

سلسلة زيزا- الجزء الثّالث
(لهَجْبَو

عنوان النصّ البرتغاليت الأصلِّ المعتمَد في هذه التّرجة José Mauro de Vasconcelos Doidão

## جُوزهِororgr


t.me/soramnqraa



# auno <br> t.me/soramnqraa <br> <br> 2642023 

 <br> <br> 2642023}

> المؤلّف: جوزيه ماورو
> عنوان الكتاب: المخبول
> ترجمه عن البرتغاليَة: عبد الجليل العربي
> تحرير: نهاد المعلاوي وشوقي العنيزي
> تصميم الغلاف: عبد الفتَاح بوشندوقة
> خطّ الغلاف: سمير بن قويعة
> تنضيد الكتاب: سعيد البقاعي
> —————
> ر.د.م.ك: 978-9938-74-030-1
> الطبعة العربيتة الأولى: أكتوبر 2022

Copyright © (1963) Editora Melhoramentos Ltda., Brazil.

جميع الحقوق العربيّة محفوظة للناثر ©


الإمارات: مركز الأعمال، مدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرة، الشارقه، الإمارات
 تونس: 13 شارع محمّد الخامس، المدينة الجديدةَ2ا، تونس الهاتف: الإِيلى: masciliana_editions@yahoo.com
 المؤلْف

## الفهرس



$$
\begin{aligned}
& \text { النصنَ الاوّل } \\
& \text { المعهُّ الثّانويّ }
\end{aligned}
$$

"هل ستظلُّ في الحمّام مدَى الحياة؟!... والمُمهد! عليكَ أنْ

 هكذا جاءتْ صرخةُ أمّي قويَّة من الدّاخل.



 لا. فلطالما كُنت مأخوذًا بمعرفة أسماء الأماكن كلّها، أسماء الأنهارِرِ

 - المْمْهَه!

ومتَى سأنتهِي مِنْ هذا العذابِ كُلِّهُ قريبَا، سأبُلُغُ الرّابعةَ


لأظهرَ أكبر (1). فلكيْ أبدُوَ أكبَر سنًّا، كنتُ أقضي وقتُا طويلاً أمامَ








 الأنف الشنبيه بحبة البطاطا، حصَلتُ علَّلَ أنفِ يُشْبُِ حبَّةً الفُلفُقُ وأثناءَ تَنَاوُلِ الوجباتِ، لم أنظرٌ إلمى أهلِلِ البيتِ، تفادِيًّا للعَار . - المْعْد! حاضِر ـ لبستُ الزّيَّيَّ المدرسبَّ، وأمسكتُ بالكُتُب. - انظرٌ إلى (التّرامه! ! ...

في رواية (هيّا نوتظ الشّشس" خضع زيزا لعملِّة جراحيّة لاستئصالِ اللّوزتين.

 فقط في حالات الالتهاب المزمن.
 مدينة ناتال.

لا ("ترام" ولا غيره، سأحتفظُ بمبلغ الاثنيْ عشَرَ ريايس(1)،






 عندما غادرتُ شُعُرت بآنني أقربُ من الحهار إلى الرّجلجل.

 دفْعَا قوِيًّا: من أمُّها. أمّا نحنُ، فنواحِلُ السّيرَ فِيْ الطّرِيق.


 فلمْ يكنْ كذلكَ، بل كان ضيّقَا وقصِيرَا. ومنْ ثمّ، كلَّلِ ذهبتُ إلى إلى السّبّورِة سِعِتُ تعالِيقَ الأُعْداء.

> (1 (1) جمع ريال، وهي العملة الّتي كانت مستخدمة في البلاد حتّى سنة 1942. (2 ) فاكهة مشهورة في الثّهمال الشّرّ قي.

- بنطالُ (سورونيا)|(1)! ذيلُ تيسٍ! عمميّ!
 الرّاهبانِ الأخوانِ ماريستاسٍ عن مدِّحِ ذكائِي: اههذا الصّبِيّ
 من كليه|....
وصلَ تارسيسيو بهدُوء.
- زاي، ماذاعن امتحانِ الرّياضيّات؟

يا إلِي، الرّياضيّات! إنّا نقطةُ ضَعْفِي، وسببُ عقوباتِيْ،



- استيقظْ يازاي! رياضيّات.
- إلّا إذا قُمنا بالشّيء نفسِه كا فـا فعَلْنَا فِي الانْتْبَارِ الأخِير . - هل يُمكنكَ الحُصُولُ على العَلامَّ؟ - سيكونُ ذلك صعبًا، وسيغضبُ الرّاهبُ فيليسيانو.
- وأنتَ هل تساعدُن؟؟
- بـا أنَّه يعرِفُ أنّني أهرُبُ مِنْ الدّروسِ، وأذهبُ إلى السِّباحةِ،
 جيّداً في شكل جرس.

وعائلِتِي لا تُرِيدُ ذلك، أعِدُك بأنَنِي لنْ أهْرَبَ ثانِيةُ، ومن ثّمّ


- وهل ستفِي بالوغْ؟
 وبعد ذلكَ أعودُ إلى السِّباحَة.
- أجلْ، ولكنْ عندَما نُجْرِي اختبارًا آخر، سيخِِمُ منهُ العلامَة.

 سيتسنّى لي النّجاحُ، رَغْمَ رُسُوبِي فِي المَادَّةٍ الرَّابِعة. - زاي، كيفَ يمكنُ أن نغيّرَ العلاماتِ في دفتِر الأعدادِ، وترَّ العمَلِيةُ بسلامِ؟

 فيليسيانو دفترَ الأعدادِ، ويسجّلُ فيه العلاماتِ النهائيّة. - وماذا لو اكتَتَفُوا الأمرَ يومُّا مّا

 - ولَاذاذا يُجبَكَ كثيرًِا؟
- لآنّه يعرِفُني منذُ كنتُ صغِيرًا. - ولكنّه يعرِفُني أيضْا منذُ كنتُ صغِيرًا.
- إذن، لانّك تفتقرُ إلى الحدّ الأدنى من الوسامة. كان يُعاملني


$$
\begin{aligned}
& \text { - واو، كمْ أنتَ مغُورو! } \\
& \text { - ألا ترى هيبتِي مع النِّساء؟ } \\
& \text { - نساءٌ رائِعات! }
\end{aligned}
$$

- لسنَ كذلك، ولكنهنّ سيِرْنَ، بالطّبع، يا لهذا التّعليق! هيّا بنا نجلسْ على مقعدِ الـحِيقة؟
- لنذهبْ، ولكنْ،... ماذا عنِ الوقت؟
- مازالَ لذْينا عشُ دقائِقَ . سنعودُ جريًا. فحتّى وإنْ كانَ درسَ الرّاهبِ أماديو؛ فإنّه لنْ يغضبَ لو و وصلنا متأِّخِّرَيْن.

مشينّا، ندوسُ بجزماتِنا الصّغيرِة أوراقَ التّين البنجاميني" (1)! طق! طق! ثمّ جلسْنا.
نظرُنَا إلى الأعلامِ المُرفِرفِةِ فوقَ بُرجِج السَاحِةِ الرَّئِيسِيّة. كانتْ

وأنضمُّ إليه. فالأعلامُ تعنِي لِي الحِّيّة والحِيَاة.
(1) شجرة معروفة بهذا الاسم، وتستى أيضًا تينة، ويعود أصلها إلِ آسيا.

 الفيلقِ الأجنبيّي"، واستعدتُ فيلم (ابو جسيت)" (Beau Geste) مشهدًا منُهُدا.

- الأمرُ سهلُ، يا تارسيسيو . نرتكبُ جريمةُ، ونربُبُ إلى هُناك. فلا أحدَ في الفيلقِ الأجنبيِّ يتمّ بِاضِينا.

في التّجنِيد؟ قَلْ لِ؟
- المِيرُ الرّاهِب. لا أحِبُّ الرّاهبَ جوزيه. لا يكفُّ ذلك
 - وكيف ستقتُلُه
- بذلك السُّمٍ الأزرقِق الّذي نستعمِلهُ فِي درْسِ الكِيمْياء. سأُذيبُه في جعّتِه. - أجلْ، ولكنّ الحز ائنَ جميعها مغلقةُ في قاعةِ الكِيمْيـاء. - يُمكِنُني أيضًا أن أدفَ ذلك الفظّ منْ برجِ الكنيسِةِ، هُناك؛



 سيرة كلّ من ينضمّإليها.
- وكيف يستطيعُ رجلٌ عجوزٌ سمينٌ وكبيرُ البطنِ صعودَ



درجاتٍ مُتتالية؟

- أنتَ شُخرّبُ كلّ شيء
- مهلَا، فأنتَ منْ تَدَّتَ عنِ القتل ! ..
 عُطلة. ولكنّنا لنْ نتالَ هذا الحظّ.
 الملُُونُ صُلبًا، وبصِحِّةٍ جَيّدَة ...
ران الصّمتُ علينا مرّةً أخْرىى، فجذبِّنْيُني رفرفةُ الأعلامِ:

- زاي، أودٌ إخباركَ بشيء؛ ولكنْ، لنْ أفعلَ ذلك إلاَّا يومَ الأحدِ.
- لماذا الأحد؟ احكِ لي ونحْنُ نمْتِيـي

نضضنا وبدَأنا المُنْي.

الآنَ سأقولُ لكَ شيئًا مُذهلًا .

- حسنُّا إذن. ماذا ستفعلُ بعْدَ أنْ نعُمِلَ الدِّراسَة، هل فكّرّت


## في ذلك؟



 عن ذلكِ معَ أبي... وأُصِبتُ بالإحباطِ، فأنا أكبُر شيئًا فشيئًا،

 عليَّ السّسؤالَ نفسَه اللّذي وجّهُهُ إليَّ تارسيسيو: پاماذا ستفعلُ بِعْدَ

 أبي معي، ودفعنيِ إلى التّفكيرِ في تلكَ المسائلِ، وعحاولِّة حلّها

 وبالطبِ، اعتَقَدَ أبِي أنتني سأستمرُّ في العملِ فِ في عيادتِهِ كطبِبب.




 بكرةِ قصبِ السّكِرِ، لا معنى له ولا طعم.... أنا لا أريدُ أنْ أصيرَ


حالةٌ مِنَ الـُزنِ لأنَّ فشُلًا مَّا ينتظُرُن قِريبًا. فبينا كان جميعُ معارفِي


لا أفكّرُ فِي أيِّ شيْء ...

- هل فكّرتَ؟
- فِمب؟ -
- في مستقبلك؟
- بدأتُ الآن بالذّاتِ أفكَرُُ في ذلكَ، وأنت؟
 أنْنا مثلَ الإخوةِ، يمكنكَ الذّهابُ مِعِي.
- تريدُ أخذي معكَ وأنت مْ تُطلعْنِي على وجهتكِ
- غوّاصَة.
- لقد اندهشتُ حقًّا.

نظرتُ إلى تارسيسيو بهدوءً كبيرِ ولُطف.


 - ألنْ تذهبَ معِي؟ لا بدّ أنَّ الأمرَ رائِعٌ: التّولُ إلى أعهاقِ البحْرِ، إلى عالم غْتَّف.

- أجلْ، ألمْ تشـاهلْ فيلم ("ريتشارد ديكس)(1)؟ لقد بقيَ ذلكَ
 منْ ضيقِ التنفّس. أنا لنْ أذهبَ إلى هُناكَ - ولكنْ، ألا يُحِبّ السّباحَّ؟
 كيفَ يُمكننا الدّخولُ إلى غوّ اصَةَ؟
- فِي البَحرِيِّة الحِرْبيّة.
- ألدى بحريّتنا غوّاصة؟
- هذِه هي النّقطةُ الغامِضَة، فلا أحََ يعْرف. منْ يعرفُ هو كاسكودينيو، هل نسألُّه؟
- ولكنْ، إذا سألتَهُ سيَكشِفُ سِرَّكَ.

وأثقَلَنَا الحُزنُ بسببِ مشاكِلِنا الكبيرةِ تلك. فقد كانَ صعْبٌا التّفكيرُ فِي قتلِ الرّاهبِب، وفِيْ مستقبلِ تارسيسيو الّْذِي يريدُ أن يعملَ في غوّاصةٍ لا وجودَ لها فِي البرازيل...
أشارتْ ساعةُ البّاحةِ الرّئيسِيّةِ إلى الثّامنةِ والنّصف.

(1) مثّل سينا أمريكي" (1893-1949 ) مثّل في التّينها الصّامتة ثمّ أدرك مرحلة السينا النّاطتة ومثّل فيها.

سيحرِمُونَكَ مِنَ الذّهابِ إلى الشّاطئِ يومَ الأَحَد. حـئُنا الخُطُى - وأنت، ماذا أردتَ أنْ تُخْرَني؟ - لقد مزّقتْتْ غِيَزَةُ الزَعرنَةِ رُو حِي.

- لقد أصبحتُ مئلك يا تارسيسيو ـ بدأتُ أصيرُ رجُلَا، وبدأَ

- الأمرُ يِدُُ هكذا، تَامًا، وبصورةٍ مفاجأة. ومنْ دونِ أنْ ننتبَ، تصيرُ عنْدْنَا غابَة.
- هل انتبهتَ إلى هذا التّغيّرِ عنْدما حدَت؟
- 
- ولا أنا. هلْ هذا يعنِي أنَهُ بِامْكانِنا قِيبًا أنْنُنِجبَ أطفالًا - علينَا الذّهابُ، يازاي.

أسرعْنا الخطْوْ

- لكنْ، هنالكَ شيٌّآخر
- ماذا؟
- صعِدتِ الُمعينةُ المنزليّةُ على الكرسيٍّ لتنظيفِ مِصباحِ المُبْغ، فرأيتُ الفخذْيْنِ الغلِيظِّن! ! ...
- دعْنا نذهبُ إلى الفصلِ، يا زاي. علِيْنا أنْ نمرَّ عبْرَ الزُّقاقِ الحلفيِّ، حيث يُو جد عِلُّ أرتور .
- لا يمكُنُ أنْ نمرَّ مْنْ هُناك، يا تارسيسيو - هل تخافُ مِنَ الفتَّه؟
- إنّا مذهِلة! لقد وقفتُ يومًا أمامَ بَابِ منزلِهِا وصرّحتُ حتُ: الا


- وهي؟

 هُناكَ، أجدُها تنتظرُنِي، وتقولُ لي بعينْهِا باسِمةً: اأنتَ
 - وماذا ستقولُ له؟
- انظرْ يا دكتور، إنّ بنتكَ لمْ تتجاوزِ العاشرةَ، وتقدِّمُ نفسَها إلى الرِّجال!
- أنتَ رجلُ عظِيم! فلا يِوزُ لها أنْ تصرّفَ هَكذا. وما اسمُهب؟؟
اجتاحنِي فضولُ كبيرٌ، وحرّكتْنِي شَقَاوةُ الفتَى فأنا مٌ أسأَهْا عنْ اسمِها قَطُ.

دخلنَا الزُقُقَقَ مُسِرِيْن، فوجَدْناها هُناكَ، غِيرَ أنّنا هذِهِ المرَةَ



 شفة ...
مرّتٌ بعض الفصل الثَانينوات

$$
\begin{aligned}
& \text { - زاي، يا لَا منْ حياةٍ مجنونةٍ تعيشُها! } \\
& \text { خلعتُ حِذائِي بسرعة. } \\
& \text { - تظاهرْ بأنّنا مازِلنا صغارًا، يا تارسيسيو . }
\end{aligned}
$$

قفزتُ، وأمسكتُ بأوّلِ غصنٍ من أغصانِ شُجرةٍ المانغو

- إنّها شَجرةٌ عموميّة، كيفَ تَسلّقهها؟
- طفولة! الطّّفولةُ هيَ أكثرُ الأشياءِ الّتي رأيتُها فِي حياتِي بؤْسًا وجبنًا.
وضعتُ جسمِي فْوَقَ أحِِ الأنْر طةِ، وبدأتُ أتنقّلُ منْ غصنٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { إلى آخر، حتّى تشجَّع تارسيسيو ور اففتَنِي. } \\
& \text { - أين غصنُّا، يا تارسيسيو؟ } \\
& \text { - هو ذاك. }
\end{aligned}
$$

- هل هذا مُكِنْ؟ يبدُو مُنكمِشُما. - بل عيونُنا كبُرت.

دخلتُ بينَ الأغصانِ، وأطلتُ النّظرَ إلى أوراقِ شجرةِ المانغو

 حالما تُصبح بلا قيمة، فإنّ أيَّ فأسٍ طائشةٍ ستُسقِطُها أرْضًا. فهي
 أنخرى. يا لهَا منْ حْمْاء! السيّءِ أنْ نفكّرَ هَكذا، لكنْ، ماذا لو صِرْنا نحنُ عُجُوزيْن؟ يبدُو أنَّ تارسيسيو المستاءَ سيوُبِّخنِي على أفكارِي هذه. - زاي، عمُركَ تَسَ عشُرةَ سنَهَ. عليكَ أنْ تَكونَ متّزنًا. - لا أريدُ أنْ أكونَ شيئًا. لديّ قلبُ متشرِّدٍ، ومنْ يُحبّني عليهِ أنْ يتقبّلني كَّا أنا.

- (االجِغر افيا مادّةُ المُسْرّدِ والمُتسحِّع" . - واضِحح. لمَيعُد مَن قالَل ذلكَ موجودًا بيننا.

ضحكتُ بسعادةٍ، وأنا أشاهـُُ وجهَ تارسيسيو القْمْحيّ ـ الآن، صارَ لديْهِ شارِبٌ، شُارِبٌ أسودُ ناعِّم.

- إذا تركتُ شاربِي ينمُو، فإنّه سيصيرُ شيئًا أشقرَ فظيعا، وسأحتاجُ إلى صبْغِه.
- زاي، لنتكلمّمِ الآنَ بجِدّيّة. هل تخليّتَ فغْلْ عنِ الدِّراسَة؟؟


## ة

t.me/soramnqraa وماذا تنوِي أنْ تفعَل؟ - مازلتُ أفكّرُ في الانضهامِ إلى الفيلِِ الأجنبِيّ. - ولكنْ، عليكَ الآن أن تفكّرَ فِي ضَحيَّةٍ أَخْرى: لقد ماتَ
الرّا هبُ جوزيه.

خيّم شعورٌ بالحزنِ على تعابيرِ وجهِه.

- ولمْتتمتّعٌ بالإجازَة.
- لا تقُّل هذا، لِذْ كانَ العجُوزُ رجُلُّ طيبِّا.


العظيمِة، على كلبِ المزرعِّة، ليتأكَدَّ مِنْ دقّتهِ فِي التّصوِيب؟ تِّمّ


أصابِتِ المدفَ بدقِّه، في وسطِ الحبْهُة... طيّب! ...

- لا تتحذّثْ هكذا عنِ المَوتى.
- وهنالكَ شيءُ آخر لا أفهُمُه. للاذا يصبحُ الشّخصُ الَّذي يموتُ قدِّيسًا.
- لا أريدُ الجدالَ، ولا التّخاصُم.
- أنتَ حيوانٌ. لقد أفْسَذْتَ كلَّ شيْء، بعدَ أنْ حاولتُ العودةَ

- تحوّلتْ غوّاصَتِي إلى درسٍ صغيرٍ فِي الحقوقِ سيتمٌّ تعطيلُّ مدّةَ سنتيْنِ بسببِ قلَّةِ المَالِ. وفي الوقِبِ الحاليِّ، لا بدَّ لي منَ العملِ في الصّرفِ الصّحّيِّ لِمعِ بعضِ القِع النّقديّةِ من

الدّر اسِةِ أرخصُ هُناك.
- هل عملكَ جِيّد؟ هل تتذكّرُ تلكَ الشّقر اءَ المؤكسجةَ هُناكُ في حيِّ "لاغغوا سيكا)؛؟ كانتْ عشيقَة... لقد نسيتُ اسمَها. هل تعرفُ أنّه يَبُ عليّ الإقِلاعُ عِنِ التّدخِين.
- حذّثني عن شيءٍ واحدٍ فقطْ، وليس عنْ مواضيعَ عديدةٍ في الوقتِ نفسِه!
- واو! لقد كنتُ أغارُ كثيرُّا مِنْ بنطالِكَ فـَ الجِرَس. أمّا
 ذلكَ صعبًا عليّ. ولِِلْمِكَ، سأتوقَّنُ عنِ التّدخِينِ، لأنّني سأستأنفُ تْرَريباتِي فِي السِّباحة.
نعهمْ، كنتُ جيّدًا فِي السّباحة. و كان جسمِي ينزلقُ، وينزلقُّ
فينْابُنِي شعورٌ بالانتعاشِ، كحا لو أنَّ كلَّ قطرةِ ماءٍ صديقِ عزِيز .
- أعتقُُ أنّ لديَّ دمًا هنديًّا أحمرَ(1) بالفِعْل. كمِ السّاعةُ، يا
تارسيسيو؟
- الثّالثة والرّبع. لماذا؟ - لا شيء. فكّرتُ في المرورِ بمعهِدِ ماريستا. - لنذهب؟
- أخشَى أنْ أرى الرّاهبَ فيليسيانو، والرّاهبَ أمبروزيو. - لنذهب؟ - نعم. هيّا بنا. نزلنا منْ أعلَى شُجرِة المانغو علَى عَجَل. - إنّ القليلَ منْ سوءِ الحظٍ يسبّبُ المَرَض . - ألا تريدُ غسلَ قدميكَ لتتععلَ الحِذاء؟
- دعنا نذهبُ قَبْلَ أنْ أتراجَع. فالقليلُ مِنَ التُّرابِ العالِقِ
 شَمْمتُ رائِحةَ يَيَيّ.
- طيّبٌةٌ هيَ رائِحةُ القِشْرَِِهِ الّتي بقِيتْ عالِقةُ بيدَيّ! - لم أنتبٌ لذكك.


في اللّيل، جلستُ على أحدِ مقاعدِ السّاحةِ، وتزاحمتِ الأفكارُ
 تِجَدَ الوقتَ الكافي لتضعَ كلَّ شيءُ فِي مكانِهِ










 في مراكزِ تأهيلِ العُّكال.




 وعنْدَ الغداءِ، تدبّ حشُراتٌ صغيِرةٌ على شُريِةِ اللّحمةِ الصّلبةِ،

وفِي العشاءٍ آكلُ موزةً من (اساو تومي") أو قطعةً مِنَ (الكسافا)"





















## 1136

المادئة . (المترجم)

اختبارِ البرتغاليّيّ، فِي حينِ كنتُ أنْتَحقُّ مائة. لمْ أبكِ فِي حياتِي كثيرِا











 تراءى الشّاطئُ بعيدًا، وبدتِ البيوتُ صغِيرةً، صغِيرةً للغايَة. هنّ

 فالديفيا، ماريا دي لوردس، مارلي، ماريا أبولونيانيا، إيدا .. وداعًا لكا لكرِّلِ





بدأ التّعبُ يداخِلُ ذِراعَيَ، وهـُتْ أنفابِي، وارتجفَتْ أطرافُ
 عالِّا، ولمْ يكَنْ بَعْدُ صَوْتَ الرَّبّب.

- يا صبيّ! أنتَ جِنون؟ إلى أينَ أنتَ ذاهبٌ هَكذا؟ تَايلَ قاربُ صيّّادِينَ أَمَامي. فسبَحتُ نُحْوَهمه، وصعِدتُ علَّى متِه. نظرَ الصّيادونَ إليّ بُذُهُول. - ما هذا ياصَبِّ؟ وعندَها فحسب انتهِتُ لسببِ الدّهشِة، فقدْ خرجتُ مِّ منَ السّباحةِ عارِيا. كنتُ مُرهَقًا إلى درجةٍ مْمَ أقِدْز معَها على التّنفّسِ والإِجابَة.
- ماذا لو مَسكَ بكَ كلبُ بـحْرٍ، ياصبيّ؟ خفضتُ عينَيَّ، وشُعُرتُ بدوارٍ مِنْ تَايُلِ القارِب، وشيئًا فشيئًا، بدأتُ أَنْتوعِبُ خيبِةَ أمَبِي.
- رغِبتُ فِي السّباحة... و ومْ أنتِّهْ لابتِعادِي كثِيْرًا.
- وأينَ ملابِسُك؟
- إنّها هُناكَ علَى رِمالِ الشّّاطِئ. إلى أينَ سيذهبُ هذا القارِب؟ - عائدٌ إلى (بونتا نيغر1). - هذا بعِيد.
- هل تخْشَى العوْدَةْ؟

طبعًا، فقد أحاطَ الحْوفُ بِي مِنْ كلِّ جانِب. ولكنّني، تظَاهَرْتٌ

- مِنْ أينَ أتَيْت؟
- مِنْ شاطئ (برايا دو مايو)".
- حسنًا، سنأخُخُكَكَ في ذاك الانِّاه، ثمّ اقفزْ رِي الماعِّ، واتبِ التِّيّرَ الّذِي بدأَ يكبُّ، ولكنْ، اذهبْ مُباشرةُ إلى الشاطئُ،

فقدِ اقتربَ اللّيّل.
كان القاربُ يتهايل، أمّا أنا فقد ضمَمْتُ رِجليّ خحجلُا، وأخفيْتُ
 لم يكن بالإمكان مناشدتهم لتغيير قرارهم. توجّب علي عليّ أن أعود كلّ تلك المسافة مع حر كاتِ سباحةٍ أطول. ضـِحِكَ أحدُ الصّيّآدِينَ، وعلّقَ بصوتِ عالٍ:

- تَيّلْ لو تُسرَقُق ملابِسُهُ علَّى الشّاطِئ.

ربّاه! لمْ أفكّرْ فِي ذلك. والآنَ، ظهَرَ سبِّ آخر، فضلًا عنْ ظلام
 وأخذتُ نفسًا عدِيقا. كان البردُ يشتدُّ مع هُبوبِ الرّيِّ، كلَّلِ تَدَّمَ القارِب.

- اقفِز الآن، أيّها صِبِّ!


البَخْرِ الصّاعِدِ، والعشيّةِ التَّي بدأتْتْ تُظلِمُ الأفُقَ بدتْ أضوراءُ المدينَة، مِنْ درابزين (بيتروبوليس") أكثرُ إنْرَاقًا.

ولمْتُسَقْقْ مَابِبِي.
أتذكّرُ أنتي تَلوْتُ (اسلامٌ عليكِ يا مريم") معَ كلِّ تحريكِ




 عندما دخلت غرفةَ الجلوسي، كانَ المِميعُ حوْلَ مائدِةِ الطَعامِ


- لا تصلُ أبدًا في ساعةِ تناوُلِ الطَّعَم؟
- لا أريدُ العشَاء.
- لماذا؟ كُّ أيَّ شيْء...

خفضتُ رأبِي، وعبَرْتُ غرفةَ الطّعامِ، ثمَّ صعِدتُ التَّرجَ، وقصدْتُ غُرْفَتِي

يا لهمْ منْ جمَاعَة! كدتُ أموتُ، ولا أحدَ منْهم ودّنِ بقطرِة
حَنَّنان
أخذتُ البيجامة، ومِنشَفَةَ الحَّامَام فقدْ أردتُ غْسْلَ جسدِي مِن
الملحِ، وإزالةَ مَرارةِ الرُّوح.


 خطُى على الدَّرجِ، وإذا أبِي يدْخلُ الغُرْفَةَ - ماذا حدثَ يا بُنَيّ؟ لمَّمَتَعَعَّ

- لاشيْء.

أدرتُ عينيّ إلى الجِهِة الأخْرى كيْ لا أنفجَر باكِيًّا. رغِبتُ في





 والحُبّ. سيُر حِبُ بِي اتَسَاُُ جغرا فيّةِ المُشرٌ دِين بِلا مُبَالاة. - سبحتُ كثيرَا، فتعِبْت.

- الخلعْ سترَةَ البيحجامةِ، وقِفْ. قرّبَ وجهَهُ مِنْ صلْرِي باحثًا عنْ آثارِ التَّعَب.
- تنفّسْ بقُوّة.

أطعتُه. استغرَبْتُ طِريقةَ الحْنَانِ تلكَ، ولكَنّي تَنّيّتُ لو يبقَى
إلى جانْبي الحَيَاةَ بَأَكْمَلِها، هَكذا، قِرِيبًا مِنَّي.

- أدِرْ ظهْرَكَ.

وضَعَ وجْهَهُ مَرّةً أَخْرَى علَى ظَهْري. ثمّ وقفَ.

- ماذا فعلْت؟
- سبَحتُ كثِيرًا. ولم أستطع التنفّس إلّا بمشقّة.
- هل تشعرُ بألم مّا؟

كذِبتُ.

- أُشْعُ بُألمِ هُنا، فْوْقَ صذْرِي.

استأنفَ أبِي مُعاينَتِي، ولكنْ، هذهِ المَرَةَ فتْرَة أطوَّلَ نظرتُ

 عْتلفًا. فأنا لا أنفعُ فِي أيٍ شيْءَ - هل أنتَ أَصَمّ؟ رفعَ رأسَهُ هِْظةً، ونظرَ إليَّمُندَهشًا.

- لقدْ طلبتُ منكَ مَرَّيَنِ أَنْ تَتَفّسَ بِقُوَة. ثَّمَّ عادَ يفحصُنِي مِنْ جِدِيد.
فكّرتُ في الاكتشافِ الَّذي توصّلتُ إليهِ: عندمَا أمْرَضُ سيُعطِيِيْي أبِ مَزِيدًا مِنَ الاهتِّامَ

- لاشيء. فقطْ بعضُ التّعب. إذا لم تتحسّنْ غدَّا، سنأخلذُ لكَ صورةً بالأشهّةِ السِّينّة.

ذهبَ إلى غرفتِهَ، ثّمّ عادَ حامِلًا بِّضَ الكبسُو لات. - خذْ هذا وستقْضِي لِّلةً طيبَة ... - تصبحُ على خيرِ يازاي.
 وخاصَةً الأزواج والعشَّاق الَّذينَ يستهلكونَ الأحذيةَ والحيَّة.

- اجلِس. ما الَّذِي حَصَلْ
- أَزْعَجْتْي زيَيرَةُ المَعْهَه.
- لقد رأيتُ ذلك.
- هل كانَ الرّاهبُ أمبروزيو في حاجِّ إلى فعلِ شيءء مِنْ ذاك القْبِلِ؟
وحصلَ الشّيءُ نفسُه مرّةً أَخْرى.

دخلنَا المُْهَدَ بتلكَ الفرْحِةِ الَّتِي تُولدُ مِنْ جِدِيدٍ عندَما تصطِدمُ



 نظراتِ ذلكَ الباحِثِ المرتابِ.

- إذن يا زيكا؟
- نَعَم
- ترَكْتَ الدِّراسَةَ جُدْدَدً؟ - كان ذلك هو الحلُّ الوحِيد.

نظرَ الرّاهبُ أمبروزيو إلى تارسيسيو، وابتسمَ مدقِّقًا النّظرَ


 ذلكَ ذَهَبَ سُذُى


 تبلغ درجة الإذلال.

- والآنَ أَيْها الصّبِيّ؟ ماذا عَنْ شركةِ الصّيدِ تلك؟ - لِم يتقدّم المُوْضُوعُ، بل باءَ بالفشَّل . - وماذا ستفْعل؟



صَمَتُ. وفي لِظِة، خطرتْ لي فِكرةٌ ستمْتَقِزُّه.



دعانِ تارسيسيو.

- لنذهبْ فِينُزْهَة.

مَشَيْنا علَى مَهل.

- زاي، أنا قلقُ بشأنِكُ
- لا تقلُْ، فكلُّ شيءُ عابِر . سأفجّرُ رأِيبي يومًا مًا، وأكَوّلُ إلى فشارٍ، أو إلى عصِير .
- هذا لنْ يُلَّ شُئًا.



فِي المَهْدِ. لقَدْ تجَسَسَ الأْْدِقاءُء علَّ، وإنْ مْ يقولُوا ذلكَ علنُّا، فإنّهم يفكّرونَ فِفيه فِي سِرِّهم.





- لماذا لا تْبْحُُ عنْ عَمَل؟
- كيف؟ ليستُ لديَّ رُخْصَةُ جْنِيِّيِّ احتياطِ، لقد تجاوزْتُ عمرَ
 عليَّ انتظارُرُ عَمَليّةِ القُرعُةَ
- ولماذا المْتفگِّرْ فِي هذا مِنْ قْبْلِ
- لمْ أفكِّر . هذا ما حَصَلَّه، وماذا بَعْد؟





 قدْ لا تستغرقُ أكثرَ منْ عشِرِ دقَائَقَ عِنْدَ رُؤيةِ فتاةٍ جِيلةٍ تَرُّ أمامَكَ ضاءتْ عيناي.
- من ذلك الحيوان، يا تارسيسيو؟
- خنّن.
- لا أعرِف. لقد وصَلتُ منُُْ قِلِل . بِضاعةٌ جدِيدةٌ فِي السّاحَة. مشتِ الفتاةُ، واستدارتْ، ثمّ ابتسَمَتْ، وواصَلتِ المَبْي. - لا تعرف - أقسمُ لكَ أنْني لا أعْرِف. - إنّا سيلفيا، الّتي تقيمُرفي الزُّقُقاق. ...!y-
- نعم. هي. - يا لهُ منْ شيء جمِيل! ! - وما الّذِي تنوِي فِعْلَ؟ - أنْ أعانقها.
- لا، يا زاي. أنا أتحدَّثُ عَنْ خُططِك. عنْ أشيْاءَ جِدّيّة. قهقهتُ.
- كفاكَ عَبَا. سأعانقها فِي أوّلِ فُرْصَةِ.
|الفصبل| الثاثت



## صفّرُنُ أمامَ النّانذة.



 الكبيرة آلتّي اتَصفتٌ هِها: أنا مالِكُكِ اللّيلِ،
جَيا الحِّآة!

نساءٌ، فتياتٌ، تنياتٌ، نيساء ... نساءٌ، فتياتٌ، نتياكٌ، نِيساء.



فو-فورو-فوفو...



 دربن، وإلى جانْبِ غرانلـي بونتو تُطالعني دوروتي لامور. ولكنَّ



 نصحني بأنْ آخذَ حذرِي لأنَّه رآها تنتظرُ أحَدَ الحمْقى والمغفّلِين... الشّيطانُ هو الّنّي يجعلني مندفعا، لا يخيفني شيء! فطالَّا

 ضححكتُ ثانيةً. إنّه البحرُ ... البحرُ الجمميلُ الشّاسعُ كلّهُ لي. ما أمجل أن تُقضّي الصّباحَ تائهُا في الرّمال وداخِلَ المَاء. (اكاراو") في الْغَدَاء...

 زمنٌ، عشرون سنةً، عشاءٌ، عشاءٌ... نظرتُ فجأةٍ إلى ملايُحي، فقدّمتْ بشَرَتي المحترقةُ إليٌ اعتِرَافًا أحْرَجَنِي، ولكنَّه أرضانِي في

الوقتِ نفسِهِ:

- أنا قويٌّ قلِلُّا، ووسيمٌ قلِلْاْ ..

فتحتُ بابَ الغرفةِ، وخرجتُ لآتَشَّى. كانَ الطّعامُ كلَّهُ لذيذًا


ولكنْ، لا شَيءَ يُمُمَ.

كانت ليلةً رائعةً، مرّتْ دافِئَةُ، ولكنتّي كنتُ أستشعرُ ريِّا قادِمةً مِنَ الشّاطئَ، منْ جِهِةٍ أُشجارِ جورِّ الهندِ، مِنَّ الرّمالِّ، مِنْ عُمْتِ البَحْرُ - سأذهبُ إلى هُناكَ اليوم؟

- إلى أين؟



 وعانتْ بدورِها منْ أختِي الكبْرى
- أنتَّ... منْ تُكلّم؟
- هذا لْمْسَ منْ شأنِّكِ.


 ولديْها أخّ، وهو كلبٌ سلوقِيّ. نمشي ذراعَا بِذراع ....".

شرِبتُ القْهُوَ، ومددتُ ذراعِي لامِسُا أبي.

- سيجارةً يا دكتور.

مدَّ لي العلبةَ والولّاعَةَ نَخِتْ أَتِّي وأختايَّ، وصعِد العجورزُ

 والآن. صعِدتُ بسُرْعَة. وجدتهُ جالنُّا على كرسيًّ هزَّاز .

- هل ناديتَي؟
- اسحبْ كرسِيًّا، واجلسْ إلى جانِبي.

حككتُ رأمبي. أأنا مشُوّشُ الذِّهنْ فهِمَمَ حركتِي. لقد رصدَ


جلستُ بالقربِ مِنْه.

- لا. أنتَ تعرفُُ ما الأمْ؟؟ يعني...

لمْ يردَّ على بْمْلِيْي. مرّرَ يَدُهُ على ذِراعِي، ثمّ مسّدَ على شُعْري
بلُطف.

 - ماذا تريدُ منّيّي يا دكتور؟

يبدُو أنّ اليَدَ الموضُوعةَ على ذِراعَيّ تريدُ أن تُخِبرَنِ بكلِّلِّيءّ،

لكنّ أبي لُم يتّخذْ قرارَهُ بعلُ، وصمتَ حتّى تَكّنَ مِنْ كسْرِ حاجِزِ

- لُّسْ مؤكًَّا بعدُ، ولكنّ الأمرَ قِرِبب. ماذا تريدُ أنْ تْخِبرني؟ - ليسَ مُهًِاً. سنتحدّثُ لاحِقًا.

احتوتْ طريقةُ حديثِهِ على حزنٍ فتّاكٍ، وبدا كأنّ شُيئًا خطِيرًا
يَدُث.

- أنا أعرفُ ما هو. لا داعي للقَوْل. ولكنْ، أنا أبذلُ جهدي.

 هذهِ الوظيفةُ شاغِرَة. هـم يدفعُون القليلَ، لكنّهُ دائَّ أفضّلُ مِنْ لا شيء. سأستطيعُ شِراءَ شيءً مّا لي. فعلى الأقِلِّ هو عمَلي...

بدأتُ أخلطُُ الأشياءَ، ولْمَأستطِ التوقِّتَ عنِ المِدِيث. فحلّتْ

شيء يُقَرَرُ في حياتِي بر صَانةٍ، لا شيْء.


مِنَ المؤسفِ أنْ أصِيرَ مُششِرِّدا، فهيَ حالةٌ لا تفرزُ إلاّا الحزنَ
والإجْهَاد.
ضغَطتْ يدُ أبِي على ذراعِي بُِوّة.

- ابني، ما هَذا؟

عندَما رآني أعطسُ، أخرَجَ مِنديلَا مِنْ بيجامتِه. - نظّنْ هذا الوجه. لم يكنِ الأمرُ كذلك أيُّها الأهمَقَ.
 وذاكَ ما أَحْزنَنِي أكثر . - هل تعرفُ ماذا يقُولونَ عنُك؟ هززتُ رأسيبي دونَ أيِّ مَاس .

 سيكونُ لكَ مُستقبَلُكَ الـهاصّ ...

 متأَّخِرة، أفضلُ منْ ألاّلا تأتِ. تَّ واصلَ بهدُوء. - كان يُمكن ألاّ نتجمع، ولكن صارت لديك شخصيّة قويّة

رغم صغر سنّك، أمازلت غاضبًا منّي؟

- لا أَغْضَبُ مِنْك مُطلقًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { - وماذاعنِ الفتَاة؟ } \\
& \text { - سَأْلْقَاها لاحِقًا. }
\end{aligned}
$$

- ما قِصّةُ هَذا العَمَلِ فِي المِيناءِ الّذِي تَتَحَّثُ عنْه؟
 الحمُولةَ الصّادِرةَ والوارِدَة. كلَ رافعةِ تحتوي على انتنيْ عشُرةَ بالة.
- ما الرّ|فعةُ الملعونةُ هذه؟

$$
\begin{aligned}
& \text { - إنّا الحُمُولةُ المُقيّدةُ التّي تأتِي على الرّافِعة. } \\
& \text { - أينَ تعلّمتَ كلَّ هذا؟ }
\end{aligned}
$$

- هل تذكٌُ تلك اللّيلةَ، عِندَما عُذْتُ إلى البيْتِ حَباحَا، وْمْ تتحدَّثْ معِي مُعتقِدَا أَنْي عُدْتُ مِنْ سَهرةٍ حمراء؟ وقنَّ كنتُ على متنِ سفينةِ (إيتاهيتي") أتدرَبُ لأكونِّنِّ مستعدًّا حالَا تِيِنُ الفُرصَنِّ - ولماذا مْ تِخِرني؟ - لقد غضبت مني بسرعبٍ، دون أن تطرح عليّ بجّرد سؤال. - خذْ سيجارةَ، وهيّا بنا ندخّخُ غليونَ السّلامِ معا.

ظلَلْنا ننفثُ الدُّخان بصمْت.

- اذهبْ، وقابلْ فتاتَكُ أنتَ شابٌّ جيِّد! - ماذا كنتَ ستخخبِنِي أيضًا؟ - غدًا، أو لاحقًا، عندما تعودُ إلى المنِّل. ألديك نقُود؟ - مفلسٌ تَمًا.
 - ربّا تودُّ الفتاةُ الذّهابَ إلى السّينّا. هيّا اذْهب. نخِتُ، ودون أنْ أششعُر، قبَلتُ أبِي علَّلِ خدِّه، وأحسستُ

 أبِي يتابعُني بنظر اتِه. وفي هذه المرّةِ، كان قلبِي سعيدًا جِدّا وقفتُ إلى جانبِ الحلائطِ، حيثُ كانتْ هُناكُ خادِمةٌ تْتْرِقُ

الْنظَرَ إلى الحَيَّة.

- مساء الحْيْر . أين سيلفيا؟ نظرتْ إليّ الحادمةُ بُضضول. استغرقتْ ثانيةً، ثـمّ ردّت:
- خرجتْ.

لاحظتْ خيبْتِي. فضحِكتْ، وقلّلتْتْنْ شُرِّها.

- دونا سيلفيا ذهبتْ إلى هُناك، نـحْوَ الأمَام. هل ترَى ذلكَ
 - شُكرًا لكِ يا بِمِلة. أنبتِ زهُرة. تُصْبِحين علَى خَيْر.

تَشّشْتُ أمامَ المنْزِلِ، حتّى رصَدَتْنِي سيلفيا.
كان ذلك الحيوانُ يتحدّثُ مع فتاتِّن. فلوّحتُ إليها بفُتور . أشارتْ سيلفيا إلى صـدرِها كا لُوْ أنّا تسألنِي: (أنا؟؟).


 إلى الأمَام.

- مساء اللخير. كيفَالحالْ؟ وسرعان ما تركتُ اللّباقةَ جانبًا وأمسكتُ يدها الصّغِيرةَ النّاعِمةَ بينَ يديّ.
- أنا بخير، وأنتَ؟
- أنا؟ كنتُ مارًّا منْ هُنا، وقرّرتُ التّوقُقُف.

كانت سيلفيا أكثرَ دقَة.

- مَاذا ترِيد؟

زادَتْنِي الثّقُةُ بالتَّفْسِ وجَسارةُ الشَّبابِ شجاعةُ فقلتُ ها:

أُطلقتْ سيلفياضِحكةُ عاليةً، ثمّتر اجعتْبْجسمِها خلفََالبَاب.

- ولكنْ، لديّ صـاحب.
- وما المُككلة؟ تنهِينَ علاقتكِ بـ.
- ولكنّْي أحِبّه.
- هذا هراءٌ حقًّا، أَمْتُغازِليني منْذُ مُدّة ...؟

قمتُ بحركةٍ بيدِي.

- وأنتَ، ألمْ تقَلْ لألِيِ إنّني أعْرِضُ نفسِي أمامَ الرّجال؟
- كانتْ تصرّفاتِ صَبيٍ أَمَقَ - ومع ذلك لا أستطيعُ أنْ أكونَ صاحبَكَ.

كنتُ أنظر إلى عينْهُ الصّغيرتِّنِ، ورأيتُ أنّ تينكَ النّجمتينِ الُُضيئتينِ تقولانِ العَكِس .

- حسنًا. بـا أنّ الأمرَ كذلك، أعتذِر . تُصبِحين على خيْر. ندِمتْ بسرعة.
- انتَظِ

عدتُ متظاهرًا بأنّني مٌمْأرغبْ فِي الأمر .

- ما اسمُ صاحبك؟
- نينيو ليسَ اسمَ رجلِ، بل اسمَ عُصْفُور . أليسَ ذلك الَّذي

- هممم... هممم

 مائتينِ وأربعِين ساعَةُ متـاليةً على الأقل .
- إذن..
- لا أدري...
- أنت لا تريدِين حقًّا؟
- من حيثُ الرّغبةُ، نعم أريدُ، ولكن ...

رانَ الصّمتُ بجدّدًا.

- ما أمجلَ يدكِ الصّغيرة.
 جِدَدًا تانكَ النغّازتان المحفُورَتان. - انظرْ، علّي أنْ أدخل. هل تريدُ الذّهابَ إلى احتفالِ الكرنفالِ في مسرحِ ("كارلوس غومسس"؟ - أجل.

لا أدرْي ما إذا كانَ لليّ نتودٌ لدفع تذاكرِ الدُّخول. ولكتني سأَفْتِضُ مَبْلغًا مِنْ تارسيسيو.
 ويمكنُّا أنْ نرقُصَ كيُرًا. إلى اللّقاءِ لاحقًا ضغَطتُ على يِدها. فسارَعَتْ بصُعوِدِ درجاتِ الشَّرْفة. من
 تراكو - تراكو - باتراكو ... مشيتُ دونَ الانتباهِ إلى الأحجارِ
 ....أنا ذاهبٌ إلى البيتِ

لا لـنْ أَذْهَ
أنا ذاهبٌ إلى البيت
ل . لنْ أذهبَبَ ...
يا فتَى، هل اقتربَ الكرنفال؟ نعم. إنّه على الأبواب. هذا رائِع ! هذا رائِع . صعدتُ إلى قمّةِ الرّهِيفِب، وظللتُ أعدلّ لُّ توازُني على الحافَّةِ فرِحا
.... لنْ أذهبَبَ إلى البيتِ
لن أذهبَبَ ...



ولا للنّسَائمِ البارِدةِ الّتي بدأتْ تخدشُ شُسجيْراتِ الورْدِ الخاليَةَ مِنَ




 أخْرى.
أسرعتُ في خطواتي. أبي الآن هو أعظمُ رجلٍ في الدّنيا. لماذا




 كثيرةً، بل كثيرةً جدًّا وتكاد لا تنتهي. كانتْ بينَ كلّ حصّةٍ وحصّةٍ



ومع ذلكَ، لا أريدُ منَ الآن فصاعدًا، أن أتشَاجرَ مَعَ أبي. فربّبا
 على الأقلّ يؤمنُ بُقُدراتي.

وهي؟ بدأتْ خُطُوُاتِ تتباطأُ، ولاحَفِيْ ذِهنِي ارتِاءُ اليِدِ المخمَليّةِ
 انظرٌ إلى الساعة!

اقتربتُ من المنزلِ، ثمّ أطلقتُ صافِرةً خفِيفة. اشتعلتُ نارُ
 بالجواربِ لا أوقِظُ أحَدًا. جلستُ إلى جانِبه.

- هل أنتَ مريض؟ - إنّا العاشرة. انتظرْني قليلًا لأخلحَ هذِه الملابس. فالجوُّ حارُّ جدّا.
- تفضّل.




 |ستععالِ هِّالِةٍ صندرٍ قِريبًا! ربّتَ على صدْرِي بفَخْر . - هذه عضَلاتٌ لا غير.

وضعتُ يِدي على ذقني، وابتسمتُ له. كمْ كان أبِي وسِيِّ! وكمْ صرتُ أحبّب! ...

- أجلن و وجدتُها، ولكنْ، لدنْها صاحِبٌ آخر . ستُنِهي العلاقَةَ به، ثمّ سأتزوّجُها!
- انتظر، لنبسّطِ الأمور. يا ابِيني، لماذا أنت دائِّا هكذا؟ إمّا مكا


 وأنت تسبح.

 هذه الألغازِ هذا اليوْم؟؟
- لا أريدُ أَنْ يُمْمَعَنا أَحَد.

جلستُ إلى جانبه على الأرضِّ إذنْ، فقد أصبْتَ. إنّهُ يريدُ



 هُنا وهُناك.

- لا يكبُ أنْ يعرفَ أحدُ الأمر، قد أُجري بعد مدّة قصيرة عمليةّة جِراحيّة أخرى لقد ابتلعتُ للتّوِّ غُصْنَ عليّق . - مرّةً أخرى؟ هل هذه مضاعفاتُ الكلى والمَكانَةَ؟ - أجل . وربّا، صارتِ الحالةُ أكثرَ خطورةٌ هذه المرّة. بعد أن...
- بعْدَ ماذا؟
- قلبِي لِّسَ في وضع جيّد. لقد نصحنِي الطبّبيبُ بالتّقليلِ منَ
 حميةٍ غذائيّةٍ أيضا. لا أزالُ أشعرٌُ بالدُّوار ف فِفي الحقِقِقَة، كان أبي بِدِينًا أكثُرَ منَ العادَة.

أسندتُ رأبيي إلى الأرجُوحَهِ السّبَكِيّة. كمْ هُو مُزُعِجٌ أنْ تكُونَ


- متَى ستُجْري العمَلِّةِّ؟
- ربّا في غُغُونِ تلالِةِ أشهر .

تنهّدتُ بارتياح. فعلى الأقلَّ ستتمُّ العمَلِيةُ بِعْدَ نَلائةِ أشهرٍ، وخِلالَ هذه المدّةِ قَذْ تَصلُ أشياءُ كثِيرَةَ. - لن يكونَ هُناك أَيُّ خطَرُ .
 على شَعْري بُلُطف.وهو يتأرجح فوق الأرجُو حِةِ الشّبكيةّ.

- سأذهبُ إلى النّوم.
- هل تريدُ أن تبقَى هناك؟ سأنامُ على ذلكَ التّرِير .

وقفنا في الوقتِ نفسِه.

- لا تقلق. هذا سيمُرّ ... إنهُ سرّر.

مسُى نحْوَ البَابِ.

- البرَكة!
- ليبارِكَكَ الرّبّ.




 كلُّها مرّتْ هَكذا، تبدُو لي الأشياءُ فقطُ عندَّما... عنذَّما لا أريدُّها . التفتُّ إلى الجانبِ الآخر . بدأ الثّقُلُ يظهرُ على جسْمِي مِنِ

فْرِط السّباحةِ وحرارةِ الشّمْس. سيلفيا. طبعًا، ستُنهي علاقتَها، وسأستمتعُ خِلالَ الكرنفال! سيكونُ عمُري عشرين سنةً عنْدَ

 المشرّدين المُعدمين لا سند لمم في هذا العالم ولا حبيبة.




 يُّعُرُ بأنّني ابنُه فِعلاً. ابتسَمْتْت سيلفيا. النّور ...

نمتُ.
نوم قليُّ، ثقيلُّ، صديقُ، صبيّ. شِجارٌ عِنْدَ الباب. تْخْرُ أمّي، وتطفِئُ النّور . - السّوق.

أغسلُ وجْهي بسرعةٍ، أفرَّشُ أسنانِي، أرتدِي ملابِبي على


 حياتِي كلِّها آكل البامية. أعودُ بُسُرْعرٍ، حرِيصُا على اللّحَحَاقِ بأبي عِنْدُ

عودتِهِ مِنَ القدّاسِ اليومِيِّ، وشُربِ قْهُةٍ معهُ علَى الأقلّل. ولكن، حين وصلتُ أخبرتني أمّي بأنَه خرج جِ إلى العمَّل .

- لماذا تأخرّتَ كثيرًِا اليَوْم.
- وجدتُ السّوقَ مُكتظّة.

لقد كذبتُ. تأنّرتُ لأنّني ذهبتُ إلى الكنيسِة، وصلّيتُ منْ

- عنْ زواجِي.
- ماذا؟
- سأهربُ مع الفتاة إلى (أورغواياها).
- أنتَ بجُون!

لمستُ أمّي منْ كتفِها.

- هذا هُراء. سأصيرُ ( (فرنسيسكانيًّا)".
- تناولْ قهوتكَ، هذا أفضل ...

$$
\begin{aligned}
& \text { قلبِي لأجْلِ أبي.مكتبة .. سُر مَن قرأُ } \\
& \text { - تحَدْتُتُما كثيرِا البارِحَهَ؟ }
\end{aligned}
$$

## الفصل الزّابع

الحبّ يُسبّب الخطر

 وهو يستشيط غضبًا منّي.

 ولمْ ينتِّهِ

- حصلَ كلُّ شيءٌ بسبِبكَ. كمْ كانَ طيبّب! - كُفّي عنْ هَذا. أنا هُنا. أنتِ لمْ تَسْتري شيئًأ. مشيْنا حْوْلَ ساحَةِ (أندريه دي ألبوكِركِ") دونَ تَوَقْف. - هل نجلسُ فِي ذلكَ المُعْد؟ - ذلك، لا. المكانُ مظلمٌ جدّا هنا.

وتلهّنتِ الأيادِي للّمْسِ الخَفِيف. ظللتُ أمَرِّرُ يدِي منْ حين
 وتدفعُ كّلّ حناني.

- ابقَ هادِئًا ياعلكة .

مررنَا أمامَ الكاتدرائيّة، ودَخْلْنا ساحةَ "جواو ماو ماريا") حيٌُ غطّتْ ظلالُ أشَجارِ التّيِنِ البينجامينيّ المَقَاعِدَ المُظلِمة. فبدا كِّلُّ شَيٍٍّ بمثابةِ دعوةٍ إلى حلم. وكانَ مقدّرًا لسيلفيا أنّ تتّخذُ قراراتِنا كلِّها.

- أنا مُتعَبُ، هيّا بنا نجلسْ هُناكُ.

كان مقعدًا خشببيًا بميلًا مُدوَّرًا. جلسْنا مُتقاربيْن، ثمّ تَلامَسْنا

 كلّلما اقتربَ منْ فمِي. كان يمكنُ أنْ تهربـ ولْ ولكن ماذا! فهي الّتي
 الدّنيا، واختفتْ عنِ الأنظارِ، وطنّتْ، وحلَّقَ البَحرُ، وحلّقتِ وِّ
 واحتضنتِ الأيادِي كلَّ شُيْء.

ة
t.me/soramnqraa

- علينا أنْ نذهبَ، ياعلكة!

- أنت حيوان!
- أنتَ مناسبٌ تَمامًا بينَ ذِراعيّ
- لنتحدّثْ عنْ شيءٍ آخر . - رائِع ! لقد تَنّيتَ هذا منذُ أُنبوع! - لنذهبْ إلى البيت.

كيفَ يُمكِننا الاستمرارُ في المشني يدًا بيدٍ فنطُ، بعْدَ كلًّ الّذي حصَل؟ المرأةُ كائنٌ غريبٌ حقًّا. تُعرفُ سيلفيا كيفَ توازنُ الأحداثَ جيّدًا، أمّا أنا، فأردتُ أنْ نظلَّ مَعًا، وأنْ نقولَ كلماتٍ
 وأنا أحضنه بحنان.

اقتربنا منْ منزِّها. تو ادَعنا. وكانت مصافحةً باليِلِ لا غير .

- أحبّكِ يا صـغِرتي! - كنْ عاقِلًا يا علكة.
- أجل.

هل ستأتي غدًا؟؟

- غدًا، بْدَدَ الظّهرِ، سأقضّي ثُلاثَ ساعاتٍ في السّباحةِ بنهرِ "بو تنجي"). فأنا أتدرّبُ على سباقِ القو ارِبِ. سأمرٌّ كلَّ يومٍ بعْدَ الظُّهِرِ في السّاعةِ نفسِهِا.
- ستمرّ فعْلً؟
- سأمرّ.
- هل أنتظرُك؟
- أنا أحبّك. مع السّلامة!

 أنه سيتكلّم. غفوةٌ قصيرةٌ على الأرِيكة. ثمّ أنظرُ إلى السّاعة. إِّ إِّنا

فعلَ شيءء آخر .

لمححتُ من بعيدٍ وجهَ سيلفيا عنْدَ البابِ. لم نتكلّم. غمرتْنِي فر حةُ الشّباب. جاءتْ لتنتظرنِي عند منعطفِ الجِدارِ، وكان المِدارُ متدًّا حتّى البابِ. كان جدارًا إسمنتيًّا. توقّفتُ عند المنحدرِ الأوّل .
وتهامسنا بصوتٍ رقيقِ

- همم - هممم... وأنتِ؟؟
- هم - هم

نظرتُ حولنا. لمأرَ أحدًا . قبّلتُها القبلةَ الأولى. فقفزتْ، ونزلتْ
إلى منحدرٍ آخر.

- انظرْ إلى الناسِ، إلى الجِيرانِ فِي الجههِة المُقابلة...

طاق!
 طاق آخر أطول. وبعدَها سنَجِدُ الباب.

- انتبهْ يا علكة. هُناكَ أناسٌ قادِمون.

كنّا متنكِّريْنِ، غيرَ مُتالاصقين، نتحدّثُ دونَ كلامَ مو وأحيانًا يمرُ أحدُّ المعارفِ. فيقولُ : (مساء الخـرِ").

- قبلةٌ أخرى فقط.
- ارحلز، أمّي فِي الدّاخل.
- فقطْ واحدةً، واحلةً، وحِيدَة. الباب. كانتْ تتكلّمُ بشكل طبيعيّ للغايَة.
- هل ستذهبُ للسّباحة؟ - أتدرّبُ على سباقِ القواربِ، سباقِ ألفِ و خمسلئة مِتر . بدَتْ مُحادثتنا عاديّةً، ولكنّ نظرات العينين وتقارب الو جهين كانا يقولان شيئًا آخر .
- هل هذا الّذي في يدكَ هو التّبّان؟ - نعم. هو مِئزر. انظرُ أغلقتُ يِِي، واختْفَى التبّان. - ألا تخجلُ من ارتدائِه؟

حككتُ أنفِي بسخريّة.

- ... أحبّ، نعم. وماذا بعد؟...
- أنا أيضًا.

تبادلتْ عيونُنا القُبل . كان عليَ أنْ أذهبَ لأستغلَّلَ المّّ. وحَّه،
 فهِم سببِ عدمِ إحسابِي بِِراعَيّ. فلمْ يصلْ بِي الأمْرُ حدَّ التّعبِ



 وضرورةِ وضعِ حدًّ لطيسِّ الشّباب، يومًا مّا ما




 منْ إنارةِ أعصابِه، وأعدُّ الأيّامَّ، وأكبحُها كيْ لا تا تُرُ

نهضتٌ أختي الكبْرى لتأخلَ كوبًا منَ الماءِ منَ الثّلّاجةِ، وعند عودتِها وقفتْ أمامَ الِمَيع. - انظرُوا إلى هَذا فقط.

أمسكتْ بتُّانِ السّباحِّة بيْن أصابِعها.

- يا لما من قلّةِ حيَاء.

لم أنتبه لعودتها السّريعة والمبكّرة إلى البيت، فنسيتُ تبّاني فوقَ
جدارِ الشُّ فَة.
نهضتٌ بسرعةٍ، وانتزعتُ التبّانَ بو حشيةٍ منْ بين يدِيها.

- أعطني هذا، يا....
- يا ماذا؟

كظمتُ غَيْظِي وغضَبي. يا ماذا؟ يا بقرة، يا متسكّعة، يا بعرةً
 مكاني. يومًا مّا سأفعلُ شيئًا ضدّ تلكَ الفَّ الفتاة.

- المِميعُ هنا في (اناتال)" يتحدّثون عن فسادِ أخلاقِكِ! وعن تبّانك هذا، وعن علاقتكَ الوسخِّ تلك القذِرة!
- اخرَسي!!

ولكنّها ظلّت تُتمتم. تر اءى لي أنّ والديَّ لمْ يرغبا في رؤيةِ ما
 منْ عائلةٍ كاثوليكيّة. أحسستُ بِجُبني. فلمْ أستطعْ فعلَ أيِّ شيءٍ؛

ولا قولَ أيِّ شيْء. جاءتني رغبٌّ في أن أضعَ زجاجةَ الماءِ في علبِها.
 ولكنيّي تذكّرتُ أبي، والسّرَّ، ومحاولةَ عدمِ معارضِّه في تلكَ آلكَ الأيّامِ الأخيرة. فامتلأتْ عينايَ باللّموع غَيْظًا. و وفضّلتُ أنْ أنْ أنسَحِبِ. دفعتُ الكرسيّ بعنفٍ، وصعدتُ الّّرجاتِ بسرعةٍ لأتنفّسَ في الشّرفة. سأرتكبُ جريمةً يومًا مّا. سأقتلُهُ خنَقًا. ثمّ سيأتِي رجّال اللّين ويقذفون من أفواههم طاعونًا من الكللمات، ينطقونهُ
 ألفةٍ أو غرورٍ، كُمسكينَ بمرشِّ الماءِ المُقّدس ... ويقولون : إنّ ما كانت تحتاجُ إليه فعلًا هو رَجُل .

وصلَ أبي إلى الشّرفِّ دون أنْ يُحِدَ أيَّ ضَخِيحَ. فنهضتُ.

- أنا جاللٌّ على كرسيّك.
- يمكنكَ البِقَاء.

انحنَى على الْدرابزين، وظلَّ يدخّنْ بصمْت.

- سأخرج.
- إلى أينَ ستذهب؟
- هناكَ سفينةٌ فِي الميناء. سأبدأُ العمل عند السّاعة العاثِرة. وربّا أستمرٌّ حتّى الصّبّاح.
- لم تحنِ الثّامنةُ بعد. لماذا لا ترتاحُ قليُّ؟
- لا، يا أبي. لستُ متعبًا.
- تحدّثْ قلِلْا معِي.

وقفتُ إلى جانِبه. وقِبلتُ السّيجارةَ التّتي عرضَها عليّ في

- هل العملُ شاقّ؟
- ليس كثيرًا. غير أنّ العيونَ تتعبُ بعد منتصفِ اللّيل،
 والانتباهَ الشّديدَ يِعلُ المرءَ يتثاءب. يِبُ ألاّ نخطِئَ. هناك
مراقبٌ على متنِ السّفينةِ يعملُ في الوقتِ نفسِه. فإن حصلَ خطأٌ، يعيدُ معاينةَ كلِّ شيءء منَ البِداية.
- هذا عملٌ فظِيع!
- لا يزعِجني القيامُ بذلك كلَّ نارِ أو كلَّ ليلة. ولكنْ، لا يمكنُ الحصولُ إلّا على ثنلاتِ سفنِ فِي الشَّهر أو أربِع. - هل أنتَ نادمٌ على تخلّيكَ عنِ الدّراسة؟
- 
- 
- لا أدري. من الأفضلِ ألاّ نتحدّثَ في هذا الموضوعِ الآن.

> نظرَ إلى داخلِ رُوحي.

- لستَ سعيدًا في بيتي، أليس كذلك؟

حككتُ رأسي دون أن أعرفَ الإجابة. دخّنتُ طويلًا . لماذا لا أصبحُ شجرةَ جوزِ هندِ مثل تلك التّتي أمامَ المنزلِ تتهايُلُ ليُلِّ





لِّمْ الأَمر. ولكّنْ، إن حصلَ له مكروهٌ...

- ليس بسببكَ يا أبي. تأكّدْ من ذلك، حتّى وإن تشاجَرْنَ

 حقًّا.
- ستغادرُ قريبًا؟

ضغطتُ على ذراعِه بقوّة.

- كيف عرفتَ ذلك؟
- أنا أنظر إليكَ مرّاتٍ كثيرةً، وأراقبُ ما يكدثُ لكُ لكـ ليس



أوسع.

- هل تحدّثتَتَ مع أمّي حول؟ ... أشعلَ سيجارةً أخرى.
- لا تدخّنْ كثيرًِا. هذه السّيجارةُ الثّالثُُ خلالِل دقِيقةٍ واحدة.
 - كنتُ أتهيَّأ لإخبارك هذا الأسبوع. نظرُتُ إلى سَاعتِي. ففهِمَ العجُوزُ حَرَكتِي.
 - لنْ نتسَاجَرَ ألْيْس كذلك؟ لا أريدُ أن يِدكَ ذلك اليومَ يا أبي.
صمتَ. فألححتُ، وإلّا سأبقى نادِمًا بجنون. - تحدّثْ على أيِّ حال. - عنْ هذِه التّعليقاتِ التّتي سمعتُها، والشّكاوى، والادّعاءات.
 - لا تتحدَّثْ هَكذاعنْ أختكُ



أستطعْ قَطُّ السّباحةَ ختبئًا، ولا أنْ أَخَّدَ لِ صاحبة. تَامًا!






 قدرتي على التحمّل، أنا أكرهُهُا، أكرهُهِها، أكرهُهُها... لـاذيا جاءت اليومَ للتّشاجرِر معِي مرّةُ أخرى؟ - لم تكنِ السّبب؟ ألمَيتمَّ القبضُ عليكَ يومَ الأحِدِ في الشّاطئ؟ - نعم. حصل.


 على خصره:

- لا يمكنكَ ارتداءُ هذه الملابسِ في الشّاطئ! جلستُ على الرّمال، بينها ظلّ الأصدقاءُ المحيطون بِي يستمِعون إلى المُناقشة.
- لأنّتَ شُبهُ عار . وهذا شاطيٌّ عائِيّي. والسّباحة في تبّانٍ أبيضَ كمنُوعة.
- هل هذا أبيض؟ ألا تستطيعُ التّمييزَ بين الأبيضِِ والقشُدِيّ؟ - أبيضُ أو قسُديٌّ، لا ههمّ. عليكَ أنْ تغادرَ الشّاطئَ الآن، وإلاّ سأتصّلُ بالجنود.

ضتحكتُ في وجهِه. ورغبتُ في أنْ أنطحَ بطنَهُ حتّى أراهُ ملقًى أرضّا وهو يرتجف. لقد نفختِ الشّياطينُ في نيرانِي.

- اتّصزل بهم. لنْ أخرجَمنْ هُنا.

جرى العجوزُ البدينُ نحو الطّريقِ، ونادى اثنيْن منْ جنودِ

- زاي، اجرِر.
- دعهُ يقتربُ أكثر.

عادَ الرّجلُ السّمينُ مشيرًا بإصبعِهِ إليّ. فقلتُ لأحدِ أصدقائي: - خذْ بنطالي إلى شاطئ "(دو مايو").

وعندما اقتربَ الجنودُ منّي، نهضتُ، وركضتُ نحو البحرِ بسرعةٍ كبيرةٍ، ثمّ قفزتُ سريعًا في الماء. غير أنّي سبحتُ قليُلْ، ثـمّ

- تعالَ واقبضْ علِّ!

فصرََ المنُدُوب:

- سأنتظركَ، أيَّا الوغد!
- هههه! تعالَ، وأمسكٌُ بي، أيتّها السّاحرة. يا قاربَ الطوّا افة. وانطلقتُ في السّباحِّة في البحرِ، بعيدًا جِدَّا، ثُمّ انعطفتُ في اتِّجاهِ "برايا دو مايو"). فساعدني المدُّ. ماذا تعنِي ثلاثةُ كيلومتراتٍ

أخرى فِي تْدريبي؟ ...

- هل تعتقدُ أنَّ ما حدثَ جيّد؟
- لا. ولكنْ، لا يهمّ... أعدُكَ ألاّ أذهبَ مرةً أخرى في تَّانٍ أبيض . هل اشتَكتْ لك الشّرطةُ، أليْس كذلك؟

وكانَ هو أيضًا من رعيّة ماريانا. إلى هذا الحّد لا شيء مهمَّ. يا
لها من ليلةٍ أخرى...
- أعرفُ، يا أبي.

حدثَ ذلك في ظلمةِ جذعِ شجرةِ التّيِِْ البينجامينيّ، خلفَ

 الحاجةُ إلى هذا؟؟،، ثمّ تبدأ القبلُ، ويتلاصقُ الوجهان، وتكانتشفُ

الأيادِي مسالكَ، وتُعْمي السّعادةُ كلّ شْيْء. كمْ كان سيكون رائِعًا





 أمامنا.

- هذه العلاقةُ تخالفُ كيُيرًا آدابَ الحشمة!

إنْهُ رئيسُ رعيّةٍ ماريانا.
نضضتُ غاضبًا.

- لا دخلَ لأحدٍ فينا. تصبح على خير.

 نفتكّ شيئًا منْ أيِّ شخْصص. كلُّ منْ ينظرُ إلينا، يديرُ وجهَهُ
- أحمق، أليس حيو انًا؟

 الإجُابِة في شُكلِ قُبْلة...
- هل أخحِرُلَ بكلِّ شيء؟
- أجل . أخْبِني. كم عمرُ هذه الفتاة؟
- ستبلغُ سبعَ عشْرةَ سنة.
- هذا لا يكوز . أنتها بصددِ القيام بفعل مشِين. - نحن سنتزوّج. أنا رجلٌ بالفعل.
- بِمَ ستتزوّج ؟ كيف؟ بأيّة طريقة؟ ليس لديك حتّى وظيفةٌ.

 مدينةٍ صغِرِة. ((مدينةٌ صغيرةٌ") يقابلها (السانٌ طويل)" .
- اذهبِ الآن، وإلّا ستصلُ متأخّرًا. سنتحدّث لاحقًا بهدوء أكثر .

كنت حزينًا، وعرفتُ أنّ حزني سيكبر خلال اللّيل، وأنا أتحقّقُ
من الحمولِّ. اللّعنة، تبّا!

- لن أراكَ ثانيةَ اليوم. لكَ البر كة...


## الفصل الخامس

الوعد

يا علكة، هلْ تشاهدُ الفيلم!
جلسنا في قاعةِ سينما (رويال)" القديمةِ، ونحنُ نعُّ دقائقَ
 ثّمّ تُضاء فجأة قبل مواصلة عرض النّ الّصف الثّاني. لذلك يبحثُ جمعُع الأزواجِ عن ملجأِ، ويأخذذونَ الوضعَ المناسبَ هِم، ويظلّونَ هِكذا.

داعبتْ سيلفيا وجهي. فالتصقتْ قطعةُ الحلوى بحلقِي.

- يا علكة، أنتَ تْبْي! ماذا حدَث؟

حاولتْ بلا جذْوى ِمَايتي، وعانقتِي كثِيرًا.

- لنخرج؟
- أجل.



الأختِ، يمرُّ كلُّ شيءء على ما يُرامَ لأنّ المسكينةَ تشردُ في شُشِةِ



مشينا ببطء. وقد تكتّرَ وجهُها الصّغيرُ، وانتظرَتْ منّي أنْ
or
t.me/soramnqraa أتكلّم. وفي النّهايةٍ سألتني بحنانٍ كبيرٍ :

- هل أبوكَ على ما يُرام؟
- همم... همم.

مسكتْ بذراعِي، ومرّرتْ عليه يَدها وكأنّا إسفنجةُ إزالةِ
الغبارِ عن الأرُّز"

- قد يذهبُ إلى المستشفى في أيةَ ساعة.
- سأصَلِّ منْ أجله.
 هذا معارضُ تمامًا للتّعليقاتِ التّيّئة التّتي صبّوْها علينا، وخاصّة ضدّها.
- إنّا منحطة! - بهذا التّصرّفِ ستصير ...
- عملتْ في التّجارةِ، وعندما هبّبِتِ الرّياحُ، اتِّضَ أنّها لا تلبسُ سروالًا تحَتَ فستانِا.

ولكنّ استياءً أبي بدا ختلفًا. لا أريدُ التفّكِيَ في ذلك. لماذا

 من العشرين. من الأفضلِ لو أنّي ولدتُ في العصر الوسيط. لقد
 اللّعنة! بتّا!

- أريدُ العودةَ إلى المنزلِ، فأبي مصابٌّ بحمّى شديدة.
- نعم، لنذهب.

لقد جعلتٌ تلك الحمّى التّتي أصابتهُ حالته غِرِيبة. إذ بدا وجهُه



ما مرّ بِه في اليومِ السّابق.
 مستشفى الأمراضِ الذّهنيّةٍ الذي يعملُ مُديريرًا به. كنتُ حينُ حين أمرُّ


 البيضاءُ تغطّي شعرهُ الأسود. وكان يكلّمني من هناك . - إلى أين تذهب؟
-سأذهب للتدرّبِ في المركِّ البحريّ استعدادًا لسباق القوارب.
فيضُمْ قَبْضَتَهُ يَّهُ تُمْ يبتسم. فأفهُمُ الكلمةَ منْ خلالِ ابتسامتِه.

- متشّرّد.

 في التّلاشي، واستعاد التنفّسُ إيقاعَهُ المُعتاد. حينئذٍ فتح عينيهِيهِ، وبدأ
ينظرُ إلينا ببطء.
- كأسًّا من الماء.

غرِقتْ بيجامته في العَرَق. استلقى على الأرجو حِّهِ الشّبكِيّة
 كمْ أصبحَ حنونًا معي ِِحلالَ فترِة مرضِهـ

- زيزينيو، أعطني هذا!
- ابقَ هنا.
- هل ستذهب للسّباحِةٍ اليوم؟

أمسكَ بيدِي، ومرّر أصابعه المفتوحةَ قليلًا فوقها. كم كنتُ

والحقِيقُُةُ أنتّي لم أَتَنَّ لُُ شُيئًا خَطِرِا.

ولكن، لا. في تلك اللّيلةِ كان مريضًا جدًّا. جاءَ الأطبّاء. خفت

أن أسأهمم. المستشفى، المستشفى الملعون. دفعونيِ خارجَ الغُرفة.

 المسابِر، وبخارُها يتصاعد. عادُوا من جديدٍر، تهامسوا على عادِّ أسرادِ المهنة.

 الثّواني بقسوة. لم يتحسّن إلاّ مَع اقترابِ الصّبِح. فانسحبَ الأطبّاءُ من شدّةٍ التّعب. أوصلتُهم إلى الباب. كانتِتِ المدينةُ في الخارجِ نائمةً، وثمّة ديكُ في البعيد، يريدُ إيقاظَ النّهار . وبينا أصععُُ الدّرجَ قالتْ لي أختي إنّا إنّه يريدُ رؤيتي. كانُوا قد وضعُوه على سريرِ أمّي. بدا بعضُ الشّحوبِ على وجهِه، وظلّ
 البلوس.

- هل تحـتّنتَ يا أبي؟

سألته بصوتٍ منخفضٍ.

- أنا بخير . كم السّاعةُ الآن؟
- حو اليْ الثالثة والنّصف.
- عليك أن تنامَ، وإلّا سيفوتكَ التّدرّبُ غدًا.

أغمضَ عينيه في نعاسٍ هادِئ. وتدلّى رأسُهُ غارقًا فِي النّوم. انتظرتُ قليلًا، ثُمّ نهضتُ دونَ أَن أُحدث أَيِّ ضجِيج.
لا. لنْ أذهب. لا. لْْ أذهب. لم أقلْ إنْي سأذهَب؟ ألستِ قرِيبَّ؟ عَحَلَّ بالشّجاعهِّ، يا زاي

تردّدتُ في اللّاحةِ الصّغيرةِ، ونظرتُ إلى كنيسةِ (بون
جيسوس".

- اذهب يا حيوان! ماذا تنتظر؟ لا يو جدُ أحدٌ هنا في مثلِ هذِه

السّاعة.
استطلعتُ الجِوانبَ كلّها. اللّعنة على شيطانِ الغرور! و وما



(المهمّةَ) هي أنّك وعدتَ بالمجيء إلم الكنيسِةِ، والحديثِ فيها تقدّمتُ خطوتِّن. ونظرتُ إلى السّاعةِ: الثّالثة ظهرًا ا ساعةُ




 من الطّرفِ إلى الطّرف مرتاحةُ من رُكبِ المُصلّينِ. وظهرتِ المذابحُ

جانبًا. وحدها خطواتي كانت تُسمع. الشّموعُ مضيئٌة، تصعدُ نارُها مستقيمةً دون تعرّضي لهبوبِ آيةَ رياح. تتساقطُ دموعُ التُّمعِ على جوانبِ الشّمعدانات. توقَفتُ عند المنبِحِ الرّئيسيّ تقريبًا. نظرِتُ




 رائحةٌ غختلفةُ، وفكّرتُ أنّني لا يمكنتي شُمُّها وإلاّلا ستفقد قيمتها .. .
"لا أحد يِسرُ اليوم! إنّه يومُنا!).
 والمركزُ البحريّ كذلك. جاءَ متدرّبو الملدرسة البحريّة. كانوا البابِباً


 وصل الحَكَم. تحدّد خطُّ الانطلاق. روح


 زووم ، فوووم، بلق بلق. بركانُ صرخابٍ لتحيّة المنتصرين.

سبّاحون ينتظرون بدايةَ السّباق. القُوّة في الصّدر، في التّنافس، في
 كنّا نتحدّث في غرفِّة تبديلِ الملابس، أبلُغ منحدرَ النّادي فيطلبون
 فخذيّ. ويقدّمون لي النّصائح لكيفيّة استعلمال الأقدام. فقَطُعُ ألْفٍ
 على طول المقعد، واضعًا يديّ على رأسي. أغمضتٌ عينيّ. فتناهَتْ إلى سمعي أصواتُ صراخٍ وألعاب ناريّة وموسيقى. أجواء عجنونة. كانوا يتوقّعون منّي كلّ شُيء. أنا في المقَّمة بفارقِ مائِةِ متر. أهـمّ


 ملابس. كان جسمي يزداد جمالًا ورشاقةً، و كان لونُه الذهبيَّ يزيدُ في جاذبيّته ويُبرز قوّوته. أدفع الزَّوْرَفَ إلى جانِ للبداية. انفُخْ صدرَكُ يا زاي. ستفتخر بك سِّ سيلفيا لاحقُّا في المساء. لا مزيد من التّفكير . ركّز فقط على الذّراع و السّاق .انظُرْ إلى اليمين.



 فاتحًا ذراعيّ. أريد التقاط أنفاسي. كلُّ ذلك كان يحدث وسط

هتافات أعضاء النّادي. كنتُ منهارًا و أصَمَّ من كثرة ما سمعتُ من الصُّراخن... لا يمكن تمنّي نهايةٍ أبملَ من تلك ...

- هذا ما أريدُ أن أخبركَ به، أَّها الرّبّب؛ أن أتركَ كَّ كّ شَيء.


وعد. هل ستساعدُه في العمليّةِ الجراحيّة. هل فهِمْتْ
كنتُ متو اضِعًا، فتمتمتُ بين شفتيّ.

- أعرفُ أنّ لديك خططكَ، ولكنْ، أرجو أن تعدّلها قليلا. بالنّسبة إلى الآخرين، فإنّي سأصلُ متراخِّ سيصابُ ناديّ
بخيبةِ أملٍ كبيرة. سأكذبُ، وأدّعي أنّ الطبيبَ طلبَ مِنّي
التوقّفَ عنِ المّباحةِ بسبِبِ مشكلةٍ في القلبِ هل تعتقدُ أنَّ
هذا لا يؤثُّرُ فيهم؟

ارتجفتْ أصـابعِي وأنا أسحبُ العلبةَ الور قيّةَ البيضاءَ الصّيغِرة.
دحرجتُ التبّان الملفوفَ فِي يدي. كان ذلك أفضَّ لكيْ لا أشعُرَ بالأسف. يمكنكَ رؤيةُ عينيّ، وأنتَ تعلمُ أنَّ نشوتي ذهبَتْ أدراج الرّياح. قرأتُ ما هو مكتوبٌ فوقَ الورقةِ: (اوعدٌ. رجاءً عدمُ الفتح. لطنًا وضعُه غدًا في حاويةِ النّفاياتِ دُون فتحِهَهِ .

غادرتُ مطأطِئَ الرّأس. أعقابُ السّجائرِ الّتي سيجمعونها لنْ تكشِفَ السّرَّ أبدًا. مشُيتُ نحوَ الشّشْمِسِ، ولكنّ شَيئًا مّا ماتَ فيَ في روحي. دمٌ غيرُ مرئيٍّ ظلّ يقطرُ على المذبِحِ الرّئيسيّ.

عددتُ الخطوات...أربعٌ ونسون، هنسٌ وخنسون...مائةٌ




 التّدخِين. لم تعدْ قْدماي تتحمّالان، كانتا تؤلَّانني. فُتِحِ بابُ غرفِة العَمَليّات. خرَجْ طبيب. نزعَ طاقيته. مسَح بكفِّه العرقَ علَى جبِينه.

- يا دكتور، هل كلّ شيءء على ما يرام؟؟

ابتسمَ بهدوء. فخفّف ذلك منْ شُجني.

- إنّهم على وشكِ الانتهاء. ثمّ سيأخذونَّهُ إلى الغُرفة.

هرعتُ مُسْرعًا لأخبرَ أَمْي.




 الجِسْمَ برفْقَ. انتْهُوا إلى الوسادة.

ثم بدأتِ الأنّةُ الأولى، وتلتْها أخرى. تعثّرتْ قدمايَ، نعم تعثّرتَا، وتصبّبَ العرقُ بالا توقِّ مِنْ جبيني.
 بسَلام حقًّ؟؟ وماذا لو كانَ الأطبّاءُ يخدعُونني؟ سِّ سأقتلُ أحَدَّهم بإبرةِ الحقنِ، أغرزُها ببطءٍ في قلبه.
بزغَ فجرُ اليومِ على عينيْ أمّي المرهتتيِّ، وكفّتْ عصبّتيتي
 ويدفعُها بعيدًا.

ظلّ أبي مُسَجّجى تَامًا طوال يومين، ثمّ تَحسّنت حالتُه، وهكذا تأكَدتُ من أنّ الربّ يكب تبّاني مادمتُ قد بلغتُ العشرين من العمر ولم يمت أبي.

 إلى جانِبِه.
-

- همم
- أتلهّغُ بشدّةٍ إلى العودةِ إلى المْزِلِ. فهنا يو جلُ ناموسٌ كثير.

لقد دفعتُها بصَبْر.

- الأسؤُ أُنّها تخرجُ منْ رأسِي الوقتَ كلّه.
- يقولون إنّ ذلك ينبئُ بأنّ أناسًا يريدُون التّحدّثَ إلينا.


في النّهار .

- وكيف ذلك؟
- أتخيّل أنيّ أمشيّ بخفّةٍ، فلا ينتبه اليلّ البعوض.

ضحِكَ أبي ببطء.

- يا ابني، لا أستطيعُ الضّحك. من أين تأتي بهذه الأفكار؟!
- نَمْ، وسأبقَى بقربِك
 - مازلتَ هُنا؟ أين أمّك؟


- نعم. أشعلز ضوءَ الغرفة.

أطعتُهُ ثمّ سحبتُ الكرسيّ إلى جانبِ سريره. فمسكَ بيَّي.

- أشعُر بالضّعِعِ، يا ابني.
 حالٍ، هل تشعُر بألمِ كِيْر؟
- ليْس كثيرًِا. جسمِي أرهعةُ الاستلقِاءُ في وضْعِيةٍ واحِدَة.

أشعرُ باحتراقِ فِي ظهْرِ. انظرْ إلى المفرشِ كمْ هو ساخِن. - نعم، ساخن. هل بإمكانكَ مسْكي منْ عنقِي، وأنا أضعُ مسحوقَ بودرةٍ على ظهْرِك؟
-
مسكتُ المسحوقَ، ووضعتُه على ظهُرْه مُمْنا بـا اتَّقنا علِّهُ



- هل تحسّنت؟
- كثيرًا حقًّا
- هل بإمكانكَ شُربُ الحلِيب؟
- بعْدَ قليل

مسكَ بيدي مرّةً أخرى.

- زيزينيو!
- 
- أريدُ أْنْ أطلبَ منكَ شيئًا.

ضغطتْ خخالبُ فولاذيّةٌ على قلبي. أكادُ أنَّنُ الطّلب. كان
 - تككلّم.

- أريدُ أن أطلبَ منكَ إنهاءَ علاقتِكَ العاطفّية. فهي ليستْ ملائِمة. مبكَّرٌ جدَّا القيامُ بهنا الآنَ. ما زلتما صغيرِيْن، لا

تفكِّران....
عضضتُ شفتيّ.

- ماذا تقول؟

أخفضتُ رأسي، ومسكتُ بيدهِ، ووضعتُها على خدِّي. لم أتحدَّتْ يومًا بذلك التّواضع الكبير، ولمْ يكنْ خجَلًا منَ الرّبَّ - هل هذا ضروريٌّ جدًّا يا أب؟ - مادامَ هناكُ وقتٌ يا ابني.

لن أبكيَ بعْدَ الآن. ولن أحبَّ شيئًا مستقبلًا. لا أحد. فهذه
 - من فضلكَ يا بنيّ، لا تكرَهْنُي. لا تنظرٌ إليّ هكذا بنظراتِ قاسِية...

صدمني طلبه حتّى تجمّدتُت ودون أنْ أثشعُرَ، سافرَ تفكيرِي
 قادرًا على القيامِ بالشّيّيء نفسِهـ ... عندَها حدثَ شيءُّ لم أعهْهُهُ منْ قْبْل . انهمرتِ الدّموعُ على خدّيه. لا بدَّ أنّ ذلكَ كلّفهُ الكثير.

أخرجتُ منديلًا منْ جيبي.





جذبَ رأبِي، وقبّلَ خلًّي.

- شُكرَا لكَ يا بنيّ.

جلستُ على الكرسيّ. لقد خلتِ الدّنيا تَامًا منَ المُوسيقى.
نظرتُ إلم وجهِه وأنا أحاول الابتسام.


أحمِلُ لهُ الصُّحُفَ كلَّلَ صبَاحَح

- أليْسَ سِباقُ القواربِ هذا الأحد؟
- 
- ولمْتتَرّبْبُ أكثر؟
- كلّا لستُ جاهِزًا.
 بإمكانكَ تداركُ كلِ شَيْء.

 انسحبتُ. فني النّهاية، نحنُ نتدرّبُ كثيرًا، ولا نسبحُ حتّى نصف المسافةِ المُنتظرة.
- ورغْمَ ذلكَ، أنا أعتقُدُ أنَّهُ يُبُ عليكَ السّبّاحة
- آه. لا. لنْ أَعَطِّلَ سِباقَ القَوارِبِ أكَثُرَ مِنْ نِصْفِ ساعَةٍ فقَطُ مِنْ أَجْلِي....


 بصحّةِ أبي لم أعدْ أغنِّي ولا أصَفّر ـ وطارت العِّ العفويّة التي كانت









فردِ منَ الأنْرة. ووحلَ بِي الأمرُ حدّ الامْتِنتاعِ عَنِ العَشَاء.


- لا أستطيعُ أنْ أبقَى معكَ لأنتّي ذاهبٌ لرؤيةِ فتاتي.
- أعرفُ ذلك.
- هل صحيحّ، يا زاي، أنَّكَ ضربْتَتْ صفحًا عن الأمرِ، ولنْ
 - إذا كنتَ صـديقي فلا تفكّرْ فِي ذلك.
 ـ وها إنِّ الآن خَنَعْتُ مرّةً أخرى - ماهذا، يازاي؟
- لاشيء.
- أنتَ غريبٌ جدًّا! - ليّس مُهُّاًّا اذهبْ لرؤيةِ فتاتِكَ.

ظلّ تارسيسيو أمامَ المرآةِ يعدّلُ ربطةَ عنُقِه. ربتٌّ بلطفٍ على كتِهِ وغادَرْت.

الفصل السابع
المتـشرّد

فتّشتُ بدقّةٍ أعماقَ الدُّرجِ، ذلك المُكانِ الغامضِ، ثمّ أخر جتُ
 أرتكبُ جريمة. ثمّ استيقظت فيّ ذكرياتٌ الطّفولةِ، وذلك الموسُ الغامضُ لافتعالِ ألغازٍ وأمْرار. تذكّرتُ كيفَ كنتُ أحملُ كلّ أشُيائِي لأضعَها فِي ثِقْبِ شجرةِ السّبّوتة. ولطالما فعلتُ ذلك خلا خلا
 ذهبتُ إلى الماكورةِ، وجريتُ على طولِ السّورِ، وتسلّقتُ شِّرةَ الِّ

 عنِ الحركةِ فوق الأغصانَ وطِ وطالما سرقتُ أشياءَ تافهِةً لأخفِيَهِا في منجمِي، واستمعتُ إلى تُتمةِ المنادِماتِ: - كان عندي انـيْ عشرَ مشبك ملابسٍ ولكنّني الآن لا أجدُ سِوى سبعة. فأضحكُ في سرِّي. إنّها فِي المْجْمَ.



أبي، لآخذها معِي عنذَما أهربُ إلى غاباتِ (الأمازونه، وأصيرُ


المعُروفين هناك.
فكّرتُ، وفكّرتُ. ليْس كلَ البيض. فالرّاهبُ فيليسيانو لا
 ولكنّ أختي الكبرى ستكون الضّحيّة الأولى. ستأتي في مقدّدّمِّ



 أو يتشاجرُ معي. ولكنْ لانَني كنتُ موجودًا، كنتُ إنسانًا فعْلًا ؛؛




 أنتِي أتسلَقُ الأشججارَ، وأصنعُ السّفنَ، وأغلّظُ أصابِعي، فإِنَّ جمر


 (اموشّورو") حيثُ سنقومُ بطهيها مع شحمِ الحنزير المغليّ.

مرَّ كلّ شيء. دمّر الزّمنُ كلّ شيءٔ ببساطةٍ كبيرةٍ، وظلّتْ صورةُ سيلفيا في كفِّ اليِد، مرتديةً زيّ بحّارٍ، ذكرى آخر كر كرنفال قضّيناه معًا.








 صغِيرةٌ، أنْتَ تَتاجُ إلى عالِ أرحب"، ألم يكنْ ذلك هو ما أريد؟ - لقد اتصصلوا ليقولوا إنّ سفينةَ (أر اكار ار) قد وصلتْ إلى الميناءٌ، وإنّهم بحاجةَ إليك.

- لـن أذهب.

سِرتُ في الشّوارع. انتظرتُ تار سيسيو عند بابِ مركِز الصّرفِ الصّحّي. وطلبتُ منه بتواضمع: - تارسيسيو، هل تقرضُني ألفْيْ ريايس؟ ؟ أنا فعلًا على المدِيدَة.

مشينا معًا، وتَلّكتني رغبةٌ كبيرةٌ في أنْ أخبرَ صديقي بمدَى
 لهُ منْ شُعورٍ وحشيّي. - هل أنهيتُ علاقتكما، يا زاي؟ - لم تْنجحِ تلك القصّة. آه، عاودتني تلك الرَّغبةُ المْنْنُونةُ في الإنْراعِ، وركلِ حصى الشّارع بقوّة. - هي في علاقةٍ الآن مع بوب، ابن ميستر كناب، ذلك الفتَى النّحيل، ذي العينين الز رقاوين.

- أعرف.

صحيٌّ أنّني أحبُّ بوب، ولكنْ، في تلكِ اللّحظةِ استبدّتْ بِي







 سأذهب إلى ...

جلستُ على درابزين (بيتروبوليس") وظللتُ أنظر إلى البحرِ













 متهالكةٌ، وورودُها بلا أزهْار .

مرّ صديق.

- زاي، اليومَ تُجرى مُبار اةٌ هُنا، في ملعبِ كرةِ السّلّة.
- حسنُ، ألْْسَ جيَّدَ؟ هل عندكَ سِيجارَّ؟

انفجَرَ الصّذْر.

$$
\begin{aligned}
& \text { - ("تروكاديرو)، هل ينف؟؟ } \\
& \text { - في الظّلامِ، ينفعُ كلّ شيْء. }
\end{aligned}
$$







 لتبقَ مع ذلكَ الإنجليزيّ حاحبِ العِينِينِ الزّرقاوينِ، طائِر الصّفّار . لقد كانت سيلفيا لوحدها. لم أرد أن أذهب، ولكن أقسم أنّ القلب دفعني إلى الأمام ولا أدري كيف. كانت تضسحك عليّ بغينهازتيها (من الإنكليزي، من الإنكليزي، بيضة سمك!).

لم

- كيف حالكِ؟
- أنا بخير . وأنتَ؟؟
- تقريبًا جيّد.
- ماذا تفعلينَ هنا بمفردكِ في السّاحة؟
- ألستُ امر أةُ حرّة؟
 - يعجبنُي شعرُكِ عندما ينزلُ على كتفيْكِ أكثر . - تحبّهُ هكذا حقَّا؟ أنا أحبت التّغيرير . كانتْ لديها لامبالاةٌ مؤلِّة. - هل أنتِ في علاقةٍ مع بوب كناب مرّةً أخرى؟ - حبُّ قديمٌ يولُّ منْ جدِيد. وقد جئتُ إلى هنا لأنتظرهُ ونحضرَ معًا ألعابَ السّاحَةَ منْ بر أيك سيفوز؟ وِّ

عضضتُ شُفتيّ مِنَ الغْيْض.

- سبور.
- أنا أيضًا أعتقلُ ذلك.

مشينا على مهل، ودون سرعةٍ تُذكر، ملتصِقِيْن بالأرضِ، إنْ جاز التّعبير . ابتسمتٌ سيلفيا لي. - الآن اسمحْ لي. فقد يأتِي بوب. ابتعدتُ خطوتيْن. ثمّ قفزتُ، ومسكتُ ذِراعَها.

- انتظري قليلَخ لديّ فقطْ سؤالٌ واحلٌ: هل قمتِ بهذه الضّففائرِ

منْ أجلِِ بوب؟

- لم يكنْ مِنْ أجلك.
- تخرُجين مع بوب. هل عندكَ شَجاعة؟
- ولَّلَالَّني لا أِرِيد.

أمسكتُ بيدِها، وجذبتُها جذبةً تكادُ تكونُ عِنِيفَة. عبرنا

 - يا علكة!

- يا دُودتي الصّغيرة. أنتِ لستِ تابعةً لأحرٍ، أليْسْ كذلك؟ جاءَ ابجوابُ منْ فِمها النّدِيّي. - أنتَ تفسِدُ تسريكَة شُرْري.
- لا يهمّ!
- وأبوك؟ لقد وعدتَّهُ يا علكة!
- أحبّك، يا دودَتِ. كدتُ أموتُ خِلالَ هذِه الأَيامَ لا أحَدَ بعْدَ الآن يستطيعُ الفصْلَ بينَّا. لا الربُّ ولا الشّيطان. - لا تتكلّمْ هَكذا، إنّهُ كلامٌ خِيف.

أنا أكثرٌُ هدوءًا الآن، فسيلفيا حاصرةٌ بينَ ذراعيّ، أمرّرُ يدي
بلطفٍ على شعْرها.

- هل كان بوب حقًّا؟ أنتِ لا تُبْيّن بوب، ألْْسَ كذلك؟ - بوب بجرّدُ صدِيق. لتَدْ عرفتُ آتك ستعُو د. - كيف اكتتَفْتِنِيِ فِي السّاحِّة الصّغِيرة؟؟

 لَّا يزلْ وجهُها لاصقًا بوجْهي. - يا علكة! - همم! - لن تتركني ثانيةً أبدًا. - ولا أنتِ!
$\qquad$
كانتْ قبلةُ طويلةً، ومبلّلةً، و حارّة. - أحبّكِ...وأنتِب؟

أخذتْ لهفةُ القبلاتِ تزدادُ، وتزدادة ... أبي، أمّي، نجمةٌ، دُنيا، كون. أرضٌ، ناسٌ ... لا شيء وقتَها موجودٌ بالنّبةِ إلينا.

ليْس بإمكانِ أحدِ ارتكابُ جريمةٍ أكبر منْ تلك. ولا حتّى
 الشّعبَ خلْفَفَ المُيُول. بل إنَ خاطفَ ابنِ ليندبيرغ أكثرُ أخلاقًا وجِدّية.
 أنا على الأقلّ، كانتْ مُر ادِةةً لإهانةٍ كِبِرة.

 الكبرى أخبارنا إلى البيتِ بطريقةٍ عجِيبة. وظلّلْتْ تكشفُ كُلَّ شيءُ ساعةً الغِدَاء.


 - وكيفَ رأيْتِ ذلك؟ - لقد هبّتِ الرّيح.


 ومُتاك أراضي لتصفية حساباتهم. يُعرفون بالعصابات الخطِرَة.

لقد عشُنا كمُجرِمِين، نبحثُ عنِ الظّلامِ، وعنْ أماكنَّ مهجورةٍ،
 المُعارضِيْن لمْتتوقّف.
 عرضُ الفيلم فِي الحصّةِ المخصّصِةٍ للفتياتِ فِي سينا "ريكس"، ولكنّها واصها تبادل القُبل ...
جاءتْ سيلفيا لِلُّا لتتحدَّثَ إِلّ. لقد التقَى أبوها بأبِي، وكانا مذْعُورين.

- علينا أنْ نفرّقَ بيّن هذين الصّبيّين.
- ماذا بإمكاننا أنْ نفعل؟
- سأجدُ طريقةً لأرسلَ ابني خارجَ المدِينة...
- أنتَ قلتَ إنّها سيهربانِ معًا إلى (أراغوايا)؟؟

مسكتْ سيلفيا بيدِي.

- هل قلتَ ذلكَ، ياعلكة؟
- أجل . قلتُ ذلك عندمَا ضغطُوا عليَ أكثيَر منَ اللّازم. فلجأتُ إلى التّهِدِيد.
- وهل سنهربُ حقًّا؟ لنذهب!



تعانقنا عُبَطِّن. تسرّبَ إصبُعها النّاعمُ تحتَ قِمِيص، وظلّ يرسمُ شكلَ رقِمْ ثُلنية. كمْ كانَ ذلك رائِعًا. - لماذا لديكِ هذه العادةُ في رسـمِ ثُمانية على صذْري؟

 تصبحَ الثّمانيةُ شيئًا سِلسُّا ورائِعًا. - صحيح. لقد أعطَى ذلك مفعولَّا أنا أعدُّ إلى أنْ أصلَ إلى


تفجيرِ كلِ شيْء.

- كم تبالغُ يا عزِيزِي!



 منْ حيٍ إلى آخر في عينيْ أختي الصّنغرى الزر رقاويْنِ نظراتِ تضـامِنٍ

سرِّيّة.

- (ابعدَ الصّلاةِ التّساعيّة، وتحتَ المطرِ، يأتِي اثنانِ فاحِشان
 - كنّا نحن.

وقبْلَ أنْ تشتدَّ العاصفةُ، أنسحبُ من طاولةِ الطّعامِ، وأخرجُ
على غيرِ هذُى إلى الشّارع.

- سأرحلُ، سأرحلُ، سأرحل ! ا...

أبي يريدُ ذلك، والمِميعُ يريدُ رحيلي، ولذلكَ ها إنّني سَأفعَل.
تسلّلتُ إلى ميناءِ (اكابيتانيا دوس بورتوس").

- ماذا حصلَ يازاي؟

ردّ بونسيانو بابِّسامة. فقد كنّا دومًا رفيقيْنِ في النّادِي. وهو
يلعبُ لمصلحةِ نادِي "اسبور").

- بونسيانو، يا خبيرَ الحربِ، هل هذا صحِحِح؟

قلتُ، وأنا أمسكُ بقصاصةِ جريدةٍ، حيثُ نُشُرَ إعلانٌ عنْ
مناظرةِ انتدابٍ في (مارينيا ميركنت)".

- أجل . وسيتمُّ ذلك لاحقًا. لقد أعلنُواعِنِ الانتدابِ في وقتِ مَتَأَخْر.
قرأَ بونسيانو بصوتٍ عالٍ:
- مرشدُ سفِينة.

قْبُطان.
مدقّقُ بضائِع ... إلخ.

- يا بونسيانو، في أيةِ وظيفةٍ منْ بينِ هذِه الاختصاصاتِ يبِّ يبأُ

المُئُفِي كسبِ مالٍ أكثر؟

- القبطانُ له مستقبلُ أفضلُ لأنّه يترقّى في الرّتبة. أما مراقبُ البضائِ، فيبدأُبراتبِ سبعهائةِ ألفِ ريايس منذُ تعيينه.
- سأتقدّمُ هلذا... عندِي خبرةٌ فِي الموضُوع.
- وستجنّنُ الفتياتِ، وأنتَ تلبسُ الزّيّ الرّسميّ.
- أجل.

تنهّدتُ بارتِاح. سأَجمُُ الأموالَ، وأعودُ لأخذِ سيلفيا. - يقولونَ إنّ الاختبارَ الصِّحّيَّ صعبٌ للغاية.

لكمَنْي بونسيانو على صذْري.

- بدأت بالسلّ. ..

صعدتُ در جاتِ الحِيادة. لا شيَّ فَي العالم سيُّنينيني عنْ رغْبَتي. تحدّثتُ مع الممرّضة. أبي سيفحصُنِي لاحقًا، ما إنْ ينتهيَ منْ فحصِ
 خر جتْ امر أةٌ عجوزّ وصبيّة. تحدّثتا، وطلبَا الكثيرَ منَ الأشياءِ لتصديقِ الوصفةِ الطبّبيّة.

أشارَ إليّ بالدّخولِ منْ دونِ ابتِسامة.

- اجلس.

أدارَ الكرسيَّ الزّنبركيّ، ثمّ جلسَ، واتَكأَ مُواجهُا المَكتب، وهو
 ولو عشتُ ألفَ سنة.

حككتُ رأيِي، وأحنيتُ جسْمي، ووضعتُ يديّ بيْنَ ركبتَيّ،
 كلَّ شيْء.
في النُّهاية، لستُ أحضُرُ حسابَ يوم القيامِّ، وإذا ما كانَ كِ ليومِ القيامةِ كلُّ ذلكَ الاحتضارِ والألمه، فإنتّني أفضّلُ أن أتوارِّى عنِّ الأنظارِ، وأْخْتَفِي.
أدخلتُ يِيدي في جيبِي، وأخرَجْتُ القُصَاصَة.

- بخُصوصِهنـا

وضعَ أبي نظّارتَهُ بُكُوء. وكان
 المطرقِة، حولَ أصابِعه.

- أحتاجُ إلى هذِه المُناظَرَة. وهَكذا، سأزْحل .
 أبي بخرِي، أو على الأقلَ، أفضلَ بكثِير.
- وماذا اخترت؟ - مدقّق بضائِع.
- لا مستقبِلَ لمهنةِ القُبطان؟
- مدقيّ البضائع يكسبُ أكثرَ فِي البِدايَة.
- ورفِي النّهاية؟
- لا أنوي قضاءَ حياتِي كلِّها في (مارينيا ميركنت").

- سأتجَح، مهـا كالقني الأمر . - ماذا ينقصُك إذن؟ النّقُود؟
- لإعدادِ الوثائِقِ المطلوبة. أنت تقرضُنِي الآنَ، ثمّ سأرجِعُ

وقتَها فقطُ كسَرَ قسْوتَه. وضصحِك. فتشجّعتُ منْ جدِيد. - هل نحنُ عدوّ ان إلى هذِه الدّر جة؟ - لا لا يا أبي. لا أحدَ يفهمُني.

توجّبَ عليّ أنْ أخفضَ رأيبي، وإلاّلا فإنّني سأخِنُّ، ويتسرّبُ


 أبي. صدّقني، كنتُ أموتُ أكثرَ منك").
ثتَّ تحكّمتُ فِي نفسي: (أأنا رجُل. وعليّ تحمّلُ مسؤوليّةِ خِياراتِي.

إذا لمْ أرحلِ الآن، سيظلُُ بيننا دائُما عدمُ التّوازنِ ذاك فِي البيْت. لا

- مائتْ ألفِّ ريايس تقْريبًا.

أدخحَلَ يدهُ تحتَ المئزرِ، وأخرجَ ظرْفَ أوراقٍ نقديّة. وبدأ يعدُّ
بُطُ.

- هذا غِيرٌ كافٍ. سأقدّمُ شيكًا إلى بنكِ (اكايشا إكونيميكا". كانَ مبلغُ مائتيْ ألفِ ريايس، في ذلك الوقتِ، كبيرًا. ملأَ
 المغطّى باللّباسِ الطّبّيّ. استدارَ مبتسمًا، وسلّمّمنِي الشّيّيك. - رحلةً سعيدةُ، أيُها البحّار .مكتبة .. سُر مَن قرأ

استطعتُ تتّبَعَ أفكارِه. ولمْ يَبْ ظنُّه فيّ. لقد عرفَ أنّني




 البابِ. وتكلَّمَ مع الممرّ ضِةِ:

- ليدخلِ التّالي.




ناتال.

t.me/soramnqraa

بعد الجزء الثّالث من (اسلسلة زيزا)": (المخبول)، يمكنكم قراءة المزء الّرّابع والأخير

اعتزافات الراهب يـقطين
(الجزء الزابع من سلسلتّزيـرا)
المؤلف: جوزيـهـ ماورو
البلد: البرازيـل
ترجممت: مححمّد بومعـراف
(اعترافات الراهب يقطين") قصّةٌ بطلُها إنسانٌ مفرطٌ في إنسانيتّه، أرهقتْه الحضارة حتّى ماتَ في داخله الطموح، لَّا رأى من موتِ براءة الإنسان وتحوّله إلل وحشٍ أنانيٍّ يخفي حياتَه البائسة وراء أقنعة
 يقضي حياته بين المدينة والأدغال، وبين حضارةٍ يهربُ منها وطبيعةٍ

يلوذ بها حتّى ينصهر فيها.
تدور معظم أحداث الرواية حول مر حلة البلوغ من حياة مؤلّفها، فتعرض مغامر اته وصراعاعاته ووجوهَ تقلّبه بين البؤس والسِيادي والمعاناة... وتسرد تفاصيل كثيرةً من حياته الحميمة الـيمة، حقيقيّةٌ
 من التداخل العجيب بين الفلسفيّ فيها والرومانسيّ والدينيّ والسياسيّ، في طيّات حكايةٍ عن قبائل المنود في أدغال البرازيل، وكلّ ذلك في سياقِ صرإِ وجوديّ ونفسيًّ عنيف، لا يمد صا صاحبُّه أجوبةً مقنعةُ لتساؤ لاته.

صدر للمؤلّف البرازيلي جوزيه
ماورو عن دار مسكيلياني أيضًا
روزيـنـها زورقي الصغير
المؤلفَ: جوزيـهـياورو البلد: البوازيـلـي
ترجمn: صلاح بن عيّاد
"(رُوزينْهَا زورقي الصّغيرِ"، قصّةُ غاباتِ الأمازون بأدقِّ دقائقها.
 بحرارةِ من تاه في تلك الغابات لحما ودمًا وذاكرة. يشُقّ البطلُ زي

 من دروس منذ أن كانت بذرةًّ، فشـجرةً، فخشُبًا يصير زورقِّاً وهِّا وهي
 للقارئ أن يلمس روح الغابة بكلّ مكوّناتها. الغابة والنّهر، كون روائيّ فريد، سحريّ وموقّع بالأمطار والفيضان و الشّمسس.

نضحك مع هذه الرّواية ونبكي، نعيش ونحلم. نتوه في كون طفوليّ عجيب، حيثُ يجانب البؤسُ الغرائبيَّ وتؤَانخي النّعومةٌ القسوةَ ويغدو كلّ عنصرٍ موضوعًا للتساؤل و مادّةً للقصّ ...

## صدر مؤخّخرًاعن دار مسكيلياني

## إيميلي فتّاة القمر الجديـد

المؤلفت: لوسي مود مونتغومري البلد: كندار
ترجمّ: نور الشعار

أينها حلَّتْ إيميلي ستار، رنَتْ بناظريْها إلى النّهاء بحثًا عن غيمةٍ




 وأفقدَتْ عالَلهِا شيئًا من ألوانه؛ فأبَتْ إيميلي إلاّ ألن تستردّها بالكا بالكتابة،




 أن تخاطبَ والديها، خارقةً بذلك قواعدَ الزّمانِ والمكانِ، والحِياة والموت؟ تلك هي إيميلي، فتاةٌ تخرق المألوف، وتجهر بآر بآرائها، ولا تخنع أمام الظّلمه، ولا تعتذر عّّا تكون.

يصعب علينا ونحن نقرأ پالمخبول، ألاَ نستحضر قصّة الصبيّ الوديع زيزا في (شجرتي شُجرة البرتقال الرائعة) واههيّا نوقظ


 لِمباته، ونحت مغامر اته الشخصية في عالم مُعادِ له، حتّى صار يُنُعت بالمشترّد. واجه (زاي، الأسرة والمدرّسين والقَساوسة وأصرّ على اتّباع حُلمه والبحث عن سعادته. إنّا قضَّةٌ مؤثّثرة من أبدع كتابات الْات جوزيه
 النقّاد بطرافتها الفنيّة لأنّا، بكلّ بساطة، كَّسْ المشترك الإنسانِّ: الـُبّ والحلم. عبد المليل العربي

