#حُروف مُتبخِرة

لم أكتُب مُنذ مُدة طويلة، وحرفِي أصبحَ لايعرفُني

حتّى أقلامِي رحَلت عني

أصبَحت أوراقِي خاوية، وابيضَت من الحُزن

ربمَا أحزانِي كانَت سبباً في رحِيلهم

أو أنهُم لم يستَحملوا العيشَ في نطاقِ هُمومي

لطالمَا تخيلتُ مُرّ هذا اليوم

وكيفَ الفراق بينِي وبينَهم والمسَافات

كيفَ أنامُ اليومَ وكيفَ لأفكارِي أن تُمطر

في رأسِي برقٌ ورَعد، وغُيومي كادَت أن تحجِب الرُؤيا عني

أصبحتُ أكتبُ في الهوَاء، وحُروفي أعلنَت الجُنون...

وأدركتُ أني فاقِد للوعِي...

بلا قَلم...

مُهمل الفراغَات...

مليءٌ بالإنتِظار اللّحظِي...

أحتَوي على ذاكِرةٍ مُشوشة

أخرُ مافِيها بَيتٌ قدِ إحترَق وأصبحَ رمَاداً

لا أتذكرُ إلا شَيئاً واحِداً

وكل ماتذكرتهُ نسيتُ أن أكتُب فِيه وسَرحتُ إلى الأبَد.

#معتز فتح الرحمن

#أقلام\_سيدرا

#نوابغ\_الفن\_للإبداع