت (ناردين) حبيبته يريد فقط الانتقام. } \\
& \text { إذًا من الذي كان يرسل الخطابات؟ } \\
& \text { أهي تلك العجوز؟ } \\
& \text { وإذا كانت هي لماذا الم تظهر وتكشر عن أنيابها؟! }
\end{aligned}
$$

الجوهرة؟
ماذا فعلتم أيها الأغبياء؟



 يشعرون بالخزي والعار وقلة الحيلة، وهم يروني أمسك بالجهاز الدائري


 ماذا نفعل الآن؟ أو جه حلديثي إلى الشاب الذي الذي لا أعرف الع اسمه ولا لا يعنيني كثيرًا آ هنا لا يو جد أسماء، فالحدث أكبر من الأسماء أيها القارئ.. قلت:

- مـ ما اسمكة آلم تخبرني من قبل؟
- أنا (أمجد رشيد) طالب في السنة الأخيرة من كلية الطبر.
 يمتلك قصة تصلح أن تكتب في مجلدات، لنتجاهلهمم.. قلت بهلوء:
- ماذا تعرف عن الجزيرة؟ والمنطقة الثالثة والرابعة؟

يقول أحدهم في سرعة:

- أعتقد أن الجزيرة تعج بالو حوش المتحولةّأنا لما لم أرهمه، لقد حذرنا


لم نتساءل عنها فلا يسمح لنا حتى بالعبور إلى المنطقة الثالثة.
أقول بتوترٍ ممزوج بغضب:

- ألا يو جد وسيلة لمغادرة الجزيرة؟ ألا تعلمون أي شيءٍ يمكننا من

النجاة؟
يقول الفتى (أمجد):

- لو تمكنا من إصلاح إحدى السيارات المتو اجدة هناً يمكننا أن نعبر


بقرب دولة إنجليزية|ّهذا كل ما أعرفه، فالنجاة قريبة.
دقيقة صمت من فضلكم.

 ونحالل الوضع، لقــــد زادك العمر نضجًا ولكنـك ما زلـــت متهورًا المتهور ناضج أفضل من متهور ســـاذجأكيف أتيت إلى هنا؟ الفتاة كانت تلميذته

 ماذا كان يقصد الســاحر بهذا الأمر؟ أيعرض الفتــاة للعض أم هو مجرد








 جدَّاً بالخارج يوجد العديد من الســيارات المهملة! كيف أتت إلى هنا؟ إذا كانت الجزيرة معزولة عن العالم الخارجي الوهل البو ابة تتسع لابتلاع
 للححياة، ألم تر المباني والسيارات والخضرة وتلك البحيرة وكل شيء؟
 بالطبع؟ فمنطقة خارج الزمن تعني أن نكون في ليلٍ سرمدي طيلة الوقتا أو نهار، الحياة تسـير بالخارج وهنا أيضًا أ ذلك يعني أنني ظللت هنا هنا ملا مدة

 تنبض بالحياة يومًا.

أين السائرون على أربعة؟
هل ماتوا أجمعين؟
لو فتحنا الباب هل سنرى جثثُهم تنترش الشارع الطويل؟
بالطبع!
سنرى فيما بعد!
الساحر لو كان يحب الفتاة (ناردين) كان لا بد له من قتلى، والانتقام! ما جعل العجوز ترســل لنا خطابات التهديلأنـــا أدرك ك أنها على قيد
 تريد الحصول على الجوهرة.

والر سالة التحذيرية التي أرسلتها لي (نادين).. بألا أعطيها لهم...
من هم؟
أهم مجموعة من السحرة؟

هناك ســـؤال غير مباشــرأو الغرض منه إخضاعي أو إذلاليأَو اختبار قدرة تحملي． هناك قوة أكبر تحرك الأحداث هنا． هذا الساحر أضعف مما أتخيل． وهؤ لاء أيضًا．

هناك شـيء لو قمت بإظهاره لهم لكشـــت الأمر أو كشفت بعضهم على الأقل．．

هناك شــيء عبثي يحدث وغير منطقي الغرض منه إثارة جنوني على ما أعتقد．

米米米
يا سادةًّمن قبل حدث لي وقائع مرعبةّآبل أكثر رعبًا مما أنا فيه！أحداث كالكابوس الذي يجعلك تظن أنك لن تصحو منه مطلقًا ولكنك تك تنجو في


 بعدما اعتقدت أني قتلت ســاحرة شريرة ملعونة هالّه السا الساحرة الشابة كان






لكم لأدمر ها أمامكم.
صمت.. ثم صمتآلم ينطق أحلاً كأنمـا لا يعنيهم الأمرأَفلتدمر ها أو تقذفها في أحضان البحر، لا يعنينا!


ثم أنظر إلى كل فردٍ يجلس هنا وألتفت إلى الفتاةًألأقول بكل حزم: - هيا يا فتاة. تقول بذهول:

- ماذا؟

أقول بحزم:

- لتتحولي إلى العجوز لقد كشـــن أمرك ك، أنتِ تتحولين إلى هيئتهم
 الســاحرات يجيدون التحول إلى هيئات مختلفةٌ ســأدمر الجوهرة الآن

أمام عينيك.
أخلع حذائيأوأزيح الجورب القماشــي، كانت تقبع بمؤخرة حذائيا


الخدر، أصابع قدمي أمسكها بيديلّأو أتأملها قائلاً:


تنظر الفتاة بالذهول نفســـأَانت هي بلا شـــك في بادئ الأمر｜ّها أنا أرتدي حذائي من جديلا وأذهب إلى أقـــرب（فوتيه）كان موضوعًا فوقه
 أحد．

$$
\begin{aligned}
& \text { الفتاة تقول بذهول: } \\
& \text { - فلتدمرها إذاًالا تعني لي شيئًا. } \\
& \text { - كيف؟ } \\
& \text { كيف لا تعني لكِ شيئًا؟ }
\end{aligned}
$$

## 米米米

أمســكت المطر قةأَبعد وضع الجوهرة علـــى المنضدة الكبيرة الَّوكنت




 قبل ؤوهذا الساحر كل شأنه هو القضاء على زوجتي فقطألم تكن للعجوز



هدوئي قائلة：

المكان؟
يقول أحـــد الرجال صاحب لحيــة كثة كبيـــرةًا ورأس أصلع، وأنف محدبة، لم يبلغ الخمسين بعد:
 لا نعلم حتى أين هو من الخريطة! نحن ملعونون أيها الشُـــابِّ حكم علينا
 ســاعاتّآلكني أقسم بأن الساحر يعمل لدى أحدهمْ فَهو لم يغادر المنزل مطلقًا.

همهجمات من هنا وهناك|"تؤيد كلماتها يقول أحدهم ويبدو نحيلًا بعض
الشيء|ّكما تعلمون فالجميع لا يعني لي شيئًا وأدوارهم قصيرة للغاية:




 ما أن نحاول الاقتر اب من منزل الســـاحر نتألـــــــ، ونفر لنعود إلى المنطقة المخصصة لنا. أنظر إلى الفتاة وأقول بهلوء:


$$
\begin{aligned}
& \text { - ألديك أقوال أخرى؟ } \\
& \text { تقول بتوترٍ لا يليق بآكلة لحم البشر ليلّا : } \\
& \text { - حسنًا لدي أقوال أخرى|" لقد كذبِ الساحر . } \\
& \text { كاذبِّ لم يكن يحكم المكان. } \\
& \text { إنه مجرد خادم ها هنا. } \\
& \text { فقط. }
\end{aligned}
$$

米米米

أضيف شيئًا بسيطًا هنا.
لا تثق أبدًا بالسحرة.

فهم ملاعين.
والملعون كاذب.
وجميعهم كاذبون.
ولا تثق بأحدٍ منهم حتى لو أدر كت أنه صادق.

> بالنهاية لا تثق بهم أبدًا.

تكمل الفتاة التي كانت تعلم الكثير والكثير.
 تود تجربة فيروس جديد على بعض الســـانانقبــل أن يطلق على العان الم الم


 ما أن علم الســـان بهذا الخبر المدسوس والغرض منه طردهمـ| أصابهـم




 المسـتـكلبين والسائرين على أربعة، فلها خادم أو ساحرًا هنا يقومون بـا بكل


 نهج الشــيطان على الأرضأَألا وهو كره تحطيم الإنسان وتحطيم إرادتها


أنه الشيطانٍ يحو لهم إلى مخلوقات تحيا إلى أبد الدهر كما يزعمونغ على


 المقاومةًا والمنازل النظيفة يحكمها أحد الســـحرة أو الخادمون مثـا مثل هذا
 التنقل خلال الجزيرة عبر هذا الجهــاز الصغيرأيمكنه من خلاله إلحضار






الحالتين، أنت سجين !
وهنا قاطعتها من كنت متشوقًا لرؤيتها.
كيف أتت؟ وجدناها فجأة تأتي من الباب..
ونظر لها الجميع بشغفٍ وفضولٍ حقيقي.
米米



كانت العجوز الساحرة نفسهاًا التي ظهرت من قبل هناك (\#) تتككئ على عصاها، تدخل من الباب الكبير الذي كان مفتوحًا بالطبع على مصراعيه


 لأستمع إلى حكاياتكم|أطربوني.




 الأوصال بر جفة لكني لم أتأثر بالطبع:






ومن أجل إثــباع رغبات الســحرة في الحصول علــى فر ائس جديدة،


 وأقتل زوجتك أمام عينيك" سآتي بزو جتك إلى هنأَ وأقتلها أمام الجميع.


 أقاطع الآنْ تشير نحوهم قائلة:
 خبيرة في شؤون الأعمال والدجل، إعداد ورقة تحمل طلسمًُا يسخر لـم أحد الجان من أجل إيذاء أحدهم .. ما عدا هذا الصبياهِ هذا العاق. .. تشير نحو الشــاب الذي كان ينظر إلى الأسفل بأدبٍ ثم تكمل قائلة:

 عداء، وجاءوا من نسل الإنسانٍ وهنا يا فتى منطقتي أنأَأتعلم ما هو الشيء
 فالغلبة هنا للر جال فقط.

تر كتها تتحدث ووقفتألاستدرت وأعطيتها ظهري|أسير بهدوءٍ لألتقط


- ألم يعلمك أحدهم الاستماع إلى كبيرٍ عندما يتحدث؟ - لا، لم يعلمني أحاّآتحدثي.. تحدثي.

ألتفت نحوها لأقول:

- بعد نجاح مخططك هِا قد أتيت إلى هناً ماذا تريدين مني؟ نظـرت نـحوي بذهــولٍ مصطنع ثم قالــت بنبرةٍ حملـــت الكثير من

الغضب:

- كل من هنا ما عـــدا أنتآتحت إمرتيأوســـلطتي|ْفأعطني الجوهرة|

وسأتركك تعيش بينهم.
أنظر إلى الجميع...
ماذ؟؟!
لقد تحولوا إلى المستكلبين من جديداً بعد حرق الطلسم الذي يخص

 نحوي بالنظرات الشرسة نفسها التي كانت منذ أول وهلة لكنه تدار ك الأمر ولانــت ملامحه كأنما فعل هذا فقط لإرضائها أو هي رســـالة، لا أدري! فكل ما يحدث عبثي ومرعبأ كلما ظننت أني استوعبت الأمرأيتضح في

النهاية أنني كنت ساذجًا كبيرًا الهي الحياة إذًا تعبث بكل متغطرس يظن أنه يعلم كل شيءٍ أمنذ أن وطأت قدماي هنا طرحت سؤ الي:

- لدي سؤال هنأ لماذا تحولو ا؟

تضحـــك العجوزا"بينمــا ترتبت على رأس أحدهم|ّوهو أســنل يدها الحرة ثم تقول:
 إنهاكك ْوأن نجعلك تشعر بالخوفـّ وقد جعلت الأمر عسيرًا للغاية.

- وماذا عن الخادم الذي قتل بالخارج؟
- كان ضعيفًا و كنت أود اسـتـبداله بطريقةٍ مناسبة، سيكون تلك المرة من المستكلبين، وهذا قانون جديدٌ سأطر حه على القادة عما قريب!
 يدي اليمنى داخل جيب بنطاليآواضعًا (ميدالية) تحمل مفتاحًا واحدًا
 بشغفت وفضولا كأنما تحقق حلمها الأخيرأتجمد الباقون في أماكنهمه، لا لا


 تحيط بالمكانٌ ويقفون خلفها بكل يسر، و وخلفي يقف المستكلبين، يقفون

بكل زاويةًا وأنا وهي بالمنتصفآتقترب منيآوتود أن تأخذ الجوهرة بكل
هدوءأرفعت الجوهرة إلى أعلى قائلاً：
－لا تقتربي أيتها الملعونةّ وإلا حطمت الـا لجوهـا


 شغف．

ترى ماذا أفعل؟！
米米米
سنعود إلى الخلف قليُلاً．
أجلس مع صديقي（مجدي）（ضابط شرطة）في الشرفة نفسها داخل منتلي أوأظهر له الجوهرةٌ لأقول بتوتر ：

السيدة العجوز التي اختغت فور اندلاع الأحداث، لن أعطيها لها！
أمسكها صديقي وتمعن بها جيدًا ثاثم قال بهلوء：

خطرًا كبيرًا عليك وعلى حياتك وزو جتـك ．．ماذا قال لك العر اف بشـــــأن الجوهرة؟
التقطت نفسًا طويلًا وقلت بتوتر：

- قال لي أنها تحمل داخلها طاقة لتسخير الجن والشياطينّومن أعدها ســاحر في العصر الفرعوني للملك حينها، لا أتذكره حتى ! وأنها تعطي للســاحر قوة كبيرة لا يستهان بهاًّا قوة قادرة على تسخير المئات من الجن دفعة واحدة| وصاحبها قواه تضعف لو فقدهأ وأن قوة صاحبها ستضحف وسيسعى لاستعادتها بكل الأشــكالا وأنصحك بتد بـديرهاً إنها لا تتحطم بسهولةً سيصعب عليك تحطيمهاّ وبعد تحطيمها سيضعف صاحبهاً إلى
 إنه يستمد طاقاته وقوته منهاًحتى لو كان يغر دانصله عنها مئات الأميال. يفكر صديقي طويلًا بينما يحكا أرنبة أنفها ليقول:

 (عمل سفلي) ومن يفعل مثل هذه الأمور لن يخرج عن اثنين.. (ناردين) شقيقة زوجتك وهي لن تغعل لأنها انتقلت إلى العالم الآخر المر، و(العـجوز) التي اختفت من المكان..
يخرج من جيبه قطعة حلوى (علكة) لا يتخطى حجمها عقلة الإصبع ثم يقول: تراها حلوى، أليس كذلك؟ إنها ليســت حلوى بل بل قنبلة شديدة
 تحطيم الجوهرة. أقول بدهشة:
－أجنتت؟ كيف أفعلها؟ أتريد أن أدمر الجوهرة بتلك الحلوى؟！ －الجوهرة وصاحبتها أيضًاًّاْوبالتأكيد لن تأتي إلى منزلك كما تفعل｜
 بالتأكيد ستطلبكُ و حينها دمر ها ودمر المكان أيضًا بأكمله． －بالطبع بالطبع｜وأدمر نفسي معهم．
يشير بإصبعه نحوي محذرًا ويقول：
－حينما تضع قطعة الحلوى البســيطة تلك علـــــى الجوهرةًا الـتعد عن

 ينافسك في الفرارآّنت تفر كطائرة نفاثة بسبعة محركات． －لقد بلغت الكبر ياصديقي واعاعتزلت الر كض منذ سنوات． －كلاأنت تستطيع فعلها！و حينها سينتهي الكابوس إلى الأبلاً وستقتل
 استدعيني｜ِوسأكون معك خلال دقائق معدودة．米米米

تذكرت حديث صديقي وسط المعر كةألذي لم يكن بالمحيطأَخرج جت

 الجوهرة والمكان دقيقة كاملةّا يفصلني عن بلوغ الباب القليل ثوانٍ قليلةٍ

العجوز تمد يدها بلهفةّاؤمد يدي إليها بهأَأفعل أكثر الأشياء جنونًأَقذفها أقذف الجوهرةًا إلى أقصى ركن نحو التماثيل الكبيرة الممتلئ بها المنزل|



 بجنون، وفي نصف ثانيةألباب أماميأَسرع نحوه بكل ما ما أوتيت من قوة.. يأتــي من الخارج في اللـحظة نفســهـا التي أســـرع الجميـــع بها نـحو الجوهرةً يقتحم الباب الكبير أحد السائرين على أربعةًأَتى كالأبلهاً قفزت على ظهره، لم يفلح في الإمساك بي لحظة| أكمل إلى الداخلى الْ الْ كأن أمري لا يعنيه.

أصبحت في قلب الطريق المترامي حوله من الجانبين السيارات.
لا أين هي أن أجدها.
لن أفقد الأمل سريعًا هكذا.

سيارة من نوع ال BMW التي سرقت مغتاحها منذ ثوانٍ.
ها ها هي.

هي ترتكز على الجانب الأيمن في استكانة ولا تعبأ بما حدث، تعيش بعالم الصمت"أفتح بابها في هلع وسرعةٍ لم أعتدهما.

أدير محركها..
انفجر المنزل...
انفجار مدوِّ. . أنظر إلــى المرآة الخلفية لأجد انفجار المنزل وبد وبداخله


الأخرى الفرار معي وعجلاتها تأكل الطريق..
أنظر عبر المرآة لأجد المنزل يشتعل اشتعالاًا لم أتصور مدى قوة قطعة الحلوى الصغيرة هذه.

 خروجي من المكاناًّ ذلك لو كتب لي الفرار من هنا ! كنزع الفتيل من قنبلة| تكنولو جيا العصر الحديث خطيرة للغاية.
ماذا لو لم أفلح بالفرار بعد رمي الجوهرة؟
ماذا لو؟
الطريق مظلم.
لقد تخطيت المنازل الخمسة بالفعل ..
 أشتم رائحة النسيم المشبع بأور اق الشجرأومياه البحر البعيدة عن الأركانا

يظهر أمامي منزل مهيبآتشـتعل جميع مصابيحه بالكامل آلمنزل مكون من أربعة طوابق، أنظر إلى الساعة الملتفة حول يدي لأجدها الجا اقتربت من

الساعة الثانية صباحًا．． أقف أمامه مباشرةً．

وأهدئ من روع المـحركِّ هِا قد نجونــــا أخيرًا و انتصر الخير كالمعتاداً مثل الأفلام تممامًا ألا أصلح لأدوار البطولة؟ هناك أنغاس خلفي تمامًا． هناك شــيء نائم على الأريكة الخلفية للســيارةًا لم يكن نائمًأَأنفاسه تلفح مؤخرة رأسي التفت إليه لأجده．．

أحد السائرين على أربعة！！
米米米
امتدت يده لتلنصق بوجهيآ ووجهه يقترب من وجهي ويستعد لأكل أنني｜حاولت التملص دون جدوى، يداه قويتان لدرجة أنني لا أستطيع المقاومةًّلا فائدة．

انطلقت رصاصة لتخترق رأسه وتكسر زجاج السيارة الأمامي｜ْمن هو المنقذ؟

يسرع بفتح السيارةًا ويخر جني ســـالًِا بينما وجهي ملطخْ بالدماءً إثر تلك الرصاصةًاقال لي بلهزة：
－هل أنت بخيرٍ ياصاح؟
مسحت الدماء التي غطت وجهياُو قلت： －جئـــت في وقتـــك تمامًا، لتـــد كاد أن يأكل و جهي｜اعلـــى أي حال

أشكرك．
تأملني بنظرةٍ سريعة ليقول：
－كيف جاء هذا المـخلـــو قو إلى هنا؟！اللعنة عليهم هؤ لاء المـجانين، هيا لندخل فلتغسل و جهكا هناك حغل هذا المساء كالمعتادًا الدماء جيدة، لا تزيلها إلى أن ينتهي الحفل｜لتدخل هكذا． رجل غريبأولكن يبدو طبيعيًّا مخبول حقَّاًّاطلب غريب، إبقاء الدماء على وجهيأيســير إلى الأمام نحو باب المتزل الكبيرأوأســير خلفهايّلدو أن العجوز كاذبةأ والجميع كاذبون بشأن الجزيرةً بأن كل من عليها مجرد مـجانيــن دمويين｜ّكل هذا هـــراءأها ها أنا أدخل من البـــابـأوبالفعل المكان ممتـــــئ بالصخبب｜والأغاني الغريبة باللهججــة الإنججليزية الغريبةّ يبدو أنه حفل تنكري ليس أكثر آلأرضى ملساء تمامًا تُحمل رجالًا يحملون كؤوسًا تمتلـــئ بالكاد بخمرٍ أصفر اللوناْكما اعتدنـــا ليس عصير تفاح كما قالت الجدةٌ لكن هنالك شيء غريب حقًّ بشأنهم． وجوههم ملطخة بالدماء！

#  

## نادي الـقتلة الـوقورين



لقد جاءنــي الرجل المخخبولا يدعوني لمشـــار كة حديثــه مع رجال




موجهًا حديثة لي:

- أخبرنا ياصاحِّكيف أتى المخلوق هذا هنا؟ قاطعني أحدهم، أكاد أجزم أنه أكل شــفتيه اللتيــن يندلع منهـما دماء بالفعل وتتســـاقط على قميصه الأبيض لتهبط الدماء بعشوائية على بذلته



كيف!.. يقول:

- اللعنة على المخابيل الذين يكســـرون المعاهدات|أحسست يا ميكو بقتلهاّهل أخبرت الساحر (الكبير) بأمر وجود هذا الو حش؟
يقول (ميكو ) بودِ:
- لقد أخبرتهم وهم الآن يسرعون لمعرفة ما حدث! يوجه حديثه لي بشغفٍ قائلاً: قل لنا يا... ما اسمك؟

- أنا (حازم شريف) روائي مصري شهير.

تملكتهم الدهشة لدقائق قبل أن يقول (ميكو ) بشغف:
 المخلوق الذي أطلقت على رأسه الرصاصة| من صنع أحد المصريينأَو

المصرياتأوهم بالكاد في طريقهم لقتلها..
قلت بحذر :

- لماذا؟. . لماذا تقتلونها؟
- لأنها كســرت معاهدة عدم مساس وحوشـهـا منطقتنا أَو أي منطقةٍ

 الخاصة بهأومن يتعداها يقتل الساحر المسؤول عن تلك المنطقة. ابتسمت قائًا:
- قال إذًا لا داعي لقتلها!
- يبدو أن أحدكــــــــــم بأمر اقتحام الكائنات واختر اقها الحلدود فقام بتدمير المنطقة بأكملها. - حسنًا، فعل . يقول (ميكو ) بينما يحتســـي الخمر مع الدماء المتدلية من شفتيه بكل تقزز، ويشرب الدماء التي تسيل من فمه مع الخممر :


 تســير في الشوارع والميادين وتلعب الكرةًاكّانوا حشودًا يا رجا فلكل صبيٍٍ يحمل هذا الشيء الغبي..


## 2489

يخرج هاتفًا محمو لًا ويكمل قائلاً: ولا يرى صديقه إلا عبر الشاشـــة،


 يكفيهم كتابة منشورٍ صغير فقط للتعاطف لا أحد يخرج ويطالب بمحاسبة
 شيء|ّوما نجريه على الجزيرة هناً سوف نطبقه عليهـم يومًا ما. قال أحد الر جالّالْالذي كانت تســيل من رأسه الدماء بهدوءّو وتساقط في كأس الخمر الخاص به:

- لا تنس الوشــوم| الوشوم التي حرم الربأربهم كما يقولونأَتعلم يا مستر (حازم) أن تلك الأجساد ليست ملكهم بل ملك ملك الرب مانح الأرواح والأجســاد الحياة، ونحن لطخناهـا بوشو منا قبل أن تعود إلى الرب؟؟ لقد لطخنا أجسادهم بوشوم غريبة من صنع المتمرد! ما هي أوامر الرب؟ إذا إذا لنغيرها فورًا لليتبعوا الإله الخاص بنا (المتمرد) ناشر الحرية.
اسـتمعت إليهـم وكدت أستشــيط غضبًا من هؤ لاء القوم حقًّا؟ وماذا يفعلون هنــا؟ أود رمي الكأس علــى وجه الأخيرأوإحضــار (كبريت)


 منتشرة بشكلٍ بشع .. قال (ميكو) :
- ما رأيكم بشفتيّ المتآكلتين؟. ســـأجري جر احة تجميل لأجعلهما أجمل مما كانتا.

 يتهامســـون فيما بينهم عن خطةٍ جديدة للقضاء علـــى العالمه، ينظر نحوه أحد الر جال الخمسةً ويقول:
- هكذا أفضل آها هأَأطباء التجميل هم أعو انـا منذ بداية عهد (المتمرد) الجديد وستعود شابًّا من جديد يا مستر (ميكو ).
 المنطقة التي يمتلكها بالطبع المتمــرد؟ لقد رميت قنبلة أصابت الجميع بالدهشة والقلق."
الجميع ينظر لــي بعجبآقبل أن يقول (ميكو ) بـحــــرٍ عاقدًا حاجبيه بانتباهٍ شديد:
- أنت من مصر، أليس كذلك؟ لست من أهل الجزيرة. أسرعت بقول: - بالطبع| أنا لا أنتمي إلى هنأ أنا ساحر أتيت من مصر إلى هنا.

يصمتـــونّ ير تبكونا يتجمعون حولي ممســكين الكـــؤوس الممتلئة

 - أهالي المنطقة السابعة ســجناء هنا، واليوم سنذبح أحدهم ونلطخ أجسادنا بدمائه.
***



> ولكن كيفة الهروب مطروحة وبقوة.

لن أستطيع إنقاذ أهل الجزيرة.

 السائرين على أربعة..
وما أنقذني في المرة السابقة مجرد (علكة) على شكل قطعة حلوى. انتهت الألاعيب.

$$
\begin{aligned}
& \text { وما حدث معي لهو مجرد صدفة. } \\
& \text { وقد نجوت إلى الآن... } \\
& \text { إلى الآن فقط.. }
\end{aligned}
$$

- أيها الشــابِال لا تخدعك هيئتنا المهيبة الملطخـــة بالدماء، نرتدي الحالات اللــوداء الباهظة الثمــن ونبصق الدماء من فمنا ونرشـــهـا على




 إلى صفوفنا... يثني إصبعين في يدي (الوسطى والبنصر ) ويكمل قائلا: هل تعلم معنى تلك الإشــارة معناها "أنا أنتمي إلى صفوف المتمرد، وليســت (أحبك)


 يدري لّلدد تلاعبنا في وعيكمّ لا نستطيع أن نحاربكم وأنتم بكامل وعلا وعيكم




والمجازر وحدها سنفوز إنما هي حرب بطلها الوعي يا صديقي الساحرا



 هنا ونحضر معنا المتطوعين




كيف أتيت إلى هنا؟

## قل لنا.

نصن نصغي إليك.


قالها (ميكو ) والجميع يترقبْ منتظرين ردًّا مريحًاً يـخفي دهشتهم التي
تعالت منذ أن بدأت في الحديث:

- أنا ساحر كما تعلمونأومنطقتي كانت المنطقة الرابعة.

$$
\begin{aligned}
& \text { - أين جهازك المتنقل الخاص بك؟ } \\
& \text { - الاه حسنًا، أتريده؟ ها هو ذا. }
\end{aligned}
$$

أخر جته من جيب بنطالي بطمأنينة مدهشـــة مصحوبة بثقة| فهو جهاز
محطم، ثم قلت:

- مع الأســف لقد تحطمأَعلى يـــد هذا المخلوق الــذي كان داخل

السيارة.

- يتأمله الجميع بدهشة ويقول (ميكو):
 المرة قال بغضب:

 بجهازلك، هذا الجهاز مملوك للخادم (ديجالوف) .. أريد تفسيرًا فورًا؟
- ماذا الآن؟

- هذاعسير حقًّا.
- أنت روائي يا (حازم).. فكر في مخرج للبطل الذي تمثله. أيها البائس، أنت روائي اجتماعي كالاسيكي ولست روائئّائّا يهوى كتب





أسرع.
أسرع.
حسنًا أتعلمون سبب وجود الجهاز معي؟ لكم هذا!
 يمنعوني من الخروج بو جوههم الممتلئة بالدماء ونظر اتها الهم التي اخترقو التني بكل قسوةً كلالا لا أود الهرب هذه المرة..



وبعدها سوف ي...
قاطعني (ميكو) قائلا بسخرية:

$$
\begin{aligned}
& \text { - وهذا أنت بالطبع. } \\
& \text { اتسعت عيناي بهلع لأقول ذاهاًا: } \\
& \text { - أنا؟ كيف تجرؤ؟ }
\end{aligned}
$$

(وضعـت يدي على كتفة بلوم لا يجعله يعترض أوضع يجب أن تفهم

الكاسرة.
ينحني حاجباه في تأثر حتى ظنتهه سيبكي أو أكملت أنا: - هذا اللعين دجيافوف.. ديجاسوسف. - تقصد ديجالوف.

هو. . هو نفسه هذا الوغد اللعين الذي ذكرته منذ قليل آلم أرد أن أفصح
 يأتي صوت من بعيد لأحدهم يقول بدهشة:

- لا نحمل رتبًا هنا! أنظر له بكل كرهٍ وأقول:
 وجعله... يقول (ميكو ) في سرعة:

وليس القتل ! أخبرنا من أرسلك؟

ما الذي فعلنه؟ كلما حاولت إصلاح الأمور أفسدته بغباءٌ مماثل آهم



 ومنصتون لي بكل اهتمام وكأني أحمل أداة نجاتهم.. - من أرسلو كم يا سادة؟ يقول (ميكو) ضاحكا:


 الأبرياء الذي أتى بهم أحدهم إلى هنا. - كلا بالطب....

ضربة في مؤخرة عنقي أسقطتني أرضًا.
وظلام.
أظلم كل شيء.

米米

## أغرق في الليل الطويل.

> مفتقدًا نفسي.
> التي تبعد عني مئات الأميال هل سأعود لها؟ هل؟

متدلي... أنا متدلي...
يداي مكبلتان بالحبال.. وأمامي أحبال حديدية صلبة مميزة أنا داخل


 آه أنا بداخلها فعلاً.

$$
\begin{aligned}
& \text { أين ذهبوا هؤلاء المساكين الذين كانوا هنا؟ } \\
& \text { لماذا أنا وحدي؟ } \\
& \text { لماذا لا يلتفون نحوي؟ }
\end{aligned}
$$





كمر (لهالع 2

بنطال ممزق بالأسفل أَذناه كبير تانإعيناه دمويتانا نظر اته حادةً يضع فوق رؤوســهـم قطعًا من اللحم والدماء| الجميع يتقبل وضع قطع اللحم فوق



 مرصوفين على شــكل طابور رؤوس ينتهي إلى هـــذا الوحش|الذي كان

 ينتظرون؟ هل انتهى الحفل؟


أين هذا الوغد المدعو (ميكو )؟ ها هو ذآليقف وسطهم مبتسمًا كالعادةً ابتســامة صفر اءٌ ماذا يفعلون؟ يفتحون النو افذ فتحـــة المتنقل ويعبرونهاً|
 الفتحات الدائريــة ويذهبون، بعد انتهاء الحفل، ومـــن تبقى هو (ميكو ) والوحش. . الذي جلس على كرســيه الكبيرآفي انتظار شــيغإيسير نحوه (ميكو ) ويهمس في أذنه ليقول له أشــياء لا أعرفها بالطبع، ومن ثم ينظر
 يتأملني من خلف الأسياخ الحديديةًا ويرفع حاجبيه في دهشةٍ ويقول: - هل كنت تظنتي غبيًّا وســـأصدق قصتك؟ هل تراني صبئّا صغيرًا يا

- لماذا لم تضعني على قائمة العشاء؟ بالاندهاش المقنع نفسه يرفع حاجبيه، تشعر و كأنهما ذابا.. يقول: - كيف أفعلها، ومعي بطل الأبطال الذي قتل الســاحرة العجوز التي رشــحها البعض هناً قائلً أنها تحمل قوة ســحرية مدمرة، قتلتها وقتلت

 روايات كما سمعت عنك؟

حين نطق الجملة، شعرت بالانتصار والزهو"لذا ابتسمت، ولم أمنحه
إجابةً| اتسعت عيناه قائلاً:

- أنت خطير يا سيد (حازم) بححقَّ تتمتع ببرودٍ شديلآوهذا الو الو تعلم يعد

منحة لا يملكها البعض، خسارة أنك لا تتتمي لصفوفنا.


قواكَّويسقط فمك من كثرة الإنهاكَّيكمل قائًا:

- أخبرني يا سيد (حازم).. ماذا تريد؟ حقًّا ما الذي تريده من الانـي الحياة؟
 على وجهيأَتدلى مثــلـ (الخروف) ويأتي أحد الأغبياء ليســـألني؛ ماذا تريد؟

قلت:

- أن تكف عن الحديث، هذا ما أريدهِّلتطلق وحشـــك كي يأكلني هيا يا رجل || اذهب إليه وأخبره أنني مستعد.
ينفجر ضاحكًا ماذا بحديثي يضحاك؟ و لا أعلم!
يقول:
- يا سيد (حازم).. أخبرني حقًّا ما تريد من الحياة؟ هل تريد أن تصبح

أبتسم رغمًا عنيأَوأقول ساخرًا ا:
- ما المقابل، إذا وافقت؟.. روحي.. تريد بالطبع روحي.

هذا الر جل غبي بالفعل أويمتلك عقل طفل صغير أفها هو يندهش مشل الأطفال الصغار ويقول بلهنة:
 نمنحكك ما تريدةً ولو رفضت زعيم المهجنين..
(يشير نحو الوحش الجالس على الكرسي الكبير ).

- أتر يد أن أششر بالخوف؟ فليكن هذا الأمر، ها ها أَرني ما عندك. يتر اجع بالكرسي قليلًا ويقول: - هـــل تظن أن هذا الأمر عســيرًا آحتى لو كان قلبــك قطعة من جبال



 كيف؟ كلا بالطبع| الو حش يأكل الجثة طازجة بالطبع مذبو حةَّلم نقدمهم للو حش الكبير دون الشـعور بالخوفآيجب أن يشعر المرء بالخوف قبل الذبح وأن نعطي باقي جسده للوحش ليعطينا بر كاته. - أو فضلاته. قال بصر امة: - ستعاقب على جملتك الأخيرة يا هذا.

اقترب مني｜وأظهر بحجم عقلة الإصبع يشـــبه الإصبع بالفعل｜اقترب من وجهي ومن ثم رش بعض القطرات بحذر｜＇أحاول تجاوزهاً إنه مخدر｜ أو شيء آخر．

> المشهد يذوب أمامي|أراه يقف ويرقص "يبتسم.
－فلتمت خائفًا إلى الأبدلّوداعًا．米米米





مستنقع
الرعب الأسود


فتحت عينيّ .
 وهذا الغبي المدعو (ميكو ) أين ذهب؟ بنطالي أيضًا مبتل ! أنهض لأجدن الـاني




 هشـــة إلى تلك الدرجة وعروقي بارزة بالفعل أحاول رؤية وجهي بشتى



 الخروج من المســتنقع والمياه تعاند وتتمسكك بقدميّ لتئقلهما وتمنعني


أين (نادين)
أين هي؟

وماذا فعلت بدوني؟
هل فقدت الأمل في رجوعي إليها حيًّا؟
أسير ومع سيري أفقد أملي الأخير في الر جوع إليها الِيها من جديلاًو وخلفي

 المستنقعاتألأجد شيئًا غريبًا يخرج منها.


 المقاومة، فجسدي أصبح هشَّاً لا يستطيع حمل حقيبة بلاستيكية فارغة الِّا لن أحتمل المقاومة..

## لا بل أن أسرع وأبلغ نهاية المستنقع أبكل قوتي المتاحة.









 اليسرى ليغلق الباب.. نستمع إلى طرقات الزومبي.
 الذي كان متينًا لحسن حظي.

يلتفت الرجل نحوي قائلا:

- اهدأ واجلس هناك.

يشير نحو فراشٍ صغير ثم يكمل قائلا : لا تقلق، أنت بأمانٍ هنا
 ما التالي؟ أطرحِ جسدي المبلل على الفر اشأَأقول بنبراتٍ متوترة عاجزة

أيضًا:

- لقد بللت الفراش .

الرجل يغلق الباب بإحكامٌ ويقول:

- لا عليك هل هل أنت جائع؟

أشعر فقط بالعطشا وأنا مبلل .
يسرع بإحضار قنينة تحمل الماءأأشربها بنهم وّ وأقول:
- هل تعيش هنا؟







وكنـت أرهبه بالفعل لّإلى أن أخبرني أحدهم أنه فارق الحياةًا لم تريحني
 يحضر أحد المقاعد ويجلس أمامي ليقول: - أخبرني يا ولدي بمخخاوفك، أريد معرفة كل مخخاوفك. أبتسم بضعف ّوْ لا أبوح بما يدور داخل رأسي لأقول: - أنا لا أخاف أيها الشيخ. يضحكك وّويكمل بهدوء:

- ألا تخشى الموت على الأقل ؟ اقتربت منه منذ لحظات.

أحاول النهوض من مرقديآيستقيم ظهري لأقول:

- لم أكن أخشاهأأريد الحياة من أجل أحدهم.
- لا تكذب يا ولديِّلقد أحضروك إلى هنا من أجل أن تشعر بالخوف| وها أنت غارق داخله|أنت تعيش الآن في منزل يحيط به خوفك.
ماذا يقول هذا الر جل؟ أعيش داخل مخاو هي آيقول بهدوءٍ حكيم: - هل تخشى المستنقعات؟
- أل

يستقيم و اقفًا يذهب إلى هناكَّ لّيعد طعامًا ماُّ ويقول:

- هل تعلم مخاوف طفولتكُ التي اختفت مع زيادة عمرك كآلكنها ظلت
 يخاف من الصرصور والفئرانا وحتى الــكا

يخاف من الحليب ولكل شــخ صٍ مخاوف منذ الصغرأببساطةًا يعتمدون على مخاوف الطفولة القاتلة.

-     - من هم؟ الذين أرسلوني وأرسلوك إلى هنا.

يحضر لي الحساء الساخن الذي أكرهه بشدةً ولا أعلم لماذا! قدم لي الصحن، لكني لم أتناوله.. قال:

- لتحتسي هذا، سيعطيك القوة اللازمة لتتحمل مجريات الأمور هنا. - كالاُ لن أضعه بفمي. يضحكُ "ويترك الصحن أمامي على المنضدة الصغيرة ويقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { - لماذا تخشى الحساء؟ } \\
& \text { بعناد أكثر أقول: } \\
& \text { - أنا لا أخشى شيئًا. }
\end{aligned}
$$

 الطعامُّعليك الخـــروج إلى الغابة الطويلة الواســعة لإحضار طعام لكّ ولتو اجههم بنفسك.
لماذا أرفض الحساء؟
التغت إلى شيءٍ آخر لا أرتاح له.



أن يحدث هذا الأمر، أســارع بنداء أمي، الشمعة التي تضيء الكوخ يكاد لهيبها يموتأفقول للر جل : - سأشرب حساءكُ أْوما المانع؟
 أرمي الصحنأيمسك هو الصحن ويقول: - لا تقذف الطعام من أجل صرصور صغير اصنير يا فتى. هي عقدة الطفولة إذ!
ومنذ الصغر لا أتحمل الاقتراب من صحن الحساء لاعتقادي بوجود

 الصرصورآهناك آخرّقلت بهدوء: - الصحن كان يحمــل صرصورًا واحدًا عـجًِا يو جــــد آخر ! هل يلد بالداخل؟ ســأخرج الثاني| اللعنة! هناك ثالث ورابع|" الصحن ممتلئ بالصر اصير
 السوداء التي تقشعر لها الأبدانً يبتسم الأشيب ويقول: - ترهب الحساء من أجل الصراصير؟ شيء جيد.


 الطفولةً ورهاب المستنقعاتأورهاب الضعف الجسدي.. رهاب صحن الحساء الذي يعيش داخلة أحد الصر اصير ....... و وهذا شيء جيلا اللعنة! كل شيءٍ أكرهه تحمله الغرفةًا كنت بالفعل أمتلك مخاوفًا. بالإضافة إلى رجلٍ لا يكف عن سؤ اليآما هي مخاوفك؟

米米
لن أكمل الحديث مع هذا الرجل العجوزاّســأخرج لهمّوأبحث عن مخرج من هذه الجزيرةً يمسك ذراعيّويقول بهلدوء: - إلى أين يا ولدي؟ هناك الم المزيد بالخارجَّلن تنجو ! أمسك يده وأبعدها عني بكل قسوة وأقول ببرود:

الذي أعددته لي!

- أنت لا تفهم شــيئًّ هذا المكان هو مسـتنتع الرعب الداخلي الذي يرهبه الكثيرون.
بدهشةٍ أقول:
- لا أفهمب!

يكمل:

- لكالٍٍ منــا مخاوف، أليس كذلك؟ ومن أجل هــــذا الأمر يأتون بهم






 تحارب وحوشًا كنت ترهبهم منذ الصغرآلن تغادرأ وإذا غادرت فـن فستغادر


 ليس إلأُ الحساء لم يكن به صرص صور واحدا عجبًا! ألم تقل بنغسك أنه مجرد صرصوز واحد؟ بـو يمط شفتيه قائلاً:
 مساعدتك كي تستعيد جزءًا من صحتك

الصحنّ وتبعه آخرونا و...
－لقد كان حقيقة لا تقبل الشك． كل مـخاوفك تصبح حقيقة مجســـــة حققيقة مادية قد تصل إلى درجة

الوقاحة！
يقول متو سلًا：
－لا تذهب يا ولدي｜＂انتظر｜＇أمسك هذا الشيء．
وأسرع يحضر ســكينًا حادًّاًّاظنته سيطعنتي به، ثم قال：خذ هذا معكا سـتجد الكثيرين منهم هناً يجب أن تدافع عن نفسك من أجل البقاء حيَّا

وبعدها عد إلى هناً فهنا هو أمانك الو حيد！
أمنحه ابتســـامة ساخرة لم أجد غيرها هنا وأســـير دون أن أحدثها فلا فائدةا أذهب إلــى الباب وأفتحه بهلدوءآبالخارج ظـــالام وهدوءلّا لا يو جد زومبي｜ألتفت إلى الوراء لتصعقني دهشـــة أخرى أكثر إخافة، لقد اختفى الكوخ بالرجل، ولا يو جد سوى الأشجار، والظلام أمامي وخلفي يحيط


المنزل بعد خروجي منه؟ لذلك ابتسمت．

مرة أخرى．
لذا ابتسمت تلك المرة．．


الأغبياء أرسلوني إلى هنا كي أعيش مخاوف الطفولة
التي اختفت مع الكبرأَما زلت أعتقد فيهم قلة الذكاء
أسير وسط الظلام، يحيط بي القليل من الأشّحار المتهالكة
أسير على غير هدى ولا أدري إلى متى سأثوقفأ ولكن لا بد أن أسير
وأكاد أقسم بأني خارج الجزيرة الملعونةّوذهبت إلى مكان آخر.
سوف أرى....

ابتعد المستنقع بكل شيء متخيف داخلها الذي لم أر منه سوى القليل، أسير . . المدينة مظلمة كالعادة، لا أعلم أين أنا! لكني متأهب لمو اجهة أي
 تتمتع بالدموية المفر طة وقاموا بشـــراء جزيرة يمارسو نـو فيها كل الا الأشياء
 وهي تسيل من شــفاههم|ْوهذا الغبي المدعو (ميكو ) لا أعلم أين ذهب! وأين ذهبت الجزيرة! عقلي ينبض بأسئلة لا تكف ولا تلا تحمل أي إجاباتٍ
 الســكين الموضوع بحزاميآكيف اســتعدت قوتـــي؟ بالمقاومة أعتقد،




 الصغرأَكما أني أواجه هنا منا مخاوف الطفولة. التيآلماذا اقشعر بدني؟

لقد اختغى.
كان يقف تحت ضوء القمر..
ثم اختفى..



米米米





 البابِّوأدخل ثم أغلقه خلفي｜＇أستمع إلى زئيره من خلف البابِّلا تغعلها

 －ماذا فعلت؟ هل أثرت جنونه؟

- يا ويلتناً يا وليتنا! لقد أثار جنون المستذئبِّسيقتلناً سيقتلنا. بكل صرامةٍ قلت بينما أسد الباب بظهري: - كفى نحيبًا كالنساء وأغلق الباب هذا يا رجل . أحدهم قتل أباهأَو أمه بالتأكياًّفكهه يتدلى لِّ وعيناه متسعتانّاليقول:
- لا فائدة.. لا فائدة، نحن في عداد الموتى. أغلق هذا الباب اللعين. ينتبه لو جودي|ْوأسرع يضع لسانًا معدنيّّا في فوهة أخرى للبابأو يقول: - لقد أغلقنا الباب بإحكامل لكنه لن يتر كنا.. ماذا فعلت؟ أقول بصرامة: - كنت أحاول النجاة يا هذا. يقول بذهولآكالمر أة التي توشك على البكاء: - لماذا لم تتركه يقتلك؟ بصرامةٍ أكثر لا تحمل ذهولًا قلتا قلت - كيف هذا أيها المعتوه؟ افتح الباب اللعين هذا وأتر كك لهُّ وأخبرني ماذا تفعل معه؟ يصمت وما زالت عيناه متسعتين ذاهلتين بغير تصديق، ثم يقول:
- لقد أثرت جنونها والليلة القمر مكتمل أسـيـتتل المزيد والمزيلاً ولن يكتفي




 أنا لا أخافه مطلقًا بل كنت أكره وجو لا اطأَوهذا شيء آخرأِيقول لي: - اخـــرج له ودعه يقتلك قبل فو ات الأوان! لو أخبر ت أهلي بالداخل
 الأطفال ناموا مبكرًا من أجله. ابتعدت عن الباب، وددت لو لكمته بخده المكتظا شاب بدين نسيت



 ونجح|"نظر لي بعدما سد الباب ثانية وقال:

سقط فكي دون إرادةٍ مني لأقول بغضب:
- هل بدل أحدهم رأسك وأنت صغير برأس قرد؟ يأتي صوت من خلفه يقول: - دعه يدخل يا (إيز اك) .
 - لقد أثار غضبه، لن يموت أحدنا تأتي سيدة بدينة| علمت سر بدانـ

 داخل الغرفة بالفعل، ثم قالت:
 الأســرة الأبناء والآباءًا المستذئب لا يكف أبئًا عن أكل أهل أهل القرية.. هل تشعر بالجوع يا ولدي؟.. ادخل سأعد لك الطعام يا ولدي. تتغير ملامحي للهـدوء و الطمأنينة (مؤقتًا) لأقول: - أشكرك كثيرًا .. لكني لن أطيل هنا فــن ...


بعدها أن تغادر في الصباح..

- حسنًا. . أشكرك يا سيدتي كثيرًا الَيت ابنك يحمل نصف ذوقك. تضحك ؤ تطفئ المشعلأثم تضعه بسلة كانت بالجو ارأوتقول: - (إيز اك) طفل بجسد شاب.. فلا تؤاخذه على أفعاله الصبيانية.

أبادلها بابتسامة.. و أقول بتساوؤ:

- أين سأبيت؟

على باب الغرفة الثانية.. صمت. . السيدة تلاحظ الأمر وتقول:
- لقد ذبحنا (ديك رومي شرس) تطايرت الدماء من عنعه وتناثرث..

 للضيوف.

لم أتساءل عن شــقيقه الآخراً فلا يعنيني كثيرًا أمرهأَأتأمل الصالة التي

 التي أتت منه رائحة نفاذة بشــعة، تفقدتها جيدًا لا لا بد أن أعلم مصدر هذه


بصوتٍ عالٍ لتسمعني تلك الأم:

- ما مصدر هذه الرائحة؟! الر ائحة هنا نغاذة.
يأتي صوتها من الخارج:
- لا تو جـــد رائحةّآلقد نظفت الغرفة منذ دقائق .. لا بد أنها رائحة دماء
الديك الرومي هذاً يبدو أنه غير راضٍ عن ذبحه!

الرائحة لا تحتمل آتحمل براز الفئرانعلى مزيج عجيب من المهمالات والقليل من الطعام الفاســــأَل هذا شــمـمته في لحظة واحدةً ولا يو جد لــه أي مصدر حتى الآنأَأجلس على الفراش الــذي لم يكن مريحًا على الإطلاق｜أهتف بصوتٍ عال： －سأنام قليًّا．．وعندما أصحو سآكل بالتأكيد؟ تقول بصوتٍ عالٍ هي الأخرى： －حسنًا، نم يا بني．

أجلــس على الفراش وأســترخي أنظر إلى ســقف الغرفة．．المطلي بالدمــاءا لا ليس كذلكّلا لا بــد أن معركة قد دارت بالغرفـــة ثم امتزجت الدماء بســف الحجرة｜الدماء كانت متجلطة ومنتشــرة بشكلٍ بشع على ســـف الحجرةً ولا يمكن أن تكون الرائحة صادرة منها ربما كانت غرفة الذبح｜الدماء كثيفة وليس بالطبع دماء（الديك الرومي）كما قالت السيدةً سأغمض عينيّ｜وسأنسى كل شيءآكلما أغمضت عينيّ شاهدت（نادين） أماميآتطبع قبلتها على جبهتي｜َوتعربد بشعيرات رأسي｜＇أشتاق لها كثيرًا ．米米米

## رسالـة أرسلتها (نادين) في هذا الـوقت على هاتفي

 الـمحمولٍ يمكنك الـقول بأننا على اتصالٍ روصي ببضعنا البعض.
## لكنها بالطبع لـم تصلني بعد.

غيابك تخطى العشــرة أيام دفعة واحدة، أخبرني، أي عالم هذا بـر ألمون


 وأعلم أن غيابك المتسبب الأول في إزالتهاه هل ضحيت بحياتك من أجل
 كل هذا؟ هل ضحيت من أجلي محجددًا؟ هل أنا جلديرة بك؟ ســـأنظرك
 ويتحداه؟ من الذي يجرؤ على تحدي (حازم شــريف) زوجي وقدري؟






 أرجوك عد سالمًا.

## 

 قلبي تتصاعد وفتحت عينيّ بفزع (طبيعي) فالطر قات تشبه اقتحام الشر طة
 قلت بصوتٍ صارم: - من الطارق هذا؟ أتى خلفه صوت هذا الخرتيت البدين يقول: - الطعام جاهز| هيا ..

 - حسنًّ يا هذا، أنا آتٍ.
 يتحدث إلى أمه بصوتٍ مسموع؟ يبدو أنه غبي حقًّا فمها سمعته جعل بدني يرتعد.

ضربته على وجهــهـ ليخفض صوتهاً ليتني كنـــت هناك اك لأرى ملامح وجههاً كنت بالخلف أضع أذني على الباب لأستمع جيدًا لهمه، قال هو: - أخي بالخارج ولم يفلح في الأمر . تقول هي بطبقة الصوت الخفيض المسموع نفسها: - سنطعمه بالتأكيلاّلن نأكله نحيلًا يا بني! الـي
على من يتحدثون؟

يتحدثون على شيءٍ سيأكل وبعدها سيأكلوه.
أهو الديك الرومي؟

أيها الســاذج بَل أنت بالطبعأَنت (ديك رومي) وسيطعموني من أجل


 يخرج هذا الغبي الآخر؟


 كتابة على سقف الحجرةً كتبت بالدماء.. حقُّا!!! ننتظر القمر ليكتمل حفلناًأنت ضيفنا.

بالفعل ．． كان أخوه هستذئبًا．．

$$
\begin{aligned}
& \text { يحضر لهم الجثث إلى هنا. } \\
& \text { كل شيءٍ منطقي الآن. }
\end{aligned}
$$

ســـأموت على يد كوابيس الطفولة المفزعةًا الوقوع داخل أسرة جميع أفر ادها من المستذئبينآتذكرت الأمر الآن．．

فتحت الباب بهلوءء ونظرت لهمَ، كانوا جالســـين على مائدة مستديرة
في انتظار قدومي．
بكل اهتمام．
وامتنان．
وشغف．

米米米
أجلس جوارهم وأنظر إلى الطعام، أنوي أن أذهب في ســرعة ناحية الباب وأهرباًّتول السيدة：

- (إيزاك) يود الاعتذار .. وأرجو أن تقبل اعتذاره.
 －كالا، أنا لا أود هذا．

لا ينتبه لهآْ فهو يدس الطعام داخل فمه ببلاهة منقطعة النظيرآو كأنه لا

- لا عليك يا سيدتي يّيبدو أنه جائع الآنا يبدو أن الطعام شهي.
 الطعام الموضوع لي أدس الطعام داخل فمي و أقول: - كيف تخرجون في وجود هذا المستذئب؟؟ تبتسم هي أويبدو أن (إيز اك) لا يسمعني أفتقول بود:

الأمر أن غريبًا خرق القانونْوهو أنت.
باندهاش أقول:
- وما هو هذا القانون؟!

لماذا أشــعر أن هذا المكان مألوف بالنســبة لي؟ كمـا تخخيلتها ونسجه






عن الســائرين في المدينةً وها هــو يرى أحدهم يســـيراِ وقد كنت أنت الغريبآولو حاول أن يختبئ داخل أحد البيوت ســيـياجم البيا البيوت نفسها

وهذا من حقه تمامًا.
أرفع حاجبيّ بدهشةٍ وأقول:

- كيف يتم وحش اتفاقًا مع أهل القرية؟ ألا تخافون؟ وكيف لم يأكل أحدكم بتلك الجلسة؟ تضحكك ويضحـــك معها ابنها الغبي (إيــز اك) ويتناثر الطعام من فمه بشكل مقزز، ثم تقول: - لأنــهـ يتحول إلى آدميآو قد كان حينها آدميًّا بشــــــيَّا عاديًّا ويقول أن أسرته بالكامل من المستذئبين|'فلو لم يـخرج هو سيخرج إخوته



 التفاصيل ما زالت ضبابية لا أذكر منها سوى القليل من الرمادّآتنظر نحوي بصرامةٍ قائلة:
- لماذا لا تأكل؟ يجب أن تأكل ! لا أجد إجابة حقًّأ ســؤألها صدمنيأ لماذا لا أشـــعر حتى بالجوع؟؟.

قالت:

- لقد صار حتك بالأمر ونحن أسرة لا تكذبّا وأخبرتك الحقيقة كاملة| لكن لا تقلقآهيا لتأكل . لنكتشف أمرهم سريعًا.
أبعدت الكرسي الصغير الذي أجلس فوقه عن المائدة وقلت:
 تقول بغضب: - عد مكانك" ودس الطعام داخل فمك.

هذا الأسلوب لا يناسـبـ التعامل مع الضيوف أيتها البلهاء السمينة..
قلت ببساطة:

- لست مجبرًا.. سأذهب الآن.

يمسك يدي ابنها (إيز اك) وشعرت بمطارق حديدية طبقت على يديا

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم يقول بصرامة لا تناسب غباءه: } \\
& \text { - اجلس وكل أُوإلا. } \\
& \text { أقول بصرامة: } \\
& \text { - اترك يدي أيها السمين }
\end{aligned}
$$


 التوقيت المرعبأفي الخارج لا يو جد سوى مستذئب ولن يسمح بمرور
أحدهم..
أقول: "اترك يدي يا هذا." ،



أتخيل رؤيتها.
هذا الرجل كان صانيانقًا
كل شيء يِّدو حقيقة مادية وقحة.
قد كان الطارق المستذئب نفسهـ.
وهذه أسرته.

كنت في ضيافة أسرة المستذئئين ذاتها!!

## * * *










ولكنه مصر على أكلي بالخارج نهاية غير سـعيدة لكاتب مشــهور أنهاية كاتب في أرضٍ أخرى لا يعلم عنها شيئًا． سيموت بمخاوف الطفولة．

الموت على يد حكايات الطفولة، داخل مدينة مجهولة．．
الظلام يحيط بي．．
وزمجرة المستذئب تصم الآذان．
وسط الظلام．．．
وداعًا．

米米米

$$
\begin{array}{r}
\text { أستمع هم إلى الزمجرة كلب؟ مرة أخرى... } \\
\text { أمرى }
\end{array}
$$


 يصرخ بوجهي، لماذا لا يأكلني، طالما أن وجهه كبير بهذا الحجّ؟ الحّ أخيريرا أفتح عينيّ لأجدني هناكّ．．．

بالخارج．
خارج المنزل．．منزل（ميكو）اللعين．
（الكلب يصرخ بوجهي دون مبرر）．．
ماذا يريد؟؟..

 Bmw اللعنة ما هذا！

米米米

وو جهه ممزق حتى أني أرى عظام أنفه وبلا فمه، شيء مقززا"| أوعنقه ينفر منها الدماء حتى أغرق المكان الذي ينام فوقه.. الكلب.. ليس كلبًا..

الكلاب ليست بهذا الحجم!
المستكلب..
إنه هو...
إنه الشاب الذي قتل الساحر الأول.. المتحول إلى مستكلب.


 يدي بأسنانه الحادة والكبيرة، وجاء بي إلى هنا، كيف أخرجني من هناك؟ أقول:

- هل جذبت يدي ووضعتني هنا أســنـنانك ستكون علامة مستديمة يا

يز مجر كأنما لا يفهم شيئًا!
يصمت كأنما يقول: "يا لك من غبي!"
ويدخل من فتحة زجاج السيارة الذي كان مهشمًا.

أنظر إلى جثة (ميكو ) وأبحث عن الوحش الكبير الذي كان بالداخل،

المستكلب يحمل حقيبة السيدة العجوز|"كيف نسيت هذا الأمر؟
وبما تفيد حقيبتها أيها الشاب الحيوان؟
سنعيش داخل هذا الكابوس إلى النهاية.
يمسك الحقيبة بفمه وير ميها أرضًا . .
يزمجر مرة أخرى..

وتلك المرة بقسوة كأنما يهلددني. .
أترنح وأمسك الحقيبة التي تحمل عطن العجوز..
ما بها الحقيبة؟
أفتحها وأشــعر بمطارق تهشا صوت دقات قلبي، محتويات الحقيبة أشياء بلا قيمة|"الاه حسنًا، إنه الجهاز المتنقل التي أتت به العجوز إلى هنا.. أمسكه بيدي غير مصدق، والكلب يز مجر . . ولكن تلك المرة بسعادة. . أمسكه بيدي وعلى شفتيّ تعلو ابتسامة مجنونة تحمل علامات النصر والفوز، أقف بمنتصف الطريق.. وأضغط على الزر الأحمر المميز... تفتح لي كالمر آة مشهد آخر في وضح النهار .ل
 ويتجه نحونا بكل شراســةٍ وخلفه أحد الســـائرين على أربعة.. يهرعون

نحونأأســرع بدخول الفتحة أنا والكلب．．أقصد المستكلب، وعبرنا من

 المستكلب الفتحة حتى تحول إلى الشاب！و وقال بهلع： －أغلق الفتحة سيظهر كابوس آخر هنا．
ننظر نحوهم وهم يتقدمون في سرعة وشر اسةًا يحملون ن ويلات
ابتعدت．．
وأغلقت الفتحة．．

米米米

# العودة إلى الوطن.. <br> العودة إلى المنزل.. <br> العودة إلى (نادين) لهو أشبه بالحلم. 

ينظر نحوي بعجبٍ ودهشة، ولعدة ثوانٍ قد نسي مهتنه الأصلية كطبيبٍ نفسيٍٍ محنك وشهيرأكِيف نسي قو اعد المهنة . . (لا تتعجب أبدًا من رواية المريض) اســتمع له فقط إلى أن يفرغ ما في جعبتـــأِّوبعدها قم بإعطائه
 أخبرتك بأنني أريد إزالة القليل من الذكريات الْ وبعد إصراركك على ســـرد


 بنعاسٍ طغى على حديثة:

- هل هذا كل شيء؟ عبرت الفتحةًأوعدت إلى أرضك من جديد!



بصوتٍ عــإلأعاقِبه على نظر تــهـ الأولى لي بالدهشــة والتعجب كأنني بالeعل مجنون:

- أخبر تها أن الأمر لا يسـتـدعي الذهاب إلى الطبيب النفســي لكنها

أصرت! يقول هو في سرعة: - حسنًا، أنا معك إلى النهايةًا وأستمع لك جيدًا . - أنت تنام أيها الطبيب! - لا، فقط أنا مرهقأولكني أصدقاك بالطا بالطبع.
 هناكأكل ما يخص هذه الجزير أليرة أيها الطبيب. يلتقط نفسَا طويلًا ويقون:
 بأهلها المرعبين ولم ينس شــئِّا صنع الكابوس والثـا




 الكثير مــن القراءات التي تتحول إلى أحلام ميبــدو أنكاك تناولت ععارًا ما ما

غريبًا مذهاًلا جعلك تعيش تلك الأجو اءآٔنت كاتب والكاتب يملك خيالًا

 قد حكى لك أحد الكبار حكاياتأعقلك أتقن صنعها ولم يستطع نسيانها عندما بلغت الكبرأبدا عقلك في التعايش معها من جديد على أنها حقائق



 تقبل الجدالآعقلك يحمل أحداثًا غزيرة من كثرة القراءاتأنســجها على طبقٍ من فضة أثناء الغيبوبةأ التي صنعت منك كاتبًا شهيرًا يثق الجميع بقلمهُ ويشَيد به! أخبرتها أنه غبي!
يرتفع حاجباه في ذهولٍ وتتسع عيناه بفنعٍ ويقول:

- من هو؟

لقد جعلت النوم يفر من عينيها حسنًا أقصدك أنت أيها المعتوه..
 كابوس، لا تشغل بالك.

الســاذج يبتـــــم في ســعادة و كأنه شــعر بالنصر لأني لـــم أنعته هوا لســت محجنونًا يا هذاًّا ســيخبرونك بكل شــيءٍأُطباء النفسى، الكثير منهم لا يصلح للمهنة مثل هذا الرجل الذي يوشك على النوم.. - أنا أعلم أنك إنســان مثقف|ّوهذا الكابوس لا أدري إذا كنت جديرًا بإز الته من ذاكرتك أم لا أســتطيع فقط إزالة أحــداث لا كابوس صنعه عقلك بنفسهاً هذا صعبِّأنت بهذا الأمر تتحدى عقلك نفسهاً سينسج لك واحدًا آخر أكثر بشـــاعةّ لا تتحدى عقلك الباطـــن أبدًا ولا لا تحاربها حاول

مصادقته قدر المستطاع و...
أقاطعه متعمدًا تلك المرة وهـــن جديلّالن أدعه يعيش دورًا لا يليق بها هذا الغبي المتذاكي.. - حسنًا معك حق "المعذرة يجب أن أذهبآعندي موعد هام يجب أن
أهرع إليه حالًا.

- لم تخبرني.. ماذا فعلت عندما عدت إلى منزلك؟ أنظر له بسخريةٍ لاذعة لأقول: - ما بك أيها الطبيب؟ أتصدق قصة نســجها عقلي الباطن؟ وتريدني أن أكمـــل لك قصة خيالية! لا يصدقها طفل صغير ! هذا الحديث لا يعقل
يا رجل!

دقيقــة من الصمت المطبقآتتســع عيناه بذهولٍ، حســـبته طفلًا بهذه
 يصلح أن يكون طبيبًا نفســئًّا كما قلت ســابقًا لا يتدار ك الأمر ليبدو حكيمًا ويقول في سرعة: - يمكنك إفادتي أكثر لعلاجك يّ يمكن لتلك النعطة الفاصل الأخير في
علاجك يا أستاذ (حازم).

- أنا لست بمر يض يا هذاً كل ما في الأمر أني أخطأت بقدومي إلى هناً
 التنويم المغناطيسي الّوكنت على خطأل الما

 الذي كان يسـتكين على الكرسـي المجاور لمكتب الطبيب.. الطبيب



 عندما دخلت في موضوع المسـتـكلبين والسائرين على أربعةًآبدت عليه


ينصت علــى أي حالأكان الوغد يجهز لي إجابــــة واضحة ومقنعة وغير مريحة فور انتهائي من الحديــثـ، يدعي الذكاءآّويقول بأن عقلي الباطن
 ما يعنيه في النهاية هو عقلك الباطن الســاخر الـــنـي يود أن يلعب معك نقـططّا الطبيب يجب أن يفرق ما بين الواقـــ و والخيالأوبين المريض حقَّا


 يستمر لمدة تطول اثني عشر يومًا． لم يزعجني المسـتـكلبين ولا حتى المستذئبين ولا（ميكو ）ولا حتى السائرون على أربعة والعجوز البلهاء．
 حق هذا الرجــل الذي أخبرني أن قلبي هو الو حيد المتســبـب في ألمي،
 هل نسيت شيئً؟ آه بالتأكيد．． ماذا فعلت عند عودتي؟
لا بد أن أفرغ كل التفاصيل السوداوية التي مررت بها. التي تصلح بالتأكيد لكتاب الرعب والفانتازياً ونهايتها أيضًا تصلح لفيلم رعب ويجب أن يعيش البطل في النهاية.

لم أنس اللحظة التي وقعت عيناي فيها على (نادين)..
ومشهد جنازتها يمر أمام عينيّ..
ولا أصدق حقًّا..

عودتي إليها من جديد.

$$
\begin{aligned}
& \text { أجلس لأسرد الأحداث بأكملها.. } \\
& \text { لعلي أنشرها يومًا ما.. } \\
& \text { ولا أخفي توتري.. } \\
& \text { إنه مـجرد توتر، أنا لا أخاف كما تعلمون.. }
\end{aligned}
$$

لقد عبرنا..

لعنته بمغادرة الجزيرة، أقول بلهِة:

- ألم تكن من أتباع العجوز؟

يقول بتوتر :





ودارت معر كة بيني وبين الرجلل..

- تقصد (ميكو )؟






 يدك وأخرجتك بعيدًا عن المنزل هِّا هذا كل شيء أنظر إليه لأقول بامتنان:


## 4

- أشــكرك على أي حالّالّقد كنت السبب في نجاتيلّالّنت الروح التي ترفض الخضوع والاستسلام مثلي تمامًا والآناًّماذا نفعل الآن؟ يشير نحو الجهاز الذي تحمله يديآويقول:


 شاشة صغيرةً يمكنك أن تقترب من منطقتك"أَقرب مكان إلى التاهرة.
أنظر إلى الجهاز وبدهشةٍ أقول:
- كلامكك صحيح| تظهر خريطة دقيقة هنا. . أخبرني أين منزلك؟ يبتسم الشاب ويقول: - هذا منزلي! أنا حفيد العجوز ...

 أوامر ها ويعتر ض على أفعالها دائمًا.





# أسفل المبنى الذي كنت أقطن به وأعيش معها داخله.. 

أتمهل قليًاًْ وأنظر إلى هيئتي الرثـــةّ ورائحتي المتصاعدة مثل رائحة الفسـيخ المتعفنأَأســو أ بكثير من رائحة مقلب القمامة المختزل داخله جميع المهملات، قميصــي أصبح يحمل غبار دولـــة بأكملهاً كان قذرًا بالمعنى الحرفيأمن كثرة الأتربة والغبار والمغامرة الطويلة حتى أن يديّ متسختان وأظافري نمت بشكلٍ غير طبيعي| أصعد الدرج بضعفٍ ووهنٍ أحاول أن أسـتقيم وأصعد بهمة لكن لا أقدر أثمة نشوة هنا تـتصاع العودة إلى الديار|ّبعدما كنت فاقدًا الأمل بأن أعود آكابوس وانتهى| أصعد الدرج وأنظر إلى الجهاز الدائري الذي كان المتسبب الأول لعودتي إلى
 من المــوت؟ احتمالات كثيرة أخذت تتصاعد كاللهب؟ّماذا لو أعلنوا في الجر ائد فقداني؟ ولم يتمهلوا فأعلنوا موتي|ّماذا لو؟ ماذا لو؟ هل تشتاق لي (نادين) بالفعل؟ ألم يعذبها الاشتياق؟

هل كانت بانتظاري؟

أم كنت مشل ســحابة أمطرت و جاءت حاملة للمياه ومن ثم انقشعت
 بكل صدق الطفولةًا وحب مر اهق لا ينضج أبدًا؟ وقفت أمام الباب..

في صمت..
ماذا الآن؟ ماذا ستفعل (نادين) لو رأتني؟ هل هل هل هل ..... أشتاق إليهاُوأو أود أن أرتوي منها حتى يمتلئ كوبي . هل أنا إنسان مراهق لا ينضج ألبدًا؟
لقد قال لي أحدهم هناك في الج الجزيرة الملعونة:

 كان يرحب باختفائك وهو أقرب الأقربين، سيجعلك تعرف الكثير عمن كان يدعي حبك، وهو من الأساس يرغب أن تغيب إلى الأبد، وتنتهي.
 ويعصف ذهنه عصفًا، وقبل أن أطرق الباب.
شعروا بوجودي خلفه، لأجد (نادين)..
(ناالاالادين) أمامي مباشرةً، فليكف الشعراءعن إلقاء الخاء الخطب وينتظروا
 ولتستمع إلى دقات قلبي فقط، فكل شيءٍ صامت..

## كهر رليبل2 2

ها هي تطــوي أيامي مع الوحوش والســـحرة والمالاعين والدجالين
وكل شيء.
أنا الآن في أمان..
داخل أحضانها.


米米米

$$
\begin{aligned}
& \text { أر اها و كأني أرى لوحة عذبة جميلة أشـــاهدها لأول مرة، وأســـير في } \\
& \text { حقول الزهور، ألتقط الوردة الحمر اءأوأضعها خلفـ أضها أذنها... } \\
& \text { |احتضنتني.. } \\
& \text { بكل عنف. . } \\
& \text { وبكاء. . } \\
& \text { وشغف.. } \\
& \text { واشتياق.. }
\end{aligned}
$$


لقد عاد كل شـيءٍ إلى نصابِّا وعدت إلى منزلي داخل جفون زوج بعدما كان الأمر بالنسبةٍ لي مستحيلًا ..
 لن أطرق هذا الباب مرة أخرى المهما كان الثمن! ! حدث شيء غريب في الليلة الثالثة من عودتي إلى الديار الـيار .
رأيت أحدهم يقتر ب من منزلي..

لا بد أن هلوسات العقار الني أعطاني إياه الوغد (ميكو) ما زالت تؤثر بير.
 الذي أقطن داخله.
كان هذا في تمام الثانية من صباح اليوم التالي. هل عبر معنا أنا والمستكلب؟ انـبا محتمل ! لم أبال بينما أدخل وأغلق النافذة خلفئ
 فلم أعد أبلي.



حفل توقيع صاخب والحضور مميز كالعادةً يدير الندوة أحد الكتاب

 الجالسين بصوتٍ أقرب للتوسل : - عزيزتــي، أيمكنك تركــي الآن؟ الحفل لم ينته بعـــــ، ومعي كبار
 لا تقلقي.. الأمر مهم إلى تلك الدرجة؟ - بعد انتهاء الحفل سأخبرك بكل شيء. - حسنًا.
 من الشبابٌ مدسكين بروايتي الأخيرة (لن أتر كها وحيدة) بـحبِّلا با بد ألا أخيب ظنهمَّقال الأديب الكبير الذي لا داعي لذكر اسمه:

أشنريف) وروايته (تر كتها وحيدة).

- شريف. . اسمي (حازم شريف)! والرواية اسمها (لن أتر كها وحيدة) يا أستاذنا القدير .
ضحك الجمهور وهو أيضًا اللعنة عليك أيها الرجل ا ألم ألم تأخذذ روايتي وتقرأها لتدير الندوة؟ أنســيت اسمها واســـمي؟! لا بد أن يحفر اسمي

داخل رأسك آٔهو الحقد يا رجل أم أن زمانك لم يعد؟ تتشبث بر جلٍ مشُلي يمتلك الثهرة لظهور رك من جديد على اللـــاحةً لتدير الندوة، ضحاكـ، وددت حينها أن أجز عنقهأَأو أقتلعها بساطور كبير ليغرق بدمائه.. قال:

لكاتبنا (حازم شريف)؟

أقول مبتسمًا:

- لا عليك، ها ها آلأنت فوق الرأس .

أين ذهبت كاتبنا (الكبير )؟! أنسيتها هي الأخرى مشل اسمي؟ أم نجعل

 - لماذا أصبحت رواياتك الأخيرة أكثر سوداوية؟

لو عملت ماذا جرى لي في الحقيقة، لاقشــعر بدنك وهربت فورًا من هنا يا فتى؟ أقول بهدوء:

- الحياة ياصديقي، أكثر ســـوادًا من رواياتيآبل أن الحقيقة في بعض



ترفع إحداهن يدها أأسمـح لها بإلقاء السؤال، فتقول:

- أنا من قر ائك وأشــعر بتغير قلمك تجاه المر أة في الســنين الأخيرةً فهججومك علــى المرأة بدأ يقــل تدريجيًّاً أله علاقـــة بزواجك؟؟ الحالة

العاطفية تؤثر في القلم في بعض الأحيان؟ يقول الكاتب الذي كان إلى جواري:

- مرآة الحب عمياء ها ها ها.

لماذا لا أفتــح فمك وأقتلع لــــانك ٌ وأنظر إليه ومن ثـــم أرميه على الحضور من سخافته وسخافتك؟

أقول بود:

- الحالة العاطفيــة تؤثر أحيانًا ليس من أجـــل زواجي بالطبعِّلكنـني شعرت أن قلمي يقسو على المرأة دون مبررٍ حقيقي يا آنستيأفلكِ رِّ رواية قصتهآ فموضوع قســوتي على المرأة كان ناتجًا عن تجربة حبِّ فاشـي وضعت بعضها داخــل إحدى الرواياتأو تلك هي المـــرة الو حيدة التي أقسو بها على المرأة رُربما قصة حبي الأخيرة وزواجيلجعلني أكثر تعاطفًا مع المر أةًاليس خوفًا من زوجتي بالطبع، كلا ها ها ها هأُروايتي الأخيرة فور أن طرأت على مخيلتي فكرة الرواية ومن ثم شــرعت في كتابتها البعضها من الواقع والبعـض الآخر وهو الأكثر من الخيال البحتآفالمؤلف دون خيالٍ مثله كمصباحٍ لكنه لا يضي الْ لكنه بالنهاية مصباح. قالت الأخرى:
- أرى أنك لو كســرت القاعدة وغيرت نمــط الروايات وكتبت رعبًا على سبيل المثال أربما اكتسبت شريحة أخرى من القراء.
 من الرواياتأَأنا أكتب لتحويل الروايات إلى عملٍ سينمائي، فهذا حلما حلمي منذ الصغرأربما يومًا ما سأخط رواية مرعبة ولكن ليس الآن.
 السؤال! لو علمتم الأمر؟ ولكن ليس الآنّ سـتـعلمونه قريبًا، أنوي كتابة


 لآراء القراء، فمرت ساعتان بالتمام والكمال.
 اجتماعية جدَّاً كالاسيكية ومنطقيةا انبهر بها الجميع. مهِّا ...
أفتح باب الســيارة لتبتلعني داخلهآل لا بد أن أحدث (نادين) وأخبرها بما حدث بحفل التوقيع المبهر|'أمســك هاتفي المحمولألّا ما هذا؟ رسالة ألة من رقم مجهول!
 تسـتطيع تحملهاً ماذا لو أنك لم تغادر قصر الاحتمــالات؟ ماتِ ماذا لو كنت

قابعًا الآن جوار الفتاة وحدكما داخل منزل السائرين على أربعة؟ ماذا لو طرح عقلك كل الاحتمالات الممكنة لعودتك بقتل الوحوش والـو والعودة مرة أخرى إلى الحياة وإلى أرضك وزو جتك

 حدث لإثبات القوةًا قوة قومنا الســـحرة والخدمَّآماذا لو كنت بأكبر خدعة عايشها عقلك بإتقانٍ شديد من صنعنا؟ ماذا لو؟）


米米米

كمر (لهالع 2

ما يخص الجزء الأول (منزل الاحتمالات والأرض الموازية) مقال منقول عن حقيقة العالم الموازي والغموض الذي خلفه!!!!


ظهــرت نظرية جديدة وضعــت علماء الفلك في حيــرة من أمرهم،
 ســبق ما نعرفه عن الانغجار العظيم، وهي النظرية الأقرب للتصديق بين العلماء حول نشـــأة الكون وتقول النظرية الجلديدة بوجود كولٍ موازٍ غير منظور بالنســبة لنا، والفكرة التي ما زالت قيد التطوير والاستكمال، ربما وضعت تفســيرًا لما يمكن أن يكون قد حدث قبل الانفجار العظيم الذي جاء بالكون إلى الوجود الذي نعرفه قبل ما يقرب من خمســـة عشر مليار

سنة، حسب تخمين العلماء وقد تم عرض الخطوط العريضة لأفكار هذه النظرية فـي كل من جامعة كمبريج البريطانية ومعهد علوم التلســـكوب الفضائي في الو لايات المتحدة، إن الفكرة تقوم على نموذج خاص يمكن أن يوضح تفاصيل مهمـــة حول طبيعة الكون الذي نحـــن فيه وظواهرهـ، الظاهر منها والمـخفي، ويمكن لهـــذا النموذج أن يعطي فكرة لا بأس بها للعلماء حول تفسير ظاهرة، لماذا يستمر الكون في التمدد والاتساع على
 بالنســبة لغير المروجين لها عســيرة أو صعبة على الفهم أو الاستيعاب، فهنــاك من يدعم النظريــة التواتريــة، والقائلة بأن بناء هـــذا الكون قائم على سلســلة من الأوتار البالغة الصغر التـي تتر اكم على بعضهـا البعض
 العديد من المختصين في نظريات نشـــوء الكون خلال الســنوات القليلة الماضية، والســبـ يعود بدر جةٍ كبيرة إلى كونهــــا لم توضع على محـك علمي حقيقي حتى الآن، أما الأفــكار الجديدة حول أصل الكون، فتقوم على امتداد أو توســيع لنظرية إم، وهي نظرية لا تقف عند حدود الانفجار
 تصل درجـــة الحرارة فيها إلى عشـــرة مليارات درجة مئويــة، والبراهين على هذه النظرية قوية ومقنعة ولا تشــوبها شـــائبة أو يثار حولها جدل أو

تناقــض أو تقاطع علمي كبير لكن النظريـــة إم، تعني وتتفحص ما حدث قبل الانفجـــار الكبير، وتفيد بأن للكون 1 ال بعدًا، منها ســـتة أبعاد مطوية ضمن تكوينات ميكروســكوبية ليست ذات شـــأن يستحق الذكر، وتقدم هذه الأفكار الجديدة عرضًا الباب واسعًا أمام نظرية الكون الموازي المتجسد في الفضاء بأبعاد أعلى من كوننــا الحالي، أما فاعلية كوننا المعروف، فهي موجودة أو محصورة في خمسة أبعاد فقط، وحسب النظرية فإن الكون كان مكونًا قبل الانفـجار
 هــو كوننا المعروف، والثاني هو الكون المـــوازي الخخفي، وهذه الأفكار
 على العلاقة بين الفضاء الكوني الرحب والعالم الميكروسكوبي، عمومًا مثل هذه الأفكار لن تجـــد ضالتها من الإدراك والبرهان إلا بعد فهم دقيق للمعنى العلمي للفضاء والمســـاحة والوقت والزمن، وهما مكونا العالم المادي كما نعرفه، إذا فإن الكون يســير فــي دائرة ليس لها بداية أو نهاية، حالة انبلاج أو انشـططار أو انفجار عظيم، ينكمــش ويتمدد، يحر كه نوع من الطاقة الســوداء الداكنة الغامضة المجهولة، هذا ما تنص عليه النظرية الجديدة، وتقــوم نظرية بول شــتـنـهارت ونيل توروك، علـــى أن الكون يسـير في دائرة ليس لها بداية أو نهاية، حالة انبلاج أو انشــطار أو انفجار

عظيم، ينكمش ويتمدد، يحر كه نوع من الطاقة السوداء "الداكنة الغامضة المجهولة" حتى الآن على الأقل، وقد نشـــر هذان العالمان متتطفات من نظريتهما الجديدة في مجلة ساينس العلمية، يشار إلى أن النظرية السائدة حاليَّا حول نشــــأة الكون، هي المسماة بـ (الانفجار ) أو (الانبلاج العظيم) (بيغ بانغ) وهو انفجار هائل الضخامة حدث قبل نحو ؟ ا مليار عام، تلته
 ذلك فترة تمدد مستقرة وبطيئة، ويقول العلماء أن هذا النموذج الافتر اضي لنشأة الكون يمكن أن يفسر مجموعة من المواصفات الكونية التي تحيط بالكون في حالته الحاضرة، ومن هذه، تفســير لماذا تتشــابه كل الأشياء كيفمــا نظر إليها! أو لماذا يبدو الكون مســطحًا؟ تأسيسًــا على الفرضية الرياضية القائلة بأن الخطوط المتوازيــة لا يمكن أن تلتقي مهما طال بها

 الانفجار الكبير، ولا يفسر طبيعة أو ماهية النهاية المنطقية للكون، و كانت المشــاكل العلمية قد بدأت تظهر على هذا النمــوذج أو نظرية الانفجار العظيم عام 19919، عندما أظهرت الدراسات أن النجوم البعيدة المنفجرة تفيد باســتمرار توسع الكون على نحو متســـــارع، أما المفاجأة الأكبر فقد


انتهى أخيرًا إلى الانكمماش والانقباض ليصبح كتلة واحدة متراصة خر افية الحجم، وقد تم بالفعل التثبت من استنتاج أن الكون يتمدد بسر عات أكبر مما كان متصورًا في اللـــابق، وهذا ما دفع العلماء إلى العودة إلى الفكرة الأينثــتاينية القديمة القائلة بأن نوعًا من أنواع الطاقة السا الـــــوداء أو القا القاتمة الطاردة للجاذبية تعمل حاليًّا في هذا الكون، وهي التي تدفع بكل شـئٍ نحو التمدد والابتعاد والافتراق عن بعضه البعض والنظرة الجديدة لهذين العالميــن تضع وجود هذه الطاقة المـجهولة في مر كز تفســير الأشــــياء، ويطلقان عليها اســـم "الحقل المتدرج غير الموجـــه" ويعتقدان أنها هي التي تقود دورة تضم بين جنباتها ظاهـــرة (البيغ بانغ) وتضم أيضًا فترة لا لا متناهية في الطول هي التي تجعل الكون ناعمًا وفارغًا ومســطـطِا، العالم بول شتينهارت، ذكر أن الحقل المتدرج يغير من صفاته مع مرور الوقت،

 وتدفعه نحو الحقبة التالية من التمدد العظيم، وأن الصورة كما هي معروفة تتمثل في أن النظرية التقليدية تقول بأن الانفجار العظيم هو البداية الفعلية للكون ببعديه الزماني والمكاني، وقبل ذلك كان الفراغ المطلق، وقد ظهر وتوســع من هذا الفراغ، كل من الفضاء، والوقت، والمادة، والإثـــعاع، والطاقــة، أما النظرية الجديدة فتقول بــــأن الانفجار العظيم ليس هو بداية

الوقت، بل هو حلقة من سلسلة لا نهاية لها من الدورات مر خلاللها الكون بالعديد من التترات التي تعرض فيها للسخونة، ثم التبريد، ثم الانقباض، ثم العــودة من جديد إلى التمدد، وينقض العالم بول شــتينهارت، نظرية الانفجـــار العظيم بقولة: الانفجار العظيم ليس هــو بداية الوقت، بل هو حلقة من سلســلة لا نهاية لها من الدورات، مر خلالها الكون بالعديد من الفترات التي تعرض فيها للســخونة، ثم التبريد، ثم الانقباض، ثم العودة من جديد إلى التمدد.

## كيف بدأت النظرية؟



 أيضًا من آخرين.
خلال هذه الأكوان المتوازيــة| حروبنا لها نهايات مختلفة عما نعرف، الأنواع المنقرضة فــي كوننا تطور أخرى ربما نحن البشر أصبحنا في عداد المنقرضين. هذا التفكير يذهل العقل وإلى الآن لا يزال يمكن فهمه، الأفكار العامة عن الأكوان أو الأبعاد المتوازية التي تشـــبهنا ظهـــرت في أعـي أعمال الخيال العلمي، لكن لماذا يقوم فيزيائي شـــاب ذو مستقبل بالمخاطرة بمستقبله المهني عن طريق تقديم نظرية عن الأكوان المتوازية؟

 منضبط؟ إن المســتوى الكمي هـــو أصغر ما اكتثـــف العلم حتى الآن،
 المفهوم لأول مرة على المجتمع العلمي، دراسات بلانك لالإشعاع دفعت نحو بعض الاكتشــافات التي تتعارض مع قوانين الفيزياء التقليدية، هذه

الاكتشــافات اقتر حت وجود قوانين مختلفة في هــذا الكوناّتعمل على المســتويات العميقة غير تلك القوانين التي نعرفهــا، في المدى القصيرا الفيزيائيون الذين قاموا بدراسة مستوى الكم لاحظوا أشياء غريبة عن هذا العالم؛ أولاً: الجزيئات الموجودة في هذا المين المستوى تأخذ أشكالاً مختلفة بشكلٍ اعتباطي، على ســبيل المثالً العلماء لاحظوا أن الفوتونات (رزم صغيرة من الضوء) تتصرف كجســيمات وأمــواج! حتى الفوتون المفرد يقوم بهذا التناوب في الحالة، تخيل أنك ظاهر وتتصرف كإنـي
 غاز! عُرف بمبــدأ عدم التحديد لهايزنبرج Heisenberg Uncertainty . الفيزيائي ورنر هايزنبرج، اقتــرح أنه بمـجرد ملاحظة المادة

 الفكرة تم دعمها بتفســير كوبنهاجن لميكانيكا الكم، هذا التفسير طرحه

 في الوقت نفســه، إجمالي مجموع الحالات للشيء الكمي يسمى بدالة الموجة wave function. وحالة الشــيء الموجــود في كل حالاته الممكنة في الوقت نفسهاً تسمى بالوضع الفائق وحـ superposition.

طبقًا لبورآحينما نقوم بملاحظة شــيءٍ كمي فنـحن نؤثر في ســـلو كهـ، الملاحظة تقوم بكســر حالة الوضع الفائق للشــيء وتجبره على اختيار حالة واحدة من دالة الموجة الخاصة به، تفســر هذه النظرية لماذا يحصل الثيزيائيون على قياسات متضاربة من الشيء الكمي نفسه، فالشيء الثيا يختار حالات مختلفة أثناء عمليات القياس المتتالية. تم قبول تفســير بور على نطاق واســـع وا واحتفظ بقبول غالبية مجتمع علمــاء الكمم، ولكن بعد حين أَخذت نظر نظر يــة العوالم المتعددة لإيفريت، بعض الاهتمام الجدي، وفي الجزء التالي ســنقرأ معًا كيف تعمل نظرية

العوالم المتعددة! معلومات عن البوابات الزمنية.
البوابات النجمية، أو الســتارغييت، أو أبواب الســماء.. وما ذكر عن هذه البوابات من دورٍ كبير في اختصار ملايين الأميال من المســـا





 وجود أكوان متوازية..

إن الســقوط في بُعد مختلف فكرة قديمة حاول من خلالها الفلاسفة - ثم علماء الفيزياء - تفســير حوادث الاختفـــاء الغامضة... ولفهم هذه الفكرة (بطريقة مبسـطة) أشــير إلى أن حياتنا العادية تحكمها ثلاثة أبعاد

 عن عالمنا المادي المألوف، فأبصارنا وأسماعنا مثّاً تستطيع نقط إدرا
 أو سماع أصواتهم لاختلاف الأبعاد وقصور الحواس كالنظر عن رؤيتهم أو حاسة السمع لسماعهم (في حين قد تراهم وتسمعهم مخلو إمات أخرى أخرى غيرنا كما جاء في الحديث عن نهيق الحمار وصياح الديك)! ! ولكن هذا

 واليوم يؤمن كثير من العلماء بإمكانية حدوث فجوة (أو انفتاح بوابة) بين عالمين مختلفين؛ ويرى بعضهم أن ظهور الجان والأشباح - وإمكانية رؤيتهم في ظروفٍ معينة - يحدث بفضل دخولهم إلى عالمنا المادي من خلال فجوة مكانيــة أو زمانية.. وفجوة كهذه قد توجد بشـــكـلٍ دائم في مكانٍ معين (مثل المواقع المســكونة والمهججورة) أو تتشـــكل مؤ قتًا في
 موقــِ معين من مواقع النقاط الدواميــة المعروفة على الأرض، وهذا قد

يفسـر - ليس فقط اختغاء الأشياء المادية إلى الأبد - اختفاء المخلوقات والبشر بلا أثر .. وهناك أكثر من حادثة موثقة على هذا... أمــا في مجال الفلــكَ، فأصبح الجميع على قناعة بوجود (مســارب فضائيـــة دودية) يؤدي الدخول فيها إلى ظهورنا في أماكن مختلفة تمامًا.. وهذه المسارب عبارة عن ثقوب كونية تختل فيها موازين المكان والزمان
 باستعمال هذه المسارب للسفر إلى أي مكانٍ في الكون بطرفة عين (بدل قطع بلايين السنين الضوئية بالطريقة التقليدية)!! والعجيب هو أيقونــة البوابة النجمية عند المتنورين والتي ســتنتاول شــر حها لاحقًا وبالأفلام ... و كيف أن مبنى البنتاجون نفسه مصمم عليها و كذلك محافل المتنورين في العالم وغيرها من المر اكز الأساسية ومر اكز الطاقة المنتشرة على كو كب الأرض العجيــب أكثر هو وجود نصــوص هيروغليفية قديمـــة تتحدث عن مسارب فضائية مشابهة تدعى (بوابات النجوم) وتشير هذه النصوص إلى أن الحكيم امحتوب، بنى على الأرض بوابة مماثلة اســتعملها للسفر إلى الكواكب البعيدة والعودة منها بعد وقت قصير الآن عندما نتحدث عما يســمى بــ (بوابات النجوم) فما الحقيقة التي

نتحدث عنها؟

بوابات النجوم... هي بوابات تفتح أبعادًا مكانية أو زمانية أو روحانية... بمعنى تلاقي أجناس أخرى ليســت في أبعادنا الثلاثية المدر كة بحواسنا وزمننــا الثابت... قد توجد هذه البوابات فــــي الفضاء ويمكن من خلالها
 نسيج المكان أو الزمان والمكان كما سنشر حها لاحقًا... وبصورةٍ عامة، ذلك يشمل المرور من ثقبٍ أسود إلى ثقبِ أبيض في المخرج أمــر يتطلب طاقة عالية.. وتوصل لها بـــل ورصدتها الحضـارات القديمة وســـجل ذلك في حضارات الفراعنة وحضارة سومر.. كما أعلنت ناسا مؤخرًا عن النجاح في التوصل لميكنة أسرع من سرعة الضوء الصو مما يتيح لها لها

 الأرض تدعى (نقاط دوّامية) أو Vortex Points وذلك بســبـب الكم الهائل من الطاقة المحفوظة المتمر كزة بتلك النقطة.. وتوجد هذه النقاط أساسًا في تقاطع ما يسمى خطوط الرعي، وتلك النقاط الدوامية، منها ما هو أساسي ومنها ما هو فرعي... والذي حدث هو هو أن النخبة قامت ببناء عدة صروح على تلك النقاط. . وبما أن النخبة الثيطانية تؤمن بأن (Lucifer)

 الشيطانية الجالبة للطاقة الســلبية... كما يمكن فتح بوابات نجمية بطرقٍ

أخرى... بعضها (خير ) و كان معلوم لدى علماء المســـلمين ومنها ما هو عن طريق ما سمي بــ (الرياضات الروحانير اونية) من القرآن الكريمـ... ومنها ما هو (شر ) عن طريق طقوس سحرية شيطانية عامة، ينخدع بها الكثيرون وتكون مدخلًا لأخطار كبــرى ... كما يمكن حدوث بـر بوابـات (و وتية) عن وقوع كارثةٍ ما... مثل التفجير ات النووية ومثل حوادث الـو التتل البشعة التي
 شياطين.. ومن هذا نخلص بصورةٍ مبسطة. . أن نوع الطاقة والهـلـ منـ منها هو ما يحدد عواقب فتح هذه البوابات على الأرض.... ولكن فــي النهاية، فإن طي الزمان والمكا

 وأشهر القصص المعروفة لنا كمسلمين، الإسراء والمعراج لنبينا الأكر النرم، وكيف طوى الله له الزمان والمكان بجسده البشري ليسافر ويطوي الله له


 وكيف انتقلوا بأجســـادهم من مكانٍ إلى آخر أو كيف شـــــوهدوا في عدة أماكن في لحظات وأوقات مشابهة كرامة لهم لسموهم الروحي والديني؟ الأكوان المتوازية!!

الأغلبية منا قرأ أو سمع من حكايات تتحدث عن عوالم أخرى رائعة، وتكون مذهلة بالنسبة لنا جدًّا تجاه هذه الحكايات، لكن نكتشف بالنهاية أنها مجرد حكاية كتبها شـــخص من نســــج خياله الواسع، كتبها من أجل
 الأرض؟؟!" هـــل نحن وحدنا في هذا الكون؟ ســؤال لا يســتطيع أحد الإجابة عنه. . هل توجد حياة أخرى خارج كو كب الأرض حقًّا؟ ســــؤال

 من الكون فارغة، لا توجد بها حيــاة في مكانٍ ما أو كو كبِ ما "هل نحن وحدنــا في هذا الكون؟" أمر في قمــة الغرابة! ! البحث عن حقيقة وجود حياة خارج كو كب الأرض أمر صعب للغاية ولا يمكن لأي عقل بشـــريٍّ البحث عن هذه الحقيقة بسهولة، لذلك تنفق عليه الدول الأخرى وو كالة ناسا، الكثير من الأموال لاكتشاف هذه الحقيقة الخفية! في عام (؟ 90 ام م) بالتحديد في جامعة برنســيتون مرشح للدكتور اه اسمه (هيو ايفيرت) أتى بنظريـــة وفكرة جذرية بأن خـــارج الكون يوجد أكوان تشـــــابه كوننا لكـن
 أكوان أخرى لانهائية، وبكل كونٍ كو كــب أرض تمامًا مثل الذي بكونـا وبكل كو كب أرض يوجد شــخص مشــابه لك تمامًا، ملامحكك نفسها،

لكن بأحداث مختلفة تمامًا وأشياء مختلفة و كل شيءٍ يشابه الذي بكوننا لكن باختلافاتٍ عديدة!
معنــى النظرية بأنه "يوجد مني ومنك أنـــت عزيزي القارئتوأم بعددٍ

 عديــدة ونتائج مختلفة وأحداث يومية مختلفة و كل شـــيءٍ مختلف! منـ حوالي £ 1 مليار ســنة وقت حدوث الانفجار الكبير، تسـبب في إنشاء
 الجسيمات الصغيرة تتشكل في القطع الكبيرة من المادة التي نعر فها اليوم مثل المجرات والنجوم والكواكب! التفكير في العوالم الموازية وإمكانية وجود توأم آخر يشـــهـك تمامًا، يعيش حياة مختلفـــة عن حياتك، يذهل
 يكون صعب التصديق وقد يبدو ساذجًا لكن يتضمن أدلة قر آنية ونظريات
 ثروة كبيرة في العالم، وفي الواقع أنت شــــــي حياتك عادية ومتوسطة

 ولديك رتبة عاليــة، وفي عالم موازٍ آَخر أنت ميــت مـت منذ زمرٍ


طويل لكن في العالم الموازي حيًّا يعيش حياته لأن قدره مختلف عن قدر الذي بكوننا، لذلك يعيش وربما شخص تعرفه الآن توفي منذ زمن طويل
 يمت إلى الآن! في الكون الموازي ربما البشرية انقرضت وفي كوٍٍ مواٍٍ آخر، البشرية تطورت ووصلت إلى علم متقدم جدًّا وأيضًا تاريخ الأرض

 تســمى (الأرض المجوفة) بعد ما حدث للقائد الأمريكي (ريتشاد بيرد)
 بالبحث، اكتثــف وجود ثقب كبير جدًّا فــي الأرض ودخل إليا إليه بطائرة، وعندما دخل للحظات، وجد نفســه يطير فوق ارتفاع فوق مدن وغابات وأثــكال مختلفة! قال (ريتشـــاد بيرد) بأنه عندما دخل إلى الثقب، اعتقد

 شمس العالم الموازي الآخر وليست الجاذبية! أمر غريب جدَّا!!! الارض
"侵
 - دليل قرآني يؤ كد وجود أرضٍ غير الأرض الذي نعيش عليها!

الآيــة تدل على وجود ســبع أراضٍ ودعونا نتســاءل؛ أين هي اللـــبع أراضٍ؟ والجواب الأرجح الــذي الأغلبية يتفتون عليه هو نظرية (الأرض المجوفة) ونحن على أحد الأراضي السبع وبداخل الأرض أرض أخرى ما حدث نفسه مع القائد الأمريكي (ريتشـــاد بيرد) الأمر بدأ يزداد غموضًا .. عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: "الله الذي خلق ســبع سماوات ومن الأرض مثلهن" قال: ""سبع أراضين، كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبر اهيم وعيسى كعيسى " وأيضًا ابن عباس يحترمه رسول الله، وقد دعا له أيضًا بأن يصبح مفسر قرآن، وهو من أحد المفسرين العظماء بذلك الزمن! قمت بمراجعة بعض الأمور واكتشفت أمرًا في غاية الغرابة، نعلم جميعًا بأن الحكومة النازيــة في فترة الحرب العالمية الثانية، أول مــن توصل إلى الصواريــخ الموجهة والتكنولوجيـــا النووية، وعلوم
 ســكان جوف الأرض، أليس هذا الأمر غريبً؟! قصة تعود أحداثها إلى عام ( 190 ) حيث ظهر رجل غريب يحمل جواز سفر يتبع لدولة غير موجودة في عالمنا واسمها (Taured) والمثير أن هذا الرجل تنقل في جواز سغره
 أحد الضباط للتحقيق في هويته لكن اختفى وليس له أثر حتى الآن..
 (هنــري الثامن) الكائن جنــوب عاصمة بريطانيا لندن، وســرعان ما بدأ الحــرس بفحص المنــزل لكن لم يجدوا أثـــرًا لأحد وعندما شـــاهدوا

 بدون سبب، والسبب الرئيسي يعود إلى العالم الموازي لأن توأمك الـك الذي بالعالم الموازي يكره هذا الشخص لأســبابٍ أنت لا تعلم بها ونا ولا يتتبله تمامًا، وفي كوننا تشعر أنك لا تتقبله بدون أي أسباب! وأحيانًا تشعر أنك تعرف شخصًا دخل حياتك منذ زمنٍ قريب و كأنك تعر فه مسبقًا منذ زمنٍ
 مسبقًا قبلك بزمن طويل وتحدث ترددات عقلية، تشعر أنك تعرفه مسبقًا
 هذا المكان مسبقًا وأتيت إليه من قبل لكن لا تتذكر متى كان، وفي الواقع
 بينكم ترددات عقلية تجعلك تشعر أنك كنت هنا من قبل، ولكن في الواقع توأمك كان هنا وأنت بالكون هذا، لم تأتِ إليه مسـبـقًا! أحيانًا تشعر أنك حزين للغاية أو سعيد جدَّا بدون أي أسبابٍ، وذلك يعود إلى توأمك الذي بالعالم الموازي، فهو سعيد أو حزين، وفجأة تشعر بذلك معه وذلك يعود

 تشعر بالوحدة وذلك يعود إلى توأمك الذي بالعالم الم المواني ولمازي بالوحدة هو الآخر، ومع ذلك تشــعر أنت بذلـــك! فيلم: Gateaway
 حادث سيارة للعثور عليه مرة أخرى مع عواقب وخيمة على عائلتها، فيلم


## الكاتب

محمود إمام؛ كاتب روائي من مواليد القاهرة، سبق له النشر في معظم


 أعماله الروائية، وتم عرض مســــرحية (الجلسة التاسعة) وهي من نوعية


 له عملان، وهما رواية (العودة) بمعرض القاهرة الدو الدولي للكتاب؛ و التي

 لرواية (في ضيافة آكلي اللحم) و(كفر الهلعب)

## أعمال الكاتب:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- المنكود. } \\
& \text { ب- السرب. } \\
& \text { r- الجلسة التاسعة (تحولت لعمل فني مسرحي). } \\
& \text { ع- حنين زائف (تحولت لنص مسرحي). } \\
& \text { 0- العودة. } \\
& \text { 7- كفر الهلع. } \\
& \text { - - زوار القصر. } \\
& \text { ^- في ضيافة آكلي اللحم. } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

## ولـمتابعة الكاتب

https: / / www.facebook.com/mahmoud.emam. 35
https://www.instagram.com/mahmoud.emam. 35

## إهداء خاص جدّا لـجروب وأسرة Paranormal Egypt

لأول مرة أشوف ناس شبهي تؤمن بالماورائيات والروحانيات
والماسونية بمنتهي المصداقية وبتتناقش بمنتهى الجدية تأحياتي ليكم
جميعًا.
rer reه

الجزء الأول: منز الاحتمالات.

Y- منزل الاحتمالات ومنطقة المستكلبين.
r- منزل الاحتمالات وعودة أعدائي القدامى.
६- كالِ لن أقول وادعًا.

الجزء الثاني:
1- منزل السائرين على أربعة.
r- جزيرة الهلع والهروب المستحيل.
r- نادي القتلة الوقورين.
ع- مستنتع الرعب الأسود.
0- الخخاتمة العودة إلى الوطن.
$50$


