: ©

Lí
امرأة قويبّب!
aciong ${ }^{2}$ 2m
Niml cllll




آخر يشاركك الإحساس .. عندما تحزن أو تفرح تحكى معاه أو تحاوره، حتى عندما تتألم تشعر ان هناك شخصا يمكن ان يتحدث معك بخوالج نفسكا

وروحك فيدفعك للامكام وفقد ان والدى شكل نقطة تحول فی حياتي، تضاف لنقاط كثيرة أخرى بعضها تراجيديا إلى أقصى مدي، متل ذلك الحادث الذى مررت به فی بريطانيا عام

حـدثينا عن ذّلك الحادث . . هو حادث سير وتصادم أقددنى عن الحركة، وظللت على اثره فی الرعاية
 إعداد الدكتوراة، ولكن هذا الحادت أقعدنى وافقدنى آنذاك شيئا كثيرا من
 ولكن فی هذا الوقت اكتشفت اهمية الحياة، وأتذكر فى هذه الفترة عندما خرحٍ من المستشفى للمرة الأولى، وعندما قابل وجهى الثشمس للمرة الأولى وجهاً لوجه بعد ثلاثة شهور في الستشنفي، حينها شعرت أنتى يجب ان ابحث عن الضوء وعن الشمس، وأن أبتعد عن العُتم والظلام، فالاهتمام بالنفس فقط هو الظلام الحقيقى فأنا أشعر أن أى إنسان إذا كان دائهـا سجين نفساه يعيش في ظلام، وللـخرورج من هذا الظالام يجب أن يفكر فى الآخرون، ولكن في المـا المام الأول يجب أن يحرر نفسه ويشارك بها الآخرين .

ها ثرينى أن اتكلم عن هالة الإنسانة أم هالة كها ير اها الآخر .. المر أة المثقفة؟
 ببنرنى الآنرون امر أة مثقفة، لأن المثقف الذى يعتبر نفسه كدلك أو يقول عن نسهه انه مثقف هو هو بالضرورة غير مثقف، لأن الثقافة هى معيار يقيسه
 الناسو أسلسوبك، وانعكاس مخزونك الثقافي الداخلى في تعاملك مع من حولك

 عن تنسك طرحتى سؤالا حول ما إذا كنت أريــ ان تحـداثينى عن الانسانة أم عن المرأة المثقفة لأن الناس فی الفالب تصنف المر أة التى حصلت على مستوى تعليمى معين انها

 شور أهد درجات الثّقافة، ولكنه ليس كل الثقافة، ، فالتعليم ليس كل شي شيء، ورغم ذلك نديما تدرس ماجيستير أو تحصصل على دكتوراة بالتاكيميد تزد داد ثقافة على الإنق فَ مجال معين، وهو مجال دراستاك، بالإضافة إلى الاطلاع والكتابة والالثنامبمبحالات معينة والتعمق فيها فكل هده المبالات لا تستطيع أن تكتب فيها أو عنها دون الاطلاع على كتب

 مثتالنة وديانات مختلفة وتتامل معهمه، هذا أيضاً يصب في إطار الثقافة، ولكهيا ثتافة مكتسبة، وأنا أرى أن هناك ثلاث درجا درجات من الثقافةا، وهى الثقافة الفطرية والثقافة المكتبة والثقافة العلمية أو التعليمية، وأشعر أنتا كبشر نولد بثقافة ةطرية تتجسد مثلا فى العلاقة مح الأم والأب..



 والثالن كان عن معلاقة الجسد والعملو وعلم النفس بالمسرحو والفيلموالتصوير"، ورسالة الدكوراة التى تقدمت بها تتاولت , „الأقليات في مسرح تتيسى وليامز والآنام الأمريكية بين عامى .19 إلى •191 وارتباطها بنظرية المكان والنوع

والرفوروالجسدر، .
 الأنسانة التى يريد الناس معرفتها بعيداً عن الكاميرات والوراتوق والأقلام؟
هالاهد باب هى إنسانة حرة أو تسعى نحو الحرية، والحرية الفكرية فى المقام الأزل التى أعتبرها الطريق الأول نحو الحرية الحقيقية، هى إنسانة تخطت الحـا أنباء ككيرة بجحاتها إن كانت تقإِيد وعاداد أو أو قيودا، كما تخطت أحز انا وآلآما ككرّة.واستطاءت أن تحقق أيضا أشياء كثيرة كانت تود أن تحققها ، لتساعدهـا

وما هى العادات و التقا ليـليد التى تخخطتها ها هالة



!ذ الن من أنتّ؟
أنا إنسانة ه .. مرتبطة كثيراً بأسرتي، كنت مرٍتبطة جداً بشخصية أبي، وكان

 بينها بئنا المجال ومعله دكتوراة فی الأدب العربي، كما كان يكتب الشعر .

 الـلـل، ولكن لبس بالمنى السلبى للتدلل، ولكن بمعنى الإحساس بوجود شخص

كانت (مشاكسة)، جداً، ولكنها خجولة جداً فی ذات الوقت، وليس معنى الخبا هنا „الكسوف، ولكن أنا تربيت في أسرة لديها قوانين محدددة لا نخرج عنها نتحدث باحتر ام سواء مـع الأهل أو الجيران والأصدقاء، ولدّلك دائما عنده
 من أكون مشاكسة ومتمردة وعنيفة وقوية . وعندما كنت صغيرة عٍشقت البحر جدا ، ققد تربيت امام البحر وكنت فضولية وحالمة وطموحة جدا وإلى ابعد الحدود، وعندى خيال خصب، وقد كانن طموحاتى وأنا صغيرة ان أكون مهثلة، ربها لشعورى ان تحقيق الخيال مهكن من خلال التمثيل، فالتمثيل يعطيك المجال لتحقيق أشياء لا يمكن تحقيقها فر الواقع، وأنا عموما احب الفن وكل ما با به ابداع

## وهل لو يزال ثلدياك الطموح لأن تصبحين ممثلـة ؟

 حسب الدور الذى أحب تقديمها وحسب الشخيلصيات التى أطمح فى تقديهها. ولكنتى أتذكر عندما كنت أمر أمام معهـد التمثيل أو أى مكان خاص بالفـ الفن، كنت أقول „يا الله كان يجب أن اكون بداخل هذا المكان أو أشكّل جزءا منـها،، ولكن هذا لم يتحقق بسبب رغبة الأسرة في أن أكون دكتورة، فأبى كان يقول أحب أن اكون رأبو الدكتور ات،، ولذلك فأختى (شادن، دكتورة فى البيوكيمستري، وأخى الصغير فی مجال الإعلام، ولكن من كثرة اعتز از أبى بالبنات كانوا ٍٍإقبونه :ـ „أبو شادن،، ولدلك كنت (قوية، منذ الطفولة، لأن أبى كان يقوينا جدا اولم يكن يتعامل معنا على اعتبار أنتا بنات، وهذا ا انعكس على شخصيتى فصار لدى ثـنة. كبيرة بالنفس .. لا .. لست مغرورة، فأنأنا أكره الفرور ولكنتى اتمتع بثقة في النفس، وثقتى فی نفسى الحمد لله بلا حدود، أثق في قدراتي، وأعتقد أن القوة الحقيقية هـ الاعتقاد بالنفس، فيجبب أن تعتقد في نفسك،، وإذا اعتقدت في نفسك تستطبع أن تفعل أى شيء .. وأنا أتذكر عندما كنت أجلس على الكرسى المتحرك عقب الحادث، قال لـ الدكتور : رإذا الم تستطيعى أن تقفى على رجليك في هذه الفترة .. يهكن ان ان تتتهى مقعدة)، وأنا وثقت في نفسى ووثقت بأنتى سأقف على أقدامي، ولذلك وقفت واجتزت الصعوبات... وعندما مات أبى ظللت لمدة ثلاثة شهوِر لا أكلم بها احدا، وقد وثقت فی نفسى وكنت على يقينٍ من أنتى استطيع أيضاً أن اتجاوز هذه التجر الـة، ولكتك يجب ان تبنى نفسك اولا حتى تستطيع ان تثق بها ، ولا تستطيع ان تعتمد على بناء هشٌ: فيجب على كل إنسان أولا أن يبنى نفساه ويعلهها وير بيها وان يتعب عليها أولا حتى يستطيع أن يثق فيها .

## 

 تنيرت بسبب توجيه الأهل الأكاديمي، فقد كان هم أبى أن أتوجه أكاديما للمجال الذى أحبه، وكان يقول لى : (تستطيعين ان تحصلى على الدكتوراة انحتى من خلال الفن والدراماها، وهو ما تحقق فيما بعد ، عندما „ (الفت ودرت، وتحـايلت على حلمي، فعدت للفن بشكل اخر عندما قدمت رسالة الدكتوراة الخاصة بـ عن „الاقليات في المسرح الأمريكى والسينّما وعلاقتها بتنسى وليمز وعلاةةجسد المبثل والمؤثر ات المكانية بالمسرح، .. وأْنا لا أحب التُتثيل فتط لمجرد الشهرة والنجّيومية، ولكتنى أحبه لأنتى اشبر أنه يؤدى إلى تلون بشخصيتاك، فأستطيع من خلالله أن أقدم المرأة الحالـة والغاضبة والجهيلة والطفلة ...
 أنا مهتمة بالبحت العلمي، وانا كاتبة وأديبة بالأساس وقدمت سيناريو وحوارا وقصصا منها : „الحور آلعين، وnويقتلون الياسمين،، كما قمت بتأليف وإعداد فيلم وثائقى درامى عن مشروعات السيدة الأولى „أسماء الأسد"، ولى ثلاث سهرات تليفزيونية : ("القوارير) وهى تتحدث عن النساء من خلال خسس شخصصيات نسائية ومشاكلهن، (حلم ورغيف وأغنية) وهى مرتبطة بهوضون الثقر والفرح والحلم وهى رومانسية، „يسعد أوقاتكاء، وبها نوع من السخرية ولكن فيها نوع من العمق في نفس الوقت . . كما أنتى بصدد كتابة فيلم عالمى عن الاحتلال الإيطالي، سـيشارك فيه فريق

- نفسه ويشارك بها الاخخرين

كلمات عميقة يبدو انها مزيج يضمر ثقَافات عدة .. حلدثينا عن أصولك الأسرية أنا أساساً ولدت في ليبيا، أمى من أصول لبنانية وأبى سوري، ولكننى اشعر ان كل إلوطن العربى بلدي، وهذه ليست إجابة دبلوماسية بل حقيقة أستشعرها

دائما خاصة فى مصر .. فهصر كانت الدولة الأولى التى احتضنتنى عندما كتبت „الحور العين،، وقبل ذلك كنت أعمل فى التليفزيون البريطانى عندما كنت أدرس للدكتوراة، ولكن بعد تقديمى لـ „الحور العين، كانت مصر أول دولة تستضيفنى للتحدث عن عن هذا العمل، وأول شخص وقف بجوارى وآمن بإمكاناتى كانت دكتورة هالة سرحان

وهى مصرية، ولذلك أنا مدينة لمصر وأثشعر انها وطنى وأرضى وعلى فكرة الوطن ليس أين تولد ، ولا أين تربيت ولا من أين أهلكَ، ولكن الوطن هو المكان الذى تستطيع أن تجد فياه نفسكن، وتستطيع فيه أن تبنى في قلوب من حولك وطنا، وهذا هو مفهوم الوطن باعتقادى، وهو المفهوم الذى كان نتاجا لرسالة الدكتوراة التى قدمتها عن „تتيسى وليمز، في إحدى مسرحيتاه التى تناولتها وهى (ليلة الأجوانة"، حيث كانت إحدى الشخصيات تقول : (الوطن ليس الحجارة والقرميد، ولكنه مـا نبنيه في قلوب الآخرين،، أى هو الحوار مح

الآخر
وهذا ما تريد (هالة ديابه أن تبنيه من خلال ظهورها فی بر بنامج (ست ستات)، وهو الحوار مح الآخرين .. الحوار مع التقاليد والمجتمع والرجل والمرأة، والمرأة بشكل خاص حيث تشغل مساحـ كاحبيرة فى قلبي، لأنتى أشعر انها المخلوق الوحيد الذى يتحمل كثيرا من المآسى .
وكيض كانت هالة الطقفلة §



وفى نفس الوقت أشعر ان الرجل يضطهد ، ويشعر باضطهاد خاص للمر أة، وأنـا أحب ان ار اقب حتى وانا أسير في الشارع، وأرى كيف يتعامل الرجل معّ موجته أو أو ابنته، أو حتى مع المر أة التى يحبها .. , أْنا على فكرة لا أثق بالرجل، وتعاملى مح الرجل الغربى أسهل من تعاملى مع الرجل الشرقي، لأنتى اكره فی الرجل الشرقى „ذكوريتاه، الزائدة واضهاده للمر أة، واستمتاعاعه بالمر أة الضعيفة . سيدتى... أراك عدواثيية جداً تجاه الرجل .. ومصابة ليس بثقة زائدة وإنما بُضرور ؟ أنا لا أريد أن أدخلى فیى معركة مع الرجل، ولكنتى أريد أن أدخل فـى حوار مع الرجل، حوار أنداد، ، بمعنى ان يعرف مكانه ويعرف مكانى أنى
 من المرأة، يريد امر أة لا ترفع صوتها ولا تناقشه، امر أة (تسكت لله) عندما يقول
لهـا „لا تعلى صوتك علي" ..
 من خلال مر اقباتى وقراءتي، وأحياناّ من خلال تجربة ..

هل هناكك رجل جرحرحك من قبلٍ لا ليس جرح، فأنا إنسانة حساسية جداً رغم انتى أعتبر نفسى امر أة قوية، ولدلك فإن غضبى بلا حدود ، وأحيانا أخسر الكثيرين بسببٍ غضبـ .. والحقيقة أنه لمه يجرجنٍ رجل من قبل، ولكن أحيانا أنا ادفعه لذلك لأرى لماذا لا يتحمل النقاش، وعموماً لا يستطيع رجل ان يؤلنى لأنتنى إنسانـة أعرف كيف أتعامل

منكى انحاء الوطن العربى وإيطاليا وأمريكا، كما قمت بتقديم فيلم وثائقّى فى التلفزيون البريطانى الآسيوى عن الالتحام الاجتما عى بِين الأديان، حيث درست

 والثقافات على اختلا فها لها مفاهيم مشتر كة، وأنا أبحث فی الاختـلا فات وأعشق

كيف كان دخولك لـالما الضضن والشهرة ؟ أثناء دراستى فی بريطانيا كنت اعمل همها طوعيا فـى التليفزيون البريطاني، فيناك أثناء الدراسة تستطيع ان تعمل من 7 إلى V شهور عمها طوعيا فـى

 النخصيات سواء الأجنبية أو العر بية، وهو ما أنادنى فى ذلك كثيرا .
 سببت لى وفاته صدمة، ولكنتى كنت أريد أن أعمل أى شيء من أجل أبي، وتخليد ذكراهو وكانه لم يمت، ولذلك عندما أكتب أوقع (هالة انيس دياب،، وليس „هالة
 وفى الحقيةة ربها تندهش إذا صارحتاك أنتى لا أعرٍٍ حتى الآن كيف كتبت ,الحوز العين،، فالموضوع ليس مجرد ثقافة، فأحيانا قد يكا يكون الإنسان مثقفا روارئا جيدا وأكاديميا، ولكته لا يهلك الدا افـع للكتابـابة، يريد من يدفعه نحو
 فى الخروج من هذا السجن الذى سجّنت به تفسى فی حزن لم يكن ليفارقتي تقد احتبست روحى بد اخلى نتيجة الألهم الذى عشتاه، وماتـ اتـ بد اخلى أشياء كثيرة

كن أنشّر بجمالها ، وصرت أبحث عنها بين الناس وأنا أكتب ..
 منز الألم، ولذلك عندما أحزن أبحث عن ألى من من أصدقائى لألحكى له، ولا أترك شئنّا بداخلى لأنتى لا أحب أن احبس الألمه بد اخلى ..




الطفلة لاتز ال بداخلي، فأنا أكبر ثقافياً ولكن الطفلة لاتز الـ موجودة.
 لانتى مررت بأشياء كثيرة فى حياتي، ولم نكن نتعامل أسرياً كأطفال حتى في طنولتنا، وكانت هناك مساحة كبيرة من الحرية، وإطلاق العنان المساحة السربة هى التى جعلتى أكتسب كثيرا من الأشياء، بالإضافة إلى سفرى الكثير، وفراءاتى الكثيرة وحبى للإِلاع وسسماعى للآخرين، ورغبتى الدائمة فى سمـاع الناس حتى البسطاء منهم إذا كان لديهم ولو قدرا بسيطا هـها قد يصب فیى حصصلة معرفتي، بالاضافة إلى احتر امى للآخرين، وهو ما يضيف إلى مخزونى
 ثإن الألم يولد مزيدا من الإبداع ..
 مـ الرجهل يؤثر عالى أتوثتكا §



 لا .. ولكن عندى غضب من الرجل لأنه لا يسمع ولا يريد أن يحاور .
 على فكرة انا أهزم الرجل، وأشثعر ان الرجل يخاف منى

كل رجل يخاق منكا .. كـادًا لبس كل الرجال ولكن أشعر أن معظم الرجال يخافون مني، لأنتى امر أة احاور. اعرأة قورية.. لا أخاف سوى من اللها

وبعد أن التتهت تلك التتجربـة . . قـررت التركيز مع ها هالة فقّط ؟

 أرى انتى لست كذلك ..

وهتى إذن ستكـوتين قادرة على الحـي عندما أجد الرجل الذى يتقبل هالة مثلمـا هـا هـى





 أنا لست ضد المجتمع .. بالعكس، ولكن فكرى حر وعنيف، وفى النهاية فكرة

مع الرجل، واعرف كيف أوقفه عند حدوده، وأستطيع ان أدخل معها فی معر كة . ولكن مشكلتى أنتى أريد رجلا يستطيع ان يتفهـ أو يفهـ كيف يتعامل مع هذه


الزائدة، ولا يتحمل القوة التى أتكلم بها ، أو ثقتى فى النفس . .

 الجهمال الشكلى للرجل أو ان يكون مشهورا او حتى مليونيرا الو بقدر مـا يستهوينى الإنسان الذى يستطيع أن يشعرنى أو أشعر معه بأنه أنـ أبى وأخى وصديقى وعشيقى أنى وابني، لا أريده منافقا .. أريده فقط ان يتقبل هـالة كمـا هى بعصبيتها وغض أنـبها وثورتها ، فأنا انسـانة ثورية، أحب بعنف وأكره بعنف وأغضب بعنا بأف، وعندى حالة تستطيع ان تقول إنها حالة من اللاحدوود بها أشعر ..

وهل ترين تلك الحالة إيـجابيـة أم سلبيـة ع من الممكن ان تكون حالة سلبية فى بعض الأوقات، فأحياناً "أزعل من حالي"، واني عندما „أزعل، كثيرا من الرجال كلهم يحبونتى أو معجبين بي، ولكنهم ليسوا
 القدرة لان أدفههم بعيدأ عن حياتي، تقديم التنازلات همكنة، ولكين الأمر يعود حسب الشخص الثا الذى ترتبط به هل يستحق أم لا، ومن هو
 أحلامى وطموحاتى وفكرى وحريتى وايدلوجيتى وحساسيتى المفرطة فلا بأس .. ولكن عليه أيضاً ان يعرف انتى أغار بشثدة، ولا أملك منطقة وسطى في ذلك، وعندما اغار أصبح عنيفة . إذن أنت تريـدين رجالا يوفر لكك الحريـة التتى تـطهحين إليها


القلـدر من الحصريـة ؟ ولكننى لن أفعل شيئا ضده أو يقلل منـه، وسأحافظ عليه إذا تزوجنا، وسأوفر له نفس القدر من الحرية، فعندمـا تصادر حرية الثخخصٍ الذى تحب لن تستطيع أن تكون حرا معله، ولا =أستطيع العيش مع رجل ليس حرا، فقط انا أريد مسـاحة عاديلة أو أو متساوية بين حريتى وحريتاه، الحرية التى لا تجرح الكر امة أو المبادئ، وانا على فكرة امر أة ذا ات مبد أ أ، وصعب أن تجد هذه النوعية من الأشخاص ..
إذن لِيس للديك عقدة من الرججل.. فلهاذا إذن يظن كل من يراكك ذلك؟؟ لأن مجتمعنا لم يعتد مثل هذا النوع من النساء، فكل من قاموا بثورة فكرية او اون إيدلوجية معينة كانوا مختلفين عمن حولهم، وانا أضع أيدلوجية جديدة ألود فيها




 نموذجى غريبا على بعض المجتمعات

## مازلت مصمهما أنكا من يضطهـ الرجّل وليس العكس §

 بالعكس أنا لا أضطهد الرجل، بل أملك „طابورا)، من الرجال المعجبـين . لأنتى لا ألعب ولا أريد ان ألعبي بمشاعر الآخرين، وإذا ألان أحسست أن هذا الرجل يمكن ان أكمل معه سيكون. قلت أحب بعنف وأكره بعنف وأغضب بعنف.. كيف أنا بصر احة ضد العنف وحاربته في غالبية الأعمال التى كتبتها، ولكن عنفى نوع اخر مرتبط بالانفعال والشعور ، بمعنى أنتى لا أعرف الوسط، فإن أحببت سأحب بعاطفة جارفة تشبه أمواج بحر صاخب وصهوة حصـان لا يعرف حدودا لجموحهاه، أما كرهى فهو عنيف لأنى لا أكره إلا الذى يخونتى أو يؤذيني، فكرهى ردة الحـي فعل، ومصدر العنف في الكينره هو الحزن كألم أرض هجرها أبـا أبناؤها، وألم وطن خانه مواطنوه هـ .. أما غضبى فهو حكاية عشق، لأن فى غضبى حبا لمن أغضب منه، وغيرة عليه وولاء، فهو غضب قادن ألمار على محاربة العالم فى لحظة واحدة، هو غضب قوى وعنيف، و لكننى لا أجد فی ذلك عيبا، لان مشاعرى صادقة. هل جربتى الحصب من قبـل ؟ - نعم

فهما هفهومك كا لـ

الحب بالنسبة لى شيء مخيف، فأنا
 أن يحرقها ، فإذا أحببت فأنتى احب بلا حدوده ، وهذا يؤثر على كإلى إنسانة ويؤثر على شغلى وطموحى وإنتاجى وتفكيرى ... تـخافين إذن أن يؤثر الحب على طموحات هالة . . فهل تمارسبين عليهـ أى كونترول للأسف نعم .. أمارس كونترولا على مشاعرى وعلى الحب، وانا دائمـاً فى حالـة دفاع عن (هالةة)، وهو شيء مـجهد وجارح، خاصة إذا كا كنت قد مررت بتجربة مبكرة لا أحب الحديث عنهـا .

تشتغل نفسها بنفسها وحياتها وعملها وطموحها ..
ألا تعتقدين أن آرائك تثير المرأة ؟

 إلى الحرية . وحتى الرجل أريد أن يثيره ضكري، ليعيد حساباتاته بنظر ته للمر أة كفكر وليس


 يفكروا..

 الارتبـاط بــك ؟ بالعكس .. إذا كان „جدعا)" سيقبل ولن يخاف .. أنت تضعين الرجل إذن كبند بين بدائل وأحداث حياتك تـ تـ بـعنتى ان وجوده مثل عدمهـ ؟ بالثثل كما يضع الرجل المرأة كذلك، ، وفى النهاية الأمر يتوقف حسب نوع الرجل، فإذا وجدت الرجل الذى لا يضعنى وسط بدائل وأشياء أخرى سأعامله بالمثل، فيجب أنٍ يعمل الرجل على قلب هالة كثيراً حتى يناله . .
إذن أنت تريدين أن يعتبرك الرجٍجل (شغلتّه) § ...
وهــلــلـــتعتبريـنه فی المقـابل (شــغتلتكي ؟؛ إذا اعتبرنى الرجل (شغلتهه،)، طبعاً سأعتبره (شغلتي" .. فی النهاية هل تعتبرين نفسك الان إنسانة مكتملة الحرية حسب مفهومك ؟ مازلت ابحث عن الحرية كل يوم، لأن كل يوم تولد فـى داخلى حرية من نوع اخر، وكل صباح يحمل فى جعبتها لى مفهوما جديدا للحرية، وربما لأن الحرية غير مطلقة ومتجددة وثمينة و قيمتها بعدم القدرة في الحصول عليها ككل متكامل، تخلق فی داخلنـا رغبا رغبة فی البحث عن بقية أثوابها .

شعر : چون فريك
ماكيـاع : إسلاء عبود
أزيـاء وأكسسوارات : چورج شحا تـة
ستايلست : مها يوسف
تصــوير : محملد إسماعيل
شكر خاص هصمم الأزياء چورج شـحاتة لاستضافة فريق التصوير

إنه الفرور إذن مرة اخرى يا سيدتـى §




ماذا إذن عن مواصفات فارس الصا الأحلاع أربده أن بكون إنسانا أعشقه قبل أن أحباه، أن أصل معه لأقصى شيء وهو العشق


 الآنرة بيلن إمش عوزينذه،)، ولكنتى لسن كذلكّك أريد رجلا واحدا فیى ولكن هل سيوافق هو على ذلكُ خاصة إذا مارستى عليه

الإضطهاد والقوة ؟ طباً سيوافق .. لأنتى سأعامله بطريثة مختلفة، فمن المككن ان
 رونه مثكلة من النوع الذي يضع الرجل فی اختبار: للكثف عن

ولكن هل ترين الحياة تستقيه بهيْن الاختبـارات والراترهـانـات
على تحهل كل طرف للاخخر ؟ هذا شبيء سليُيء ولكنه ضرورى بالنسبة لي، وأمارس ذلك حتى هع من بِتدمون لخطبتي، وهمر لا بلعهون أنتى سأضن لهم اختتبارات،
 الـتحان، أراقب فيه طريقة الكالام عبي، التصرفات، حتى حر كات اليد ولنانة الجسر ... كل شل شيء.. وهنا اعترف أتنى أضطهـد الرجل في تكلك الجزئية، كها أبخل عليه بنشاءري، فأنا فی مشا مرى مقطرة وولست مبذرة، لأن الرجل بطبيعته اططلاو، وعندما يدرك انكا انه استولى على قلب الرئة يطمع أكثر، ولذلك

أعطى مشاعرى ببطء ..
ومن أدراك أن الرجل طـماعـ؟
 عشاعر المرأة فإنه سيظل يسعى لنيلها ، ولكنه إذا تأكد من مشاعرهرها فإنه لن بينل مجهودا فی ذلك.
أليس هنا ما تفعله المرأة أيضاً ؟ نسم. .. وحتها أن تفعل كذلك . إنّ أين المساواة ؟



أنيس هذا خطأ المرأة ع بالتأكيد .. فيجب أن تضنبط المرأة تفسها وتسيطر بقوة عليها إذا شعرت انـانها نبب شُخصا بِغفَ، ولكن هذه القوة لا تأتى من فراغ، حيث يجب على المرأة ان

