"

## الوقت



$$
\begin{aligned}
& \text { اختارها وترجهها } \\
& \text { بـسّام حـجّار }
\end{aligned}
$$

Mathematician $\sim 22.10 .2018$

## الوقت لا ينقضي




اختارها وتـرجمها:
بسشام هعجّار

## قصص قصصيرة من العالهم

> تنيسي ويليامز خورخي لويس بورخيس بوهوميل هرابال ريموند كارڤر دانيلو كيش
ع•م•غ.غ. لوكاليزيو بيوسونغ - لنغ
خوان خوسيه ساير آرثو فالتون فاتسلاف هاڤل سلاڤومير مروجك ليوناردو شاشا

## تـــسِي وليامز

## I

تنيسي ويليامز كاتب مسرحي أميركي ولد في كولومبوس (ولايه المـيسـيسـيـي) عام 1914 وتـوفي عـام 1982 .. اشـتهـر باعماله المسرحيّة التي لاتت نجاحاً عالمياً نذكر منها: فجام اللصيف الماضـي، حافلة اسمها الرغبة، الزهرة الموشومة، والفطة فوق صفيح ساخن.
الخترنا هنا تمـة من مجموعة أعماله القصصيتة الكاملة التي أمدرتها دار لافون في مجلّد وإحد عام 1990.

## الخرفة المظلمة

تنيسي ويليامز

ـ وزوجك يا سيّدة لوكا، منذ متى وهو عاطل عن العمل؟ ـ الله وحله يعرف! ـ تلزمني إجابة دقيقة، أرجوك .
ـ لا بدّ أنّه على هذه الحالة منذ عام 1930، وربّما أكثر . . . . لقد
فُصل من العمل لخراب رأنسه. إذ لم يعد يتذكّر شيناً . - ولم يعمل منذ ذلك الحين؟

ـ لا . إنّه مريض دائماً، رأسه ليس على ما ما يرام .
_ أبناؤك؟

 سيلفا ولوسيو، لا يزالان في المدرسة . - في الثانويّة؟ - في الملرسة .

 وخيط. لمّت الملعقة ووضعتها على الطاولة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ـ لديك إبنة أيضاً؟ سألت الآنسة مورغان . } \\
& \text { ـ أجل ، فـاة. } \\
& \text { ـ هل تعل تعل؟ } \\
& \text { _ لا، لا تعمل } \\
& \text { ـ اسمهها وسنّها من فضلك }
\end{aligned}
$$

 الخامسة عشرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ هذا يعني أنّها تقريباً في السادسة عشرة؟ } \\
& \text { - في السادسة عشرة، بالضبط . } \\
& \text { ـ أريد أن أتحلّث إلى ابنتك يا يا سيّدة لوكا . } \\
& \text { ـ تتحدّثين إليها؟ } \\
& \text { - أجل . أين هي؟ }
\end{aligned}
$$

ـ هناكـ، في الداخلـ . قالت السيّدة لوكا وهي تشير باصبعها إلى باب مغلق . نهضت ألمرشدة الاجتماعية.

ـ هل بإمكاني أن أراها؟
_ لا . لا تدخلي. فهي لا لا تحبّ ذلك.
أبدت الآنسة مورغان اهتماماً ملحوظاً .
ـ لا تحبّ ذلك؟ لماذا؟ هل هي مريضة؟
 يدخل أحد إلى هناكل أو أن يشعل اليّور .
كانت أطراف المكنسة تنفض فضاء الغرفة وتنبش من زأويته عروة كوب مكسور فغمغمت اللسيّدة لوكا وانحنـت لالتقاطها ورمتها في دلو

$$
\begin{aligned}
& \text { - مـمّ تعاني يا سيّدة لوكا؟ } \\
& \text { ـ مَنْ؟ تينا؟ لست أدري . }
\end{aligned}
$$

ـ أحدقيني القول؟ منذ متى وهي على هذه الحالن؟
ـ الله وحده يعلم. منذ وقت طويل! _ أرجوك يا سيّدة لوكا حاولي أن تكون إجاباتك عن أسئلتي أكثر دقَّة . فالا فائدة من إخفاء الأمور . كانت السيّدة لوكا تبلدو على شيء من الارتباك . ـ مـنذ متى وهي داخل هذه الغرفة؟ سـالثت الآنسة مورغان مـن من جديل
ـ منذ متى؟ منذ ستّة أشهر ربما . . . ـ ستة أشهر؟ هل أنت متأكّدرة؟
ـ لـقد أُمبحت غريبة الأطوار بـد رأس السـة
 اتصلت به هاتفيًا فأجابت أمّه بأنه غير موجود وطلبي لألبت منها ألاّ تتصّل

$$
\begin{aligned}
& \text { ثانية، وأنّه سيتزوّج يهوديّة . } \\
& \text { - من هو (اهوت؟ }
\end{aligned}
$$

ـ الفتى اللذي كانت على عـلاقة به منذ وتـت غير قصير . إنّه
يهودي واسمه الصولل".

ـ وهنا: ما دفعها لأن تتصرّف على هذا النحو؟؟
 المطبخ وسخّنت بعض الماء . قالت آن معدتها تؤلمها . وهل كانت صادقة في ما تقول .
ـ لست أدري. ربّما . وذهبت لتنام . ولم تغادر الفراش منذ ذلك الحين

قرّبت السيّدة لوكا مكنستها بشيء من الخخجل ناحية الكرسيت حيث كانت تجلس المرشدة الاجتماعية . رفعت الآنسة مورغان قدميها
 اللدبقة تتحرّكُ هنا وهنالك، بلا هدف محدد، ناحية الطرف الآخر من

الحجرة.
تقصدين أنّها تحبس نفسها هناكُ منذ ذلك اليوم؟
ـ أجل !
ـ مـنذ متى؟
ـ منذ رأس السنة .
ـ ستة أشهر؟
ـ أجل .

- ولا تخرج أبداً؟

ـ أححياناً، حين تدخل إلى المرح المرحاض
ذلك، فهي لا تخرج آبداً.

- وماذا تفعل في الل1اخل

 يتذمّرون. ولكنّها في معظم الأحيان لا تقول شيئاً . تستلقي على

$$
\begin{aligned}
& \text { السرير - ولا تغعل شيئاً . } \\
& \text { ـ هل تأكل؟ } \\
& \text { ـ أجل، أحياناً. }
\end{aligned}
$$

ـ أحياناً؟ تقصدين أنّها لا تأكل بانتظام؟ _ لا، ليس بانتظام، فقط حين يحضره لها هو .
ـ ـ ـ ـ مون هو هو (اهو") يا سيّدة لوكا؟

ـ أجل، صول. الفتى الذي كانت على علاقة به.
ـ تقصلدين أنّه يأتي إلى هنا؟ ـ أجل، أحياناً.
ـ لقد قلت إنّه تزوّج من فتاة يهوديّة؟
 - وعلى رغم ذلك ما زال ياتي ليرى ابنتك؟
 غرفتها.
ـ يدخل؟ إلى غرفة ابنتك؟

- أُجل .

ـ وهل تعلم أنّه تزوّج من فتاة أخرى؟
 - وما زالت تسمح له باللخول؟ وبأن يخاطبها؟
 ـ لا يكلّمها؟ إذن ماذا يفعل يا سيّدة لوكا؟

لا يقول شيئاً، إنّه يدخلّ، وهذا كلّ شيء
 ابتكك، وفي حالتها هذه؟
 ياتي تكون حالتها أسوأ بكثير، ويبدأ الجيران بالكياح؛
 بعض الطعام. وهي تأكل كلز ما يحضره لها.
رسمـت المككنسة حركة دائريّة شـاسعة وراكـــت قاذورات في زاوية .
ـ هـكذا أفضل . نوع من المعونة. لسنا أثرياء. ولا نحصل إلآ على المـعونة الاجتماعية وهي لبست كبيرة. أحياناً لا نستطيع
 كان هذا أححد الصبيين - سيلفا أو لوسيو - وقد مرّر رأسه من كوة سلم النجاة المفتوحة . وكان أنفه ينزف.
 منّي ـ ولكتّه أقوى منّي بالفعل إ وقال لي إنّه سيغربني بعل وبشراسة إن لم أعد إليه بالمال!


 الآنسة مورغان ولو للحظة . كانت ساهمة (ابالكليّة) عمّا حدلـ ـ أحسب أنّك تعلمين يا سيّدة لوكا بانّك قد تعتبرين مسؤولة عمّا
ـ يحدث؟ مسؤولة؟

سادت لحظات من التوتر الصامت بين الإمرأتين .
_ لا أهميّة لذلك. منذ متى والأمور تجري على هذا المنوال؟
_ أيةّ أمور؟

- بين هنا الرجل وابنتك.

ـ تينا! صول! لا أعلم! الله وحده يعلم . ـ هذا ليس جواباً يا سيّدة لوكا . - مـنذ متى تـخرج مـعه؟ مـنذ أن كانت في الححادية عشـرة من عمرها . _ لا. أقصـد : مـنذ متى وهـذا الرجل يدخـل إلى غرفتهـا بهـهه الطريقة؟

حرّكت السيّدة لوكا مكنستها بغيظ ثّمّ تابعت سيرها المتعرّج في - آرجاء المطبن
 ـ ألم تحاولي أنت أو زوجك أن تمنعاه من ذلك؟ حدّقت السيّدة لوكا في مكنستها وقد ارتسمت على وجـي استغراق صامت في التفكير ـ ألمّ يحاول زوجك أن يفعل شيئّاً يحول دون مجيء هذا الرجل إلى هنا

- إنّه مريض منذ زمن بعيد .

وضعت اللسيّدة لوكا اصبعاً على جبينها .

 على ما هي عليه. إنّها مشيئة الله. ه هذا كّل ما نستطيع قوله يا آنسة مورغان.

ـ لقد فهمت، ، يا سيّدة لوكا .
بدا صوتها وكأنه يرسم خط طبش السيّدة لوكا عن تحريك مكنستها وانتظرت و كا كانت تعلم أنّ لفظ الحكـم بات وشيكاً وكانت تتماوج بين الككلمات من دون أن تبـدر منها حركة
ـ يا سيّدة لوكا سيكون علينا أن نأخلذ منك ابنتك.
ـ تينا! لن تحبّ ذلك! ـ أخششى أنّنا لن نستأذنها في هذا الأمر . ولا أنت أيضهاً يا سيّدة لوكا.
_ لا أعتقد بأنها ستقبل . . . أنت لا تعرفينها؛ إنّها عنيدة . وتصرخ


تصرخ، وتركل وتعض فلا يجرؤ أححد على الاقتراب منها ـ سيكون عليها أن تغادر هذا المكان .
 في العتمة . أعني أنّه أمر سيئ لأشُقّائها الصبيان. _ الصبيان؟ ــ أُجل. سيلفا ولوسيو. إذ من الميئ أن تظلّ ممددة هكذا عأرية تماماً في الغرفة . ـ عارية؟!
ـ أجل . فهي لا تريد أن ترتدي ملابسها .
أغلقت الآنسـة مورغان دفتر مـلاحظاتها ووضــت غــاء قلمـهـا الحبر ـ سوف يأتي من ينتلها صباح الغله إذ ينبني أن نضعها تحت المراقبة الطبيّة لفترة طويلة.

ـ آمل أن تذهب ولكنّي لا أعتقد، أو ربّما تذهب معه . . - معش؟ تقصدين. . . ـ صول. ـ صول.
ـ أجل الفتى الذي كانت على علاقة معه لفترة طويلة! _ لقد فهمت . . . فهمتا
عاودت المكنسة حركتها البطيئة، إلى الخلف ثمّ بالى الأمام، ، بلا
 إلى الخلف، إلى الأمام . وكانت الأرضيّة الرطبة تئّز .

## خورخي لويس بورخيس

II

ولد خورخي لويس بورخيس في بوينس أيرس في الأرجنتين عام 1899. بدأ حياته الأدبية باكراً. في السادسة من عمره، وضـع ملخصـأ للأسـاطير الاغريقيَّ، وكتب قصته الأولى „خوذة الموته. انتقل مـع أبويه اللى جنيفـ حيث أقام ما بين 1914 ر1920. عام
 بورخيس مجلة جدارية تدعى "برسيما") ثم مجلة أخرى تدعى



 nتحقَيقاتهَ ولقد ضمن هدا الكتاب اككثر المـواضيع التي ظلت تشـنـله فيما بعد: طبيعة الانا، والوقتا، وموقفـه من القوانـين الموضوعية التي تحكم الحالم المـعسوس. نشـر في هذا الاطار
 محاولات نقدية أخرى، قبل أن ينصـرف نهائياً إلى كتابة القصـة القمبيرة التي امتزجت عنده فيها الأنواع الأدبية كلها. وله في



(1985). نـال جوايُز ألبيـة عدة. احداهـا جـائزة هفوفنتوره، التي تقاسمها مـ صمويل بيكيت. توفي عام 1986.

النهاية
خورخي لويس بورخيس

فتح ردكا بارين عينيه وهو مستلي على ظهره ورأى سقف القصب
 عزفِ رديء على القيثارة؛ نوع من الأصوات البائسة الـجا

 إثشفاق إلى جسسده الناحل وإلى غطاء الصوف العادي الذي كاني كان يغطّي




 يلّعي أتنه مغنّ وتبارى مع غريب آخر في أداء أغنية مصاحبة

 فقد تكون هزيمته قد أكسبته مرارة ما . وكان روّاد الحانة قد الد اعتانـي على هنا الرجل المسالم. اللا" أنْ ريكا بارين لن ينسى أبداً ليلة المباراة تلك. ففي اليوم

التالي، وفيما كان يغلّف الشاي، شعر فجأة أنّ النصف الأيسر من
 نشفق على مآسي أبطال الروايات ينتهي بنا الأمر إلى أن نشّفت على على


 كان ينظر إلى السماء ويفكّك في أنّ الهالة الحمراء التياء التي تحيط بالقمر أمارة على المطر .
جاء ولد ذو سحنة هنديّة (قل يكون ابنه) وفتح الباب . أشار ريكا


 كما لو أنّها دلالة على سلطته .
كان السهل، في لكطظات الغسق الأخيرة، شبه امتداد مجرّد وكأنّه يرى في حلم. انبئقت نقطة من الأفق وأخذذت تكبر حتى اتخـذ




 صهوة حهيانه ويربطه إلى الوتد ويدخل بخخطى وائثة إلى التحانة . ومن دون أن يحيد بنظره عن قيثارته حيث بدا أنّه يبحد عن شئ

ما، قال اللزنجي بنبرة دقيقة: ـ كنت أعلم، يا سيّدي، أنّك أهل للثقة.
فأجاب الآخر بصوت فج :
 تنتظر بضعة أيّام ولكن ها أنذا أخيراً.
رام صمت. وفي النهاية أردف الزنجيّ قائلاً:
 فأجاب الآخر متمهُلاً:


يتجوّل حاملا خنتجره بيله .

ـ أفهم ذلك، قالل الزنجيّ. آمل أن تكون قد غادرتهم وهم في
صحّة جيّدة.

استرسل الغريب اللذي جلس إلى المشرب في ضمحك صريح من

 شيئاً. قلت لهمّ، بين أشياء أُخرى، إنّ الإنسان لا ينبغي أن يهلر دم أخيه الإنسان.
وسجق جواب الزنجيّ عزف بطيء على القيثارة:
ـ حسناً فعلت. فبهذه الطريقة لن يكون عليهـم أن يشبهونا بشيء.
 بصوت عـالٍ: لمقد حتـم عـليّ قـدري أن أقتل وهـا هـو الآن يضع الـخنجر في يدي من جديل
ولفته الزنجي كما لو أنّه لم يسمع أقواله :

ـ تقصد النهارات فني الخخريف . - ما تبقّى من ضوء يكفيني، قال الآخر وهو ينهضن . وقف قبالة الزنجيّ مباشرة وقال له في شيء من الإنهالك : - دع قيثارتك وشأنها ، إذ تنتظرك اليوم صحبة ألحانٍ مختلفة. . اتّجهه الرجالن نحو البابـ . وفيما يهمّ بالتخروج أسرّ الزنجيّ في اذن الآخر:

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ ـد يكون حظّي من هنا أثبه بحظظّي من ذالك. } \\
& \text { فأجابه الآَخر بنبرة جادّة : }
\end{aligned}
$$

 كنت تستعجل الوصول إلى الثانية. ابتعدا قليلاًّ عن البيوت وهما
 وكان القمر ساطهاً. فجأة نظر واحدمهما إلى الآَخر ، توقِّنا ونزع الغريب مهمازيه. وكان كلّ منهما قد رفع البونشو اللذي يرتديه كاشفاً عن ساءده حين قال الزنجيّ:
 أن تبذل كلّ بأسك وبراعتك كما نعلت، لسبع سنوات خلت، حين قتلت أخي ولعلّ مارتن فيريرو سـمع في تلك اللحظة، وللمرّة الأولى، ،منذ
 ثمّ بدأ العراك وغطّى النصل الفولاذيّ وجه الزنجيّ بالندوب
 لا تقوله أبداً. أو لعلّها تقوله بلا انتططاع ونحن لا نسمعه، ألو أو نسمعه، ولكن مذا المشيء يبدو ممتنغاًا على العبارة كالموسيقى.


 الحانة أن يراها . لم ينهض فيرو و و وظلّ الزنجييّ بلا حراك يراقب احتضضاره المضني. هسح سكّينه المدمّى بالعشب النابت وعاد أدراجه

 يعد قلره على الأرض . لقد قتل رجلاً.

خـلال محاضراتي العديلة ـ العديدة جـدّاً ـ لاحظت أنّ المستمعين يؤثرون الخاص عـلى العام، والملـموس عـلى الـمـجرّدر . لذلـك
 عمى متواضع، لأنّه كامل في عين واحدة وجزئيّ في العين الثانية. فما زلت أستطيع أن أميّز بعض الألوان كاللون الأخضر وألون والأزرق .


 طويلا أمام اللونين اللذهبي والأسود في جلد النـي النمر . واليوم أيضاً اللون الأصفر يوافقني. وكتبت قصيدة بعنوان: الذهب النمور" إخياء لتلك الصداقة .
لنتتقل إلى واقع نجهله عادة ولا أعرفس هل هذا الواقع ينطبق على


 الأسود الدامس، فهناً البيت لشكسبير ليس صحيحاً على الاطلاق. إنّ أحد الألوان التي يأسف الـعمـيان (أو الأقل الأعممى الذي

يحدّثكم الآن) لآنّهم لا يرونها، هو اللّون الأسود، وكذلك الأمر بالنسبـة للـون الأحمـر . (الأحمـر وألأسودي) هـمـا اللـونونان اللـلذان



 أستند إليها. أرى الأحمر كانّه نوع من الثلون البنيـي . فعالم الأعمىى
 وجدتي، ماتا هما أيضاً ضريرين مبتسمين وشجاعين، كما آمل أيضاً أن أموت. فواحدنا يرث عدداً من الأشياء (العمى مئالً . . . ) ولكنّه لا يرث الشججاعة، وأعلم أنّهما كانا على قلر كبير من الشُجاعة









 بالإسبانيّة وyellow بالإنكليزيتة وهـمـا كلمتان تشبهان
 . amariello
أحيا في عالمم من الألوان وأودّ أن أقول، في البداية، أنتّني إذ

تحذّثت عن عماي الشُخصي فلأنّه ليس ذلك العمى التام الذي ينكّر

 يفقدون البصـر فجأة ودفعة واحدة: هـنـا يبدو الأمر كأنّه فرقعة
 البطيء كلبصر) منذ أن أبصرت النّور . وتفاقم منذ 1889 دون أي لحظات دراماتيكية، إنّه مغيب طويل دام أكثر من نصف قرن ألـر

للضرورات التي تقتضيها هذه الممحاضرة، يتوجّب عليّ أن أجّد

 نحفظه جميعاً، أي سنة 1955؟ وهنا لا ألمح في كالامي إلى أمطار أَيلول الملحميّة بل أثشير إلى مناسبة شخحصيّة .
لقد حظيت في حياتي بكثير من مناسبات التككريم لشـخصي،
وهناك مناسبة واحلدة أؤئرها على غيرها: إدارة المكتبة الوطنيّة .
تمّ تعييني في هذا المنصب أواخر عام 1955. تسلّمت وسألت عن
عدد المجلّدات التي تحتويها المكتبة فقيل لي إنها تقارب المّليون ألمن
 كاف. (وربّما اللرقم تسع مائة ألف يبدو أكثـر من الرقّم ملـيون، فالأوّل يستغرق الفظه بعض الوقت بعكس الثاني : يلفظ بسرعة). وشيئاً فشيئاً تيقِّت من سخرية الأقدار، فلطالما
 وكنت هناك، في فردوسب. في وسط تسع مائة ألف كتاب بلغات

مختلفة. ولاحظت أنني لا أكاد أستطيع أن أميّز العناوين . فكتبت عندها "قصيدة الأعطيات" التي أستهلها بما يلي : األا لا يذهبن ألحد

 كل ما أشتهي من الكُتب والليل، أي عدم قدرتي على قراءتها. (...)

لم أدع للعمى فرصة أن يرميني في غمار اليأس . وأرسل ناشنري




 يكن العمىى لي كارثة لا تعوّض . ولذلك لا يـجب أن نـي نـنظر إليه
 بين أساليب أخرى .



 ليس دون بعض الزيف، وكانّه تحلّ، (اتقريظ الظّلال|" .


 آخر هو تاميريس، وكان أعمى هو الآخر ، مؤلْفاته كلّها ضاعـاعت ولا ولا نعرف شيئاً عنه إلآ عبر ما كتبه ملتون، ذلك الشهير الأعمى، النّي

يقول إنْ تاميريس هزمته ربات الشُعر في مبارزة شفويّة، فكسرت أرغنه وأفقدته البصر) .






 الخخفيف والمجنّع والمعَّس الذي كان أوسكار وايلد يقوله ، هو عينه ما جعل العصور القديمة تصوّر هوميروس على هيئة شاعر أعمىى، وفعلت ذلك عمداً.
نحن لا نعرف هل وجد هوميروس فعلاً . إذ يكفي أن نعرف أنّ



 بصريّي، وأحياناً يكون بصريتآ في شكل رائع، كما كان، إلى درجة أقلّ طبعاً، شعر أوسكار وايلد

 ما كتبه تنيسون أوُ فرلين، هذان أن الشان الشاعران اللذان أحبّهـها وأعجب

 سمعياًا) . ومن هنا قصيدة هالموسيقى قبل كلّ شيءش لفرلين، ومن

هنا أيضاً رمزيّة وايلد المعاصر .
رتما لم يكن هوميروس موجوداًّ ولكن الئن اليونانيين أحبّوا أن يكون

 يوجد في قصيدة الشاعر وقد لا يوجل . أعرف ألنّ هنالك شعراء كبراء كاراً
 عقليون، ومن غير المفيد هنا أن نذكر أُسماء.
 علم منذ البداية أنّه سيصبح شاعرآ كبيراً . وئمّة شعراء آن آخرون كان كانوا


 مصيري سيكون، قبل كل شيء، للأدب، أي أنتّي سأهادف بعض


حاجة لأن تموّه : السعادة غاية في ذاتها .
 قرار البرلمان إعدام الملك . وهو يقول إنّه فقلد بصره طوعاء دوا دفاعاً عن



 قصيدة طويلة .
قال : لأريد أن أترك للأججيال القادمة شيئاً لن تستطيع أن تنساه



موضوعة شمشوم. فملتون لم يكن يعرف، آتذالك، أنّ مصيره، سيكون، على نحو ما، مشابهاً لمصير شمشوم، اللذي في استشرافه لمـجيء المسيح في العهلد القديم كان يتنبأ بمصير ملتون بطريقة أدئ

 مكتملين. وكذلك قصيدة מاللفردوس الضائع" الطويلة . سعى لإيجاد موضوعة تعني كلّ البشر وليس الإنكليز فقط، فوجد موضوعة آدم، أبينا جميعاً.


 كان يتذكّر ويتأمل في مصير شمشوم، الذي يشُ يشبه معيره هو هو، لأنّ



 لتوقيعها، فرفض وقال : (اهناك ماك يجعل يلـي

 يونانية. تدور أحدات المسرحية في يوم واحد، آخر أيام شمشوم،
 القوي الذي هزم في النهاية ها كان أعمىي. وكتب هذه الاني
 هكذا: (أأعمى في غزّة، على رحى المطححنة، مع العبيدل"، إذ كأنّ المآسي كانت تجتمع واحلدة تلو الأخرى على كاهلي شمشوم.

ثمّة قصيلة (من اثني عشر بيتاً) يتحدّث فيها ملتون عن عماه .
 بوصف العالم يقول ملتون: (افي هذا العالم المعتم والشُاسع" . إنّه، بالضيط، عالم الـعميان حين يشـعرون أنّهـم فيه، فرادى يبحتئون بأيديهم الممدودة، عن متكأ (. . . )


 وأطلع على آداب انكلتُرا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا . ولقد اهتدى إلدي إلى
 الجمههورية. وهكذا تحوّل من قارئ نهـ إلى الـى كاتب وكا وكان
 المكسيك والبيرو، وعصور الملوك الكاثوليك وتاريخ فيليب الثاني فأنجز عملاُ سعيداً وشبه تام استغرقه عشرين عاماً .



 في اختياره اللغة الانكليزية التي تكاد تكون لا لا نهاية لها

 إذن، لا تكنيه. لقد فطن جويس، الايرلندي الأصل ، ألنّ دبلن أنسأها الفايكنغ الدانمركيون . فلدرس اللة الدانمركية وكتب رسالة بالة بالدانمركية
 بلغة ابتكرها بنفسه، لغة يصعب فهمها لكنتّها تتميّز بجرس غريب.

ادخل جويس موسيقى جديدة على اللغة الانكليزية . وأعلن بشجاعة (وبكثير من الرياء): امن بين كل الأمور التي حصلت لي لئي، أعتقد أنّ

 العبارة الواححدة ليوم كامل قبل أن يكتبها ويعيد تصحيحيها . وكلّ هذا


 قولاً مماثلاً حول الشذوذ النّي يحاول المستغيدون منه، اليوم، أن لا لا
 حديقة كي لا يتلّْى بمشهد الحقيقة الخارجية.


 يجعلني أرفض لهـم هذا (. . . ).
 كلّها. لنتذكّر مذه الأبيات التي كتبها أكبر الشتعراء الاسبان، فراي لويس دوليون، والتي تقول:
|(أريد أن أحيا مع ذاتي
وأن أتلذذ بما منحتنيه السماء ،

$$
\begin{aligned}
& \text {, وحدي، دون من يشُهد عليّ ' } \\
& \text { طليقاً من الحبّ، من الغيرة، } \\
& \text { من الحقق، من الأمل، من الهـم" . }
\end{aligned}
$$

كان إدغار ألن بو يحفظ غيباً أبيات هذا المتطع • لي، الحياة دون

كراهية أمر يسير عليّ إذ لم أختبر هذا الشعور في حياتي . ولكنن أن أحيا دون حب، أعتقد أن هذا ما لا يستطيعه أي منا . ولحسن الحن الحن أنّه أمر مستحيل . ولكنّ، برغم هنا مذا، في مطلع الأبيات: ا(أريد أن


 بذاته، أكثر من الأعمى؟ (. . . )
إذا كان الأعمى يفكّر بمثل هذه الطريقة. فهو من الأعن
أعطية. (. . .)

أودّ أن أختم كالامي ببيت من الشتر كتبه غوته. لغتي الألمانية
 أرتكب أخططاء فادحة . هذه هـي الكـلمـات : (اكـلّ مـا كان فريباً

 تبتعد الأشياء حتى أقربها إلينا، وتنأى عن عيوننا، تماماً كما ابتعد العالم المرئي عن عينيّ، وربّما إلى الأبلد.





 تكون أداة، من أدوات أخرى، يمنّ بهـا عـلينا القدلر أو نُعطاهـا بمحض المصادةة.

25 آب/أغسطس 1983
خورخي لويس بورخيس

أنبأتني ساعة الـمـحطة الصـغيرة أن الْوقت جـاوز الـحادية عشرة



 الصع النباتات المـوزعة في الصـالة . ولسببب أجهلـه لم يتعرفنـي المالك وقدم لي السـجل . أمسكت بالريشة الموضوعة على الطاولة وأدخلتها في محبرة النحاس وفيما كنت أهمّ بالانحناء فوق السـجل المفتوح صادفتني آولى المغاجآت الحديدة التي ستطالعني بمها هذه
 لم يجفت بعل.
قال لي مالك النندق :
"اكنت أحسب آنك صعدت إلى غرفتك منذ بعض الوقت" .
ثم حدجني بنظرات فاحصة قبل آن يستدرك كلامه :
|اأرجو المعلرة يا سيدي. ولكـن الآخر يشبهك إلى حد بعيد؛ سوى أنك أصغر سناًا".

$$
\begin{aligned}
& \text { سألته : اانه يقيم في أي غرفة؟" } \\
& \text { ـ لثلد طلب الغرفة 19. جاء. في جوابه . } \\
& \text { _ هذا ما كنت أنخشاه. }
\end{aligned}
$$

وضعت الريشة وهرعت أصعد السلم راكضاًا . كانت الغرفة 19 في
 مقعل عريض اللعموم، وكانت أكثر غرف اللفندق ارتغاعاً .
فتححت البـاب دون مشـقـة . كانت الـُريا لا تزال مضـاءة وتحت أنوارهـا الففاحشة عرفت نفسي . كنت هناكُ ، آراني؛ من الـخلفـ،
 الشتحوب، وقد زاغت عيناي في تأمل زركشات السقف الطينية. تناهى الصوت الي . لـم يكن هو صوتي بالذات، بل الصوت الذي أسمعه دائماً في أحاديثي المسجلة . صوت قاسي ورتيب. الانه لأمر مستغرب - تال الصووت ـ نحن اثنان، لكننا لسنا سـوى وا-حل. ولكن، في الحقيقة، ما من شيء مستغرب في الأحالام" . وبشيء من الهلع سألت: پإذاً، ليس هذا كله سوى حلم؟؟ _ انه حلمي الأخحير؛ أني واثن من ذلك. وبيده أشار إلى دورجي على رخام المنضدة ترب السرير: الا بد أنك سترى الكثير من الأحلام، قبل تصل الى هذه اللى الليلة. في أي يوم أصبحت؟

بلغت الحادية والستين يوم أمس .

- عندما يفضهي بك أرقك إلى هـذه الليلة تكون قد بلفتـ، يوم أمس، الرابعة والثمانين. اليوم هو 25 آبـ 1983.

ـ سيتوجب علي، إذاً، أن أنتظر كل هذه الأعوام، قلت هامساً.



المضجر الذي أورثتني إياه مرايا ستيفنسنها .
 معرفة. لقد كنت هو، وأدرك ذلك جيداً . واللحظظات المؤؤرة لا لا تكفي لأن يكون واحدنا شكسبير أو لكي يقع على عبارات مأثورة،

قلت له، مواسياً:

غرفة من الطبقة السفلى، وكنا شرعنا بتدوين مسودة هذا الانتحار .





- ولهذا السبب تراني هنا الآن، قلت له.

شارع مايبو. وهنا احتضر، في هذه الغرفة التي كانت لمار . لما
 حلمي في الغرفة 19 أكثر الغرف ارتغاعاًا .

 منذ عشرين عاماً وربما ثلاثيني، من يلدري؟

 بمفرده، أو اذا كنا نحلم نحن الانثان في وقت معاً .
 فهرعت إليك. - بورخيس هـو أنا، وأنا مـن يـحتضر الآن في دارة في شـارع مايبو"

ران صمت، ثم ثالل لي الآخر :
ـ (اسوف نبرهن على ذلك. ما هي اللحظة الأسوأ التي شـهدناها في حياتنا؟"
انحنيت فوقه ورحنا نتكلم في وقت معاً. وأعلم أننا نكذب نحن الاثنان.

تألق وجهه المسسن بابتسامة فاترة. وأُحسست أن هذه الابتسامة تعكس، على نحو، ابتسامتي
 لا واحداً . والحقيقة أننا أنان ولسنا سوى واحدلا .
كان هذا الحوار يثير حفيظتي وقلت له ذلك. ثم اردفت قائلا": (اوانت، في عام 1983، ألا يسعك أن تكشف لي عن السنوات المتبقية من عمري؟

- وما عساني أقول لك، ياصديقي البائس بورخيس؟ سوف تتكرر
 تامة. ستلمس الكتب البلا حروف، وميدالية سويدنبرغ والصينية
 شكل من أشكال العزلة؛ وستعود إلى ايسلندا .


## ـ ايسلندا، تقصد ايسلندا البحار!

- وفي روما، ستردد أبيات كيتس، الذي كُتبَبَ اسمه، على الـى غرار الأسماء قاطبة، على المياه . ـ ـلم يسبق لي أن ذهبت إلى روما . - ثم ستكتب أفضل قصائدنا، وستكون مرئية . - مرثية . . . ، قلت. ولكني لم أجرؤ على ذكر الاسم. ـ لا، انها ستحيا من بعل سنوات طويلة!). مكثنا صامتين. وتابع قائاز:
ـ ستؤلف ذلك الكتاب النذي طالما حلمنا به. ونحو العا
 وستنقاد إلى الرغبة العابثة والمشؤومة في أن تضع أهم أعمالكـ ألك، بسبب ذلك التطير الذي زرعه فينا فاوست غوته ألها أو سالامبو أو

عوليس. لقد سودت عدداً لا يحصى من الأوراق .

- وفي آخر الأمر أدركت أنك ضللت السبيل .





 بأظافر الموتى، واللككنة الانكليزية المستعادة في المساء . - يبدو لي هذا المتحف مما أعرفه، ، قلت بنبرة ساخرة. - ثم هناك الذكريات المزيفة، وازدواج الرموز، والتعدادات التي

لا تنتهي، وحسن استخلدام الابتذال، والتناظرات غير المكتملة التي يكتشفها النقاد بغبطة، والشواهد التي لا تكون دائماً منحولة. ـ هل نشرت هذا الككتاب؟


 لبورخيس، وان من أهم سيئاته أنه ليس بورخيس ويكتفي بترئرداد الأشكال الخارجية لمثاله.



 في السابق: كل نهار . . . ـ لن أكتب هذا الكتابب، قلت له.

- بل ستكتبه. فكالمي الذي هو الحاضر، اليوم، لن يكون فيما بعد الا ذاكرة حلم.
أزعجتني نبرته المتعنتة، ولا بد أنها النبرة التي استتخدمها الـيا في التدريس. وأشعرني تشابهنا الكبير بشيء من الضيق، والألامتيا كما راعني استغلالله حال المععصومية التي يضيفها لـنيا عليه دنوّه من الموت ولكي أثأر لنفسي، قلت له: ـ أنت واثق إذاً من أنك ستموت؟
 لم أعرفهـمنا من قبل . لا يسعني أن أفسر لك ذلك. كل كل الكلمات

تعبر عن تجاربب متبادلة، ولكن لماذا يُسقمك ما أقول؟
 لوجهي، أمقت أسلوبك المؤثر لأنه أسلوبي أنا أيضاًا.
 في الخارج غرّد عصفور
(اانه الأخير، قال الآخر" .

وبانشـارة من يده، دعاني للاقتراب منه. سـعت يده لـلامساك بيبي. تراجعت قليلا"، خشية أن تمتزج يدانا .

وقال لي:
(ايعلمنا الرواقيون أنه ينبغي ألا نبدي شكوانيا من الحن الحياة ، فباب السجن مفتوح. ولطالما أدركت ذلك ولكن الكنـ الكسل والجبن أعاقاني،


 أشعر بأنني كائن لا يطول اليه الأذى. الن مصيري سيكون مصيرك . سـوف يهبطط عـلـيك الوحي فـجأة، في منتـتصف درس اللاتيني وثيرجيل، وتكون نسيت اذ ذاكُ هذا الححوار التنبؤي الغريب الذي
 ستكون ما أنا عليه الآن وستكون حلمين
ـ لـن آنسى هنا على الاطلاق وسأدونه منذ صباح الغد الانـ

 غداً، ما زالت أمامك أعوام طويلة.
 معه . فدنوت قلقاً من الوسادة، ولكني لم أبجد أحداً .


 اللدارة في مدينة آدروغيه . في الخارج . كانت أحلام أخرى في انتظاري .

## بوهوميل هرابـال

## III

بوهوميل هرابال أبرز الروائيين التشيكيين (مواليد برنو عام 1914)، لـه اككئر من اربعين مؤلفاً بين الرواية والقـمة والنتد
 اللنات. يعتبره النتاد في أودوبا وارث يالسليتية الحكائية، لراثاثدي اللواية في أوروبا الوسطى: لاديسلاف كليما وياروسـلاف هازيا منحته وزارة الثقافة الفرنسية وسام جوتيا وتقديرأ لأمماله التي تصدر ترجمتها الفرنسية تباعاً. الخترنا من الترجمة الفرنسبية لمجموعته القصمية الصـيا الصـادرة حديثاً بعنوان: nالمتشَدقونه، هذا النص الذي يـي يجمـع عناصر الكتابة لاى هرابال ومصـادر استلهاماته.

(هـدرت ترجمتها العربيّة عن دار الفارابي في بينيروت عانم



الذكريات، ودآلام ورئر العجوزب،. توفي عام 1997.

## دليل الراغب المتشدّق بوهوميل هرابال

أنا عائق الشمس في مطاعم الهواء الطلق، ، شارب الضياء القمري













 أحياناً أن يُغرم واححدنا بوجه لطيف دون أَن يفطن أنّ خلف الوجن تختبئ عناكب الحقل، أسقي الورود حين تُمطر وفي قيظ تموز
 القائظة أشرب فضلة الفححم لنيران الشتاء، ولا تراني إلا مذهولا لرؤيتي الناس لا يُذهلون لفصمر الأجل، وللقليل من اللوقت المتبقي للشرب حتى الثمالة واقترافـ الحمـاقات ما دامت الثمالة والحمماقات في المستطاع بعد، وخلد الفكين في الصباح أحياه كطراز هو، وإن كان عوض نقصان ، القيمة المطلقة لصدلمةِ شاعرية بنكهية التنافر الذي ينبغي أن يُستحسن طعمـه كما تُستحسن نوبة الكبلد المقدّسة، أنا شـجرة أثيدنة الأوراقِ، وكياني عينان في دوام التيقظ والابتسام، في

 ضهحكة الوريقة التي أينـعـت للتو، منانحي هو التتقلـب في طقس نيسان، ومن دثار مُلطُّن أرفع رأيتي في الظل المتهلدل اللذي منه أَحيا ذلك المـرح المـغتبط، ولكن منه أيضـأ تلك الـحلقة المتوتواصلة من الـموت والانبعاث، ذلك الألم الـخفيف في العنتى، وتـلك الرعدة المستقبحة في اليلين، بأسناني أنتزع من أبصاري التماعات الزاتجاج وأخيلة التأرق في الليلة المنصرمة، وكل صباح أسأل نفسي إن كنت سأقضي قبل أن أستنفل جنوني ما شئت أن أجن، فأنا لا أراني سبحة بل حلقة في سلسلة من الضخحك المحتنك، وأروّ شـجرة فستق بري تحد متخيلتي المتلاف، ، ثمة ما هو خصيّ فيّ، ثـمة ما هو موبجود ويغور في الوقت نفسه في الزمن الماضمي لكي يُقذف بروية منجنيت نصف دائرية نحو المستقبل، فيمتنع إذ ذالك على لساني وعلى عيني"
 يجعـلني مصاباً بالحَؤل، اليوم، هو الأمس أو بـعـد غد، لـنذا ألراني
 المفذلك؛، داعية تصرلُبّ، اللؤة كمـا هذر الأطفال في عُرفي بداية

اكتشافات ممكنة، ولي هوى اللعب يجعلني قادراً في لهوي على


 الاجتماعية، أنا عبقري السالبـ،
 الغفل، قاتل الأفكار الألمعية، حارس أحواض المار العفوية المشبوهة، بَطَلُ الجهل المفكّر، شابك المتوانيات قبل أوانها، مُتعجّلُّ، كمن

 سحر النصوص اللرعوية في التأويل الخاطئ لأقوال المسيّيح، وزينيني

 ذلك إلآ" من قبيل إرجاء المححاولة دوماً لكي يُتاح لي التُبُبّت من احتمال العيش بطريتة أخرى لم أعشها من قبّل، أنا المنهكُ علُ عصبياً






 أنجزه، وفي رسمة ظل ليس منها إلا التباشير أرى عمارة هائلة وإن كانت في الحقيقة ليست سوى ضريح طفل تهلّم منذ زمن بعيد، أنا رجل يشيغُ بحمل الصبا، الإيماءة واللغة هما نحو رطانتي الداخلية

وصرفها، قُطعة باتيه ساخنة وكأس جعة يُبرهنان، في غضهون نصف

 هي لني حفنة أبواب مُشرعة على الغبطة حيث كّل محثبوب هو موركز الفردوس، الآدمية نهـج عذجول بالا كاهن أو إجازة، عيون بقرية كئيبة

 هقلوبين يضتخَه غروب شتوي في دلوِ ماء بأرد، ها أنْا أيضاً، شعلة تعود إليها النححلات الوفيّة لتحترت مع شقيقاتهانها في قفير مشتعلـ، الأمر الذي قد يكون في اعتقادي، نواة التصوّر الأمثل لقالب عسل يحترق، مصنوع لأجلِي وحـدي، أنا إذاً عضـو ملانُم في أكادمية


 إلى عتبة المعرفة بجهله، هو راعي كنيستي، وياروسلاف ها هازلك هو ابنها البكر، هو الذي ابتككر وعايش في نبوغ ودوّن تاريخن الحانة، هو



 المثّلّجات .

أيها النادل، ألم يتبّ" لديك شيء من الغولاش؟

## تنبيـه :

عندما انكبّ على تحليل هنا النصن الذي استغرقتني كتابته خمسس ساعات من التدوين المتقطع وغير الممنتظم وكنت في الأثناء أقطع الخـّبب وأسوّي عشب حديقتي؛ هذا النصى الذي كتب علـي ونى وتائر بظيئة للفأس العمودية والحركة الأفقية للممنشار النـمسوي، عندما انكـبّ عليه اذا يعوزني التمييز بين الْعبارات التي تلـُّصص تـجربتي اللذاتية وتلك التيي اكتسبتها من قراءاتي المشختلغة . لنلك ينبغي النـي أن أذكر المؤلفين والـعبارات التي ما زالت تـنـويني منذ أن قرأتها ختى
 أرانيِي سبحة بل حلقة من سلسلة الضححك المحتنّك)، ، عبارة محرّفة

"اكل محبوب هو مركز الفردوس"، مُستعارة حرفياً من "نوڤاليس" أمّا "اديونيزوس، المرحُ الستحال رجالك") فهي عبارة لـ هردرد . وهذأ كلّ شيء

## ريموند كارڤر

## IV

ريمـوند كارڤًر (1939-1988)، نشـرت قصـصـه العديدة فـي



 عيشـه: (عامل ني محطة وقود، حـارس ليلي وسـائق شـاحنـات
كبيرة....).

توفني عام 1988 بــد صـراع طويل مـع مـرض عضـال ولـه:
 وهذه القصـة هي احدى تصـص مـجموعته الأخيرة التي تحمل نفس العنوان: מثألات زهرات صفره.

بادنثايلر هي منتجع حمامات معدنية صغير تقع على الطرف
الغربي للغابة السوداء على مسافة غير بعيدة من بالل. ومنهاها من أي موضع من أرجاء المدينة، تبلو امتدادات الثقوج بوضوح، والهو والهواء، في مثل ذلك الوقت من أوقات السنة ينّـم صافياً ومنعشاً. ولطالما كان لهذا المنتجع الجبلي زوّاره الأوفياء من الروس الذئ الذين يرتادورنه
 اتشيخوف" لقضضاء أيّامه الأنيرة.
كان في الأيام الأولى من ذالك الشهر ،

 مسرحية (اطائر النورس" . وكان الكتّاب في تلك الـك الحقبة يصفونها بأنّها ممثلة من اللرجة الأولى . كانت جميلة وموهوبة وتصـنر المئر المؤلف المسرحي بعشرة أعوام . وقد لفتّت انتباه (اتشيخوفـ،
 جاري عادته، يؤثر المـغازلة على الزالزواج الإعجاب والنزل دامت ثلاث اللجفاء والرسائل والخلافات الحتمية، صمّم أخيراً على الزواج منها

وتمّّ لهما ذلك في 25 أيار 1901 بموسكو خلال حفل اقتصر على

 أيضاً بأن يناديها: (پيا ديكي الرومي" أو ببساطة، (ريا بهجتي"] .

في برلين قصد (اتشيخوف) أحد الأطباء الاخصصائيين بمرض السلّ هو البروفسور الشهير (اكارل إيڤالدله" . وحسب ما لاطا قاله شاهلد عيان إنّ


 لآنه عاجز عن اجتراح المعجزات، ويلوم "اتششخوف" لشذّة مرضهـ وفي برقية أرسلها صسحفي روسي إلى رئيس تحرير مجلتّه بعد أن

 هزيل ويسعل كأنه يسابق أنفاسه لأدنى حركة ولا تانـا تفارقه الحرارة
 محطة بوتسلدام عندما استقالٍ القطار الذي أوصلهـها إلى بالى بادنظايلر . فكتب: الكان تشيخوف يجد صعوبة بالغة في صصعود درج المخططة الصغير . وجلس لبضع قائق محاولاً استرداد أنفاسهه"). وبالفعل، ، فقد كان "تشيخوف" يتألّم في كلّ خطوة من خطواتِ اته : ويشعر بوخز في في



 أطباء بادنفايلر العديدين الذين يتمتعون بححياة رخاء لإشرافهم على

رلاج الميسورين الذين يأتون سعياً للتختفّف من أوجاعهـم المختلفة .








 سن الزبدة والشاي بالفراولة، الذي من شأنه أن يسهل نوم المريض .

في 13 حزيران، أي قبل وفاته بثالثة أسابيع، كتب "تشيخوفـ"





 لساعات وساعات وهو يدقق في مواقيت السكّة الحديلد، ويطلب ألن يتّم إبلاغه بمواقيت إبحار السفن التي تقوم بالرحاكلات البحرية
 المستهصية. ومع ذلك كان يؤكد، في إحدى رسائله الأخيرة إلى شقيقته أنّه يتعافى بسرعة لم يكن يتوقّعها.

في ذلك الوقت كانت قد جافته، ومنذ وقت طويل، أي رغبة في

الكتابة، حتّى أنّه، لسنة خلت ، كان كان على وشك التخخلّي عن إنجاز
 التجارب وأشقاها في حياته الأدبيّة . وحين لم يبق عليه إلآلا أن ينجز



 اللكرز" في شـهر تشرين الأوّل عام 1903 ولم يكتب بعدها باستناء بعض الرسائل وحفنة ملاحظات في كيّانِّاته الخاصن

في 2 تموز 1904، بعد انتصطاف الليل بقليل، ، أرسلت پأولغانا"









 قائلا: ॥لا إيّاك والثلج على بطن طاو!"،

دخل الدكتور (اشقورر") وأخرج أدواته من الحقيبة دون أن تغنل
 متقطهاً وحدقتاه متّسعتين. وكان صدغاه يتصبّبان عرقاً. ظلْت ملامح

الطبيب مغلقة لا تشي بأي انفعال ذلك أنّ التأتّر لم يكن من طباعه

 (اتشيخوف" كان لا يزال حيّاً ولو أن الخخيط اللذي يربطه بالحياة أصبح

 تعد تستجيب لأي محاولة إنقاذ . ومع ذلك قال الطبيب لـ (أولغانا)، أنّه
 وعيه، وبيقظة كاملة قال بنبرة اعتراض واهن اهنة : اوما الفائدة منها؟ فححين سأتون بها لن أكون سوى جثة هامدة! . .

 وأنفاسه تشبه الحشرجة . وأدرك الدكتور (اشقوررد" أنّ حياته باتت




 الإرشادات حرفياً. وحين سمع صوتاً يردّ عليه أخيراً طلب الـئ الدكتور


 لحظات الإلهام تلك والتي لا تلبث أن تطوى بعد الأوان، ذلك ألكّ مثل هذا التصرّف يلائم الحدث على تمامه حتّى يكاد يكون من تفاصيله المكمّلة.

جاء بالتشمبانيا أححد صبيان الفندق وقد بدا عليه الإرهاق . كان
 كان زرّر سترته في الحرى غير المناسبة . ويبدو ججليّاً من مظهره أنّه
 شّقّ رنين الهاتف سـكون الليل . وما كان من رئيسه الثمباشر إلآ أن
 (امويت) إلى الغرفة 211 (لوعلى جتنال السرعة، أسمعت؟") .

دخل الصبيّ إلى النـرفة حـامـلا صينية فضّهة وضـع عليها سطل
 اللكريستال المنقوش . وضع السطل والكؤوس على منضدة متلفتاً من حوله مححاولاً أن يتبيّن مـا اللذي يـجري في الـغرفنة الـمـجاورة التي تترامى منها أصوات نشيـج يائس . كانت الأصـوات مخيفة ومؤثرة . تضاعفت حلّة الـحسرجات واستدار الفتى مطرقاً حتّى التصق ذقنه بياقة سترته. سرح نظره في اتجاه النافذة وراح يحلّوَ بشرود في
 الجثة بشاربين كثّين ودسّ في كفّه عدداً من الثقطع النقدية (وبمحرّد
 المفتوح. فتقدّم بضـح خطوات وتوقف عند صحن اللدرج، فتح يذه ونظر إلى النقود التي تحتويها بذهول.

عمد الدكتور (شثورد"، إلى فتع زجاجة شمبانيا . وشأنه في كلّ ما يفعله، حاول في انهماكه أن يراعي الأصول جاهدلاً في كتم الفرفعّة

 وعندئذ تقدّم نححو السرير ححاملاَ الكؤوس الثـلاث . أفلتت "أولغـا"

على الفور يد "تشيخوف" (تلك اليد التي كانت تلهب أهابعها، كما



 الموت؟ وتمتم (تشيخوفل| مستجمعاً ما تبقى له من قوة وقالن : هلم أنرب شمبانيا منذ وقت طويل". تّمّ رفع المكأس إلى شفتيه وشربـ
 على المنضدة قرب السرير . استدار (اتشيخوف" وتمدّد على جنى جنبه، أغض عينيه وتنهّل. وفي اللحظة التالية انتطهت أنفاسهه .

كانت يد التشيخوفــ" قد تراخت فوق فوق الشُشفـ . فأمسكها الدكتور



 كانت الحرارة خانقة داخل النغرفة. وكانت بادنـانـايلر تسههد أسوأ
 ششرّعة على مصاريعها ولكنّ نسمة واححدة لم تهبّ منها . فرائئة ليل ذات جناحين أسودين دخلت من النافلة وراحت تهطدن بهر بهلع باللمبة المضضاءة. (القد انتهى الأمر")، قال الدكتور „اشقُورر") وهو يفلت
 صديريته.
 شكرنت الطبيب على مجيئه. اقترح عليها اللدكتور (اشقوردر" أن تتناول

مهـّنّاً. جرعة لودانـم ربّمـا أو بضهع قطرات من اللناردين . رفضـت
 تسأله معروفاً : فهي تودّ أن تمكث لبعضى الوقـت بمفردها إلى جانـ الـب „تشيخوف"، قبل أن يتم إخطار السلطات، وقبل أن تستولي الصححافة على الخخبر ويصادر جثمانه منها . فهل تطمع في خدمة يسديها لها؟ وهـل بـمقـدوره أن يرجـئ، لبعضض الـوقت عـلى الأقلى، إعـلان نـبأ الوفاة؟

مسّد الدكتور עشُورد!ا شاربيه الكثّين بطرف أبهامه. باه، لمَ لا؟ فأي أهمية لإعلان النبأ على الفـور أو إرجاء هذا الإعـالان لبضع ساعات أخخرى؟ إذذ لم يبق عليه سوى أن يحرّر وثيقة الوفاة ويوقّعهـا
 بعد أن يأخذ قسطاً من اللاحة ا و وبحركة من رأسه أبدى موافقته على

 "اشقورد". . ثمّ تناول حقيبته وغادر الغرفة ـ والتاريخ في وقت معاً. وفي تـلك اللـحظة بالذالت فرقعت سـدادة قنينة الشـمبـانيا وطارت فاندلقت الرغوة على المنضـدة .

عادت (أولغا)" إلى غرفة (اتشيـخوف") وجلست بقرب سريره على مقعد واطئ. كانت تمسك بيده ومن حين لآخر تمسح وجهه براحة يلها الأخرى. "الم تكن تترامى إلينا أي ألهـوات بشرية، كتبت في
 والدعة وجالدل الموت".

مكثت بـجانب ॥تشيخخوف"ا حتّى الصباح . وعندها راحت طيور


الطاولات والكراسي. وبعد ذلك بقليل ترامت إلى مسامعها بعض الأصوات، وفي الأثناء قرع الباب. حسبت بالطبع أنّه لا بدّ أن يكون الحد الموظفين الحكوميين : الطبيب الشرعي أو أحد رجال الشال الشُرطة


 ("تشيخوف" ويشرف على إعادة رفاته البى روسيا.

إلاّ أنّها حين فتحت الباب لـم تجد أمامهـا سوى صبيّ الفندق









 الصباح في الكحلديقة بسبب موجة الحرّ التي تشههدها المّا المدينة . وعبّر لها عن أمانيه بأن لا تكون الحرارة قد ألـا أزعجتها كثيراً وبأنه آسف لمئل هذا الطقس الرديء .

كانت المرأة تبدو ساممة. فبينما كان صبيّ الفندق يتكلّم كانت مطرقة تحلّق في نقطة ما في السجّادة التي تغطي الأرض . شا شبركت ساعديها وأمسكت مرفقيها بجماع كنيها . وانتظر الصبيّ الذي كان لا

يزال يحمل المزهرية، إشارة منها بفارغ الصبر وراحل يحجيل بنظره في أرجاء الـحـجرة. كـان نور الشـمس يتـدفت مـن خـالال النـوافـذ المفتوحة، والغرفة موضبة على أكمل وجه كما لو أن أُحداً لم يقضِ ليلته فيها. لا ملابس ملقاة على الكنبات ولا أحلية بادية وية للنظر، ولا جوارب أو مشدّات أو مخصّرات أو حقائب مفتوحة. أي باختصار لا أثر للـفوضمى اللعـاديّة ولا شـيء سـوى الأثـاث الـمـعتـاد لـغرف
 أطرق الخادم بدوره ورأى السـّادة عـلى الأرض تكاد تلامس حرف
 الأفكار أراد التخادم أن ينحني ليلتقطط السـّادة إلآ أنّه كان لا يزا مـمسكاً بالمَزهريّة ويخشى لو فعل ذلك أن يثير انتباهـأ أكثر مـمّا

حاول جاهلاً إذن أن يتركُ السدادة حيث كانت وأن يرفع عينيه.
 اللسدادة، ونصف الفارغة التي وضعت على المنضهدة واللى جانبها
 الباب المفتوح قليلا لغرفة الوسط لمح الكأس الثالثة على اللسرير! الـم
 الششرشف. واذذ تحقّق من وجوده حاد الـخادم بعينيه نححو مواضهع
 وأرخحى ثقل جسده على ساقه الأخرى . كانت المرأة لا تزال مطرقة


 عينيها. نقال إنّ نزلاء الفندق المميّزين عن الأجانب بإمكانهمب، إن
 اللهبيي (لم نعثر على ذكر لاسمه والأرجح أنه هـلك الـك خلا
 بنفسه . أقصد صينيتي الطعامر، في النهاية، قال مستدرئركاً وهو يلقي بنظرة حائرة في اتجاه الغرفة الأخرى .


 وعطر الأزهار العذب يعبق في منخريهه، ويحسّ، دون دون ألن يعرف
 تفارق شرودها مستغر تة في أفكارها الغامضة . حتّى يكاد يكا يحسب أنّها

 بادنفايلر . تّمّ بلت وكأنها تعود إلى وعيها وامتحت من ون وجها

 المزهرية التّي وضعت فيها فـا ثلا تذكر أنّها طلبت وروداًا .

بعد أن تمالككت نفسها ذهبت لإحضهار حقيبتها وتناولت منها بعض النقود ومعها بعض الأوراق النقدية. مرّر الصبيّ لسانه على

 في الفندق . ومرّة أُخرى، تنحنح بصوت مكتوم.
قالت له المرأة إنّها لا تريد طعام الفطور • ليس اليوم على أية

حال. فهناك ما هو أهم من طعام الفطور. ولكنها، في المقابل ، تريد أن تسأله معروناً. فهي تطلب منه أن يذهب لإِنـي
 السيّد (اتشيخوف")، أتفهم ما أقول؟ هل تفهـم أئها الفتىى؟ لقد مات "(انطون تشيخوف" . والآن اسمعني جيدلً، قالت. فهي تطلب منه أن

 الضضرورية في مئل هذه الأمور . أي باختصار ألمار، دفّان يليق بفنان كبير .
 لموظف الاستقبال أنني مصرّة على أن تقوم أنت نفسكك بما أطلبه منك. أتسمعني؟ أتفهم ما أقول؟
 يتجنّب النظر في اتجاه الغرفة الأخرى . إذ ينتابه الشبعور بأن هنا
 سترته وأن جبينه يتصبّب عرقاً. وكان حانِ حائراً لا يعرف إلى أين يحيد بعينيه ويودّ فعلا لو يتخلّص من تلك المنزهريّة .
 صنيعك ما حييت. قل لموظف الاستقبال إني ألحّ على طلبي هذا قل له هذا ولكن أرجو أن لا تبالغ في استرعاء انتباه الآخرين إليك
 على ذلك ولا شيء أكثر . أتسمعني؟ إذا فهمت ما ما أقصد أشر برأنـ ان لا أو نعم. وعلى الأخصى لا تطلع أحلداً على هذا الأمر . فباقي
 قريب. أمّا أقسى ما في الأمر فقد انقضى الآن . أحسب أنك تدرك

كان وجه الصبيَ قد أصبح شاحباً، يقف منتصباً بلا حراك كوبأ كوتد ويُداه ممسكتان بالمزهريّة . وبصعوبة بالغة استطاع أن يجيب بإشارة هن رأسه.

بعد أن يحظى بالإذن لمغادرة الفندق كان يتوجّب عليه أن يتجه

 ولكن ليس أكثر . والواقع أنّ ما كلّف به مهمّة بالِّ بالغة الأهمية، قالت





 بالتوتر ولا أن يركض ولا حتّى أن يسرّع مشيته . وينبغي ألاّ ينسى أنه يحمل مزهرية! عليه أن يسير بخططى ثابتة ومتوازية مضفياً على مشئى مشيته

 البرونز ويرخيها ثلات مرّات على التوالي وعندئذ سيأتي دفّان الموتى ألى ليفتح له الباب بنفسه .






ومن ثيابه تنبعث روائح فرمول خفيفة . ولكنّ الأمر لا يخلو من أن


 اللياقة، رجل يعرف جيّلداً كيف ينبغي أن يتصرّف لكي يخنف اضطراب المعنيين في مثل هذه الظروف بدل ألن يؤججه . إنّه يحيا ومنذ وقت غير قصير في صتحبة الموت
 هذا الرجل هو ما تحتاج إليه المرأة في مثل هذا الوقا

 أنّه يرى في كلامه أمرأ يختلف عن ألمُ أمور الحياة العادية . بلى، لقد
 قلت (اتشيخوف)؛؟ حسناً، لحظة واحلة وأكون معك.
 تتشنل بها. إنسَ كؤوس الكريستال وكلَ الباقي . دع الغُرفة كمـا هي. فكل شيء بات جاهزاً الآن. ونحن أيضاً . فهل تذهب؟ الـه
 على الأزض بـجانب حرف حذائه . ولكي يلتقطها كان عليه أن ينخين
 يخفض عينهه التقط السدادة برؤوس أهابعه وأخفاها في قبضة يله .

في صبيحة ذلك اليوم تبدّل الطقسُ واستحال الثلجُ مياهأَ وَسِخةً



كان الرجل في غرفة النوم يُرتِبُ ثيـابه في حقيبة . فتحت
الباب وصرخت :

- إني سعيدة لرحيلك! أجل، سعيدة، أتسمعني؟ تابع توضيب حقيبته .
 بدموعها). لا تجرؤ حتّى على النظر إلى وجهي، أليس كذلك؟ وفجأة لمحت صورة الطفل على السرير وخطفتها.

أدراجها إلى الصالة .



لم يُجب. أحكمبم رباط الـحقيبة وارتدى معطفه، ثـَّ ألقىى بنظرةٍ
خاطفة في أرجاء غرفة النوم قبل أن يُطفئ اللمبة. ولحقَ بها إلى
الصالة
كانت المرأة وأقةُة عند باب المطلخ، والطفلُ بين ذراعيها .
ـ أريد الطفل، قال لها .
ـ أَجُجِنْت
ـ لا . أريد الطنل . وسأرسِلُ من يأتي بحاجياته .
ـ لـ لـن المس الطفل .
راح الطفل ينتحب فرنعت قليلاٌ طرنَ الغظاء النذي يغطي رأسه.
ـ حسناً، حسناً، إهدأ، هدهدته قائلّةً
دنا الرجلُ منها .
ـ بـحقّ السماء، ارحل عنّا! قالت وهي ترجع التهتهرى في اتجاه

- المطنخ

ـ أريد الطنل .
ـ أغرب عن وجهي! أرئ
واستدارت محاولةً التنـحّي في ركنِ لححماية الطفل خلفَ فـرن
الغاز
إلاّ أنْ الرجل تَبعها وبسط ذراعه من فوق الفُرن وتشبّيّت يداه
بالطفل .

- اتركيه! قال بلهجة آمرة.

 شجارهما مزهريةً كانت معلّقة خلف الفرن .

استطاع أن يحشر زوجته في إحدى الزوايا وحاول أن ينتزع منها الطفل. . كان يتشبّث بالطفل ويحاول أن يُبعدها عنه بكل ما أَوتي من

- ـ اتركيه، قال مجدداً .

ـ كفتّ عن ذلك! قالت بحسرة . إنّك تؤذيه . ـ لا، لن أسبب له أي أنى .

 يده الأخرى بكتف الططل النذي كان يصرخ معولا'. أحسّت أنّ الطفل يبتعد.
_ لا، صرخت فيما أصابعها تستسلم.
 الأخرى وطوّقت معصمه بقّبضتها وشدّدت إلى الخخلف .

 وهكذا وجدت المشكلة حلّها.

## /رانيّؤو كشش

## V

 اليوغسـلاني دانيلو كيش (1935 ـ 1990) التي صدرت عام 1984

 عن دار غاليمار (1989) بمثابة سـيرة ذاتية للكاتب الذي يعتبر
 ومنحته مدينة نيس (الفرنسية) جائزة رالصقر الذهبي الكبير" عام 1980 لمجموعته القصصية وأعماله الروائية.

ضاعت مندارين أجمل بقرة في القرية، أمّا هو فيجب أن يجده ألما


 الأمر . سيطلب من فيراغ أن يعيد بقرات السيّد مولنار مع بقرات اته وأه وأن








 الصدمة. الأفضل أن يقال لها فقط: آآندي ضيّع مندارين. ولن الن يعود قبل أن يعثر عليهاها . أجل ، هذا ما سيقوله لفيراغ، كان كان داثماً يساعد فيراغ عندما كان يضيّع بقرة.

وما الذي سيقوله للسيّد مولنار لو وجد مندارين وأعادها في ساعة



 وسيجيب: (الا شيء، يا سنيّد مولنار، أعرف أنّ مندارين نتوج ولا أدعها تبتعد عـن بـاقي البقـرات، ولكـن، مـا الـعمـل ، كأنهـا طارت". . هذا ما سيقوله لو وجدها.
في تلك اللحظة، حسب الفتى أنّه يسمع أصوات أغصان تنقصف في الُّلْل وتوقّف لاهثأُ "امندارين! مندارين!"، . أصنى وهو يحبس أنفاسه.
سمع في البعيد مزمار راع. أيقن أنّ العتمة أدركت الثنابة وأنّه، ،
بعد قليل، لن يبقى في إمكانه الامتداء إلى الطنى الطريق •
 كان الكلب جائماً أمامه ينظر إليه بعين نابهة . (ادينغو، ما العمل؟؟

قال الفتى .
وفيما يتحدّث إلى الكلب كان ينظر مباشرة إلى عينيه والكلب

 السيّد مولنار")، أضاف الفتى هـخاطباً الكلب الذي يركض أمامه وهو

ئّنّ
كانا يسلكان درباً ضيّقاً مليئاً بأشواك العلّيقق نحو رالسنديانة
"اوستصحبني، قال الفتى، السيّد بركي لن يغضب كثيراً إذا أبقيتك



 في بال الجميع لو عدت، وحدك إلى القريةه . توقَف الككلب واشتمّ شيئاً ما .
 الالفتى أنّه أثر أرنب برّي أو وكر ثئ اللذي كان يعبر الدغل الكثيف وهو يئنّ .



 وسيؤاسيهما السيّلد بركي، قائلا": اولكنِ يا سيّّدة سام لا تكوني
 عاد دينغو ببساطة لأنّه جائع أو لأنّ آندي طرديكا هنا هنا ما سيقوله السيّد
 بأنّني رهين لدى بعض قطّاع الطّطرق، أو بأنّ الذئاب افترستني أو
 هذه الأشياء بسبب أمّي وآنا . . . ولكن ما الذي سيعي
 ولكن ما أن ينفرد بك حتّى ينظر إليك باحتقار ، وحتِّتى قد يبصق في في خطمك لانّك تخخلّيت عنّي. أعرف جيّداً أنّك لن تـجرؤ أبداً على

ذلك، ولكنْني أتحدّث عن الأمر هكذذا مـجرّد حديث. . أتذكر ذلك
 الخريف؟ أنت تذكره طبعاً، الكتاب اللني كنت أقرأه والبقرات ترات ترعى على طول الالطريق الروماني" . فيما بعد رويت قصّته للجميع، الفيراغ الفياغ ولاتسي طوط ولبيلا هرمان ، للجميع . حسـناً، إذن تذكر كم كانور كانوا






 إطلاق النّار؟؟ آمل أن لا تكون لديك أيّة شكوك حون حول الأمر . وبعد





 سنوات دن أن ينجحع أحد باعتقالُهم، ثّمّ سيسلّمون المكا مبلغاً هائلاً من المالل يتطلّب تحصيله عدّة نهارات؛ إلآ أنّ مثل هنا هذا


 تغيّبي. وفي اليوم التالي ستقول في الملدرسة: لاإنهض با آندي" .



 المدعو دينغو وسوف تبكي جوليا رايو لشدّة الانفعال، ولتّهيوّر ما كان ممكناً أن أتعرّض له من أهوال"،.
 كلبه. كان الظّلام أدرك الغابة وحدها ولان، فوق الأغصان العالية، كالية كانت

 والأوراق المتساقطة، ماعساً الأعواد اليابسة التي تنقصف في طريبّه،

 الرعاة وسكت خوار البقرات البعيد منذ وقت طويل . لا بدّ أنّ فيرّاغ


 في الُسنة الماضية، حين امتطى آندي ظهر شوكولا ولاتين، علم السيّد


 فيما بعد، عندما أُرادوا جمع البقرات ريات لأنّ الشمس مالت الت للمغيب وعاد رعاة باكسا وشندرغ إلى ديارهـم، لاحـط آندي أنّ مندارين ليست بين البقرات . والآن سيسأل السيّد مولنار فيراغ كم إلـي مضى من الوقت دون أن ينظر آندي إلى البقرات . وفي وسع هـذا النغليظ

فيراغ، هذا الغجريّ، أن يروي له كيف اتّفق بيـلا هيرمان، الملقّب
 بقرات السيّد مولنار : وبهذه الطريقة يستطيع آندي أن ينهي قراء أنـئ

 الكلبب في أئرها وتابع قراءته من حيث قاطنه

 يدها وعيناها تلمعان التماعة بحر قزوين . . .
"وما العمل؟؟" قال اللفتى بصوت عال مخاطباً الكلب النذي كان يتبع






 لا، أبداً، فقد تكون هي التي استدرجت مندارين لآتي إليها وأقع في
 سأقول لها ببساطة! صباح الخير وبتهذيب وسألسألها وألها: (ألم تر الآنسة

 كيف سأعرفها دون أدنى شـك؟ ستكون مرتدية الأبيض، كما كما لو من
 يرتدين الأبيض دائماً، سأكون كمن لم ياحـظ شيئاً، سأعبّر لها عن

امتناني وأتابع طريقي، هذا إذا استطعت. إن استيقظت فمعنى هذا
 يعني أثني مسحور، عندئذ سأمكث في قصرها بعا بعض الوقت وينبني
 بركي أنتّي لم أمت، بل سحرتني جنّية، فلا داعي للقلق في في شأني،



 كيف ولكنّني سأهرب. من أجل أمّي . فهي ستعرفـ أنّني لست ميّا وستنظرني، ولكن أنت، يا دينغو، المهم أن لا ينتابك الرعب الر حين ترى القصر منوّرآلا .
فجأة بدت الرؤية أوضح، وأمامهما الغابة وكأنّها تشتعل . فتوقِّف
الفتى والكلب لوهلة .

القـد وجدنا منـدارين، قالل فيراغ. لقـد أعادها رعـأة بـاكسـا، وجلوهها وعرفوها") .
في وسط الفرجة وفي روعة المغيب كانت مندارين واقفة، قرمزيّة كحبّة كرز
"إنّها أجمل بقرة في القرية، قال الفتى، ولهذا السبب عرفوهاه" .
 استطاعة فيراغ أن يروي كلّ شيء للسيّد مولنار، وكان في في استطاع ألّاعته هو أن يمكث في القصر ثلاث سنوات كاملة ألة

أبإمكانك، يا سيّد، أن تدلّكي على شارع لأشُجار الكستناءّ؟؟ ألمّ


 سيّد، أنّه لا بدّ أن يكون هنا، إذ يستحيل ألْ تخدعني الذكريات إلى هذا الحذّ.

أجل كان ذلك قبل الحربـ . . . عند الناصية كانت هناكُ مدرسة وأمام المدرسة بئر ارتوازيّة . على الأقل أنت لا تحسب أنّ أنّي أختلق


 يجلس بقربها، هو أنا، أندرياس سام وفريدي فوكس، زعيم عصابتنا . . . بلى، يا سيّد، أنـا أنا أتذكّر الآّن

 فرِيدي فوكس (الملقّب بفريد النححيل) وكان ألمانيّاً.



 قبل الحرب، ونكن بإمكانك، على الأقلّ، ، أن تعرف إذأ كان هن هن هناك شارع في هله الأنحاء يحيط به شاء




 ("بيم") وتحيط به أشجار الكستناء من الجانبين.

 وبجانبها، عند المنعطف كانت توجد ئكنة . وكان بإن بإلمكاننا، نحن
 المنعطف، بجوار الثكنة، كانت بداية الـخطوط الحديديديّة (الحافافالِت

 الحرب، ملجأ متعّز تحت الأرض قد يُعينك هنا التفصيل على التذكّر : لقد شيّد ملـجأَ كبير . طبعاً،




 مستحيل، فقد تكون أنت المـخطئ، ولا بدّ أن يكون شـارعاً ذاك




 فالأشجار، كما تعرف جيّدلاً، تحيا لفترة طويلة، وأشجار الكستناء، يا سيّد، لا تموت بمثل هذه السهولة. الحقيقة، يا سيّدتي، أنتّي أكاد لا أصدّق عينيّ. لا أحلد يستطيع


 اللني عشتُ فيه. لا، شكراً، أفضل أن أكون وحدي .
 الجرس . عذراً، قال بصوت طبيعيّ جداً، أئقيم أندرياس سام هنابٌ طبعاً لا، أجابت المرأة، ألا تُحسن القُراءة؟ هنا منزل البروفسور سمرديل .





 واللدته، ماريا سام. كانت من نوع (اسنجر)" ذات دوّاسة . أوه، لا تقلقي يا سيّدتي، إنّما أستعيد بعض الذّكريات فبعد هذا

العدد من السنوات، تعرفين، يتلاشتى كلّ شيء . أترين، بدَّلَ طرف



أشجال الكستناء، يا سيّدتي، لا ذكريات لها .

 طفولتي إلى ربعة خضار وهناك حيث كانـي ورود. لصق الحديقة يرتفع مبنى جديد من ثلاث طبقات، يسكنه البروفسور سمرديل. وانتزعت أشجار الكستناء من جذورهاء المر بفعل الكرب أو البشر أو ربّما ببساطة بفعل الزمن .






 الرفّاصات التتي تحدث صوتاً، انهار المنزل كقُصر شيّد من ورق

 هناك الآلن ربعة خضار، شتول كرّاث جميلة وخضراء لامعة، يا

## ج.م. غوستاف لوكليزيو

## VI

ولد جان ماري غوبستاف لوكليزيو في مدينة نيس الفرنسيّة

 القرن الثامامن عشـر. أنهي دراسـتـه الأكاديميّة في جـي
 الـترحـال والاكتابـة: قصـائد، قصـص، روايـات، رمنـذ أن كـان في السـابعة أو الئامنة من عمره. صـدرت أولى دواياته رالمـحـاكمة" في عام 1963 ونالت جائزة دينودو الفرنسيّة للرواية. وني عام 1980 نـال جـأُزذ بول مـوران الكبرى التي تمنـحـهـا الأكاديميـة الفرنسيّة لروايته رصـحراعهة.


 ينقضـية.















 زوبيد، ذاكك هو الاسم الذي أطلقته عليها. أمّا اسمها الحقيقي

فكان زبيدة. أنا أُدعى داڤُيد، ولكي تلهو معي، كانت تسمّميني داود. ولذلك ابتكرت لها هذا الاسمه، زوبيد، ولم يكن ذلك أكثر من لعبِّ

لـم أعرف بالضبط من أين جاءت. فقد تعمّدت منذ البدائ إِية إخفاء

 الصبيان لدى مغادرتهم الملمدسة لتقادف الكرة أو للتباري في فنبون

 التّذكار الذي أحفظه منها هو تلك العـورة التي أعطتني إِّاها ذا ذات
 اللصفت الأماميّي. وفي هذه الصـورة أرى أنّهيا جميلة جدَّاً، وغريبة





 حُحلّت عقدة سيريهمانـا



 كأنّها طِلْبٌّ تتلوها عن ظهر قلب. المارتين إيلان، سيسيل سابيّا،

ماري أنطوانيت ليو، ريسة لعبي، ألان باجيس، صوفي جيراردي،

 بها، فقد كان ذلك في عينيّ أعظم ما قد يحدث في العالم قاطبةً . ما أراه، هو وجه8ا، وجهانها حين كانت لا تزال فيّ ذلك الك العُمر
 عيناها الداكنتان العميقتان واللامعتان، وذلك الشعر الأسود حيث




 الغجريّات، وأنظارها ثابتة في اتجاه عدسة المصوّر، من غير خحجل

 والديّ، ، كانت لا ترتدي نظّارة سوداء .

إنّها تلك النّظرة، تلك النّظرة بالذّات التي لا أستطيع أن أنساها ا
 ركبتيها، كتهاهـا عريضتان وَوْجها



 وماريز أوبريه وناديا كوهين، أو كيف تبلو عيون الصبيين الوحيذين

في المــفّ، بيار بارنو ذي الوجه الأشقر الـخجول أو ألان اللذي ترتسم على وجهه أمارة مشاكسة. كيف استطاع
 الأخيرة، حدّثتني للمرّة الأولى والأخيرة عن (الثانويّة الفرنسيّةها ،

 عودتها إلى البيت. وقالت أيضاً إنّها ليس لديها أصدقاء وانّها لا تخاطب أحداً وأنّها تحسب نفسهـا غير مرئيّة . أمّا أنا فـا فأتأمّل وجهها في الصّورة ولا أرى سواهها.

في البداية كنت ألعب مع زبيدة لعببة التخخبئة. وربّما كان ذلك بسبب الفقر الذي عاشت في كنفه أيّام طفولتها، أو ربّما لآنّها ما

 الدروس، تبعتها لأعرف عنوانها، لأكثشف سرّها . لم تكن تلك الك أوّل
 خبرةٍ ودراية في مثل هذه الأمور . وهكذا استطعت ألوا أن أتبع عدداً من

 حقيقيّة استلدرجتني الثى الليرِ عبر المدينة من أقصاها إلى أقصاها .

أذكر تلك المسيرة الطويلة، السّاحات التي عبرتها، والانعطافافات الحات الحا بين سيّارتين. حتّى وصلنا إلى ما بعد المتحطّة، إلثى ألحى أحياء لم أرها
 يترصّدون شيئاً غامضاً، ويغايا متغضّنات العيون . ودائماً أمامي خيأيال زبيدة التي تسير بخطوات مُسرعة، مُستقيمة القامة، تنّورتها الزّرقاء،

وسترتها القصيرة وجديلتها الطّويلة السوداء التي تتدلى على ظهرها . إلى أن وصلنا إلى ذلك المبنى العادي، بمحاذاة السكّة الـحديد، وذلك الاسم الغريب المُعلّق فوق الباب بحروف من الجّ الجّ : رالأليّام










 وصراخ الأولاد ونخخير الحيوانات التي تبّّها أجهزة التلفزيون .
 معاً وحيدتين وكانت الأمّ لا تغادر المنزل على الإلـي

 لإحساسي بأنّني ارتكبت خيانة . وربّما كان ما أفعله خيانة بانة بالفعل . ذات مساء، وكان ذلك في بداية الصيف بعد أن أغلقت ألما المدارس أبوابها، استدارت زبيدة وسارت في اتّجاهي . أذكر ذلك جيّلداً، كانت تسبر بمحاذاة جدار مرتفع من الحمجر يوازي الحديد، ولم يكن أمامي أيّ مفرّ. دنت منْي ولا أذكر ماذا قالت
 ألهبته طوال النّهار، ورأيتُ عيني زبيدة ترمقانني غضباً . قالت شيئاً من قَبِل : "(لماذا تسير دائماً في أثري؟" .
لم أكن راغباً في الإنكار .
(ربّما كنت تحسب أنّني لم أرك تتبعني مثل كلب الكانيش؟؟".

رمقتني طويلاْ على هذا النحو تّتّ هزّت كتفيها وتابعت طريقها.



 الصّغيرة ودعتني لمرافقتها في نزهة





 أنّي لمجرّد أن أغمض عينيّ أو أسمع صوتها ألا أو أشمّ رائحتها، أكون أكون معها في تلك المدرسة، مع الآخرين. كأنّي لطالما عرفتها . كان الصّيفُ في أوج قيظه، وحتّى الأماسي لا تنـئ
 البيت، فيسخر منّي والداي، ربّما لآنّهما كانا يرتابان بأمري. يظنّان

أنّها مـجرّد نزوة عابرة، إحدى فتيات الحي، إبنة الجيران في الطّبقة
 كانا لا يعرفان شيئاً .





 لا أقوى على نسيانها. رائحة تودّ أن تعبّر عن شيء ما ما وحشيّ





 ويُسكرني، يجعلني فاقداً للذاكرة. ذات يوم سألتها : (\#لماذا تريدين أن نلتقي؟ ما مرادُك؟). (هكذاً . لا لشيء. لمجرّد أنتي أريد ذلك" . كانت ترمقني بنظرات سانخرة . كنـتُ لا أعرف ما الذي ألـئ أريده
 جلـدها، أن أحتضن جسـدهـا في ملابسها البيضاء، أن أتنشئّق

في بعض الأحيان كنّا نقصد الشُـاطئ لكي نَسْبَع، باكراً عنـد الصّباح، أو عند المسياء حين تـخلو الشُواطئ من روّادها زبيدة ترتدي تحت ثيابها المايو البيكيني الأسود. تخوّض في في المياء
 فتطفو خُصَل شعرها الأسود من حولها ولها وما أن تعود إلى الشاطئ
 اللون، مقشعرّة بفعّل البرد. تشعل سيكارة أميركيّة ونجلس معـا
 محججوية بالضباب والشمس شبديدة الإحمرار . وأذكر أنّني حدّثتها

 ربّما مصر، بلدها الني الني لا تتحدّث عنه أبدلَاً، كما لو أنّها لم تولد في في أيّي مكان.
بعد ظهيرة ذأت يوم كنّا مُمدّدين نفترشُ إِبَر الصنوير على التلّة، ، فتبادلنا القُبَلِ لأوّل مرّة. كنـتُ، من جها








 الأشَجار والمهخور . كانَ في الغيضة عشّاق آخرون ومتلصّصـون

يترصّدلون . عند أعلىي التلّة كانت السيّارات تعبر مبطئة . واصلت زبيدة ركضها صُعُداً تختبئ بين الفينة والفينة في حفرةِ أو خلف حـئ حائط عتيق. كنتُ أسمعح ضهحكتها حين أدنو منها. كنت أثشتهيها وأخافُ أن تفضحَ شهوتي في عينيّ. وعندما يحلّ المساء كنّا نهبط السلالم المكسوّة ببذور السرو نحو المدينة، فيما طيور الثليل تُطلق صياحَها المؤرّق الغريب. وعندما نصلُ إلى أسفل التلّة كنا نفترق إلى الأبلد . الثّ كانت تلك لعبتها إذ تأنفُ من الارتباط بشيء . وكنت أخنافُ ألن أفقدها .

ذات يوم من تلك الأيتام أعطتني صورتها. وضعتها في المغلّف
 لديك". فقلت في نبرةٍ بلهاء مُتكلّفة الرصانة : السوف أحفظها لكا لك


 أخرى، بوجه آخر . ولذلك هي كلّ ما تبقّى لي منها.

مناك أيضاً ذكرى اللحظات الأخيرة، ماثلة أمام عينيّ، محفورة

 على سطح تـلك الُعمارة المهـجورة، ذات لـيلة، نراقبُ نـجوم



 نفترق. . والمؤكّد أنّها عقدت العزم على الرحيل قبل لقائنا في تلك

الليلة. كانت عازمة على الرحيل، ستهجر كلّ ما تعرفه جيّداً، أمّا والدتها الصامتة فينغي آن تذهب للعمل حيث تجد عملا تلان، وأنها لن


 أَقبُ إليها من أيّي وقت مضى . قبل ذلك كنّا على الشاطئ الـئ نراقب
 شديدة القيظ والرطوبة وكانت سُحُبُ الأسهم الناريّة تخلّلفُ ألثراً يشبه


 الحتشادهم أوقعونا فوق الحصى . كانت الوجوه المشدودة بتشينّجات الحقد تتراءى في انبالاجات الأسهم الناريّة، وسمعتُ دويّ طويّ طلثات


 ولا أدري كيف أمسكتنني بيدي وسارت بي بعيداً على الشناطنئ. توقّننا بمحاذاةاة الجدار الساند. كاند
 بين الجمموع المـحتشدة قـد الطرقاتِ لا نعرف أين نذهب، ونجتاز الشوارع مشياً مُتعرّجاً بين السيّارات المنطلقة .
في آخر المطاف توقٌنا قبالة تلك العمارة التي لا تزالـ قيد البناء،
 طبةة إلى أخرى حتّى وصلنا إلى السطحع وان وان السطحُ أشبه بصحراء

تكوّمت عليه الأنقاض ويقايا المعادن وأششلاف الحديد . كانت البريح


 تهبّ الرياحُ المعولة بين الفينة والفينة وعويلها كأنّه يترامى من المن غور
 العريضة .
كان الثليلُ في أوّله. وبعد حرّ كالنهار الخخانق، وأنوار الأسهـم
 في الظلام، والوجوه المشـدودة حنقاً وغيظاً، وانبلاجِات أنـار أنوار






 ولا أعرف ماذا. طوّقتُ كتفيها بذراعي وأردتُ أن أدني وجهاهِا منّي

 قبل ذلك بقليل. الا شيء. لا أريد شيئاً . منتهى الغبطة أن ألكون


 ويُصبحُ عَدَماً لا أكثر . ذاكَ، ما كنتُ أودّ أن أسمهعه، وسط نشيـج

اللرياح وهدير السيّارات التي تعبرُ مسرعةً شوارع المدلينة، وفقّاعة





 وأصبحتُ عاجزاً حتِّى عن الكالام. قالتت : "آتشعر بالبرد؟" خيمّتني
 شُفتاها شفتي، وحاولتُ بلساني كما فعلت هي هنا هـاكُ فوق التلّة . فصـّتني بحركة مفاجئة وبلت حانقة . قالت : "أنا أْفعل مـا أنشاء ونهضت ثمّ مشت إلى حافّة النسطح وقل بسَطت ذراعيها كما لو أنّها تريد أن تطير . كانت الريح تتالعب بئيابهـا وشعرهـا، فيما الأنوار


 أطرافي وفارقتني الرعدة، قالت أيضاًّ : (اضمّني إليك بقوّة) .

أنا لم أنم . راقبتُ الليل في دَوَرانه . كانت السماء لا تزال غاصّةً بنقّاعة الأنوار الحمراء وتكاد تكون خالية دن النجوم . كان ثمّة شيء


 وضعت سترتي مَطويةً تحت رأسها وذهبتُ إلى الـجههة الأخرى من السططح لأبول في الخلاء تحت ريحِ المداخن .

- استيقظت عند الفجر . كنت أحسّ بأوجاع في كلٌ عضلبّ من جسمي كأنّني تعرّضت لضرب مبرّح. افترقنا دورن أن نتبادل كنـمة واحدة. وعنـدما عدت إلى المـنزل وجـدتُ والديًّ في انتظاري لم يغمض لهما جفن. أصغيتُ لتوبيخهما واستلقيتُ على الـئى السرير •في
 اسمها اختفى عن صندوق البريد. والآن، كلّ صيف يقترب ليس سوى دائرة مُفرغة، لا بل تكاد تكون قاتلة . الوقتُ لا ينقضي . أراني على الدوام





 تلخميذها. وتذكار ذلك الزمان حيث كلّ ولّ يوم كان النهار إيّاه ، نهار

 الكابية، والشهوة التي تسبّب الرعشة تماماً كما الخوف .


## بيو سونغ - تينغ

## VII

nاقتاصيص غريبة من متصـورة لياوه عنوان غامض وغريب لمجموعة من القصص الغراثبية كتبها، في القرن السـابع عشـر،


 في الالقاصيص التي اختارهـا لوي لالوا ونتلها اللى القرنسيَّ
 الحكايات، من قارة أدبيّة، لا نكاد نـرف عنـا لنت هنا لا يفارق الحس الغرائبيّ، الشـلـيد البسـاطة، الذني وسـم

 يانغي التي ننقل نصَها إلى العربيّه، نموذج للتدليل. مجرّد إشارة إلى "حكاية" تقول لكنّها لا تَّعي تول الكثير. فكاهة من الهجنة الشـعبيّه للغو خاص. حكاية من هناك.

الصَّبيية الجمميلة
من مَقصورَةٌ لَيَاو
بيو سونغ -لنغ

ذهب متأذب يُدعى فونغ - يانغ في بعثة دراستية ملّتها ستّة أشهر . وبعد مضيّ عشرة أشهر ولم يرشَح عن أخباره شيء، بدأت زوجتّه تقلق.
وذات ليلة وكانت تهمّ بالاستلقاء في فراشها، رأت ظلاًّ يتراءى
 رفع الستار وبدت فتاة جميلة في ثوب بنفسجيّ ، شـعرها معقّود باللآكلى، دخلت ونيار وخاطبتها مبتسمة:
ـ أتريدين رؤية زوجك؟ والمرأة المسكينة مرتبكة . ـ لا تخافي، قالت الصبيّة وهي تمسك بيدها . وها هما تنطلقان تحت ضوء القمر . والصبية تسرع في مشيتها، والمرأة تجد صععوبة في اللحاق بها من الألم الذي يسببه لها نعالْها .

 لؤية زوجته وعجّل في النزول عن ركوبته ليكلّمهما . ـ ـــت ذاهبة لأراكـ، قالت

فأشار، عندها، إلى الصبيّة، ولكن لم يتّسع وقت المرأة للإجابة: إذ وضعت الصبيّة كفّها على فم المرأة ضاحكاكة وفالت: ـ لا تلألها، فهي متعبة ولا. بدّ أن تكون متعباً أنت أيضاً وكذلك
 وفي الغد تنطلقان في طريق العودة.
وعلى بعد خطوات وجليوا قرية بالفعل ودخلوا إلـى حوش ألحد
بيوتها، وحين نادت الصبيّة خرجت من اللأر خادمة فقالت لها :
 مقاعد حجر فاقتحداها. فربط المتأدّب بغله إلى مقدم السقيفيفة وجلسا. وقدمت لُمما وجبة خفيفة . فبادرت الصبيّة إلى القول: ـ بـ بما أنّ طائريّ الفينيق اجتمتما أنيراً بعد طول غياب، إسمحا لي أن أشرب كأساً في صحّتهما
فجاراها المتأدّب، وسرعان ما أصبا أصبحت المسامرة فكهة وشديدة الطلاقة. كان يلتهم الصبيّة بعينيه ولا يتحرج أن يسرّ إليها بـعض الكالام المعسول . وإذا ما صادفا كا


 الفةة. وعندما قدّمت الصبيّة كأساً أخرى للمتأدّبِ قال لها إنّه شرب كفايته. فأصرّت
ـ أوافق، قال مذعناً، ولكن بشرط أن تنسدي لي أغنية.
 الأرغن بريشة من عاج : |اعند المغيب أضع زينتي/ وينسل نسيم الغرب من خلل الستائر/

أسمع همساً/ فيهطل رذاذ مزنة نحيلة/ ليس لديّ من آهديه أنّشودتي/ أفكاري تشقّ أمواج الخريف/ ولا أراه عاندا// دموعي تمطر مـئل بذور القنب/ هو ساكن أفكاري/ وهو الذي أفتقنه ندما/ لذلك ألكـر أرمي في الهوواء حذائي المطرّز بالأحمر/ / وأطلب من القدر أن يعودا) . وأضافت:

- إنتها ليست سوى أغنية شعبيّة لا تليق بكما، ولكنّها على
الموضة اليوم ولا أجيد غيرها .
 باضطراب الجتهد أن يخفيه. عندئذ تصنّعت النصبيّة النعاس، و وغادرت
 العودة أحسْت بالتعب وذهبت للنوم تحت السقيفة . وكين وكانت المرأة



 مـجالآ، وفيما هي تصـني بانتباه، تـعرّفت، بنفـل الـن ذكـرياتها

 أرادت أن تخرج إلى العراء وتختبئ في حفرة على الطريق لتموت
 حصصانه في الطريق. وآها وترجّل، وبعد أن سألها: ما ما الخططي،


 ستائرها الزجاجيّة نثاراً. وعلا صراخن

ـ لقد شـج رأسه! يا للهول!
وعند سماع هذه الكلمات ذابت المرأة في دموعها : ـ لم أطلب منك أن تقتله . فماذا عساه يحلٌ بنا الآن؟ ولكن سين - لينغ حدجها بنظرة غاضبة وقال :

 بأن أمتثل لنزوات أمرأة.
وأراد أن يذهب، لكنّها تشبّتـت بثيابه :

- إذا لم تأخذني معك فماذا سيحلّ بي؟

ولكن سين - لينغ دفعها ليتخلّصص منها فرماها أرضاً ألـو وفي تلك اللحظة، ، بالذات، استيقظت وأيقنت أنّه لم يكن سوى مجرّد حلمـ



 صهره، وكان أوّل ما قاله له:
 أمر عجيب. _ لحسن الحظ، أضاف فونغ - يانغ ضاحكاً، أنّك لـم تقتلني

بذلك الحجر اللكبير .
ـ كيف عرفت؟ سأل سين - لينغ .
كانت الأحلام الثلالثة متطابقة . ولكن ، لا أحد استطاع أن يعرف من تكون تلك الصبيّة الجمميلة .


## VIII

خوان خوسبيه ساير قصتاص وروائي من الأرجنتين ولد عام



 واحدة بحنوان: اوحدة المكانه (دار فلاماريون) اخترنا منها هذه

## القشرة اليابسة

خوان خوسيه سـاير

غداة نجاحه في امتحان الهندسة، استطاع "توماتيس" أن يحظى

 إدارة النادي لإنجاز المعاملات الضرورية لاعاري الادة تسجيله. وبينما كان يجلس في ردهة مكتب الادارة الهیغير بانتظار حصيوله على بطاق الـة









 العرق الذي بلّلهنا. نادى "توماتيس" على آلى والدته عبر النافذة وطلب منْها أن تعدّ له شراب السنغريا. فقد كان يحظى من جميع أفراد

الأسرة بمط يشاء منذ عشيّة البارحة لأنّ نجاحه في امتحان المان الهندسة

 "اتوماتيس" قد وضعها في إطار، في صباح اليوم نفسه.

 يسرّع ذوبان قطع الْلجّ الصغيرة التي كانت تحلد
 أبيات من الشعر كما أقترح "توماتيس" . وبرّر (باركو" اعتراضه قائلاً؛







 النوم منذ وقت طويل نهرهمـا من ركنه في الأسفل المعتمه، طالباً



 قادرين على كتابة الرسائل . وتال أنّ الرسالة التي تعلّي كـلّق أهمية بالغة
 أن تقوله الرسالة هو، بالتحديد، رسالة. ـ إذن، حتّى لو كانت كلَ

الأعراف تنصّ على أننا ينبغي أن نكتب: النجدة! فأنا أقترح أن نكتب فيها: هذه الرسالة أو ببساطة: : رسالةّ) . أطرق (اتوماتيبى"



 وعندئذ تناول (توماتيس") ورقة بيضاء ووضعها على الطـلى الطلولة تحت



 إلى اليمين، كانت الورقة المستطيلة البيضاء، تشـلّ عن البياض

 وبكماء في درج المكتب، حتّى كتبت عليها العبارة كاملة، واضي
 التماعات الرسالة الغامضة . في اليوم التاللي، نهضا عنل بزوغ الفجر، واتصل (توماتيس" بـ "اباركو" هاتفياً ليخبره أنه سيغادر خلال دقيقة واحدة ليستقل الحان الحافلة، وأنّه من جهته يستطيع اذن انتظار قلوم الـحافلة التالية رقم (2) لأنّه سيجده فيها، ثمّ لاحظ عبر الباب حين وصل إلى إلى الناصية حيث


 هطوية بعناية، في جيب قميصه الأيمن. وصلا إلى النادي وارتديا

لباس السباحة بعد أن وضعا كلّ حاجياتهما في جرابب من الكتان

 وعن الججسر المعلّق وتوغّل بين الجزر وبين روافلد اللنهر المختلفة



 والمتراخية بطبعها ويعكس دوائر من الضووء على صفحة المّا المياه. تركا الزورق في الظلّ - وفي قعره بقع ضوء - وتوغّا فيا في الجزيرة وقد
 (اباركو") على ثُبان ويضربة رفنّ واحدة قطع له رأسه. تـمّ انتقيا المكان

- كان عبارة عن فرجة محاطة بدائرة من الأشجار التي لا تتشابك


 الأرض محدلاًا فيها بعض الخخدوش إذ يتطاير نثار من قشر ترتها اليابسة،


 وبعد وقت قليل ناب عنه (باركو") في الحفر ورالح "اتوماتيس") يراقب
 لاهثاً؛ حفرا حفرة بعمق مترين تقريباً وباتساع يكفي لطمر رجل وجل واقف فيه. وبعد ذلك جلسا في الفيء وطوى ״"باركو" الورقة بعناية

وأدخلها في القنينة ثمّ وضع السدّادة وراح يضـربها براحة يده لتدخلـول

 على عنق القنينة وعلى طرف السدادة المدوّر . واستعمل عدراً كبيراً من أعواد الثقاب. كانت نظرات (اتوماتيس)" تتنقّل بالتعاقب بين شعلة

 و"اباركو" يعمد إلى فلشها وتكثيفهـا بطرف القضيب الـيبا الرخو) وبين جوف القنينة حيث كان باستطاعته أن يرى، من الم خلال الز الزجاج المائل
 جاملد تستند بأحد طرفيها على قعر القنينة فيما الطرف الطا الآخر يتكئ على جدارها الأخضر، في وضع مائل . وحتّى إذا رجّ ״باركو" القنينة



 القنينة بيديه الاثنتين ثّمّ يركع على الحافة وينحني





 فنهض وراح يهیل عليها بجرافافات الترابه. تّمّ ناول (توماتيس"


الأرض لكي لا يبقى أثر لما صفاه. . إذا تساقط المطر هذه الليلة،
 عرضه، فلن تجد في الصباح التاللي أثراً لمرورنا بهنا


 اللسردين والدرّاقن وشربا قنينة النبيذ ثّمّ تقّبّال لبعض الوقّ
 اتجاه مجرى المياه ووصالد في ساعة متأخرة من النهار حتّي أنهمـا
 البعوض، كان الوقت مساء أزرق وصاخباً بالضيجيج والألصوات التي كانت تترامى من الشاطئ والمقهى المضاء. .

استقلا الحافلة وسـارع (اباركو" إلى القنز منها حينا حين وصل إلى

 لبث أن غفا. أيقظته رائحة المطر وليس القرقعة التي كاني تساقطه على اللسطوح الدافثئة، ثّمّ طراوة المياه الكثئيفة، كأنها تهبّ من النافذة المفتوحة . وحين عاد إليه صفاء يقظته عاود التفكير في

 لغة من سيجدونها في المستقبل مختلفنة عن لغتهما، أو قد

 الذي أراد (باركو" أن يستبعده، أو قد يحدث أن لا لا يجد القنينية أحد وأن ينقرض الـجنس البشري وتبقى مطمورة إلى الأبد في باطن

كوكب مقفر وقاحل يهوّم في الفضاء المعتم. لكتّه في النهاية وقبل أن يعود إلى النوم فكّكر أنّه حتّى لو استطاع بشّر أن يعثّروا علي


 مكانها على الرصيف المركون في كنف العتمة الزرقاء، ولا رائحة المطر والطراوة التي كانت تنسّم، في تلك الثلحظة، هع كلّ هبّة

IX

آرفو ثالتون، كاتب من جمهورية أستونيا (الاتحاد السوفياتي
 (الآداب العالمية)، عدد 25، صـيف 1990، ص 51 ـ 52.

فَحْصْ المرونـة
آرفو ڤالتون

ذات صباح وما أن فتحت عينيها، أحستت ا(أيفيانه) بأنّ شيناً غريباً يحدث في داخخلها. تفتحّصت سبّابة يدها اليسرى ثمّ أمسكتها، على مجّل، بيدها اليمنى وعقدتها . وراحت تتأمل بإمعان هذه الاصبع المعقودة ـ كما لو أنّها رأت عمـارة تنبيثت فجأة من باطن الـن الأرضى؛ ولـم تبد في عينيهها أي علامة من علامـات اللذهول أو القلقـق ، بل مجرّد فضول لا يخلو من تكاسل . فكّت عقدة سبّابتها، وأمسكت بإحدى قدميها ورفعت سافها
 مكانها وقد جعلتها تنزلق من أعلى الظهر حتّي أسفله. تنتحّصت المفصل حيث يتحوّل الورك إلى فـخلذ وأيقنت أنّ لا أثر فيه لأي





 من هذه الأفواه يرطن بلغة مختلفة .

تحسست (أيڤيان) أهـابعها وذراعيها وبطنها وعصعصهيا، وبدت لها جميعـها حقيقية سوى أنها فقدت مـالابتها المعتادة . خلعـيت قميص نومهـا على عجل ووقفت أمام المـمرآة بئوب حوّاء تتفـحّص جسمهها ورأت أنّ كلّ شيء في مكانه الطبيعي : ثدياها المفلطلحان ؛
 شيئاً ما طرأ على تكوينها في تلك الليلة، ولكن ماذا؟ أليس الجههل أسوأ ما في الأمور؟
ضغطت (أئيُيان") على صدغيها: أرادت أن تعرف ما إذا كانت لا تزال في كامل رشدها بعد هذا النتحوّل وما إذا كانت لا تزا تال ترا ترى الأشياء على جاري عادتها
 مولعـة بالذكور؟ ألا زالـت تمقـت الاستعـمار والشـرور السياسية الأخرى؟
لم تكن تعلم أيّ شيء من كلّ هذا .


 لكي لا يلاحظ الآخرون امتلاكها لمثل هذه الميزة الفريدة. اغتسلت وارتدت ملابسها وتبرّجت بعناية ودلفت إلى القفـير الاجتماعي . وفي الطريق صادفت أناساً تعرفهم فابتسموا ولما لها لأنها كانت جميلة كعادتها ولم ينته أححد لما حلّ بها .
 وذراعاها مسبلتان كانْهِما قد يبسا . لا حركة ولا لفتة مباغتة، إذ كان عليها أن تحافظ على رصانتها .

مكثت على هذه الحال طوال أسبوع، بل أسبوعين، وذات يوم،
 من الخلفف، ثمّ اندست تححت ذراعها اليمنى، بينما بدت "ڤيڤيان" غارقة في النأمّل اللذي لـم يكن في الحقيقة سوى موقف لا مبالاة
. تاكّة .
والغريب أنْ أحداً لـم يبد امتعاضه من جلستهـا . باستثناء رجل، في سنّ متقلّمة، حاد بنظراته إلى ما بين فخخلذيها حيث، في في الحقيقة ، لُم يكن هنالك ما يرى بسبب عدد من الكولّونات التي كانت ترتديها الواحد فوق الآخر : كما أنّ جلستتها التي تشبه أوضاع التما التمارين
 هادئة : "يوغا، يوغا").
 بحركة خاطفة، ساقها المنفرجة إلى جانب الأخرى كما ينبني لفتاة شـابّة حسـنة التربية ونظرت إلى الـخارج بـغير اكتراث. إلآ أنَّ هذه الحيلة لم تسعفها كثيراً لأنّ القلدر شاء أن يكون في الحي الحافلفلة، في تلك
 للعمل في سيرك ذاعت شهرته في العالم بأسره . وراح الامبريزاريو يلاحق ("فيقيان)| منذ لحظة نزولها من الـحافلة . (اقدراتك الفنريدة . . . "أسر" الامبريزاريو في أذنهـا أمام حـانوت الخخبّاز على مقربة من سينما الصداقة .

سارت (اڤيڤيان)" وكأنّها لم تسمع وسلكت، بخطي سريعة، شارع (الكارجا)" في اتتجاه ساحة القصر اللبلدي. ولكن أمام باحة الأسواق التجاريّة استطاع الامبريزاريو أنن يتحيّن فرصة للاقتراب منها وقاه ونال : (القّاء كل عرض تقّدّمينه تتطظين بقطعة سكّر . . ." . .

دلفت (أيڤيانه) إلى ممرّ الساياهِ . وأمام متجر القهوة حاول هذل|

 على البلار استطاع الامبريزاريو أن يندس بجانبها وهمس : (رأضواء المسرح والشهرة في انتظاركا . . .").
 تمس" قهوتها غادرت المقهى وهرعت راكضة من شـرئ
 يواصل محاولاته الشاذّة. وصرخ بها با

 نحوه فجأة ونفخت في وجه ألرأه الرجل . فتلاشى هنا الأخير دون أن يترك أثراً ولم يره أحد بعد ذلك. „اما حاجتي لاستخلدام جسلدي وملكاتي الجسمانية لكسب المال؟؟"

 كانت لا تريد فعلا أنْ تطلب منها دائماً المزيد والمزيد من الأشياء . كانت تقصد مركز امتحانات القبول للوظائف العامة . ستقوله، والصيغة التي تستخلدمها لما يقال، يكتسبان أهميّة بالغة في تحلديد مستقبلها .
ينبغي أن نكون دائماً قادرين على التصرّف وعلى التُعبير وفقت
 الانسان فينبغي أن يتكيف مع هذا التبّلّل وأن يكون ذكيّاً وعاقالاً وأن يحافظ على هدوئه وتمالكه نفسه في سبيل تحسين الظروف التي يحيا في كنفها.

كانت قاعة الامتحان أشبه بعلبة فارغة، تغطي جدرانـهـا ، من
 جحر مدوّر إلى وسط القاعة ومكثئت هنالك واقفة . أنخرج الفاحص كن جيب سترته شيئاً يشبه القلم، وأراها الشيء وسألها وسالها : ـ اما هذا النشيء؟
حتّى أمام الأشياء العاديّة لا نعرف يقينا إذا كانت الأششاء هي حقاً

 وكان على (ڤيڤيان)" أن تعطي الاجابة بسرعة.

- إلنّه قلم

ـ لا، إنّه مسلس، قال الفاحص .
ـ بلى، إنّه مسدس" ، ردّدت (افيڤيان") .
مهمما كانت الظروف يـجب أن يكون رأي الفاحص هو الغالب.
فهذا ليس أوّل امتحان تخضضع له .
ـ الУ، ليس مسدساً، بل مكنسة"). - بلى، هو الآن مكنسةالـ . قالت (وئيڤيانها في محاولة لتبديل صيغة
 هذا ارتكبت خطأ، لأنّ الناحصص قال لها: .

ـ نـكنس الأرضيّية .

- إجابة سخيفة! انظري إلى هذا القضيب الصغير، فهل بإمكاننا

أن نكنس الأرضيّة بواسطة هنا الشيء؟ _ لا، بالطبع لا . ومع ذلك فهو ليس في النهاية الشيء الوحميد

اللذي لا يتطابق ووجهة استخدامهه|. . قالت الفتاة في محاولة لتبرير اجابتها. لم يسبق لثها في امتحاناتها السابقة أن ارتكا المبت هنا الحماقات ولكن ربّما كان ذلك بسبب من تسامح الفاحصين آنذاكاك . ـ ـلأي غرض يستخدم مثل هـذا الشيء؟ سالثها الفاحص وهو
ـ يستخدم للكتابة .

- ـ صحيح، قال الفاحص، ماذا نسمّي اذن القضيب القصير الذئي يستخدم للكتابة؟
ـ قلم، أو مسدس أو حتّى مكنسة، حسب الحاجةًالم .
مكث الفاحص ساهماً للحظات وامتنح عن ابدباء رأي حول صنحة هذه الاجابة . وضع القلم في جيبه واقترب من الحائط: ـ والملصق، ما ها هو لون الملصقق؟
كان الحانط مغطى بملصقات متنوّعة الألوان . وكانت "اڤيڤيان" تعلم أنّ ما ينبني أن تعوّل عليه هو سرعة الاستجابة وليس الدقّة في الاجابة.
_ מأزرق .

ـــيس أززق، قال الفـاحص وهو يضع اصبعه اتفاقاً على أحد الملصقات الذي، للمصادفة، كان لؤنه أزرقن. ـ طبهاً، ليس أزرق") . قالت "ائيانها .
فنيي مثل هذا الموقف لن يـجد أحلد، مهـما حاول، إجابة أكثر ذكاء. فما يتمّ اختباره هنا ليس الذكاء بل الطبع ـ ما لونه اذذن؟

ـ

ــ لا، من المؤكّد أتّه ليس أحمر، قال الفاحص وهو ينظر إلى الملصت . فأنا أرى أنّه أخضر .

- في مثل هذه الحالل، هو أخضر فعلاً. إذ يصعب أن نميّز اللون إلاً إذا إقتربنا منه.
 من الوقار .
ـ من هو الأكثر جمالآب؟
- من تُباع صوره أكثثر ـ - من هو الأكثر ذكاء - من يُلقي التخطب الأطول . - من هو أفضل رجل في العالع الم؟ ـ بابا نويل، لأنّه يوزّع الهلدايا على الأطفاله . وبما أنّ الفاحصص كان قد أدرك أن الفتاة تعرف الأجوبة الصحيحة كفّ عن مناكفتها.
ـ ــ ما هي قاعدة الاقتصاد؟
ـ ـ التقندّم أين تهبّ الرياح؟
 ـ ما الذي يقودنا؟ ـ ـ الفكرة .
- ما الذي نحتاجه لنأكل؟

ـ الشوكة والسكّين. ولكن بإمكاننا الاستغناء عنها حين نعثر على ما نأكله.

ـ ماذا تعرفين عن علـم الغدد الصمّ؟ ـ لا شيء. ـ أحسـتا! ! أتهضمين طعامك بوعي؟ ـ أحياناّ بلى، وفي معظم الأحيان لا ـ هـنا سيئ جـدَاً!
 - لم تعد مدوّرة منذ زمن بعيد . ـ ـ ولو قلت أنا انها كذلك؟ ـ عندما تكون مدوّرة . ـ ــل سبت لك أن أتسيت زورآ؟ - بالططع - تتنقلين اذن إلى المرحلة التالية من الامتحان. جلست (اڤيفيانها على حافة المحجر المدوّر . دخل فاحص آلير وقال مغتططأ: ـ آم! صبالح الخير با ثيڤيان! نحن نعرف كل شيء عنك. ـ أغير ممكن" قالت ثيثيان بتهذيب . ابتسم الفاحصى وبدا أنه أرضى غرورهن - البامكانك الانتقال إلى المرحلة التاليةهة . مكثت ثئيان في مكانها.

أطلّ رجل آخر برأسه عبر فتحة الباب وقال: "ابامكانك أن تتقدمي إلى الاخختار النهائي" .

دخل الفاحص الأوّل من جليد وأخرج من جيبه القضيب الصغير اللي يشبه القلم وسألها: - (ما هذا؟ - إنّها الحياةه قالت فيڤفيان . ربّما كانت مخطئة، فكيف يمكنها أن تعرف؟ ـ ـهل يعقل أن يكون الأخضر بنيّآ؟ ـ أوه! بلى، بلى، إذا كان ينبغي أن يكون كذلك، فقل يحذث أن يكون كذلك.

- ـ ولكن إذا كان ممكناً، فهل هو ضروري؟

ـ ـ لست أدري .
ـ أحسنت، قالل الرجل . لقد اجتتزت الاختبار . أما من شكوى
تودّين مصارحتنا بها؟
ـ بـلى ـ منّي أنا نفسي

- هل لك أن تفصحي عن الن الأمر بدقّه؟ _ أنا لا أتمتّع بالقلر الكافي من اليقظة. - إزاء من؟ - إزاء نفسي
- إنّها نتيصة يمكن الشُفاء منها . تهاني"ّ . غادرت ثيڤيان المبنى . لحق بها الفاحص الآخر ليقول لها بصوت لاهث
 تودّين أن تعملي معنا كفاحصة؟』
توقّفت ڤيُيان وتمعّنت في وجه الرجل وقالت:
ـ "ولكنكم لا وجود لكمب" .

تضاءل الرجل، وصار أصغر فأصغر حتّى اختفى كليّاً. أو ربّما لا، من يدري؟ خحلال أسبوع أو اثنين، عادت فيڤيان إلى مجرى حياتها العاديّة . وجهلت في أن تظلّ متيقّظة حتّى جاء يوم غفلت فيه عن نفسها مرّة أخرى. فبعد أن جلست على أحد مقاعد الحافلة مرّرت ساقيها


الناس :
(أنت تصرّين، ، يوماً بعد يوم، على أنّ الأسود أبيض، فكيف إذن تجّدين صعوبة في تمرير ساقك خلف عنقك؟؟ الها


 الحيوانات لا ترتكب أبداً المجازر المتجّانيّة ولا تلوّت بيئة الميش ولا ولا

تكذب. ووسائل تَخَاطُبِها أقلّ مرونة بكثير من وسائل البشر .

 حذائها. كانت تودّ أن تقول ما هو صححيح إلآ أنّ حموتها يخونها .

## فاتسنلاف هافل

## x

 تشيكوسلوفاكيا (سابتاً)، كان ني السجني، ولعلّا المسرحيّة

 الكاتب/ الرئيس وبعد آن ذالت ديكتاتوريّة الحزب الوايدد. هذه المسرحية آخر ما كتبه فاتسـلان هاثلثل، دفيهيا بعض الضوء على تجربته كاتباً نسسب انَّ تارئ العريبِّ لا يعرفه.

الخلطة
فاتسـلاف هاڤل

الشخصيات: اكسيبوي كنغ. ـ الـسجين الأوّل. ـ الـسجين الثاني. ـ السمجين الثالث .
عند فتح الستارة نرى باباً إلى يسار المسرح وفي فتحته يقف،
 وكلّهم حليتو الرؤوس وعلى أُجسادهم وشوم محختلفة - وكنغ يحمل الأكثر منها - يرتدون زي السجن ويحدّ


 !الىى المجموعة في فتحة الباب. فترة صمت مشَحون بالتوتّر . ـ كنغ (هخاطباً اسكيبوي): يبدو أنّك دنّنت بعد إثنارة النهوض . (فترة صمت قصيرة).
 لقد دخّن، أنا رأيته .
ـ كـغ (مخاطباً السجين الثاني): أهنا صحيح؟ ـ ـ السجين الثاني : بالتأكيد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ كنغ (مخاطباً اكسيبوي): } \\
& \text { ألا تعلم متى نُستلعى إلى الفطور؟ } \\
& \text { ـ السجين الأوّل (مخاطباً كنغ): }
\end{aligned}
$$

إنّه يعلم جيّدّاً أنّ ذلك بعل عشر دقائق من إشارة النهوض .
ـ كنغ (مخاطباً السجين الثاني) : أيعلم ذلك؟

ـ السجين الثاني طبعاً! إذ يتمّ إعلام كلّ الوافدين الجّد الجد بهـ

ـ كنغ (مخاطباً اكسيبوي):
إذن، اسمع قليلاً يا صاحبيب! بين ساعة النهوض وموعد الفطور عشر دقائق . وخلال هذا الوقت ينبغي أن يرتدي الجمميع ملابسهمم' ألجا

 ينال كلّ دوره فلا نتدافع أو نتزاحمّ. وكذلك يعـلك يعمد فوراً إلى فتّح الكوى لتهوية ضريط الليل خلال تناولنا للفطور

 النداء ينغي الإسراع والإصطفاف في الخارج، وإلذا لم نكن هناك فئك في


 سيدفعون الثـمن بسببه، هذا واضحّ، أليس كذلك؟ ألا لا يجوز أن نرد جميعاً إلى اللداخل في انتظار النداء التالي لأبله واحلد، غير معقول،

وإذا هناك من لا يريد أن يفهم فسرعان ما نتدبّر إفهامه!
ـ ــ السجين الأوّل (مخاطباً كنغ) :
كلّنا نفهم ونتصرّف على هذا الأساس
ـ السجين الثاني (مخاطباً اكسيبوي): وإذأ وجد من أبناء الزانية من يحسب أتّه لن يبالي فلن يفعل سوى

مرّة واحدة!
كنغ (مخاطباً اكسيبوي):
إذن بين النهوض والفطور هناك أشياء كثيرة يمكنن أن نفعلها. وليس لدينا الوقت للحماقات. وعلى الأخصى لا وقت للتدخين.
 الجميع أن يدخّنوا دون أن يزعجوا


 مخقَاً فيما أقول؟
ـ السجين الثّاني (مخاطباً كنغ): نعم، بالتأكيد.
ـ السجين الأوّل (محخاطباً كنغ) :
خاصّة ونحن في هذه اللحظة بالذات نقوم بالتهوية. ـ كـغ (مخاطباً اكسيبوي):
هذا من ناحية ومن ناحبة ثانية هناك أششخاص لا يطيقون بـوساطة دنّان السيكارة بعد نهوضهم مباشرة من النوم. لا يحبّونه ويزعجهـم


ـ أكسيوي (يلزم الصمت، ولا يفعل سوى أن يهزّ كتفيه حائراً) :
ـ السجين الثاني (صارخاً في اكسيبوي) :
أسمعت ما قاله لك؟
(يلزم اكسيبوي صمته، ولا يفعل سوى أن يهزّ كتفيه حائراً) . من نراه هنا حاملاً لفافة في خطممه بعد ساعة النهوض مبا مبانبرة نجعله يأكل جمرتها! كنغ (مخاطباً اكسيبوي) :
ما يفعلونه في الزنازين لا يعني سواهم. وهنا، بعد النهوض لا

 وحدي بل باسم الآخرين (ومحخاطباً السجين الثاني) أليس بلى . السجين الثاني : نعم بالتأكيد .
السجين الأوّل (مخاطباً كنغ) : كلّنا متجمعون.
كنغ (مخاطباً اكسيبوي):



 السـجين الأوّل (مـخاطباً كنغ): منذ مـجيئي إلى منا لـم أر من يجرؤ على التدخين قبل الفطود . كنغ (مخاطباً اكسيبوي):
ـ حسناً، ننغر لك هنوة اليوم، إنّها المرّة الأخيرة، هل فهمت؟
(يهزّ اكسيبوي كتفيه حائراً).
السجين الثاني (صارنااً في ابكسيبوي) :

ـ ــ لماذا تحملق بهذه الطريتة، أيّها المخنّث؟ لقل طرح عليك كنغ
سؤالأ. (صمت).

كنغ (محخاطباً اكسيوي) :
ـ أرأيت، حتّى الآن استطعنا أن نتغاضىى عن القصّة، ومن الآن فصاعلداً بت على بيّنة الأمر وعليك أن تتدبّر مرأعاتك له أه (صمت طويل) .
آه للمناسبة، ثمّة أمر آخحر، بلداً بصباح الغد ستوضّبب سريركا كما يفعل الجمميع • فما دام الآنخرون يفعلون ذلك عليك أن تفعل أنت،
 لواطي غير مبال، فالثلّة كلّها تدفع الثمنن، ولن يقبل ألحد أن نعاقب بأعمال السّخرة لأجل غرّ لا غير لا يجيد ترتيب سريره. وإذا كنت كم تفهم بعلد ورأيت سريرك غـير مرتّب صباح الغد تقضهي السهرة كلها وأنت تتمرّن على اتقانه .
السـجين الثاني (مـخاطباً اكسيبوي) :

- ولو اقتضى الأمر أن نقلبه لك عشر مرّات . - كنغ (دخاطباً اكسيبوي) :
- ينبغي أن يكون غطاء الُسرير على بعـل سنتيمترين الئنين من جهتتيّ الُسرير وثنية الشُرشف بـعرضي قسيمـة الحانة . الـخ، سوف يعلّمك الفتيان كيف يكون ذلك . السحين الأوّل (مخاطباً كنغ) : ـ ـ سأتولّى الأمر بنفسي ـ كنغ (مـخاطباً اكسيبوي) : هل فهمت؟ (صمت)
_ القد اعتاد الجميع على هذه الأمور وسوف تعتاد أنت منهوم؟ السجين الثاني (مخاطباً اكسيبوي):
- بحققٌ الجحيم هل أنت نائم أيها المخنّث؟ لقد طرح عليك كنغ سؤالأهْ
السجين الأولّ (محاطباً كنغ) :
ـ قد يصاب بالصمم أحياناً؟
كنغ (مخاطباً اكسيبوي):

ـ هـل نظّفت المغسلة هذا الصباح؟
(صمت)
ـ هذا الأسبوع أنت المكلف بالتنظيفات، يجب أن تقوم بكل" هذه الأمور! و ولذا كنت تحسبب أنّه يكفي أن تمرر المكنسة في الأرجاء

 المصباح الكهربائيي - وكذلك عليك أن تمسح الغبار أينما كان
 المراحيض عائمة ولحسن حظّك لا أحد من الحرّاس أتى ليدقّقَ وإلآلا

 وخاصّة لا الستئناء لغرّ مثلك يحجل بسيكارته المشعلة أمام الباب|
السجين الثاني (صارخاً في اكسيبوي):
 (يظل" اكسيبوي جاللساً على سريره ويواصل ابتسامه حائراً، يهمّم السجين الثاني بالارتماء على اكسيبوي وكنغ يمنعه) .

كنغ (محاطباً السجين الثاني) :

$$
\begin{aligned}
& \text { - تريّث . } \\
& \text { (مخاطباً اكسيبوي): }
\end{aligned}
$$

ـ قل ، يا صغيري، إذا كنت تحسب أنّك منذ يومك الأوّل هنا ستففعل ما يحلو لك أو تلعب دور الملك فأنت تأكيداً وضعت في في في الزنزانة غير المناسبة! إذن فكّر جيداً، فلا بدّ فهمت جيّداً أتّك لن تستطيع مواجهتنا!
(صمت)
السجين الأوّل (مخاطباً كنغ) :
ـ ألا تظنّ أنّه بالغ في التباهي حتّى الآلن .
كنغ (مخاطباً اكسيبوي):

- وغادر هذا السرير؛ ميّا!
(صمت، اكسيبوي لا يتحرّك).
السجين الثاني (صارخاً في اكسيبوي):
_ أسمعت؟
( كنغ (مـخاطباً اكسيبوي) اكسيوي لا يتحرّك) .

ـ اسمع يا صغيري لا أحبّ أن أبدو كالغبييًا ولا تظنّ أنّك بهذه الطريقة سوف تنال منّيّي
السجين الأوّل (مخاطباً اكسيبوي):

- إنزل حالأ واعتذر من كنغ الا
(صمت، اكسيبوي لا يتحرّك، يكتفي بالابتسام حائراً) .

السجين الثاني (صارخاً في اكسيبوي) :

- با للك من بالوع خراء!
(يهرع السجين الثاني نحو الأسرّة ويشدّ اكسيبوي من ساقه، ، يقع
 ينهض اكسيبوي ببطء وينظر إلى الآخْرين بسحنة من لا يفهـم شيئأ، صمت طويل).
اللسجين الثالث (بصوت منخفضى) : - يا فتيان
(صـمت، والجميع يحلّقون في اكسيبوي) . كنغ (هحاطباً السجين الثالث دون أن يلتفت إليه) . ــ مـ الأْمر؟
(صمـت، الجميع يحدّقون في اكسيبوي) .
السجين الثاني (بصوت منخفضى) :
ـ في الـحقيقة، إنَه هنغاري أو شيء من هذا القبيل! ! (يوجّه الجمميع نظرات متسائلة نحو كنغ!

صمـت يشوبه التوتّر ) .
كنغ (بعل برهة وبصوت منخفضى) :

-     - وماذا يعني؟ إنّها غلطته .
(يتقدم كنـخ متوعّداً في اتجاه اكسيبوي، يتبعه اللسـجناء الأوّل والثاني والثالث ببطء ويحيطون باكسيبوي، وهم يقتربون منه أكثر فأكثر • يسدل الستار) .


## سلافومير مْرُوْجِبك

## XI


 متنقَلاً بين ايطاليا وفرنسا والمكسيك حيث يقيم اليوم. له عدد من المسرحيات التي عرضت في مسـارح باريسيّة منذ الستينات:
 وتد صـرت الترجمة الفرنسية لمجموعته القصصية: والحمياة صعبة" عن دار نشر ألبان ميشال في كانون الثاني 1992. اخترنا
 بالعبث واللذجدوىا.

في غرفتي كان السرير قد وُضـَ هنا والـخزانة هناكُ وبينهـما
الطاولة
إلى أن مللُُ المنظر ذات يوم. فنقلتُ اللسرير من مكانه ووضعته هناكُ، ونقلتُ الخزانة إلى هنا.
ولبعض الوقت سَرَت في كياني رعشة التّجليد المُنعشة. ولْكنُ
في غضونِ بضعة أيّام عاودني الضجر .
واستنتجـتُ أنّ مصدر سـأمي هو الطاولة، أو الأحرى موقـعها
الوسطي الثابت.
فنقلنُ الطاولة إلى هناكُ وقرّبتُ السرير إلى وسط الغرفة. وبدا الترتيبُ الجديد غير تقليدي .
مُنحتني لمسة التجديد هذه بعض الحيوية والانتعاش وأذعنتُ، ما
 عن النُوم مولياً وجهي شُطرَ الـحائط وهو الوضعُ اللذي اعتدته في نومي

 ووضعتُ الخزانة في الوسط .
 في وسط الغرفة يفوقُ أيَّ نزعة غير تقليديّة . إنّه عملّ طليعي. ومع ذلك، في غضونِِ أيّام ... آه، تبّاً لهذه العبارة اللعينة! . . .
 غير المألوفة .
وكان عليًّ أن أُحدثَ قطيعة جلريّة ، أن أتخذ قراراً أساسيّاً. فإذا


 المْوقف النُوري ضروريًاّ.

 حتماً إلى الأرق، فضلاً عن الارماق الذي يستبذّ بالسـاقين وأوجاع العمود الفقري

بلى، كان ذلك هو القترار المناسب. وأخيراً، النججاح، النصر

 القول إنني لم أُعتد التغيير وحسبه، أيّ أنّ التغيير ظلَّ على حالِّلِّ تغييرآ، بل وأحسَسـُ بوطأته في تزايلِ مستمرّ؛ إذ كانت الأوجاع تتعاظمُ وتشتّدّ مع مرور الوقت•

وبدا أنّ الأمور تسير من حسنِ إلى أحسن، لولا لا أنّ قوّة احتّمالي
 فغادرت الحزانة واستلقيت فوق السرير .

وغفوتُ طيلة ثالثة نهارات وثلات لِيالي. وعندما استـيقظت


الغنرفة ، لأنّ وضع الحخزانة في الوسط كان يُربك حركتي

وبينهما الطاولة . وعندما يستبدّ بي الضبر أذكرُ الحقبة التي كنتُ فيها
ثوريًاً.

ليوناردو شاشا

XII

ولد ليوناردو شأشا عام !1931 في صتلية، حيت أمضمى معظم
 نوعاً أدبياً جديداً، إنها الحكاية البوليسـية؛ عبارة عن نصس سـردي لاذع بنقديته تحت غطاء حبكة بوليســِّها وفـي معـطم مـا كتبه شـاشا كان المغزى السياسي الذي قد يستخلص من "حكاياتهاه، موجها ضد هالمافياه.
 عام 1989.
،حكاية بسـطهة، ، رواية قصيرة جداً، هي آخر مـا كتبه شاشـا، صدرت في طبعتها الايطالية إئر وفاته، رنقلت البى الفرنسيّة عام 1991 عن دار نشـر „فاياده.

179

حكاية بسيطة
ليوذاردو شـاشـا

> مرة أخرى، الريد أن أسبـر بدقَّ كل الامكانـات التي ربما لا تزالل وسع العدالة.
[نردريك دورنمات، عدالة]

لقد تـلقى الاتصهال المهاتفي عند السـاعة التاسعة واللدقيقة اللسـابعة والثلاثينن، مساء 18 آلذار وهو مساء يوم سبت وعشيّة العيـد الللهـب الصاخبب اللذي كانت المملينة تتكرّس الاحتفال به للقديس يوسف



 تكـون في الـادة، أو ربـما أكتُر مـما هي عـادة في مثّل تلك الساعـة :
 مكاتب هغرزة الشرطة تطبيقاً للتعليمات المتشدّدة لكي يشعر المواطنون أن ثمّة في تلك المكاتب مَن لا تغمض عينه الساهرة على أمنهم . دوّن عامل المقسّبم توقيت المـخابرة واسـم الشُخصى الذي أجراها : جورجيو روتشيلاً. وكانت نبرته لبقة، هادئة ومقنعة . ااشأن المّجانين


المذكور، يودّ التحدث إلى رئيس الشرطة: الأمر الذني يُعَدّ جنوناً مطبعاً، خصوصاً في مثّل تلك الساعة وفي مثل تلك الليليلة بالذات


 التعبير الذي يتردّد عادة في تلك المكاتب كلـئبريعة لتغيّب الرئيس
 الخبيثة في الَّزَّاج المفوّض الذي لا لا بدّ ألْ يكون على وشك المغادرة في تلك اللحخظة. وبالفعل كان المغوّض يهـمّ بارتلاء معطفه فبادر العزيف الذي
 الهاتف. أصغنى وأخذ قلما وقصاصة ورقَ . وبينما كان منهـمكاًا



إحتمال أن لا يُرتجى قدومه بالسرعة المرجوة .
"امن هذا؟ سأل المفوّض - رجلّ، قال العريف، يريد أن يطلعنا، في أسرع وقتّ، جلى شيء ما عثر عليه في منزله . - جـةّ؟ قال المفوّضى مازحاً . _ لا، لقد أوضح أنه شيء.
 تناول العريف قصـاصة الورق التي دوّن عليها الاسـم والعنـوان، وقرأ بصوت عـال : "ججورجيو روتشيلا"، في كَفِرِ كوتونيو، بـد

التقاطع في اتجاه مونتيريسّو، المفترق الأيمن، أربعة كيلومترات. على بُعد خحمسة عشُر كيلومتراً بن هناها . عاد المفوّض أدراجه من ناحية الباب واقتر أترب من مكتب العريف، أخذ منه قصاصة الورق وقرأ كأنه يريد أن يجد فيهها شيئاً ما لم يلحظه كالم العريف. فقال : |هاها مستحيل . ـ ـ ماذا؟ سأل العريف.

- روتشيلا" هذا، قال المفوّض، يعمل في في السلك الميلك الديبلوماسي


 يُرى من الطريق : في أعلى الكفر وكأنه حصن صغير مري



 السفير، لا أدري . . . حتى أنني لم أكن أحسب أحب أنه لا يزال على قيد الحياة، فقد تواللى عن الأنظار منذ زمن بعيد.
ـ إذا شئت، قال العريف، بإمكاني أن أذهب للتحقق من الأمرْ .
 إن دعت الحاجة أو كانت لديك الرغبة والوقت، لالقاء نظرة. . . . "ا
 للاحتفال بعيد القديس يوسف عند أحد أصدقائي، في الأرياف"، .

في الليوم التـتالي، وصلـ الـعريف، في سيارة دورية إلى كفر
 الأمر مجرّد تفقد روتيني: فاستبناداً إلى ما قاله المفوض يُقة تامة من أن المنزل مهجور وان مخابرة البارحة لم تكن أكثير من دعابة .

جدنول ماء يلتف عند سفح الـجبل أصبح قناة جافة مغرونشة بالحصى، حصى أبيض كلسي كأنه بقايا عظام: إلا أن التلة، التي تعلوها المزرعة اللخربة المهجورةة، مكسوة بخضهرة متألقة . وكان المان فياني

 التعرف إلى الخضضار البرية المـالحة للأكل، بسببٍ من أصنولهـم الريفية الواضحةة .

اجتاز الرجال الثلالثة مذخل السور الني لم يكن، ، خلافاًّ لناظره

 على الرغـم من بعض مظاهر الامممال والتداعي. كل النوافذ كانت مـغلقـة باستثناء واحـدة يمكـن للمـرء آن يرى المداخـل عبر درفها الزججاجية. ولكن ضوء ذلك النهار الساطع من أيام مطلع آذار، لـم يتح لهم في البداية إلا رؤية مشوّشة للدأخل . ثم شيئاً فشيئاً راحوا



 العريف القرار بتحطيم زجاج النافذة وفتحها بغية الدخـول إلى

الححجرة؛ فقد يكون الرجل قد أصيب بطارئ مسحي، وقد يكون في

 موضه وسط بين الفك والصهلغ ثـمة جلطة من دم متختُّر أُسود. فصبرخ العريف مخاطباً الـثرطيين اللذين قفزا عبر النافذة، هـما
 على طاولة المكتب، أمر أححد الثـرطيين بالعودة فوراً إلى المـحخفر لتقديم تقرير واحضار طبيب للمعاينة، ومصوّر، بالاضافة إلى أولئك الثالاثة الذين يعتبرون في الـمـخفو خبراء الأدلة الـجنائية، والذين
 خبراتهـم إلى الاسهام في حل أي قضية، بل بل ربما أدّت أحيـاناً إلى المزيل من اللَبْس والبلبلة.

بعد أن أصلدر أوامره، وكرر تحذيره للشُرطي الآخر من آن يمس

 اللاراسة وقراءاته القليلة لم تكن كافية لأن تجعله على وئام مع اللنة


 والاختيار، الأمر النذي يجعل عملية الكتابة للديه دقيقة ومفيدة . وربما

 وعلى الرغم من كافة القرارات.
كان الانطباع الأولي والبديهي أن الرجل انتحر . كان المسدس

ملقى على الأرض، إلى يمين الكرسي الذي يجلس عليه: انه سلاح


 الانتحار : فقد لاحظ أن يد القتيل اليمنى، التي يفترض أنها كاريا كانت

 وجدت."1. ويدت هذه النقطة بعد كلمة (اوجدتل"، بمثابة التماعة أيقظت نباهة العريف وعرضت أمام بصيرته، خاطفاً سريعاً، مشهد جريمة خلف المشهد المفبرك، دونما اتقان، لانتحار مغترض

 كتابة، ظظناً منه أن الشرطة لن تصل في في الوقت المناسبا






 من السالح). وعندما رأى القاتل المسدس على الطاولة، ربما راح
 ثم فجأة، صوّب السلاح اللى رأس الرجل وأطلق النار. ـ ثم عمد إلى
 وجدت أن الـحياة لا تستحتق أن تعاش")، (لقـد وجـدتُ الـحقيقـة
 شيء. مثل هذا المنطقّ ليس متماسكاً. ولكن، من وجهة نظلر القاتل
 فرضية الانتحار؛ وهي الفرضية التي تتبادر إلى اللذهن فورأَ ومطالنا على ذلك ما تبادر اللى ذهن العريف)، فلا بد ألن تُستنتج من هنـه
 الضهحية تسمح بمئل هذا التداعي الفكري. على الطاولة أيضاً، كانت هناك حافظة مفاتيح، ومححبرة قـديمة من القصلير ، وصورة، تعود إلى أكثئر من خحمسين عـاماً، لدـجموعة من النـاس في الـحديقة، مبتهجين : ربما التقطت الصورة في الخارج عندما كان الـمنزل لا


الححجارة والنباتات الشوكية .

بالقرب من قصصاصة الؤرق التّي دوّن عليها : „القد وجلدتل)، هناك
 القاتل (فالعريف يزداد اقتناعاً بأن في الأمر جريمـة) والتصلد منه الايحاء بأن الرجل عندها أضافـ النقطة اللى عبارته، إنما وضـح النقبطة النهائية لحياته .

كانت جدران الحجرة الأربعة مغطاة برفوفي خشبيّة خالية من




 العرين لطالما حسب أن المفكرة عبارة عن دفتر صغير يحمله المرء

في جيبه، أو عبارة عن مذكرة جيب أو كرّاسة نواعيد صغيرة: وبيد





 المنزل دون أن يمسّ الأثاث أو مقابض الأبوابي، الأُمر الذي اضطرّيرّه إلى تفقد الحجرات التي كانت أبوابها مفتوحة فقط . كان البيت أوسع بكثير مما يبدو لناظره من الخار الخارج • فهو مؤلف










 فأعقاب السجائر تملأ المنافض، واليا وبقايا من نبيذ ماصلي في الكؤؤوس - عددها خمس كؤوس - التي أعمدت إلى المطبخ بقصهد غسلها
 وكُبِيَت جدرانه بسيراميك فالنسِ وأطباق وطناجر نُحاسِ علّقت

على مواضع من الحيطان وتضفي بلمعانها ألقاً على الانارة الكابية للمكان وان كان معدنها قد بدأ يستحيل إلى الأخضِر العَفِنِ من من
 بالامكان التثبُت من المكان الذي يفضي بإليه.

حاول العريف أن يجد دفتاحاً كهربائياً لمصباح ينير هذا السلّم .

 الحخامسة أو اللـادسة راح يستعين بضبوء أعواد الثّقاب متابعاً تسلّقه
 قبل أن يصل إلى أعلى السلّم الذي اتضح أنه أنه يفضي إلى سقيفة، هي عبارة عن غرفة وطيئة السقف بححيث لا يستطيع رجل معتدل الطول الطول أن يقف فيها دون أن يلامس رأسه السقف، إلا أنها فسيحة الرية الأرجاء

 التي نزعت صورها وكافة أنواع الشراشف المطرّزة المكسوة والمرة بالغنبار . وكيفما نظرت تطالعك التماثيل النهفية لعدد من القديسين؛ دزينة

 النصفية الملهبـة ذات منصّات باروكية حُفِفر على كل منهـا



موضوع القليسين ليتعرف فيه إلى وجه القديس إينياس
أشعل العريف آخر عود ثقاب في جعبته وهبط السلّم على عجل . "انها مجرد سقيفة مكتظة بالقديسين" قال مخاطباً الشرطي اللني كان

ينتظره أسغل الدرج. وكان يشـعر بأن الغبار وأعشاش العنكبوت
 ليغادر المنزل مُتلههاً لضـوء تلك الصبيحة الباردة، والشـيمس،

والعشب الذي يتقطر منه الندى .
تُم راح يقوم بجولة حول المنزل، يتبعه الشُرطي كظله. وبين أكوام النبات الشوكي والححجارة الضّنمة التي تمدلألا الانحاء تنبّه


 بها أبواب المتخازن أو الاصططبلات التي تحيط بالمنزل كحصن على طريقة الوسترن الأميركي
(انها اقفال جديدة، قال الشرطي ـ أحسنته قال العريف.
 يحضروا!: رئيس الشرطة والمدعي العام والطبيب الشرعي والمئ والمصيور وصحافي من بين المحظظيين لدى رئيس الشرطة، بالاضـافة إلى ثلّلّة من رجال الشُرطة، ومن بينهم، سَدَنة المششرحة، أي

 المدينة مستيرة فضولي الأهلين وكذلك الأمر - وهو ما كان انـان رئيس


 المتوجب، مع رئيس الشُرطة؛ وبالطبع كانت الأبواب قد فتحت

جـميعها بوساطة المفاتيح التي عثر عليها فوق طاولة المكتب، وبعد أن شرع رجال الأدلة برفع البصمات، هنا وهناك الك، دونما كبير تمييز
 قال العقيد اللدركي مـحاولاً تمالك غضبه : الكان الأحرى بكـم أن أن تبلغونا")، (أرجو المعلذرة قالل رئيس الشرطة، ولكئن الأمور جريت بسرعة مذهلة وتمّ كل شيء في غضون دقائقّه" . "حسناً حسناًا" قال العقيد باستهزاء .
رفع المسدس عن الأرض بوساطة قلم ادخل عبر واقية الزناد، ووضع بأناة فوق فوطة سوداء ولُفت بها بعناية . (اللمعمات، حالآلآ، ، قال الرئيس . لقد رفعت بصمات القتيل. الا جلدوى من ذلك، قال

متمتمآ، ولكن الشغل شغل" .
ـ ولماذا تقول لا جلدوى من ذلك؟ قال العقيد .
 الندرك اللى تبني وجهة نظر أخرى .
ـ سيدي الرئيس . . . قال العريف مقاطهاً .

 يُفعل في الانتظار، سوى ترداد قوله: ٪انه انتحار؛ ؛ واضـح تماماً انها

قضية انتحار" .
ولكن العريف حاول مرة أخرى: (اسيدي الرئيس . . .". كان





ومـخاطباً المدعيي العام وعقيـد الدرك؛ أردف قائلاً: "انهـا قضـية
 تطوى صفتحتها بسرعة . . . هيا اذهب واكتب تقريرك على الفور" . بناء عليه، رأى العقيل، تلقائياً، ان القضية، على الضيدّ من ذللكّ، معقدة جداً، وانها، بأية حال ، ليست من نوع القضايا التي يمكن أَن تُطوى صنحتها بسرعـة. وبـنلك نشأ، مسبقاً، وايّا كان المــنـني
 وسلك رجال الشرطة. فئمة خلاف دهريّ وتاريتخي يُباعد بينهما : وكل مَن يرميه سوء الطالع على شفـار الحلافَ بينهما تذيقه التجربة مُرّ الأكرّين .

أجاب العريف : "حالآّ يا سيدي"، ، وهمّ بمغادرة الممكان مستقلا"


 روحية التآزر في السلك، أي اعتبار السلك هو الـك الـكسم الأكبر الذي بجـمع الغرديات الأنانية، والنظر إليه عـلى أنـه جسـم متـكامل لا يخطئ، وانه، حتى حين يخطئ ينبغي القول انه اله حـواب الصـي الصواب ولو في الخطأ، لهذا كله خطرت للعريف فكرة ساخرة . في السيـارة التي أقَّلت عقيد اللدرك، كان السائقّ، وهو برتبة عريف أيضاّ، لا يزال جالساً وراء المقود . فجلس صاحبنا عريف


 بالانتباه الىى الاقفال الجليدة على أبواب المحخازن؛ وبعل ذللك، عاد

المى مكتبه كمنز تخفّف من كدر غيظ ألمّم به واستغرقته كتابة التقرير
 على مسامع زميله أكثر من خمس دقاتئ

وهكذا علمم العقيد، في طريق عودته إلى الملـينة، مهّا رواه له سائقه ما يكفي لأن يـجعل القضضية أكثر تعقيداً ممّا يودّ رئيس الشّ الشرطة ويتمنیى .

مـع أن ذالك اليـوم يُصـادف يوم أحـد وعـيد التـديس يـوسف، لـم تتوقف اللتقارير العدلية وبعض مـعطيات قيل المُساحةه، وكذلك
 الدركك. وكانت تلك التقارير والمـعلومات متشابهـة أو تكاد تكـون متشابهة إلا في ما ندر : لأن مصادرها واحدة ونعني بذلك المرشدين اللذين يعملون لحساب الجهتين: ولو أن هؤلاء عملوا على الى التنسيت في ما بينهم لكانوا وفّروا على احدى الـجهتين كل هذا التجهل وكل
 أكثر منفعة. ولكن استطرادنا هذا أُثبه بالحلم حين يرغبـ المر المرء في حلوث أمر مستحـيل عـلى غرار حسن الـجوار والتعـاون بين بنّاء وزارع متفجرات . (وواضتح جلاً أن المئلين المذكورين لا ينطبقان على أي من الكجهتي) .

هوية الفنحية : جيورجيو روتشيلا" دي مونتيروسو، المولود، بـالفـعل، في مـونتـيروسو في 14 كـانـون عـام 1923، ديبلـوماسي متقاعد. لقـد عممل قنصلا لانيطاليـا في عـدد من المـدن الأوروبية، وكان آخترها مدينة ادنبرغ حـيـث انفهرل عن زوجته وعاش مـ ابنه
 عشر عامأ، الا ليلقى حتفه فيها بصـورة مأسوية في 18 آذار 1989.

وكان المذكور آخر أفراد عائلته التي ورت عنها، من دون أن يُعنى

 قد وحل إلى المدينة في ذلك اليوم بالذات، يوم 18 آذار؛ تناول

 ذلك استدعى سيارة أجرة لتقلّه إلبى القيالا . واستبققى السائق بعـد

 لا لاططحابه في اليوم التالي عند الحادية عشرة. هاني ألمالـياني



 اللداعي إلى التورّط بمتاعب لا تُحمد عقباها؟
 وهو التقرير الذني يميل إلى فرضية حلدوث جريمة قتلّل ؛ ومستنداً اللى معلومة وردت بأن الضحية كان منفصلاٌ عن زوجته (أو كما يُريّ



 علانية أمام أنظار رجال الشرطة ليضففي على فحلته هذه مسحة من الـن
 باصراره على مضمون المـخابرة الهاتفية، أوضح لرئيس الشرطة ألن

انفصال الرجل عن زوجته قد تمّ منذ اكثر من عشر سنوات. ومهمها



 من هذا النوع، قال الرئيس، والستدعى المفوّض على الفور، ليحضير حالآ حيثما كانه. .

ولكن المفوّض لم يكذّب خبراً وبقي متوارياً حتى صباح الاثنين

 دون أن ينسى القفاز بالطبع • نزع عنه كل هنـ هنه الأطمـار مرتعـاًاً : شالْبرد هنا قارس كما فـا في الحـارج : لو يعبر عصفور في سـمـائنـا الجامدة لذخرّ صريعاً على الفور"1 .

لقد بلغه الننبأ عبر الراديو والصححف قال . ثـم راح يقرأ تقرير العريف المغصّل قبل أن يقصد مكتب رئيس الشُرطة للتشاور معه.

حين عاد إلى المكتـب بدا 'غاضباً من العريف، الدعنا لا نؤلف


 وروى أنـه يـوم الـسبـت الـواقـع في 18 آذار، رأى ومـي

 تحوي رزم من رسائل قديمة: رسالة من (اغاريباللدي") موجّهة اللي جذّ جذّه، وأخرى من ("بيرانديللو") موجهة الى جلّه (فقد كانا سوياً

على مقاعد الدراسة)؛ ورادوته فكرة استعادة هذه الرسائل . والعمل قليلأ عليها . وطلب هنه ان يرافقه، بعد ظلهر ذلك اليوم، اللى القيا>؛ ولكن للأسف الشـديد كان عـلى البروفسور، بـعد ظهر ذلك اليوم بالذات، ان يجري عملية غسل الكليتين المعتادة ، وهي ضرورية اذا لـم يُرد ان يصاب لأيام عديدة بالشـلل النتام وتسسـم اللـم . والـحالٍ ،

 الأححل: ولكن مساء يوم الأحد حمهل الـيه، عبر الراديو، نبأ وفاة صلديقه .
وكان في جعبة البروفسور ما يفيفـه أيضـاً؛ وهذه الاضـافة تمسس

 المنزل مسجهز بهاتف"|؛ ثـم يقول انه خالف تغتيشه عن الرسائل في
 سأله البروفسور . ॥تلك التي فقدت منل بضـع سنوات : الا تذكر؟" قال روتشيلاّ. ولم يفطن البروفسور بالضبطط الى ما يذكره به صديقه نصصحه بأن يتصل بالشرطة على أي حال.
(انهـا حكاية معقَدةه") قال المـمفوض بـمزيج مـن الاهتمام وعدلم التصلديق : „اللوحة والهاتف، امران اكتشفهما السيد روتشيلال لكخظة
 البروفسور : ॥وانت هل صدّقت؟
ـ لـم أشكك يوماً في ما يقولـه لـي. لـمَ تريدني أن لا أصلّق مـا
قاله لي في يوم أُمس الأول؟؟11.

في تنلك الأثناء فتح العريف دليل الهاتف وراح يتلّب صفـحاته،

ثم قرأ: "روتشيلا" ججيورجيو مونتيروسو، كفر كوتوينو، 342260. . . انه موجود في الليلي .
ـ شـكرآ لك، قال المفوض لئيماً . . . ولكنن ما يحيّرني ليس انه موجود في اللدليل بل ان الرجل لم يعلم من قبل أن الثهاتف موجود . - بإمكاننا . . . . همّ العريف بالقول .

- بإمكانك أنت : وستتولّى الأمر على الفور . . . اذهب الثى مركز الكهاتف واستححصل عـلى كل المـحـلومات المـمكـنة، تاريـن التّبّدّم بالطلب وتاريخ التركيب؛ والفواتير المسدّدة . . واحضر لكي نسخاً من كل هذه . . ." ومـخاطباً البروفسور اردف قائلاً: "النعد اللى موضيوع
 الأرجحح . . . لقد بلا لي انك تعرف شيئاً في شأن تلك النلوحة التي ذكرها صلديقك. . . وانت؟ أجابه البروفسور .
 اللوحات المففقودة فهنالك اعداد كبيرة منها في ايطاليا، ويتولى احلد
 لسؤاله على سبيل الاستشارة: . . ولكن في الأثناء، لـمَ لا تـحّدّثنا قليلاك عن تلك اللوحة المففقودة؛ ألا يمكن برأيك أن تكون . . . ـ لست خبيرأ في شؤون اللوحات المفقودة، قال البروفسور . - ولكن لا بد انك توصلت الكى فرضية ما في هذا الشأن . ـ انها بالذات الفرضية التي ينبني ان تتوصل اليها أنت . - يا الهي: دائماً الحكاية نفسها . . . حتى مع من يحملون لقب بروفسور .
- ومع المفوّضين ايضاً . أجاب البروفسور بكثير من الحلدة . تمالك المغوّض نفسه؛ فلو كان المتبجّج الذي امامه شَخصاً آَخر
 شـخصية مرموقة وتحظى باحترام أهل الملدينة جميعهـم؛ أجيال من اللطلاب تحفظظ له امتناناً لا يخلو من المودة والحبـ . لذلك آثر أن يتابع حديثه على النحو التاليى :أرجو ان تعيد علي مسهعي حرفياً، اذا استطعت، ما قاله لك صديقك خلك الال اتصاله اللهاتفي" . وراح البروفسور يردد بعصبية أقواله السابقة، وبلغ به حنقه مبلغ الاصرار على تقطيع عباراته وفق مخارجها اللفظية الظاهرة، دلذلة على الاستياء .
(ألم تنسَ شيئّ؟ قال المفوض لرد الكيل كيلين. _ للدي ذاكرة جيدة، ولم أعتد اغفال شـيء.
 غضون أيام سيتوجب عليك ترداد ما قلته الآن حرفياً أمام القاضي" . افترّت شفتا البروفسور عن ابتسامة عبارة عن مزيج غريب من
 البروفسور، دخحل الى غرفة المـكتبة ووضـح حداً لْتلك المشـاحـنة المكنّاة .
(أنت ايضاً، يا أستاذي؟
- وجاء بحكاية تثير الاهتمام")، قال المفوض .

ولكن عودة العريف من مهـتله استثارت بعضى ما ساد في اللسنابق من أخخلذ وردّ:
„ا(اللطلب موجود، وـعود تاريخخه الىى ثلاثة أعوام خلت؛ ولكن

التوقيع مزوّر . . . وقد تحقق رجال اللدك هن هذا الأمر") . (االلعنة!" صرخ رئيس الشُرطة: وكانت لعنته تنصب على رجال الدرك . ولكن بفضل شهادة البروفسور؛ وبعل تهافت فرضية الانتحار التي تبناها رئيس الشُرطة منذ البداية ورفضها عقيد اللدرك على الفور ، اضطر هذا وذاكك، بايعاز شديل اللهججة من قبل رؤسائهما اللى التعاون وتبادل المعلومات والشكوك والفرضيات . ولذلك التقيا، كل على

 اللقاء غير مشُمر أو محصور في العموميات والفرضيات الغامضية . وهكذا نجحا في اعادة ترتيب مسلسل الأحداث : لقل عاد النسيد
 وكذلك الفضول، في الحثور على رسالتي غاريباللي وبيرانديللو، ، وفور وصوله قصد متزل صديقه وذهبا لتناول طعام الغلاء في مطلمى؟ وكان قبل ذلك قل عرّج على منزله في المـدينة لاحضـار مفاتيح
 إلى القيلالا وهناك لم يصرف السائق إلا بعد التثبت من آن المفاتيح مـا زالت صالتحة، ثم شرع بالتفتيش عن الرسالتين . لكن ما ما الذي جرى بعل ذلك؟ لقد وجد أن المنزل بات مجهز آ بهاتفـ ؛ ولـم يُبـد استهججاناً كبيرأ ححيال الأمر، حسب ما ما ورد في أقوال البروفسيور . ما يعني أنه كانت لنديه فكرة ما حول الشخص النـي الذي طلنب تجهيز البيت
 عثوره على تلك اللوحة اثناء تفتيشه عن الرسالتين في السقيفة . وهذا ما يفسّر اتصـاله الهاتفي بصلديقه ثـم بمخفر الشُرطة . وبمـا ألن رجالل



اللححظة متنفساً الصعلاء: : ان رجال الشرطة قد وصلوا أخحيراً. وهرع ليفتح الباب. إلا أن الطارق كان قاتله.
 بالفعل؟ وهل كان سبب عودته الفعلي رغبته في العثور على رسالثي غاريبالدي وبيرانديللو؟ وهل رأى بالفعل تلك اللو كان يتحدث عن لوحة عادية من مقتـنيات الأسرة كان نسيهيا ثّمّ ظهرت فجأة من بين أسقاط السبقيفة المهملة؟
وبدا أن أول ها يتوجب القيام به هو تفتيش أكثّر دقَّة للقيللا . الا
 من البلبلة والاضطرابـ . قطار بعربة والحدة يكون عاد بادة في مئل ذلك

 مونتيروسو . ومكث هناك منتظراً التبّل الاشارة ليعبر : ولكّن نصف ساعة كاملة انتضت دون أن تبدّل اشارة اللوقوف الحمراء الاء

كانت الطريق العمومية للسيارات موازية لخط السكة الحديد. وقد
 السكة الححايد وراحوا يصبون اللعنات وعبارات السخرئرية على ناظر الطر محطة مونتيروسو الذي إما انه نسي أن يُبدل خوء الـيا الاشارة، وامـا انه أغرق في سبات عميق أثناء الحذدمة.

في تلك الساعة تكون حركةّ مرور السيارات شُبه معلومة : سيارة واحدة توقفت بمدحاذاة الحشد للسؤالل عمّا أصاب الصّاب القطار . سيارة ثولثو. وطلب سائق القطار من سائق السيارة ان يسديه خلدئ ألمة : وهي أن يصعد اللى محطة مونتيروسو ويوقظ الناظر من نومه. وبالفعل اتجهت القولثو نحو المحططة وشوهدت وهي تتوقف أمامها، نثم

توارت عن الأنظار . فلا بدّ أن سائقها ارتأى ان يسلك طريقاً أخرى .


 التّديل نائمان بالفعل، لكنه نوم الابدية . كانا مقتولين •




 الاعتبار قد خطر ايضاً ببال سائق القولقو، عندا عندما نمي اليه عبر الرإديو ان الشُرطة تبحث عنه وادرك انها سرعان مـا ستعثر عليه . فقصد

 المحضر الرسمي الذي حرر هناك . الاسم والشُهرة؛ مكان وتاريخ الولادة، مكان الان الاقامة، المهـنة؛ وسؤال عمّا اذا كان من أصحاب السوابق.

 في استجوابه الفظّ : فالرجل يعمل مروّجاً للعقاقير الطبية والأدوية. اهل تملك سبارة ثولڤو؟ - بالطبع _ لا تحخاطبني بمثل هذه العبارة: بالطبع، حين يكون كلامكك موجهاً إليت . . . والثولثو سيارة باهظة الثمن" .

فوافق الرجل على مالحظة المفوض .
"اهـل تشتمـل العقاقير التي تروجهـا عـلى مشتقات المهيرويين والكوكاين والأفيون؟
ـ اسمـع، قال الرجل متمالاكاً غيظه وخحوفه، لقل جئت اليكـم، طوعاً، فقط لأخبركم بما شاهدته بعد ظهر البارحة. ـ أخبرنا اذاً، قان المفوض بنبرة تشكيك .
_ لقد صعدت اللى المـحطة تلبية لطلب سائق القطار . وططرقت الباب الزجاجي لمكتب ناظر المـحطة ففتح لي . . . - من؟ ـ ناظر المححة على ما أعتقد . _ أنت لا تعرفه اذاً؟
ـ كالا . وقلتت له مـا قاله لي سائت القططار حـرفياً. لـم ألكّت إلى داخل المكتب إلا نظرة خاطفة : حيث لمححت رجلين آخرين، وكانا منهمكين بلف سِّجادة . . . ثم غادرت المكا - وقد سلكت طريقاً مختلفة ، قال المفوض ويما أن أحدلاً لم يرَّك في طريق عودتك. . . اذاً، كان الرجالان منهمكين بلّف سهّادة . ـ الانها اللوحةه) قالل العريف بعفوية .
فرمقه المفوض بنظرات صاعقة: الاتي شديد الامتنان لك، ولكن أحسب أنني أستطيع التوصـل المى مثّل هذا الاستنتاج دون مشورة منك.

ـ عفوك سيلي، قال العريت، لن أتجرأ يوماً . . ."؛ وبششيء من
 لـم يؤد جواب العريف اللذي بدا للمفوض انه يبطن سخرية ما؛

الى تسوية الأمور بل زاده غيظاً: ولكّن حيال صاحب سيارة الثولثو . "الني آسف فعلاً ولكن يجب أن تبقى قيد التوقيف الاحترازي : فهنالـالك عدد من الأمور ينبغي التثبّت من صحتها"، .

العريف انطونيو لاغندرا من مواليد ضاحية ريفية رية تقع على مقربة

 أصحاب الأرض على استئجار خلدماته ـ توفي اثر سقوطه مر من أُعلى
 المأساوية حين كان المعريف بتابع السنة الأخيرة لنيل شهادة ولـي

 بالشرطة . وبعد خمس سنوات في التخدمة، أصبح ضابِ
 المضي في تفانيه للحصول على ترقيات أخرى . ولهـذا الغنرض التحق بكلية الحقوت حيث يتابع اللدروس متى وكيفما استطاع؛ ؛ وكان ينكبّ على الدراسة باجتهاد ملحوظ. كانت اجازة الحتا


 صاحب الثولثو اللى النظارة وسط صراخ هذا الأخير احتجاجاًّ والذي أقام المـخفر ولم يقعده .
(اني حائز على اجازة، أليس كذلك؟ إله . . . لم أدرك الى اليوم، اذا
 المأمورون ونُّلُ الفنادق وكنّاسو الشوارع من حملة الاجازات .

ـ اني آسف، فـال الـعريـف بـصـدق وانـمـا بـنـبـرة لا تـخـلـو مـن العدوانية . ـ دعنا من هذا . . . سأذهب الآن للقاء الرئيس : انتظر ربع ساعة، ثم اصطحب صاحب الثقولثو اليها). كان عقيد الـدرك في مكـتب رئيس الشـرطة، فقـد أخطرهـمـا
 العريف، بادره رئيس الشرطة بالقول: اههكذا اذاً، لقـد رأيت في في مكتب ناظر المحطة ثلاثة رجال يلفون سجادة . هل رأيت جثة دان

اللسجادة؟

- جثّه طبعاً لا .

ـ لا أدري . . . مترآ ونصف الم المتر ربما .
ـ وكيف لك أن تؤكد انها سجادة؟ سأل العقيد . ـ انا لا أؤكد شيئاً: لقد بدت لي علي على أنها سجادة .
- صِفْها.

ـ كانوا يلفونها مقلوبة على ما بدا لي : مـجرد نسيـج خشن أبرش . . . .

يلفون لوحة؟
ـ ا انه أمر محتمل .
_ لنتحدث عن شيء آخر . . . الرجالن، كما قلت، كانوا ثلاثة. ـ أ أجل ثلاثة .
عندئذ، اقترب منه رئيس الشرطة، صورتين فوتوغرافيتين كان يحملزهما بيده.

حسب انهم يريدون الايقاع به؛ ولعنهـم الرجل في سرّه: : اأتعرّف
اللى ماذا؟ لم أزَ هذين الرجلين في حياتي

بالضبط، الرجلان اللذان تعرضا للقتل .
_ لكني لم أرهما!
_ لكنك قلت انك رأيت ناظر المحطة وتكلمت معه! ـ ـلقد تحدثت المى شخص حسبت انه ناظر المحطة. - إني آسف، قال رئيس الشرطة، ولكني هجبر على ابقائك هنا رهن التوقيف"|.
وراح الرجل البائس يصرخ مجلّداً محتجاً ببراءته .


 وبتضـافر كل المصادفات المـمكنة، أعتقد أن الن الـناحب
 بل شغن بها كالحب من النظرة الأولى، فقتل الرجلين واستولى عليها"1ا

تبادل رئيس الشُرطة والعقيد نظرات تنضح بالحيرة والسخرية. "الا
 سيارة القولقُون . لقد أحببته. وفي مثـل هذه الأمور قلّمـا يـخطئ
 الاستعداد") . ثم صرفهما لككي يستمع، بمفرده، الى أقوال البروفسور العجوز فرانتسو

وخلالل مغادرتهما مكتبه، لم يتمالك رئيس الشُرطة قوله: ( (آه، ، بخت السماء!!"، والعقيد: ("فظيعا").
في الأثناء نهض المدّعي العام لاستقبال أستاذه العجوز") . انه لمن دواعي سروري العظيم ان نلتقي مجلدداً، بعد كل هذه الأعوام!
ـ أعوام طويلة بالفنعل : ويبدو انها أصبحت تئقل عليّ ، فَال البروفسور مجاملا".
ـ دعك من هذا الكلام. ارى انك لم تتغيّر، حتى في المظهر . ـ أما انتم فقد تغيّرتم، اجلاب البروفسور بصر إحته المعهودة . ـ انها هموم هـنا العمل اللعين . . . ولكن لـَمَ استخدام القاب الفخامة؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ كما في السابق، اجاب البروفسور . } \\
& \text { ـ ولككن من الآن فصاعداً . }
\end{aligned}
$$

- ولكنك تذكرني جيداً؟ ـ ـ بالطبع اذكر سعادتك. - وهل تسمح لي بأن أطرح عليك سؤال؟ . . . بعد ذلك سأطرح
 تضع لي دائمأ علامة 3، لأنني كنت أغشٌّ . ولكن ذات مرا مرة حصلت منك على علامة 5: لماذا؟
 فأطلق المدعي العام ضحكة مدوية : االلعنة الايطالية: لم أكن
 كارثة، والدليل، ها أننا كما تراني الآنن، أصبحت مدعياً عاماً .

ـ اللغة الايطالية ليست اللغة:؛ انها ملكة التفكير، قال البروفسور . ولو كنت أقل معرفة بها مما كنت عليه لربما أصبـحت الآن في

مناصب أرفع" .

وانتقل الى استّجواب شاب
 ادنبرغ، وزوجته قادمة من شتوتغارت. وكا وكان لقاء الأم وابنها غير


 منه في معرفة ظروف مقتل والده ومن اللا لاني قتله . لقد جرى اللقاء في مكتب رئيس النشرطة. ولم وئب يتبادلا التحية، بل بل الأحرى ان التحية الوحيدة التي بادرها بها الوا الابن هو قوله
 ـ هـ هذا ما تقوله أنتـ. ـ ليس أنـا من يـقول هـذا، بل الأوراق التـي سجـلهـا أبي مـنذ سنوات.
ـ لـست وائقة من أن لمثيل هذه الأوراق أي قيمة ، وانها ليست قابلة للطعون . . . هيا فلنتفت فيما بينا، ولْنِبع كل الممتلكات ونغادر هذا المكان .





ولطالما كنا نخطط، والدي وأنا، للعودة الى هذا المكان لنقضي بقية
حياتنا فيه.

- برفقة والدك! قالت المرأة بنبرة ساخرة .



 على حقيقة أنك ضاجعت رجلأ آخر ؛ أو الأحرى، رجالآلآخرين" .

 فهلاُ بما يراه منها . كان يبكي.
قالل رئيس الشُرطة: ا(تلـك هي شؤونـك الـخاصة . مـا أودٌ أن تطلعيني عليه يا سيدتي، هو ما إذا كانت لـديك أي شـوكوكا أو تفسيرات حول مقتل زوجك".
 والصقليون يقتتلون في ما بينهم هنذ سنوات طويلة . ولا أُحد يدري

لماذا.
ـ يا له من استنتاج قاطع، قال الابن بسخرية واضححة وقَد عاد وجلس وراء المكتب قبالة رئيس الشُرطة .

- وأنت ماذا تقول، ماذا تعلم بهلا الشأن؟ سأله الرئيس . ـ حول الأسباب التي دفعـت إلى قتـلـه، لا أعـلـم شـيـئاً عـلـى الــى

 إلى القيللا للعثور على رسالتي غاريبالدي وبيرنديللو، وعن أسفه

الشُديد لأنه لم يستطع أن يرافقه، وعن الاتصال الهاتفي الذي يؤكد أنه تلقاه من والده ليطمئنه إلى أن رحلته كانت جيدة ـلـد آخر . ״حذّثني عن مهتلكاتكم هنا. هل كانت مهملة فعلاً ومهجورة؟ ـ أجل ولا . كان والـدي بـين الـحين والآخـر يراسـل رجـلاّ من
 الرعاية بها
_ أتقصد أن الكاهن كان مكلفاً برعايتها؟ ـ ليس بالضرورة، على ما أعتقد. ـ وهل كان والدك يرسل إليه مالَّ؟؟ _ لا أعتقد.
 ـ أجـل، وكـان يـجيـب دائــاً بـأن الـحـال لا بـأس بـهـا، بـرغـم الإهمال. - وهل كان الكاهن يملك مفاتيح المنزل في الملدينة ومفاتيح القُيلاج
ـ ـلا أدري.
_ آتذكر اسمه؟
ـ كريكو، كمـا أعتقد. . . الأب كريكو، ولكـني لا أستطيم
الجزم" .

أكّد الأب كريكو ـ وهو رجل وسيم الطلعة، طويل القامة، ذو
 المنزل والثيللا من الـخارج: وجُلّ ما كان يفعله انه كان انـله يؤكلد في


كان المفوض هو من يتولى التحقيق ـ لبقاً، كيّسا ـ فيما يتولى العريف تدوبن المحضر . فبادر إلى السئلال: إأنت من بين قَلّة من رجالل الدين الذلين يصرون إلى الآن على ارتداء الزي الكيرين وهذا أمر ، لا أدري لماذا الذين، يجعلني مطمئناً.
 القّديم. وهذا شـأننا، ولبس لـدي مـا أضيفه حول هـنا الـموضبوع بالنات

- بصفتك كاهناً ورجلاً عاقلاُ وصديقاً للضحية، ماذا لديك حول هذه القضية؟
 القضية، أعترف أني لا أستطيع أن أطرد من من رأسي فرضية الانتحار . جورجيو لم يكن رجالٍ سعيداً.
ـ أجل؛ تقصد زوجته، وابنه اللذي لم يكن ابنه . . . قال العريف
مفسّرآ.

ـ ولكن يبدو أن رجال الأدلة الجنائية . . .


 وكأنه أمسك المسدس بيد مقفّزة ه . . . ولكني، على الرغي الرغم من كبير احترامي للأدلة الجنائية، لا أثق كثيراً بقطعية أحكامامهاه .
وقال العريف الذي لم يتخلّ عن عادته المشيشنة في حشر أنفه في ما لا يعنيه: (اوأنا أيضاً، لا أثق بها عـا على الإطلاق
 بقصل الانتحار، وأن يتسنى له نزع هذا القفاز بعل التحار الناره والتخلص منه. وإلآل لكانت حكاية من حكايات هيلزا بوبين.

- إنك تستمتع جيداً، ألّلس كذلك . . . هيا، تابع استمتاعك. . . قال المفوض بنبرة حادّة . . .

قررت السلطات القضائية والبوليسية القيـام بحملة تفتيش دقيق للفيلا بحضور الزوجة والابن 'والبروفسور فرانتسو أيضاً . علىى أن

 الحضور : ذلك أن رؤية المكان من شأنها أن تسبب له انفعالاً لنـي

في طاقته احتماله وان حضوره إلى هناك كمثل علـ علم حضوره.
تولّى العريف اصطحاب البروفسور من منزله. . ما يعني أنهما
 يشاركهما بها أحدا وكا وكان ذلك من دواعي سرور العريف اللني طالما




 يصبح الموت هو الرجاء الأخير.
كان البروفسور يعرف المكان جيداً، فقد أمضى في كنغه ساعات

 مضى . إلا أن ما لفت العريف وأذهله هو أن أبوأبها كانت مفتو ألوحة وقد اختفت الأقفال . وحسب للوهلة الأولى أنها لا بد أن أن تكون فعلة رجال المدرك، وما لبث أن لفت انتباه المفوّض إلى هذا الأمر، وما أن دنحلا إلى الفيلا حتى اتصهلا بمخغر الدرك .

لا، رجالل اللدرك لم يفتحوا الأبواب، ولا يملكون أي معلومات بهذا الشأن .
وبدافع عن عصبيته المتوقّدة تْفقّد العريف المخاز الآخر . كانت تسودها رائحة سكـر مـحروق وأوراق الأوكاليبتوس
 المفوّض : لاألا تشم هذه اللرائتحة؟ ـ لا أشم شيئًا إني مصاب بالز كام .
ـ ينبني استدعاء خبراء المعـمل الجنائي؛ وكلاب الـجمأرك المدرّبة .
ـ إن أفضـل الـكـالاب هـو أنتـ، قـال الـمفـوض، وبأي حـجـة سنستدعي الخبراء والكالاب" .
أمام باب الففيلا كان الآخرون ينتظرون. كان المان المفوّض يحمرل المفاتيح فأعطاها للعريف قائلا": (افقتح وكن دليلنا: إنها المرة الأولو المى التي أزور فيها المكانان"). وسرعان ما انتشر الشرطيون في أرجاء المككان كأنهم يقتحمون
 لشـدّة الانفعالل، فيما وقفت المرأة لامبالية، كأنها تعاني من ضـجر

مزمن
لم يجد الشرطيون في الطبقة السفلى ما لم يسبق لمهم أن رأوه .


 النفس، السلم الخخنبي الضيّق : وما أن وصل إلى أعالاه سطع الضوء ينير السقيفة. فتبعه الآخرون.

كان العريف إذ يتنقّل بحذر بين الأسقاط المبعثرة والمتروكة يجيل أبصاره متفحصاً الجلدران. - عمّ تبحث؟ سأله المفوّض . ـ عن زر الكهرباء.
 التمثال النصفي للقديس إينياس . ـ ولكنه غير مرئي؟ قال العريف.
ـ مـجرد حدس، قال المفوض . وأردفـ مداعباً: لا تقل لي اتني وجدته لأنني من حملة الإجازة؛ إلا ألن عينيه أصبحتا كابيتين كأنه مذهور
(الن أقول شيئاً)، قال العريف واجماً.
فوق الخزنة كان ثمة أثر واضح، لأنه غير مكسو بطبقة كيُيفة من


 المسكين إذاً قبل أن يفتح الخز وبيرنديللو. وكان البروفسور قد رأى هذه الرسائل أيضاً منذ أمد

 عمره في ما سيكتبه حتى بعد أن يتجاوز اللستين.
في طريق عودتهما يسأل البروفسور العريف:
اسكم أودّ أن أقرأ رسائل بيرنديللو كاملة .
ـ لا أعتقد أن هنالك صعوبة في الحصول على قرار يقضي بأن

تودع الرسائل في عهـدتكل". إلا أنه كان واجـمـاً، قـلقآ، عصببي

 بمرارة. المنذ ثلاثة أعوام ونحن نجلس وجهاً لوجه في في غرفة فـة مكتب واحدة .
_ أدرك ما بك، قال البروفسبور. زر الكهرباء؟
 وأنت أيضاً، لقد سمعت ما قاله . . . أما أنا فقد أشعلت علبة الثق الثقاب كأملة بحثياً عن هذا الزرّ، ثـم جاء الآخرون ويحثوا عنه بواس باسطة
 ـ لقد اقترف خطأ مميتاً، قال البروفسور . ـ ولكن كيف استطاع أن ينعل ذلك، ما اللذي أهابه في تلك اللحظة؟

- ربما لحظة فصام هفاجئة : وتحوّل في تلك اللحظة إلى الشُرطي
 قائلاً: بيرنديللو .
ـ سأطلعك على كل ما أحاول جمعـه في سياقهـ، انطلاقاً من
حادثة زر الكهرباء، وعلى نحو حسابي محض ـ حسابي . . . قال البروفسوز مبتسـماًّ . ولكن ينبغي أن تبّلّد عنك هذه الطريقة الحسابية بعض الثشكوك. ـ ولذا أسالك المساعدة . ـ قلر ما أستطيع . . . ولكن هيا لنصعد إلى بيتي حيث لن يزعجنا

تحادثا لساعات طويلة وتوصّلا اللى استنتاج مفاده آن المـجرمين لم يهتموا في الأمـل للوحة وأن سرقتها إنما كانت من قبيل الرضون المفاجئ لنزوة. وانهـم كانوا منهمكين بأمور أخرى في هذا المكان المان :
 على الفور .
عند البابب، سأله البروفسـور قبل أن يودّعه : (اماذا في نيتك أن تفعل . . . ؟

- "الا أدري، قال العريف، لا أدري" . قال حائرآ، مضطرباً. في اليوم التالكي وصل المفوّض إلى مكتبه في موعلده المعتاد، مبدياً ذلك المزاج المبتهج حتى القهتهة . نزع قبّعته وقفازيه ومعطفه ووشاحه الملوّن ولكن الأنيق . ودسّ قفازيه في جيب معطفه وعلّق ما نزعه من ثياب في التخزانة . القفّازان . فبينما كان المفوّض وري ورتعد من البرد اللذي يسود غرفة المكتب؛ مردداً، على جاري عادي صبـاح، ان الـعصـافير سـوف تسـقط مـعـعـوقـة لــــدة الـبـرد، كـان العريفس، وراء مـكتبه، يرتعـد هو أيغناً، ولكن لأسباب أخرى . القفازان إنَّهما القفازان .
(اأرالك بدأت العمل؟ قال المفوض بمثابة تحية الصباح • _ لا أعمل . بل أقراً الصحفـ . - وما الأخبار الجيلة؟


وكان يسود محادئتهـما، خـلف هـا التتبادل اليوميي للـعبارات الاععتيادية، نوع من الضيت والبرود، وشتيء من القلق والذعر . زر الكَهرباء. التقفاز. لـم يكن العـريف يعرف شيئّأ، وما كان

ليخطر بباله أن ماكس كلينغر قد وضـح بضعة رسوم أسماها (پقفاز") ، ففي متخيلة العريف كان قنّاز المفوّض كان القفاز الآنخر في محخلة ماكس كلينغر .
طاولتاهما كانتا موضوعتين وفق زاوية هستقيمة. و وكان كل منهما جالساً وراء طاولته، فيتظلاهر المفوّض بأنه مستغرق في قرأهاة الأوراتِ
 الهسحف.

أكثـر من مرة كان الـعريف يـهمّ بالنـهوض والتوجه إلى هـكـب الرئيس ليطلعه على كل شيء؛ وما كان يروّع
 المففّض - وقد أدرك المريف ذلك ـ فتد كانت أفكاره مختلفة، لا لا بل إجرامية.
فجأة نهض المفوّض واتجه نحو خزانة صخيرة يخرج منها عبوة زيت منظّف، وخرقة صوف ومـمسحة وتال : „لقد أهملدت تنظيّف مسـدسي منذ دهر" . شهر الممسدّس من قرابه المـئبت الملى حزامه
 الطاولة .

فأدرك المريف مـا اللّي يـري. أهبحت الكلمات فيي سطور
 في عنوان الصفـحة الأولىى اللذي يظن المفوّض أنه سيقرأه في صحف اليوم التالي : (أححد مفوّخي السُرطة يقتل خططأ أححد مساعديه") . قالل العريف : پأنا لا أهمل تنظيف مسدسي . . . ولكن هل أنت رام جيد؟ - بـ بل رام ممتاز" . قال المنوخ

فقـال الـعريف، بهـلف تحـذيره وإراحة ضـمـيره من وزر مـا قـد
 تتطلب فقط أن تكون من الرماة المهرة. بل تتطلب شيئاً من البراعة والسرعة.

ـ أُعلم. والححال، فككر العريف في سره، انك لا تعلم، أو على الأقل، لا تعلم ذلك كما أعلم أنا .
فور وصوله كل صباح كان يضع مسدسه في اللدج الأعلى، إلى يمين مكتبهه ففتحه بتؤوة دون صون

 وحواسه استيقظت فجأة. كان كل شيء فيه يرتج كوتر معدني، رفئي ومنـدود. واستيقظ في روعه حدس الفلاح الذي يلـي يلعوه للـحنر والارتياب وتوقّع الأُسوأ واستشُرافه، وبلغ حدسه هذا ذروة ما يكون عليه.


 أرضاً متدرعاً بكرسيه وصوب مسلسه من وراء الصححيفة وأطلق
 التي كانت أمامه على المكتب فأغرقتها الدماء .

القلد كان من الرماة المهرة، قالل العريف وهو يعاين الثقب الذئي
 حذرتها! ؛ كما لو أنه فاز في مباراة. . إلا أنه سرعان ما جـا جـل يبكي فتهطك أسنانه من الذعر .
 أقصد: أن يقرر سـيدي المـلعي الـعام بنفسهه: فلن يلبث رجالـو الصحافة أن يصلوا تباعاًا).

في مـكتب المـدعي الـعام، كـان هـنـاك أيضـأ عقـيد الــركك، وقبالتهما، كمتهم في قفص الاتهام، يقف العريف.

النلخّصص إذاً. . . حسب ما ورد في أقوال العريف التي لا تعوزها


 روتشيللا بمخفر الشُرطة: ويطلب أن يأتي أحد ما إلى منزلي لئله ليريه شيئاً . فيجيب العريف بأن أحد رجال الـُ رئرطة سيذه
 ويقترح عليه أن يذهب لاستطلاع الأمر . ولكن المفوّض يجن ينيبه بأنه لا يصدّق هذه العودة المفاجئة للسيد روتشيللا، بعد كل هن الا لانه الأعوام من الاغتتراب. ويحسب انها مـجرّد دعابة. ويطلب من العـلب العريف ألن يذهب في اليوم التالي إلى الفيلا لتفقد الأمر، ثـم يغادر قائلاً انه لا يريد أن يتصل به أحد طوال يوم غد الـي الذي يصادف عيل القديس

 المتوقعة؛ والأسهل من ذلك الافتراض انه ذهب
 المكتب حيث كان روتشيلاد قد بدأ يدوّن عبارته حول الللوحة التي
 الطاولة كأنه هبة من السماء، وأطلق على رأس مضيفه رصاصة بيد

مقفّزة. بعـد ذلك أضاف نقطة إلى عبارة القد وجدت"، وغادر

 المضافة إلى عبارة מلقد وجدتا
 الانتحار كحل وانه ارتأى أن ينتحر أمام أعين رجال الشي الش أن الججثة كانت ستكتشف في اليوم التالئي. ومن هنا كالـا كانت الحاجاجة
 كلها ونقلت اللوحة، وأدوات (الششغل) غير المشُروع كافة إلى مكان

- اللى أين؟ سأل المدعي اللام.
- برأي العريف، وهو رأيي أيضاً، إلى محطة مونتيروسونو، التي
 الهامشيين الذين يعملون في الترويج والمساعدة. ولا بلا بد أن ناظر المتحطة ومساعده قد أصيبا بالرعب حين شاهدا كلر كل هنه الألدأدوات
 تصفيتهما. وحين وصل صاحبر سبارة المارة الفولفو إلى المحططة كانا


 يرهما. . . ثم حصلت حادثة زر الكهرباء، التي لم تستلفت العريف وحذه.
 للمفوّض . تم أضـاف قائلاً: (اولككن يا عزيزي الرئيس ويا عزيزي

العقيد، كل هذا أقل من قليل . . . فماذا لو قلبنا الوقائع باعتبار أن
 وتبادل الرئيس والحقيد النظرتين اللتين تتقولان بصمـت : ا"بحق السماء!" وا|انه فظيع!" وإن كانا قد تلفظا بها جهاراًا منذ أيام قليلة . "(هذا مستحيل" قالا سوية. ثم طلب الرئيس من العريف أن ينادر المكان؛ (ا'نتظر في الردهة، وسنستدعيك بعد خمس دقائق" .
 (حادثة) قالل المدعي العام. ـ ـ حادثة ، قال الرئيس ـ ـ حادثة ، قال العقيد.

ولذا كتبت الصحف: لابينما كان ينظّف مسذّسه تسبب عريف في الشرطة خطأ بمقتل مفوّض الشرطة القضائية الممتاز" ـ وبينما كان مـخفر الشرطة منهمـكاً بإقامة مذبح جـنائزي يليق
 الفولفو قد استدعي من زنزانته لإجراء المععاملات الإدارية البحتة لإطلاق سراحه نهائياً.

 بقلنسوته وبطرشيله ودرعه لإتمام النذور الأخيرة كلفقيد . أوقفه الأب كريكو بحركة من يده. وتال : (ايبدو لي أني أعرفك: هل أنت من أبناء رعيتّي؟ ـ أي رعية؟ لا رعية لي" . قال الرجل؛ وغادر باستعجال تستخفه البهجة.

في المرآب، وجد سيارته الفولفو، وعليها محضهر مـخالفة. إلا
 طروباً، ولكن فـجأة أوقف سيارته وعاوده القلق والوجـو
 لا يرتدي ثيـاب كاهن : إنه ناظر المحطّة، انه من حسبته أنه ناظر

المححطة) .
وهم بالعودة إلى محختر الشرطة . ولكن بعد هنيهات : لما يعني انتي سأجلب لنفسي المزيل من المتاعب، وأكثرها تعقيدآب عاوده مزاجهه الطروب، وتابع طريقه في اتجاه هنزله.

## الفهربس

> تنيسي ويليامز

خورخي لويس بورخبس
ج•م•غ. لوكليزيو
سلاڤثومير مروجك

ليوتاردو شُاشـا

$$
179
$$

حكاية بسيطة

على مدى سنوات، ترجم بسّام حجّار عددأ منـ التصص. لعدد من أبرز كتّاب المصصة في العالم. وقّد اختّار عددأ هن أجمل الم هـذه القصص: ليضمها هذا الكتاب، الذي يقدّم، إضـافة إلى متعة قر اءة هـنه الأعمال الجميلة، إطـلالة على هنا النوع هن الأدب عبز أبرز ممثليه.

ذات يوم من تلك الأيام أعطثني صورتها. أعطبني إياها:
 مُتكلّفة الر صانة: (ووف أحفظها لكك ملى العمر)،. إلا أنَّ كالامي
 وأدرلك الآن، حين أنظر إلى الصورة، أنها كانت تهبُ نفْسْهان، من خلال الصبورة، تهب نقسها هـي. ورلذلك هي كلّ ما تبقّى لي منها.

المرا

www.ccaedition.com
Mathematician ~22.10.2018

