## VVA

## مجموعة عكا VV

 توفيق فياض منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية الطبعة الثالثة
جميع الحقوق محفوظة
" تد تظنون ســادي أنفي أروي لكم الآن قصة من عالم الحيسـسـال، أر الكتب، ولكن لاسففى الشديد بل وأسفنا جيعاً أن أحداث هذه القصة تلد

وقعت بالفعل وهؤلاء مم أبطالها :


هكذا الفتتح المدعي العســكري العام للجيش الاســـــرائيلي ( العقيد ديفيد يسرائيلي مرافمته امام الغكمة العسكرية في اللد .
"معاريف" \&/r_/re

بســـــ الله الرحمن الرحيــــم
slaــ

الى
أرواح من رشلوا عنا من أبطال هذه الرواية
الشهداء
قَاسم أبو خضرة .. محع غريفلت .. عصر السيلاوي ..
والى

كل أولثك ماز الوا يحملون العشاعل بيننا على دربنا الطويل من أجل الحرية .
فوزي نمر .. عبد حزبوز .. رامز ظليفة .. فتح الش الهعا . .
يوسف أبو الخير .. محمود أبو الصغير ..
والى
أرواح رفاقهم الشههاء من مجموعة مجد الكروم
أحعد بشر .. راجح بشر .. ععر منصور
والى جميع الأبطل من أهلا في فلسطين المحتلة .. الأين سطروا بـماتهم
وأرواحهم أروع ملاحم النضلل .. من أجل الحرية ومن أجل ان تبقى فلسطين
و الى الابد .

أهدي لهم هذه الطبعة من روايتي مجموعة عكا vVA
وفاء لهم .. ولكي لا ننسى

توفيت فياض

إلى الانين سطروا بتضحياتهم .. لحظة الإتحام الثوري .. من فوق أسوار عكا .. التاريخو الحضار ة

وإلى كل أم وأب فلسطيني

نفسي آثار نكبة فلسطين عام 1 \& 9 1 ـ ـومن هذا السؤ ال كاتت تنتصب أمام عينـ اسئلة اخرى .. مـاذا على الشعب الفلسطيني ان يفعل من أجل نفسه، ومتى يكف عــن
 في انتصار الاول العربية على إسر ائيل ورجو عه إلى وطنه، إلى استسلاهـه لحيـــــاة
 الأي أصبح أمه و أباه، و الضرب في أُقطار العالم العربي اللشتى حيث الذهب الأســـود
 واذا هـاكان العرب في اسر ائيل لايز الون جز ءا من هذا الشعب، فاذا كاتو اجز عا منهه،
 وإباؤه من الهرب من أرضه كباقي الهاربين من شعبه، ولأن حبه لهذه الأزض الطيبة
 الهالثة التي غيرت كثير ا من معالمها القديمة التى ادت بعرب فلسطين إلى تلك النكبـة
 الشعوب العربية في التخلص من نير الاســــتعـار والرجعيــة، واحـــلام الشــــعب اللفلسطيني بشكل خاص في تحرير ارضه والرجوع إلى وطنه . بُم لماذا ؟؟ .. ولملاذا ؟؟، حنى انتهى في النهاية إلى رفض الامر الو اقعو الكفر بنسيان العرب في اسر انيل،


 والنهوض بهذه المسؤولية ايا كان، واينما كان . ومادام الأمر كذلك فثمة مســؤولية ملتاة على عاتْي اذن بشكل شخصي، و علي ان أعمل بوحيها، ولكن كيـف ؟ و وهـل


 والاستكانة للاهر الواقع، اللى حد التلاشي بها الوا الواقع وفقدان الهوية .













 خلا اسبوعه، ونستعرض ذلك الرياءو الذداع والأو هام التّي تتَتات عليها الشعوب

 كرميه او للتُعيض عن عجزه في تُحرير ارضه المتتصبة .














لابد وأن يكون هناك العديد من أبطال الثؤرة الجز انرية من تطو عو امــع الفانيسيسن الفلسطينيين لاشعلا نار الثقرة الفلسطينية .


 وتشثكيل مجموعة تعمل من الداذل كي استغل كل مالاينا







 تكن لتَتنغي لرداءة تنفيذهاو علم جدو اها، رغم اتني كنت ادرسها


 أطلةت

القى القبض على محمود حجاز ي، وترددت على الاساع كلمـــة " فتــــع" ،








 اعامامه، وخلصت إلى فكرة العمل على اختطافه .
 اختطافه اذا ما توصلت إلى معرفةَ مكان سجنه، او في طريقه إلى المحكمة . اطلعـت

 ورحنا وفكر بكل مـا سنفعله اذا مـانجحنا في ذلك وكيف، وكان رأى الأكثريةِ ان نخطفه ونخفيه فيَ بيت احدنا في عكا القديمة او في الجبال، بحيث نتنسق معه العمل وليكـون


 كر هاتن لاطلق سر احه وتد وقع الاختيار يومـها على موشيهـ ديان وكـــــــان وزيـــرا
 كان أبا حوشي رئيس بلدية حيفاو عددا من ضباط المدرسة البحرية في عكا . و هكا



 الستمراز تدفق البترول، بعد أن قطعته سوريا، ممـــا أثــــار الحكومــــة البريطانيـــة و الحكومة الامريكية، فهبت اسر ائيل لتعلن مثل ذلك التّهيد الخطير على لسان رنيس

 اعتدت اسر ائيل على سوريا، تأزّ مت الاحداث إلى الحد الذي اسفر عن حرب الخامس
. من حزيران

 فلسطين، ومرة اخرى اشرق الامل في نفوسنا بـع ان كان قد مـات تـماما، ولم نـع نفكر
 مع اسر ائيل، أو لايها ایى مخطط فعلي للقضاء عليها او حتى محاربتها، وخاصة بعـــ
 الحماس الأي كان يجتاح الامة العربيةَ ينتقل الينا .
 كنا نلتقي جميعالتتبع الاخبار ، ومن مقهى الكراكون في النهار إلى بيتنا في الليــــــــلـ، وكنت اختلف مع مـظم اصدقائي المتحسين بعد أن اصبحت الامور جدية، و أخرجت
 تسير عليه الامور في الاول العربية وفي طليعتهامصر ، وكنت استاء الاء من تلك الضجة


 اللاي تسير علِه الامور في الجمههرية العربية المتحدة، وادخال القو ات العربية إلـى

سيناء، الا انني كنت و اثقا ان النصر لابد و أن يكون إلى جاتب الاول العربية .




 ذهبت إلى عبد حزيوز وفتح الهُ ور امز خليفة وكاتوا التزم اصدقاني و اطلعتَهم
 آخرين بحيث اصبحنا بُلات خلايـا ونسنطيع تَغطية المدينة من جميع أطر افها . كــــان لاي برميلامن الديناميت سرقتَ من سيار رَ أحد ضباط الجيش من هو اةِ اةصيد الســـك في نهاريا . وجمعت كل ما استطيع الحصول عليه من ديناميت عند الصدقـــتي مـــن صاندي الاسعـك وعملل المحاجر ، وشر عنا بتحضير عبوات صنير ةَ كالتّي نستعطلها
 لمسدسي، كي يكون لاي اكبر قسطمسكن منها .
 جميعها بنفسي في اليوم السادس للحرب مع الصابع الديناميت في أعماق البحر .









ابكي . . نعم ابكي !! .
وكاتت هذه هى المر ة الاولى التّى ارى فيهادموعي و احسها .

صامتة تنتحب بصمت . ومـا كادو ا يحسون بوجودي في في البيت حتى صصتو ا جمبعا .









 المثلث، حيثودعت صديقي الأي اوصلني بسيارته، وتسللت إلى قريــة " زيتــــا " ،
 شي こここごこ E，


 نَيَّر ．

 و

 3












 كل مرة على رغبتى لععم جدوى فعى، فأبدا بالتنتل بنظرى على شـــــرفلت منـــرل العذيثة المتزهنة .




 رحتاصة واحدة تططلق .. فيا للعار ! رحت اتعرض في مخيلتي لهب فَابل المولوتوتون










 يستنيق إلى الابد، وليس من شرقي النهر ، بل من غربيه . وليس من ابو اق الـاعاين














 بطبيعة العاو وارضه.



















 وان يتعهـ شخصيا امدادي بكل ما احتاجه من سلاحو ودون تأخير . وكان مـا افضيـت
 بعينيه الثثاقبتين طويلادون ان يحير جو ابا، تُم ضغط على يدي و هو يو يقسم بان سيكون
 القِيدادَ في عمان بعد ان يحاول هو بنفسه الانصل به به عدت إلى عكا و انـا اشعر وكأنـي اولد من جديد . عشرون عامـا و انـا اعيشَ من
















 إلى كفانته ومستوى مسونوليته








 ابومصطفي "،فوصلت قبن اللو عد المحدد واتجهت نحو المكـــان المنفــق عغبي،

 في الامتحان .




مشبو هةَ منه او من غير ه، ورغم ذلك قَرت ان لا اذهب للقائه، فتركته ينتظـو فــــــي مكانه وعدت راجعا إلى عكا .



 بعيدة الاحتـل على المدى القصير ، ولكنه لابد وان تَتحقّى بالنفس الطويل ـ ـ وكــلنوا
 ينظمناويزودنا بالاسلحة او ان نعل سويا على الحصول على الاسلحة بكل بكل الوسـلثل
 المعنهم عماوصلت اليهه قَط . عدت إلى نابلس بعد يومين، وذهبت إلى بيت " ابو مصطفي "في بورين فــــي







 دالخل المدينة .




















 تضضيم . لما بالنسبة للناحية المادية فـــ طلبت من " أبو سمير " ان يبلغ " أبو عمار


 الفراد العجهوعة في حالة اعتقالنا، وأن يعملو اكل ما في فيوسعهم لانقاذنا من السجن،


و أخير اطلبت منهر ريا سريعا وو افيـا من " أبو عمـار "شخصيا على كل ما تحدثـا فيــه،



 الانصال بي








 عقبات وظروف قاسية هى الاخرى .










 تَتَير ا من الثمُرة الثورة الفلسطينية والمقاومة الفعلية تتكنهم من ارض المعركة ومعرفتهر لطبيعن










 غير مصدقِن ، فتطعت عليهم حيرتهم طلبا اليـهم ان يقدمـــو لــــى صور هـــم، وان ان

 الأسلحة عن طريق البحر



 الجامعة العربية - وفوجنت فعلا حين اختلى بى شاكر يطلب منى ان اسلـه "الغـرض"


 عى ماهية الشيء الأى ساسلمه الِياه، فاجاب بالنفى وانه مجرد رسول منه المي فتّط،

فو ضت النصور مغلف مغلق و سلمته الِـاه، على ان يِخبر انتنى ساكون عنــــها يسـوم الجمععةُ القَادم .
سافرت يوم اللجمعةه مع فتح اللهُ و رامز و عبد حزبوز إلـى نــــابلس، وكـــانوا كلى حتى تلـ اللحظة حذرين إلى ابعد الحدود من امر التَنظيم، الو انتي كنت أطمئنهم





 يعرفون اكثر مـا ينبغي للفدائى ان يـرف وهن ان سلطات الاحتّل استطاعت ان تبث عناصر ها بين المجمو عات الفدائية
 يمين الو لاء للثور
 حزبوز وتخطيطه لاله اخبر البحارين في عكاو المهر هم، ان يكــون المكا
 وزودناه بتخطيط لجميع الجزر الصغير هُ الموجودهَ في البحر ، من راس الثناقورة حنى نهاريا، و عينا له مكان جزيرةٍ السمسم بالضبط، كهـاوزودنـاه بجميع اللتفاصيل عـــن
 زورته الآلى الأى خرجبه من عكا قَل اعو ام،و علِهم ان يبحثو عنهو العثّور عليه




























 وبالمنظار العادى من فوق حسكة في عرض البحر . الما عن طريقةَ مر فتنتابوصول الحولة فبو اسطة الالاعاعة، شُريطة ان يذاع البيان عند وصول الحمولةّة إرسـسـانـا
 وكلمة "السسم "فتط .

 لععم وجود أي من المواد المتفجرة لايه، أو اقلام التّوقيت حتى ولا كبسولة


 امر تزويدنا بالمواد المتفجرة وكل الاسلحة اللازمة بععلنا، بحيث



 ووقع اختيار الجميع على مصافى البترول في حيفا، لتكون رددا على تصن المدفعية الإسر ائثيلية وطيرانها لـصافي البيا البترول في السويس، ولكي تحـي
 بل وستكون منطةة مشتوحة لوسائل الإعلام العالمِية والرألي العام

 تشتُل في مصافي البترول التَ لم تستطع اية طترة عربية الوصول البـيطا




كان الوهَت يمر دون اي تُقدم في العمل . وكنا هَ أتمـمنا تَرِيبنــــا،

 بإخلاص قادتها في العطل، اذ مر ما يقارب التَلخة عشر شثهرا منذ اتصالي الاول دون ان نتلقى حتى ولا قلم توقيت واحد، وكنت اطلع " ابو سِّ سمير " و "






 إلى في الرأي ولا يخفي خيبة امله ومرارته من الفشل في سير الأمور .

الما انا فلم اقتنع بهذا التعليل. وبدالت افكر فعلا في البحــــث عـــ
 الشُك والخوف على أصدقاني من نتانتج هذه الفترة الطويلة التى التى مرت على
 المسؤولية والصلابة الكافيين لاى المسونولين عن تنظيم الخلايلا الفدانيا
 سواء من عمل منهم او من لم يعمل منذ الايام الاولى لاعتَقالهم بمـا فيــــهـ مجموعة الطيرة الفدانية ومجمو عة الجامعة العبرية من العرب في في اسر انيل، مسا جعل اصدقاني يلقون اللوم علي لوضع ثـتّي برجال عديمي المسـؤولية





 مسا يكفينا ننعمل سنة كاملة .. ببينا رحت في الحقيقة اكثر من سفراتى الـى الى


 اصدقاثى الخوف من انكشاف امرنا اذا من بقيت الامور تجري بنفس النُكل الأي كاتت تجر ي عليه
 رررت بعب حزبوز في الميناء، فوجدته منهـكا في تنظيفه مركبه " رمسيس


 اعاق البحر، وتراءت لى عيون كل من أعرفه من من اليهود في عكا وغي ونيرها



 إلى المركب لكبى نبحر جولة في البحر ، فصعدت المركب معه دون دون ان انـا اتكلم،









 التَفجرة من الخارج، فاعتدلت في جلستي وعرفت ان لا با بد وان قكرة مباء تراوده، وكتت احترم فيه تفكيره وتمحيصه الأثياء، فسالتَه بهـوه " " كيف ؟


 ما دام الععل نفسه هو الهدف، وسواء اذيع نبأ ما نقوم به من ان عليات اون او



 فوعدته ان نفكر في الموضوع سوية . وقد لـدت في ذهنى فكرة في الحـر

 حصل عثى رتبة شاويش فبـى عمله على الجبهة السورية ثم انتقــلـ إلــى الجبهة الشُمالِية .







 وجودد فيه. ففاجأني ذلك منه، وظنتا لاول ولئ ولثة انه ربيا يكون منظما في


 بججوعة فانية، يوجه جنوده في المركة لموقف دفاعي فقط لينس



نولا ارتباطه بالزواج وبطفليه لما كان يتردد لحظة في الفرار من الجيسِّر بيزته الصسرية، بعد ان يجبر جميع أفراد فرقتَ على السير أمامه ليسنهي










 ضاحكا، انه يستطِيع نهب مصكر بأكهله ومع جنوده اذا با با كنت في حابـة



 بيننا • . ثُم تركت المسدس عغده وخرجت و وأنا أفكر في جملته الانيرة، وها


 بالحصول على المواد المتّفرة بأي يُمن ريئما نتسلم اول حولة علا عن طريت

وفي نهاية ذلك الأسبوع سافرت إلى نابلس، واتصلت بـ ابـي ابو سمير







 اللعمل بأن نحصل على اكبر كمية ممكنة من المواد المتفجرةَ وأقلام التوقيت أولا، ومن ثم نبدأ العقل بشكل منتظم ومتو اتر وحسب برناميج موضوع ع - إلا






 ينقل المواد المتفجرة كلها إلى جالونـا






شاكر به، واذا ما كان منظـا أم لا، فاجبابني بأن لا علاقة تنظيميـة بينـ وبين شاكر، واته لا يعرف عن نشانطه الفدائي شُيئا، كا انه انه لا يثّ بان به


 هناك من سرب هذه المعومات " لشُاكر " من بين عناصر مجهو عتيا ونه، فغض






 بع ان اعرب عن استعاده للآضصام إلينا، و هكانا أصبح شُاكر احد اعضاء








 وقَبله قَانلا " الحمد لهَ على السلهة " . واتَفتنا على ما سِيقوله كل واحــ

 إنكار معرفة اي شئ عنى، أما التفسير لاي سنكون، انتي أريد اســـتعـللها الصيد السمك، فاذا مـا سنّوا إذا ما كنت استععل الايناميت لصيد الأسمكا في البحر في بعض الأحيان، ان يجيبوا بالجيجاب . كان الاففاق قَ تم بيني وبين " أبو سمير " على ان القاه في بيته يوم السبت ساعات بع الظهر، إلا أنتي قدمت سفري بيوم، وسافرت إلى نابلس صباح يوم الجمعة الباكر، فوصلــت العدينة في الساعة السادسة صباحا، وأو قفت سيارتي " السوسيتا "، في الحي الذي يسكنه، وكنت قد فررت اتباع اقصى درجات الحذر ذلك اليوم كـــــي لا
 جميع انحاء نابلس متطلا بأنني أزور العدينة لأول مرة، وأنتي أزيد التُعرن
 المرور خلاهها عدة مرات بمنزل " ابو سمير "، مستهدفا استكشاف المنطقة اذا ما كاتت هناك ايةَ حركة غريبة، وكانت هذا الكثر المرات التي أبدي فيها مثل هأ الحذر، ثم نزلت من السيارة، واستأجرت عربة تاكســـــي أخــري،


 شئ جاهز ، وإنتي أستطيع تسلمها وسير افتتي شاكر الذي كان وان ونا انضم الينا، لبسلمني المواد لان عادلا غير موجود . كاد شاكر يغى عليه حين رآني الرُ الجا

 أتصرف كلا لو كنت أتصرف داخل حيفا ومعي خمس جالونات من زيــا

السيارات، ومن ينقل في سيلرته جالونات من زيت السيارات لا يضغها داخل


 أتوجه طِيلة الطريق . وقبل ان أودعه طلبت إليه أن يبلغ " ابو سمير • نـ


 الطريق ونقاط التفتيش . ولم يطل انتظاري، فسرعان ماريا ما وقف أحد الجنــود على الرصيف يستوقف سيارة عابرة، فسارعت إلى السير ، وما كاد يرانـي انــي


 جانبي، وأنبرته انتي مسافر إلى عكا، وهكذا يستطيع الوصون معي





 للالتهوية في سقفها ومضاءة بالكهرباء ولها مدخل منا من الحديقــــــة المحاطــة
 زوجتي غند اهلي في عكا . ثم أخبرت جميع أفراد المجهوعة بذلك، ولكينـا لم نستطع عل أي شئ لعدم وجود اقلام توقِيت . بعـع يومين ذهبت للسهر
 السبوعية. وكان يرافقتي فتح النه وعب حزبوز ، فأخبرني انته أحضر لي كمبة






 السورية لانا لا نعرن المنطقة، ولان وجوده معا قد يسهل علينا التُعـرف
 الجبدة للمنطقة، فتحمس لثفرة ة قانلا باته سيطوفنا في الانماكن غير الآمنــة













الخبر، اتيته بخبر اسوا، وهو اعتقال السلطات لــ " البو مصطفى " إلا انــه


 أعصابي لهذه الخِياتة، وكان شاكر ينظر الي بصست ولم يحاول حنى تَهنتّي وكاتت هذه اول مرة يراني اخرج فيها عن طوري • وبعا ان هدأت، رحت ابحث مع شاكر الأسباب التي دفعت الاه إلى الهرب، فرد علي الـي وبصراحة انه أخبره قبل مغادرته أن يفعل ذلك ليكون حلتة الوصل لنا فـا فــي الضفة الشرقية، ويعمل على تعجيل الرسل جميع المواد الللزمـة لنــا عـن
 طلباتنا، ثُم عتب شاكر على ذلك بانته غير متتّع بهذا التعليل وانما يعتَّا انه فعل ذلك لخوفه من التَض على مجموعتنا، ولخوفه من اعتراف " ابــو





 خروجه . سن السجن اذا كنا في حاجة اليه او نعتبره غير موجود . وكنت وهو يتكلم وكانني بشبه غيبوبة ولا استطيع استيعاب ما حصل فتَت بِاتسا ولكن لماذا لم يخبرنى انه ينوي ذلك .. لماذا فعل ذلك ونـن فـي أهـرج

 نحوي مادا لم يده قاثلِلا " ثت بي يا فوزي وضع يدك في يدي فانتى لـــــن

أفيب المل احد منكم .. لا بد وأن نسنمر • فوضعت يدي بيده وضنطتها
 وأنني سأضع مخططا لعملية ننفذها في الاسابيع المَريبة، وبدون قكم توِيت،
 يدفعهم إلى الاسر اع في العمل من ناحيتّهم عدت إلى عكا واجتمعت بباقي أفراد المجمو عة، وتدارســــا قَضيــة




 استnرار العمل معه بعد خذلان اخيه لنا في أحرج الاوقات وقد حسبنا اتنـــا سنبدأ العمل اخيرا، بعد ان انتظرنا أكثرّ من عام وعدة اشهر منذ ان اتصت








 تُطار يوم الأحد، الذي يكون الكثر مسافريه من الجنود العاندين إلى قو اعدهم





 في محطة حيفا، ومن المشكلة كاتت تحديد اوقَات عبور قِطارات الشُحن النَي
 أراقب الخط طول الثليل يـي اسجل في كل ليلة على مدار الاسبوع مواعيـــــ
 مواعيد التَقاء قُطاري الصباح، وفي اي نقطةَ يِلتَي فيها قَطار حيفا بقطـــار




 له، و هذا يضسن نزوله عن الخط بعنف، وثالثـا لضمان علنية نتائـج الععنيـة واستحالة اخفانها، لاحاطة مكان العملية بالأماكن المأهولة، فاستغرقت عملية
 الفترة باجر اء تجارب لعملية التيار الكهرباني على الخط، وبواسطة كبســولة كنت أدفتها في الرمل، وكانت كل التجارب التي اجريتها ناجحةً تمامـا . أمـا
 خمسة وعشرين كيلو غراما من المواد المتفجرة، في تنكة كبيرة في محدلـئه الخاصة، ثُم وضعنا مخططا واقيا للعقلية كي نرسله للقيـادة .. سافرت إلــى


















 - 1979-0-TT






 وباغات الذخيرة جيدا، وثبّها في باطن معطفي، والسكين في جيب بنطـــيالمي الخاص لذلك، وطلبت إلى يوسف ان يتابع سيره في اتجاه تل - ابيسب،
 الخلف والعبو عة تحت مفعدي، وعبد حزبوز إلى جاتبه، إلا ان يوسف ما كاد


 !إلا انتي سبطرت على أعصابي ورحت أر اقب سبارة الشرطة من خلفنا، اذا
 سرعتّه، واضعا يدي على مسدسى وقد حررت اماته في انتظار اي طارئ،










 الصغاء، ووثتّنا من انه لم ينتبه للمخالفة التّي ارتكبها يوسف، وان سـيره

ظلفنا لم يكن سوى مجرد صدفة، وحين الستأنفنا سيرنا، وضعــــت فور فو هــة المسدس بظهر يوسف ابو الخير مهودا، ان اية مخالفة اخرى لمِّوانين السير


 فأرك ان المسألة جدية للغاية فلم يجب ولم يحاول السؤال وظل صامتا طيلة . الوتّ
قبل وصولنا كيبوتس حوتريم، طلبت منه ان يدخل في طريت جانبية،

 والطريق مففر تماما والليل حالك الظلام . وصلنا إلى هدفنا بسلام، ورحت احفر تحت الخط وعبد حزبوز يحرسني والمسدس في يده، وبعد ان فرغت
 البطارية والاسلد، و وهنا فطن إلى انه نسى البطارية في اللسيارة، فطلب من من
 سر عته ويحضر البطارية من صندوق اللسيارة الامـمي " وكان يوسف عداء

 الارض. وما ان وصل حتى اكتشفنا انه لم يفهم مـا قَصدته، فاحضر البطارية


 حوله، وراح يتذمر لانا لم نطلعه منذ البداية على ما نحن بصددها، وان هـانه


- نطلعه على سرنا، ونشركه معنا، فوعدته انني سأفعل ذلك عند عودتتـــا كان كل شم يجري على ما يرام، ولكنني ما كدت أفرغ من ايصـل الأســـلا الكهرباتية بالعبو عة من حول الخط الحديدي، حنى فاجنا منا، وكنت مطسن.: تعاما ان ليس هناك قطارات شحن تسي على الخط فـــي تللـ الليلة، لاننى راقبت الخط خمسة عشر ليلةَ متتالية، فرحت اعمل بسرعة و هلوء على فك الاسلاك التي تُون الخد وتوصل بين البطارية و الكبســولة في العبوءة، بينما فقز عبد حزبوز ويوسف ابو الخير مبتعلين عن الخــــط

 وسارعت إلى الابتعلد عنه، منبطحا على الارض كي لا يرانى سانت المطــر
 كان الظلام حالكا جدا .

 عكا بسلام. لم أنم تلك الليلة في انتظار الصباح على احر من الجمر . وفى الساعة


 بعد سبع دقائت من خروجه، اي في الساعة السادسةَ واثنتي عشر دقِيقـــة،





ععارب الساعة الاقيقة الثّانية عشر بع السادسة، ولم أسمع اي صوت لاي






 بالخط، فأذذت منظاري ورحت أرقب الحركة حول الهـف، حيث كان كانت بضع




 الصباح قط . فعت أدراجي، وانا اتفتت غيظا، اذ كنت واثقَّا ان فشُل العقلِية


 انتظرها عن بعد حتى يمر المُطار من فوقها، وكانت الكبسولة تنفجر في كل مرة من هذه المرات .
لم اذهب للعمل ذلك اليوم، بل عدت إلى عكا مباشٌ ة، وبحشّت عين عبد
 يبحر بنا، وهو ينظر المي مستغربا لعدم اذاعة الخبر من إذاعة اسر الئلئ، ولـا كان بخِم على وجهى من تجهه، فاخبرته بـا حدث، ورحت استفسر منه اذا

ما كان قد راعى كل اللشروط في اعداد العووعة، واذا با كلن فد انتبه جيدا !لى ان يكون مكان الكبسولة في الجزء الأي يحتوي على الجنلايت وهـئو
 عاتقه اعداد العبو عة، فلم يعد لاي أدنى شك في في فسلد المو الد الد المتفجرة التي لاينا، اذ كنت واثتا من الكبسولة جيدا، رغم انها ليست من النوي النوع الاصلي، وانني ابتعتها من اللسوق وأعددتها للعبو عة بنفسي، ومسا زاد من ثُقتي في ذلك ان الكبسولة ڤذ انفجرت فعلا، وجود عربة الاستكشُف على الخط بع الهدف بعدة امتار، وهذا يغني ان الكبسولة قد انفجرت فعلا عنــــ مسرور العربة فوهَها، ولكن المواد لم تتفجر، بسا جعل رجال العربة ينتبهن إلــــى
 ما حدث . وبع إن اطلعته على كل ما حدث، وبحشثا أسباب الفشل، أعادني



ما كدت اصل بيتنا في عكا لاتابع بعدها إلى نـابلس، إلا وشاكر يدخل





 اقتتع وانمليت عنيه تتريرا بما حدث حرفيا، مضسنا ايِاه اتهاماتي للقيــــــادة،
 لتزويدي بالعو اد اللتنجرهُ واقلام التوقيت بأقرب فرصة مسكنة .

بع يومين من قيامنا بالعليِّ، اي يوم الثُلخاء، الســــاعة الهــابعة



 سالمين
أنتضضت لهنا الكنب الفاضح، وقررت السفر إلى نابلس صباح اليوم
 بتقرير غير الأي امليتّه عليه . في السداسة من صباح اليوم التّلي، كنت في بيت شُاكر في نابلس،
 هو المسؤول، لاهه لم يرسل التقرير الذي أمليه عليه، وكان مضطــرا لانـي









 عن فُّلنا بالكذب والخداع ـ ونحن نعلم اننا لا نذدع سوى أنفسنا وشــعبنا وأنا اعرف جبدا ان السلطات الاسر ائثلية التي اكتشفت العبوعة ستسخر من

 مجموعة رشم VVA فلا يهيها أن تفشل وان تُعلن عن فشّها، وانما يهـها
 ومن النجاح في العل , وأكدت له بشكل قاطع اننى غير مستع لان الخا أخطو

 أحو ج الاوقات اليه, ويكغينا لا نلما مـــن لامبــالاة وعـــدم مســؤولية مــن المسولولين في القبدادة .
كان شاكر هادنا طيلة الوگت، ولم يحاول مقاطعتي قط، وما ان فرغت







 منذ الان . وكان شاكر لا يعرف اية تغاصيل عن محعد غريفات، ولكنه كن
 وهد علمت القِّادةٍ بذللك وو افقّت عليه .

انتظظاري تتضضي بأن اتوجه إلى مركز الشرطة في عكا صباح الغّ . فاتصـت




 جلست انتظر وأنا أفكر بما تنطوي عليه هذه الدعوة للمخابرات، واذا
 حوتريم. او اذا ما كانوا يشكون بى، ولكنتى انتهيت إلى اقتناع تّام انهـ

 شن: عنهم. لكي لا يحاولوا عمل اي شئ ضذ " أمن الدولة "، وكان تفكيري


 إلى لم يِسطع الحضور، ولنلك علي ان أعود في اليوم التَّلي، ولما عارضت في ذلك عقب أحدهـا انه لن يكون من الصعب علِّهم إحضار ي، ولألك علـي
 سأخسر يوم عمل، فقال ان المكتب سيدفع لي ذلكـ



 والخمسين عاما. مـا يدل على انه ذو رتبة عـية عالية.




 مباشرة وبدون مواربة ان أتعاون مع " الشين - بيت " الإســرأيلئي فـي




 الاعمل، وطلبت اليه ان يحدثّني على الاعتبار الاول، واعتذرت عن ابياء أي


 سواء كان ردي إيجابيا ام سلبيا . وافترقنا بع ظهر ذلك اليوم جمت والدي وأخواتي التي وزوجتى وولاي، وسانري
 بذلك خلق مبرر لسفر اتي المتكررة إلى نابلس فأقطع الطريق بذلك على أية


 اتصت بشاكر وأطلعته على كل ما حدث، ثم اعددت بالاشتراك معـي في نفس اللبِلة، تَقريرا مفصلا عن ذلكك للقيادة طالبا ردهم السريع في هـــا الشّن



 تنفذ العلية بالتيار الكهربانى، فوعدني بذلك.




 رغم انتي كنت اتوقع من أن الخريطة التي وعنيا بـا بالحصول عليها لا بد وان

تكون خريطة عسكرية قِيم، فقررت الحصول عليها بأي ثُمن، وان لا بـ لي لي



يحطون من قيستها متظاهرين بعدم الاهتمام بها




 بتنمر من عدم معرفتهم الجيدة للمنطقة، وخيانة بعض العناصر العدسوسـة






 " وهنا شُعت برعئة تسري في كل جسمي، فنظرت إليه قانلا " وهل تع الِ




 يقول، ورغم انه جندي في الجيش الإسرائيلي . فتظاهرت مرة الخرى بغه


 في هند اللحظة دق جرس الباب، وعندما فتح مدمد البـبل، دخــل


 مسجلا رقم الملف عندي






 بعدم الرضا ومررنا في طريق عودتنا بمنطقة كيشون كالمخطط، وقا حرصنا على ان يكون محمد في لباسه العصكر ي ذهب فتح السُ ورامز للاستكشُف من الناحية الجنوبية، مدعيان انهـا



 جيدا، وهي في الآابيب الواصلة من معامل التكرير إلى مينــــاء كيشُـــون،



وكان عبد حزبوز يعرف وظيفة الأكابيب جيدا لاله كان يســـذاعى لاععسر غوص هناك لحساب ناقالت البترول، وكان ععد هذه الأكابيب أربعةً عئسرن
 علينا في هذه الحالة، استكشاف كل المنطقة في ميناء كيشـــون لمراتُـبة
 ومعقكرا بحريا من الشمـال، حيث تتوم على حدوده عيون إلكترونبةَ لحراسن العنطقة، وبين معسكر آخر من الجنوب بالإضافةَ إلى مصالح حوض بنــاء السفن . فاخترنا النقطة النتي سنضع العبو عة فيها بين الاــــابيب، والـــئي تحتوي على ما ایتارب العشرين كغم من ال " تي.ن.تي " وهي الكعية التـي بقيت عندي بع ععلية " حوتريم "، بحيث تنسف الأربعة عشرة أنبوبا مرة واحدة. والتَتطت صورا متكاملة لمكان العملية، وجميع المنطقة من حونها كي تكون العملية واضحة للقَيادة تمامـا، زيادة على التقَرير الـــذي انـي انـوي إرساله، وها بدا لي تنفيذ العقلية سهلا، رغم ما تنطوي عليه من اخطرا انا ها تصرفنا بحكمة، وقد اقترح علي عبد حزبوز الذي يعرف اللنطقة جبـا بحكم عنله صيادا، ان نفَوم بالعلية عن طريق البحر بحيث ننطّـن مـن
 بضمان النجاح للعملية إذا ما سلكنا نفس الطريت الذي سلكناه في مجيينـــ

للاستكشاف.
وبع عودتنا في ذلك اليوم إلى عكا، اجتمعنا في البيـت وتدارسـنا
 كلف الامر، لتكون هذه المرة ردا على قصف الإسر انيليين لمصافي البــــرور
 ومكانتها عند المتحدة لتلاحم علبِيت الفدائيين الفلسطينيين في معركة مصر مع اسر ائيل . وند وانقى الجميع على الععلية، ألا ان رامز وفتح الشّ أبدي


 نخطا ارتكبناه
وفي نفس الأنسبوع قَت بعدةَ عليات استكشُاف لككان العقلية فــي



 يعود فيه محمد غريفات إلى مصصكر ه، كي اذهب إلى بيته في غياب زوجيته عند أهلها فاسرق الخريطة و أسلمها مع التخطيط و الفلم إلى شاكر ، وكنت قد طبت إلى محد غريفات ان يبقى الخريطة في بيتّه، ووعدته أن ابحتُ لـــــهـ
 بإا كاتّت من الأهمية. مما يفِيدها كـا يا يدعي
في ساعات الصباح من يوم الانثين ذهبت إلى بيت محد بـي تحمقّت من ان زوجته لِيست في البيت وانثه تد سافر إلى عمله، ولن يعـود

 وفى كل مكان في البيت، فوجنت بالباب يطرق، فنظرت من ثقّب الباب، واذ بمحد بقف فيه، ففتحت له معللا وجودي بضياع رقم اضبارته في الجبإِية،


 ننس الجبب، وغندا سالته عن سر عودته إلى البيت، أخبرني انهـ يشـــــر

 ايصالهها لمنظمة فتح، فأكد لمى مرة اخرى انه يضحي بكل شيء اني من اجسر ذلكُ، فقررت ان أقبل التَددي وأضعه في التجربة، وطلبت اليه ان بيسـبّبل تيَابه العصكرية بثياب مدنية لانني سأصحبه معي إلى نابلس بعا ان نسسلا
 جادا فأكدت له ذلك مرة اخرى، فسرعان ما كان يرنـي كان ينتظر هذه اللحظة ثُم رافقتي وسافرنا سوية إلى نابلس، والثريطّ حوزته، وقَ تخطينا في ذلك اليوم ثـلخَة حواجز عسكرية مجرد ابراز محد لبطاقته العسكرية.

 وأخبرتني ان شاكر قد سافر إلى يافا منذ يومين ولم بيرد، وأنها عارضته في في




 تتصل بعادل على جناح السر عة وإحضاره إلى البيت، فردت انها لا تا تعـرن

 استطاعت ان تعرف من أتصد وتبين انه جار هم وان الاسم "عادل" هو اسي
 انتظر عندها في البيت، وبعد فليل عادت لتخبرني انها لم تجده في البيــيت

زوجنه لا تَعت أين يعمل ذلك اليوم، ولكنها سنعل العستحيل للهصال به،
 انتظار ي لن يطول
عدت إلى محمد غريفات ورحت انتُظر معه هَوم عادل الأي حضـــر
 محد غريفات عما نتحدث، فقل انتي جنت في الوقت المناسب وأنه بِينّ




 وان بِوي البيان جلة " إلى أبي سامر .. الهـية وصلت .. شُكرا " وكان أسم " ابو سامر " هو الاسم الحركي الذي اتفتّا عليه لعحمد، و هكذا ضينت

 مساء من اذاعة فتّ من المَاهر


 إذا ما استعلت طريتة التَّار الكهربانى الموقوت في التفجير ، لأني لا أمكا ساعة خاصة لذكل، وبدأت في إعداد ساعة منبه عادية لهذا الغرض

 اللجسوعة بالأمر ، حتى سعت البيان من إذاعة فتع بعد يومين، وســجلتّ

على الشريط، لكي أضنن اسماعه لهمد غريفت وباقى أفرال الـجموعسن. إذا با فاتهم ذلت

 فأخبرتهم بالأمر مفصلا، ما أثلر بيننا نقلشا حلدا، لهذا التصرف اللنفــرد



 الستشر التيلاة فوافتت على ذلك ورحبت بلالكرة . فاصر الجميع في هـــنـن الحلة عظى أل أعرفه على اي من افراد المجموعة، وان يبفى اتصلاله بعي وحدي، إلى ان تَر على تنظيهه فترة كافية نعستطيع بها اختبـــاره جيسـا، وليكِن تحت الرقابة الدائمة دون ان يدري، لتَلاي اي خطر فـ ينجم عــه
 مسوولية تنظيه على ان نكون الثينا خلية ثـتية في البداية دون ان برن عن أعضاء المجهوعة شيينا.
جاء الم محد غزيفات بع اسبوع يسألني، إذا ما كنت ثـ ســيـن شينا عن إذاعة فتع بالنسبة لوصول الخريطة، لاه لم يستطع سماع الإذاعن
 قَضى الأسبوع كله فكَا، ويتوتع اعتَّاله في كل لحظة، ولذا كلن دالثا عطى
 فطنانته، وأسعته البيان مسجلا، فدهش ولم بع يعرف ملذا يهول، ثم انفمر
 يكون " i/VVA " فاججبته وبكل شلو أته كلن بكر أمامي داتما اته يتسنى لو

يستطيع الاتحاق بصفوف فتح، وأنه يفكر في الهرب من وحدنه في بعض






 اللجموعة الفاثية التّي ينتّي هو إليها وهو لا يدري، فانشار إلى دـي







 انه سيسير مبي على هذا الطريق حتى النصر او اللوت، وأنه ســـيـيزودني بكل ما اطلبه من اسلحة، ويقوم بانية عملية أطلبها منه، على ان يسمع من
 وصورة لهبيزته الصصكرية. وأخبرته انه يستطيع ان يُ يعتبر نفسه فـاثيا

 إلى ان نبقى وحدنا دون اي فرد آخر، وأنه سيزودنى بكل المواد المتفجرة

الللزمة وغير ذلك من الاسلحة، نُم عقب اننا نستطيع وحدنا إذا ما ما علنسا بترو وبغطوات مدروسة ان نعل لفترة طويلة نفقد فيها إسر ائيل أعصابـا في نفس الاسبوع قتت بعدة عمليات استكشاف لمنطقة العطلية فسي كيشون، ولم تكن هناك من مشكلة سوى الحارس الثاليلي الأي لم الـــطـط





 أخبرته بأنهم بدء






 عند عنتي في قرية بورين.

 بأننا نستطيع الآن تنفيذ العلية ونحن مطينّين، ثُم ناولني التلم، وكان من
 الاصدقاء أتاه به الان، وكان قـ عمل المستحيل للحصول عليه، فأسالته اذا



 وعرفت من شاكر انه الشخص المكلف باعاداد التَقارير وارسالها للقَيادة


 البترول في ميناء كيشون مساء السبت او مساء الأحد " . ثُم افقرَّنا وعدت لتوي إلى عكا

أنوي التيام بالععلية مساء الغد، وعبرت عن رغبتي في ابشــــراك محــ

 الععلية فتّح الف ورامز خليفة وعبد حزبوز، وحددنا مكان كل منا في العبة
 ان نتظاهر أمامه بأننا نتوم برحلة إلى الكرمل في الغذ، اي يوم السـبـ و هناك نطلعه على ما ننوي بعد ان يتعرف على باقي أفراد المجموعه، ولـ يكون دوره في العقلية قيداة السيارة بحيث يوصنا ويغادرنا، ثم يعود ليقانا ثاتية بعد نصف ساعة، فنكون قذ انتهينا بن العـى'
وعلى ان يكون هو ببزته العصكرية وسلاحه .
 وكان بحمد غريفات ڤك فاجأنا باصطحاب ابنتَ الصغير هَ، فراح الجميع بنغ

إلى، فنثّرت إليهم ان لا يعارضوا في ذلك كي لا نثير شكوكه، وبين أنجّار






 العلية جبيا ووظيفتـه، وطلبت إليهـ ان يكون جاهزا





 انتظاره لاهل يرتدي ملابسه العسكرية وابنته الصغيرة معه، وسيتلبر بنفسه اية مفاجأة فد تحدث، فو افقتاه على ذلك .
 حاجزين عسكريين دون ان نتوقغ لوجود محمد وابنته بجانبي . ولســــوء
 واقترح رامز ظليفة وعبد حزبوز ان نغادر المكان بسرعة، فعارضت في ذلك

 داخل السيارة لم يِن في حسابي فط، ولم يخطر ببالم، فتـ كان في داذلها

حبيبان غانبين في نشوة لقاء غزامي يلهيهما عن كل ما يدور حولهـا، ول
 الساعة بالذات . فعدت إلى سيارتنا وأطلعت باقَي الرفاق على الامر ، مقترحا
 تضليل المخابرات بعط ما تأكلهما النيران مع السبيارة . فعارض محمد فــــــي ذلك خشية ان تَحول العلية كلها إلى عملية اغتيّل وحسب ونفشُـلـ فـي انـي
 ولكنهـا لم يتحركا من مكاتهها وانتظرنا اكثر من ساعة كاملةَ، واخيرا مررنا
 الغد، او خلا الاسبوع، وهكال عدنا دون ان ننفذ العملية بعــــ ان دفـنـا العبوءة بالقرب من اللهدف ويفنا معها جالونا من البنزين وأربع قَابل يدوية كان محمد قد أحضرها . وفي الطريق طلب مني محم ان لا ننفذ العميـــة حتى يعود من القَاعدةَ يوم الاخنين القَادم على ان يحضر معه كمية الخـرى من المواد المتفجرة من الصنف الجيد . فو عدته بذلك، بينما قَررت في نفسي .تنفيذ العقلية مساء الغذ . وقبل ان نفترق اتفتَ وباقي افراد المجموعـة
 رامز خليفة فوق السور قبالة مستشَفى الامر اض العقلية، و عبد حزبوز بين رامز خليفة والفنار ، بينما يقف فتح الش بجاتب الفنار . * انتهيت من عملي في الغد مبكرا، وأسرعت بســــيارتي لالقتاطـي كالمرتب، الا انتي لم أجد غير فتح الله في انتظاري، وهـ أحضر معه " عــ الصيد " فسأنته عن رامز خليفة وعبد حزبوز، فأجاب انه لم ير هما، فعدا !إلى مكانيهها برفقة فتح الن مرتين الا انتي لم أجدهعا، فقررت تنفيذ العقلب" برفقة فتّ الهَ وحده على ان أمر بيوسف ابو الخير الذي أصبع واحدا بن


عمله وطلبت اليه ان ينضم الينا، فترك منجرته و انضم الينا فورا مـــــتزودا بسلاحه الابيض دون ان يسأل إلى اين، وفى الطريت شرحت له مـريتــــــــهـ، وهي ان يوصلنا قرب الهـف، ويذهب بعاها إلى معَى يشرب فيه شُينا مـا
 العلية، وكاتت الساعة حيننذ الثامنة والنصف مساء، فاتجهنا نحو الــــهـن

بسرعة . كان المكان خاليا تُماما، وعلى بعد أمتار مني رمى فتع الس غابته " في الساء متظاهرا بالصيد، بينما رحت انا اعمل في دفن العبــــو وءة


 وزعت المتابل اليدوية تحت الاحابيب كي تُعطل عملية الاطفاء في حلى اندلاع النيران فيها، والتفت إلى فتح الله كي نغادر المكان بسرعة واذا بها يســـ سكة علقت بصنارته وكانت سسكة كبيرة راحت تغالبه فســحبت سـر وـكيني لاتطع الخيط وننتهي منها الا انه أصر على اخراجها حنى اخرجها فغادرنـا المكان بأتصى سرعة و السمكة لا تزال ترقص في جعبته . وخلا عشر عشرين
 تَت معطفي واخفى فتح الله سكينه هو الأخر م ويظهر ان يوسف لم يقتّنع بأننا سننهي عملنا في الوتَ المحدد فعاد بعد نصف ساعة ليلتَقطنها، و هكذا عدنا لننتظر من فوق سور عكا ساعة اندلاع النيران في مصافي البترول في
 تستطيع الوصول اليّها وضربها، وكاتت الساعة المرتقبة، هى البساعة الثُلثـةّ صباحا.
قبل وصوننا عكا، توڤّت في " قريات حاييم "، واتصلت بيع " أفي


بطلعني عليه فسألني من اين اتحدث، فأبيته اتني اتحدث من عكا، فسأنني
 حاجة اذن لان اذهب اليه وسيحدثنى في مناسبة الخرى بالموضوع
 الكراكون حيث كان رامز خليفة وعبد حزبوز في انتظارنا، وقَبل ان يعتـنـرا

 تكلك الليلة حتى وتت متأخر كي نبرز وجودنا في المقهى تكلك الليلة .. الرابع
 ومن فوق سود عكا رحنا نترقب اندلاع النيران في مصافي البترول
 الرابعة والخامسة صباحا، الا ان النيران لم تتدلع . فجن جنوني . وتانكات ان هذه العطلية منيت بالفشل هي الاخرى، لان فكلم التوقويت لست سـي






 نابلس على الاثل، وتركت اصدقانى في أزهَّة عكا، وقَ استّقر رأيّي وعزمى على ذلك مها كلفني الامر من يُمن.
 مدخل مبناء كيشون والمنطقة، الا انني لم الحظ ايِة حركة، غريبة هنــــاء،

فوثتّت لن العو عدّ لم تكشُغ، وكنت متوترا إلى حد ان أخي مصطفى الأي





 متل ها إبفشل المهين في حياتي. بـت الهل في توزيع حملتّي من المشّروبات الروحية فئ " مركز الهارار "





 العلبة، وفي احدى إنعطافاته المشرفة بِيدا على منطقة العملية، وتفت النظر





 على، نوجلت الكرمل كله قد تحول إلى شرفة مشاهدين لاروع علية فـليالثية
 إلى قَصة اليوم عنى لسان كل مار وعابر فرغت من عملي مبكرا ذلك اليوم، كي أعود إلى عكا للاحنفل بنباج
 في مصافى البترول في حيفا نقلا عن اذاعة إسر ائيل التّي لم تشّ إلى انـا كاتت عملِية فاثية . وفي طربق عودتي وجدت محمد غريفات في انتظلر بِ عند منعط " التشيك بوست " المؤدي إلى عكا والأي ما كاد يري سيري مقبلة ختى تعرض لها بكل جسهه، فشّد على يدي ونظر في عيني - لور ان يستطيع التَدث إلى في الموضوع لوجود أخي مصطفى إلـى جــئبي.
 ننتظره كا وعاته با بالامس.







 حسين، بحيث يلعو ضباط وحدته من الجيش وعدي من ضباط الشُرطة مـن معارفه في عكا

 في فلب إبر ائيل . وبينـا كنا في ذروة نشوتنا، وإذا براديو إبر ائيل يطـن








 الشُب الفلسطيني وقَرته پالخارةَة في الععل حين الذذ زمام مصيره بيده .. بل لكل حركة تحرز عنى وجه الكرة الارضية.


 اللحظة في زاوية الشارع ميع الحاج اسعد، الأي لفت انتباهه إلى ان سبار انِيارة

 تكت اللحظة في أسباب تأخري عن العجيء، وساورتها الـيا الشُكوك في البداية،
 الالرمنية من حيفا، وما كاد شاكر يصلني حتى عانقتي فرحا قانيا


 !لى بعضهر . فتساءاءت با الخبر، فرد شاكر مترددا، ان هناك شخصا مــن

جماعتا جاء في الامس من عمان، ويودون تقديمه إلى إذا لم أعارض. لغم









 قبضة العخابرات الإسر انيلية ذات يوم لأني أعرفهم جيدا وقَ وقعـت فــي


 بأن " أبو عمار " يبلغنا أحر تحياته وشكر• على انعمن الرائع الأي مَمنا به،



 الستفجرة والأسلحة التي طلبتها منه منذ اكثرُ من عام
 هذه العلية كاتت هاية من مجموعة رقم VVA للشعب المصري ردا عـي تصف مصارفي البترول في السويس . ثم انتتّل الحاج اسع للحديث عــ

حدث من خلاف بين منظمة فتح والجبهة الشُعبية بعا ان اعلنت كل منـهـا








 احنفلنا بنجاح الععلِية برفقة ضباط من الجبش والشُرطة الإسر انينيِين وكـــر


 جديدة، فاجبيته انتي انوي القيام بعلية في احدى شُواطئ السبا



 واستقر رأينا جميعا على شاطئ الطنطورة لكئرة المستحمين من الإسر اتئينِين

 استطلاعية خلل الأسبوع للاططلاع على سبل الحراسة هنالك، واذا ها ها كتا عليات تحُّيط للشاطنَ قَبل ونود المستحمين، وتعيين مكلن العبوءة ســلفا.

الما يوسف ابو الخير فكان عليه أن يُسْتري الخيمة، ومن النوع الـــهرمي الذي تغلق جهاته الأربعة " على أن نذهب يور الأربعاء من نفس الاسبوع، وبع ان اكون قد ذهبت للقاني الثابت ميع الهخابرات يوم الثُلخاء








 مرة في حياته ولم ينتبه لهذه الأكابيب، فأبديت استغر ابي انـا الآنر شــــــــاتـا
 وتساءلت اذا ها كانت بالفعل عملية " تخريبية " كها تدعى الإذاعات العربية. ام انها نتيجة لخلل في أنابيب البترول، فأكدوا الي انها كاتت عملية تخريبية جرينة وناجحة، فرحت أبدي استَرابيى لاستطاعة " المخربين " الوصول ابـي
 "الشين بيت" نانها نفذت كى استطيع التحري عن منفذيّانِا
 بدلا من الغغ كـا كان مقررا، فنصبنا الخيمة ودرسنا إمكاتية العمل دالظـلـها

 ازدحاما بالمستحين وكان أفضل مكان هو المكان المقابل لمقصف الشُطئ،

لخددحامه باكثر عدد ممكن من المستحمين، ولعدم تُمكن الجرار الذي يمشُط الششطئ من الوصول اليهه . وكنا قد اكتشفنا ان هنـك جرارا يقوم بعمليـــــة تمشبط بعد خلو الشُاطئ سن المستحمين بين الساعة السابعة و الثـامنة مساء.
 غاصا بالمستحمين بين المساعة التَاسعة و الحادية عشر صباحا، و هى الساعة
 مساء
عدنا يوم السبت كالمقرر، وكان المكان الأي اخترناه هو اكتر الأماكن
 العستحين، ثُم نقلنا مـا كتب فوق لانتة العبور لمدخل الشــــاطئ و غادرنــاه


 التَفتيش في الطرقَات ورجال المخابرات في كل مكان، ولكي نتحشُّى الثيلى المقمرة على الشاطئ من ناحية، ولكي يستطيع محمد غريفت تيزوينـا بئكبر
 زيادة على ما لاينا من مواد متفجرة
في يوم الجمعة سافرت إلى نابلس، واتصلت بانتريد المجموعة هنك،
 بالنسبة لعملية الكيشون . وعينت في تَقريري مساء الجمعة من الاهـــبوع المقبل موعدا لتتفيذ العقلية بحيث تنفجر العبوءة يوم السبت كان من رأي محمد غريفات ان انتظره للأسبوع القالم لنقوم بلعد





ارستت زوجتى والاطفل، إلى بيت والدي في عكا فيا، لنتّكن من اعـي



 تصها بنفسه بشكل جاتبي من قَضبان حديد ذات الخمسين ملم لقتل وجـر الحـرح
 الخاصة إلى حيفا حيث أخفيتها في صندوق سيارة الشُحن التّي اعمل عليها والتُ انقِّهِا دانما في حيفا.












إلى بيت خالتها في نهاريا، وكاتت هذه هي اللحظة التّي انتظرها، فلبسـسـ ثُياب البحر وألبست أرواح، ثم خرجت عاندا إلى عكا حيث مررت الـي ظليفةَ ويوسف ابو الخير اللأين كانا في انتظاري ي ثم تابِغا سيرنا

 الموت إذا ما اعترضت طريقنا فوات ات الامن واكتشّفت العبو عة





 لطفل عربي في سنها ان بتكلم العبرية بهذه الجودة، فلم يسرل عن هوياتــا ولم يسجل رقم السبِارة.


 نحسن حظنا حازس الشاطئ المناوب ينتظر سيارة تقلّه، فتو قفت ونقلتَّه مفا
 الخامسة والنصف فنصبنا الخيمة في المكان المحدد، واستلقى رامز خليفـة خارجها للحر اسة وسكينه وسكين يوسف ابو الخير مغروزين في الرمل إلى
 بينطا انهكت انا داخل الخيمة المغلقة باعداد الحفرة وأرواح راحت تساعني بيديها الصغيرتين على الحفر وهي تسأنّني مـــــاذا أفـــل،


 بتيبها، الا ان المشكلة كانت في ربط القنابل اليدوية بسكا والك واحد على شكل








 التقبلة من يدي وهي تطنب مني مني ان أدعها تساعني انتكن من ادخال السلك، فاشتَهها همسا كى تسكت




 ستتفر بين العاشُرة والحادية عشر صباها بدلا منا من الساعة التّاسعة، وهـو




رامز يوسف بالعبرية على غير عادتها حين تكون معي، وفجـــأة صسادر



 اللحظة بالذات التي يمر فيها الجنود وبعض المستحمين لا يزالون الون حونا

 دفنت العووءة في الرمل جيدا، ورحت أدك الرمل فوقَها بينما اخذت أرواح

 انها لمهزلة ان تكون أرواح اشجع منه واذا الـا ما كنا سنطير فلنطر سوية.

 الشرطة، فكان يوسف يقود السبيارة، بينما كاتت أرواح تنام










عكا، وأنا اتثتت غيظا من يوسف لهذا الخطأ الأي وفع فيه والأي فـا بودي


 إلى نابلس بججة اننا كنا في ذلك اليوم في نابلس لابتياع بغض الحاجيـيـا
 يوسغ في الغـ لنقلها، هذا اذا ما استّدته الشرطة للتحقيق معه. سافرت في الصباح الباكر إلى نابلس، وانشتريت بالفطل هناك باك بعـي


 إذاعة إسر ائيل ولا من اية إذاعة عربية، فلاحظ الاستاذ احمد علي قلـي



 حين لم تسمع اي نبأ عن الالعفار، وقك وعدتهم بأنتا سنتفذها اليوم، وحين نتُطع على انفسنا وعدا ما، ننفذه ولو كيار كلفنا حياتنا، فأجاب بان القيادة تعرن







الساعة السادسة صباحا، وانها كانت عملية انذارية لالحكومة الإسر اتيلية عخر

 جاتبي في السيارة، فجن جنوني هند المرة ورحت أشتم وأصرخ في وجها


 وناجحة، لانني اغامر بحِياتي وحيادَ ستة من افضل العناصر الفدائية للثوزر؛ الفلسطينية وبحياة اطفالنا وعانلاننا، جميعا، ولا يمكن لنا لن نسنمر عـــــ
 الاغخرى اذا ها استمرت . في هذه اللامبالاة القاتلةَ لمصير عناصرها ونجا ولا
 انعا هو مسـار في نعى أمنها وكياتها.
 ليوسف ابو الخير تلفونيا ورجوته ان يذهب إلى يوسف ويخبره الن الشيلا




 فيه عن مكان وجودي، ثُم تركت الاستاذ احمد وعدت إلمى عكا على ان العوا إلى نابلس في الاسبوع القادم
 اللذين اعرفهم، وما كاد يراني حتى بادرني بالسون ال عما اذا كنت اعرن ها











 الحود الخرجت جميع المستحمين من شو اطئ السباحة وأغلِّها، ولَّ رأِيت
 من حيفا حتى رأس الناقور



 اننى سعت، فعتب بان إذاعة فتح تدعي انهم وضو بيلا مضصلا عن مكان العلية وعن عدد المستحمين الأين يونمون الشــاطـو

 التي انفجرت ان تُتَل وتجرح المنات ولكان هو وأبناوْ بينهم لانه كان في



 دذل علينا شخص آنر وراح يسأنمي عن بعض الاششخاص الأين غلدروا عكا
 بمثل هان إلعقل " التخريبي " وراح يركز المئلته حول عمر السيلاوي، فتكت
 تعاطي العخدرات و " الزعرنة "، كـا انه غير طبيعي، وكنت اقول الول ذلك بدافي



 الموضوع لاهه الوحيد الأي يعرف البحر والشُواطئ الإســـــرانيليةِ كبيتـه .



 التحري عنه اينما كنت ربما استطعت اكتشاف ولو طرف خبط يؤدي للقبض


 المتفجرة

بدانا نخطط لعملية أخرى، ولكننا نم نع نمبك إية كمية من المـــواد



 الُجار الكينا، بالعرب من استاد قريات حايبيم الرياضي، ولا ولا يظهر منها



 بسسس وبندقية عوزي اوتوماتيكية.
 بذزاتات البترول وما يحدها من امكان ومصالح عامة .. وأرفتناه بتقريــر

عن عملية شاطئ الطنطور دَ ونتائجها وتصور النخابرات الإسر انيلية لها .. تم سافرت إلى نابلس يوم الجمعة لاسلم التَريرين لشاكر وباقي الرفاق هنـٌ
 مواد متفجرة، بعد ان سلمتهه التَقريرين، ملحا عليهِ للحصول عنى اية كبية
 انه لم يعد أمامنا من وسيلة للحصول على المو اد المتفجرة ولان القيادةَ تهمل
 تدبر الأمر بأنفسنا، مـا دعا عادل ان يحضر مـا يقارب الخمسة كيلوغرامات من المو اد المتفجرة بنفسه كي يزودنا بها اذا ما و افقَنا على استعـلالها لزه
 أصابع جلنيت صغيرة نسنطيع خلطها مع المو اد المتفجرة الاخرى، فأخبرتهُ انه لا يُهني ان نحضر المو اد المتفجرةَ بأنفسنا و أنتا قد فكرنا نحن ايضــا في ذلنك، وان محم غريفات قـ وعدني هو الآخر بالحصول على عدل مسن
 بالععلية التي خططنا لها، والتي أعددنا بها تَقريرا بيع الاستاذ أحمد وطلبت
 ينتظروا في القيادة نبأ نجاحها من إذاعة اسر اينيل.




 ويثت به ، وفعلا تم اعدادها هناك دون ان ان يعلم مصطفى شيينا .

اتصلت بمحمد غزيفات الذي كان سيسافر إلى عمله في الغذ صبــاح الانثين، واتفتت معه على ان يحاول الحصول على اكبر كمية مدكنة مـــــن
 آتي انا إلى المعسكر بسيارتي صباح الاخنتين القادم، لاقله إلى عكا بعد


 واصطحبت ثلاذةَ من ابنائها الصغار وابنتي أزواح بحجة انني لا أعمل ذلك
 ومعه اثنين من اطفاله هو الآخر، واتجهنا نحو منطفةَ العملية بعد ان كنا هَ تزودنا بكل ما يلزم لرحلة عائلية نزلنا في الحرش المحاذي لمكان العملية، ورحنا نخطط على الطبيعة للعمل وكيفية تنفيذ العملية ودوز كل واحد منا ومكاته، وقد دفعنا الصغـــــــار


 الحارس الليلي قد قام بثاني جو لآه الليلية مرةَ كل ساعتين، ثُم قَلنا عائدين جميعا إلى عكا.
كنت يوم الانثين قد وصلت المصسر في ساعة مبكرة من الصبـــاح، ورحت أنتظر محد غريفات خارج الاسلا بـلك بسيارتي، وما لبث ان تَدّم منى وناولني حافظته العسكرية التي كانت تحوي عشرة تو الب

 والمتنابل اليدوية، التى سلمناها لدى عودتنا إلى يوسغ ابو الخـــير وعبـــ
 من نغس الاسبوع لتتفيذ العلية كي يكون مسـد غريفات منــا نخطـورئ الععلية
 لاخبرهم ان ليس من جايد لاي واتنى لم استطع سماع أى شئ بالنسبة




 مشُغول، ويتصل بيوسف أبو الخير وعب حزيوز فور وصوله ويخبر هما انتي اطلب الِيهـا أن يكون جاهزا هزا في الساعة الرابعة من بع الظهر لابي في

 غريفات لِينتظروني جمبِعا في مقهى الكراكون بين الساعة الرابعة والخامسة مساءا
كانت مقابلتي مع المخابرات ذلك اليوم من أهم مقابنحي معهم، فبعــ أن أخبرتهم انتي لم اسـي أي شئ في عكا يفيدنا. مبديا استيانياني من تفاهية




 أطنّهم على الني لا اصدت حتى ولو رأيت بأم عيني، ان واحدا من عكـ





 إباء رأيب فيهه . و عندما سالت من منهم يقصد أجلب سانّلا " ما رأيك في في


 : والذي أعرفه عنهـا ان عبد حزيا

 دانما، وأنه شُاب بسبط للغاية ولم اسـعه مرة في حياني لاني يتحدث في السبياسة

 مستّهرا، وقلت انه ابن شرطي اولا، وانه من الشباب المنطلين قوميا، ولا












 خطر من ناحبيَها
انتهيت من لعَاني مع انعخابرات عانّدا إلى عكا فورا، وانا افكر فــــي

 تحركاتهه . توجهت حالو وصولى عكا إلى بيت يوسغ ابو الغير مياني فوجدته ينتظرني برفقة عبد حزبوز، وكاتا قـ فرغا فـا

 جميعهم في هذه العطلية عاء عبد حزبوز الأي كان عليه ان يُبت وجوده في
 واحد عن اي فرد منا كان على عبا حزبوز ان يِبيبه بانته تركه لتوّه، وانـه



 بينـا يقوم رامز ظليفة ومحمد غريقلت بحراستـا
 عليه استلام السبراة عند منطقة العلية والذهاب بها، على ان يعود بعـــ
 رامز ان بسبفنا بسيارة الباص، وكل من فتح السَ وبوسف في عريتي أجرة

 مع العبو \&ة يرافتّي محد غريفات بملابسه الصسكرية وسلاحه ليسهل علينا



 التخلص منها، وغنديا توتفت بسبارتي راحت تساني












 ها كان تـ تخلص منها، وكت أعرت انها تسبب له كيُّرا من المثـــــاكل،

وتل أصلحتها له عدة مرات في كراج الشرطة الثناء سجني في نظارة برز
 سبري، الا انه راح يحدثنى كيف انه تُعب منها ويحاول التخلص منها ونا ميز


 فراح يفاصنى على تُمنها، بينما راح محمد غريفات يكتّ غيظه منى بقَض

 الآن . ام وظِيفة وأنها تريد ان تصل البيت، الا انه تابِ البع حديثّه مبرا عــن رغبته في تجربة السيارة اولا، اذا كنت لا أعارض، فأجبت بأنتي بالطبع لا







 دمى وسخافةَ رجال الشرطة وتفاهتهـ
 كل إلى طاولة بايكلون البوظة، فتوقن



$$
\wedge \wedge
$$

الآخرين " البوظة "، وكاتت علامة بيننا ان كل شيء على ما يرام وان احـدا
 " بوظتثا " حتى كاتوا ثلغتهه يجلسون في صندوق السيارة الخلفي بعـــ ان توافلوا واحدهم تلو الآخر، فصعات انـا ومحـد اللسيِاره متابعين سيرنا. تركنا الشار ع الرنيسي، داخلين في منعطف كيشّون إلى اليمين، شـــــــ انعطفنا بعدها في شارع الــ " آي.بي.سي " يمينا، على بعد مــــا يقـــارب

 حاييم " القديمة، يِصلها عنه خط المطنر الحديدي الذي لا لا يبع سوى ستِين مترا تتريبا، ومن الغرب يحده حرش كينا مزروع فوق الخزانات الارضية .. ألما من الشـال يحده مضخة مياه ومحول كهربانى اللضغط العالي مركزييــن
 الاستاد الرياضني الكبير .
 لنتفادى ضو ءها. فنزل رامز من الصندوت الخلفى، فناولتَه العبو عة وجالون الون البنزين الذي أحضرناه معنا لوضعه مع المعو عة. حيث توجه بهـا رأسا إلى
 كان هنك أناس في الحرش، وخلا دقِقةَ واحدة كان فتح النَ ينبطح بجانب



 ساعة فتط. اي في الساعة التَاسعة تعاما. وسرعان ما كنت بجاني العبو عة أنتظر رامز خليفة الذي عاد بع دقائق ليخبرني ان مخيما لكشـــانة وِــط

بالترب منا، لكنهـ غير منتشرين، ثم ذهب ليأنذ مكانه هو الآخر طلى بعا








 اللبلي ينزل عن الشارع ويتجه نحونا في طريق جاتبية
 الآخر له وأمسك بسكينه، وحررت أمان مسدسى، في هنه الثلحظة رمى كل









 كان، ان لا يستعمل سلاحه الناري الا في حالة الخطر القصوى التّ تُشكل

ذطرا على حياتتا، ولان استعماله في غير هذه الحالةَ يفسد مهـة الفدانــــي

 لان المهاجم يطلق في اكثر الحالات صرخة غريزية حتى وبّو عوجل بأسرع
 ويظهر انه كان قد كتب له ععر امد، فلم ينتبه إلى وجودنا مطنقــ، المّا

 لحنا غربيا، بينما راح فتح الشَ يشتَم حسن حظه .
 الالبوب السفلى الكبير، ورحت أثبت العبو عة به جيدا، بحيث تكـــون بيـن الالبوبين تماما، ثنكسر عند انفجار ها كلِيهما. تُم ثُبت جالون البنزين بجاتب العبوءة لاضمن اشتعال الننيران في البترول ومن ثم ثبت قَلم التوقَيت فـــــــي مكاته جيدا على ضوء المصباح اليدوي الأي كنت امسكه بأسناني . وقبــل لن الخرج تفحصت العبو عة ثُانية اذا مـا كانت مضغوطة إلـى مفتاح الانبــوبا
 السنفجرة، ثُم خرجت .
أغلتّا باب الخزان الحديدي ثانية، و اقفلناه بالاقفال الجديدة التّي كنــــا

 نفس الشارة من الدهان الززرق، أحضرناها خصيصا كى لا بنتبه الحـــارس
 يوسف الذي ما كدنا نسير قليلا حنى كان يتوقف إلى جاتبنا ليتلنا وآتــــــار •


ان الحارس اعتلى دراجته في اللحظة التي قَررا فيها الاطباق عليه لاسسهـا ظناه سيتجه إلى الخزان . وعلى بعد خمسة كيلومترات من طرين عوراتينتسا
 من تداركها وان كاتت على مستوى المغامرة، فأدرت مقود السيارة عـسـاندا إلى مكان الععلية لاتقاطها وسرعان ما كا كنا نقف قبلة الهـدف، فنزل محسس

 بعفرده، وكلما كان احدنا يدخل يسلل الآخرين عن البقية بشكل تظاهري، إلم ان اجتمعنا جميعنا هنك نشرب نخب اللحظة التي سيروع فيــــا






 بدأ يصحو ، ليشعل النـار في مصلكته التى بناها من اششلاء الشعب الفلسطبنى بخياتة تَاداتنا السابقة وتقاعـه
عدت إلى نهاريا في الثـاتية عشر لِلا من يوم 10-10-19 ، بع أن


 (الفلسطينية ونير انتها المنطاولة حتى السماء

استيقظت في الخامسة والنصف من صباح اليوم التــــلـي، ورحــت أترقب انباء الصباح العبرية من محطة إسر الثيل وفى السادسة استهل المذيسهم الأباء باذاعة خبر انفجارين عنيفين في خزانات البترول في فريات حـــانـيـيم

 الفلسطينيون، فاستغربت مـا يمكن ان يكون الانفجار الثـاني، ثم قال ان رجال
 منذ الصباح، ولم يتغلبوا عليها بع

 تتطاول وتتطاول لتتعفك غيوما كثيفة، تغطي سماء " قريات حاييم " ومنطقة " مفراتس " الصناعية كلها
وما ان وصلت عكا القديمة، حتّى كان النـاس يتدافعون نحو الســـور





 البحارة الآخرين الأين راحوا يبدون رأيهم بان ذلك لا بد وانية وانه نتيجة لعملية فدالنية جرينة، بينما يصر عبد حزبوز وفتح اللّ على انه لا يمكن ان يكون
 اغادر المكان حتى كان عشرات رجال الشّرطة وحرس الحدود يعتتلون كــل من يصادفه من الرجال في الميناء

حمت سيارتي بصناليق البيرة توجهت نحو الحريق مباشرة، عـنبرا عثر ات الحواجز البوليسبِ، ثمُ انعطنت في شارع الكيشُون، ومن ثُم شُرع













 .





 وتوجهت نحو " قريات موتسكين " لتوزيع صناديق البيرة التّي كنت أنتـــيا

بسيلرتي الخاصة، بعد ان اعلمت مدير العمل في حيفا انني اوزع البيرة في في
 فتهيت ععلي مبكرا وقفلت عائدا لتوي إلى عكا للاحتفال بنـي

 مساء، وفد اخذ يذيع الخبر مـع تفصيل كامل لمنطه، العقلية، والإشادة بقرى

 الالخنراط في الثّورة الفلسطينية والاتحعام بها ليؤدوا دور هم في العـركة

 أها معَى الكراكون في ازقَّ عكا القدِيمة فقد شهـ احتفالنا الرابع في سلسلة الحتفالزتا .
 مدير الشركة، حتى بادرني قاتلا، ان احد الاشخاص باسم " إلياهو ’ اتصــي به بالامس يطبب التحدث الي، فانبره انتي اعلـ في في " قريات موتسكين فطلب اليه ان يخبرني بذلك اذا ما اتصلت من مكان عملي لانصل به فورا .

 بسلّ عغي، وماذا حدث، فاجلب انه اتصل ليطمئن عطى سلامتي، وخوفا من الت




 الكبيرة ليست على ما يرام، فلذا فضلت العل على سبارتي الخاصــة نــ
"تريات موتسكين ، فطلب الي " مقابلته في الغ في مقر " الشُّين - بيت • في شارع " سانت لوكس " حين أفرغ من عملي
التّقيت به في مغر المخابرات بع ظهر ذلك اليوم، فراح يحدثني عن علية " تريات حانييم " ومدى دهشته للطريقة العنتَة والجرينة التّي نفــنـت








 الذا ما كتت اعرف الشخاصا من عكا أعتَّ أنهم كاتوا يعطلون في السابق في


 الفكرة ووعد باتباعها مع جميع عمل البناء القَامى في منطقة الشمال، ثم




 ومحاسبة الزبانن وخاصة ان اكثر ععلي في المناطق اليهودية . فاذا كـــنـ

يريدنى ان أعمل بنجاح معهم، فلا بد من توظيفى رسميا وتخويلي صلاحبين









 وبينما كنت في بيت والاي في عكا مساء يوم الجي الجمعة ميع يوسف ابيو

 اعتقاله، الا انني لم استطع معرفة اكتُر من انه اعتَّل مع منـات من الشُباب الآخرين
كان على محد غريفات ان يذهب إلى عله يوام السبت بدلا سن يور












 بيت شاكر
بعد زيارني لعنتي في بورين عدت إنى نابلس ثُتية، وكاتت الساعةَ
 جلست هناك بعض الوقت، ثُم خرجت، ورحت انتسكع في الشارع كعادتي قبل ان الخل المقهى الأي ينتظرني فيه باقي الرفاق كي اطئن إلى ان الحـي الحدا








 ملاحقتي، ونصب شرك لمي، مستعرضا في ذهني آخر متابلاتي مع رجل الشين - بيت " وسؤ الهم لـى عن رامز خليفة وعبـي
 وسو اله لى اذا با كان لم اصدقاء في نابلس استطيع استغلههم للتحري عن

رجال المنظمات، ومن ازور في نابلس واذا ها كان باستطاعتى المبيت عغ






 فات
طلبت إلى البانع ان يشُوي لي سيخين من اللحم كي اكسب بعـــض

 هذه العرة شُخص آخر ، حدجني بطرف عينه، ويظهر أنه يراني لاول مـرئ وأراد التعرف على شخصي كى يتابع ملاحقتي، فتأكدت من انتى ملاحق فعلا





 معاكس لرفاقهر وكانهه يقومون باورية عادية، فرحت أفكر بطريقة للخروج

 والثًا انتي لم أرتعب اي خطا ليكون عنة للمخابرات في الشك بي ومر اقبتي،

وكنت متاكدا ان هذا الشرك ما هو الا وليد الشك والحذر من كل من يعهـلم
 في الحبطة والحذر، الا ان ما خشيته ان يكون الششك يدور حول الجماعة في . نابلس نفسها فرغت من الساتدويش وتابعت سيري في الشارع لأنأكد اذا هـا كـــــان
 إلى ان حاتت الساعة، فانتبهت إلى اتهم يسايرونني على الناحيتين و اصبحوا يسيرون في نفس الاججاه الذي أسير فيه من كلا الجاتبين، فانعطفت معـــابل الساعة في شارع آخر إلى اليسار، فاستمروا هم الآخرون في نفس الشارئ فلارع،





 الالصات إلى حديث الناس، اذ كنت كلما رأيت مجموعة من النـر الناس، أقف إلى


 وهم يسايروني بين منات المتسوقين، فيختاروا بين ان ينتبهوا إلى تحركاتي
 الاخرن باتفسهم وسط الزحام. فراحت رؤوسهم وعيونهم تتحرك في كــــلـ اتجاه وكاتهم دمى اتوماتيكِة، حنى كنت أشعر بعض الاحيان في رغبة ملحة

للضحك بصوت عال، وكل همي كان ان لا يِتكَ بي احد منهٌ في الناحيسة التّي اخفى فيها مسدسى
خرجت من السوقِ واتجهت مباشرة ناحية المقهى، وعلى بعا امتــر من منظله رأيث شـاكر وأحد يجلسان إبى طاولةَ يدخنّن النرجيلّة، بينــا

















 يوسغ ابو الخير بع ذلك .

خرج شاكر وأحد من المقهى اولا، ثم تبعه عادل ، وڤد أدركوا مـ
 نجان قهوة آخر كى أو هـهم انني سأمكت في مكاني طويلا، ورحت لزش
 حليت بينهم فوضعت ليرتين على الطاولة أمامي وخرجت فورا كى أعيعـهـه




 يتحدثون به، واذا ما سسع ما يعرض الجماعة للخطر، ان يعمل وبســــرعـرعة





 يصطُم بى بشدة، وڤً ضرب رأسي برأسه فترنح قليلا وكاته سيغعى عليه،

 وارتباكه اعتنر لي واستمر في طريقه، بصنحا نظارته التى كادت تسطط عن
 في الناحية الاخرى من الشار ع وقد رانى ما حدث فراح يكتم ضحكته بيـده، والحاج أسع يـغ ألمام احد الحوانبت يتابع ما يجري، وعلامات الارتيـــاع

بادية على وجهه إلى حد الابتسام، وفي هذه اللحظة تذكرت فتح الشَ وحدن







 اليها وأداعبها اكثر من نصف ساعة، وهم لا يزالون يلا يلاحقونني . وبينـا









 امامه ساحبا مفاتيح السبارة وناولت الباتع عشرا تاركا بقيتّها امام يوسنا




بحتلون طاولتين في زاويتى المقهى كها فعلوا في العرة السابقةَ فكثّت اكثر من نصف ساعة وقد ملات اللعبة كلها، فعاودت نفس الحيلة الاولى معـهـه، الذ تركت ليرة على الطاولة، وخرجت بسرعة في اتجاه سيارتى التي كـــي



 خرجت بها، وكاتت سيارناهما نَقفان بالقرب من سيارنى، في الناحية الاخرى
 سيارتاهـا عني، فاتعطفت عند وادي التَفاح يسارا في طريق جاتبية، ووفَفت



 مركز الشرطة، كى أرافقه بعد ذللك للبحث عن دراجة نارية يشنريها، فسألته اذا ما كنت استطيع ايقاف سيارتى في باحة المركز، فأجابَ انتـــى بـــالطبع

أعد القهوة، ثم خرجنا إلى حديقة المركز نجلس على العشب، حيـــ
 ابيب واعثر لـه على دراجة هناك تلانمه، لان جميع دراجات الضفة الغربية غير صالحة، وكنت طيلة الوقت انظر ناحية الشارع لاأكد من اتهر كفوا عن ملاحقَي. وكاتوا قك كفوا عن ذلث فعلا. حنَى الجنود لم يع لهـ اي اثر
 وكان يعمل في السابق في مركز الرطة عكا الذي راح يرحب بى هو الآخر،

فسأتّه اذا ما كنت استطيع ابقاء سبِارتي في باحة مركز البوليسـس رينُس
 احد رجال المنظمات في نابلس، فلم يعازض في ذنتّ، وطبّ !! إى ادن رجر
 وخرجت . رحت أسير في الشُار ع متوجها ناحية ساعة المدينةً وكئي تبـ








 المدينة، وكاتت الساعةَ قَ قَاربت السادسة مساء واء










الازض المحتلة غير عــكا، وبدات أتحسب مـاذا يعدث لو كان هذا السـسـائق

 الجسلية في مثل هذه الحالات، ولوجود مساسي معي، ريثـا ونـا اثبت لهم انتي عربي ولست يهوديا، و الغريب اني بع لحظات من هذه الفكرة الطارنة لى.



 ربعا فعل شيئا، ورحت انتظر ربما يحصل ما أتعناه، الا ان شيئا من ذلك لم .
 ماشُشِا . وكان قد طافـ بى اكثرُ من نصف ساعة، و عندما كنت أودعه شُاكرا
 نُطفح بشيء من الصدق، مما أخافنى، فنظرت اليه، لكنـه انطلق بســــبارته. وبسهة عريضة على شفتِه، لتبقق هذه البسمةَ احد الالفاز التى لم تحل في

رحت اسير في اتجاه بيت شاكر بيطء، وأنا أزاقب المنطقة جيدا. إلى
 العنازل التى صادفتني في الطريق ليكون دخولي اليه آخر المتحان، الْ لا بد

 سز أريد. فسألتها اذا مـا كان هذا هو بيت عماد الدين أحم، فردت ضاحكة.

اتها تسكن هذا الحي ما يقارب العشرين عاما، ولا تعرف ايا بهذا الاسس فز الحي، فشكرتها وخرجت ناظرا حولي، وقد تأكدت ان لا ملاحقة لمي بتانًا توجهت فورا إلى بيت شاكر على بعد امتار قليله . وما كدت الخـسا
 مـاذا فعلت بهم ؟ لثـ افقدتهم صو ابهه و هم يجرون خلفك، أفقدتـا صو ابنسا ونحن نجري خلفهم .. كان يخيل لي اننا نمثل فيلما هذا اليوم " فــنـأجبت
 العرض، بل لا بد من دعوته إلى عكا ذات يوم، اذ اتى أستطيع دعوته هنه على أقلام اجمل مـا رأيتم اليوم، اذ كنت الشركه في احدى عملياتنا داخــــر الامبر اطورية ومن ثم أرغـه على الاحتفال بنجاحنا وبرفقةَ ضباط " الشُين-
 فيعجل في ارسال المواد المتفجرة والاسلحة اللازمةَ لنا، و هنا رحـت اصب جام غضبي على " ابو عمـار " و " ابو اياد " وقدومي وايو علي وابر شامـع كعادتي، لاتهم يههلون تتبية طلباتنا، اذ لم تشف عملية " قريات حايبر غليلى، وكنت اتمنى لو أملك عشرين او ثـلاثين كيلوغراما من الــ " تـس -ن.تي. " اضعها كلها في عبو عةَ واحدةَ بدلا من الخمسة كيلوغو امات مـن المواد المتفجرة المصنوعة بيتيا، فلم تكسر غير انبوب واحد . فرغنا هـن
 لحمايتي اثناء الملحقةّ، انتفلنا النحدبث عما اذا كاتت هناك ثمة شكوك تدول



 به، واننى لا اعرف مجرى التحقيق معd بعد، واذا با كان ثمه داع فعلم

لاعتاله، او انه مجرد صدفة كباقي المنات من الشُباب ولكني سأعرف حال















 خلا ذلك الاسبوع وفى أي وفَت لاحق. ان نكون جميعا في حالة طــو ارى ىء




 في التحقيق لثمـان وأربعين ساعة على الاقل كى يعطي للأخرين مهلة لتّبر

امر هم، الما انا وافراد المجموعة VVA نعدهم بأنتا سنقوم بعا اول اربسا






 على نجاح العقلية، فقال ضاحكا بأن هنا هو القسم الاول من البشرى، الـا




 منظمة فتّ ومن هي مجموعة VVA وسنتُبت لديان والعالم من هى منظبة
فتح ومن هي الثُورة الفلسطِنية









فنظت منهر " تل - حنان " ومنه اتصلت بمقر الشين - بيت " وطلبــت

 ثنين جندهد ثيلاحقوني ويقَتفون اتري طيلة اليوم، أخبروه مـا فعلت بـــــــهـ،









 له من اتخاذ هذه الخطو دَ دون ان يعلمني، ثّم اقترح علي تَأجيل الحديث في



 انهج كاتوا يكتشفون فورا انتي من المعرب الذين يعيشون في إسر ائيل ولا بد أن زجاله هُ اطلعوه عنى هذه الظاهر

اجتمعت مساء اليوم التَالي بباقّي أفراد المجموعة، وأطلعتهم على كل
مـا حصل وعلى نتانـج لقَانـي بباقي الرفاق في نـابلس، وطلبت الِيهم مراقبـة





 مـا أثار مخاوفنا من تحول هجرى التحقيق معه في اتجاه خطر اذا با كان

 شكك في ان رامز سيعبر أمتحانا عنيفا وقاسيِا، ولذلك يترتب علينا ان نعا وبسر عة اذا مـا حدث ذلك، كي لا نحمل رامز اكثر بن طلاقته في عبور بـا


 اليوم الأي ستمدد فيه فترة التوقيف كها اتفتقا سابقا .



 صباي، وأعرن مدظله الجاتبي الأي تستعلـي عائلات الشرطة المقيمة فيّه،



 السور قَبلة مركز الشُرطة تَاما على اهبة الاستَعاداد، لنغادر البلاه مباشرة




 في بيوتنا ومر اقبة حركة العخابرات داخل البلدة .


 العشبوهين بعلية " قريات حاييم " كـا اعلن في الراليو، فأجــــب بلهجــة

يانسةُ بان الشخص الأي اعتُقلوه، لم يكن سوى أحد العمـل المساكين ممز
 وان المخابرات الإسر انيلية تكاد تفهـ وعيها لفشلها الذريع في العثور حنسى ولو على طرف خيط بسيط يقودهم لتعقب مرتكبي عمليات حوتريم وكيشّون


 الااخلية التي تضم عربا من إسرائيل اذا لم يكونوا نفس المجموعة التـــــي تتركب من العرب في إسرائيل فتط، لان جميع العمليات التي قَامت بها هنا
 ولاسيما عمليتي كيشون وقريات - حاييم " ولذلك لا بد لهم من اعتقال اكبر عدد ممكن من شُباب العرب في المنطقة، لاسيما و إذاعة فتّ لا تكا تكف عــن تَحريضها الشباب من سكان قرى الجليل، فربما اسفر التحقيق معهر بالصنفة





 أسمى بين شُباب عكا . كـا انني لو عرفت عنه ان لـ له علاقة مشبو هة باي
 كان اخي . ثـم عبرت له عن استباتى لهذه الطريقة التي يتبعونها، والتـي
 الاولة، ما داموا يعتقلون بطريقة تعسفية سواء عملوا ام لا، فوعدني بأنـ
 معه، وما علي الا ان أكون مطمننا، لاده يريد التحدث إلمي في امر اهح من زلك بكثير
وراح يشرح لى كيف ان قيادة " الشين - بيت "، لاسـيما هـيا



 ساخرا بأنني لم اكن أعرف انني على هذه الدرجةَ من الاهمية لديه، وسألته
 لارى اذا ما كنت أصلح لها .
صمت قليلا ثُم رد قانتلا بأنني اعربت له مرة مرة عن استيأي من تفاهية


 مهية داخل عمان .. فهل انت مستعد للقيـام بها ب " فأجبت بهـاو \& " اذا كاتت تُعبني " . ثُم طلبت اليه ان يوضح لي ما يقصده، فراح يحدثنـي بــهـواوء

 صفوفها، نُم راح يحدثني عن ابن عمي الذي بععل في المخابرات الاردنيــة وامكاتية استغلاله هناك لاخر اجي من أي مازق قد أقع فيه لصلة القر ابــــة، ووء تم استغلا نفوذه لالحاقي بمنظمة " فتح "، مسا يضمن لي مركزا جيدا في صفوفهم، وهنا عرض علي أي مبلغ من المال اطلبه من " الشــينـ

سالته بدوري ما نوع هذه المهمة التي ساكلف بالائها ؟ بع التَحاقي
بصفوف " فتح "، فأجاب كأن اكون رجل العـــــــابرات الإســر انئلية فــي
 مسبقا بالعطلية، التّي تنوي مجموعات " فتح " الفيام بها داخل الايل الاراضـي
 إسر ائيل "، ثم الايقاع بهم في شُرك الكمانن الإسرائيلية ... أو ربما. استطـت


 الاستعاتة به، او يكون حلقة الوصل بي ميع المخابرات الإسراني ائيلية .. وكنت بهذا انوي جره للاعترافـ لي اذا ما كان لايهه مثل هؤلاء الاششخاص بيـن صفوف " فتح "، فأجاب ان ليس باستطاعتَه تزويدي بمثل ما با أقصده مــــنـن عناوين، وعي ان اعمل هناك بمفردي، وحسب ما ارتثيه . فسأتلت ســلفرا

 مت " شهـدا كباقي الجنود الاسر انيليِين الذين يموتون يوميا فـاء للوطــن
 من مجهود لاستبالمي باسرى من رجال فتح، والتكفل بزوجتي ويني


 باتني لا اسخر، وانما لا يعجبنى ما يقترحه علي، وانتي مستع اللتسلل الـى
 بواسطة رجال هناك، وأن بيتعه خطيا في ملفي باتقاذي اذا ما اكتشنفت، وان



 ثد انفترفنا على ان أفكر انا الآخر في الموضوع عو جيدا . اسنمريت في عملي باقي أيام الأسبوع كالمعتاد، وكنت خلا


 ظليفة كحته ويرد عليه بمثلها . اتَفقنا على ان نلتقي جميعنا في بيتي في في في عكا مساء الجمعة لنتارس علية اختطافه لآخر مرة اذ اذ لم يطلق سـسراحه، وطلبت إلى عبد حزبوز وفتع الس إجراء آخر فحص نمركبه وآلآه ويجـــهـز
 عىى ان نكون جميعنا عثى أهبة الاستعداد








 الا ان الجمِي قرروا استعراره بشكل حذر، على ان لا يشترك معنا في تتفيذ

عملياتنا الاولى المقبلة، كي يبرز وجوده عشية كل عمنية نقوم بها إلى لز



 الازاعة كل يوم والانصال بى في حالـة سماعهِ النبأ كما أتفقّا . ثُم اخبرته انتى سأسافر في الْغ إلى نـبلس كى اطلع باقي الرفاق على اطلهق سـراح

 المخابرات لي، فوصنت القدس حو الي الساعة التاسعةَ صباحا، وتوجهت نحو سوق المدينة القديمة، ثم عدت بعد ان تسكعت قليلا وابتعت بعض الأشُــياء لمجرد صرف النظر، واستقليت سيارة اجرة ثُانيةَ عاندا بها إلى نابنس
 بالمقرب من بيت شاكر بعد ان تفحصت خلو المنطقةَ من داخل السِياردَ. وفى
 في المرة السابقة، كى أطمنّ إلى ان بيت شاكر غير مراقب، ثـم توجـــه
 التقيت بشاكر في طريقي، فاجبت انني لم اتوقف في المدينة قد وتوجـــــيت إلى البيت مباشرة، فاخبرتني انه قلق جدا وأنه خرج من البي البيت مند الصباح


 يخشونه، واخبرتهه بما اقترحوه علي بالنسبة للمههـة التي ينوون الرســلى





 أبقيت سيلزني. ومن هنـاك تَابعت طريقى إلى عكا .
 و وافية بعد وصول الحمولة التي كنا نتوقع وصولها كينا كل مساء . واستقر رأي




 والو اقعة بالقرب من مدينة الخضيرة قبيل مصنع " إلياتس " على بع يقارب الخمس منة متر في الجاتب الغربي من الشارع الرئيسى حيفا - نل ابيب

 بالبترول، والهـان الثـالث في المفاتِيع الرئيسية لخط البترول الواصـل

معالل التكرير في المنطةَ الصناعية إلى مخازن الاحتَاط الصكرية الرنيسة

 محمد غريفات ان يقوم بدوره هو الأخر بعنية تفجير لمستودعات الأخـــيرِة






 ووضع تقريرا وافيا عن هذه المستودعات وماذا تحوي، ولم ويتّ ويتّ ذلك منه
 إلى شاكر في اول القّاء لي معه



 ما ظلنت أنها المغاتيح الرنيسية، وقبلة يزرعة إيطن، وبالترب

 جيدا، ومدى متاتة اغلاق فتحة الخزان الارضي الأي يحمي المفاتِي ونوع الاقفلا، وكاتت امكاتية تنفيذ العلية تبدو سهلة بالنسبة للعملِات السابثة .

وحين وصلت سيارتى . تتّمت في الشارع الذي لم يكن يبع عسن
الخط غير ما يقارب الخمس مئة متر، إلى ان وصلت قريبا مسن السلهان،
 المنطقة جيدا، ومعرفة ظروف الحراسة الليلية وبدنها، ورغم اتنبى بـيّن في
 فتركت المكان على ان أعود مرة اخرى لمر اقبة الحراسة علية النيه
 الكراكون، اذ بعادل عكر وهو احد اصدقائى القدامى يدخل الامتهى، ولم الكسن أفكر ان دخوله هذا سيخلق لي أكبر مشكلة وأخطر مـنز الـق اقع فيه منـنـ ان بدأت الععل الفدائى
تُظّام مني محيِا ثم جلس إلى طاولتى، وكان قد أخبرني بع عليسـن كيشون انه هو الأي قام بالعملية، امتدادا لحديث سابق كان ولنا لنا عن العنظمن اللفدأئية والثورة الفلسطينية، و امكانية الالتحام بالثؤورة لمحاربة إسر الئيل من


 أذا ما كنت انا الآخر على استعداد لذلك، ،فأجبت انتيَّيئست من الحبياة فـي إسر ائيل ومن اللاول العربية، ولذلك أنو ي اللهجرة امـا إلى إلى كندا او إلى فرنسا
 صورة تذكارية، وكنت في الو اقع أنوي تجنيده بعد امتحاته، الا ان الن الصوزة




 مطلثا، رغم انه كان يصلح لان يكون طعا جيدا لصرن النظر بعيدا، ومن







 ويجلس أمامي في متهى الكراكون وبع عطلية " قريات - حايبيم " ليضنى في امتحان أحرج واخطر هذه المرة .










 وبنفس الطريقة التي نفذ بها العلية الاول مستعملا لغة الرمز وما هنا الا

بداية لاعمل اكبر في المستَبّل، وأنه يكتفي الآن بما قاله، ولكنه سيخبرنى



 محمد من هنا المجنون، وكنت طيلة الوقت الأي كان يحدثنى فيه أفكر كين على انن اتصرف معه، وته خامرني شك قاطع بأنه مدفوع من " الشُسين-
 كهذه لمجرد حب الظهور، ولكي يظهر أمامى مظهر البطل، ولماذا الختـرنـرنى








 و العقل سوية، وعليه ان يؤجل ما يفكر به بالنسبة لاغتيال محمد غريفـي

 محمد غريفات بنفسي وبطريقة لا يكشَفها احد .

واضعا أمام عيني كلا الاحتمالين، فاذا كان مدفوعا من " الشّين - بيت • فنا

بد لى من اطلاعهم عطى ذلك لابلت اخلاصي ولن يسبب ذلك اي ضرر له، الها اذا لم يكن مدفوعا، فلمناه انه يكنب وينمادى في الكذب إلى حد الختلو



 مجو عتنا بخسارة فاحهة ولا تَوض . ورحت أفكر فـــي اي الطريشَيـن تخلص منه .






 فسيكنفن من علال بأته لم ينجح فبى مهـته، ومني باتني أخبرتهم بالامر ،


 أبرهن من ناحية على إخلاصي للمخابرات، ومن ناحية الخرى ادفع الخطـــر "

 لـّم طوريلا .

كرست باقي ايام الاسبوع لعمليات الاستطلاع للاهداف التي حلناها، حيث كنت اقوم بدورية استطلاعية بعد ظهر كل يوم حتّى اللساعة الثُلمنسi والنصف مساء، وكنت اصطحب ابنتي الصغيرة " أزواح " معي وفتع الن.
 تقريرا وافيا في ذلك، سلمنه يوم الجمعة لشاكر وباقَى الرفاق في نسسابلس.


 ضرباتنا متواترة .
 البحر في نهازيا منذ الصباح، عنى ان نعود إلى البيت مبكرين، وكنت طيلة

 أفكر بطريقة اخراجها من البحر متفحصا اصلـع الامكنة لافنها، حنى عينـت المكان المناسب، مُم عدنا قبيل المساء إلى البيت
 فون اللسرير والراديو التراتزيستور إلمى جانبي، وثا تركته مونه
 وما كاد اللذنيع يفتتح برنامـج إذاعة فتح في تـام السابعة، حنى راح ينادينا
 ورفعت صوت الراديو الترانزيستور ، وهو يكرر النداء عدة مرات، فشـــعرت برعشة تتعلكني وبأن قلبي بهو ي

السسسم .. الاحمر .. السمسم .. الاحمر " ثُم بدأ نشُرته الاخبارية،

" من أق إلى I/VVA .. السمسم .. الأحمر
فتاكدت ان الحمولةَ ود وصلت وانها تنتظرنا الان في قاع البحر عطى
بعد ما يقارب الثلاخة كيلومترات من البيت فقط وص
تمنيت لو اسنطيع ان أطير تلك اللحظة، ثم أغوص في أعماق البحر لانتشالها، اذ كان ذلك اعظم حلم يداعب خيالمي وهو ان يؤمن لنا مصـسـر
 انقطاع وحسب ما نرتنيه نحن طبعا لطبيعةَ وأرض المعركة الاتي نفض عليها

ونعرفها جيدا
وانتظرت حتى نهاية الاخبار، حيث عاد المذيع ينادينا للمرة الثـلئة



 داعى للتكرارا، واذا بزوجتي تناديني من المطبخ متسايلثة اذا ها كنت انكلمها
 جوعا ولانني اود الخرو ج من البيت لساعة او ساعتين لقضاء حاجة ها ـ الـا فرغت من عشاني، ثُم أدرت سيارتي متجها بكل سرعتها نحو عكا،



 في البيت جعيعا، ثُم انضم الينا يوسف ابو اليو الخير بعد ان الرسلنا في طلبه،
 كنر من عاد ونصف ... ونخب صديتِا الفیِم قَسم ابو خضرا .




 والوصول بنشبة تطفو على سطع العاء كالمخطط .

 عن سبب تأخر عب حزبرز، وكنت قد رأيت مركبه لا يزال فــي اللعيثــاءء،


 غنا يشق عجب البحر بمركبه متجها نحو السمسم .. بينما اتجهت انا ورامز خلبفة وفتع اله بسيارنى في اتجاه نهاريا في الخامسة صبلحا كنا ذد وصلنا تبلة السمسم، ورحنا نحفر حفرة كيرة بين أهولا للآصب وشجيرات النخيل المتشابكة على الششاطى، وما كدنا ننرغ حتى كان عبد حزبيز يتّبل بعركبه متجها ناحية جزيرة السسم، ومـــا ان وصلها حنى راح يدور حولها عدة مرات منالر النا، وأنا أرهبه بعنظـــــاري من الشاطز من كل الجهلت حنى راس الناقورة .. إلا ان البحر كان خاليــا من الية مراكب الخرى قريبة، كـا كلن الثاطئ لا يزال خلا
 ليروح طبلة الواتت ويجن على اللشاطئ ولو يلعن البحر الأي كان تا ارتغع

على غير عادته . أما عبد حزبوز فكان يدوز حول جزبرة السمس يفسرش



 شينا، فرحت أتمتم ناظرا إلى فتَ النَ ورامز خليفة اللأين صعقّهـا الخسبر، بأتهم لا يكن ان وكذبوا علينا ويخدعونا في امر كهذا ـ و وان الارسال كسن
 لا مجال الشك بوصول الحمولة، الا اذا كان الذي نتلها قَ أفرغـا يصل المكان المحدد .. فقاطعه فتح الله بأن الأي أحضرها لا با بد ولن يكون
 أفر غت في المكان المحد نها، لاهه عمل مع قَاسم ابو خضرا فـي البحـر







 - لاضض إلى عبد حزبوز

اتجهنا ثاتية ناحية " السسسم "، وكان البحر قد بدأ بِهـا شيئا فشبئا،



الرسالها لعو ه، فرحنا نمشُط البحر بنظرنا في كل اتجاه وبدقة، وما كدنـا نشترب من جزيرة " السسم " حنى رايت الخشبة المشُودة إلـى الحمولــــة تطفو فمق الماء، فصحت به فانلا وأنا أشعر بنشو

 وانطلق يغني بول ل 'في البحر لم فتكم في البر فتوني "، بينـا كنت انـا انظر ! الى البرميلين المشدودين إلى الخشبة يلوحان في قاع البحر، فامسكت بالحبل الموصول بهها ورحت اشدها إلى المركب حنى حاذياه، فتَطرتها إلى جاع جاتّبه الغزبى ليكونا من جهة البحر اللنتوح ونحن نعود إلى الشاطئ



 واستريت جارا البرميل الذي بغي عللقا بالحبل على ان اعود الليانى بع ان ان
 يساعني على الخراجه بينـا راح رامز يحرس المنطقة من حولنا . وها كلانا نصل إلى الحفرة حنى كان العستحمون قد بدأوا يتو الفون ولاح لنا لنا من بعيد

 من دفن البرميل فوضغنا فوقه صنرة لا يتل وزنها عن منتي كغم كــــتا
 اللساعة الخامسة مساء في منهى الكراكون وتوجهت إلى بيت والاي في البلد
 سیع الارسلا مساء السبت فجاء مبكرا ليطعنن على مجرى الامور، هو يكاد






 بد القبادة الان، لاله بعٌ به صباح الامس، وان تَريرير اليووم سيصل مـر الآخر في الغ



 ابحارهم ظلف سطك البلاميدا، على البرميل الثاتّى الأي بقي

 على الشاطئ، او اذهب لاجلس في محطة بنزين بعيدا من مكان الحمونـة،
 شُيء، وكان صاحب العحطة يعرفني جيدا، لاني كني

 اليوم، وكان هنا امرا ضروريا في بلد كفلسطين اللحتلة لان كل فرد فئـي
 احوم حوله، حتى يخبر الشرطة بذلك، ولهذا كنت مطينّا انه لن يفط ذلك،




 أعصابي من عناء العـل
بقِيت على هذه الحال اروح على الشُاطئ واجئ إلى هن بع الســياعة الواحدة من بع الظهر، وهى الساعة التّي تنتهي فيها أرواح














 مغاجأة لي . لاسبِا لا يعكن لادد في نهاريا كلها ان بتصور ان في سـيـف

هذا البيت تُعشش أخطر مجمو عة فدائية فلســـطينية تقــــق أمسـن إمسراثئل وسلاهـا عند المساء كنت أعود إلى نهاريا يرفقة فتع الهَ ورامــــز خليفـة
 بلاستيك كبيرين ؟ مسلوئين، من النوع الأي يستعمل للنفايات، فوصلنا فُبيل

 البرميل الذي تركناه في البحر، الا انني لم أعثر عنيه في البداية حيث رسا

 حتى كان فتّح الله شد فرغ من عـله وقفز إلى المـاء يساعدني عنى إخراجـه !لـى الشُاطئ الذي كان خاليا من الناس تماما، بعد ان اخذ الظلام بهبط شُبنا فشينا، ثم عدت وفتح النه بع ان افرغناه هو الآخر في برميــــل النفابِـات الثّاني لنغرق البرميلين الأصليين في قاع البحر بعيدا من انشُاطين. ثٌ عنـا جيعا لنخفي الحمولة في سقف البيت المرميدي أفرغنا الحمولة، وجلسنا نتفحص ما كاتت تحويه من عشرات الكيلو
 وذخيرة له، وڤا سررت به إلى أقص حد رغم استِيائي من حجمه الكبـير

 اليدوية، وكنت رغم سروري البالغ بوصول الحمولة، ألا انتي امتلات غنظا
 النوع الردي جدا، إلى درجة اننى شعرت برأسي بدور من رانحتها الكريهة
 غضب لتوع المسدس الأي لا يصلح للحمل دانما، وفلة ذلخيرته .



 ،فقل فتط، وأنه سيناني بع قليز .

فرغت من عملى يوم الاخنين وعدت إلى عكا ورحت أبحث عن عالل

 التخلص منه، بحيث اطلع المخابرات في لقائي الأسبوعي معهم في الفذ، لأ
 مدفو عا من المخابرات او قتله، كما و هدفت من ذللك المو عد: إلى الاطـــلاع على طريقة تعقب المخابرات بالآلات الإكترونية المسجلة التي بستخدمونها لتفاديها
و هكذا توجهت إلى مقر المخابرات في حيفا بعد ان فرغت من عشي


 اعصاب متينة .. فترك مكاته وجلس إلى جاتبي وهو يسأنني اذا با با نا

جلا، فنجبته لن كل الجد، ورحت اربت على جيب بنطلم الصغير، فســنلنى


 من أغني. فلجبت في كل برود إنتي أعني المخرب الذي قام بعمليتــيم كيُّون وحَريات حانيي وما كلا بعیع ذلك حتى فغز من مكاته كاللمجنون وهو لا يصدق ما


 اعزرف لمي شُخصيا بذلك، فأببت الن نع وسأسمعهم إعترافه لمى مرة الخرى







 أنشاركي تنفيذ عملينه المبلة بع ان بطلغني على كل شيء، وما علبه الا الن





مساء السبت، لتزويدي بالة تصنت إلكترونية يضعونــها علـى جسا جسايـ

 فوضعت الراديو الترانزيستور إلى جانبي ورحت أجهز العواد المتفجرة هبسرل ضنطها في العو عة، وإذا بالمذيع ينادينا بع افتّتاح البرنامـع ا/,VVA " وكرر النداء عدة مرات يفصلها فاصل موسيقى، فراح قلبى يغفق بشدة لالهم لم ينتهجوا مثل هذا النداء لنا من قبل، وشعرت ان لا بـل بـلـ وان يكون هناك شـئ خطير قد حصل، فتوقفـــت عــن العــــل و أخــنـت الراليسـو



ليكرر .النداء، ثم عاد وكرره في نهاية الاخبار
وضعت المو أد المتفجرة جاتبا، ورحت اتمعنها وانا افكر ما يمكن ان

 تو افق على عملية أنابيب البترول في مدينة الخضيرة، التّي كاتت من بيـن الععلِيات الني ننوي القيّم بها، والتي ضمناها في تقريرنا الأخير ، ثُم مــرْ
 يكن بينها ها هو اخضر اللون، الا اننى شككت بها، لاتها كانت زيتية اللون، ولكنني لم أنته إلى تحلِيل قاطع للنداء، فقررت ان اترك المواء المتا التي بين يدي على ما هى عليه وعدم الاقتراب منها، وقررت السفر إلــ نابلسى في الغد عله يعرفون ما الخبر




 حتى نستوضح الامر مع شُاكر وباقي الرفاق في نابلس وأنتي سانسافر فـــيـي الغ من اجل ذلك

 وا انن رأياتي حتى صلحا يِنتاتي بالسلاهة، فسالتها مستغربا ماذا حدث،

 بعُوا بها وكان الخطر في الستعلهالها، انها ذات ابر حساسن








 في مطلع الاسبوع التّلى
كان علي مساء السبت الالتقاء برجال العخايرات في الد العقّهي في نهاريا، لتزويدي بآلة التنصت الإكترونية لتَسجيل ما ياور بيني وبين عادل



يحين موعي مع المخابرات، متظاهرا انتي اقوم برحلة تنزهية معها، وكنـ استتيم عند كل هدف فترة فصيرة أدرس خلاهها منطعة العقلية مرة اخسرى لتسهيل الـهـة




 البحر، وان اتوجه إلى نفس المنزل مباشرة بعا بان ان أفرغ غ من لغانى معــهـ،






 لا يكلمنى - بذ كان نلك اليوم في نابلس لقضاء مهـية - هم بالحديث معي





 بيت " يطارده في كل مكان، ثُم راح يشتم الدولة ورجال المخابرات، ونطرانغ









 بتركني على ان نتّتَّي مرة الخرى ونتّدن


 مع عادل، وانتهيت إلى انهم لا بـ وأن يكونوا فيف مسنشّفى المجتين قبالة

 أخاطبهر بواسطة السعاعة قاتلا، باتنى أعرف انهـ يجلسون الانز قبلتي فوق






 الطويلة، وانني لولا اهمية هذا اللقاء لها كنت انتظر ه، واته اذا كان سبتبع هذه الطريقة معى في مواعيده فابنتي لن أوافق على العقل معه في المستقبلا. وبهذا فتحت موضو ع الحديث معه مباشرة، ونحن نتجه فون السور لنجلس في ساحة المدفعية المَدِيم، قبالةَ مستشفى المجاتين، وكاتت اللساعة تقارب الحادية عشر ليلا .
جلس يحدثني عن انتمانة لعنظمة فنح عن طريق رجال اتصال مسز
 أنابيب البتزول في ميناء * كيشون ومَريات - حايِي "، وعن طريقة تنفيـــ العقليتِين، وكيف انه كان يتصل بقَبادة فتح باللاسلكي ويستقبل الاو امر منهر مباشرة، وانه هَ اضطر إلى قذف اللاسلكي في البحر بعد ان فاجأه الحـرس بعغ وضع العبو عة تحت أنابيب البترول في كيشون، وهد زود القَيادة بثفصسل كامل عن منطقة المعلية، مسا مكنهم من إذاعةَ نبأ التَفجير بــــــالتفصيل فــي الساعة السابعة من مساء نفس اليويم، ثُم كيف انه نقل التعو عة التّي نجـر


 معدودة، ولا أدر ي كيف استطاع ان يجلسني ساعة كاملةَ معي يحدثنى القصة الغريبة الصختلقة، دون ان يكون لها اي اساس من الصحة .
 خله اسبوع نبدأ الععل سوية، وكنت خلا حديثّه لي ابـي اعجــابي بر
 إلى مثل هذه القضية المقدسة، وكنت افعل ذلث لاشجعه على التمادي فـي


 سابـ م فويا相






 -





芳




صحة كل ما سمع، معقبا بأنه بعتقّد ان عادل بالغغ كثيرا في حديثّه فرفضت التعليق على ذللك مدعيا بأن هذا الامر قد أصبع من الختصاص " الـنيز-
 الشريط المسجل الا اذا انتكر واصر على الإكار، ودون ان يعلموه انتي كنـ



 للتحقيق معه، بينما رحت انا أرتب لتنفيذ الععليات الثلها اللتي خططنا لــها واتفقنا، جميعا، على أن تكون مساء يوم الثللاناء بعد خروجي من متسر
 تي.ن.تي. " للواحدةً وهي كل ما وصلني في الحمولةَ من متفجرات تتريبـ الا من بضع كيلو غزامـات ابقيتها احنياطيا .





 فرفضت هذه الفكرة لان ذلل سيفضـح أمري في عكا كلها بل والجليل بأسر' ثُم تركتهم علّ, ان يحاولوا تَبر الامور وتحاشي مواجهتي له .

 العصكرية وسلاحه، ويوسف البو الخير وفتع الشّ جاهزين للعمل . ولم يكـن ها نخشاه من عبود الحواجز البوليسية والصسكرية في الطريت لوجود محـ
 بينطا كنت أجلس انا وفتح الش في المؤخرة والعبو
 الالصامت، واحتفظنا بنملحتنا جاهزة الفتع النار حل اية مفاجـــآة تعرضنــا للآض علينا . وكنا هَا اتنتّا على عدم التّسليم والمقاومة حنى الموت فـي
 بسيارتنا !لى اقرب مكان مأهول وتفجر العبوءات بنا وبالسيارة .

مررنا اولا بهافنا لمي " كفار - حسيديم "، حيث دفنا العبوعة بالعرب

خط القطار في بينمينا، وتابعنا سيرنا نحو الهـا كاتت الساعة تقارب السالدة والنصف مساء حين وصلنـــا، وكسان الققر ساطبا، فاتجهت وفتح الشّ نحمل العبوءة والعتّلات، بينما بقى محسـر غريفات براقب المنطقة على الشارع في سلاحه الكامل لتفادي أية مفاجسان: لنا واعلامنا حال توجه أي انسان نحونا
فتحنا ثُغرة في سياج الخزانتا ودخلنا، وكنا نتصور انتا ســنـينتي من تثبيت العبوءة خلا نصف ساعة، وهو نفسى الوهت الأي احتجنا اليسه في عملية " قريات - حايييم "، اذ كان غطاء الخزان مشابها لغطاء الخـزان










 ننتهي، فراح محمد غريفات ينادي بين الفينة والاغرى من الشارع بعمبية
 ويجيء على الشارع طيلة الوقت بسبارته في انتظار انتهائنا .

وبْل ان نتنهي من رفع الاعياس، تو قف زاكب دراجة نارية بــــالترب

 الأي حدث له، واكنه ها لبث ان علا مع يوسف ابو الخير الأي كان يــاور بسيارته بين فيسارية والخضري. مُم نزل 'يِفَ مكاته مرَّ ثانية و وهو يتحرق غظا لتاخرنا في تيهاء عملنا، إلى ان استطعن الخيرا ان نفرغ من اخـــراتج
 النتحة كها كانت، نائرين اكباس الرمل حولها، وغادرنا المكان بعا ان ععلا
 كان يوسغ ابو الخير يمر بنا ليِلنا إلى الهذف الثانتي في " بنيامينا "
 السيارة، بينما توجهنا ثلاشتنا نحو الههف الأي كان يبعا ما بِقارب الكيلومــتر


 الحادية عشر وخمس دقانت فبل منتصف الثبل بعد ان وصلــــت العبــو بساعة التوقيت. وهو الموع الذي يمر فيه فُطلر الشَن المسكري للبترول نوق الجسر ، ونَلنا عاندين
وما كدنا نبتع عن مكان الهـف حتى التقينا بجنديين يسيران برفتـة مجندتين على نفس الطريتِ، فرحنا نتشاور على تَلهم، الا ان الأنر ثُم بينّا على أن نتحاس ذلك اذا لم يتعرضا لنا بالسوال. فوضى كل ول منا إصبعه على زناد سلحد لنكون جامزين للععل. ولحسن حظهم وحظنا انهـ لم يلتنتـــــوا الينا البتة، واستمروا في طريتهه، فاضانت مصباحي الياو ي مرة وا واحدة في


نحونا ويقلنا، فأقلنا وتابغا سيرنا في اتجاه هدفنا الـُلت في

شُومو "، وكان مغنا في السيارة لغمان جاهزان من الألغام التّي وصت في في
 على ان نستعلهـا لنجرب فاعلية هذه الالغام، فتو فنفا بالقرب من انمكان .



 كفار - حسيديم
لم نكن نتصوز ان اللافتات المعلقة على طول خط الأابيب في ' كنر

 شُسمنا رائحة رطوبة اللاء تتبعث منه، ولشدة دهشتّا اكتشَفنا ان الخط كله





 لست ساعات، وخرجت لننضم ثّاتية ليوسف ابو الخير ومحمد غريفات فـي السيارة إلى جاتب الشارع، حيث عدنا بعدها مباشرة إلى عكا، فتركنا وينا يوسغ ابو الخير وفتح اله في عكا وتابعا محمد غريغلت وانا سيرنا إلى نـــــاريا
 حين وصلنا لا تتجاوز الحادية عشر ليلا بعط . الذت أنباء الالفجارات تتوالى من محطة اسر اليّل في الصباح لوولحـ تلو الآخر، عدا نبا انفجار العبو عة في مضخة المياه في " كفار - حسيدير ي واتنظرت نبأ الانفجار حتى المساء، الا انه لم يذع في فمرزت في طريق عوريتي

 عصكريين، عاندا إلى عكا لنحتظل بنجاح العطثيات بعٌ ان السنَينا إلى إذاعة
 هرى المثلث والجليل من محطة إسر انيل، بع ان ان راحت إذاعة فتح تبالغ في في





 وعلينا ترقب انباتها




 يكونوا من الداخل وليس عن طريق البحر ، فو عدتهم ببذل كل با في وسعى . للتحري عن مويته

انتقلنا لنحديث . عن عادل عكر وإصراره على الاجكار، وأنه خ خ بيس
أمامهر مفر من ان اواجهه والاعتر اف عنه الماهه، بينما حدثني به. فرفضت










 الـعمل دون ان يلتَفت إلى تحركاتـا أحد .
اتصلت مع المخابرات بعد يومين، وأخبرتهه اتنتي موافــت عــت



 أرسلناد فبى وقت سابق، وطبنا فيه تزويدنا بحقَ مخنزة الزيع وعثـرين


رافتتهه إلى سجن الجلمة، وهنتك استبدنت ملابسي بئياب مـزانـ


الأمكن من وجهي وحول عيني، فنظرت في المر آة، ولذا برعئنة رهيبـئ


 منـحرجا على الارض امامه




 ميوقغي في داهية، وان اطلق سر احي متعلق بـ به






 يقضض علبنا في النهاية، فانني لن انساك، فلا فرق بينك الان وبين ايى واءـ
 ما كدنا نغرج عن زنز




إحضارها في أي وقت يريدون، فعةب " اليِاهو " انه كان مجرد سوّل عابر وتركتهم بعد ان اتفتّا على ان نلتّقي دانما في مقبرة نهاريا بدلا من مسسر "الشين - بيت" في حيفا لابعاد الثبّبهة عني، بينما فعلت ذلك في الحقِيسن للسبب السابق، ولتفادي اية مفاجأة لي مع المخابرات، و عندهـا لاتـا اسـسنطِي

 فيها لحراستي من خلف الأنصاب .

كان مقررا لن نحتظل مساء السبت بعيد ایيلاد الاول لانبي نير فـي
بيتنا في نهاريا، جميع اعضاء المجهوعة وجميع لخوتي والخو اتي وو الـنـي
 للاحتفل، حنى سعنا سوية نبأ وصول الحونة من إذاعة فنتح، وكان النذاء

 فتاتقت مي حزبوز أن القاء في الصباح الباكر عيى الشاطئ جبلة الاغضضر .

في الساعة الخالمسة صباحا كن عب





كية الحمولة، فاججاب اتها اربعةَ براميل كبيرة، ثم ودعني و هو يتابع ايحارٍ عأدا إلى عكا بعد ان التفتا على الإلمَاء هناك . في السادسة مساء من نفس اليوم، وقبل ان يأتي أهلي واصدئـي
 الششاطي، متزودين ببرميلي نفايِات فارغين، لنقل الحمولة فيها . واكتشـــفـا لاهشتنا ان ما جره عبد حزبوز كان بوميلين فقد وليس أربعة براميل كهس

 وساعات توقيت، وذخيرة للمسدسات، فتأكدت من انه لا بد وأن يكون هناك برميلين آخرين، فافرغناهـا ونقَلناهـا إلى عكا .
كاتت ساعات اللتوقيت غارقة كلها بالماء، مـا جعلني افقا اعصــابـي لالها كانت كلها تالفةَ ولا يمكن استعمالها ـ ذهبت إلى عبد حزبوز وأخبرته


 الحمولة، فأجاب انه يستغرب الخبر وأنه متاكد ان الحمولة كاتت تحنــــو ي على أربعة براميل وليس الثين، ولا يمكن ان تكون الرويا قـ الختلطت عليه، ومن الـحنمل ان يكون البرميلان الآخران قد انفلتا من الحمولة في طربــت عودته، او انهها انفلتا في نفس المكان الأي أزسى فيه الحمولة وابعـهـ الانـا الموج .. فاتفتنا على ان اذهب في الصباح للبحث عنهما حول المنطقة التى اخرجنا منها البرميلين اولا، الما اذا لم اعثر عليهما، فانتا ســنلتَّي قبـلـة نهاريا لار افقَه في مركبه للبحث عنهما على طول الطريق الذي سلكه فـــي نـلّ الحمولة .













 .
 .











 الفوص مرتين، قَتلا باتني أهرض نفسى لخطر الموت بسبب ععى اللاء.
 في ذهني فكرة لمحاولة الخِرَ ياتسة بحيث نخرج إلى الشاطئ ونحمل سغا حجرا كبيرا اغوص به، بينما تكون المرساة إلى جاتب البرميلين، ولن الحّا عندها للاهتظار في الماء مطلقا، اذ يكفي أن اقلب البرميلين فوق العرسساة لبطةا بها


فخرجنا إلى الشاطئ واحضرنا حجرا كبيرا وع عدنا المى مكان البرميلين أوقف عبد حزبوز المركب فوقَها تَماما، ثُم انزل المرمساة بجاتبها،
 وها ان وصلت البرميلين حتى أفلت الحجر وقلبتهـا فوق المرســاة وعاء
 وفتح الش يتلانغانى ليساعداني على الصعود مذعورين، لمرأى الدم الثنازل بن أنفي، فلستلقيت في المارب بينـا راح عبد حزبوز يرفع المرساة والبرمبلين

 البرميلين، حيث تابع عبد حزبوز ابحاره إلى عكا، بينـا نزلت وفتع الهن نهـ الحمولة نحو الشاطئ حيث كنت قد اوقفت سيلرتي

ما كدنا نخرج البرميل الاول إلى الشُاطئ ونسير به نـو المقَبــــرة،





 سته مسدسات ومدفعين رشاشين من نوع " كلاشنكوف " وحقــنـن ومــو اد

 منجرة يوسف ابو الخير مباشرة في عكا بين صناديق المشروبات الرورحية والمرطبات في سيارتي، نُم عدت ونتلات البرميل الثياتي في نفس الليلة إلـى بيتى في نهاريا، بعد ان نملت زوجتّي مع أرواح ونمر إلى عكا في النهار

 فوضعتها في البنزين يومين كاملين عل ذلك يجدي معها نغعا، وحين تـــانكدت ان لا فاتدة من ذلك، قرزنا ان آخد بعضها إلى نابلس لاطلاع شاكر علـــــــى الامر عله يستطيع اصلاحها، فاصطحبت يوسف ابو الخير وفتع الش، دون
 ندمنا على ذلك بعـ أن مرزنا جميعا بأصعب امتحان منذ تنظيمنا حيث كـــان الختبار حياة او موت .

كنا فـ خرجنا من عكا مبكرا، دون ان نستّي لآباء الصباح، فلئلــــ

 يوسغ ابو الخير من سرعة السيارة والتفت الي، وكنت أجلس في صندوة

 بعُّرات رجال الشرطة وحرس الحدود الذين بفتشُون كل سيارة تمر تنّيشّا






النوم بع ان حررت أمان مسدسى متأمبا لاية مغاجاة، اذ لم يكن أمامنا اي مغر أخر
تَلْم شرطي من موخرة السيارة وصرخ بي يوقَّني بلهجة عصبيـة
 اله ويوسف ان يكونا متأهين، فطلب مني هويتي الشَخصية، فناولته إياهـا






 واجبنا كو اطنين في الدولة أن نساعد الشُرطة لتقوم بـيهـئها، لان هؤلاء العخربين " بسيئون لنا ايضا في هنه العُليات " التخريبية • التّي يقو مـسون بها دون فاثدا



 وتفصص مغاليقها بحيث نوضع في اللاء أربعا وعشُرين ساعة وفحصها بع


 من ارسال كبة كبيرة دفعة واحدة، كى لا يضطروا إلى المخاطرة، اذ ـــن

يِستطِع الوصول بأربعة براميل بسلام، يستطيع الوصول بخمسين برميل، نُ منعنه الساعات التّلفة لاصلاحها او تزويدي بغير ها با، ثم طلبنا في ني نهايسن



 (لغرض، وكان مونعه لا يبعد عن مكان الارساء غير مئة مـستر تقريبسا ومنغزل عن اي مكان للمكن الا
وما ان فرغذا من اعاداد التقرير ، حتى فتح الحاج اسعط حديئه مغـ
 حيفا اذا كان باستطاعتنا ذلك في حد ادنى من الخطر على وجود الـي











 وحددنا نهاية الاسبو ع آخر موع التتفيذها . نم اطلعنام على رأينـا فبـا




 ضعغ نتاتي لعـيّت الخغس .
عنا !ـى عكا، وشنكا دعوت جميع أفراد المجموعة للتشاور في طلب

 ثِّوم بجولة لمنكشافية الخرى اثناء عملي في توزيع المشروبات الروحيــة،






 بها، فاستبدلناها بهدف آخر







السوى والتي تُشبه في شكلها العلوي القنينة، وكان هــنا النـوا





 العواد المتفجرة فيها واضعين قاعا من الغنبار التوي يُم الصـا
 لم تع بالية حتى للناظر اليها من قريب، ألما بالنسبة لاقِلم التّوتيت ما كا كان علينا الا ان نفتح الغطاء اللولبي من اعلى ووضع التلم داخل المتفــــــرات واغلق البريمة .








 اي العصير المركز، فرد محمد عليه انها لم وأني انتلها إلى احد زبانتنى في



 بأنفسنا، لتاكدنا من ان العبوءات تَبدو براميل عصير طبيعة ولا تُتـير أَي

كان من المقرر ان نبدأ بتَفيذ العلبِت حوالــى الســـاعة الســبعن

 العطر الغزير الأي كان ينهر في حيفا ذلك اليوم، ونبدأ عطلنا في الخامسة
 تحركنا نهارا اذا ها تصرفنا كعادتنا بشكل طبيعي .
 واصطحبت فتح السّ، متجها إلى بيت محمد غريغات، فالتَقت به في في الطريق




 أعثر على يوسف ابو الخير، ولذلك فلنا سنقوم بالعليات نحن الثلخة فتط، فعتب بان ذلك يكغى ولا داعى لالثرُ من ذلك .
وكعادتنا عند كل علية، سبتّى محمد غريفات وفتح الشّ البى حيفـ منفردين كل في سيارة أجرة منغردة، بينسا تبعتهم انا بسبارتي حيث التَّبَّ عند مغرق " التشيك - بوست " وتابعنا سيرنا إلى حيفا . في حيفا نتلنا جيع العبوءات من سيارة الشدن إلى سيارتى واتيا مباشرة نحو هدفنا الاول في " قريات - اليعازر "، فبقي محد غريفلت داذا




 اعددذ المنزل وعنا بسرعة لتنجه نحو شـفـا الثّالث في الكرمل

كاتوا يروحون ويجينون في الشوارع ولكن ألما جريا واما مختبّين تحـت الشسلمي من العطر



 بناوني فتح النه العبوءة لانبتها في مكاتها .











بائية مفاجأة، اذ كان المطر ينهمر غزيرا في " نفية شانان "، والبرد هِارسسا
 فرغنا من وضع العبوعة بين أعمدة العمارة حتى سار عنا صَافلين إلى عكـ لنتلَقي
هناك بباقي الرفاق في السابعة والنصف في مقهى الكراكون ونشُرب

 . وقى اتفقنا على ان تكون عملِياتنا المقبلة جميعها في القلب، مدِينة تلـو

العدينة ومستوطنة تلو المستوطنة
لا لم انم تلك اللبيلة، وكنت قد تانرت للمبيت عند واللـي في في عكـــ،



 فلم أنزل إلى الميناء، وعدت اتمشى فوق السور

 الصباح، فنطرت لارى اية عبوءة كانت واذا بالان الدان يتطاول فوق سعاء







بسرسو اليحهم اليومية كالعلاة دون ان يخرجوا من عكا، وخاصـة عبـد زيبز وفتح الس



 والنس بتجههرن في الشو ارع بتحاورين حول الانفجار، روع الدنيا انفجار





 وددو ج ' في مركز الكرمل فأخرجت دفتري لاسجل الساعة السابعة و والنصف.


 وحرم الحدود ليحتوا حيفا ويسبطروا على العدينة الغاضبة وليفتشّوا كــل البنية حيفا للبحث عن شباطين سكنتها الـا انا فصعت سيراني لاستمر في توزيع المرطبت والمشـــــــروبـت


 سيلرة اهثحن وتوجهت نحو قريدت اليعازر وقريت شبرنتساك، ومررت املم

العمارة التي وضعنا فيها العبوءة في " قريات اليِعازر " فوجدتها لا تسـسزر سليسة ولكنني ارتحت لعدم وجود اية سيارة شرطة او تج او تجمهر هناك فعرفن
 حتى كان صوت الاففجار يدوي، فلت بسيارتي عائي ائدا من حيث اتيت لانسح


 ويأخذونهم من أماكن عملهم ثم يحمونهم في سيارات الجيش والشُرطة بلى العتقَلات

 تعتقل العشُرات من ابناء عكا والقرى المجاورة وئ، وما كدت اصل البيت


حزبوز وفتح اله ميع كل صيادي الاسماك في عكا جاءت في البيت إلى الراديو ورحت استمع لاذاعة إبسـرائيل التـمـ اخذت تذيع انبار الاافجارات طوال اليوم وردود الفعل الشعبية اللغيفة التى
 والصسرية وخاصة في حيفا حيث راحوا يطلبون بإقالة قاتد شرطة حينـا


 عتّا جلستين طارئتين الواحدة في تل ابيب صبا صباحا والثاتية في التّس بعـا
 تستهف مخيعات اللاجئين، والحقيقة انني أشعر بلر هبة لاول مـرة بـا





 اعطن ان نسض البيوت في حيفا كان رد فل على نسف السـلطات ليــيـوت

 وتصف مخيمت اللاجنين في اريد وغيرها، كـا وراحت تنيع بيلن الجبهـيـة
 انثار غضبي واليُنزازي لهنه المزايدة الرخيصة


 عليها لاستعلالنا الكنوف اثناء تحضير العوئ ونية ووضعها . وبت تلك الليلة في عكا ورحت أبرر تسكعي في الشوارع والمــــاهـي


 الاسرالئلية يذكرون فيه نشاطي في التحري عن الفاعلين .




حصل لم بالفعل، ففي اللحظة اللتي كنت أفكر فيها بالعبو عة و وأنا أتغيلها في موضعها الذي وضعتها فيه متمنيا لو كان لدي آلة إلكترونية إفجرها، وانا بصوت انفجار عنيف يدوي في سماء حيفا ليصل عكا، فنظرت تلقائِيا المى

 البحر قانلا " فلتعرفوا الرعب انتم الآخرون .. لن الدعكم تتاموا بعـ اليوم ثم اخرجت دفتري الصغير وسجلت الساعة . بر r فجرا، حيث قَفلت بعدهسا راجعا إلى البيت لاغغض عيني على أروع منظر اراه كاتت أخبار الاغفجارات في حيفا والاعتقالات الجماعية للعرب فـي فـي







 ويتّنزل عن صداقَّي
 فعرجت على يوسف أبو الانير في منجرته فوجدته منهـكا في في عمله، فسالتَه

 وانه سيذب إلى مركز الشرطة حيث هما معتقلان لتركيب مكتبة في بيـت احد الضباط هنك وسيحاول الانصرل بهما





 البيوت في حيفا عن طريق البحر، مبديين تصورا تنصيليا للطريـــو الــــي
 واوع قلسم ابو خضرا في كمانن البحرية الإسرانيلية وشيكا ومؤكدا، وكلا



 نشنظل .. ثورة اللى كل واحد فيْها عامل منظلة لحاله مش معفول تنتصـر ياذي .. مش مستول

 العمليت بالنعاون مع مجهوعة من الضفلة الغربية، ولا صرح " المرون سلع


 لابعاد نظرهم عنها .






 أمل اللقاء في الاسبوع القادم .

ما كدت أعود إلى البيت حتى وجدت استدعاء عاجلا لى إلى مقر
 ومافرت إلى حيفا بعلا ان مرزت بيوسف ابو الخير وأخبرته بذلك وان عليه
 لالحالة لا بد وأن اكون معتقلا، ثُم شددت على يده وودعته .


 وأعرف اتك لم تتم منذ البارحة وأنت تتسكع في الشُوارع والمتــاهى
 الحخربين " لو كلفني ذلك حياتي . و هنا اخبرني " إلياهو " بلهجة قاطعة انـي



الحدود ان تفعلها بهذا الاحقان والعنف، وكذلك اية مجموعة سواء كاتت من
 تعرف ولا شك طبيعة الحياة اليومية في المدن الإسر ائيلية وخاصة حيفا، كـا
 بيته، كـا وان هنا الانتقاء الشامل لكل الاحياء في حيفا والتوقيت المتفاوت لا يعكن ان يكون صدفة، وأنه يعتقد انها كانت مجموعة صغيرة لا لا تسزيد على الانين ومعهـا سيارة مسروقة، واحد يبقى داخل السيارة والآخر ينزل منها ويضع العبو عة بكل سهولة ثم يعود .. والإرجح انهـا لا بد وا وأن يكونا أشقرين لان جميع العمارات التي نسفت لا يسكنها الا يهود اوربيون .. تُـم عقب " بتعرف يا فوزي انه راح في العمارة اللي في موريا واحد من احسن رجال المخابرات عندنا " .. فقَت متصنعا الجدية " الله يرحمه " ثم عقبــت في سري " ويحرقَه
صست " الياهو " قليلا ثم تابع حديثه قَانلا ان الصورة و واضحة الآن أمامي وأستطيع العمل حسب ما ارتنيه أنا ولكن يجب علي ان أركز اهتمامي داخل وادي النسناس والحليصة في حيفا وفي عكا ومنطقة الجليل، وفي وثت لاحق في جنين ونابلس اذ لا بد وأن يكون مصدر المتفجرات من هــــيني المدينتين .. ثُم اخرج من جاروره ورقةّ صغيرة مطبوع وعة ووضعها أمامي .. فأخذتها واذا هي أمر رسمي صادر عن جهاز المخابرات لعدم التعرض لــى
 حالة الضرورة . فابتست لله مادا يدي أصافحه قَانلا " الآن يستطيع فوزي ان يعمل " .. وقبل ان اخرج الثفت اليه قائلا بعفوية " شو مع عبد حزبه
 سألقاهما امامي في عكا، فعقبت وسأسألهها ربما استطاعا ان يعرفا شيينا ما . من المعتقلين الآخرين

لم انذه إلى نابلس طيلة الاسبوع الأول، كها لم ينت الم أي مــــــن

 لون ان الفت النظر إلى أننى أعرفه .
 بالحاج اسع يدخن النرجيلة في الزاوية، فتجاملته تـاما وجلئي غه قالبا كغي على الطاولة، ومي الاششارة ان لا يكلمني البتّة، ولكي افهي



 اتتباهي ثم استر في طريعه .



 بأي نشُاط خلا اسبو عين . وتبل ان أبتع عنه قال الحمولة في الطريق

 وكان صوت الانجارين وطلقات العدافع الرشاشة قـ اتت من ناحية البحـر ،







 الكعين

ركبت سيارتي في الصباح واتجهت إلى عكا حيث طفت بجميع الرفاق

 وبّل ان اخرج من بيتنا في عكا فوجئت باحد رجال المخابرات يسأل غني خار ج البيت، فحرزت امـان مسدسى تحت حز امي المغطى بالجــــــاكيت،


 حزبوز قد اعتَلا ثُاتية، ثم أخبرته بطلب " الباهو " لي وطلبت


 اعترفوا عنا، ولكنني أعتقد ان " إلياهو " سيطلب مني التحري في عكا عمن 'لهم اتصلل مع قاسم ابو خضرا . انزلت محمد غريفات قبل الاوتيل بقليل ثم تَابعت بسيلرارتي حتى دخلت
الاوتيل ويدي فوق مسدسي استعدادا لاي شرك هد ألع فيه . كان " إلياهو
 ان رآنى حتى نهض من مكاته يستقبلنى وهو يعتذر عن ازعاجه لم هــــــلا اته لن يطيل على في الحديث . ولم أنتظر هذه المرة كي يبدأ هو الحديث،
 ساتلا اذا ما كنت اذكر حديثنا الأخير الذي اكد لـى فيه ان " المخربيـن




اليه هو اكثر من ان يكون طرف خيط، فقلت دهشا " من قضاء عكا " فـر: اته لا يعرف حتى الآن بالضبط ولكن يجب ان يكونوا من قضاء وناء عكا . وهنا الخ قكبي يخفق بشدة ولكنتي نظرت في عينيه وانا القترب وجهي سـسـنـا لماذا ؟ "، فرد بعصبية " لان قاسم ابو خضرا وعمر السبِلو ي في اليدينسا.
 مش معقول " . ورحت ابدي استغرابي من ان يكون قاسم ابو خضر ا وعر السيلاوي قد وصلا الى حيفا وقاما بالععليات بالفعل . فرد اتهـا لم بیو مسا
 الععليات، واتهما قد قبض عليهـا ليلة الامس وهما ينقلان زورقــا مبينـا بالمتفجرات إلا انهـا يصران على الإكار ويدعيان ان ما تلقوه من أوالهـر هو إن يلتوا المتفجرات في البحر لاشخاص يأتون لاتتشالها بع عولا

 الحخربون " لاتششال الحمولة فنقبض عليهم .

طريقي، حيث اطلعته على ما دار بيني وبين "الياهو " من حديث وتكليفـي


 المخابرات حتى نهاية الشهر كي ننقذ ابو خضرا وعمر السيلاوي




يعرف العائلة "، فتتهـ الجيع وكان كابوسا ينزل عنا، أما عبد حزبوز فتـــ صنق كنا بكف قانلا " مسكين يا ابو خضرا، هالمرة المرة بقتلو هو في نفس الاسبو ع سافرت إلى نابلس حيث التفيت بشاكر كي نتدبــر




 اللبناتية بالترب من الشاطئ . ثم تركت شاكر على ان نلتفي فـ الاســــبوع القادم .

اتصل بي شُكر إلى مكان ععلي يطلب مني الحضور فورا إلى نبابس
 رؤيني
خفق قلبي لهذا الطلب المفاجئ وتأكدت من ان شيئا خطيرا تَ حصل.



 يغني .. بيا شُباب اتها النهاية، الخيط بايديهم مسسوك من الطرفين " راح شُاكر يغفف من الصدمة على قاتلا ان الحاج اسع اعتّل
امرأة كاتت تحمل رسالة خطية منه للقيادة يتوسط فيها لزورجها كي تعفـ
 في المعتّل فطسانه ان لا داعي للتلّق .
 ويساومونه تنى يبيغنا في النهاية، انني أعرفهم جيدا . ألـا هو فيكنيني منه


 يعترف بكل ما يوجهونه له من تهم بالنسبة للرسالة وينتظر ريئها نتبّر المر
 "N " اللياهو " والآخرين في مقيرة نهاريا في الأسبوع القادم، لاننا ثا وضعنا


 واربعين ساعة .
عدت إلى عكا وأخبرت باقي أفراد المجموعة فيما حمــل، وعلـا وعنــا



 هو الآخر على ألهة الاستعغال والخذ ما يستطيع من رهائن وتخطي الحدود









 الشرقية، يُ يعود ليبدأ من جديد

عدت إلى عكا ومررت بتلبيت وأخبرت اخى مصطفى ان بطوف على









 Xاك

كنتّ رهالا وانتى أعرّف


