**زينة نصار ... حكايات من الفن والجمال بالرسم على كل شيء**

**غزة: أنعام النونو**

من داخل غرفتها التي حولتها إلى مرسم ومعمل لصناعة المجسمات وزينت جدرانها برسومات فنية، تحاول زينة نصار خريجة الخدمة الاجتماعية ترك بصمتها على كل شيء حولها فترسم على قصاصات الورق والزجاج وتحول الدبابيس والخرز إلى أساور.

بدأ شغف الفنانة زينة نصار للرسم عندما تعثرت بحجر في طريق عودتها للمنزل أعجبها شكله وملمسه الناعم ولمعت في ذهنها فكرة الرسم عليه، وهذا ما حصل فعلاً فبدأت برسم أشكال كارتونية وغيرها من الرسومات حتى غدت تقتني مجموعة منها.

**صنع شيء من لا شيء**

أصبحت انجازات الجامعية التي تخرجت عام 2011 تعكس قدرتها على صنع شيء من لا شيء وإعادة تدوير الأشياء إلى أشكال فنية حيث استخدمت كل ما يمكن استخدامه للخروج بمنتجات يدوية الصنع.

شغف زينة بفكرة الرسم على الحجارة دفعها لالتقاطها على شاطئ بحر غزة أو من الشارع إن وجدت، وغسلها ثم البدء بالرسم عليها بقلم مخصص ومن ثم تلوين الرسومات بألوان الرسم على الزجاج او المناكير أو أي ألوان لا تذوب مع مرور الوقت.

وقد رَسمت العديد من الرسوم كالورود والانميشن والأطفال والأشجار وغيرها من الرسومات ولونتها جميعا بألوان زاهية.

**لوحات تروي حكايات الجمال**

فتاة مهووسة بالرسم والفنون التشكيلية وصناعة المجسمات وتحويل كل شيء صامت وجامد إلى لوحات تروي حكايات من الجمال حيث تؤمن أن متعتها الحقيقية حين ترى إنجازاتها أمامها.

اجتازت زينة آفة البطالة بحبها للفنون اليدوية وتعتبر "الفن حياتها وتكون سعيدة وهي ترسم أو عندما تصنع أي عمل فني"، موضحة ان الخروج بمثل هذه الأعمال في ظل الأجواء الصعبة التي يمر بها هذا القطاع المحاصر يعتبر نجاحاً وتحديا للظروف.