
من أبريل عام 1936، وعاش في مدينة يافاًا، ليعود إلى مسقط
رأسه في عام 1947.
( و و
إلى البنان. وأقام في بلدةالغازية قرب صيدا.
إلا أن قسوة العيش أجبرت والده على الرحيل إلى سوريا، فوصل
إلى حلب، ثم انتقل إلى اللزبداني قبل أن يستقر في دمشق.
فكلصصور المأساةالتي عاشها جعلت منهأديبًا وروائيًا بارغًا.



## إصرار وعززيهة على التعلم

كانت حياة غسان كنفاني الدراسيـة حافلة بالخشاطات العلمية والأدبية والسياسية ففي الثانية من عمره دخل (وضضة الأسـتاذ وديع سـري الواقعـة في مديـنة يـافا، ثـم انـتقل إلى مدرسـة الفريـر ومكث فيهـا إلى أن هُجِّر عام 1948. ثم أكمل غسان كنفاني دراستـه الإعداديـة والثانويـة في مدرستي (الكلية العلمية الوطنية) و(الأهلية) في دمـشق. وفي عام 1952

التحق بجامعة دمشق لدراسة الأدب العربي





آني هوفر فتاة دنماركية متخصّصة في تعليم الأطفال. قابلت وفدَا فلسططينيًا في يوغوسلافيا خلال مؤتمر طلابي اشتركت فيه فلسطين. فتعرفت إلى القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها، وتحمست لها قررت هوفر شد الرحال إلى البلاد العربية؛ للاطلاع على هذه القضية عن قرب. فوصلت إلى بيروت مرورًا بدمشق، حيث التقت غـسان كنفاني عن طريق بعض أصدقائه الذين ذهبوا بـها إليه بصفته مرجعا للقضية
 عمق المعاناة الفلسطينية، وعظم مأساتها. وتأثرت هوفر بشخا غسان كنفاني وتحمسه لقضية بلاده، وعندما عرض عليها الزواج بعد عشرة أيام من لقائهما الأول وافقت، فتزوجا، ورزقا بفائز وليلى. وقد كان لهوفر الأثر الكبير في تنظيم حياة غسان كنفاني المهنية والصحية، وتوفير الرعاية له، كما ساعدته في توفير المعلومات اللازمة لكتابة دراسته (أدب المقاومة في فلسطين المحتلة).
 حياة زوجية $\stackrel{\leftrightarrow}{4}$ ค




إبداع هما قبـل البـداية
بدأ غسان كنفاني الكتابة مبكرًا، وعلى الرغم من اشتهار روايته (رجال في الشمس) بأنها أول أعماله الروايأية، فإنه كتب رواية قبلها في عام 1961، ولمتنشر فيكتاب حتَّى الآن، حملت عنوان (اللوتس الأحمر الميت)، وهي عصارة الأجواء التي عايشها في نهاية خمسينيات القرن الماضي في دمشق. وقد قام بنشرها في مجلة الطليعة الكويتية في حلقات أنسبوعية متسلسلة عام 1963 بعنوان (العبيد)، وتولىالفنان ناجي العلي رسم الرسوم المعبرة لكل حلقة من حلقاتالرواية.

## 

(رجال في الشمس) هي الصوت الفلسطيني الذي ضاع طويـلا في خيام التشرد، والذي اختنق داخل عربة يقودها من هُزمَ مرةٌأولى، وسيقود الجميع إلى الموت. تعد روايـة (رجال في الشمس) التي صدرت في بيروت 1963 من أوائل الأعمال الروائية الفلسطينية التي رستي صور التشرد والموت والحيرة. إذ يدين غسان كنفاني فيها كل الأطراف التي تسببت في نكبة فلسطين.
 سوريًا بعنوان (المخدوعون)، بُني على أحداث الروا الروايـة بين عامي (1972-1973)، من إخراج توفيق صالح.


أدب القّاوهية
تاريخ طويل وتضية شعب
طنى الوجه الروائي والقصصي والمسرحي لغسان كنفاني على وجه الناقد والباحث والمجدد، على الرغم من أهمية الأخير، وأثره فيالميالمعادلة الكنفانية فغسان كنفاني أول من أُطلق مصطلح (أدب المقاومة) في دراسته الأولى التي صدرت عن دار الآداب في بيروت عام 1966، وعنوانها (أدب المقاومة في فلسا فـي ألمين المحتلة ( 1948-1966 ). ركز كنفاني على الأدب الفلسطيني المقاوم، واستبعد الأدب الموالي للأحزاب الصهيونية الحاكمة، فكان يميز بين فلسطيني وآخر في دراسته للأدب الفلسطيني، وكأنه يتبع المقولة الماركسية: العلاقة بين الموقع والموقف



ثلاث (وايـات غير مكتملة نشـرت بعد استشاذهاده، وكان لصداها عظيم الأثر، فبرز السسؤال الآتي: لماذا لم يكمل كنفاني (وايـاته؟ لا سيما (وايـة (الأعمى والأطرش)، التي تـشكل قفزة نوعية في أدب كنفاني وفي الأدب الفلسطيني، إذ يـستحضر (موزه ويرسـم مـلامحها

داخل بـنيـة لغويـة شـعريـة مدهـشـة أما الروايـة الثانية فحملت عنوان (العاشقى)، وفيها يـرسم المؤلف صورًا للنسيج النضالي الذي يـجسده المناضلون الفلسطينيون. وفي الروايـة الثالثة (برقوق نيسان) يـستعيد كنفاني أجـواء (عائد إلى حيفا )، إذ قدم الرمزيـة الكبرى في صورة متخـيلة يـصعب ترجمتسا على الورق. إنسا صورة الكاتب الذي التصق بأبطاله حتى غدا البطل الرئيس في (وايـات لم يكتبها. وقد قام المخرج العـراقي يـاسين البكري بتحويـل هذه الروايـة إلى فيلم مدتـه 22 دقيقة وأنتجته مؤسســة السينما والمسرح في العراق عام 1973 تحت عنوان (زهرة البرقوق).




الاندفاع نحو روهانسية واقعية
لم تغفل أعمال غسان كنفاني الأم الفلسطينية، فقد خصها بواحدة من أهم (وايـاتـه وهي (أم سعد)، التي جسدت الأم الفلنسطينية في صورة مرآة الوعي النضالي. فأمومتها لا تقتصر على أبـائها فقط، بل تـشمل الشعـب الفلسطيني بأسره. وأم سعد هي لا جئة فقيرة تسسكن مخـيمًا، وابنسا من الفدائيين. وتكمن عبقريـة غسان كنفاني بـهذه الروايـة في قول ما يـريـد بلغـة جديدة وواضحـة وسـهلة وشعبية جدًا في سياق سـردي متصاعد، يبداً بمقدمات ثم متن شـارح ينتسي لنتيجة واستخلاص وحل. وقد قـسم (وايـته العظيمة هذه إلى تـسعة أجرزاء يكمل بعضها بعضا، ويصلح كل منسا للقراءة منفردًا.

## \& A (5] c) <br> وكي يتبلور بهد النكـبة

يرسم غنسان كنفاني في (وايته (عائُ إلى حيفا) الوعيالجديد الذي بدأ يـتبلور بعد هزيمـة 1967، فيما يشبهه محاكمـة للذات عن طريق إعادة النظر في مفهوم العودة ومفهومالوطن. وقد جسدت (عائد إلى حيفا) حب كنفاني للعودة إلى بلده، إذ تدور معظم أحداثها في طريق عودةسعيد وزوجته إلي بيتهما الذي فقداه وفيه طفل رضيع أثناء معركة حيفا عام 1948 وتعطي الرواية حيرًا كبيرًا للمفهوم الذهبي للوطنية والمواطنة، وتُبين من خلال التداعي قسوةالظروف التي أدت إلى مأساة عائلة سعيد، وتطرح مفهومْا مختلفًا عما كان سائدُا لمعنى الوطن في الخطاب الفلسِطينى وقد أخرج المخرج قاسم حول فيلمًا روائيُا طويلا عام 1981، يحمل العنوان نفسبه، وفي عام 1994 أُنتِ فيلم آخر عن الروايـة تـحت غنوان (المتبقي) للمخرج الإيرانـ بسيف الله داد. كما حولت الرواية إلى مسلستل تلفزيوني سوري من إخراج باسل الخطيب، وإلى مسرخية من إخراج د. يحيى البشتاوي وتقديم (فرقةطقوس المسرحية) الأردنية.


Sy in 10


في عام 1972 (وهو عام استششهاده) أثرى غشان كنفاني المكتبة العربية بدراسة تاريـية موثقة لفترة زمنية تكاد تكون مغيبة نسبيًا من تاريخ القضية الفلسطينية. ترصد هذه الدراسة خلفيات الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 ضد الاستعمار البريطاني، وإرساء دعائم الدولة الصهيونية، وتمكين اليهود على حساب الفلاحين والعمال والمثقفين العرب. إضافة إلى تناول التفاصيل والأحداث والأسباب الجوهرية والثانوية التي أدت إلى فشل الثورة. ومن ثم بيَّن كنفاني كيف تمكنت الحركة الصهيونية من تثبيت أقدامها على أرض فلسططين مستغلة حالة الركود والتشتت الذي عانت منه الحركة الوطنية في فلسطين بعد فشل الثورة. لقد أثبتت الدراسة أن الروح الفلسطينية التي غلبت على أعمال كنفاني لم تكن مبنية على الإحساس الوجداني والتعلق بالقضية كونه فلسطينيًا وحسب، بل وعلى فهم سـياسي ووعي دقيق بُلْورِ في سبرد تاريخي موثق لكل معلومة قُدمت في تلك الأعمال.




أصحاب الأرواح الراتية
أقـوال مأثورة
(تعجبني الأرواح الراقية، التي تصترم ذاتــها وتصترم الغير، تتصدث بعمق، تطلب بأدب، تمزح بذوق، تعتذر بصدق، وترحل بـهدوء".
 إذ تنم عن رقي فكره وتفكيره، وتصوره لشكل العلاقات التي ينبغي أن تكون بين البشر، والتي أساسها احترام الذات. واحترام الغير. فالمتأمل لهذه المعايير التي وضعها كنفاني لفلسفة الحياة يُبصر تخصصها في نوعمحدد من البشر، يتمنى أن تقتصر الدنيا عليهم، وهمرأصحاب الأرواحالراقية.
 تفاعل هع الواقتع ببراءة

لم يكن غسان كنفاني منعزلًا عن الواقع الذي ظل حياته متفاعلًا معه، فقد تأثر النتاج الأدبي لهبالواقع الذي عاشا كه، وكان يصوره ببراعة. كما كان متفاعلًا مع حياة الناس وآمالهم وأحرانهم، فكان يجتمع بأهالي المخيمات ويستمع إلى أحاديثهم وذكرياتهم، وما لديـهم من معلومات وكان كنفاني مرهف الحس، يجسد مأساة شعبه بأعمال إبداعية متنوعة، صور فيها محنته ومأساته وتشرده وصموده وكفاحه المستمر، فكان الشاهد والشهيد.


حرص غسان كنفاني على ترسيخ حالة الصراع التي يقوم عليها بناء الشخصية؛ لا سيما شخصيات أبطاله، حتى غدت سمةُ تتميز بـها تلك الشخصيات. إلا أن الصراعات التي كان يحياها غسان كنفاني بداخله غالبًا ما ساعدانـا وعلى الرغم من أن هذه الصراعات عنصر أساساسي في الأعمال الدرامية، فإن غسان
 أمل، وكأنه أراد أن يوصل عن طريقها رسالة مفادها إنـا مظلمنور ظاهر لمن أراد أن يجده، وعليه أن يـفتش عنه فحسبا


تمتع أسلوب غسان كنفاني بالعديد من المزإيا التي لم تتوفر في أساليب غيره. والطريقة الاستثائية في
 تجميالسما، وإنما يحاول أن ينهضضبشما، ويصح مسارهما. وهذا الأسلوب منح أعمال غسان كنفاني مذافًا خاصَا أوصاهَها إلى مصافَ الإبداع، ومراتب المجد.




تُهتمد لغهة



 من ناحصيةٌ (إ




)

ميق العلاقات في إيقاع الكلمات

يشكل الإيقاع في (روايات غسان كنفاني الحدث والمكان والزمان. في حركته وتغيره، وبناء الروايـة، كما يرصد الإيقاعُ فُ في الروايـة العالمَ الخارجي المرئي - الظاهري للشخصية والحدث والمكان، والعالمَ
 إنَّ معاني الإنسان إنا وإيـقاع كلماته صدى لعالمه الخارجي، ودراساسة الإيقاع في الروايـة يكشف عمق العلاقات بين الناس والأشياء، وكيف

 ولهذا فإن فهم الإيقاع يعمق الرؤية في فنية العمل الأدبي وأبعاده الفكريـة.


## 

أصبح للوصف مهمة خاصة في بناء روايـة غسان كنفاني، وتحريك الشخصيات والتحكم في لغتها بعيدًا عن الانفعال والبكاء. فغدا الإبداع الفني الحقيقي الذي يرتكز على خلق الجديد يصيب الشكل والمضمون، ويصهرهما معًا في قالب أدبي فني لا يقتصر عاى أحدهما دونالآخر.




Enm
بعد كل هذا |اكناحاح المساع بالكامبة والثّام الدفاع
 يكن غريباًا أن يرصد جـهاز المخابرات الإسِرائيلي


والمّضاء عاليه بأي ثمن.
 فخطط لتكون ساعة| لصا لصفر صباحيوم||لسبات 8 يوليو 1972، إذ انفجرت عدة عبوات ناسِمة وضعات في


 |الظلام، بعد حياة قصيرة مليثُة بالكفاح والنضال ضد
 فقد عبرت (ئيساهة وز(راء الاحتلال عن فرحـها بقولها:

> "اليوم تخاصنا من لواء فـاري مساكع، فغـانان



رحمك|الهج يا مناضل

