## جـوكــــان هـورزموم

عودة ياماتش

(2)
II
160
قكتبة
*


جـوكــــان هـورزوم
Ç

## جـوكهـــان مــورزوم



ترجمها عن التركية


ملاك دينيز أوزدمير


ÇUKUR, YAMAÇ'IN DÖNÜŞU̇ GÖKHAN HORZUM

Translated it from Turkish by.
Ahmed Zakaria $\mathrm{K}_{\mathrm{M}}$ Melek Deniz özdemir

## I3 52023 <br>  <br> t.me/soramnqraa

حمدع الحفوف مدووصة للناسر منشأورات فلامنكو للتوجـة والتوزيع منشورات SNOW لسترجمة والنشسر

حمعورس العراف - دمدال
سال 009647109814644 00964771117646 البريد الألكـروني inlceflamingopupl com
 9إدا بعنر الكنار عـر الواء مذٔلسه

النصميم والاخراج الفلي هاهر عدنان





 Copyright O 2022 FLAMINGO PUBL G SNOW PUBLICATIONS All riyhts reserved


الطبعهة الأولى 2022
 978-9922-9665-2-6

## Ç <br> U K <br> U$R$ YAMAÇ'IN DÖNÜŞÜ



GÖKHAN HORZUM



لـكلًّ منَا في هذه الحياة عُشِّ، وعشَنا هو
 آخـر نفـس في الحفـرة. عندمـا يقع البـلاء على رؤوسـنا نلقي بأنفسـنا في الحفرةًا حتى إذا لم نكن. نعر ف بعضنا البعض...

يظنون أن الحفرة في إسطنبول، لكنهم لا يعرفون أن إسطنبول هي التي في الحفرة.


هنـا مـكان بدايـة كلّ شــيء. قبـل أن يصبـح إدريـس



 أســرة لديـه مشـكلة، كان أيضـاً إدريسى بائعـاً فـي السـوق. ولذلــك، فـإن مـكان الســوق يـحظـى بـأهميـة
 عاديـاً . قبـل قليـل جـاءت إمـرأة يـحبهـا إدريـس كتيـراً،
 الهـرأة التـي اضطـر لقتلهـا بسـبـب الحفـرة. وبـدأت الدكاية.

## أبناء إدريس كوتشوفافالي

## سوق الـحفرة

إدريس:
 أعـرف مـاذا يُطعمـون أولادهـمـ وفـي الأســاس لا

أندخل في هـذه الأمور.

# anco 

- كم لديك من الأبناء؟
t.me/soramnqraa
- ابني الكبيـر جُمعالي .

كانـت هـالـة قَـد بـحثت فني هـذا الموضـوع مـن قَبل،
وقالت:
تعني الذي في السـجن...
نعـم هـو، لأنـه قبـل عشـر سـنـوات سـار بـلا تـردد فـي طريـت هـو يـعــم أن آخـره الســجن. فقــد علّمـه إدريـس
 كوتشـوفالي لا ينسـون الإحسـان إليهم أو الإسـاءة... في السـجن

كان أحـد السـجنـاء يصنـع قهـوة فـوق بوتاجـاز صغيـر
 أن غلـت القهـوة مرتيـن، مــلأ الفنجــان ووضنـهـ علـى

 الذي صنع القهوة ومعه الصينية، وانحنى قَائلاً: - بالعافيةه يا أخي جُمعالي.

أخذ جمعالي التهوة ببطء.
سوق الحفرة
إدريس:

- ابني الكبير كهرمان.

هـالة:

- تعني الذي يدير أعمـالك. لم يرد إدريس، لكنه أومـأ برأسـه موافقاً .

إذا كان جمعالـي في السـجن، فيوجـد الآن كهرمـان.
 للـذي يسـتحق ذلـك. وبالتأكيــد، مـن الـذـي يسـتـحت ومن لا يستـحق، فهذه أشيـاء يقررهـا كهرهان.

## المـخـزن

يضرب كهرهـان أحد الرجال، ويقول:

- حسـناً، إنهم لم يعـالجوك في مستشـفى المـجانيـن
 مـن هنـا إلـى بـاكيـر كـوي وســتقول لهـم: "إنكـم لــم
 مـن الآن بمـجـرد أن أرى طفـالًا في الشـارع سـوف

- ولديـك ابن آخر اسـمـه سـليم على مـا أظن.
إدريس:
- نعم، صـحيح. سليم أصغر من كهرمان.

سـليـم... الالهـن الـذي لا رجـاء منـه. بعــد ولادتـه مباشتـرة مـرض مرضنـاً شــديداً، وكتـب قـــدره بنفسـهـه . مـرّت طفولتـه هـع الهـرضر. ومثلمـا جاهــد إدريـس
 كذلـك أيضـاً . وبالتأكيـد يـجـب أن يكون أبنـاؤه مكافـحين مثله، لككن سليمز...

لا يتحــدث سـليم كثيـراً، ولا يــكـن تخـميـن الأشــيـاء التـي يفكـر فيهـا . يـخـاف مـنـو والــده خوفـه مـن الله أو كان يـخاف ...

## سوق الـحفرة

هنالك عججوز تقف أمام عربة البرتقال وتختار منه.
قال سليمه:

- مـاذا تفعليـن يـا خالـهَك إذا كنـتِ ستشـتريـن فأهــلاً بكِ وإلا فاذهبي.

غضـب سـليم أثنـاء ذهـاب المـرأة، لأنهـا مـن المـمكن
 ووضع البرتقال في كيس وأعطاه له فَأتلًا :

- هـل تـرى هــذه المـرأة. اذهـبب واعطهـا هــنا الكيس سـريعاً، وقَل إن سليمَ هو الذي أرسله.

فنـل الحـارس عدنـان مـا طُلـب منـه ثــم قَال ســيـيم لنفسـه: "اللعنة على هـا العمل. كفى" .

فـي هــذه الأنتـاء كانـت هـالـة مـا زالــت تـجلـس هـع
 الجرأة على ذلك.

قَال إدريس هبتسـماً : - مـاذا حـث؟

- ذكرتَ أولادك الذلاثة.
- نعم.
- ما سـمعتيه خطأ .


## ـِـامـاتش

التحيـاة تـحـب كثيـراً المـزاح السـئئ منـلاً، لأنـك لا
 تحــت المطـر، وعنـدمـا تصـل، تَجــد رزمــهَ نقـود فــي جيـب معطفـلت أو فـي اليـوم الـذـي تريــح فيـه مـن

 تلتقي بـحـب حياتـك فني تفـس ذلـك اليـوم، وفـوق ذلـك تكـون قَـد مـارســت الحـب مـع امـرأة أخـرى قبـل نصـ سـاعة.

رأى يـامـاتش ثتـاء، لكنها لـم تـره. إنـه لا يعـرف الآن، لكنـه لـن يـرى امـرأة فـي حياتـه مـرة أخـرى مظلمـا رأى الى لا لـا ثتاء.

خـرج يـامـانـش مـن البـار، كان أهـام البـار بعـض
 بعيـد . كانـت ترتـدي معطفـاً أســود جلديـاً فَصيـراً . كانـت هـي أيضـاً تدخـن سـيـجارة، ذهـب يـامـاتـش ووقفـ أمـامهـا ولــم يقـل شـــئًاً وهـو ينظـر إليهـا بإعجــاب.


نظر إلى وجهها قَائلاً:

- فنيـلاتيـلامين.

نظـرت إليـه بدهشــة وكأنهـا لــم تفهـم قصــده،
وقالت:

- لم أفهمه.
- فتيلاتيلاميـن... يوجـد في الجهـاز العصبـي للثدييات.
- حســاًا، ومـاذا يفيـد هــذا الفنـيلاتيـلا لا أدري
- يـجـل الدوباميـن والنـور أدريناليـن فـي جســنـنا،
 أسـرع، ويجعـل الإنـــان يشــعر وكأن أحـداً الا ضرب
 لا ترى شيئاً آخر.

حاولـت ثــاء أن تفهـم الأمـر، لكنهـا اسـتمرت وكأنهـا لم تفهم، وفالت:

- حسناً، لكنني لم أفهم شيئاً حتى الآن. - كم وزنك9 -
- أنـتِ الآن rع كيلوجـرام هـن الشـيكولاتة. وتـخيلي

 الشععور
- شكراً لك، لكنتي لم أفهم قصدك تمامـاً.
- إنتـي وقعت في حبـك. إنتـا سـنعيش حياتتـا معـاً، وسنكون سعداء للفاية.

اندهشـت ثتاء، وقآلت وهي تبتسم: - أنت متأكد من نفسـك إلى هذه الدرجةَ. - كيف يعني، ألستِ متأكدة من ذلكى - سـأدخل الآن. - حسـناً، ادخلـي. لـن أدخـل الآن حتـى لا تظنـي
 من هنا معاً في آخر الليلة.

كان يـامـانتش يتتحـدث وهـو واثتق مـن نفسـهه. دخلـت
 ثم دخل خلفها وتبادلا النظرات وهـما يبتسـمـان

## فارتولو.

يـاماتـش هـو أصغـر أبنـاء إدرــس المُسـنّ الـذي لــم يعـد يتذكـر حتى اســمهـه . يعيش يـامـاتش حيـاة مـختلفـة تمـاهـاً فـي مـكان هـختلـف بإســطنبول... ليســت المـرة الأولـى التـي يقـع فيهـا فـي الحـبـ، لكــن هــنـه الهــرة
 شتخصاً يُدعى سعد الدين جاء إلى الحـي.

كان إدريـس جالسـاً فـي المقهـى بالحفـرة، وكأنـهـه
 الـذي يقـرد، وابنـه كهرمــان هـو الـنـي يقـوم بالتتفيـن هـع



 إدريـس وحضا وـر جميـع الاحتفـالات بـختان أبنـاء إدريس، وكان شـريكاً لإدريس في عمله ومـحل ثقته.

كانـا باشــا وعهّـي يـجســلان بجـوار إدريـس، وفـي
 فـارتولـو وهـن خلفـه مـدد إلـى المقهـى، وفـجـأة توهَف



فـحـاول اسـتجـهـاع نفسـه، وجلس في الكرسـي المواجـه
لإدريس، وقَال:

- السـلام عليكم. ردّ إدريس السـلام، فتال فـارتولو:
- لقــد وافقـت علـى لقـائنـا يـا آغــا، لِــرضَ الله عنك.

حيّـاه إدريـس بهـزّ رأسـه قَليـلاً، لكنـهـ لــم يفعـل أكتَر مـن ذلـك، لأنـه يعـرف أنهـا مقابلـة عمـل وأن فارتولــو يريد منه شيـئاً .

قال فارتولو :

- اسـمـع ـــا آغـا، لقـد أخـذوا مـكان عملنـا . هـجمـت شثـرطة مكافحــة المـخـدرات، وأوقفـوا حالنـا . ولــم يسـمهحوا لنــا بالعيـش فـي المـكان الـنـي

نجـد فيه لقمـة عيشنا.
ردّ إدريس:

- حمداً للّه على سـلامتكم.

قال فـارتولو :

- سـلمتَ يـا آغـا . جئنـا إلـى إسـطنبول بـلا حيلـة. يقولـون إن ترابهـا ذهـب. فقتلنـا إنـه مـن المـمكن

أن تُعطينـا إسـطنبول لقمـة عيشـنـا أيضـاً . لفـد
 أبنـاء بلدتنـا الذــن جعلونـا كمـا كنـا مـن فبـل. فـي الحقيقـة، إن عملـي فـي المـنـــنـرات النـي يقولـون عنهـا لعنـة. والجـيـع يــرف أن مـن يبـدأ فـي تعاطـي المحخـنـرات لا يسـتطيع أن ينـرك

 مـا نسـتطيع فعلـه، وليـس بإمكانتـا أن نعهـل هــذا العهـل فـي كل مـكان. لفــد بـحثـتُ وعرنــتُ أن أن حـي التحـرة يعـود إليكمه، ومـا شــاء الله، لا يطيـر


 مثل هـذا الحـي مـن قبل.
قال إدريس:

- شكراً لك. حسناً، وهـاذا تريد منيك

ردّ فارتولو:

- أريـد أن تعاملنـي مثل أبنائك، وأن تعطينـي مكاناً

 سـتكون فـي بيتـك بيـن أحفـادك وأنـا ســآتي لـك

بـحقائـب النقـود كل أسـبـوع. ومثـل الأمريكـي
 افعـل أنـت مـا تشـاء بنــودك. هــذا هـو طلبـي يـا آغا، فهـا رأيكى
فَال إدريس:

- انظـر يـا سـعد الديـن بـك . هنـا حيُّنـا، وكل النـاس



على روحي وأمـلاكي
ردّ فارتولو :

- لا تفههنـي بشـكل خاطـئ يــا آغـا . إنتـي لـن أبيـع
 سـوف أرسل البضاعة مباشرة إلى أوروبا .

كانـت مقاطعـة فـارتولـو لـكالام إدريـس شــيئًاً معيبـاً
 فارتولـو سـكت قَليـلاً وهـو ينتظـر أن يعـود إدريـس إلـى

الحكي
قال إدريس:

- نعـم، يُبـاع السـلاح فـي حيّنـا، كهـا يذهـب البعـض لسـرقَة أشــياء مـن الأحيـاء الفنيـة، حتـى إن

بعضنهنّ يخرجـنَ ليـلاً لبيـع أجسـادهنّ فـي البـارات، ولكـن عندمـا يرجـع الجميـع إلـى بيتـه،

 وموضنوع المـخدرات ليس مناسباً لـحيّنا .

وقَف إدريـس بمـا معنـاه انتهـاء المقابلـةَ، ووفَفـ
الـجميع من حوله .
قال إدريس:

- عمـلاً موفقاً لك.

مــّ إدريـس يــده، واضطـر فارتولــو أن يمــد يــده
 على وجهه،، لأنه يعرف أن إدريس هو ملك التحفرة.

> قَال فـارتولو :

- حسـناً يــا آغـا، مــاذا أهـول لـكَ ليـــن خيـراً .
 الآغا إدرسِ وهـذا يكفيني. شـكراً لك . لك
خـرج فارتولـو مـن المفهـى غاضبـاً ثـم جلس إدريـس وجلس كل من حوله.

سـأل إدريس:

## - وأنتَ مـا رأيك يـا باشـأ

قال باشـا :

- هــذا الشـخص لـن يستسـلم. إنـك طردتـهـه هـن الباب لكنه سيحاول الدخول من المدخنة.

نظـر إدريـس إلـى كهرهـان بهـا يوحـي بأنـه ينتظـر رأيه أيضـاً، فقـال كهرمـان:

- نحتاج إلى سيولة نقدية يـا أبي. قآل إدريس:
- لا أريـد . أي نقـود تأتـي هـن هــذا الشـخص لا أريـدهـا .

ردّ كهرمـان:

- حسـناً، ولكـن أنـت تعـرف أننـا لا نعطـي الشـيك إلى تاجر الأسلحة.
- الرجـل يحتـاج حمـاــة فقـط يـا أبـي، ولـن نتدخل في أي شيء ردّ إدريس:
- لا تتحـــت علـى الإطـلاق. منــذ شـهرين لـم تـأت الإتـاوة مـن البـارات، هـل أذهـب لـجمعها بنفسـئ
أنـت تتحــدث عـن سـيولة نقدـــة ـــا كهرمـان،
وانظـر إلـى سـليم، لا يقـوم بعـلـه وأنـتـ لا تقـول
لـه شيئاً .
 كهرهـان أن يـرد أيضـاً . وفَف إدريـس والتفـت إلـى باشـا وعمّي الذي ينادي عليهما ب-"كومندان"، وقال:
- ليكـن الجـهيـع حـنراً . ســيـأتي إلـيّ خبـر كل مـن
 ولـم يرفضض أحـد طلبـاً لـه حتـى الآنـ ـ ويبـدو أنـه لن يترك هذا الأمر أبداً.

خـرج إدريـس مـع بـاشـا وعهّـي دون أن ينتظــر رداً من أحد .

قال سليم لكهرهـان غاضباً:

- شـكراً لك يـا كهرمان.
- هـن جـديــد لــم تـدافـع عنـي . وســهـحت لإدريـس كوتشَوفالي أن يـأكلني

ردّ كهرمـان:

- لا تتحدث وكأنك لا تعرف والدنا...

أحيانـاً ينقســم النهـر إلـى فرعيـنن، ويصبّـان فذي أمـاكـن بعيـدة وكأنهمـا لـن يـجتمعـا مـرة أخــرى. ولكـن

 الآخر

كان يـامـاتش وشـاء يضـحـكان ويُمسـكان بيدِ بعضههـا البعض مثّل مراهقي المدارس الثانوية. فَال يـاماتشن:

- هل اشتقتِ إليَّ كتيراًّ

ردّت ثتاء:

- من أين أتيت بهذا
- ظنتـتُ أنـكِ ســتأتين إلى البـار فـي المســاء، لكنـكِ المشهد الجميل.
- حسـناً، ولـو كنـتُ اختفيـتُ بالفعل أو تبَخـّرتُ فهـل كنت ستجدينتي§
- نعـم بالتأكيــد، حتـى إذا ذهبـتَ إلـى آخــر الدنـيـا
 فسوف أجدك.

مـل نحوها وقبّلها ثم قال:

- إنــي لـن أذهـب إلـى أي مـكان، فــلا تقلقي. لـيس في نيتي أن أترككِ.
حلّ الصمت قليـلاً ثم قالت ثناء:
- هـل لديـك أي تصـور أو خطـة عـن الحيـاة فْي
- ثـلاتـة أطفـال؛ الأولـى بنـت والثانـي ولـد والثالثـة

 وتلف العالـم بـأكمله.
- ومـاذا سـتفعل الأم يا ترىى
- تفعل هي مـع ابنها مـا تشـاء، مـا دخلي أناك - وأنتِ، مـا هو أكبر أحـلامكى - لا يوجد -
- كيف لا يوجد، يوجد لديك حلم بالتأكيد .
- واللّه ليس لدي.
- إنتي أصر على أن أعرف.

قَالت ثناء أول شيء خطر بيالها :

- حسـناً سـأفول. أن يكلفنـي أحـد بالـزواج وأنـا آكل فطيرة الكومرو في مطعم بياريس.
- هـل تريديـن مطعمـاً فاخـراً فـي باريـس أم أي مطعمك
- لا، ليكن هطعماً عادياً للعـائلات.

ضنحكت ثناء واستمـرت في حديثها :

- إننـي لــم آخــن الحيـاة علـى محهـل الجــد أبــاً لدرجة أنني أحلم بشيء.

عانقهـا يـامـانـش وهـو يبتسـم وقتّلهـا مـن شـعرهـا قـائـلاً :

- ولهـذا أحبـك جـداً . أنـتِ منـل دميـةَ مـاتريوشــكا . في كل حديث بيننا تخرج منلك ثناء جديدة.

ضنحكت ثناء وقالت:

- انتظر، لم تر شيئاً بعد .

كان يـحدّق فيها وهو يقول:

- هل أنـِت من إزميرع
- هل فهمت من فطيرة الكومرو؟
- نعمه -
- نعم أنا من إزمير. من منطقة جوز تبة.
- 
- نعم -
- هـل تلاحـظ أننـا نلتقـي دائمـاً عنــ شـروق

الشمس أو غروبها؟

- لاحظتُ وأحب هذا جداً.


## مقتل كهرهـان

دخـل إدريـس إلى المطبـخ، ورأى عليشـو مـن البـاب
 إدخال عليشو فخرج إدريس إليه وقال:

- مـاذا حدث يـا عليشو؟ - مـات أخي كهرمان يـا بـابـا .

حـاول إدريـس أن يمسـك نفسـه كـي لا يبكي فقـال
عليشـو :

- كانوا يرافقونه يا بـابا، انتظروه في الخخارج• - ومن أين عرفتـك

نظـر عليشـو إلـى سـعادات ولـم يـرد علـى ســؤاله، فقال إدريس:

- الخرجي الآن يـا سعادات.

دخـل إدريـس مـع عليشـو وجلســا علـى طاولـة
المطبـخ ثـم قال إدريس :

- هل كنتَ هناك يـا عليشو؟
- كنتُ أجهع قناني المـاء من أمام الفندق يـا بابا .

 الفندق السيارة وقال سليم:
- هل سنذهب أم لا

قال كهرمان:

- ألم نقل إننا سنذهب.
- وماذا ستقول لوالدناء

في هـذه الأثنـاء كان أحدهـم ينـادي باســم كهرمـان






 رأسـه وانتظـر انتهـاء إطـلاق الرصـاصـا
 ألقَى عليشـو قنينـة على رأس أحدهـم، لكنهـم ركبـوا

الســــارة ومضـوا علـى عجـلـ. لـهم يكـن فـي اســتطاعة عليشـو أن يفعـل أي شـيء، وكهرهـان غغـارق فـي دمـائـه
 كهرمـان تــم خـرج ســليم مـن مكانـهـه وحــاول أن يســـد جروح كهرمـان وهو يصرخ قَائلاً:

- لا تمت يـا أخي.

أثنـاء حكـي عليشـو هــنه الأثــياء لإدريـس، حـاول الآغا الوفوف وفي هـذه الأثناء دخل سليمر وقَال:

- لـم أسـتطع أن أنقـذه يـا أبـي. حاولـت أن أطلـق
 لقد قتلوا أخي.. أنهوا حيـاته يـا أبي.

صـرخ إدريـس: "ولـدي" تـَم سـقط علـى وجهـه وقَـد
فقد وعيـه .
كان سليهم يمسـك جسـد والده وهو يصـرخ.

باريسن
كانـت ثنـاء تتظـر إلـى الخـارج مـن زجـاج المطعـم، ونـي هـذه الأثتـاء، جـاء يـامـانـش إلـى جوارهــا ـ قالــت

> - هـل توجـد قائمـة طعـام بـالإنجليزيــة هنـا ـــا تـرىى إنني لم أفهم شيئًاً من هذه المائمـة.
> - لا تقلقي أنا طلبتُ الطعام.

- متـى طلبـتك وأنـتـت تعـرف أيضــاً أنـنـي لا آكل الـحلزون أو مـا شابها.
- هل أنت مـجنونهُ لقد طلبتُ شيئًاً آخر. - ولا آكل أرجل الضفدع ليكن لديلك علم.
- إذن لنذهـب إلـى مـكان آخـر . ســأجد كبابجـي هنـا ونطلب سلطة هـع الكباب.
- لا تسـخر مني

فـي هـذه الأنتـاء جـاء النـادل وفـي يــده طبـق بغطـاء من الفضـة، فقّال يـامـاتش متحمسـاً : - هـا قَد وصل الطعام.

فهمـت ثنـاء أن هنـاك لعبـة، ونظـرت بفضــول إلـى طبـق الطعـام ففتحـهه النـادل فوجـدت فطيـرة الكومـرو الإزميريـةه . امتـلأت عيناهـا بالدمـوع وحاولــت أن تمنـع نفسها هـن البكاء ثم نظرت إلى يـامـاتشَ قائلة:

- لن تفعل هذا، أليس كذلكى

وقَف يـامـاتش وأخذ القدح الذي أمـامه وضرب عليه

 لهمـا . حاولت ثـاء تغيير الموضوع قائله:

## - لم أكن أعرف أنك تتحدث الفرنسيـهِ بطلاقَة.

- هنـاك الكتيـر مـن الأشــــاء التـي لا تـرفينهـا عنـي. ألن تسـألي عمّا قَلته لهـمك


## قَالت ثُاء مندهشةَ:

- كنـت تتتحـدث أمـس بـجديـة، وقلـتَ إننـا سـنتزوج اليوم. فمـاذا قلت لهم الآنء
- قلـتُ لهـم: ســيداتي وسـادتي. إنتـي أحـب الفتـاة
 للـزواج، ولذلــك أنـا مضطـرب للغايـة وأرجـو دعهكم

أمسـك يـامـاتش بيدهـا وقَال:

- هل تتزوجيننيS

بـدأت ثنـاء فـي البـكاء، وكانـت تنظـر بـابتسـامة هندهشـة وهزّت رأسهها وهي تقول بصوت منتخفض:

- هل يـجِب أن أقول هذا وأنا أصرخء نعـمـم.

فَال يـامـاتـش بالفرنســيـة للجالســين إنهـا وافتـت وبـدأوا فـي التصفيـق مـن جديـد ثـم قبّل يـامـاتش ثــــاء

وأمسـك بيدها وقال:

- هيا لنذهب.
- إلى أين سنذهبS
- لنتـزوج. سـنذهب إلـى القنصليـة التركيـة إنهـا قريبة من هنا .


## بيت إدريس

جلـس سـلـيم فني منتصـفـ الصـالـون وهـو يـجهـش بالبـكاء. كان صـوت البـكاء يـأتـي مـن كل مـكان فـان فـي البيـت، إلا أن سـلطان زوجـهة إدريـس كانـت ســــدة شــديدة الصـلابـة ولـم تكـن تبكـي . اقتربـت مـن سـليه وقآلت:

- سـتخرج الجنـازة مـن مسـجدنا غـداً . قـل للرجـال أن يـخبروا أهـالي الحفرة.

لـم يسـعهها سليم واستمر في البكاء، فقالت:

- انظر إليَّ يا سليهم.

التفـت سـليم إليهـا، وكانتت تتحــدث معـه لكتهـا كُــــع كل من في الصـالون وتقول:

- سـنعيش وجعنـا داخـل هــنا البيـت. و إذا بكى
 أخرى، هل ســـع الجـميعى هـئ

انخفضت أصوات البكاء تَدردجياً، وقَالت سلطان:

- لـن أرى دمعـة واحـدة خـارج البيـت. إنتـا لا نُظهـر وجعنا للفرياء.


## بيت المـزرعة داخل الخابـة

صــنّ فـارتولـو ورجالـه ســـــاراتهم أهــام البيـت




أغلقوا الطريت على سليم، وقال فارتولو :

- ابتعدوا . اتركوه.

انسـحب الرجـال فأخـرج سـليم مسـدسـهـه وأثــار


فارتولـو مـن ياقتـه وألصقـه بالســيـارة ووضـع السـلاح على رأسـه صـارخاً:

- مـاذا فعلت يـا هـذاء لقد فتلت أخي.
 فارتولـو بإشـارة مـن يـده لأنـه يــرف جيـداً أن سـليمى لـن يطلق عليـه الرصـاص.

فَال فارتولو بهدوء:

- هيـا اضـرب ولينتـه كل شــيء. إذا كنـتَ رجـلاً فاضرب.

ضنـط سـليم بالسـلاح علـى رأس فـارتولـو لكنـه لــم

 سليم:

- مـاذا قَـتك لـيى لقـد هِــتَ إنـك ســتفعل شــيئاً ضـاراً.
- نعم قلتُ.
- وهـاذا يعنـي هــذاء أن تقتـل متيـن أو كمـال أو


أخي وليس أبي أبداً.

- من هو الأكبر منك في عائلتك يـا سـليم آغا؟ - لا تتدخل في هذه الأمور.
- كيـف لا أتدخـلـ الأكبـر منــك فـي هــنـه العائلـة
 فـي هــنه العائــة فلـن يُفتـح طريقـي أنـا أيضـاً . هــاذا كان علـيّ أن أفعـل، هــل كـــت أنتطـر أن يصبح كهرمـان رجـالً مُسناًا
- لا تذكر اسم أخي على لسـانك يا هذا .

حـاول فارتولـو أن يهـدأ لأنـه يــرف أن خسـارة سـليم تعني خسارة الكتير من الأشياء ثم قال:

- حســناً . ليـس لـي أخ، ولا أشــعر بمـا تشــعر بـه
 كنتٌ مضطُراً لذلك.

نظـر فارتولو إلـى الـوراء، لـم يكـن يريــد أن يسـمعه مدد ثم اقترب من سليم قَائلاً :

- مـاذا قالـوا لنـأ إذا أردنـا أن تصبـح الأمـور كمـا


 أريـد أن أتكئ وتضــع امـرأة وســادة خلض ظهري، أحــا

وتنغــل أخـرى قـدمـيّ؟ لكننـا دخلنـا إــى طـرــقَ صعبب، فـي أحـد طـرفيـه مـوت وفـي لـنـي الآخـر مليـار
ليرة.
 وذكّره بشراكتهمـا، ولذلك كان مزاجه على مـا يرام.

فَال سـليم:

 أنـت لا تعـرف طباعنـا، إذا غضبنـا فمـن المــــنـن
أن نحروَ الدنيـا ولا نبالي.

فَال ســليم ذلـلك ثــمَ ركـبـ ســيارته ومضـى. وفَال

- هــنا ســوف يـحـرق الدنيـا! إذا أخرجـت ســـا إلاحك فاضـرب يـا جبـان. إذا كتـت نــاراً فأنـت تـحـرقَ نفسـك فقط.

> كان كلّ كلَ شيء شيء أبيضود.


الحياهَ تحب كثيرأ المزاح السيئ. تتزوجين. بسـخصٍ تعرفينـه منـذ ثلاثـة أيـام، و عندمـا تستيقظيـن فــي صبــاح اليــوم التـــالي ثـفاجئين. باختفائه.

تختلـف مع والـدك خلافا كبيـراً، وهـذا الخـلاف يجعلـك رجـلا، وتخـرج مـن البيـت الذي تربيـت فيـه، وفي اللحظة التي تقـول فيها لنفسـك: "لـنـ أكـون سـعيدأ أكثر مـن

 أنـلك سـتكمل حياتـك معها، فـي مدينـة لا تعـرف عنها شــيئا، وتعـود إلى البيـت الـذي قلت إنك لن تعود إليه مرة أخرى.


## يامباتبن في البيـت

كان ســليـم يـجلس فـي حـيقـــة البيـت الخلفيـة
متوتراً، ويقول بصوت منخفض :

- ليساعدنا اللّه.

في هذه الأنْاء، سُهـع صوت يـامـاتش هن الـخلف:

- أخي.






كرئيس للعائلة، واتفاقي هـع فارتولو في خطر الآن.

 الذي بدأه.
جـاء يـامـاتـش بعينيـن دامعتيـن وعانــت سـليم الــني نظـر إليـه وهـو يفكـر: "إن هـذا الرجـل ليـس هو الشـاب رجـلاً" . تــرك البيـت هبـل عشـر ســنوات. لقــد صـار

تعـانقا مرة أخرى ثـم قَال سليمه:

- أهـلاً بك يا أخي.


## الحفرة تعود إلى أيامها السابقة

كان يـامـاتش يـروح ويـجـيء فـي صـالـون البيـت وهـو يشـعر بعـدم الراحـهة بسـبـب البـدلـة التـي يـرتديهـا . نظـر

نحو أمهه قَائلاً:

- مـاذا تريدينني أن أفعل؟
 نخسـر مكاننـا . وإخوتـك تفرفَوا فـي التخـلافـات ات الا
 أن يعود السـلام على الفور.
- لقـد فتـل الرجـال أخـي يـا أمسي. إنهـم يريـدون الدمـاء. ألا تريدين الانتقامك لم ترد سلطان، فتقال يِامـاتش: - انظري. أنتِ أيضاً تريدين الانتقام.
- أخشى أن تتفـرو عائلتـا حتى يـأتـي يـوم الانتقام. ليس بيتـا فقط، ولكن الحفرة أيضاً . - أنتِ محقة يـا أمي، ولكن مـاذا نفعلو - أنتَ ستجد حـلاً لـذلك يِا ولدي.


## صسمتا قليلاً شـم قال يـامـاتش:

- سـليم علـى حـق يــا أمـيـ كـم ســنـة وأنـا لــم أكـن
 عشـر، وسـوف يرونـي كطفـل حتـى الآن. فلمـاذا يســعون كلامي الآن؟
- أنـتك سـتجد حـلاً لذلـك يـا ونـدي. أنـت مضطـر أن تفعـل هــا حتـى أقـول إنـك ابنـي بـحـت. إنــي

 أحــد أبنائـي، ولـن أخــاف عليـه مـن الهـوت كل

 أشـخخاص مـن هــا البــت ولـم يـعـد واحـد منهـم. وحالة والدك غير مستقرة.

عانقت سـلطان يـامـاتش وقـالت:

- أنـت الوحيـد الــذي أنـَن فيـه الآن. لا تتركنـي وحيدة.

كان سـليم يســهع كل هــذا الحـوار هـن خلــف بـاب
 فـي الأسـاس لـن يكـون مثـل كهرهـان أو يـاماتـش . ظـلّ

سليم خلف البـاب، وسمع يـاماتش وهو يقول:


 أنتمـي إلـى هــذا المـكان، ولـم أنتمـي إليـه يومـاً ما

أضـاء وجـه سـليم الـذي يســـع متختبئـاً خلف الباب. لم تهتم سلطان بما فَاله ياماتش، وردّت: - لتأتِ فقط هذه الأيام يا ولدي.

- سـتأتي يـا أمـي، لا تقلقـي ا أنـتِ انشـغلي بـحزنـك
 إلى أيامها السابقة.


## لا يمكنك الهروب هن هنا

قبـل عشـر سـنوات تقريباً، كان ياماتش فـي الثـامنـة عشـر مـن عمـره. أخــنه إدريس لأول مـرة إلـى الغابــة


 كانـا يقفـان فـي الـخلـ قلِــلاً ويضـحكان مـن وراء

والدهـــا، ويـامـاتـش هضطـرب كثيـراً . ضـرب إدريـس يـاماتش بالمسـدس على كتفه وقـال له:

- يـامـاتش.

قَاطعه كهرمـان قـائلاً :

- لا هفر من هـا يـا أخي. لا تكن عنيـداً.

نظـر إدريـس إلـى كهرمــن بـحـده، فـحـاول الدفـاع
عن نقسـه قَاءلاً :

- لم أهلّ شيئاً يا أبيـ

التفت إدريس نحو يـامـاتش قـاءًاً :

- قلت لك خذ هـا المسـدس.
- لا أريد يا أبي. لا يمكنني أن أفتل أحداً.
- وهـل قلـت لــك اقتـل أحـداًا سـتصوّب علـى القنينة .
- لا أريـد يـا أبي. مـا شـأني والسـلاح•
- بـكل الأحـوال سـتتعلم هــذا . إمـا معـي أو عندمـا يهجهـون عليـك بالسـلاح، ووقتهـا سـتقول ليتــي استمعت إلى والدي.

لم يمسكك يـامـاتش السـلاح، وقَال إدريس من جديد :

- سـيتعلم أبناـُـي اسـتخدام السـلاح. هـل ســعتع؟ أبنائي لن يـخرجوا من البيت دون سـلاح.

لـم ينظـر يـاماتـش إليـه ولــم يـرد عليـهـه التفـت إدريـس نحـو كهرمـان وطلــب منـهـ ســلاحه وأعطـى سـلاحه إلى يـامـاتش غصباً ثم صـرخ فيـه فائلاً:

- اركض.
- لم أفهم يـا أبي.

صوّب إدريس المسـدس نحو يـامـاتش وقال:

- اركض أو اضرب على القناني.
 ليفهمـا إذا كان جـادّاً أم لا، ووهـي هــذه الأثنـاء أطلــت إدريـس رصاصــة مـرّت مـن جـوار يـامـاتش، ولـمر يعـرف مـاذا سـيفعل، وفَبـل أن يُطلـت إدريـس مـرة أخـرى، بــدأ يـامـاتش فنـي إطــلاق الرصـاص علـى القنـانـي بكثافـة لكنـه لــم يصـب حتـى واحـدة، وبعــد انتهـاء الرصـاص ظـل يـامـاتش يــــاول التصويـب ثـم ألقـى السـلاح علـى الأرض قَائلاً:
- إنتي لسـتُ مثلكم. لن أفتَل أحداً .

أمسـك إدريـس يـامـاتـش مـن تْفـاه، ووجهـه نـحـو كهرمان وسليم قَائـلاً :

- لفـبُ عائتنـا كوتشــوفالي. لــم نصـل إلـى مـا
 عندمـا تطلّب الأمـر ذلـك. لدينـا أعـداء يفههـون مـن أنفاسـنـا إذا كنـا خائفيـن أم لا . نـحـن أمهـام الســلاح كل يـوم؛ إخوتـك وأمّـك وأنـا، فهـاذا سـتفعل أنـت، هــل ستتوسـل إلـى أعدائنـا وهـم يطلقون علينا الرصاصى

تـخلـص يـامـانـش مـن يــد والــده، وركـض مـن بيـن سـليم وكهرمــان نحـو الغابـة. صـرخ إدريـس مــن خلفـهـه قائلاً:

- أنــت منلنـا . أنــت واحـــ منّـا، مـن دمنـا . اهـربـ كيفما شئتُ، لكنك لن تهرب من هـا .


## Q $\sim_{0}^{\infty}$

t.me/soramnqraa


أنا ياماتشى.. ياماتش فقطط. لسـث ياماتش بـلك، ولست البابا ولا الزعيم. إنتي ياماتـش فقَط. أردث شـئأ واحـدا في حياتي، وهـو الـي العيـش مع المـرأة التي أحـب بسعادة الـة حتى

 حتى الموت. لقد تعلمت هذا. دخلث النار بعينيـن مغلمتَيـن، ونسـيث نفسي وحاربـث مـن أجـل الجميع، لكننـي لـم أشــك ولـم
 سأخرج من هذا البيت، مثلما خرجــ قبل سنوات. وعدث نفسي بذللك. أنا ياماتشـ. ياماتش فقَط. لسـث ياماتش بـك ولست البابا ولا الزعيم. إنتي ياماتش فقط.


## يشبه والده في شبـابه

كانـوا يجلسـون فني البيـت بنفـس الغرفـة التـي يـجتمعون فيها، هِال باشا :

- إنتـي أحبـك يـا يامـاتـنَ، ولكـن فـي التحقيقـة، هــنه

الأمـور ليســت مـن الأشــياء التـي تـعرفهـا . ابــت
أنـت بجــوار أبيـك وأمــك، ونـــن سـنـحل هـــا الأمر

كان عمّي ينظر إلى باشـا غاضباً ثم قـال بحدة: - توقف يـا باشا. - لماذا -

- لفـد جمعـت كل الرجـال وذهبـتـ إليهـم، هـل تصير الأمور بهذه الطريقة5
- هــذا مـا أعرفـهـ . فـي الهـرة القادمـة تصـرفـ أنـت وسوف نرى. إننا لا نلعب.

غضـب عمّـي كثيـراً، ووقـف وهـو ينظـر بـحـدة إلـى باشـا ثم قال :

- هل تعي مـا تقولْه يـا بـاشـا5

وقَف باشــا أيضـاً ونظـر بنفـس الـحـدة إلـى عمّـي،
وفي هذه الأثتاء حاول سليم أن يدخل بينهمـا، وقال:

- حاولوا أن تهدأوا قَليـلاً.

لـم يهتـم أحــد لـكالام سـليـم، وارتفـع صـوت باشـــا

 نظـروا جميعـاً نحــو يـامـاتـش، ودون أن ينتبـه، وفَـف يـامـاتش خلف الطاولة مكان والده ووـال:

- اجلس يا باشا أنت وعمّي. لم يـجـعـلاه يِكرر كلامـه ثم قَال يـامـاتش:
- لن يتم هـا العمل بالطريقة التي تعرفونها . كاد باشـا أن يـول شيئاً فصرخ يـامـاتش قَائلاً : - لم أنه كلامي بعـد .

أخـرج يـامـاتش كـرة بليـاردو هـن جيبـه ووضعهـا على
الطاولة قَائلاً :

- غـداً ســتكون رؤوسـكم مححـل هــذه الكــرة. مـات أخــي، وجشتـه مـا زالــت فـي المشـرحـوحة. قولـوا لمـاذاء فَل لهـاذا يـا سـليمك

قال سـليم:

- لأنهم من الممكن أن يهاجموا الجنازة.

صرخ ياماتش وكأن صوته سيهدّ البيت:

- هـل هـذه هـي قوتـنـا هـل وصلنـا إلى أن





 واحـدة. سنصبر حتى يظنوا أنتا انتهينا، ويرتاحوا ثم نضرب مرة واحدة تقضي عليهم.

خـرج ياماتـش مـن الغرفـة دون انتظـار ردهـمه. وتبـادل باشــا وعمّـي نظـرات الفخـر فيهــا بينهـهـا ، وكأنهـها لم يتشـاجرا قبل قليل ثم قال باشـا :

- يشبه والده في شبابه.

رد عمّي:

- أخذنتهـا مـن على لسـاني أمـا ســليم فـكان ينظـر غاضباً نحو الباب الذي خرج منه ياماتش.


## لا أحب استـخدام العنف

بعـد الهجــوم علـى بيتـه، انتفـل فارتولـو إلـى بيـت
آخـر . كان يـجلس فـي الصـالـون على كرسـي أحمـر مـن القطيفة وكأنه يـجلس على العرش، ويقول:

- لـم يقولـوا لنـا ذلـك. قالـوا إنـه أمـر سـهـل كسـلِّ
 إنتي لا أحب العنف. أليس كذلك يـا مدد
- نعم، أنت لا تحب العنف يـا آخي.

 كنـتُ ســأقوم بهـذا العمـلؤ هــل كانـت جامعــة أوكســفورد فني مدينـة فارتـو ونحــن لــم نذهـبـ

إليهأ هِل أنت يـا مـدد .

- نعم يـا أخي، لم تكن في فارتو .
- بالتأكيــد لــم تكـن موجـودة. إنتـا نسـعى خلـف
 أسسنا معهلنا هنا وبدأنا عملنا .


## يـامـاتش في الـحفرة

اضطـر يـامـاتش أن يعـود إلـى الحفـرة. لـم يكـن لديـه خيـار آخـر، لأن أهـان عائلتـه صــار مهـدداً إلا إلا أنـه أصبـح لديـه عائلـة أخـرى، وعقلـه متعلـق دائمـاً بهـا . ألـا
 لا يستطيع البقاء بعيـداً عنها، مـع أن عليه الابتعاد . دخـل يـامـاتش إلـى المطبـخ، ورأى عليشـو جالسـا كعادتـه فـي نفـس المـكان الـذي يـجلـس فيـه بـجـوار
 يقرأ شيئاً . قال يـاماتش:

- أهـلاً بك يـا عليشو.
- كيف حال باباء
- إنه يعيش بفضلك.
- حسناً -
- هـاذا يـككنـي أن أعطيـك يـا عليشـو، مـاذا تـريـــو هل تريد مالْاً أم بيتى
- لا أريد شيئًاً، ليتم الله شنفاء بـابا وكفى. - كيف عرفتني\$
- إدريس بابا آراني صورتك.
- متى أراك إياهـا؟
- في السـادس هن آذار Y. Y.
- يعني قِبل ثـلاثة أشهر.

هـزّ عليشـو رأسـه هِليـلاً بهـا يعنـي الموافقـة، وفهـم
 الأنثـاء دخـل عيسـى، وأكمـل يـامـاتـش حــيثـه مـع عليشـو قَائلاً :

- أهـام البيــت يوجـــ ثــلاث ســــارات هــل تعـرف أرقام لوحاتها

ذكـر عليشـو الأرقَام بشـكل صتحـع، والتفـت يـاماتش بدهشـة وقَال عيسى:

- نعم يـا أخي. إنها أرقام سيـاراتتا .

أشـار يـامـاتش لعيسى لكي يـخرج ثم فَال:

- هل رأيتني هن قبل يـا عليشوء
- نعـم، خمهس مـرات. فـي الثالــت مـن أــــول عـام 11 11
 خارجـاً مـن بيـت بجيهانجيـر فـي التانيـة صباحاً،

وڤبـل Y $ا$ يوهـاً كنـت تتحــدث هـع فتـاة فـي بـاي
 في أورتاكوي، ورأيتك اليوم أهام المستشفى - أنتك لا تتسى شيئًا، أليس كذلكى - لا أنسى.. لا أنسى.

- حسنتاً، هـل تتذكـر الفتـاة التـي كنـتُ أتحـدث معهـا أمـام البـار 5

في هـذه الأثتاء أخرج يـامـاتش الهاتف من جيبه وأراه صورة ثتاء فلم ينظر عليشو إلى الهاتف وقَال: أتذكر .

- ســأعطيك عنوانهـا الآن. هـي ليســت فـي البيـت الآن. لقـد ذهبـت إلـى هنـاك أكتـر هـن مـرة ولـم
 تأتي إلى البيت.

هزّ عليشو رأسه موافقاً، وقَال ِـامـاتش:

- حسـناً، فلتذهـب الآن. أعطنـي خبـراً عندمـا تأتـي الفتاة.
- حسناً .


## في بيت نناء

قالت ثـاء:

- لا أستطيع أن آتي معك. ولا أريد أن تذهب. لا يمكتك أن تبقى هنا، فمـاذا أفعل الآنك أنت ستذهب وأنا سـأجلس أنتظر اتصـالك وقدوملك. لا أريد حياة كهذه، ولذلك اذهب الـنـ الآن ولا تأتي
إلى هنـا مرة أخـرى.

كاد يـامـاتـش أن يـرد عليهـا لكنـه رأى سـليم علـى سـطـح البنـاء الممابـل، وأثنـاء تفكيـره إذا كان مـا يـراه
 الناحيــة الأخـرى فـي البنـاء الـذي فيـه سـليم. أمســك بثنـاء علـى عجـل، وخـرج بهـا مـن الصـا الصـالـون، وفني هــنه
 الرصاص، وبدأت ثاء تصرخ وهي خائفة.

## أمـام بيـت إدريس

وقنـت ثــلاك سـيـارات أمـام بيـت إدريـس، ونـزل مـن السـيـارتين الأولـى والثالتـة بــض الـحـرّاس المسـلحين،


السـيـارة الثانـــة، ونظـر هـو الآخـر مـن حولـه ثـم مـال على السيـارة وقال:

- هيا انزلـي.

كانـت ثنـاء تلـف بطانيـة حولهـا ، ولـم تكـن فاوَـت هـن
 الهوافقـة، ولــم يكـن ليامـاتـش طافَـة ليتحمهـل دلالهـا الآن، فأمسـكها مـن ذراعهـا بقـوة وأخرجها من السـا قائلاً :

- فلتُ لكِ انزلـي.

حاولت ثناء أن تفلت من يده، وقالت: - اتركني. مـاذا تفعل يـا يـامـاتش، دع ذراعي.

نفـد صبـر يامـاتش فقـام بـحملهـا ، ليـس بروهـانســيـة
 بالقوة إلى إحدى الفرف، فقالت:

- هل أنت مـجنون؟ إنني لن أبقى هنا .

كانـت المـرة الأولـى النـي يغضــب فيهـا يامـاتـش هكذا، صـرخ لدرجة أنها ارتَجفت من الخوف وقال:

- ستـجلسـين في هــه الغرفـة حتى تصيـريـن أهــدأ ، ولـن تتخرجـي هنهـا حتـى أفـول. إنـــي أذهـب الآن

خـرج يـامـانـش مـن الفرفـة فبـل أن يعطــي ثنـاء
 بدأت ثناء تضرب على الباب وتقول:

- مـاذا تفعل يـا يامـاتش. أخرجني من هنا.

نـزل يامـاتـش مـن علـى الـدرج مسـرعاً، ورأى أهـه فتال لهـا :


- ليســمعني الجـميـع. المـرأة النـي غي الأعلى هـي زوجتي.
 فَال يـامـاتش:
 خطوة من الباب. سـأذهب الآن إلى فـارتولو .

حاولت سلطـان أن تمنـع يـامـاتش قائلة:

- توقف يا بني.
- ابتعدي يـا أهي. ابتعدي هـن أمـاهي.
- استـمـع إليّ يـا بني ثم اذهب أينـهـا تشـاء.

كان يـاماتش غاضبـاً للفاـــة، ورغـم ذلـك سـار خلف و
أمه. وقَبل أن يـذهب فَال لبـاشـا وعمّي:

- أحضرا عليشو إلى البيت.

تزلــت سـلطان إلـى محــزن المؤونـة فـي الطابـق

 خلفهـا يامـانـش ولــم يكـن يفكـر فـي أي شـــيء غيـر
 فارتولو . قَال لها :

- لن يمنعني كلامك من الذهـاب إليـه.

وقَبـل أن يُكمــل كلامـه، لطمتـه أمـه علـى وجهـهـ . اندهش يـامـاتش، وقالت أمه،:

- خذ زوجتك واذهبـا من هـا البيت.
- مـاذا تقولين يـا أمي؟
- إنـي لــم آتـي بـك إلى هنـا لكـي تشـعل الحـرب أو تــوت. هنـاك رجـال أهـام البيـت جاهــزون مـن أجـل هــا. إذا كــتـ سـتفعل هــذا فـخــذ زوجتـك واذهـبـ مـن هنـا . إنــي ســـدأدفن ابنـي غـداً، وإذا فعلت هـا فسـوف أدفن اثيـن.
- يـا أمي ...

لــم تَسـهـح لـه سـلطان بالحـدـــت ولطمته مـرة أخرى.
غضنـب يـامـاتـش كتيـراً، لكــن أهـه كانــت أكتـر غضبـاً منه، وكادت أن تنفجر في البكاء ثم قالت:

- مـاذا حــت، هــل غضبـت علـى أمـك؟ حسـناً
 بعد ذلك، يكفي ألا أرى هذا .
 أكملت سلطان حديثها :
- منـذ نعومـة أظافـرك، عندمـا كان يغضـب عليـك والــدك، كنـتـ تغلـق علـى نفسـك هنـا وتفتـح الموسـيقى بأعلى صـوت. كنـتُ أظـن أنـك تفعـل هــذا لأنـك كنـت تحبـس نفســك لأن والــدك غاضـب عليـك، لكننـي فهـــتُ الآن أنـك كنـت ونـت تفعـل هــان لأنـك أنـت الغاضب وتريــد أن تتـخلص أنص من غضبك.

بعـد ذلـك فتحـت سـلطان الـخزانـه، وأخرجـت جهـاز تشـغيل الموســيقى وعلبـة ممتلئـة بـأشـرطة الكاسـيت

- خــذ، جميـع أشـيـائك هنـا . لــم أســـــع لهـم بـأن
 من هنا وأنتَ أهدأ بالتأكيد . هل سـمعتى
 خلفهـا لكنـه فتـح الموســيقى بأعلى صـوت، وخلـع قَميصه ثم تعلّق بحـديد الباب وجعل رأسـه في الأســفل
 يِحاول أن يِخرج الطاقَة التي اجتمعت داخله.

ظـلّ فـي مـخـزن المؤونــة لســاعات ثــم ذهـبـ إلـى المطبــخ فوجـد عليشـو واقفـاً فـي انتظــاره، وعيسـى يِجلس على الطاولة وينظف سـلاحه. قـال يـاماتش:

- اتركنـا وحدنـا يـا عيسـى، واغلـق البـاب مـن خلفك.

حـاول عيسـسى أن يـجهـع سـرـيعاً السـلاح الـذي فَام بفكّه، فقال يـاماتش:

- دع هذا. عملنا فَصير.

خـرج عيسـى، وجلـس يـامـاتـش متحلـه وعليشـو كان

ينتظـر واقفـاً، وكان هـن طبعـه ألا يطيـل النظـر إلـى أي
 يشبه الذين يكذبون ويحاولون إخفاء كذبهم. فال ياماتش: - متى عادت ثـاء إلى البيت يا عليشو5 - قبل أن أتصل بك بثلات دقَائق . - وأنت متى ذهبت إلى هنـاك5

-     - ومتى ذهبتَ هن هنـاك؟ أن أخبرتك مباشرة.

نظر يـاماتش إلى عليشو غاضبـاً وقال:

- اقترب يا عليشو.

افترب عليشـو خطوة فتال ِياماتش:

- اقتَرب اقَترب.

اقتَرب عليشتو أكثر فقال يامـاتش:

- لقـد نصبـوا لـي فـخّاً يـا عليشـو، هـل لديـك علـم بذلك5
- نعم، أخبروتي.
- سـأســألك مـرة واحـدة يـا عليشـو : هـل أنـتـ هـن أخبرتهم بمكاني5

سـكت عليشـو قَليـلاً تـم قَام بتركيـب الســلاح الـذي علـى الطاولــة بسـرعة، وصوّبـه نـحـو جبينـه وأمســك بيـد يـامـاتـش لكـي يضـع إصبعـه علـى الزنـاد ـ و ولأنـه فعل
 مهـا يفعلـه عليشـو، وكأن عليشــو جـامـع القمـامـهة فَــد
 الأســلحة. كانـا يتبـادلان النظـرات، ولــم يـــد عليشـــو
 عينـي يـاماتـش. صـار يـاماتـش متأكــــاً الآن مـن كل شيء وقال:

- فهمتُ يـا عليشو.

أخذ يـامـاتش السـلاح من يد عليشو ثم قَال:

- هل تريد مني شيئاً يـا عليشوو

بـدأ عليشـو النظـر مسـرعاً فـي كل مـا حولـه كعادته، وكأنـه ليـس الشــخص الـذي كان ســيموت قبـل قليـل، وقَال:

- أبلة سعـادات أعدّت شوربة الترهانة.

نظـر يـاماتـش إليـه بانتبـاه، وكان الفضـول يـــلأه

ليعرف حكاية عليشو، فقال:

- سـأقول لها لتستخّن الشوربة لك.

خرجـت ثغــاء مـن النـرفــة المغلقـة، وعنـدهـا نزلــت رأت بـاب غرفـة إدريـس مواربـاً. تَجـدد فضولهـانـا ونـا ونظـرت حولهـا ثـم اقتريـت مـن البـاب. كان تنظـر مـن



 تتظـر إلـى ثنـاء هـن أعلـى لأسـفل، وتطيـل النظـر فـي بنطالها الجلدي الضيق. فَالت سلطان هـانم:

- انظـري يـا ابنتـي، إنتـي لا أحـب إطالـة الـحديـت. ارتكـب ابنـي خطــأ وكان بعيـداً عنـا لسـنـوات، لكنـه
 وإلا ستحزنين كتيراً فيما بعد .

حـلّ الصمــت قليــلاً وغضبــت ثنـاء وكانـت تتظـر بحدهة إلى سلطان ثم قَالت:

- انظـري يـا سـلطان هـانـم، لقـــ عـاد ابنـك إلى هنـا
 هـذا، لكننـي لا ألومـه، لأنـه يـحبكـم كتيـراً، ولكـن


تعودي نفسك على هذا، وإلا ستحزنين كثيراً .
 الهانم من الفضب ثم دخلت إلى غرفة إدريس.

## أن تضطر للتصالح مـع قاتل أخيك

جلـس يـامـاتـش بجـوار والــده المـريـض، ولــم يكـن إدريس في وعيـه . قَال يـامـاتش:

- إنــي أفكـر هنـن الأهس، هنـاك شـيء غيـر مقنـع الْ
 مضطـر أن أفعـل ذلـكن، لأن بيننـا شـخص يـخبـره بأحوالنـا، ولا يوجــد احتمـال آخـر. كيـف يـحـارب الإنسـان عـدواً يعـرف كل خطواتـهـ ليتـك تفيـق الآن يـا أبي، وتقول لي مـا تعرف، وأين الصواب وأين التخطأ .

وقَف يـامـاتش فـجـأة وكأنـه فَـرر أن يفعـل شــيّاًا ثـمَم
 إليـه ثم جاء سـليم أيضاً . قـال يـاهـاتش:

- لنجـد حكمـاً بينـا وليكن شـخصـاً موثوقـاً. أخبروا
 ونتحــدث. لنـحـلَّ هــذا الأمـر فَبـل أن تحــنـ أشتياء أكثر سوءا .

لاحـظ يـامـاتـش أنتـاء حديتـه أن ســليم لــم يعحبـه الاقَتراح، قَال يـامـاتش:

- لا تقلـقَ بـا سـليم. لـم أنـس مـا فعلـه فـارتولــو، سـوف أحرق حيـاة هذا الرجل ولكن ليس الآن.

قال عمّي:

- يرـــــ فارتولـو أن يفتَح معمـلاً للمخــدرات فـي الديّ

قال سـليم:

- لـم يقبـل والـدي بذلـك. هـل سـتقولون شـيـئاً بعـد قولها

> قال يـامـانش:
> - لا، سـأفترح شيئًاً آخر.
> قال باشـا :
> - هل سيقبل أم لا، لا أدري.
> قال يـامـاتش:

- هــو أدرى إذن، إذا لـم يقبـل. إننـا نحمـي القلعـة وهـو يريـد أن يـحاصـرهـا ـ وإذا إنا كان فَادراً فليـأتِ


يجب أن يكون شخصاً موثوفاً ويعرف الطرفين.
قال باشا:

- سأحل أنا هذا الأمر. رد يـاماتش:
 حتـى يتـم التصـالـح. لنتذكــر أن لدينـا جنــازة. سوف نجلس بعدها.

كانـت ثنــاء تـجلس وحدهــا فـي الغرفــة تــم فتـحـت سـعـادات البـاب ودخلـت ومعهـا صينيـة الفطـور وهـي

تقول:

- هل تسمحين لي بالدخول؟

قالت ثناء:

- هل يمكنني الخروج من هنا؟
- فـال ياماتش إن بإمكانـك أن تتجوليـن في البيـ، ولكن لم يسهح لكِ بالخروج.
- لـماذا، هل تغلقون باب البيت أيضاًا
- رجالنـا أمـام البيـت، ولـن يسـهـتوا بخروجـكـ. أنتِ أدرى، يمكنك المحاولة.

تركـت ثنـاء الصينيــة علـى الطاولـة، وكانـت ثنـاء تقف بجوار الباب فقالت سععادات:

- الشاي سـاخن.

عادت ثناء وفالت:

- من أنتِك
- أنا عيـن وأذن وذراع هـذا البيت.
- خادهـة يعني.
- اخخرسـي. فههنـا أنـكِ غاضبـة، ولكـن ليـس لهــا الحد أيضاً .
- أعتـذر لـكِ. إنتـي لـم أعش مـا أعيشـه الآن فـي
 علينا الرصـاص. كدتُ تُ أُجنّ.

لــم تكـن سـعادات تحمـل ضغينـة لأحـد، قبلـت اعتذار ثناء على الفور، وقالت:

- أنـتِ محقـة ليـس سـهـلاً. يـخـاف الإنسـان وخصوصاً إذا كان وحيداً .
- كيف يعني؟
- كان أبـي بائعـاً فذي الســوق، وفـي شـجـارٍ أطلـت

الرصــاص علـى أحدهـم فـي السـوق ثـم جـاء أهـل هــنا الشـختص وأطلةـوا الرصــاص علـى


 بـلاستيكي، ولكن كيف سيـحميني؟

- ومـاذا حدث بعد ذلك؟
- تدخـل إدريـس بابـا وפَال إن مهاجمـة النســاء والأطفـال غيـر مقبـول. وعاقَب هـوَلاء ثم أخذذتي
 جئـتُ إلى هنـا كان زوجـك مـا زال يمسـح مـخـاط

أنفه.

- هذا الشخخص لا يمثل لي أي شيء. - لكنه قَال بـالأمس إنكِ زوجته. - عندما أخرج من هنا سـأصير طليقته. - أنـتِ أدرى. ليـس مـن حقـي أن أفَول شـيـئاً، ولكـن برأيي انتظري الجنازة على الأقَل.
- أي جنازه5
- لفــد قتــوا كهرمـان، أخـو يـامـاتـش الــذي كان


ووالــد يـامـاتش يرقَـد في الأسـفل بعــد أن أُصيـب بالثــللل. إدريـس والدنـا الــني كان كالجبـلـ ا إن شاء اللّه سيتعافى ونعود لأيامنا السـابقة .

- مـاذا حدث، ولمـاذا؟
- ألا تعرفين أي شيء عن هذا؟
- لا أعرف شيئاً، هل من الممكن أن تخبريني؟

 تتحمل سلطان أكثر من ذلك فقالت:
- إنتـا نعيـش أوجاعنـا فـي الداخـل، ولا نُظهرهــا لأحد . ألا تعرف هذاء
أمسـك يـامـاتش بيد ثنـاء وقـال:

 واحـدة بعــد أن تُحـلّ الأمـور • ســـآخـذ ثـــاء ونذهـب من هنا .

نظـرت ثنـاء إلى يـامـاتش بدهشـةَ ثــه أخذهـا وصعدا

$$
\begin{aligned}
& \text { - مـاذا فیلتى } \\
& \text { - في أي شيء }
\end{aligned}
$$

إلى الغرفْة. صـارت ثـاء عدوة لسلطان هـانم.

## دخل يـامـاتش وثناء إلى الغرفة وقال لها :

- إنتـي علـى وعـدي فـي كل مـا فَلـتُ لــكـ. إنتـي أحبــك كثيـراً. وكمـا تريـن، هــذ هــه هـي عائلتـي،

 شــيء فني خطـر الآن، ليسـت اعـي عائلتـي فقـط، ولكـن كل أهـل الحـيٍ الذيـن رأيتهـهم فـي الجنـازة.
 ولذلك أنا هنا .
- مـاذا يـعني؟

 اجتهـاع، وإذا أردتِ فاذهبي بعد ذلك أو ...

يـامـاتش أن هـذه القُبلـة نعنـي أنهـا سـتـظل هعـهـ . فـرح يـامـاتش وقَال:
- أعـدكِ أننـا سـنذهب مـن هنـا بعــد انتهـاء هــذا البـلاء، وسنصبح سعداء معاً.
- اقَسـم علـى أننـا سـنذهب مـن هنـا بعــد انتهـاء


## هذه المشـاكل.

بعد أن قالت ثناء هكذا، عانقت يـامـاتث وقيّلته لأنها لم تكن تعلم أن هـا اليوم لن يـأتي أبداً ثم قـالت:

- أ أحبك يـك رجل.


## الاتفاق هـع فـارتولو

تــم اختيــار أحــد منشــآت بايـكال. كان بايـكال مـع فـارتولـو ينتظـران يـامـاتـش وبعـد قَلــل جـاء وهعــه سـليم
 عليـه بالأبيـض "fuck this shit" وبنطـالاً وحـذاء
 اندهـش بايـكال عندمـا رأى يـامـاتش قَادمـاً مـن بعيــد ،
 ابتسـم بايـكال عندمـا قَرأ المكتـوب علـى تيشــرترت

 المنتصف تمـاماً، وقال بايكال:

- أهـلاً بكم.

قال باشا:

- هــذا هـو بــــكال كانـت بـك، وهــذا سـليـم بـك ومـجاهد بك (عمي)

صـافحهـم بـايكال جميعـاً، ونظـر يـامـاتـش إليـهـ
 وصـافـح عمّـي بايـكال وضنغـط علـى يــده دون أن ينتبـه ولـم يـرد بـايـكال، فهـو شــخص ههـذب ويبـدو ذلـك حتـى من ثيابهه . قال بايكال:

- سـعيد بالنتـرف عليكـم. إنتـي أحـب التعـرف على أشـخاص جديـدة. قبَل عشَرين عشـاماً تقريباً قمـت بعهـل هشـترك مـع جيهانـجيـر بـك (باشـا )، وقبلت أن أكـون حكمـاً بينكـم لأنه اتصل بي وقـال إن هنـالك سـوء تَفاهـم مـع سـعد الديـن بـك والـدي المرحـوم قاضيـاً، وأراد أن أصيـر مثلـه، ولكن لـم يكـن لـي نصيـبـ ويبـدو أنتـي أقبـل التحكيـم بيـن النـاس لهـذا السـببـ. الآن سـيطلب سـعد الندـن بـك شـيـئاً وأنتـم أيضـاً ، وأنا ســأقرّب المسـافة بينكم. هـا مـا أردتٌ قولهـه

تَراجـع بايـكال خطـوة إلى الـوراء ثـم التـفت فـارتولـو إلى يـامـاتش قـائلاً :

- تعرونـا هـن قَبـل على الهاتـف، لكنتـا نلتقي اليـوم وجهاً لوجه.

كان يـامـاتش يِحـاول أن يتتحكـم في غضبـه وكراهيته،

- نعم، هذا مـا حدث.

تحددث فارتولو بهدوء وقال وهو ينظر إلى بايكال:

- مـا أريـده معلوم. لقـد ســالت الدمـاء هبـاء، وليـت

 والحمـايـة، ولكـن ظهـرت العدــــد مـن الـشــــاكل، ولكن خي النهاية وصلنا إلى نفس النتيجـة.

قال يـامـاتش:

- لا ، لم نصل إلى نفس النتيـجـة.
- كيف يعني؟
- فَال لـك إدريـس بـك، ولا يُفـال شـيء فـن أني حينـا


نظر فارتولو إلى بايكال الذي حاول تهدئته وقال:

- لنسهع أولاً يـا سعد الدين بك.

نظـر يـامـاتش حولـه، ورأى قطعـة حديــد على الأرض
 الحفرة وقال:

- قـال والـدي إنـه لا يـريـد الهـخـدرات فـي الحـيّ،
 أن نكهـل الحــرب، ولـن تتتهـي حتى ينتهـي

الطرفان.
ثم خطّ يـامـانت على الأرض مرة أخرى وقال:

- هنـا الحفـرة ومـن هـذا الطـرف غابـة، وهـذا هـو
 الحفـرة. يـمكنـي أن أعطيـك مكانـاً هناك ونـرتب مسـألة حهـايتك أيضـاً .
- لـم أنـه كالامـي. اسـتمـع. سـنحميك دون أن نـأخـــ منك مـالاً.

اضطـرب سـليم كتيـراً، لأنـه كان يـحتـاج إلـى النقـود، ، لكن يـاماتش أكمل كلامـه قَائلاً :

- هـا هو عرضي ولا مسـاومة فيـه.
- أنت ستحميني دون مفابل.
- نعم، لتبق النقود معك.
- حسـناً يـا يـاماتش بـك، لقـد جعلتـا نحلـم. شــكراً لـك. إلا أنتا مسـتعدون دائمـاً لهجـمات الشـرطة،


## فكيف ستنحمينا5

## - ستـرى عندمـا تأتي الشـرطة.

- يـنـي أنك ستدفـع مـا سـأخسـره.
- لـن يكـون هنـالت داع لهـذا . لــــ سـمعت مـا فَــتُ. سترى عندما تأتي الشـرطة.

لمَ يرد فـارتولو ثم تدخل بايكال قَائلًاً :

- مـاذا تقول يـا سعد الدين بك.
- لــدي مشـكلة يــا بايـكال بـكـ. هــذا الرجـل هَبـل أسـبوع أمـر بتفجيـر الشـاحنة التي كانـت تـحهـل

بضـاعتي

- هذا لا يههني. حدث وانتهى.
- حســناً، ولكـن هنـاك شــيء آخـر يـا بـايـكال بـكـ. إنتي لا يـمكنتي أن أكون بعيداً عن بضـاعتي.

قال يـامـاتش:

- حسناً، يِمكنك أن تقيم أنت أيضـاً في دارا.
- لا أريـد، هــنا المـكان قَرــب مـن الشـرطة. وهــذا
 عندمـا أضـع رأسـي علـى الوســادة أكـون واثقـاً

فهـم يامـاتـش أن فارتولــو يريــد أن يدخـل إلـى
 دخل في لعبة جديدة دون أن يِخبره.

قال يـاماتش:

- مستحيل.

قال بايكال:

- دعنا لا نقول هذا الآن، لنفكر قليلاً.
- مسـتحيل يـا بايـكال بــك. لسـنـا وحـدنـا مـن فقــد ََريباً له بسبب هذا الرجل.

وضـع فَارتولو فَدمـه على رسـهـة الـحفرة وقَال:

- أنــتَ تفـول إنـك لســتَ فـادراً علـى التحكــم فـي رجـال الحفـرة. إذا كنـت غيـر فَـادر علـى فعـل ذلـك فـي الحفـرة فمهـاذا ســتفعل فـي دارا الي أي نوع من التحمـاية هذا؟
- حسناً يـا فارتولو، تعال إلى الحفرة وكن ضيفنا . - هــل ســعت يـا بايـكال بـك؟ يقـول ضيـفـ. والضيـف لـه احترامهـه عنـنـا، ومسن العيـب أن يـحـدث لـه أي شـيء. لـن يمسـنـي أحـــ يــا أخـي


## ــامـاتش، أليس كذللكى

- دعك من حديث الأخوة، إنني لست أخاً لك. - حسـناً يـا بـك، لا تفضـب. ولكـن هـل، هـل سـيمسّنـا أحدى
.
- لا نـريد أن يـحدث أي شـجار -
- نـحـن لـن نفعـل هــنا، ولكـن لـي شـــرط. توجـــ

 يتعاطـون شـيـئاً فسـوف تتتهي الضيافـة فـي هــذه اللحظة.

قال بايكال:

- مـاذا تقول يـا سـعد الدين بك
- إنتـي قَلـتُ لوالــده مـن قبـل يـا بـايـكال بـكـ. ليـس
 نصدّرهـا إلـى الخــارج. إنتـا نحــبـ بـلادنـا . متـى سنذهب إلى المكان؟

قال يـامـاتش:

- وقتْـا أردت. اذهـب الآن إلـى دارا واشـرب شـاياً

فـي المقهـى هنــاك، وســيـأتي أحدهـم ليريــك المكان.
سكت الجـميع قَليلاً ثم قَال بايكال:

- هـل بقيـت أي مشـكلة لــم نـحلهـاء أظن أن الطرفان قد اتفما.

مـّ فـارتولو يـده إلى يـامـاتش، فْقال يـامانشت

ثـم التفت إلى بايكال قـائلاً: - اتفقنا يـا بـايكال بك.

- إذن تـم التصـالــح الآن. يسـنطيع الطرفـان أن يعودا إلى عملهمـا في هـدوء. يومكم سعيد . هل تَعرف الشـطرنـج يا سليم؟

جلس فارتولـو فـي صالـون بيتـه ينتظـر سـليمه، ومــد يقف بجواره. دخل سليم غاضبـاً وقَال: - لمـاذا قبلت دارا، هل أنت أحمو؟ - هل تَعرف الشطرنج يا سـليم؟ - نعم، أعرف.

- حسـناً، أنـا لا أعـرف. إلا أننـي أطلقـت النـار على لاعب شطرنـج من قبل. كان لاعباً محترفاًا .
- مـاذا تقـول أنـت يـا هــذا، لمـاذا فعلـت هــذا يـا أحهوى
- كان يـجـب علـيّ أن أفعـل هــذا ـ دعنـي أثــرح لـك

 يمسـكوا بـه فسـألني إذا كنـت أعـرف الشـطرنج، فقتـت لـه لا، فقـال لـو كنـتَ تعـرف لصـرت لا لاعبـاً محترفـاً. وحتى لا تضيـع مـلامتحـه، أطلقـت الرصـاص على قَلبـه ليتمكن أولاده مـن التعـرفـ على جثتـه. إنتـا مـن أصحـاب القلـوب الرحيمـة أيضاً يـا سليـم بك.

نظـر سـليـم إليـه وهـو لا يفهـم شــئئًا مهــا يـــول ثـم أكمل فـارتولو حديثّه قـائلًا :

- فَبلـُ أن نكـون في دارا لكي يكـون لنـا بيـت فني العفـرة. إذا كنـا فتحنـا المعمـل فـي الـنـ الحفـرة فلـن
 أولاً ثم سترى ماذا سيفعل فارتولو .
- افعـل مـا تفعـل ولْكن يجـبـ أن تُسـرع قَليـلًا، لأن الأمـور لـن تصبـح بســــيطة كمـا تتصـور. لـن

يســهـح يـامـاتـش لــك بتصنــع المـخـدرات وإذا فعلت فلن تتمكن من بيعها .
 من خلفه غاضباً :

- طبعـاً طبعـاً، لقـد فتَلـُت لاعـب الشـطرنج مـن قبل، فمـن هو يـامـاتش هـذ


## الحياة تكون كالشطرنج أحيانا، وكالطاولة في أحيان أخرى.

كان يامـاتـن ينظـر مـن داخـل البيـت إلـى الـحديقـة.

 ينظـر إليهـم وفـي هــذه الأثنـاء يـأتـي سـليهم إلـى جـواره، كان غاضبـاً ممـا حدث مـن قبل، فَال يـامـاتش:

- عندمـا فلتُ لك لا تهذي، لم أكن أفصد ذلك. - حسـناً، دعنـا لا نطــل الأمـر ـ كانـت لحظـة غضـب
ومرّت.

مدّ يـامـاتش إليه إصبعه الخنصر وقال:

- لنتصـالح

ومثلمـا كانـا يفعــلان فــي الطفولــة، مــدّ سـليمر خنصـره أيضـاً وابتسمـا . قَال سليم:

- لماذا جمعتّهم الآن؟
- أريد أن أنظر في عيني كل واحـد منهم.
- مـاذا يعني هذا؟
- لقـد عقدنـا ســلامـاً مؤهتـاً مـع فارتولـو، ولكـن

ليـس لدينـا فَوة. فـارتولـو يعـرف عنـا كل شـيء. يوجد بيننا من ينتل كل شيء لفـارتولو

ارتجف سليم وحاول أن يهدأ ثم هَال:

- لا يوجــد شـيء مـن هــنا. إنتـا نعـرف هـؤلاء الرجال منذ سنوات، لا يفعل أحد منهم هـا .
- اتِّبـع أحدهــم الشــيطـان. هنــاك معلوهـات تـخـرج مـن هنـا ـ وبموضـوع أخـي كهرهـان صــار هــــا أيضنـاً. لقـد انسـحـب رجـال أبـي مـن أهـام المستشــفى، وســألت الجـميـع وإذا بـكل واحـد
 لمهاجهـة بيـت فارتولـو، ومـاذا حــدث وقتهـا
 الحــارج إلـى الصيــد"، يعنـي الرجـل على راحتـه
وواثق من نفسـه .

ابيـضّ وجـه سـليم، ولـم يـجــد مـا يقولـهـه انقطـع نفسـه وحاول أن يتحدـث بشـكل عادي قائـلاً :

- مـن المـمكن أن يكـون كل هــا مـن بـاب الصـدفـة. يمـكـن أن يكـون الرجـال قـــــــــــاروا خلفنـا . مـن المحتهل كل شـيء يـا يـامـاتش.
- مسـتححيل، لأننـي قَمـت بعهـل اختبـار . فتـي اليـوم الــذي هـجمـت فيـه الشـرطة علـى دارا، كان

أولادنـا الذـــن يُعطــون الإنـــازة فـوت الأســطـح،


قَال سليمر وقد تعكّر مزاجه:

- يعنـي أنـكَ أخفيـت حتـى علـيّ . سـلمكت يــا يـامـاتش . هل أنا أيضاً من المشتبه فيهم؟
- لو كنت كذلك فلماذا أشـرح لك الآن يا أخيى

لـمَ يقـل سـليم شـيئناً، وحـلّ الصـــت قِليـلاً ثـم فَـال يـامـاتش:

- ليــت أبـي كان فـي وعيـه، كان ســيـجد هــا يفعلـه الآن.


## الـحديـث الأول بـع الوالد بعد سـنوات

كان إدريـس يتتفـس بعمـو، وــامـاتـش يقـف بـجـوار بـاب غرفتـه . كان سـعيداً لأن والــده صــار فـي البيـت، لكنـه كان مضطربـاً لأن علاقَتـه بوالـده كانـت متوتـرة طـوال الوََتِ. هــذا يعنـي أنـه مـن المـمكـن أن تَحـدث مفاجأة في أي وقت.

نظـر إدريـس إلى يـامـاتش، الشـاب الـذي خـرج مـن هــا البيـت وهـو فـي الثامنـة عشــر، عاد رجـالًا قوـياً . كان يـامـاتش ينظـر إليـه أيضـاً، وكأن إدريـس لـو نـاداه الآن سيذهب لمـعانقته على الفور. قال إدريس بشكـل حاد :

ابتسـم يـامـاتـش ابتســامة موجعـة، وفهــم أنـه لــم
يتغيـر شـيء . أسـرع نـحـو والــده وفبّبّل يــده ثــم صهتا لبعض الوقت حتى قال إدريس؟

- لمـاذا جئتَى
- استَدعتني أمي فأتيتُ، هل كان عليّ آلا آتي؟
- قَلت إنك لن تأتي إذا هـَّ أو إذا متٌّ.

لم يرد يـامـاتش، وأكمل إدريس:

- هل هذا كذب5
- تريديني أن أذهب؟
- أنتَ أدرى.
- لنتحدث عن هذا لاحقاً. عليك أن تَرتاح الآن.

اتتجـه يـاماتـش نـحـو البـاب، وفـي هـذه الأثنـاء فَال
إدرس؟؟

- من هذه الفتاةء؟
- زوجتي. لقد تزوجت.

تعجــب إدرــس مـن جوابــه ثــم خــرج يـامـاتـش مـن

الفرفـَهَ وأغلـق البـاب، وذهـب إلـى غرفـة الاجتماعـات التي ينتظره فيها عمّي وباشا ـ دخل ثم قَال: - خـيراً

أحضـر باشـا صنــوقـاً صنيـراً وهـدّه نحـو يـامـاتش،
 كهرمان إلى يـامـاتش. قال عمّي : - هـده أمـانة المـرحوم كهرمـان يـا بني.

فتـح الصنـدوق على الطاولـة، ووجـد فيهـا مسـبـحة مـن حـجـر الكهرهـان الأسـود ، ومِطواة قَديــة، ومســدس بمقبض منقـوش بقـي منــن السـبعينـيات. نظـر يـامـاتش إلى الأشيـياء قَائلاً:

- لا يمكنني أخذ هذه الأشيـاء.

قال باشـا :

- رئيس العائلة يـجب أن يـحمل هذه الأشيـاء معهه. قال يـامـاتش: - إنتي سـأذهب يـا باشـا .
- إذن لتحملها معك حتى تَذهب من هنا.
- لا أريد سـلاحاً.
- مـن الآن ليـس بإمكانـك أن تتجـول بـلا سـلاح يـا ابـن أخـي. مـاذا لـو كان حـدث لانـ شـيء لـك بالأمـس أو حدث لزوجتك

حـاول ياهـاتـش الهـروب مـن ذلـك فنظـر إلـى سـليم
 فضله في رفضها ووضـع السـلاح في خصـره.

كانـت ثغـاء تتابـع مـا يـحـدت فـي الخخفـاء ثـم جـاءت ســطان إلـى جوارهـا فـي صســت، وأغلفـت البـاب
 حيلة صعدت إلى غرفتها . لماذا عدتَ من جديد؟
 ــامـاتش منفعـلاً وقَال:

- هـل أنـتَ من أمرتَ بهذاS
- 
- هل تَلاحظ مـاذا فعلتى
- أفعل مـا يـجب عليك فعله.
- لقـد فعلـتُ مـا يـجـب فعلـه، لقـد قْهـتُ بسـلام معهه.
- هل طلبـتٌ منك سـلامـاً؟
- هل تريد الحرب5
- هل تريدـ أن يبقى دم أخيك على الأرض؟ - هل فَلتُ إنه سيبقىא
- ألـم تَقـل إنـك لـن تعـود إلـى هــنا البيـت، فلمـاذا أنيتك من جديدو
- تظن أنك مـا زلت قوياً، أليس كذلك؟ أخـرج يـامـاتـش المسـدس هـن خصــره ووضعـه فـي يد إدريس ثم رجـع إلنى الوراء وفتح ذراعيـه فَائلاً:
- هيـا، اضـرب.
لم يتحرك إدريس وقال يامـاتش:
- اليـوم الـــي تتمكـن فيـه مـن الضنـط علـى الززنـاد ســأذهب مـن هنـا ، وحتـى ذاك اليـوم لا تتدخـل فـي عملـي ثــم احـروَ إســطنبول بعــد ذلــك، لا لا
. يهمني
خرج يـامـاتش دون أن ينتظر رداً من إدريس.
كان إدريـس غاضبـاً علـى يـامـاتـش ثـــم دخــل عمّـــي إلى الصـالون وأخذ السـلاح من يد إدريس قائلاً:
- إنه ما زال شـاباً.
- لـن يسـتطيع فعـل شـيء. لفـد هــرب منـي يـا مجاهد ـ قلبه ضعيف، وكان عليه ألا يعود .
- لـو لـم يكـن هنـا، كنـا سـنقيـم لــك الأربعيـن الــوم يـا إدريس كوتشوفالي
- مـاذا يِنتي هذا
- أرسـل فارتولـو شـخحصاً ليقتلك فـي المستشـفى،
 بالفـعـ، لكنـه أمسـك بـه و وخنقـه حتـى فقــد وعيـه تُـم قَهنـا بـحـلّ بقيـهة الأمـور . لا تتحامهـل علـى الولّد بهذا القدر. هـذا الولد أسـد .

كان الـكلام ثقيــلاً علـى إدريـس، لأن يـاماتـش عمـل مـا يريـده إدريـس بالفعـل. ورغـم أنـه لا يُظْهـر مشـاعره إلا أن ســماعه لمـا حـدث فـي المستشــفـى جعلـه يتأثـر بشكـل واضـح


العائلة هي كل شيء. أنت صفر بـدون عائلة.. أنـت غيـر مو جود.. إذا لـم تكن العائلة من خلفك، فأنت لا شيءـ إنهم ذراعاك ورجلاك ويدال وقدماك. هـم يضغطون على الزناد ويطلقَون على العدو. يحمونلـ إذا لزم الأمر، وأنـت تحميهم أيضاً إذا الزا لزم
 كل شيء. مات ابني أمام عين أخيـه، الذي رضع معه من نفس الثدي وخرج من نفس البطن، ولم يستطع حمايته.

لـم ينته هذا الأمر، حتى لو لـم أقمَ من هذا السـرير، فاسمي إدريـس كوتشـونـوفالي... عندما تفشـل في حمايـة هذه العائلة فأنا أفعل ما يجب فعله.


## أخطأكُ كثيراً في هذه الحـياة

عـاد يـامـاتش إلـى طبيعتـه، وذهـب مـع سـليـم لتتـاول الشوربة في أحد المطاعم. قَال سليه:

- أخطـأت كثيـراً فـي هــذه الحيــاة. وأســوأ مـا فـي الأمر أنني هستمـر في هذا.

نظر إليهه يـامـاتَ بانتباه، وقَال سليم:

 ولو بالقوة. لقد تركتك وأنت في الثامنة عشـرة.

- لُيس ذنبك يـا أخي، كان علي أن أذهب.
- مـاذا حـدث إذن، مـاذا اسـتفدت5 هـا פَـد عـدت مـن جـدـــد . عندهـا هـات كهرهــان رجعـتگ. فـي موضـوع أخـي، كنـت عـاده أفـود أنـا الســيارة، ولـو كنــُ أقودهــا ذاك اليـوم لمـا مـات أخونـا ـ كان سليم سيموت ويـرتاح العالم.
- لا تقل هذا.
- مـاذا فكـرتُ فـي إحـدى الليـالـي، هـل تعـرفو قَـت إن يامـاتـش ليـس متوازنـاً الآن، أوشــكت علـى

الــوت، كنـت تـخـرج كل يـوم بنفـس الـحالـة، ولـم ترغـب فذي أن تكـون هـكـنا. كنـت أخـاف أن أن يِحدث شيء لك، فليس لي أحد سواك. بدأ سـليمّ في البكاء، وانـدهش يـامـاتش فـائلاً : - لغ تقـل هــذا. لديـك والدنـا وأهنـا وزوجتـك وابنتك.

- صدقني ليس لي أحد .

بعـد آن فَال سـليم ذلـكـ، أدار وجهـه ومســح عينيـه وحاول أن يهدأ، وفتح يـامـاتش ذراعيـه وفـال:

- أخـي. إنتـي لســت إدريـس أو كهرمـان. إنــي يـامـاتش.

عانقه سليس وهو يبكي في صمت.


كانـت سـلطـان تَرتـب فـرأش إدريـس فـي الصـالـون
 رأسـهـه مـن البـاب وهـو ينظـر إلـى سـلطان، وفهـم إدريس ثم قال:

- اسـهـحي لنا يا سلطان.

أنتاء خروج سـلطان كانت تتظر إلى يـاماتش وفهـت أن الأمور ليست على مـا يرام. سـألت يامـاتش:

- هـل أنت بـخيـر؟
- بـخير يـا أمي، سـامحيني أزعجتكما .

ابتسـهـت سـلطان، وخرجـت فـي صهــت وإدريـس

 إدريس وقاّل:

- فــل، مـا هـو الشـيء المهـم الـنـي أخرجـت أهـك هن أجلهك
- لقد ارتكبت خطأ . كنتُ سـبياً في وفاة شـخـصين • كيف أتغلب على هذاء
- هـل تعـاركتَى من الواضـح أنك تتوجع.
- حادث.
- أي حادث؟
- هل أشـرح لك بالتفصيل؟
- نـم.
 في صـمت وحزن على وفاة أيهان ودووقان ثـم هَال:
- عرفـتُ أيهـان، كان رجــلاً صـادفَاً . يــا لنلأســف، وابنـه لـهـ أره منــذ أن كان طفــالًا . عندمـا صــار
 أخطأتَ، وهـا الذي يـجب إصـلاحهـا
- قلـتُ لدووفـان آن يتصـالـح مـع والـده، لكـن الشـاب لـم يكـن متوازنـاً. كان ينبغـي ألا أتركهمـا وحدهمـا. منــلاً، كان ينبغـي أن أنـرك متيـن . معههـا
- كان من المـمكن أن يقتل متين أيضاً . - ريمـا كان عليّ أن أبقى أنا معهما.
- كنتَ ستبقى أنتَ معهم، وكل هـا العمل ينتظرك؟
- لا أدري، وكأن شيئاً مـا كان عليّ فعله.
- ليـس بإمكانــك هنـع مـن يـــوت. ضــع هــذا فــي
 إنسـان، روحٌ هـن التـراب. افعـل هـا عليـك وانـرك الباقي للّه.

> هـزّ يـامـاتش رأسـه ثم قَال إدريس:

- أنـا أيضـاً لـدي سـؤال. أمـرتُ بشـيء بخصـوص فارتولـو وأنـت منعتـه، وكتـتُ قَـــُ لــك إنـك
 لي عمّي كل شتيء . حسناً، لمـاذا فعلت هـذ $\$ 1$
- أنتظر، فقّط.

لأول مرة ينطق إدريس باسـم ابنه، وقَال:

- يـامـاتش...
- هنالك شـخص بيننا يـحمل الأخبار لفارتولو.

تغيـرت تعبيـرات وجـه إدريـس فـجـأة، ولـو كان فَادراً على الحـركـة لأمســك بيـامـاتش وألقـى بـه إلى الـحائط، لكنه انفعل لعدم قدرته على الحركة، وصرخ قَائلاً:

- هذا الأمر مستحيل.
- اهــدأ يـا أبي ولا تجععلنـي أنـدم على أنتـي أخبرتك
- هـنا ليـس اونتـراءً علـى أحــد . إنتـي أفـول هـا رأيت.
- ومـاذا تـرىى أنـت تـرى الرجـال الـذـــن يـــودون
 الحـي. إنـك هريـتـ منـا وتقـول الآن بينتـا خائـن، بأي حو تقول هذا؟

انفعل يـامـاتش وفال:

- إنتي لـم أعـد هنـا برغبتـي، كتـت مضطـراً للعـودة.
 لـو حـدت معـك هـذا، كيـف كنـتـ ســفكـر؟ إنتـي أفعل كل شيء من أجل أحبائي.

هــزّ إدريـس رأســه بانفعـال وتتفـس بعمـق. أمسـك يـامـاتش يـده بقلق وقال:

- اهــدأ يـا أبـي. مـاذا لـو حــدث لـك شــيء مـن - جديد
- مـاذا ســيـحدث لـي أكتـر مـن هــذاك لـم يبـت إلا الموت، لـيأت وينتهي كل هـا

حـاول يـامـاتـش أن يهـدأ لأنـه إذا لـم يفعـل هــنا لـن
 شتيء لإدريس بالفعل. هَال يـامـاتشت :

- حسـناً، لــم أفَل شـيـئاً إنتـي مخطـئـ . هيـا عليـك أن
- ترتاح الآن.


## الرابطل بـينـنا ليس مـادياً

دخـل يـامـاتـش إلـى الصـالـون، وفـي هـذه الأثنـاء كانـت سـعادات قَـد جهـزت الفطـور لإدريـس ووضنعتـه على الطاولة. . قال يامـاتشت :

- صباح الخير. ردّ إدريس:
- اخرجي أنتِ الآن يا سعـادات.

قالت سـعادات:

- كنـتُ ســأساعدك في تناول الطعام يـا أبي.

قال يـامـاتش:

- أنا سـأحلّ الأمر يا أبلة، لا تقلقي.

خرجـت ســعادات، وجلـس يـامـاتـش بـجـوار إدريـس الذي فَال له:

- سـوف أتنـاول الطعـام لاحقـاً، أريــد أن أتحــدث معك الآن.
- لنتحدث.

غـرس وـامـاتـش الشـوكة فـي فَطعـة جبـن ومـدّهـا
نحو والده قَائلاً:

- ألمم تتم أبداً؟
- كيف عرفتَ؟
- انتفخ تحت عينيك قليـلاً.

بعـد أن تـحـدث إدريـس مـع يـامـاتش بالأمـس لـم ينـم،

 لم يـحزن من المشاكل بل يـحاول حلّها . قال إدريس:

- نــتُ قليـلاً هـذه الليلة.

كان يـامـاتش يـرف مـا حدث لوالده، فقال:

## - وهل تحسنت قليلاً الآن؟

- إنــا أنـاس مـرتبطـون بيعضنـا البعـض. الرابـط

أنسـى أيضـاً أن الإنســان مـن المـمكـن أن يفعـل
آي شيء •
- ليس في نيتي أن أتهم أي شخص بالباطل.
- إذا كان هنـاك شـخص بيننـا هـكـذا مثلهـا تفـول، فسـوف تأتـي وتحبـرنـي أولاً . سـتأتـي بـه إلـيَّ فَبـل
أي أحد آخر.
- لقـد أطلقـوا الرصــاص علـى بيـت ثنـاء يــا أبـي. نعم، فارتولو ذكي، لكنه لا يفعل ذلك وحده.
- لا تشـرح لـي هـذه الأشـيـاء. هـؤلاء الرجـال أعـرف
 أكثر منك، ولذلك يـجب أن يكون لديك دليل.

هـزّز يـامـاتـش رأسـه وكأنـه يقـول لوالـده تمـام، فقـال إدريس:

- قَل لَهَكا ألا يتتصّت على الأبواب مرةَ أخرى.
- حسـناً، وأنـتَ فَل لعيسـى ألا يِطـي لأحــد ســلاحاً


## في أحد هقاهي الحفرة

اجتـــع النـاس حـول فارتولـو، وكان يتحـدث إليهم بشكل مقنع قَائلاً :


 لنتصالح حتى لا تُراق الدماء أكثر. عارضه أحد الججالسين قَائلاً: - قبل أن تأتي كان السـلام هنا . انفعل فارتولو لكنه ڤال بهدوء:
 يواجه القديم والشاب يأتي مححل الكبير .

- وهـذا مـا حـدث أصـلاً، لقـد جـاء ياماتش وصـار على رؤوسنا .

أوشكك فارتولو على الجواب لكن رجلاً آخر قال:

- اســكت قليــلاً ليتحـدث الرجـل، لا تؤاخذنـا يـا سعد الدين بك، تفضل.

فرح فـارتولو بها حدث، وغضب الرجل قَائلاً : - حسناً مـا فعلتم، لقد بعتم أنفسكم، استمروا.
 اللحظـة أشـار فـارتولـو إلـى مـدد الـذي أرســل رجالـالـه خلف الرجل. أكمل فـارتولو حديثّه:

- هـل جـاء يـامـاتـش بـك إليكـم ليسـأل عـن حـالكـم حتـى الآن، هــل ســألكم عـن مطالبكـم أو حتـى ســأل أحدكـم عـن موعـــ ختـان طفلـهـك بـالطبـع او الا لــم يفعـل. إنـــي أوعدكـم بختــان أولادكـم مـن

 تكاليـف الـزواج. إذا لـم نســاعدكم فلمـاذا أتينـا
 -ترون

سـار رجـال فارتولـو خلـف الرجـل الـذي عارضـه فـي

 الآخـر في ضـريه.

أنتـاء حديـت فـارتولـو أهـام المقهـى، رنّ هـاتفـه،

- لا تؤا اخذونيِ، المـحامي يتصل. (تفضل، أسـهـعك. طبعاً طبعاً سـآتي على الفور) •

بعد آن أغلق الهاتف قَال لمن حوله:

- لا أدري وزيـر أم هستشــار قَد جـاء، ويقـول يـجـب


أتهنى يوماً سعيداً لكم جميعاً .
نظـر إلـى مـدد أثنـاء ذهـابـه وابتسـم ابتشــامة خفيفـة. لقـد اســتولى على المقهـى، وغـدا سـيسـتولى على الشارع ثم كل الحي بعد ذلك.

## ابــزاز سـلـيـم

كان فارتولـو يجلـس علـى طاولــة ناظــم المـحامـي

 دخـل سـليـم وكانـت على وجــه فارتولو ابتسـامةَ سـاخرة،
 بذلك. كان قَد جاء مبكراً وتحـدث مع ناظم.

قال ناظم:

- أهــلاً بـك يـا سـليم بـك. لندخـل فـي الموضـوع دون إطالـهَ لأن الوقـت ثميـن بالنسـبـةَ لنــا جميـــاً .
 تحـدثـت مـع السـيّد أمـس وأراد أن ينتهـي هـــنا الأمـر، وأن يــرف إذا كانـت اتفافنــا سيسـتمر كهـا هو أم لا . قال فـارتولو :
- لنســأل صديقنـا هــا السـؤال بـا ناظـم بـك. إنـنـي أفوم بوظيفتي على أكمل وجه . أمـا صديقنا...

قاططعه سـليه:

- هل تَحدث حتى الآن يا هـذا!

قال ناظم:

- رجـاءً ليلتـزم الجهميع بالهـدوءء هـل لديـك شـئ آخر لتقوله يـا سعد الدين بك؟
- لا . لدي عمل كتير وطريقيي . اســحـلي بالانصـراف.
- تفضل.

خـرج فـارتولـو ومـن خلفـه هــدد وكان المـحامـي ينظر إلى شتيء مـا في تليفونه، فـال سـليم:

- إنتي قَلت كل شيء بالأمس. وفارتولو حكى لكم. وضــع المـحامـي شـاشـة تليفونـه أمـام سـليم الــذي

تَجمـد للحظـات وهـو ينظـر إلـى مشـهـد خروجـه مـن

 ناظم التليفون مرة أخرى وقَال:

- هـل يكفـي هـذا الفـدر؟ أراد السـيـد أن تـرى هــذه

 أماملك، وأن تدرك خـكـورة الأمر .

كانـت الأفكار تـدور فـي رأس سـليم ولا يســــع حتى صوت المـحامي وهو يقول:

- هل فهمنا بعضنا البعض يـا سليمى بك؟

لــم يسـتطع سـليـم الــرد وهـزّ رأســه فقـط، وفَـال
نـاظم:

- السـيـد لديـهـ طلـب منـك، يريـد أن يعـرف موعــ نقل السـلاح.
- لـماذا؟ -
- هــنا لا يعنيـك. افــل مـا نقولـه لـك فقـطُ، مثلمـا تفعـل حتـى اليـوم. ولا تتشَـاجر مـع سـعـد الدـــن بك، فهذا يضركم جميعاً .

استأذن سليم في الانصراف وقال ناظم:

خرج سليـم هن الغرفةَ دون أن يرد عليه.

## دع رئاسـة الحفـرة لأهلها

جـاء أهـل الحـي جميعـاً !إلى حفـل ختـان الأطفـال، وحضر فـارتولو ويـامـاتش أيضاً . قال فـارتولو :

- منــن أن أتيـت إلـى هنـا كـم حفــلاً أقَمـتَ لخختـان الأطفال، مثلما فعلتُ أنا، وكم جائعاً أطعمتى ألـا
- حسناً، وكم شخصاً ظلمت، وكم شخصاً قتلتى
- مـاذا قـال مـايـكل جاكسـون: "كل الطـروَ إلـى الغايـة متاحـه". هنـاك قواعــد لعملنـا ونحـن


 فعـل ذلـكـ، لأنـك مغـنٍ مسـكـين. هــذه الأمـور لا لا تشـبه حفـلات الـرون. عــد إلـى الغنـاء، لمـاذا
 لأهلهـا . اتـرك الـحفـرة أو لا تتركهـا فإنـنـي فَادم



## هذا الـحي لي

سـهـع فارتولـو عـن ملاهـهـة الشتـرطةَ للحـي، ووقَفْ أَمـام الْمقهى قـاءـاًا :

- علـى أســاس أنــكَ ســوف تخخبرنـي بمـداهـــة الشـرطة، وأن الشـرطة لا يــكنها دخول التحفرة.

 يـخرجون هن بيتهم فكيف سيـحمون التحفرة؟

فـي هــذه الاثنـاء سُــمعت أصـوات تصفيـت وفَال
يـامـاتش:

- برافو برافو.

عندمـا رآه فارتولو بـدأ في الضـحك، وقَال يـامـاتثت:

- أيهـا الأهـالــي، فارتولـو ســيكون المـختـار فـي الانتتخابـات القادمـةة. صـرتــم تعرفـون لمـن تعطون أصواتكم.
 فـل يـاماتش ما يريد ثم قَال لفارتولو بشـكل جاد : - مـاذا قلـت أثنـاء الاتفـاقى قَلت إنـك ضيـف أليس

كذلـكك هـاذا تفعـل إذا فَام ضـيفـك بالصـراخ فـي بيتك، هل يعلو صوت الضيف هـذذ 5

- إنتـي صـوت الأهـالـي، أَــول مـا لا يـَــدرون على قوله.
t.me/soramnqraa
- ماذا سيكون؟ الحفرة.
- لا، ما هو الاسـم الـحقيقي لهذا الححي؟
 يـامـاتش:
- لـماذا لا ترد، حسناً أنا سـأقول. هذا حي كوتشوفا وليس حـي سـعـد الديـن فارتولـو . إنـه حيُّنـا وأنـت مـجرد ضيف، واعرف حدود الضيـافة.

كان فـارتولـو يبـدو وكأنـه غيـر مهتـم، وبـدأ يتـحـدت بصوت مـرتفـع ليسـمعـه الناس وقال:

- أنتَ تتحدث فقط أما الفعل صفر.
- سـوف أريك الأفعال قريباً .
- هـاذا سـتفعل يـا تـرىى مـاذا يمكنـك أن تفعـل لـي أصـلاًك
- سـتعرف عنـدمـا أفعـل. هيـا يـا فـارتولـو، هـل يـمكن أن تذهـب مـن هنـاء عندمـا تلتـف للذهـاب ســأفعل أنـا كذلــك أيضـاً لأنــي لا أريـــ أن أرى قفاك المحلوق، شـكله سيئ للفاية.

انصـرف فـارتولـو وهـو يفكـر إذا كانـت شـكل قفـاه
 سـار مسـرعاً .

## لكل إنسان نقطة ضعف

كان يـاماتـش ومَـَا يـجلسـان فـي الســــارة بـجـانـب

 صـامتاً حتى لا يزعجـه، لكنـه لم يتحـمل أخيـراً وقَال:
 الواضـح أن شيئاً سيئاً قَد حدث، مـاذا هوڭ

- سـأقول لك إذا لم تكن سـتِّجنّ.
- قل يـا أخي وسـأكون هـادئاً.
- جالاسون صـار يعمل هـع فارتولو .

لم يـجـد مَكَا مـا يقوله فعضّ على شفته ثـم قَال:

- ليكن خيراً يا أخي، مـاذا عليّ أن أقول؟
- لـكل إنسـان نقطـة ضعـف فـي هـذه الحيـاة. ونقطـهـة ضـــ جلاسـون الفضـبـ وأنـت أيضـاً
 ستقع في الخطأ . انظر لمـا حدث لجـلاسون.
- لن نفعل له شيئاً يا أخي، أليس كذلكـي - لن نفعل شيئاً، مشكلتنا مع فارتولو. - ماذا يدور برأسك أيضاً يا أخي؟
- انظـر يـا مـكا، إنتي أعرف نقطـة ضعفكك. وأعرف نقطة ضعفي أيضـاً، لكنني لا أعرف نقطة ضعف فارتولو. أفعل كل شـيء بـلا نتيجـه، لا أجد نقطة ضعفه.
- سيكون لديه نقطة ضعف مثل الجميع يا أخي. - نعم، وهو لديه أيضاً بالتأكيد، ولكن مـا هي؟


## من هي مهريبان؟

 وفارتولو يجلس أمامه قَائلاً:

هــدأ غضـب ياماتش قليـلاً، وكان ينتظـر هــذا هـن فارتولو أصـلاً ثم قَال:

- ماذا حدث لبضاعتك5
- أنـت تعـرف أكتَر منـي. ححّلنــا البضائـع للسـيارة وأرســناهـا إلـى الشـاحـة وهنـاك رأينـا أنـا
 نام رجالنا في الطريق، فماذا شريوا يا ترىى - يعني هذه الأمور لم تحدث في دارا5 - لا، حدثت في الطريق العام.
- جميل، إذن لمـاذا تحاسـبني الآنى ألـم أقـل إنـــي

 يحـدث. إنتي وعدتك بـألا يحـدث لـك شـيء فـي دارا. - نعم قلت لي، ولكن...
- لا يوجــد لكـن فـي هــذا الأهـر. قــت لـك إنتـي سـأحميك فني دارا وليس في كـي كل مـكان • وبخـروج بضـاعتـك هـن دارا لا يعنينـي الأمـر بعـــ ذلـكـ أنـت لـم تســتطع أن تحـمـي بضـاعتـك تــم تـأنــي لتحاسبني.

فَال فـارتولو غاضباً :

- أنت تعرف من فعل هذا، أليس كذلك5
- لا أعرف، ولكن أبارك لهن فعل هذا.
- سـوف أريـك. أنـت تظـن أنـك فَطعـت ـــيـي، لكنـك لا تقدر على قص حتَى لحيني .

وني هــذه الأثنـاء نظــر يـامـاتـش إلـى مـحيـي الديـن الحــلاق الــذي أمـام الهقهـى تــم أشــار إليـه بعينيـه



حديثه بهدوء وقال:

- هــل تظــن أن حيلـي فَـد انتهـتى سـوف تـرى يـا كوتشوفالي . سـأريكم جميعـاً . إنتي...

ســـع فـارتولـو صــوت الأغنيــة وفهــم أنــه وفـع فـي
 منعـه فوقَف فججـأة وركض إلى الـخـارج وتبعـه يامـاتش

وهـو يشـاهده بانتبـاه. بــدا عــى فـارتولـو أعـراض

 فـارتولو للحـالاق:

- إننـا نتحـدث فـي أمـور هـامـهَ يـا خـال، اغلتق هــه الأغنية .

نظـر مـحيـي الديـن إليـه دون أن يتحــدث فقــال فارتولو :

- اغلق هذا وإلا ستحدث مشكلة؟


 دون أن يقول شـيئاً .

اقَـرب مـحيـي الديـن مـن ياماتـش ونظـرا معـاً نحـو سيـارة فـارتولو ثم قَالن ياماتشت :

- شكراً لك يا أخي.
- نـحن نفعل مـا تقوله يـا آغا.
- لـدي سـؤالان. الرجـال الذــن حـول فـارتولو ليسـوا مـن أقريائهه، إنهـم بـجـواره مـن أجـل المـالـو الآن انتهـت أموالـه وســوف نـرى إذا كانـوا ســيبقون
- مـن هـي مهريبـان التـي تحـرفَ روح هــذا الرجـل لهذه الدرجهء

قتـتُ ابن أبي
كان فارتولـو يصـب الهـاء على القبـر ويضـع الأزهـار


 لــم يـــت لقــد صــار رجــلاً قوحـاً" . ثــم أكمـل: "إنهـم

 أيضـاً، فهـل يكفـيك لا يكفـي . لقـد تركتتـي للوحوش يـا لا أمـي لكننـي لـم أهـت مـن أجـل الانتقام لـكِ ـ كان بان بالقرب مني بالأمس ووضـع أحدهم السـلاح على رأسـه" .

اسـتمـر فارتولـو فـي الكـذب وكان يرفـع رأســه إلـى
 لك افتّله، يكفي أن يموت حتى لو لم أفتله أنا" . بـدأ يبكـي قَائـلاً: "إنــي أكـذب ـــا أمـي. لفـــ مـر

شـيء واحـد مـن رأسـي، قلـت مـن داخلـي: لا تمـت يـا أبي. لا تَمت فَبل أن تمسـح على رأسي" .




## هل نـحن إخوة، وروح واحلدةء

كان المقهـى مزدحـهـاً للغايـة، وإدريـس يـجلـس فـي مكانه المعتاد وــامـاتش أمـامه. قال إدريس:

- قـلـت إن فـارتولـو سـيـذهب مـن هنـا بسـبـب انتهـاء
 ليـرة. وقلـتك لـي أيضــاً إن بيننـا مـن ينقـل الأخبـار لـه الـه وإــك لـن تمـسّ فـارتولـو حتـى تعـرف هــذا الرجـل، فمـاذا فعلت، هل وجدتَهُ لهم تجده .

لهم يرد يـامـاتش وبدأ إدريس ينفعل ثم قال:

- قَــت أولاً إن عيسـى هــو الخائـن، وفَـد ذهـب عيسـى. وقَلـت إنـك فـجـرتَ بضائــع فارتولـو ،
 مـاذا تتنظر لإنهاء هذا الرجلى

نظـر إدريـس إلـى يـامـاتش بانتبـاه وكان ابنـه يِحـاول
 ــامـاتش ثـم قَال:

- أنــت تقـول إن هنـاك خائـن آخـر غيــر عيسـىى. فمن هوء أنت تعرف.. قَل من هو.
- كنـتُ قَـد قِلـتُ لـك شــئئًا آخـر . قَلـت لـك دع لـي هـا الهوضوع.

صـرخ إدريس قَائلاً:

- قل من هو .

حاول يـامـاتش أن يكون هـادياً وهـال: - دع لي هذا الأمر يـا أبي رجاءًء.

فهـم إدريـس أن يـامـاتش يريـد حمـايتـه وهــدأ قليـلًا ثم قَال:



 أخيـه.

ثم وضـع إدريس يـده على يد ـِـامـاتش وقَال:

## - مـاذا يمكنك أن تقول أسوأ هن هـذاء

لـم يـرد يـامـانتش وبـدأ والــده فـي الضنـط علـى يــده قائلاً :

- أقـول لـك يـا بنـي، هــاذا يمكنــك أن تفـول أســوأ من هذا

نظـر يـامـاتـش فـي عينـي والــده ولـم يقـل شـــيـئاً لكـن


 يـحكي بصوت أوقف كل الأصـوات في المقهى: - هل تعي مـا تقول يـا هذاء نادى إدريس على هتين قَاءُلاً : - استدع باشـا وعمي على الفور.

قَبل أن يـخـرج متيـن مـن المقهى نـاداه إدريـس مـرة أخـرى وفهـم متيـن مـا يريـــه إدريـس وأخــرج ســـلاحـه وأعطــاه لــه ثـــم وضنــه إدريـس علـى الطاولـةَ، وفهـم الجالسـون الوضـع فـي المقهـي الآن وبـدأوا في التخروج بهدوء. قـال يـامـاتش مضطرياً :

- حسناً يا أبي.

> كان إدريـس يصـرخ لـرجــة أن يامـاتـش تَجهـد ولـم يعـرف مـاذا سـيفعل ثم فَال إدريس:

- اجلس مكانك.

دخـل عهــي وباشــا إلـى المقههى وجهـز إدريـس السـلاح وقال:

- هل نحن إخوة وروح واحدة يا باشاء

أمسـك باشـا بالسـلاح وقال: - إخوة وروح واحدة يـا إدريس.

وضــع باشثـا الســلاح عـى رأســه وقبـل أن يضغــط على الزنـاد أمسـك يامـاتش يـده فخرجـت الرصـاصـة في الهواء. وقف بانثا وكأن شيئاً لم يكن وقال :

- هل تشكّ فينـا يـا يـاماتش؟

التفت إدريس نحو باشـا وعمي وقال :

- السـلام عليكم ورحهـة اللهـ.

رد عمي:

- وعلينا وعليكم السـللم.

حـل الصـهـت علـى الهقهـى وفهـم باشــا وععــي آن عليهمـا الذهــاب وخرجـا مــن الهقهـى، وقَام متيـن ون

وكهـال المنتظران في الخـارج بتقبـل يديههـا قبـل أن يذهبـا، ومتيـن وكهـال ينظـران خلفهمـا بإعجـابـ . قـال متين لكمـال:

- انظـر جيـداً يــا وــد، لفـد شـهدت حدثـاً تـاريـخيـاً الآن.


## في إحدى حانات الحضرة

كانـوا يغنـون معـاً ويتحـدثـون بــحبــة ويطلبـون مـن


 وحدههما . كانا يتحدثان ويضـحكان ثم قال سـليهم: - هِّل مـا هو اسـم تلك الفتاة؟

- موجحجان
- نعم نعـم
- تزوجت يـا أخي وصـار لديها ابنتان الآن. - هل تتابعها يـا عديم الشـرف؟ - لا لا، يوجـد شـيء اســمـه سـوشــيال ميـديـا يـا أخـي، عرفت من هناك.
- ألا يعد هذا متابعة لها أيضاً؟

ضتحكا ثم سكتا فَليـلاً وقال ياماتش:

- ذهـب الجميـع إلـى بيوتهـم، ولــم يبـق سـوانا يـا أخي.
- وأنا ســأذهب الآن أيضاً بجوار ابنتي. - طبعاً، أنت تحب ابنتك.
- بالتأكيد أحبها -
- وتحب عائلتك.
- طبعا، ولماذا لا أحب عائلتي؟

فـي هــذه الأنتـاء فهـم سـلـيم أن شـيئاً مـا يـحـدث
وقال:

- مـاذا حدث يا أخي؟
 النقل لن يعرفها سوانا مـع أبي وباشا

 وقد ابيضّ وجه سليم ثمر قال ياماتش":


 سوانا . لقد عبرا من الاختبار وبقيت أنتُ.

لاحـظ سـليم أنـه لـن يـخـرج مـن هــذا الأمـر لكتـه حاول أن يتعامل بشكل منطقي وقَال: - انظر يا أخي.

- كـم جميـل مـا قالـت "أخــي" . لقــد ســأل والدنـا عمـي وباشـا هـل نحـن إخـوة أم روح واحـدة، وأنـا أسـألك الآن نفس السـؤال.
- هل جنـتـك يـا أخئ
- أسـألك يـا أخي هل نحـن إخوةَ وروح واحدةَ؟ أخذ يـامـاتش السـلاح ووضعـه على رأسـه فَائلًا :
- إنتي آموت من أجلك يـا آخي.
- لا تفعل يـا ياماتش.

نظـر يامـاتش فني عينـي سـليم وضنغـط على السـلاح لكنـه أُطلـق في الفـراغ ثـم جهـز السـلاح ووضنعـه على الطاولة وقَال:

- هـل تـموت من أجلي يـا آخي؟
 على الطاولـة حتى وقعـت الكـؤوس هـن عليهـا ثـمر وقفَ واقترب من سليهم وقال:
- هل تموت من أجلي يـا أخي؟

أخـذ ســليم الســلاح بسـرعة ووضنـهـ علـى رأســه

وضغنط على الزنـاد فلـم تـخـرج الرصـاصـة، وفهمم مـا فعـل فـي هــنه اللحظـةَ وبـدأ يتنفس بعهـق وهـو غاضـنـب ثم قَال:

- هـل يكفي هـذاء

وضـع سليم السـلاح على الطاولةَ وخرج من الحـانَة مسـرعاً وبقي ياماتش وحيداً دون أن يعِرف مـا عليه أن يفعل. كره نفسـه لأنه اضطر أن يِختبر سليم بهذه الطريقة، ولكن الشك مـا زال بداخله . جلس يـاماتش وحيداً في الحانة وقبل أن يذهب أن أخذ السـلاح الذي قَد أفرغه من الرصـاص قبل أن يعطيـه لسليـم.

## في الحفرة اثنان في اثنان

 يساوي الهموم
## في. مقهى الـجفرة

أحضـرت ثنـاء الشـاي ووضعتـه علـى الطاولـة وشكرها إدريس ثم بدأت الحديث مباشرة:

- هل قَتلت أحداً من قبل؟ قـاطعهـا يِامـاتش قَائلاً :

أسـكت إدريس يـامـاتش بإشـارة من يده وقالل:
-

- كان يـجـب أن أفعل هذا. - ألم يكن هناك أي حل آخر5
- ريمـا كان هنـاك حلـول أخـرى، لكـن هــذا هـو


 مختلفـة. لا أقـول ذـلـك غاضبـاً ولكـن لأنـك جئـت

مـن حيـاة وأنـا مـن حيـاة أخرى. أنـتِ لا تفهمينني





 فعل كل شيء ضـروري، أليس كذلك يا يا يامـاتشك
 إدريس لكن ثناء لم تفهم شيئًاً ثم قَال:

- هيا يـا ثـنـاء، اذهبي إلى البيت.

قال إدريس:

- لا، دعها هنا . لديها فضول حول حياتـا .
- يـجب أن تذهب ثناء إلى البيت يـا أبي.

فهم إدريس أن شيئًاً مـا سيحدث ثم قَال:

- انتظـر دقيقـة. تعـال يـا كمـال أنـت ومتيـن، وخــا ثــاء إلى دكان مـحيـي الديـن وابـو أنـتـ أمامـه يـا وــا متيـن. وأنـتِ شــاهـدينا مـن هنـاك يـا ثـــاء إذا أردت.

نظـرت ثنـاء إلى يـامـاتش، وفهمـت مـن إثــارة رأسـه

غضـب ياماتش عليهـا لكنهـا لـم تهتم وذهبـت إلـى دكان محيـي الدين.

بعـد قليـل جـاء سـردار الكمريورغازلــي ورجالـهـه
 إدريس إلـى ياماتش ليفهـم الأمـر • جلس سـردار علـى طاولة إدريس وفال:

- السـلام عليكم.

دون أن ينتظر الرد قال بأداء من يهدد :

- اســمي سـردار، يقولـون عنـي كمريورغازلـي، ولا أحـب الإطالـة. لقــد ذهبـت إلـى المقمــرة التـي
 أخذتـم منـي ••ع ألـف ليـرة. ألا يربـح الإنسـان ولو لمرة واحدة 5

قال إدريس دون أن يرفع رأسـه:

- قال سـردار : بني.
- انتظـر أنت قليـلاً يـا جـدّي. إنتـي أحترمـك ولكـن

اجلس واشـرب شـايك. إنتـي جئـت للحدــت عـن أمور عمل. اسـيـي...

فَال يـامـاتش:

- عرفنا اسـمكك يا هـذا، ماذا تـريد5

فـي هــذه الأثنـاء كانـت ثنـاء تشنـاهـدهـم هـن دكان
 أن شـيـئاً مـا يحــدث وأنـه يحــاول أن يشـغلهـا لكـي لا تشـاهـد مـا سـيـحدث. أثــار إلـى صــورة المغنـي جـام كرجا وفَال:

- هل تعرفينِ جام كرجا5

فـي البـدء لــم تــرد ثنـاء وكانــت تشثـاهـد يـاماتـش بانتباه ثم قالت:

- لا تؤاخذني يـا أخي، يِجب أن أشاهـد مـا يـحدت.

وصـل صـوت ســردار المـرتفـع إلـى ثنـاء وهـو يشــــر
بإصبعـه مهـدداً ويقول:

- سـوف تعيدون أموالي مرةَ أخرى.

هال إدريس:

- أنزل إصبعك هذا أولاً.
- قلـت إنتـي لا أتحـــث معـك يـا جـدّي، لقــد جئـت لأخذ أموالي ولن أذهب بدونها .
- أـنزل إصبعك هذا.

تدخل يـامـاتش:

- تَوقَف يـا أبـي ثانيـةَ واحـدة. كـم هـي أموالـك التـي خسـرت يا سـردار؟
- . . ع ألف ليرة.
- إذا أعطيتك هذه الأموال هل ستتركتا مـرتاحين؟
- في نفس اللحظة.

بدا يـامـاتش وكأنه وافق ثـم هَال:

- تمـام، إذا أعطيتـك هـذه الأهـوال فلينكـح الـجميـع جدي السـابع•

رفـ سـردار إصبعـه في الهواء فَائلاً:

- سـوف أجعلك تأكل هـا الكلام. سـوف تـرى.

نظـر إدريـس إلى إصبـع ســردار ثـم نظـر إلى كمـال وأثتـاء حديـث ســردار أطلـت كمـال الرصــاص علـى إلـى
 كل هـا ولا تَدري مـاذا تفعل.

كان إدريـس يـجلس فـي مكانـه المعتـاد بالصـالـون. أشـار بيـده لكي تجلس ثتـاء أمـا يامـاتش فكان ينتطـر في الخخلف وهو هضطرب. قَال إدريس:
 هـو رئيس العائلـة. مـاذا فَال الرجـل الـذـي كان
 "ســأمـحو كل عائلــة كوتشــوفالي مـن العالـم". وهـن عائلـة كوتشـوهالي؟ لســتُ أنـا وحــدي أو
 وأجـار أبنـاء كهرمـان مـن العائلــة أيضـاً . أنــت رأيـتِ الرجـل ومـن حولـه، فمـاذا تقوليـن هــل

$$
\begin{aligned}
& \text { يفعل مـا يقول5 } \\
& \text { لم ترد ثـاء وأكمل إدريس: } \\
& \text { - هل يفعل هـذا يـا ثـاء أم لا } \\
& \text { - نعم يفعل. }
\end{aligned}
$$

- ومـاذا كنتِ ستفعلين لو كتت مكانتاك مـاذا علينـا أن نفعل يا ابنتيك زوجك على رأس العائلة فــاذا يفعلى سـأقولك لكِ. إنه سـيفعل مـا يـجب فعله مثلمـا فعل من قبل.


## أمـام بيت إدريس

فـي شــتاء عـام V Y كالعـادة أمـام بيتـه . سُـهـع صـوت موسـيقى مـرتِــع مـن بيت إدريس.

كان يـاماتـش شــاباً وكان بــدروم البيـت هـو الملجـأ لـه . فتح الموسـيقى بصـوت مرتفـع، وأغلـق عينيـه وهـو الـو يـهـز رأســه مــع الموســيقى. فـي هــذه الأثنـاء طـرق إدريس الباب بشكل حاد وقال:

- اخفض صوت الموسيقى.

ولأن الصـوت كان مرتفعـاً للفاـِـة لـم يســعـه يـامـاتش، فدخـل إدريس وأخــذ المســجل وألمـاه على الأرض ثــم
 يـامـاتش مســجـلاً صفيـراً يـحتفـظ بـه وفتـح المـوسـيقى مـن جديــد بصـوت مرتفـع وأغلـق البـاب بالقفـل ثــم
 مـرة أخـرى وصـار يضـرب البـاب بقدمـه نـم فُتـَ البـاب ودخخـل إدريـس وأمسـك بيـاماتـش وألقـاه نحــو الحـائـط

قائلاً :

- إذا أردتَ أن تعاندنـي فيجـب أن تكـون فـي تفـس قوتي

لــم يـرد يـامـاتـش وضـربـه إدريـس علـى وجهـه عــدة
مـرات وهو يقول:

- هل سـمعتتئ هيـا افتح الموسـيقى مـرة أخرى.
 خـرج إدريـس مـن البـدروم غاضبـاً وبـدأ يـامـاتش يـدور فـي البـدروم كالمـجنـون. فـي هــنه الأنتـاء فُتـح البـاب

 أذنيـه وفنتح الموســيقى بـأعلـى صــوت وأطفــأ النـور وجلس على الأرض.

دخـل إدريـس الصـالـون وكانـت تـجلـس فيـه سـلطان ونــدرت وعائشــة يشـاهـدنَ الأخبـار ويـأكلــن الفاكهـة .
 وفي هذه الأنتاء يـأتي سليهم. قَال إدريس:

- أين جمعالئ - إنه يصلي يا أبي.
- في غرفتك يتحدث مع عمي.

رأى إدريس عائشة تقشتر الفاكهة لسليـم فقال:

- قَشّشر لنفسـك يـا بك. هل هي خادمتك؟

ردت عائشـةَ على الفور :

- ليست مشكلة يـا أبي، إنتي أحب أن أفعل هذا.

أخـذ سـليم الطبـق مـن عائشـة، وفـي هــذه الأثــاء
دخلـت سـعادات وفـي يدهــا صينيــة الشـاي، وأخـن الجـميع شايه ويقي كوب واحد فقالت سعادات:

- أين يـامـانت، ألم يـأتى

قـال إدريس:

- لن يشـرب. هيا اجلسـي سيبداً الهسلسل.

فبـل أن تضـع سـعادات الصينيـة علـى الطاولـة


 وكهرمـان وكان إدريـس مقيـداً فـي الصـالـون ويقـرأِ سورة يس وعندمـا رآه المسلحـحون هكذا فَال أحـهـهم:

- هل تقرأ يس يـا بابا، يـني فهمت أنك ستموت.
فَال إدريس بهـدوء:
- لا أقرَأهـا لي بل لكم.

ضـرب الرجـل إدريـس بـالســلاح الـذي فـي يـده فوتَع مع الكرسي الذي يجلس عليه.
 أحـد الرجـال وڤبـل أن يُشـغل الضـوء فْي البـدروم ســهـع

 الرجـال فـي البيـت فهـم مـا يـحـدث وخـرج بهـدوء وكان
 أن عليـه المسـاعدة لكنـه لـم يعـرف مـاذا يفعـل. دخـل إلـى الهطبـخ فـي هـدوء وخـرج هـن هنـاك واتجــهـه نـحـو غرفـة إدرـسس ونظـر مـن خلـف الزجـاج فوجـــ كهرمـان
 وجـود يـاماتـشن، فأشــار إليـه بعينيـه إلـى قامـم علـى الطاولـهة فدخـل يـاماتش وأخـذ القلـم وغـرزه عده مرات فـي قَفـا الرجـل الـذي يقـف بـجوازهـمـا، دون أن ينطـر

 وأخــذ ســلاح الرجـل الملفـى علـى الأرض. تهـاوى يامـاتـش وهـو يبكـي وينظـر إلـى الـدم علـى يـدـــــــه أمـا


 أخـذ جمعالـي السـلاح مـن الرجـل الملقـى على الأرض

انتهى الاشـتبـاك بعـد قَليـل، وجـاء رجال كوتشَـوفالي وجمعـوا الجثـتث مـن البيـت، وسـلطان وسـعـادات فني صـدمة كبيرة. قَال إدريس لرجاله:

- لا تدفنـوا أحـداً منهـم. ضعوهـم فـي عربـة قْمامـة وأرسـلوهـم إلـى حيـت أتـوا ليعلمـوا كيـف يُرسـل
رجال إلى بيتي .

قال عمي:

- هل نقطـع أجسـادهم؟

هـزّ إدريس رأسـه بها يوحي بالْموافقة ثم قَال:

- كن هـع جمعالي يا عهي، يـبدو أنه لن يسكت.
- ســأفعل مـا أفـدر عليـه، لكنـك تعـرف ابنـك أكتـر من أي شـخص آخر .
- لو لم يكن ياماتش لضعنا اليوم يا عهي. كان يـامـاتش يـجلـس مكانـه ويبكـي علـى الرجـل الــذي قتلـه، ويفكـر فـي والـده فقـد صـار الرجـل الـذي
 الذي فتح ذراعيه قَاءّلاً:
- ولدي.

لـم يـرد يـامـاتـش ولَكَمْ إدريـس بسـرعةَ فسـقط علىى الأرض ثم هـجم عليه يـامـاتش وجلس فوقه فَاءـلًا :

- قَات لــك لنذهـبـ مـن هنـا، لمـاذا لــم تسـهع كلامي5

جـاء عمـي ليمســك يـامـاتـش فمنعـه إدريـس وقَال يـامـاتش:

- لقد تلوثت يدي بالدمـاء. قتلتُ شـخصـاً بسببك. - مـاذا قلـتُ لـكَ ألـم اقَل إنــا كل يـوم ســلاح، ألـم
 إنك من دمي ولا يـمكنك الهرب من ذلكى

ترك يـامـاتش والده ووقف فَائلاً :

- أي نوع من البشر أنتى هل أنت إنسـان؟
- إنتي والدك وهذا بيتك وهذه عائلتك.

هـززّ يـامـانـش رأسـه رافضــاً وصعــد علـى الــدرج
 وســاعدت إدريـس علـى الوفَوف ومسـحتـ الـدم الـذي

 وقال إدريس بشكل حاسـم:

- إذا خرجـت هـن هــا البيـت فـلا يمـكـك أن تعـود مرة أخرى.

كان يـامـاتش يكـره إدريـس فـي هـذه اللحظـة، وفَال:

 خرج يـامـاتش من الباب وتركه مفتوحاً .


حاول ياماتش كثِيراً ألا يُفقَد سـيطرته على نفسـه، وجاهـد لكي لا يُجـنَّ. ليــتَ سـردار
 لعائلة ياماتـش؛ حيـث خطف إدريـس وثنـاء وهـو لا يـدري أنـه ســيموت بسـبـب ذـلك. نعـم لقد قُطع إصبع سـردار، لكـن ياماتش جُنّ جنونه.



أخـذت موتوسـيكل صديقـي، ولـم أكـنـ أعـرف القيـادهَ لكنني تحمستـو بـدأ المطر وكنـت أنـزل المنحـدر وأنـا أمسـح قَطرات
 وفي هذه الأثناء كان الموتوسـيكل تـزداد سرعته وأنا أحاول إيقافـه، لكنني ضاء فغطت
 الخلفي للموتوسـيكل وطـرت فـي الهـواء وأنـا أفكـر أننـي قـد مـتِّ. ظللـت فـي الهـواء
 سـيطرتي. كان شـيثاً مخيفاً لكنني حاولت أن أتذكـر: هـل كنـتُ حـراً مـل هـذ هـه اللحظات؟


خـرج سـردار مـع رجالـه مـن المقمرة، وهم يمكسـون بإدريـس فوجــدوا ياماتـش أمامهـمـم. كان يـــف بـجــوار
 موسيقى مرتفعة. أوقف ياماتش الموسيقى قائلاً:

- تعال تعال، ألن تأتي؟ حسناً .

فتح الموسـيقى مـرة أخـرى وأغهـض عينيـه فصـرخ
سـردار:

- أغلق هذه الموسيقى.
- ماذا تقولغ
- أغلق هذه الموسيقى يا هذا .
- عفواً.

أغلق ياماتش الموسيقى ونظر إلى والده قائلاً:
 الموسـيقى المرتفـع• ســردار مثلـك لا يحـبـ الا الموسيقى. مـاذا تفعلى الآن فـل يــا سـردار مـاذا تريد5

- ستتجلس على ركبتيك أمامي وتعتذر.

جلـس ياماتـش علـى ركبتيـهـه واندهـش سـردار مـن ذلك ثم وقف يـامـاتش وقال:

- هــل يكفـي هــذا؟ هـل آخـذ أبـي وثنـاءء آه يـا
 أن تفعـل ذلـك، وأنـت أخـذت أحبـابنـا . برافـو عليك. - مـاذا شـريت أنتو
-- هــذه هـي المشـكـلة. إننـي لـم أشـرب أي شــيء .
لقـد صـرت هـــذا بسـبيك. انظـر، سـنلعب الآن لعبـة. سـأختار واحـداً منكم ومن أختاره سـيـخرج من بينكم ويذهب.
 سـردار وقال:
- انحنِ يـا سـردار. .

انحنــى ســردار فـجـأة وفـي هــذه الاثنـاء ضُــرب الرجـل الـذي وراءه بالرصـاص فـي رأسـهـه وأخـذ رجـال ســردار إدريـس إلـى الداخــل وفـال ســردار بصـوت مرتفع:

- هـا هـجنون وابن عاهـرة.
- إلـى اللقـاء يـا أبـي العززــز . اعتـنِ بنفســك وأنـت أيضـاً يـا ســردار. إيـاك أن تهـوت فأنـا الـــي ســـأقتكلك لقد وعدتتي بهذا .


## الخذتهم الشخص الوحيد الذي أحبني

أخـذ رجـال سـردار إدريـس وثنـاء إلـى مخــزن للبضائـع. كان إدريـس يـجلس فـي الزاويةَ وقّد اسـتجهـع قواه قَليـلاً . قـالت ثـاء دون أن تنظر إليـه:

- والـدي مديـر أمـن متقاعــد، وأمـي متحاميـةَ. لـم تكن تعرف هذا، أليس كذلكى
- نعـم، لـم أكـن أعـرف. لـم يـــل يـامـاتـش أي شــيء عن هذا.
- يـامـاتش أيضـاً لا يِعـرف. لـم أتحــدت معـه عـن ذلك. هل تحب أولادك
- نحن لا نتحدث عن هذه الأمور .
- أمي لم تحبني أبداً . هل تعرف كيف فهمت أن الأم تحب ابنتهاء كنت في الصف الحـي الحامس وذهيت إلى بيت صديقتي أصلي. كانت أمها في المنزل تشاهد التلفزيون، ونحن طلبنا أن نشـرب الشاي،

لقد كبرنا وصار من حقنا أن نشرب الشاي الساخن.

- أنتاء صبّ الشاي أوقعتِه فوق أصلي.

ردت ثناء مندهشة:

القليـل مـن الشـاي لكـن أصلــي توجعـت كتيــراً أ
 معـاً . فـي هـــنه اللحظــة أدركـت حـب الأمهـات
 الشـاي على نفسـي واحترقت كثيـراً وكنـت أموت من الوجع فجّاءت أمي ثم قالت لأبي:

- إنتي لا أتحمل غباء ابنتك. تعال وتصرف أنت.

أبي يحبني لكنه يحب أمي أكثر مني. عندما تزوجت ياماتش كنا نعرف بعضنا منذ خمسـة أيام فقط، لكي لكنـني كنت متأكدة من حبه لي، حتى إنه أحبني لدرجة لم يحبني أحد متلها من قبل.

أمسـكت ثنــاء نفسـها حتـى لا تبكـي، ونظـرت فـي
عيني إدريس قائلة:

- شكراً لكم. لقد أخذتم مني الإنسان الوحيد الذي أحبني


## ساذهب اللى المكان الدي أحببئكت فيه

كانت ثناء تجلس بالصالون في الظلام ثم دخل
يامـاتش وأشعل الضوء وقال:

- ألستِ مريضة يا حبيبتي؟ - هل من الممكن أن تنظر إليَّ؟

نظر إليها ياماتش فاندهشت عندمـا رأت وجهه
وقالت:

- يكفي، إنتي لم أعد أتحمل. أريد أن أكون معك حتى الموت، ولكن ليس هنا .
- إنتي بخير يا حبيبتي، لا تبالغي.
- إنتي لا أريد أن تموت، هل أنا إنسانة سيئة إلى هذا الحد؟ كل مـا أريده ألا تموت.
- لن أموت أعدكِ.
- ستموت. ستبتلعك الحفرة. انظر كيف ابتلعت كهرمـان. دعنا نذهب من هنا رجاءًا
- لن نذهب إلى أي مكان.
- مـا الذي يجعلك تريد البقاء هنا، العائلة؟ لتأتِ
 ووالدك، وما حدث لكاراجا . هل هذه هي الحـياة
- ألم تقولي لي بأنكِ معي في أي طريق أختارهو
- ولكن ليس هذا الطريق يا ياماتش. هنا لا يوري
 فيها بلا توقف. هذه الحفرة لا قاع لها وستبتلعنا
- هل أنهيتِ كلامكِكَ
- مـا الــذي يـجعلك تـتمسـك بالبقـاء هنـا يـا يـاماتش،
 ذاهبـة إلى الهـكان الـنـي أحببتك فيــهـ، المـكان الذي هَبّلتي فيه لأول مرة.

لـم يجــد ياماتـش مـا يقولـه، واقتربـت منـه ثـــاء وقَّلتَه ثم قَالت:

- مهما يكن الأمر فتعال معي يا ياماتش.

لم يرد ياماتش وخرج من الصالون ولمر تبك ثـاء. اتخذت قَرارها وأرادت أن تطبقه . كانت تعرف حب
 خبر وفاته يوماً ما، وهذا أكتر ما يـخيفها في الحياة أنـا

## تتساقط بلا توقف



أنـا ثنـاء. أحبــتُ رجـلاً بشـدةَ وهـو علمني
أنه أحـب نفسي. مـن أجله دخلـتُ عالمـاً لا
 أكثر. قَال لي إن كلَ هذا سينتهي يو ماً ما وأنـا صبـرت، وصدقَتـه حيـن فـال إنـنـا سـنصبح سعداء. لـم أحاول أن أجعـل أحداً يقبلني ولـم أتوسل إلى أحد ليحبني. كنـتـ نفسي دائمـأ، فليحبني مـن يحبنـي لا لا
 وحبيبته وامرأته. أنا ثناء.


## هموم فارتولو

خرجـت ســعادات مـن المـاركـت وفـي يدهــا أكيـاس
 وانتجهت نـحـوه مسـرعة فـرأت أن القلـب المـرسـوم على الجــدار بيـن حـرفـي الســين فــد أصبــح ظاهــراً وأن

 وتحمّســت أيضـأ واســترجعت ذكريـات مـرّ عليهـا ثـلاثون عاماً، وصـارت تنظر حولها باندهـاثلـ.

في هــذه الأثتاء جـاء فارتولـو بسـيارته وكعادتـه كان يـجلس في الخلف وقال عن يـامـاتش غاضباً :

- سـوف أريـه مـن هـو فارتولـو . افنتح موسـيقى أو أي شيء يـا هـا.

فتـح مـدد البراديـو وكانـت الســيارة تمــر مـن أمـام الجدار فرأى سـعادات ونسي كل شيء وقال:

- هقف يـا مدد -

نــزل فارتولـو مـن الســـيارة وبـدأ يشــاهـد سـعـادات
 مسـرعة مـرة أخرى. قال مدد :

- هل آتي إلى جوارك يـا أخي، ماذا يِحدث؟

أراد فارتولـو أن يمشـي خلـف سـعـادات ولكـي لا يفهم رجاله ما يحدث قال:

- اذهبوا إلى البيت وأنا سأعود لاحقاً.
- ماذا ستفعل يا أخي؟
- 

أخـنـ مــدد الســـارة وانصــرف وبـدأ فارتولـو فـي

 منهما بالأيام التي مرّت في هذه الشوارع.

وصلـت سـعادات إلـى بيـت إدريـس، كانـت مشـتـتة

 هاتفها برقم غريب فاندهشت وردت عليه:

قال فارتولو بأداء مختلف عنه وبتركية سليمة:

- ساديش.
- صالح.

اضطريـت سـعادات كثيـراً فالمتصـل هـو حبيـب


قالت:

- كيف حالك5
- بـخيـر، وأنتِS
- أنا أيضـاً بـخيـر . هل جئتَ إلى الحفرة؟
- نعـم جئـتُ ولكـن ليـوم واحــد . إنـنـي أعميـش فني توكات وأعمل معلماً للغة التركية.
- هل صنرتَ معلماًّ كم هو جميل.
- جئـتُ إلى مفابلـة عهـل في إسـطنبول ليـوم واحد . فقلت أمر على الحـيّ
- هل أنت من نظّف الـجدار؟
- هل رأيتِهS
- نعم، بالتأكيد . وسـألت نفسي من فعل هذا . - نعم أنا من نظفته. هذه ذكريات لا تُنسى.
- نعم، صتحيح -
- هذا يعني أنكِ مـا زلتِ في الحفرة.
- نعم.
- كنتُ سـأسـأل عنكِ ولكن قلت ربما تزوجتِ.
- لا لم أتزوج، وأنتى
- أنا أيضاً لم أتزوج. - هـذا يعني أنتا بـلا حظ.
- صـحيـح• إنتـي سـوف آتـي مـرة أخـرى إلـى إنسـطنبول ولكـن لا أدري متـى. عندمـا أعـود
 - تعال تعال لنتذكر الأيام القديــة.
- هـل من المـمكن أن أتصل بكِ حتى هذه الزيـاره؟ - اتصل بالتأكيـد ، ليست مشكلة. -- وأنتـ أيضـاً .

أغلقـت سـعادات التليفـون وجلســت دون أن تفعـل أي

> شيء .

مـرت بضعـة أيـام واتفقـت سـعادات وصـالــح علـى

اللقــاء والتقيـا في مسـرح أحـــ المــدارس. دخلـت سـعـادات إلـى القاعـةَ وفـي يـدهـا كيـس فلـم تَـر أحــداً
 صـالـح وفههـت أنـه يتـحـدت مـن خلـف ســتارة المسـرح.
 سعادات من صوته وقالت:

## - لماذا أنت خلف الستارة يا صـالـح

- هـذا مـا يـجـب أن يـكون.
- لكنني أريد رؤيتك.
- حسناً، وإذا لم تحبي الوجه الذي سترينهS - لمـاذا، هل حدث شبيء لوجهك
- استـعي إليّي.
- لكنني جئتُ لرؤيتك.
- هـل رؤيتي شـرط؟ إنـي هنــا . ألا يمكن أن نتحدث هكذاء هـ
- لا أدري، هل يـمكن.
- يمكن حتى لو لم نتحدث أصـلاً.

وضـع فـارنولـو يـده علـى الســارة، وشـعـرت سـعادات

بذلك فوضعت يدهـا هي أيضـاً وقالت:

- ألن آراك أبداً؟
- لا أدري، ولكن ليس اليوم.
- مـن أيـن عرفـت أننـي كنـت فـي الحـديقـة، هــل كنت تشناهدني؟
- منــن متـى وأنـتـ هنـا، ولمـاذا لـم تقــل إنـك فـي الحفرة؟
- هل أقول الحقيقة أم الكذب\$

أوشكت سعادات على البكاء وقَالت:

- وماذا لو لم أحب الحقيقة التي ستقولها؟

دمعـت عينـاه هــو أيضنـاً وشـعر أن سـعادات فــــ


فقالت:

- لم تذهب يا صـالح، أليس كذلك؟

أخرجت الفطائر التي أحضرنها له وقالت:

- أحضـرت لــك الفطاـُـر النـي كنـت تحبهـا . هــل أنت هنا يـا صـالـحى

عندمـا لـمَ يـأتهـا صوتـه لـم تتحهـل وفتحـت الســتارة فلم تر أحداً فبدأت في البكاء.

مـرت عـدة أيـام أخـرى، وأثــاء ســمـاع فارتولـو


 قالت سـعادات:

- ألو . أنت هنا ولكن لن تتحدث يـا صـالح، أليس كذلك5

هزّ رأسـه بمـا يوحي الموافقةَ ثم فالتص:

- إنتي كتـت بخيـر وكانتـ حياتـي تـــر، وكان هــي
 جئتَ إلى حيـاتـي؟ بسـبـبك، احتـرق الطعـام وأنـا أطبخ أهس. لـماذا جئتَ وخربت حياتي؟

 سـعادات في غضبها وقالت:
- حـمار.. ستخيف.

كانـت هــذه الشـتائم تأتيـه كأكبـر مـن أي شــتائم مـن أشخخاص آخرين. لاحظت سـعادات خطأهـا فقالت:

- لـم تـذهـب، مـا زلـت فـي الحفـرة، أليس كذلـكى لا تذهـب رجـاءً وابـوَ هنـا، حتـى لـو نتحـدت أو نلتقي. يكفيني فقط أن تكون هنا .

لــم يتحهــل فارتولـو أكتـر هـن ذذلـك ولـم يـرد عليهـا فأغلقت التليفون.

## في كوخ عليشو

كان يـامـاتـش يـجلـس أمـام عليشــو فـي كوخـه، وكان ــامـاتش يسـأله أسئلة فيجيـب عنها بشكل سـريع .

ســأله يـامـاتش:

- متى انتهى حصـار ستلنغراد
. $192 r$ r-
- من هو الرئيس الـرابع لأمريـكاء
- جيمس مـاديسون.
- "على قدر لـحافك مد رجليك" مـاذا تعني؟
 ولم يـجب على السؤال. قَال يـامـاتش :
- حسـناً يـا عليشـو . أنـت شــخص طيـب. عليـك أن
- حسـناً، ولهـاذا تقـول لا يوجـــ شــوكولاتة، هــل لا يوجد للجميع أم لا يوجد لك فقطى
- لا يوجد لك شوكولاتة أيها الطفل الأبله.

فهم يـامـاتش مـا يقصده عليشـو وقال: - هل كان ذلك في العيد يـا عليشوك - كان عندي كرة جميلة، وكان عندي شوكولاتة. هال وـامـاتش:

- ثم جاء الأطفال وأخذوا الشوكولاتة. - نعم أخذوهـا .
- ولــم يعطـوك الشـوكولاتة لأنهـم قَالـوا إنـك طفـل أبله. هل ضـربوك
- نعـم. وقالـوا إنـك أبلـه وأحمـق ومـجنـون. ولا يوجد شوكولاتة من أجلك.
- سـننتقم مـن الذــنـن يؤذونتـا يــا عليشـو • هـل تَتذكـر أسـهـاءهمر قل لي وأنـا أجدهـم على الفور.
- أنا وجدتُهم جهيعاً . - حسناً وماذا فعلت؟
- لــم أفعـل شـيئاً . لديهـم أطفـال وـــم أفــل لهـم شيئاً
- هذا يعني أنهم محظوظون ولا يعرفون ذلك. - لا ليســوا كذــكـ. إن لديهـم أطفـال وزوجـات وليسوا بمفردهم.
- 

رسالة إلى إدريس
وصلت رسالة إلى إدريس رسـالة تقول:









أسـبوع مـن السـجن وسـوف يمتلوننـي فـي اليـوم الـذي أخـرج فيـهـ . إذا أردت أن تعـرف مـا حـدت لابنـك فقـم بحمـايتـي. أرأيـت " يـا إدريـس بــك، لفــد فقـدت أنـت ابنـاً وجاءك ابن آخر" .

لـم يِعرف إدريـس مـاذا يفعـل بعـد أن فَـرأ الرســالةَ فقـام باســتدعاء عمــي وباشـا


- خيـراً يـا إدريـس، هـل بنـــت لنـا همابـرَ وتريـد أن ترينا إياهـاء
- نعـم، اشــتريت مقبرتيـن لكمـا بجـوار مقبـرة

عائلتـي. عشـنـا معـاً وبعـد المــوت سـنـنام معـاً
أيضاً.

- مـاذا أقول، شكراً لك.
- لكنني لم أطلبكمـا من أجل ذلك.
 مهريبان. نظر إدريس في أعينهما وقال:
- هل تتذكران جونجـا؟

لــم يكـن نـدى عهـي أي علـم بالموضـوع أمـا باشثـا فلم ينس أي شيء من الموضوع. قَال عمي:

- كـم كان فني حيـاتنـا نسـاء باسـم جونجــا، فـأي
جونـجـا تقصـد يا إدريس؟

لاحظ باشـا أن إدريس ينظر إليه، وقال إدريس:

- جونجـا التـي تخصنـي، التـي كانـتـ تعهــل فـي كباريـه مناكشـه، وسُـجنتُ أنا آنذاك.

قال باشا :

- كأنتي أتذكر فليـلًا، مـاذا حدث لهاء
- تزوجت وصـار لديها ولّد .
- حهماه اللّه.
- 

اضنطـرب باشـا عنـد سـمـاعه لهـذا وحـاول أن يهـدأ

- ماذا أَوْل، رحمها اللّه.

قال عمي:

- مـاذا يـحدث يا إدريسى
- هــل تعرفـان مـن هـو زوجهـا5 إنـه قآسـم ســائقي

 هنا في الحفرة.

وصلـوا إلـى قبـر مهريبـان، ودون أن يشــيـر إلـى القبر انتظر الذي سيعرف مكانه أولاً منهمـا ـ قال عمي:

- إنتي لم أفهم شيئاً.

رد باشـا :

- وأنا أيضـاً .

قال إدريس:
 العمـل وقتـل زوجتـه هنـا أمـام أعينكمـا، وهــذه
 عهـا حـدث لهـا، أليـس كذلــكو مـن الـيـــد أن أحدهم لم يـأخذ الحفرة بـأكملها أثناء سـجني.

ابتعد إدريس قَليـلاً وقَال عمي:

- ماذا حدث يـا باشـا5
- لا أدري.

نظر إدريس إليههـا فَائلًاً

- اســهها الحقيقي مهريبـان ولديهـا ولـد سـتجدانـه لي.

مشـيا خلـف إدريـس وكان باشــا ـلتفـت وِنظـر إلـى قبر مهريبان ويـحاول إخفاء اضطرابـه.

## احلكِ لي قصة

كان فارتولـو يـجلـس فـي إحـدى الحانـات خـارج الحفـرة وهــدد وجالاسـون يقفـان هـن حولـه . لــم يـــن
 وبعـض المـخلـل والـجبـن والـخبـز، وفـي زاويـة الطاو ولـة
 فُتـح بـاب الـحانـة ودخـل إدريـس فـحـاول فارتولـو إخفـاء توتـره وووَفـف يســتقبل إدريـس الــذي دخــل مـع متيـن وكمـال ثم أشـار فارتولو بيده إلى الكرسـي وفال:

- أهـلاً بك يـا إدريس بك.

جلـس إدريـس أمـامـه، وكان يُفهـم مـن تعبيـرات
 لأنـه يفعـل أي شـيء هـهن أجـل الكـفـرة. نظــر إدريـس
 الحفرة على الطاولهَ وقالا:

- لتـد مزّةَت مؤخرتـك حتـى تُجلســنـي علـى هــنه
 هيّا، مـاذا تريد من أجل إعادة العقود؟

التفت فارتولو نحو مدد قائلاً :

- اخرجوا الآن.

خرج مدد وجالاسـون وفَال فَارتولو :

- شـكراً لحضـورك يـا إدرــس بـك ولأنـك لـم تكسـر خاطرنا.
- أعطني قنينة العرق أولاً.

اندهـش فارتولــو وصـبّ لإدريـس العـرق بنفسـهـ ووضنع عليه بعض الهـاء فقال إدريس:

- صـحيـح، أحـب مـاء قليـلاً علـى العـرق، مـن أيـن عرفتَ هـذاء

كـن
 - أنا أشـربه هكذا أيضـاً، ولذلك فعلت هـذا .

نظـر إدريـس إلى قَـدح فـارتولـو ثـم نظـر إلى عينـيـه
وقَال:

- قَل مـاذا تريد الآن؟
- سـأعطيك كل العقود باستثناء عقد واحد.

تتفـس فارتولـو بعمـق وأمســك بالعقـود وأغلـق عينيـه

ثـم اختـار عقـداً مـن بيـن عقـود بيـوت الحفـرة وكأنـه لـم يرتب ثلأمر من قبل ووَال:

- اخترت واحداً دون آن أرى.

وضـع العقـد الــني اختـاره جانبـاً وبقيـت بقيـة
العقود أمـامـه فقـال إدريس:

- مـاذا تريــد مقابـل هــذه العقـود يـا سـعـد الدـــن فـارتولو؟

سـكتا قليـلاً وكان إدريـس يـحـاول بنظراتـه أن يفهـم فـارتولـو أمـا الآخـر فنكان متحمسـاً الأنهـا المـرة الأولى

 لـه بعـض القصـص مثلمـا كانـت تفعـل أمـهـه . حـاول فارتولو أن يـنـع نفسـه من البكاء وفـال : - احكك لي قصـة. - مـاذا تنول أنت يـا هذا؟

- لم يـحك لي أبي قصـة أبداً، فأحكِ أنت لي. أزاح فارتولو العقود إلى ناحيـهَ إدريس وفَال: - ثـم خذ كل هذه العقود.

نظـر إدريـس طوــلاً إلـى فـارتولـو، وكان يــركـ أن

إدريس ســيرفض طلبـه لكــه فاجـأه وبـدأ يِحكي قصـة لـه، وعند انتهاء القصـة أخذ العقود وقَال:

- أنـت رجـل عاقـل، حتـى الآن حـاول كثيـر مـن
 عقـود بيـوت الحفــرة. إنـــي لا أحتقـر أعدائـي

 تحصجـب فهمـي لـكـ، لكننـي ســـأفهمـك يومـاً يـا سعد الدين فارتولو . ولم يبت إلا القليل.

فَال إدريـس ذلـلك ثـمَ خـرج، وبقـي فـارتولـو مشـتـت الفكـر وهـو يـحـاول الإمسـاك بيـاقَة قَميصـه ويسـحبها بعنـف حتـى تسـقط الأزرار علـى صــــروه وتظلهـر السلسلة التي تَدلى على صدره.

## أنتَ قتلتَ ابـنهـه

كانـت ســعادات تنتطر فارتولـو وهـي تشـاهـد
 قآدمـهة فدخـل سـعـد الدـــن يعنـي صـالــح بالنسـبـة لهـا فالتفتـت ونظـرت إليـه فـرأت صـالــح ولكـن بهيئـة هـختلفـة تمـامـاً فلـم تصــدق مـا رأت ولــم تـجــد مـا تقولــه أمـا فارتولو فقال بتركية سليمـة على غير عادته:

- رأيتك من الشبـاك عندمـا جئتَ إلى بيتـا .
فتح فارتولو ذراعيـه وقال:
- هـا أنـا هنا.
- لمـاذا، قَل لي رجاءً؟
- لقد فتلوا أمي.
- وقِد فُتّل والدي أيضاً، لكنتي لم أفتل ابن أحد .

غضب فارتولو وبدأ صوته يـلو ويقول:

- إدريـس أخــذك إلـى بيتـه، إليـس كذلـكك لقــ أرسـلني إلـى جهنـم، ولـم يكـن معـي أحــد . أنـتِ
 الثــوارع. هــل أكلـتِ صـرصـاراً مـن الجـوع مـن
 تتحـرُّن إدرِـس، الـــي صـار والـدأ لـكِ، بيـن الوحـوش وحـدي. إنتي قَتلت ابنـه، نعـم، لكننـي ابنـه أيضـاً ومتٌ ألف مرة.
- أنت فَتلتَ ابنه هل برد داخلك؟

تهاوى فارتولُو في مكانه وقال:

جاءت سعادات إلى جواره وقالت:

- افعل مـا تفعل ولكن لـن يبرد داخلك.
- اسكتي يـا سعادات.
- أنتَ قَتلتَ نفسك أيضاً .

جلست سعـادات بـجواره وفالت:

- لـن يسـامـحك الآن إذا ذهبـت واعتــذرت لـهـ . لقـــ قَلتَ كل الاحتمالات.
- اسكتتي من فضلك يـا سـعادات.

بدأ فـارتولو في البكاء وأسنـد رأسـه إلى كتف سـعاد فعانقته ولم يِعد يتحـمل فبدأ ـِـجهش بالبكاء.

## في مستشفىى ابـحفرة

كان متيـن ينتظـر بـجـوار قاســمه، والطبيبـة تعلـوَ


- هل هو في وعيـهS قالت الطبيبة:
- هــل مـن الهمكـن إيماظـه الآن؟ رجـاء أيقظيـه الآن.

أعطـت الطبيبـهَ علاجـاً لقاســم فعـاد إلـى وعيـه وقال يـامـاتش:

- اخخرج يـا متين مـع الطبيبة.

بقي يامـاتش مع قَاسم وفَال لهه:

- انظـر، أعـرف أنـك تتوجـع وســوف تعـود لنومـك ــن جـديد
- نَوْزَا...

انصل يـامـاتش بعمي وقال: - أظهر نورا لهه في الكاميرا.

عندما رأته نورا بدأت في البكاء ثم هَال يـامـاتش: - انظر يـا قَاسـم إن عائلتك في أمـان. ثـم عاد إلى نورا فَائلًاً :

- سيكون بخير ولكن يـجب أن أغلق الآن. أغلق يـامـاتش الهاتف ثم عاد وقال: - أجبنـي الآن يـا قاســم، مـا اسـم زوجتـك السـابقة،

التي قتلتها ولها ابن اسمه صالح؟

- نورا
- ليسـت نـورا، أريـد اسـم زوجتـك القديهـة أم صالح

كان قَاسـم كمـن سـيفقد وعيـه مـن الوجـع لكـنـه نطق حرف الميم فقط فقال يامـاتش:

- أرجوك قل مينا .
- مهريبان.

 إلى الخلف ثم سقط في مكانه.


## في إحدى حانات الحفرة

 يتحـدت أحدهمـا إلى الآخـر لـــدة مـن الوفـت ثـم قـال إدريس:

- قلـتُ لـك إنـك أخـي، وقَد عبرتَ امتحـان الأخـوة
 وأخفيتَ عليّ ثـلاثين عاماً، فلمـاذا فعلت هذاء

لــم يـجــد بـاثـا مـا يقولـه. فهـو لــم يقتـل فَاســم وانكشف السر الآن. قال باشـا :

- هـل أذهـب مـن الـحفـرة؟ لأنتي لن أخخبرك بـالسـبـ وأنـت لـن تتححمـل قتلـي. كنـت أظـنـن أنتـي

 التحفرة5

وقَف باشَـا وفذي نفـس اللحظـة أمسـك إدريـس بيافَة قميصـه وسـألها:

- مـاذا فعلت بـابني يـا بـاشا؟
- لـم أفعـل شــئًاً، أرسـلته مـن هنـا . لا أعـرف مـاذا حدث له بعد ذلك.
- لماذا لم تخبـرني، ألست أخوك؟
 كان عقابي فأنا راضٍ .
- أعطيـك ههلـة
 اذهب حيث شئتت.

فال إدريس ذلك ثم خرج من الحانة على عجل.

ذهـب يـامـاتش إلـى بيـت ثنـاء، وطـرق البـاب وبعـد أن رأى ثنـاء قَال:

- هل تريدين موتي؟
- لا تهت.
- أُجَنّ إذنه
- إياك أن تَجنّ . - عانقيني قَليـلاً

عانقته ثــاء وفَال لها :

- مـاذا أفنـل يـا ثنـاءك كيـف سـأخرج مـن الـحفـرة دون أن أُجنّى

لم تَرد ثتاء وبدأ يـاهـاتش في البكاء وهو يقول: - أعتـذر لـكِ. حـدث ذلـك بسـبي، أنا الـــي أخذتكِ إلى الحفرة.

- لا تفكر فيّ
- مـاذا أفــل يـا ثــاءك إنتـي لـم أختـر هـذا الواقـع• كان يجـب علـي أن أعـود إلـى الحفـرة وجـا وجـاء فـارتولو أيضـاً، مـاذا أفعل يا ثـاء؟
- اهدأ قَليـلاً يـا يـاماتش.
- لم أعد أتحمل يا ثناء.

تذكر ياماتش وقتها كهرمان وقتَل فارتولو له ثم فَال: - لمـاذا قتلت أخي؟

اسـتهـر يـامـاتش فـي البـكاء وبـدأ يفقــد وعيـه وثنـاء تصرخ وتطلب المساعدة.

فارتولو يبـحـث عن قاسم
كان فارتولـو يـروح ويـجـيء فنـي الغـرفـة وهــو ينظـر إلى هـاتفـه مـن وقـت لآخـر وبمـجـرد أن رنّ الهاتـف رد سـريـاً:

- هـل وجدتُه يـا هـذاء شـئاً يـا أخي.
- أحسنت.
- وجـدتٌ شــخصـاً إذا نـجـحـت فـي جعلــه يتحــدث فسـوف نـرض مكان زوجـة قاسـم وابنـه.

أخـذ فارتولـو وروَـهَ وقِلم وكتب العنـوان الـذي ذكـره الرجـل ثـمْ نــزل مسـرعاً إلـى الصـالــون وأراه إلـى وكى جاسـون وقَال:

- انظـر يــا جـلاسـون، هـل تسـتطيع أن تَجـد هــنا العنوان§
- ليست مشكلة يـا أخي، سـأجده. - هيّا إذن، اجهع الرجال لنذهب معاً.

فـي هــذه الأثنــاء رن هـاتــف فارتولـو ، وظهـر اســـر بايكال ثم خرج فارتولو إلى حديقة البيت غاضباً .

## في مستشفى الـحفرة

جـاء يـامـاتش إلى المستشــفى وكان كمـال والطبيبـة بجوار قاسمم. قالت الطبيبة:

- أراد أن يتحــدث معـك. لـديـه وجـع كبيـر، ويجــب

أن ينام مرة أخرى. رجاء تُحدث معهه هِليـلاً.
اقترب يـامـاتش من فَاسـم فتال لهه:

- من أنت؟
- أصغر أبناء إدريس.
- هل أنت سليم؟
- لا أنا يـامـاتش أصغر من سليم.
- أــن والـدكى كان هـن الهفتـرض أن يحـهينـي فانظر إلى حالي الآن.
- إنـه لا يِــرف شـــئناً عـن وضنــك الآن. ســأحكي لك لاحقاً بعد أن تتعافى.
- كيف حال زوجتي وابني؟ - أنت قتلت زوجتك وابنك.
- لــم تكـن زوجتـي وابنـي. الآن لــدي ابـن وزوجـة فقــم بـحمايتههـا. صـالــح هــو الــذي يفعـل كل هـذا، وإذا وجدهـمـا فسيقتلهمـا .
- من هو صـالتى
- ابـن أبيـك. هـو مـن فنـل كل شـيء . دَّم بـحمايـهَ عائلتي وسوف أشـرح لك كل شـيء. - حسناً أنا أعرف كل شيء.
- لا تعـرف. صـالــح ســيقتلهما . أنـت كوتشــوفالي ويمكنك حماية عائلتي

خرج فارتولو إلى حديقة البيت ورد على الهاتف: - أعتذر أيها السيد، هنـاك مسئلة أحاول حلها . غضب بايكال وفال:

- هـا خصّنـي أنـا بمســألتك؟ يوجـد شـخضص واحـد هـو الـذي لا يـمكنـه ألا يـرد علـى اتصـالـي. فمـن أنت لتفعل هذا
- أعتذر أيها السيد، ولكن هناك مشكلة.
- قَل إذن مـاذا حدث.
- سـأشرح لك بعد انتهاء الأحدات.
- أي أحداتء أنا لم أطلب هنك أن تفعل شيئاً. - هـذا أمر لا يتعلق بالذي بيننا.

تذكر بايكال عقود بيوت الحفرة وقَال: - العقود معك، أليس كذلك يـا فـارتولوى - نعم لا يوجد مشكلة بذلك. - إذن أعدهـا إلـيّ

- لدي عمل يـجب حلّه الآن.
- اركـب ســـــارتك الآن وأحضـر لــي العقـود يـا
 أغلق الهاتف. ضـحك بايكال وقال:
- أوووه سعـد الدين نسي نقسـه وتَجاوز حدّه.

ثم قال لرجاله:

- راقبـوا سـعد الديـن وأخبرونـي إلـى أيـن يذهــن وماذا يفعل. وأحضروه لي من أي مكان.

خـرج رجـال بـايـكال وبعـد عـدة ســاعات عـادوا
 الأولى مدى خطورة بـايكال وقال:

- أعتـنـر أيهـا السـيد، أحيـانـاً أتجـاوز حــّي. عنـدمـا
 عدم احترامي
- لا يكفي. من أنت، هذا ما أريد معرفته الآن.
- إنتي سعد الدين أيها السيد .
- تمام.

أشـار بـايـكال فقـام أحــد رجـالـهـه برفـع السـتار عـن غرفــة زجاجيـة فظهـر فيهـا رجـال فـارتولـو مقيـديـن تـــم
 ومدد وجهيع رجال فـارتولو في السعال. قـال فـارتولو :

- لا تفعل يـا بايـكال بك.
- من أنت؟
- سعد الدينن. سععد الْدين فارتولو .

تـم رفـع فـارتولُـو رأســه ونظـر إلـى بايـكال كأنـه يريـد أن يقتَه ثم قَال:

- أنا صـالح حلوجي. ها قد سـعت. دع رجالي.


 قال بايكال:
- بدأنـا الحديـت الآن بـا صـالــح حلوجـي. لمـاذا لــم تقل لي إنك من الحفرة.
- لـو كنـت عرفـت لمـا فبلتــي. لـدي حسـاب شـخصي مـع أهـل الحفـرة. أريــد أن أُنهـي
 ولـدت وكبـرت فـي الحفـرة ولـو قَّـت لـك هــنا

لمـا جعلتتي أعمل معك.

- ومن هو قاسمز؟
- زوج أمـي. قتـل أمـي وأفســد حيـانـيــ أرســلوني

 مـن قبـل، وإدريـس ســاعد الـجميـع لكنـه ألقانـي فني جهنـم. لفــد أحرقـوا حيانـي وأنـا ســـأفعل بهـم نفـس مـا فعلـوا . لـن أمـوت قبـل أن أدمـر فَاسم وإدريس معاً . سـأفعل هذا بك أو بدوتك.
- كان يـجب ألا تـخفي عليّ هـا.
- مـات صـالــح منــن زهـن طويـل.. إنـــي الآن سـعد -الدين

 قتل رجالك في الخارج كالصـراصيرء
- ألم أفعل حتى الآن كل مـا تريد؟ لقد فعلت.
- لـم تفعـل. قلـت لـك أحضـر لـي العقـود . هــذه العقود ليست لك يا فـارتولو . أين العقود؟
- أعدتها لهم لأن الأمر تطلب ذلك.
- أنتتَ من أراد هـذا يـا فـارتولو .

فَبـل أن يشـير بـايـكال إلـى رجالـه مـرة أخـرى، قـال
فارتولو:

- إنتـي لـم أجـدك، أنـت الـذي وجدتنـي واختبرتنـي،

 فارتولــو • إنتـي جئـت وحـدي إلـى هنـا، وهـؤلاء الرجـال الذيـن معـي، ليسـوا معي هبـاءًا وأقـدمهم
 مـن جـديـد وســأصبح سـعد الديـن هـرة أخـرى. سـأبقى في التحياة، هذا هو عملي.

بعـد أن فَال فـارتولـو ذلـك، انصـرفـ وكان يتمنـى أن ينـادي عليـه بايـكال، وفَـد فكـر بايـكال أنتـاء ذلـلك وقبـل أن يقتـرب فـارتولـو مـن البـاب فَال بايــكال: "ـيجـبـ عليك أن تكسبب ثقتي مرة أخرى يا فـارتولو" .

فـرح فـارتولـو بإنقـاذ رجالــه ورجـع إلـى بايــكال قائلاُ: "مـاذا تريد يـا بـايكال بك، فقط قل لي" .

## في عقهى الحفرة

جلس إدريـس فـي مكانـه المعتـاد بالمقهـى، ودخـل
 فوجد عائلة كوتشوفالي ووقال:

- السـلام عليكم.

جلس بجوار إدريس وفهم أن هناك شيئًاً فقال: - مـاذا حدث لكم هكذا

رد إدريس:

- لمن؟
- لك أنت ووـاماتش وباشـا، مـاذا حدث لكم؟؟
- مـن الـجيـد أنـك أتيـت الآن، كنـت ســأتحدث معـك في هذه المسـألة.
- أي مسـألهَ

دخـل باشــا إلـى المقهـى، وكان مـن الواضــح أن
 الطاولات فقال عهمي:

- تعـال واجلس هنا يـا بـاشـا.
- انظـر يـا عمـي، يوجـد لوالدنـا إدريـس ابـن آخـر، وليـس مـن أمنـا . باشثـا كان يعـرف هـــذا وأخفـاه


 يذهب حتى يجيبني، لمـاذا فعلت هذا يـا باشـا
- لن أفول، لا تحاول يـا يـاماتش. - هل نـحن إخوة وروح واحدة يـا باشاء - إننا إخوة وروح واحدة.
- لمـاذا فعلت يا باشا5
- لكـي أحمـي عائلتـي. ولـو عـادت بنـا الأيـام لفعلـت نفس الشيء.
 إدريس إلى هـذا الحد، وقـال:
- لماذا لم تأت إلي وتخخبرني؟ - مـاذا كنتَ ستفعل يـا إدريس§
- هــنا ولـدي يـا هــذا، هـل سـأســألك مـاذا ســأفعل لولدي؟
- الحفـرة بيتــا وإدريـس والدنـا، ولكـن سـلطان أمنـا أيضــاً، هـل كنـت سـتصبح إدريـس بـنلا سـلطانى عندمـا كنـت في الســجن جاءتـك ههريبـان مـع ابنهـا، وقآلـت لســطان خـذوا الولـد عنـدكمر. كانت سـلطان سـتترك كل شـيء وترحـل، هـل كنـت
 هـذه العائلـة. أنـت تظن أنهـا عائلتـك وحـدك،
 ومـن الـنـي زوّج نـدرات وكهرمـان؟ إنتـي حافظـت على عائلتي

جلـس باشــا بـــد أن أنهـى حديتـه، وجلـس إدريـس

دع إخوتي
كان إدريـس وكمـال يمشــيـان ومـن خلفههــا أهـالـي الـحفرة، قال إدريس:

- هل رأى أحد عمي وباشـا اليوم؟
$.8-$
في هذه الأثناء سُهـع صوت عليشو يقول:
- بـابا بـابا.
- أفندم عليشو . هل رأيت عمي وباشا؟ - نعم نعم، رأيتههـا مع فارتولو .

توقّف إدريس فـجأة، ونادى على رجالثه ليـجتمعوا .
كان عمـي وباشـا مقيـدـــن فـي بــــرووم بيـت فـارتولـو بعـد أن ضُّربـا كتيـراً وسـالت دماؤهـهـا . وكان جـالاسـون
 مدد قائلاً:

- سـتحدت مشـكلة كبيـرة، أنـت تعـرف ذلـك، أليـس كذلكى
- كـم رأينـا مـن المشـكـلات يـا جـلاسـون، أنـت لا
- مـاذا تقـول بـا جـلاسـونو لمـاذا لـم تقـل إن فارتولو
 بدلاً منهو
- قلت إن مشـكلة كبيرة ستحدث يا أخي. - لتحدث.

عاد فارتولو إلى ضـرب عمي وباشا وهو يقول: - أليس كذلك يـا وزيـري السـوء

فـي هــذا الوפَتـ كان إدريـس مـع متيـن وكهـال
 بإرسـال أحـــ رجانــه لكـي يطالـب مـن نســاء بيتـه أن
 وصرخ إدريس:

- افنتحوا هــا البـاب. افتـح البـاب يـا فـارتولـو، لقـد جاء إدريس كوتشوفالي

ذهب أحد رجال فارتولو إليه وقال:

- إدريس جاء يا أخي ومعه رجال كثيرون.
- وأنـا كتـت أســأل نفسي هتى سـيـأنون. هيـا لنتخرج يـا مدد.

خـرج الجهيـع مـن البيـت وبقـي جـلاســون فـي
 هذه الأثناء ابتسم عهي وقان لباشـا :

- جاء حبيبك.

بدأ بانـا في البكاء وهـزّ رأسـه مواقتاً.
رأى فارتولـو ورجالـه عندهـا خرجـوا أن إدريـس ورجالـع دخلوا من الباب الحديدي فقال:

- إذا حــدث شــيء لـي يـا مــدد فــلا تمـت قِبـل أن تقتل عمي وباشـا . - حسناً يـا آخي.

واجــه إدريـس ورجالـهـه فارتولـو ورجالـهـ ولــم يكونـوا قّد أخرجوا سـلاحهم بعد . قال إدريس:

- ستترك إخوتي يا فـارتولو .
- لن أتركهم.
- ستـتركهم يـا فارتولو -
- سـمعت مـا قِلُُه فمـاذا ستفعل؟

بهـجـرد أن نـادى إدريـس على رجالـا واله، قَامـوا بإخـراج

نفسـه وكان إدريس يتمته شيـياً فتال فـارتولو :

- هـل تقرأ سورة يس يـا إدريس كوتشوفالي؟
- ليس من أجلي ولكن لك أنت.

فـي وسـط هــذا المشـهـد المضطـرب، سُـهـع صـوت يـامـاتـش وهــو ينـادي علـى إدريـس وقبـل إطــلاق النــار دخل يـاماتش بين إدريس وفارتولو فقال إدريس:

- ابتعد يا يـامـاتش.
- اسهــح لي يـا أبي، أنا سـأحل المشككلة.
- مـاذا ستفعل5 عمي وباشا في الداخل.
- أعـرفر، ولكـن اذهـب إلـى البيـت وأنـا ســأحل الأمر
- لن أذهب دون إخوتي.

فَال فَارتولو :

- لن تأخذهم.

صـرخ يـامـاتش:

- حسناً، وأنا لن أذهب من هنا .

حـل الصـــت قليـلاً ثـم أنــزل إدرــس ســلاحه، وانصـرف مسـرعاً وهو يصرخ:

- تعال معي يـا يِاماتش.

تـفـس يـامـاتش بعمـق ونظـر إلـى فارتولـو ثـم ذهـب خلف إدريس.

## في صـالون بيت إدريس

 اســتجمعا قوتهمـا قليـلاً وارتديـا ثيابـاً أخـرى أهـا أهـا سـلطان فقـد حاولـت كتيـراً لمنـع هَـدوم هــذه المواجهـة لكنها لم تتجح. قال إدريس:

- إنتـا معـاً منــن ثـلاثيـن عامـاً، هــذا يعنـي أن كل شـيء كان كذبـاً . كان خلفـي جبـل يـحميني وأنـت قمت بهدم هذا الجبل.
رد عمي:
- لا تقل هذا يا إدريس.
- كيـف لا أهـول هـــذا؟ كـــتُ أنـا الـرأس وأنتهـا ذراعاي وسلطان عقلي. ذهب عقلي وذراعي.
- عقلـك كانـت ســتذهب قبـل ثلاثيـن عامـاً يـا إدريس.
- هل كنت ستذهبين حقاً يـا سـلطان؟
- نعـمه. إذا كنـت ســتأتي بابـن ليـس مـن أبنـائـي إلى البيت كنتُ سـأذهب.
- كـم يوجـد سـلطان فـي الحفـرة هـل تعرفيـنى إنهـم
 أم الحفـرة، تـحميـن الفقـراء. ألــم تـحزنـــي أبـــاً وأنتِ تُلقي بابني إلى الشـارعى
- إنتي فعلت مـا أؤمن أنه صـحيح.
- هــنا يعنـي أننـي أخطــتُ وأنـتِ قَمـتِ بإصــلاح الخطأ، أليس كذلك5
- نعم.
- إذا كان خطــأ فهـو خطئـي. فمـن أنتـم لتفعلـوا هــذاء كــتُ لـن أنـركَ هــنا الولــد وحيـداً وكنتـم
 أجــد هــذا الولـد وسـيعيش فني هــنا البيــت



الذهـاب الآن.
وقف الجميع وقال عمي:

- لا يمكن أن يِدت شيء كهذا يا إدريس.

قال باشا:

- إنتي سـأذهب كما قلت، أنا الذي أذنبت.

قال إدريس صـارخاً:

- اسكتوا جميعاً . قلت ما لدي.

بعــد أن فـال إدرــس ذلـك خـرج مـن الصـالـون
 سلطان أشـارت لهما بعدم الخروج.

## في قَاعة مسرح الملرسة

دخـل فارتولـو ونظـر حولـه فلـم يـر أحـداً . خرجـت سعادات من خلف الستارة وقال فارتولو :

- كيف حالك يا سـاديش؟ - بخير، وأنت5
- وأنا أيضاً بخير. دعيتتي فأتيتُ.
- أعطـى إدريـس مهلـة \&Y سـاعةَ لِـاماتـش، وقـال إذا لــم يذهــب فـارتولـو بعـد ذلـك فســوف تقـوم القيامة.


## - إنتي هنا وليفعل ما يريد.

 - أنت لا تعرف من هو حتى الآن. - وإذا عرفت فمـاذا سـيتدثى- سـأســألك شـيئاً يـا فـارتولـو : أليـس لـي قيــــة فـي عينيك؟


## - ومن لي غيرك يـا سـاديش؟

- أغلـت عينيــك الآن، هــل ذهبــت إلـى تـوكات مـن قبل؟
- نعـم ذهبـتُ. مـكان جميـل وفيـه أشــجـار وبتحيـرة. يريـد الإنسـان أن يعيش هنـاك
- حســناً إذن، تخيـل بيـت بيـن الأشــجـار هنـاكـ، والشنـاي علـى النـار فـي مطبــخ البيـت والثــــج يتســاقط في الخـارج. أنـا أعـد الفطاءـر وأنــت تجلـس بجـوار الشـبـاك وتقـرأ لــي الجـريــدة
 وزوجته وأولاده إلـى تـوكات. ويكـون لدينا ولدان؛


تلعـب مـع الأولاد وأنـا أجلس تـحـت شـجـرة أرضـع طفلنا. إنتا سعداء جداً . افتح عينيك الآن. وآن

- لا أريد .

فتـح فـارتولـو عينيـه وكان يهســك بيدهــا، فَالــت سعـادات:

- انظـر، هنـا الحفـرة. أنـت هنا سـعد الديـن فـارتولو
 لنـا هنـا ـ ولكـن يوجـد احتمـال لــنالك البيـت فـي

 معاً .


## المقابر

جـاء فارتولــو فـي الليـل إلـى المقابـر، وكان يضـع الحجحارة حول قبر أهـه ويقول:

- لـم أســطـع أن أفعـل يـا أمـيـ قالــت لـي سـعـادات
 لكِ ولمَ أفعل أيضاً .

جاء صوت يـامـاتش من الخلف يقول:

- مـاذا تَحاول أن تفعل؟

عندمـا ســـع صـوت يـامـاتش أخـرج فـارتولـو ســلاحـه
علـى الفـور، واتجــه يـامـاتـش نـحـوه فـأنـزل فارتولــو سـلاحه وقال يـامـاتش:

- مـاذا تَفـلـو فَمـت بتهريـب عمـي وباشــا وعائشــةَ وكاراجا .
- أنت لا تعرف شيئاً، لذلك لا تتدخل أبداً.
- أنتـ هرّبت زوجهَ أخي وابنته. كيف لا أتدخلى
- إننـي لـمَ أفعـل ذلـكك، هـــا أرادا الهـروب. وقلـت لأخلصههـا .
- إذا قالـت لــك امـرأة لنـذهـب فعليـك أن تذهـب معهـا يـا فارتولـو . إذا فَالــت المـرأة هــذا فإنهـا تعرف شيئاً مـا .
- لكنك لم تـذهب يـا يـاماتش. - لم أستطع الذهـاب. وضعي أنا مختلف. بدأ فارتولو يضـحك، وقال يـامـاتش:
- لا تضنحـك. إنــي لــم أســطع الذهــاب لأنـك

تهاجـم وآنـ أحهـي. إذا توقفـت عـن الهجـوم فسـوف أذهـب من هنـا .

- مـاذا قالت لك سعـادات؟
- حكـت لـي كل شــيء. هــل يــكـن التراجـع عـن أحـلام جميلة كهذه
- نعم يمكن. لم ينته عملي هنا بعد . - أنـت وجـدت حـب طفولتـك، وهـي إنســانة طيبـة

 عن أحلام كهذهو
- إنتـي لــم آتِ إلـى هنــا هـن أجـل سـعـادات، ولـن
 فتَط.
- أنـت خفـتَ يـا فـارتولـو، هـل الحقيقـهَ. خفـتَ مـن أن تصبح سعيداً .

بـدأ المطـر سـريعاً وصــار الوحـل فـي كل مـكان. قَال فارتولو :

- دعك من هـذا يا يـامـاتش.
- أنـت لا تعـرف شـيئًاً عـن معنـى العائلـة، خفـتَ مـن

أن تُشْفى جراحك.
جُـنٌ جنـون فارتولـو وهـجـم علـى يـامـاتـش وبــــأ يضـريه ويقول:

- قلت لكك اسكت. من أين ستعرف أنتک

نهض يـامـاتش من تحت فـارتولو وصـرخ:

- ستذهب من هنا . ستذهب من الحفرة.
- لن أذهب.

هـجم يـامـاتش عليه هذه المـرة وهو يقول: - أتوسـل إليـك أن تذهــب مـن هنـا، إنتـي تعبـت مـن هذه اللعبة.

- إنتي جئتُ لأخذ حقي من هنا . - لن تأخذ شيئًاً.
- ســآخذ . انظـر، هــذا قّبـر آمـي، وليـس عليـه حتى
 قبـر أمـي بــلا شــاهـدة. جئــتُ لأخــذ حقـي. لا تتحدث إذن، أنت لا تعرف أي شيء.
- أعرف.
- قلت لك إنك لا تعرف شيئًاً.

سقطـ كل منههما على الأرض وفَال يـامـانش: - أعرف يا صـالح، أعرف يـا ابن أبي.
 يـجد مـا يقوله ثم هَال:

- إذن فاعـرف هــنا أيضـاً. إنـــي سـآخذ الحفـرة
 تفعل أنت فسـأفعل أنا . سـأفعل كل شـيء.

مـالأ فـارتولـو يـده بالوحـل وألقــاه علـى يـامـاتـش قائلاً :

- لـم يســألني أحـد فـي حيـاتـي: هـل أنـت بخخيـر بـا هـالـحك وأنـا لـن أسـأل أحـداً أَيضـاً . الحفـرة مـن أـن حقي
وقَف كل منههـا بعــد ذلــك، ودون أن ينتبهـا ذهبـا إلى قَبر كهرمان وقَال يـامـاتش: - لن تأخذ الحفرة وأنا حي.

ثــم أمســك يـامـاتـش بـرأس فارتولــو ووضنعه علـى حجـارة قبر كهرمـان وقال:

- مـا دام هــذا القبـر هنـا فلـن تأخــن الحفـرة أبـداً .

 ستموت يـا فـارتولو
- لن أذهب، إذا كنت ستقتلني فافعل.

أخــذ يـامـاتـش حـــراً ورفعـه كأنـه ســـرميـه عليــه قائلاً:

- اذهب من هنا.
- اقتلنـي. لقــد أقّسـمت أن أمـوت فنـي الحفـرة. وهذا آخر كلامي.

تبـادلا النظـرات ثـم ألقـى يـاماتـش الحـجـر بـجـوار
فـارتولو وفـال:

- لا تقلق، ستموت أصـلاً في الحفرة.


أنا سعد الدين فارتولو. جئت لآخذ العرش وهو حقي. أنا الملك وأنا ولي العهد. يوجد مقابل للوجع الذي عشتَه في حياتي، وجئُ من أجل هذا. هل أنا السِيئ في هذه الحكاية؟ لِيكن. أنا أيضاً رأيتُ السيئين في حكايتي، وبعضهم صاروا وا أجداداً الآن. وهذا


 هذا أيضاً، فقَد متَ أصلاًا منذ أن خرجت في هذا الطريق.


## رسـالة هـن صـالح إلى سـاديشِ

وجـدت سـعادات ظرفـاً فـي غرفتهـا ، وعندمـا فتحته
وجدت رسـالة من صـالح يقول فيها :
"ســاديش ..

إذا كــت تقرأيـن هــذه الرســاله الآن فهـذا يعنـي أننـي رحلـٌُ. إنــي أفـرأ كتابـاً لابنتـا فـي البيـت الـذي بيـن الأثــجار، هـل مـن المـمكـن أن تتذكرينـي هكــنا ألـا


 سـأكون سعيداً . آه يـا سـاديش إنا آه".

أخرجـت سـعـادات سلسـلة فـارتولـو مـن الظـرف، وعلقتها على رقبتها وهي تبكي

رحيل باشـا
كان باشـا وإدريـس يمشــيـان فـي حـديقـة البيـت، قـال باشـا

- من يِقوم بتقليم هـذه الورود، لقد حـان أوانها .
- 
- إذن فَم أنت بدذلك.
- قلّمها أنت.
- أنا لم أعد هنا.
- ألم نتحدث عن هذا الأمر يا باشاء
- قَــت لـي ارحـل. وكتـت ســأذهب ولكـن حـدت مـا حدث. وأرسلت سلطان أيصـاً .
- هل نبدأ من جديدو - لا، أنتـ قَلتَ وأنا سـأذهب. बَبل أن يـرد إدريس فاطعهه باشا :
- حاولـت إبعـادك عـن ابنـك لكننـي لـم أنـجـح. وقَـد
 وســأقول لـك هــل يسـتحق الأمـر أن تطـرد زوجتـكـ. وأنت تقردر وقتها .
ابتعد إدريس عنه مسـرعاً دون أن يرد .

المقابر
ذهـب يـامـاتـش مـع إدريـس نحـو المقابـر، وقـال

## - أين قبر أخيك5

## - ألم تَأتِ من قِب؟

- لــم أتحمـل المـجـيء. لــم أجـــد وجهـاً لزيـارتـهـ،


أبي؟".

رأى إدريـس قبـر كهرمـان وكاد أن يسـمْط علـى الأرض فأمسـكه ياماتـش وأجلسـهـ بـجـوار القبـر وبـــأ يدعو لابنه ثم قال:
 متى يموت الابن بالنسبة لوالده5

- لا أدري.
- كهرمـان لـم يمـت ابـــاً بالنسـبة لـي. هـل تعـرف
 وأجـار . في كل منكـم رائحـة كهرمـان، لذـلـك فهو
 رائحتكـم أتذكر رائحـة كهرمـان. لـيأخـنـ الله مـن

عمري لكم.
اقتـرب إدريـس مـن ياماتـش وقبّـل رأسـهـ وبـدأ ياماتش يبكي في صمت.

## ومن أين ستعرفون موتسـارت؟

كان بعـض رجـال فارتولـو يـحرســون مـزرعـة علـى بعـد خهســمائة متـر مـن بيتـه، وفي هــذه الأثنـاء اقتربت منهـم ســيارة جيـب وبداخلهـا شــخص يدعـى إمـره.
 فتح شباك السيارة وقال:

- كيف أخرج للطريق الرئيسئك كأنني ضعتُ.
- لا نعرف.
- لا أسـهـع، هـل مـن الهـهكـن أن تتحــدث بصـوت أعلى5
- قلنا لا نعرف.

تزل إمره من السيـارة واقَترب منهم وفاّل:

- لم أسـمـ -

أخرج أحدهم سـلاحه فقـال إمره:

- دقيقـة واحـدة، يبـدو أن الموســيقى لـم تعجبكـم، سـأغيرهـا حالاً .

قَام إمـره بفتحح أغنيـة أخـرى فنضبـوا أكتـر وפَال أحدهـم:
 روندو آلاتوركا لمـوتَـارت ثم قـال:

- هـل تعرفـون مـا هــذه المـوســيقى؟ إنهـا رونــــو آلاتوركا لموتسارت.

بعـد أن فَـال إمـره ذلـك عــاد إلـى ســــارته، وأخــرج على عـجـل فنابـل مـن سـيـارته وألقاهـا عليهـم، وانفـجـر الرجال دون أن يـعرفوا السبب ثم قال إمره:

- الحخطأ عنـدي أنـا . أنتـم جهلـة فهن أين سـتعرفون موتسـارت.

ركـب ســـيارته مـرة أخـرى وفنـتح الموســيقى بـأعلىى
صوت وأكمل طريقهـ.
عندمـا رأى يـامـاتـش الســــارة الـجيـب الحـهـراء قَادمـة نزل واتَجه نـحوها، وقاّل:

- افتح هذا الشباك.
- هل تعرف من أنا5
- هل أنت قاطع طريق؟
- والله قد عرفت بالفعل، برافو . انتظر دقيقة.


## فتح إمره نفس المقطوعةَ لموتسـارت وقال:

- هل تعرف هذه الهقطوعة؟
- نـم، أعرفها . روندو آلاتوركا لموتسـارت.
- أوووه، أخيـراً . حسـناً سـأســألك عـن شــيء، إذا كتـت تعـرف هــذه الموســيقى فهـا عملــك فـي هــنا الحي الذي يشبه جهنمء - من أنتى

سـأل إمره مسـاعده تكين:

- من أنا يـا تكين؟
- أنت الضـابط إمره.
- انظـر الآن، هنـاك اتفـاق بيـن مـن هـم أكبـر منـي هـع والـدك. ولكـن فـي الأصـل كأن هــنا الاتفـاقت غيـر موجـود، لأن الشـرطه لا تتفـت مـع أمثالكم. لكنكــم بالغتـم فــي الفتـرة الأخيـرة وتـجاوزتـــم حدودكم، لذذلك وجب عليّ التدخل.
- ألستَ من الشرطهَ - إننـي لسـتُ مـن الشــرطة فتـط، إنتـي الضـابـط إمره.
- افعل مـا تقدر على فعله.

بعــد أن فَـال يـامـاتش ذلـكـ، عـاد إلـى ســــارته وكان يشـاهـده إمره ضـاحكاً.

## كابوس شنّاء: إمـره

كانـت ثثـاء تجلـس مـع صـديقتهـا دران فـي الكافيـه
 ارتعـدت ثنـاء وتذكــرت الأغنيـة ونظـرت إلـى الطاولــة فوجـدت إمـرد ينظـر إليهـا ثـم خـرج مـن الكافنـهـ دون أن


- من هـذا يـا ثــاءء

لـم تَعـرف مـاذا تقـول، ولــم تـــتطع أن تقـول إن هـذا هو كابوسها . قالت ثتاء أخيراً :

- إنه أخي...


## في مـخفر الشرطة

فَام الضـابـط إمـره بالقبـض علـى إدريـس وكهـال ومتيـن وبعض رجـال الحفـرة. وقــد وضعهـم جـيـعـاً فـي زنزانـة ووضـع كهـال فـي زنتزانـة بهفـرده. ولأنهـم كانـوا

معتاديـن علـى حيـاة المتخافـر فلـم يكــن أحـــ منهـم مضطرياً، حتى أن إدريس كان يقول:

- إنـني لـم آت إلـى هنـا مـن قَبل يــا متيـن، هـل أتيـت من قَل؟
- لا يـا بابا، على الأرجـح هذا المكان جديد. - لكنه جميل. فـال كمـال من الزنزانة المقـابلة:
- يوجـد سـوء تفاهـم يـا بـابا على الأرجـح. ســأتحدت معهم ليـأتوا بك إلى هنا .
- لا، أنـا مـن طلـب منهـم أن يضعـوك فـي زنزانـة بمفـردك، لأن أخـاك فَال إنـك تَتحـدث كتيـراً عندما تشععر بالملل.
- هذا افتراء يا بـابا .

قال متين:

- هـل هــذا كـذب، ألـم تـورم رأسـنـا فـي الهـرة السـابقة5
- حرام عليك يا أخي.

ابتسـم إدريـس، وفني هـذه الأثــاء دخـل إمـره ومـن

خلفـه رجـال مـن الواضـح أنهـم سـرسـريون. دخلـوا إلى زنزانة كمال، فقال إدريس بـجديـة:

- أيهـا الضنابط، مـا هـي مشـكـلتك معنـا ، هـل يوجــ أي دليل على اتهامناء
 نعـد نســععها، لا تسـتخـدمها الأجيـال الجديـدة الا سـأســألك ســؤالاً: هـل تـحـب الموسـيقى الكلاسيكيـك

> - مـاذا قَلتك

- حسـناً حسـناً، ابنـك يسـتمـع إليهـا مـن حيـن لآخـر. ابنـك يـامـاتـش يبكـي الآن فني المقهـي ويقـول أين أبي.
- تحـدث أيهـا الضـابـط تحـدث، إننـي أســمعك حتى الصباح
- وايـي واي. إدريس بـك يظـن أن هنـا مثل الأمـاكن التي يـرفهها .

خـرج رجـال الشــرطة خـارج المـخفـر، وأشــار إمـره

 الحديدية بأيديهم وهـم يصرخون. فال متين:

- كأنني أسهـع صوت أحدهم. لا لا يوجد صوت. نظر إدريس إلى إمره وقَال بصوت مرتفع:
- 

فـي هــذه الأثتـاء تراجـع رجـال إدريـس للخلــف وتركـوا القضبـان. وطلـب إدريـس هـن كمـال ألا يتشـاجر
 إدريس:

- أيهـا الضـابـط، إن الضـرب عندنـا يشـبـه حليـب الأم، نُضرب ولكن يمـر الزمـان ونضرب أيضـاً .
- هل تهددني؟
- هذا كل شيء عندي.

أدار إدريـس ظهـره لإمـره وفعـل رجالــه مثلـه. فَال

- جيــد جيــد . إنتـي أحبيـتٌ هــذا الـحـيّ كتيـراً. سنستمتع للغاية.

نظـر إمـره إــى الرجـال الذـــن يضربـون كمـال

فتوقفـوا ثـم دخـل رجـل مـن الشـرطة وأخـرج هـؤلاء الرجـال فنـادى إدريـس علـى كمـال الــذي ردّ عليـهـ

قائلاً :

- إنــي بخيـر يــا إدريـس بابـا. لا يوجـد شـيء فـي وجهي وهذا يكفيني

كان متين بـلا حيلة، لكنه أراد مواساة أخيه فقال:

- انظـروا إلى هــا . لقـد خـرج مـخـه مـن أذنيـه ومـا زال يهتـم بوجهـه. خذونـي إليـه لأضربـهـه أنـا أيضاً .

ذهب القلق حتى لو قليلاً وبدأوا يضحكون معاً.
كان يامـاتش وعمـي وسـليم ينتظـرون أمـام المـخفـر ثـم خـرج إمـره ومســاعده تكـــنـ، واقتربـا مـن يـاماتـش

وقال إمره:

- كيف حالك؟
- بخير أيها الضابط، وأنت كيف حالك؟

نظـر سـليم إلـى إمـره وكانــت المـرة الأولـى التـي براه فيها فقال إمره:

- أوووه، سـليم بـك. إنـــي الضـابـط إمـره. حسـنـاً لـــد تعرفـت عليكـم جميعـاً الآن، لــم يبـق إلا

جمـعالــي. وهـو أصـلاً لدينـا . أعـرف أنـك علـى حـق يـا يـامـاتـش، فلـم يقـرأ لـك أبـوك قَصـهة ولـم تسـتطع النـوم براحـة، لكــه سـيكون ضـيفنـا هــنه الليلة. تعال في الصباح.

- إنتي لم آت من أجله أصـلاً. جئت من أجلك. - كنتُ أعرف أنك ستفتقدني. إنتي رجل مسلٍ. - أنـت لا تعـرف إسـطنبول، لفـد جئتـ إليها حديثاً. لــو أخبرتـــي كنـت أخذـتــك إلـى أماكـن جميلــة كالســطان أحمـد . لــم يكـن هنـاك ضــرورة لهـا حدث.
- ليكن. أنا أحب اكتشاف الأماكن وحدي. - حسناً أنت أدرى. انصرف يـامـاتش وقال إمره:
- يـاماتش إنتي ضـابط، هل تَعرف هـذ - لســت ضـابطـاً فقـط، إنـك الضـابط إمـره . تليفوني مفتوح لا تنسى ذلك.

 كان أمـام المـخفـر زهحامـاً كبيـراً، وفـي هــذه الأثنـاء كان

رجـال فـوقَ موتوسـكالات يُلقـون حقايـبـ وأكيـاس للنقود على الأرضن وــدهبون. التفت يـامـاتش إلى إمره وقال:

- ظنــت أن الحفـرة سـتنتهي بالقبض على كوتشوفالي. إنك لـم تفههنا ، أنت تظن أن الن الحفرة مجـرد حـي. الحفـرة ليس حياً إنها بيت، وبد الخله
 عاثلة. حســنـاً، لن أسـتطيع أن أمســك نفسـي أكثر مـن ذلـك. هيّـا لنذهـب فسـوف يصيـر زخحـام هنـا بعد قليل.

مشـي يـامـانـش دون النظـر خلفـه، وْمـن حولـه عمـيٍ وسـليم. غضـب إمـره هــذه المـرة كتيـراً، ودخـل مسـرعاً إلى المـخفر واتصل بثنـاء.

> الحفرة ليست كيبِ حيّاً،

بايكال وإمره
التقى بايكال وإمره عند حافة البحر، وقال إمره:

- أبي

فتح بايكال ذراعيه وتعانقا وقال بايكال:

- أهـلا بك يا بني.
- كيف حالك5
- كيف سـأكون، لقد كبرت كمـا ترى. - أنتَ أكثر شباباً من الجميع يا أبي.

كان بايـكال يُظهـر لإمـره الـحـب الــني لـم يظهـره لناظم. قال بايكال:

- دعك مني، كيف مر يومك الأول؟
- كان يومـاً جميـلاً. مسـاعد المديـر عاتبنـي،


 البقـاء فـي إنــطنبول، ومـا دخـــي أنـا بالحفــرة وما شابه.
- إنتي ســأحل كل شـيء ، توفَف أنـت الآن . إن هؤلاء يـنـون أن فـي إســطنبول دولـة تـخصهـم وحـدهم . إنهـم يتعاملـون براحـنـة تامــة. يكفـي آن نفـرّق بينهم الآن.
- حسناً فهمت ا



لم أفَم بتربيتك، ولكنك ابني الذي أفخر بهـ .
قبّل بـيكال ابنـه وأكمل كلامه:

- هـل تــروف لمـاذا أريـد الحفـرةء كـي أهـديهـا لـك. اذهب وخذ هـديتك.

في الأسـاس لـم يكـن إهـره وناظـم مهميـن بالنســبـة



 وخصوصـاً إمـره لأنـه فـي النــرطة ولا يسـتطيع أحـــ أن يـسـه، لكنـه هادر على إيذاء الـجميع.

## قرار يـامـاتش المعبب



 فارتولـو ابــن أبيـه قَتـل كهرهـان وكان يـمكنـه أن يقتـلـه
 يقدر على قَتل أحد أصـلاً .

كان يـامـاتش وجـالاسـون ومـكا في الحـديقـة الخلفيـة
 وكأنهما سيتشـاجران ثم تعانقا وفَال يـاماتش :

- لا يظـن أحـدكمـا أنـني لـم أســمـع عـن شـجـاركمـا .
 الحـي يــا مـكا . عندمـا نهـاجـم قـم بتهريـب فـارتولو

من الـخلف.

## لقد هـتَ يـا فارتولو

جلس مـكا فـووَ الكـرسـي وهــو ينظـر إلـى فارتولـو
 وبدأ يـعود إلى وعيـه تـدريجياً . فَال فـارتولو :

- من ضـربني يا هـذا§ لقد جُرح رأسي. - هل عدت إلى وعيك يا فارتولو؟
- هلَ أنت من الذدين يقولون عنهم زبانيه؟ - هنا ليس جهنم يا فارتولو، هنا الحفرة. - من ضـرب رأسـي يا هـذاء - مـاذا تتذكر آخر شيء؟
- كنـان نطلـق الرصـاص أنـا وجلاسـون ومـدد . هـل يعيشـان؟
- مثّل الـنـازير ويبكيـان عليك.
- لمـاذا؟ -
- يظنان أنكت مت.

كان فارتولـو مـحنـي الـرأس ويرفــع شـعره الـذي يتسـاقِط على جبينه وهو يتحـدت:

- كم هـي غرفـة سـينّة. لا يوجـد كريـم للشعر أو أي شيء . أحضر لي ليمون على الأقَل. - وماذا ستفعل بـ؟
- ســأدهن بـه شـعري. نـحـن أِيضـاً لندينـا صورتنـا
- ابصق في يدك ثم ادهن شـعرك يـا فارتولو . - كن شـخصـاً حضـارياً. لمـاذا أتحـدث مع العاملين؟ أحضر لي مديرك.

دخـل يـامـاتـش وأرســل مـكا شـم نظـر فارتولـو إلـى يـامـاتش بجـدية وهو يقترب من القضبان ويقول:

- لقــد تسـببت فـي قتـل رجـل بـريء مـن أجـل إنقاذك يا فـارتولو • هـل لديك علم بذلك
- هل أنا الذي قَلـو لمـاذا تخبرني بذلك.


 أرسـل خهسـة رجـال أطلقـوا الرصــاص علـى
 داخـل الســيارهَ لقـد مـات الرجـل المسـكين بــلا منـك. منــن أن أتيـت إلى الـحفـرة ثُقــام جنـازة كل أسبوع، ولكنك لا تهتم بذلك.
- هـذا يعني أنتي قـد مـتِ.
- نعم وقَاموا بدفنك. رحمك الله.
- حسناً، وهل والدك يعرف؟
- هـو يعـرف أن الــذي قتـل ابنـه هــو الــني هـات. لذلك ارتاح قَليلاً .

 الموت؟ ليتك فَلتتي
- اخرس يا صالح. - أنت لا تعرف أيضاً ماذا ستفعل بي. - نعم لا أعرف، هل ارتحت الآن؟
 جاهز للموت.
- لهم أفعل من أجلك، ولكن من أجل أبي. - وهل يهتم أبولك بي. هل يعرف من هو صـ صالح؟
 اندهش فارتولو وجلس على الكرسي وقال: - هل أخبره قَاسمه؟


 باشا أن يطلق الرصاص على نفسـه وأنا منعته.
- كان كل شـيء كان ســينتهى. كنــت ســأفتل عهـي
 شيء، برافو عليك. انظر إلى حالنا الآن.
- فعلت هـنا مـن أجـل أبـي. حتى لا يــوت لـه ولمـ آخر.
- كم أنـت إنسـان بـحق. أي نـوع مـن البشـر أنـت يـا يـامـاتش! - لو كنتٌُ أعرف...
 جاء عمي وقآل فارتولو بعد أن رآه:
- ألا يوجــد شـخضص آخـرك لا أريـدك أنـت. فَـل ليامـاتش أن يرسل شـخصـاً آخر.

غضنب عهي كثيراً لكنه حاول أن يهدأ وقَال:

- مـكا لا يِـرف مـن أنـت، لكنتـي أعـرف فكـن مرتاحاً .
- ومن أنا
- 
- هل تتذكر أمي؟
- الـذني أرسـلني هـن الحفــرة ليـس أنـت، أليـس كذلك؟ أرك
- لم أكن أعرف حتى بميلادك.
- باشا باشا. انتظرني.
- لا تذكـر اســم أخـي علـى لسـانك يــا هــذا وإلا قتلتك.
- لكنـنـي عندمـا كنـت أضربـك لـم يـخـرج صوتـك هكذا يا عمي.
- فهمت الآن. أنت ضريتنا لهذا السبب.
 سـأقتل الوزير السيئ، إما أنت أو عمي.
- ماذا حدث لك حتى تفضب هكذا؟ - لن أحكي لك، سأحكي مع إدريس. - إدريس لن يأتي إلى هنا، لأنك متٌ يا فارتولو . - أتعـرف مـا يقولـه الفيلسـوف الشـهيرى يقـول reven yas reven

اندهش عمي وقال:

## - هـل تـعرف الإنجليزيـة يـا هذا؟

نظـر فارتولـو إلـى عمـي ثــم نظـر إلـى الناحيــة
 وبل أن يصير سعد الدين فارتولو .

ردّ فـارتولو على عمي ولكن بطريقَة صـالح:

- بالتأتكيـد أعـرف الإنجليـزيـة، علمـتٌ نقسـي بنفسي

تــم ردّ فـارتولـو علـى صـالــح وكأنـه حـوار بيـن
شـخصين:

- برافو عليـك، ولكـن هـاذا اسـتفدتَ مـن هـذا؟ هـل استطعت أن تتحدث ولو لمـرة واحدة؟

قَال صـالح:

- أنـتَ ميـت لكنكَ مـا زلت متحذلقاً .
- إننـي لا أمـوت بسـهولة، لأننـي لـم آتـي إلـى هــذه الأيـام بسهولة.
- أي أيــامك انظـر حولــك، هـل هــي أيــام جميلـة انظر إلى القضبان الحديدية.
- هــنا وضـع مؤهـت، ســأجـد طريقـاً للخـرورج مـن هنـا. لمـاذا، هــل تعـرف\& لأن فـارتولـو يـجــد
- لنقـل إــك خرجـتٍ، فمـاذا ســوف تفعـل مـع والدك؟
- إنه ليس والدي. إنه والدك أنت.

 عنــك كثيـراً أي مـا حكتـه أمــك كان خيـالاً وليـس حقيقة.
- لا تتحدث عن أمي.
- حسـنـاً، ولكـن سـأسـألك سـؤالاً : أيـن تـرى نفســك بعد عشر سنوات أو حتى بعد شهرى
- هنا، في الحفرة.
- ومـاذا تفعل فـي الحفـرة5 هـل تصنـع المخـدرات
 كل الرجـال سـيتركونك. سـيبقى مــدد فقـط بجوارك.
- حسـنـاً، وأنـا سـأســألك ســؤالاً: منــلاً لــو أخـنـت

 سـتعلم الطـلاب5 هـل ستشــاهد المسلسـل بعـد

العـودة إـى المنـزل؟ أنــت لا تسـنطيع حتـى أن
 البيـت هكـذا؟ انظـر إلـى ثيابـكـ هــ مـاذا تعـرف
 تذهـب إــى العهـل وبعـد أن تعـود ســتـتاول

 تحــل هــذا . انظـر إلـى عينـيـك، إنهـا مثـل عينـي تماماً .
لم يردد صـالح عليه ثـم قال فارتولو :

- هيّا يــا عزيـزي، اذهـب واستـمر فـي عملك كمعلـم للغة التركية.

فـي هـذه الأثنـاء يـختفي صـالـح، وكان عمـي ينتظـر حتى الآن جواباً من فارتولو الذي ضـحك وقال:

- من أين سأعرف الإنجليزية؟


## في مستشفى الحفرة

دخـل إدرــس غرفــة المستشــفى وكان باشـا وعمـي يتحدثان معاً فقال لهما :

- سـلامتك يا باشـا ـ لقد أخفت الجميع عليك.
- لا إنهم يبالغون. سـوف أخرج غداً.
فال عمي:
- لقد عاد من الموت، هكذا قال الأطباء.
رد إدريس:
- حسـناً، هــذا ليـس مكانـاً مـجهـولاً بـالنسـبـة لــه، لقد عاد من الموت أكتُر من مـرة من قبل.

نظر باشـا إلى عمي فقهم وقال:

- سـأخرج قليـلاً.

خرج عمي وقال إدريس لباشـا :

- كيف حالك5
- منعب لكنني بخخير.
- قلتك لـي إن لديـك مشـكلة في الضنـط لكنني لـم أصدق.
- ليـس الضنغـط أو مـا شــابه، قَــت ذلـك لأهـرب منك، ولكن انظر لم أستفد شيئاً.
- رميـت نفسـكـ مـن الســــارة، فهـل كان الأمـر يستحق؟
- لا. الأمـور الحسـاســة صعبــة يـا إدريـس. كنـتُ شــاباً فـي ذالك الوصَت، وأردت أن أحمـي العائلـة.
 سـتجد أنتـي لـم أفعـل الصـواب. لـو أعرفـت مـا سيـحدث اليوم لمـا فعلتُ هذا .
- قل يا باشا بشـكل مباشـر مـا تَريد قوله.
 إنتـي سـأجد ابنـك لكننـي لـم أفــلـ و وجـاء فَاســم

 أُصبـت بـأزمـة قَلبيهة.
- هل ستقول مـن هو يـا باشـا؟ - أخاف أن يـحدث لك شيء يـا إدريس. - ومـا شــأنك أنـت؟ هـل أنـت أمـي أو زوجتـي؟ تحدث.
- سعد الدين.

لـم يفهـم إدريـس، وظـنَّ أن بـاثـا قَـد فتح موضوعـاً آخر وفًال:

- مـاذا حــدث لفارتولـو ، لقــد مـات يــا باشـا؟ هــل ذهب عقلك هع قَلبك
- قتـل قـاســم مهريبـان، وآنـا أرسـلت ابنـلك إلـى
 سـعد الـديـن فارتولـو بعـــ آن عـاش معـانـاة كبيرة. ابنك هو سـعد الدين فارتولو .

ارتَجـف إدريـس وكآنـه تكهـرب ثــمَ عــاد خطـوات للخلف وقاّل باشـا : - سـاعده يـا عمي.

اسـتَجهـع إدريـس فَـواه واتـجـه نـــو البـاب فقـال باشـا :

- إلى آين يا إدريس؟


## لا يوجد احتمال هنا،

 لقد مات الاحتمال
## قتلتنتي يا صالع

خـرج إدريـس مـن المستشتـفى وذهـب إلـى عليشـو تــم انتجهـا معـاً نحـو المقابـر • بــدأ إدريـس فـي البـكاء عندما رأى قبر كهرمـان، وقال:

- ولـدي كهرمهان. مـاذا فعلـتُ لـك. ليتنـي كنـتُ
 بسببي. ليتني متٌ بدلاً منك.

كان عليشو يقف بججواره ويبكي أيضاً ويقول:

- حزن بابا كثيراً.

ثم عانق عليشو إدريس وقال:

- لا تبك يـا بـابا .

استْمر إدريس في البكاء وهو يقول:

- أنتـ قَتلتي يا صالح.


## أنت مـن جعلني فارتولو يا إدريس بـك

وفَف فارتولـو ببـطء وكان إدريس يتجـهـه نحـوه حتى وصـل إلـى القضبـان التحديديـة، وبعــد أن رآه فـارتولـو

تراجـع قليــلاً. طلـب إدريـس مـن عمـي أن يفتتـح لــه الباب ثم دخل بجوار فارتولو وفَال:

- إلى أي وضـع جئتـ بنا يـا صـالح؟

كانـت هــذه الجملـة نعنـي بالنســبة لفارتولــو أن
 يرد فـارتولو الذي آحنى رأسـه وفَال إدريس:

- كنـت سـتأتي وتقـول لـي إنـك ابنـي. ولكـن انظـر مـاذا فعلت بنـا .
- من قَال لكك
- باشا .
- لُماذا قتلت كهرهان، مـاذا فعل ابني لكك
- لـم أكـن أعـرف أن هــا ســيـحدت. لـم أتخيـل أنتـا سنجلس هكذا وجهاً لوجه.
- قلــت إنـك ســتأخذ الحفـرةَ بـأي طريقـة، وقلــت إنـك سـتموت إذا لـم تـأخذهـا، وأرســلت رجــالًا

ليقتلني في المستثنفى

- نعم، فعلت هذا.
- قتनت ابنـي ولـم يكفيـك، هـل كنـت سـتمتلني أنـا أِيضـاً

غضب إدريس كثيراً وأكمل:

- لمـاذا كل هـذا، مـاذا فعلتُ لك؟
- هــل تســأل حتـى الآن يـا إدريـس بـك؟ أنـتـ مـن جعلتني فارتولو يا إدريس بك.
- ألم تكن تتنظرْ هـذا اليومك هيّا هِّل لي كل شـيء.
- مـاذا أوَول لك؟
- قّل لي كل شيء، هـا أنت لمم تمت. جلس صـالح ونظر إلى إدريس قَانَلاً:
- أرسـلوني إلـى جـدي وأحبنـي كتيـراً لـدرجــة أنــه كان يجعلنـي أنظف البيـت وآعـد لـه القهـوة وآنـا فـي الثامنـة. كنـت أفـول لنفسـي: لا تـحبنـي بهــا القـدر يـا جـدي، وإلا ســأموت. وضــع الـا جـدي

 جـدي. لـم أكـن أعـرف أن الله يقبـل دعـاء ألـأنـا الأطفـال . اســتيقظت وكان جـدي ميتـاً تــم ســاء


 كتيـراً هنهـم وهـربـتُ. كنـت ووحيـداً في الشــوارع،

وفـي الشـوارع يوجــد وحـوش وخصوصـاً فـي
 والنـاس. تعلمـت أن الحيوانـات لديهـا رحمـة. كتـت أهــرب مـن الـجميـع واختبــأت فـي إحـــى المفـارات ولـم تكـن أنـت بـجـواري. هـل أَوـول لـك أكثر من ذلكى

لــم يـرد إدريس الـذي كان يبكي وهـو يســـع حكايــة
 ثم قال صـالح:

- جئـتُ إلـى بيـت لا أعــرف صـاحبـه، وكنـت فـي الثالثـة عشــر. كنـا نقـوم بعمليـات التهريـب وجعلونـي أنـام مـع الحميـر. كـــت أعــد الطعـام

 بابـا وكان هـو صـاحـب البيـت. كنـا عشـرين شـخصصاً تقريباً . أثنـاء الذهـاحـاب إلى التهريـب كان يرسـلني فــي الأمـام هــع حمـار وكانــت الألغـام سـتنفجر فينـا أكتُر مـن مـرة. وذات يـوم انفـجـرت
 أجلـي، ولكـن لكي لا أحكـي مـا حـدث لجنـدرمـة
 بالبيـت. وفَام الدكتـور البيطـري الــذي يعالـــج الحميـر بـمـالجتي ولـم أمـتـ كنـت أرى أمـي فـي

منامـي دائمـاً وهـي تقول لـي تحمَّل ثـم تعافيـت





 صالح وسعد الدين فارتولو سوف يأخذ بثئره.

- وقد انتقهت بالفعل.
- تحملتُ حتى صـرت فـي السـابعة عشـر ثـم بـد أت أحمـل السـلاح ســراً وذهبـت إلـى بيـت المهريــن وقتلتُ كل من في البيت. انتقمت من الجميع•
- يعني بقيت أنا فقط.
- أنـتـت ملـك الحفـرة، وجعلتـك فـي آخـر القائمـةـة.
 مـع البـكاء، وكنـتـت أفكـر دائمـاً فيمـا فعلتُـــه فـي أبـي حتى يتركني هكـا ـ لمـاذا تركتني يـا أبي، ماذا فعلـُـُ لكى
- لم أكن أعرف أنك موجود.
 وتهرب يـا إدريس بـك إنـي لا أصـدق ألاعيبك

اســمي سـعد الديـن فـارتولـو . وفعلـت مـا يـجـب فعله.

نظـر فـارتولـو نـحـو إدريـس وكان يـحـاول الهـروب مـن
 على ركبتيه هَائلاً :

- ألم تكن تعرف بوجودي؟
فَال إدريس بصـدق دون أن يرفـع رأسـه:
- كنـا نخـرج للبـارات ونحـن فـي الشــباب ومعنـا
 أحببتُـك كثيـراً فلمـاذا لـمـ تحبنـي؟". دخلـت
 سـمعت أنهـا مـاتـت بعـد ثـلاثيـن عامـاً قـالـوا لـي "اســم حبيبتـك الســابقة مهريبـان ولديــك منهـا

 إنتـي لا أــرك ابنـي. مثـلاً، جمعالـي فـي الســــن
 يـوم. وأكيـن ابـن سـليم فـي الســجن أيضـاً، ومصـاب بالربـو لكتـه لا يخبـر أحداً ولا يسـتخـدم العـلاج. يعنـي إنتـي لا أتـرك أبنائـي وأحفـا لادي.
 الأشـــياء، ولصـرتَ معـي ولمـا قتلــت كهرمـان.

قَلـت إنــي ملـك الحفـرة، وكأنـك صدَّت كلام
 الحفـرة وليـس لـدي عــرش أو مـا شـــابه، لــدي
 أن يكـون ملـكاً ولكـن مـن الصعـب أن يصبـح أبـاً .
 فأنـا ســأمنـع هــذا . إمـا أن أمـوت أنـا أو تـمـوت
 للحفرة فـحاول وسـوف تَرى.

نظـر فـارتولـو إلـى إدريـس متعجبـاً ولاحـظ إدرــس حماسـه وقال:

- انظـر، لفــد وقعـتـت فـي أول خطـــأ، وظنــتـت آن

 حمـل كبيـر. صـحيـح مـا يقـول فالأمـر ليـس سـهـلاً، وخصوصـاً إذا كنـتَ وحــكـك ولـم تكـن مـع الشيطان.
- حسناً، وإذا فَهتُ بإنهاء الشَيطان تمـامـاً؟ - لا أحـب هـذه الطريقـة التـي تسـتخدم "إذا" كتيراً.




هـن الحفـرة، وعـد في العيـد لتقبـل يـــي وربـمـا
 بعــد ذلـلن. لا أدري ولكـن ربهـا . ولكـن إذا وَا وَت

 لكنك لن تصبـح ولدي أبداً . القرار لـديك.

أغلتق إدريـس البـاب وانصـرف وبقـي فـارتولـو هـكـا

 نسيـان الانتقام وأن يصبـح ابنـاً لإدريس.

بعـد قليـل خـرج فارتولـو وحيـداً ولآنـه كان في مـكان مغلـق لعـدة أيـام لـم تتـحـهـل عينـاه الضـوء فـور خروجـه فوقف دوَيقة عند الباب ثم خرج

ذهـب فـارتولـو إلـى الهمقابـر فوجــد أنهـم شـــــدوا مقبـرة كبيـرة لأمـه ووضعـوا عليهـا الزهور . قـال لتفسـهـ: آه يا يـامـاتشت

وضنـع فارتولــو الزهــور التـي أحضرهــا علـى وَبـر

 بيتـه . لـم يصــدوَ مـدد عندمـا رأى فارتولـو ، ودخخـل فـي
 قاكـلاً :

- مـاذا قلتُ لك عندمـا رأيتك لأول مرةَ يـا مددو أجاب مـدد بصعوبة:
- قَـتك لـي: لا تَخـف يـا أخـي، سـوف أنقـذك مـن

- حسناً، ومـاذا فعلنا عندمـا ريـحنا مليوني ليرة5 - لا أسـتطيع القـول هنـا يـا أخـي، ولكـن كانـت أِيامـاً جميلة.
- حسناً، ومـاذا قلت لك ونحن في السفينه5 - صرختك وقلتك أنا سعد الدين فارتولو.

حـل الصـست قَليـلاً وتبـادلا النظـرات وفكـرا فــي أشنيـاء مـرّا بها معاً ثم قـال فـارتولو: - من أنا يـا مدد5

- بالنسـبـة لـي أنـت سـعد الديـن فازتولـو يــا أخـي، ولكـن مـن أجـل الآخريـن لا أدري ولا يعنينـي يـا

أخي.
تحانقا ثم فَال مدد :

- سـأطلب منــك طلبـاً يـا أخـي. قـل لـي كل شـيء..
كل شيء .

لم يردد فارتولو وتبادلا النظرات مرة أخرى.

## لا يضيـع أخر الدم من يـي

سـار جـلاسـون نـحو الحفـرة، والتقىى بيـاماتش الذي
 ياماتش ونزل من السيـارة وقال له:

- مـاذا تفعل يـا هـذ
- عـاد فارتولـو إلـى بيتـه. عفـواً، لفـد عـاد ابـن إدريس بابا إلى بيته، هل لديك خبر؟
- سنتحدث لاحماً يـا جـالاسون - مـاذا يعني لاحقاً يـا أخي؟

أثنـاء عـودة يـاماتـش لســـارته أمســك جـلاســون بـه وأخـرج مطـواة مـن جيبـه ووضعهـا علـى رقبـة يـاماتـش الذي لهم يمَل شيئنًاً ثم فَال جـالاسون:

- مـاذا فلـت لـيو قلـت سـنـنتقم، لكنتـا أنقذنـا فارتولـو مـن الهـوت وســألتك عـن السـبـب ولـــم تجبنـي. كــت تعـرف أنكـم إخـوة. بعـد يوميـن إذا تـزوج ســتكون شـاهـداً علـى زواجـهـ، ولكـن مـاذا
 ـِامـاتش أفنـدي.


مـتّ أصــلاً . لينتـه كل شــيء. لقـــ كنـت أعـزف

 هيّا، اقتّل ولينته هـذا العذاب.

عـاد جـالاسـون إلـى التخلـف وأكهـل طريقـه دون أن


إلى البيت.

## لا نجمـع الأموال لكنتنا نجمـع الرجال

اجتمعـت عائلـة كوتشــوفالي فـي المقهـى، وفَـال
إدريس:

- تعرفـون الدســألة ـــا أولادي وســهـع الجميـعع. لا
 سـتـحمون الحـيّ ولـن تغفـروا لفـارتولـو إذا تسـبـ في ضـرر لهذا الـحي. قَال كمـال:
- و إذا لم يفعل شيء؟
 الحـي لكنتـي لـم أُحضـر أحـداً إلـى هنـا بالقـوة.
 معي بـالقوة، وهل يفعل يـامـاتش هــا انـا مـعكما

قال كل من المقهى: - أستغفر اللهه يـا بابا . أكمل إدريس:

- قَـتُ لأبناتُـي دائهـاً إنتـا لا نجـمـع الأهـوال لكننـا نـجـع الرجال.

بعـد أن قـال هــذا، خــرج إدريـس مـن المتهـى، واصصطـدم بـه جـلاسـون الخـارج مـن دكان الحــلاق ثـم قال لإدريس:

- السـلام عليكم. - هل جئتـ إلى عمـر لإلقاء السـلام؟
- فـي الهـرة السـابقة قَــت إننـا سـنتنقكم مـن فارتولو، فمـاذا حدث؟

قَال عهي:


- كن مؤدباً يا جلاسون.
t.me/soramnqraa

رد إدريس:

- مـاذا تقول يا جـلاسـون؟
- اسـأل ابنك، أي واحد منهم كمـا تشـاء.


## - من أنـت يـا هذا، كيف تتحدث معي هكذا؟

 - أنـا جـلاسـون. انظـر لقـد مـات أبـي هنـا . ابنـك صبـرت وانتظـرت ولكـن بــي دمـي على الأرض يا إدريس بابـا .

لم يرد إدريس، وانصـرف جـلاسون ثم قَال عمي:

- إنه مـا زال شـاباً يا إدريس ولا يعرف مـا يقول. - إنه يعرف مـا يـوول جيداً يـا عمي. الولد متحق.


## يـامـاتش وفارتولّو في مواجهة بـايـال

سـهـع يامـاتـش عـن وفـاة الفتـاة الصـحافيـة وتأتُر
 الجيتار ويغني وبعد انتهاء الأغنيـة قال فارتولو :

- برافو برافو.

عندمـا لاحظ يـامـاتث وجود فـارتولو قال:

- ماذا تريد5
- لا أريــد شـيـئاً، الجـميـع قَــق عليــك فـي الحفـرة

ويبحتثون عنـك فني كل مـكان. سـمعت خبـر وفـاة
 الشتخص الذي فُّتل بدلاً مني، أليس كذلكى

> - قَل مـا ستقول ثم اذهب.

- يـا ابـن أبيـ. أنـت رجـل طيـب ورحيـم. ليـس لديـك
 هذه الحكاية.


## - هل أنهيت كلامكى هيّا انصرف.

 - لـم أنـه كالامـي. ألســت أنـت الـجـيـد وأنـا الســيـئ،

 يؤذي أحدهـم أحبابك . - هيّا قَل مـا تريد ا

- حـان وقـت القضـاء علـى بايـكال. وأنـا أرى أن
 هو عليـه، فهـا رأيك؟

لـم يـرد يـامـاتش.

## الرجل الذي يسـموته السيل

التقَى بايكال ويامـاتش فـي إحـدى الليالـي بالمينـاء،

وكان بـايـكال يِنظـر إليـه ويبتسـم وبعـد اقتَراب يـامـاتش منه ذهبت البسمة من وجهه. . قَال يـامـاتش:

- سـأســألك سـؤَالاً، كنـتُ هَـد ســألتكَ مـن قَبل عـن شـخص عدــــم الشـرف يقولـون عنـه السـيد، ولـم
 عديــم الشـرف كنـت ســأَجنّ، فكيـف تـحملــت هـو

لــم يـرد بـايـكال ونظـر إلـى الطـرف الــذي يـختبـئ
 اللحظهَ بدأ الطرفان بإطلاق الرصـاص.

## في مستشفى الـحفرة

هـرب ناظـم مـن الثمواجهـة فـي اللحظـة الأخيـرة،
 بــدروم المستشــفى خائفـاً ينتظـر ســليهم• جـاء سـليم

وهـال:

- أين أنت يـا ناظم، مـاذا يـحدثS
- حـاول بـيـكال بـك أن يقتـل يـامـاتـن، لكـن يـامـاتـش أعطانا درسـاً جميعاً .
- وما دخلك أنتى
- كان يـجـب علـيّ أن أتدخـل. هـل مـن المـمكـن أن
 فكـرت أن آتـي إليـك لأنـه لـن يـخطــر علـى بالـه الـه هذا المكان، فهل من المهكن أن تساعدنيى - وهل حدث شيء لبايكال؟
- إنه بـخير، لـم يتعرض لأي شيء. - هل تـركك بين الرصـاص وهـرب5

خـجل ناظم وقال:

- نعـم، هـرب وتركنـي وحـدي. كـدت أمـوت ولـم يهتم بالأمر.
- إذا أهــلاً بـك بيننـا يــا نـاظـم. يومـاً مـا ســيخـدع بايكال كل واحد منا .
- هل من الممكن أن تسـاعدني؟
- مـاذا تريـد، هل تريـد أن أرسـلك خارج البلادى
. $8-$
- هل تـريد أن تَعود إلى بايـكال؟ - وهل لدي حل آخرى
- حسـناً، ســيأخذك جميـل إــى هنـاك. سـأســألك

سـؤالاً: والـدكـ ــن ينظـر إليــك كابـن يومـاً مــا،
 منهك

## - متى فهـت هذا5

- مـن أول يـوم رأيتك معـه . كنـتَ تتظر إلى عينيـهـ
 ولا يوجد حل لذلك. لا تتنظر فلن يتغير شيء.

بدأ ناظم في البكاء، وقال سليه:


 شيء.

- هـل لدـــك حـل آخـر يـا سـلــم؟ أنـت تتحـدث فـي الفراغ
- إذن فلتسمـح له أن يقتلك أو اهرب.

ابتســم نـاظم لأنـه يعـرف أنـهـ غيـر فَادر على الهـرب ثم قال سليم: - يوجد خيار آخر.

توقف سـليمر وفهـم ناظـم مـا يـود سـليم قولـه وتبـادلا

عـرف يـاماتـش أخيـراً مـن هــو السـيـد، لقـد كان
 ــامـاتش وفارتولو يـحاربانـه هعاً .

في مـخزن بايكال
كان يـامـاتش ورجالـه يضعـون الأقنعـة الوافَيـة على
 رجاله بإحضار فارتولو إلى الهـخزن وقال:

- مـاذا قــتُ لـك مـن قبـل بـا فارتولـو، هـل تذكـرى قَلـت لـك إذا أخفيـت شـيـئاً عنـي فسـوف أفتـلـك بيـدي. وأنـت خربــت كل شــيء يـا غبـيـ كان مـن الممكن أن تكون نهاية مختلفة تماماً .

كان فـارتولـو مـحبوسـاً فــي غرفـة زجاجـاجيـة وفتـح
 ويقول:

 بايـكال، ولا يـــنكم مواجهتي.

سـقط فارتولـو علـى الأرض وكان كأنـه ســيختتق مـن

تأتيـر الفـاز تـم شــر بايـكال بشـيء غريـب لأن فـارتولـو








 من بايكال بالسـالح.

مـات بايـكال، وكانـوا يظنـون أنـه مـن المـمكـن أن

 المشـكلة بيـن العائلـة تفسـهـا وليـس مـن الـــــارج، لأن إمره من العائلة أِيضاً .

التقى يـامـاتش بإمره بعد ذلك، وقال يـامـاتش:

- لمـاذا سـاعدتتا وأنقذت نسـاء العائلة؟
- ألـم تقـل إنـه لا أحـد يقـدر علـى إِـذاء أحبـابـك؟ وأنا أيضـاً لا أحد يقدر على إيذاء أحبابي.

> - مـاذا تقول أنت5

- قلتُ لا أحد يقدر على إيذاء أحبابي.
- هل ثناء أختك؟؟
- نعم، وأمي أيضاً كانت معهنّ.

لم يـرد يامـاتش وكان يتمتم لنفسـه بشـيء هـا .
جاءت إزجي إلى إمره وقالت:

- جئتٌ على عجل، هل يوجد أحد في الداخلى - لا تقلقـي لا يوجـد أحـد . هـذا الهـكان هـو عيادتك
 هذا وكوني حذرة لكاللمك.

ذهبت إزجي إلى داران صديقة ثناء وقالت: - إنتـي لا أعمـل اليـوم، لكننـي جئـتُ عنـدمـا قِلتـم إن الأمـر عاجل.

- نعم، ثناء في وضـع سيئئ للغاية.

ذهبا إلى جوار ثثاء، وفـالت إزجي: - تُعالي معي بـا ثناء هـانم. دخـلا إلـى الغرفـةَ وبقيـت داران بـلا حيلة . جلسـت ثناء مـع إزجي وقالت:

تحدثـا هعـاً، وأعطــت إزجـي لثنـاء العــلاج الـذي أعطاهـا إيـاه إمـره ثُم أخــذت ثنـاء العـلاج وانصـرفـت.
 ثم ذهبت إلى إزجي مرة أخرى وقالت:

- عقلي يلعـب لعبـة بـي. إنتـي أعيـش أشــياء سـيئة للفايـة . أرى أشـيـاء غيـر موجـودة. صــرت أشــك فـي نفسـي. هـل هـن الهـهكـن أن يكـون كل هــنا من تأثير العـلاج؟
- لا أظـن ذلـك. لا يوجـد أثـر كهـذا لعـلاجـك. لقـد أعطيتُـك أصـلاً عـلاجـاً خفيفـاً . الأزمـهـة فـي أن
 نحلها أولاً وإلا فالمشككلة ليست في العلاج.

كان حلمـاً وانتهى يـا صالح...
جلس فارتولـو وسـعادات وهـمـا يعلمـان أن الوفَـت المتبقي قَليل، قآلت سـعادات:

- لـم أكـن أعـرف أن الحيــاة فيهـا أثـــيـاء جميلــة أيضـاً . أعـرف أن هــا أنـــنـنهي ولكن أتمنـى ألا
- ربمـا لا ينتهـي يـا ســاديش. ابقـي فـي هـذا البيـت
 أن أفعل هذاء
- حسناً ومـاذا ستفعل عندمـا تذهبى

لــم ـــرد فـارتولـو وفـي هــذه الاثنـاء طُــرقَ البـاب وفتحه فارتولو فوجد إدريس أمامه فقال:

- ليـس لـدي نيـة سـيـئة. لـم أحضـرهــا إلـى هنـا بالقوة.
- تعالي إلى هنا يا ابنتي.

جـاءت سـعـادات وطلبـت مـن فارتولـو أن يدخـل ثــم صال إدريس:

- هيـا ـــا ابنتـي، اجهعـي أغراضـك لنـذهـب مـن هنا

نظـرت ســعادات إلـى فـارتولــو واتجــه إدريـس إلـى السيـارة وقَال فـارتولو : - لا تذهبي يا سـاديش. - كان حلماً وانتهى يا صالتح.

ذهبـت ســـادات وهـي تبكـي إلـى إدريـس، وركبـت الســــارة وذهبـا معـاً ومـن خلفههـا فـارتولـو ينظـر إلـى الـى السـيـارة ثـم انصـل مـدد بـه وبعــد إنهـاء المكالمـهة ذهـب إلـى هعهـل الهحخـدرات الجديــد . أحضـر مــد رجـالاًا آخريـن وفَامـوا جـيعــاً بتقبيـل يــد فـارتولـو الــنـي فـال لهم:

- لقـد هـت مـرة واحـدة وليـس لـدي نيــة لأن أمـوت


 فليتركنـي مـن الآن، ولكـن إذا تـراجـع فـي نصـف الطريت سـأَقتله .


## الأحلام تموت أولا <br> ثم يموت الإنسان

## ناظم وفارتولو

اتصـل ناظـم بفارنولـو واتفقـا أن يلتقيـا فـي مقهـى قريـب مـن المعمـل الجـديــد، وجلســا ليشـريـا الشــاي ويلعبا الطاولة. فَال ناظه:

- هل الأمور في الـحفرة على مـا يرام؟ لهم يرد فارتولو فقال ناظم:
- انظــر يـا فـارتولــو، لقــد صـرنـا شــركاء وهمُّـك هـمِّي
- سـأصبح والْد التحفرة قَريباً أيها السيـد الصغيـر. - حسـناً، وأنـا جئت لأجـل هـنا . وإذا أردتَ يمكنـك تحقيق أحلامك في وقت آقصر • - وكيف يمكن ذلك5 - مـاذا نفعل كلنا يـا فـارتولو؟
- نسعى خلف لقمـة عيشنـا .


في بيـت إدريس
قال يـامـاتش:

- ارفـع رأسـك يـا مدد وانظر إلى آمي.

نظر مدد إلى سلطان بخْجل، وقال يـامـاتش:

 سـأفعل.

لم تَرد سلطان ثم دخل سليم وقال:

- انتظـري قليـلاً يـا أمـي. لمـاذا أطلقـت الرصـاص على أمي يـا مددء
- كانـت نــرت هانـم ســتطلق الرصـاص علـى أخـي سـعد الديـن وكنـت أحـاول أن آخـذ منهـا الســلاح



والأطفال حتى لو كنت سـأموت.

- ومن قتل كهرمان؟
- أنا واثتان من أصدقَائي.
- لم يـأمرنا أحد، كانت بينتا خصومة.
- أي خصومهة يـا هذاS لم تكن تعرف أخي أصـلاً.
لهم يرد مدد، وقال سـلـهم:
- لـو أطلقـت نـدرت النـار علـى فـارتولــو مـاذا كنـت ستفعل5
- كنت سـأسـلمها لكم.
- أنـتـَ اعتـذرت لـي وأنـا ســامحتك، أليـس كذلـك يـا مدد5
- نعـم، صـحيـح. أحدهـم أوفَـع بينتـا ـــا أخـي وأنـا أطلقـت عليـك النـار، لكنتـا قَتلنـا هـن تسـبـب فـي ذلك.

أشـار سـليم إلـى متيـن وكمـال فأخـذا هــدد إلـى الـخارج ثم قَال لأمـه:

- هـل إذا قَتلنـا هـذا الرجـل سـتقدرين على المشـي مـرة أخــرىى هـن فتـل كهرهـان هــو فـارتولـو
 ذنبـاً بحـق صـالـح وتـدفعيـن الجـزاء الآن. .لا يقـدر يـامـاتـش أن يواجهـك بذلـك، لكنــي أسـتطيع أن

أفَول لـكِ هــنا فـي وجهـكِ. يوجــد أخ واحـد

 جئـتِ بياماتش إلى هنـا هـن أجـل الصـلـح، لكـــك تريديـن الدمـاء الآن. تفضبيـن علـى تفســك
 أحفادك ودعكِ من هذه الأمور .

 عجــل ومـن خلفـه يـامـاتش وهــذه إثــارة إلـى أنـهـه يوافقـه
 لتجري مكالمـة.

كان مـدد ينتطـر فـي الخــارج مـع متيـن وكمـال. قـال كمـال:

- لمـاذا ضـريـت أخـي كهرمـان يـا مــدد؟ لـو عرفتُه لمـا فعلت ذلك.

قال متين:

- لا تفتّ هـا الموضوع يا كمال.

رد مدد :

- أنــت قتلـتك مـن قَبل يـا أخـي كمـال، أليس كذلـلك؟ فَالوا لك اقَتل فقتلت، أليس كذلكى
- حســناً، هـل كان بيـن مـن قتلتهــم شــخـص اســـمـه علي؟
. لا أدري، ريما -- لمـاذا فَتلت علياً إذن§
- مـاذا يعني هـذا؟ فَالوا لي اقتله فقتلته .

بعـد صســت لمـدة مـن الوََت فهـم متيـن وكهـال مـا أراد مدد قوله ثم أضاف:

- هــنا مـا وددتُ أن أفولـه لـك. سـبـب فَتـلك لعلـي هو سبب قتلي لكهرهـان انون

لـم يرد كمال وفاَل متين:

- ــا غبي، قلت لك لا تفتح هـذا الموضوع.

جاء سـليم ومعهه يـاماتش ثم سـأله:

- ماذا ستفعل في مدد يا يـامـاتش5
- ســيكون ضيفنـا لبعض الوتَتـ. لْــد أنشــأ فارتولو معهــلاً جديـداً وجهـع رجـالاً مـن حولــه لأن
الـرجـال الذذــن كانـوا معـه تفردَـوا بعــد أن هـاجهناه.
- لا تفتـح هــذا الآمـر يـا يامـاتـش، إنــي غاضــب عليـك حتـى الآن . كان يمكـن أن تقــول لـي إنـك لم تقتل فارتولو .
- هـل أنـت جـاد يـا أخـئ لقـد مـرت أشــيـاء كثيـرة بعد ذلك، هل تحاسبني على هذا الآن؟
 نقطتيـن؛ إمـا أنـك لا تهتـم لوجـودي أو أنـك لا
تثق بي.
- رجـاءً دعنـا نتحــدث فني أمـور أخــرى يــا أخــي. لدينا مشـاكل كتيرة الآن.
- تكـون غبيـاً أحيـانـاً، هـل تعـرف ذلـكء منــن أن جئـتَ وأنـت تـحـاول أن تـحـل الكتيـر مـن الأشــــاء
 أبـداً .
- مـاذا أفعـل إذن يـا أبـي، فَل لـئك لقــــ بقـي العاملـون فبي البـارات بـلا عمـل وتضيـع الأمـاكـن

 رؤوسنا . مـاذا أفعل، هِل لي أنتى وكا

في هذه الاثتاء جاء فـارتولو وهَال:

- هـل من المـمكن أن تأتتي قَليـلًا ـــا ـــامـاتش بك؟

> - فَال يـاماتش لسليم:

اتجـهه يامـاتـش مـع بسـليم نحـو البـاب ثـم فَال لفارتولو:

- تفضل، مـاذا تريدو
- مـد هنا، أعطيني إياه.
- لن أعطيك إيـاه.
- مـاذا تـريد إذن، قَل لي.
- ستفلق المعمل وستبدد البضائع.
- ومـا شـأنك أنتـ5
- انظـر إلـي يــا ابـن أبـي، لقـــ حاوالــت كتيـراً أن

 عمل آخر.
- دعك من عملي الآن، وأعطني مـدد . - مـدد سيكون ضيفاً عندي.
- قلتٌ أعطني مدد وإلا سـأدخل أنا لإحضـاره.
- إذا استطعتَ فافعل.

جاء عمي وباشا ثم فَال عمي:

- هـل هنـاك مشكلة يـا يـاماتشى
- لا يا عمي، فتط نتحدث.

تـم التــت ياماتـش إلى فـارتولـو وفـال متحدثاً عـن

- يوجــد رابـط لـك بهــا البيـت، ويـجــب أن يكــون هــذا الرابـط ســبـاً فنـي قوتـكـ، لكنــك تفـوم بقطعـه. قَلـت لـك لا تصنـع الهـخــدرات وابحــث عـن عمـل آخـر. اذهـب الآن وفـكـر جيـداً . وهــدد سيكون بخيـر إنه ضيفي
 أغضب كثيراً . أنت تعرف مـا يمكن أن أفعل.


## إنهـم يتلاعبون بنا يـا سـاديش

فكـرت سـعـادات طـوال الطريـق فـي الطريقـة التـي
 لكـن لـن تقـدر على ذلـكـ، ولا تـدري مـاذا سـتفعل الآن.

ولا تسـتطيع أن تعيـش معـه لأنهـا غيـر راضيــة عـن
 إدريسس لأنهـا لاحظـت أن ســلطان غيـر مـرحبـة بهـا . ألــا


وصل مبكراً وينتظرها كالمـجنون. قال فور وصولها :

- هـدد أخبرنـي بيعـض الأشــياء، هــذا كـذب أليـس كذلك
- وماذا فال لك، من أين أدري أناء
- سيزوجونكِ وأنتِ قبلتِ.
- نعم صـحيح.
- لا تفعلي هذا يـا سـاديش. إنهم يتلاعبون بنا . - هـاذا أفعل إذنو قَل لي مـا الحل.
- تعالي معي.
- إلى أين؟

لم يرد ثم قالت:

- فَل لي إلى أين؟
- غايـة أمـكك سـلطان أن تحــرق روحـي. لا تفكـر فيكِ أصـلاً .
- تلاحظين أن روحي تحترق، أليس كذلك؟
- لا أتحمـل ذلك، ولكن روحـي أيضـاً تحتـرق. أنتـت فـي طـرف وهـم فـي طـرف وأنـا بقيـت بينكمـا . أليـس أمـراً مؤســفأى هـــذه مشـكـلة لا تُحـلّل سـألني إدريـس بابـا وأنـا قَــت افعـل مـا تـراه صحيحاً .
- كيف قِتِ هذاء ألسِتِ حبيبتي سـاديش؟ - لسـتٌ لأحد، وخصوصاً سعد الدين فارتولو .

اقتحرب منهـا كالمجنــون، وكان لا يعـي مـا يفعل ثـم
قال:

- أنـتِت لـي يــا ســاديش، ضنعـي هــنا فـي عمْلـكـ. أقتلكِ وأفتل من يريد الزواج منك.

عندمـا لاحـظ الخـوف فـي عينيهـا عـاد إلـى نفسـهـ وشعر بالندم ثم قال:

- لا أريد أن أقول هذا يا سعادات.
 فارتولـو مـن تفسـه كتيـراً وبعــد أن هــدأ تذكـر إدريـس وجُنّ جنونه من جديد .

كانـا يسـيران فني حديقـة بيـت إدرــس، وقـد حكـت عائشــه كل شــيء لـجميـل الـذي اندهـش كثيـراً ولــم يكـن ينتظر شيئاً كهذا . قَالت عائشـة :

- إدريـس بابـا يـراقبـك وســـألني عنــك وقَلـت إنــك رجـل مهـذب. هـذا فَـرار صـحيـح لكمـا . مـا رأيـك يـا جميل؟
- إنتـي لا أعـرف سـعـادات أصـلاً، وليـس بيننـا غيـر مرحبا .
- هــذا يكفـي، أنـا لــم أكـن أعـرف سـليم علـى الإطلاق• جاءت سلطان وطلبتني وأنا قَبلت. - حسناً، ولكن هـذا شيء مختلف. أنتِ امرأة.
- فـي الأصـل هـو نفـس الشـيء. عائــة كوتشـوفالي هتُل الشــمس ونـحـن حولهـم كالكواكـب. أنـا قَريبـة مـن الشــمس وأنـت أبعـد قليـلاً . هــذا كل ما في الأمر، ولا علاقةه للأمر برجل وامرأة.
- نعم، لكن الأمر فاجأني.
- أنـت أدرى ولكـن إذا لــم تقبـل فسـوف تكسـر

خاطــر إدريـس بابـا ولـن يسـمـحوا لـك بدخـول البيـت كمــا تريـد، ولـن تسـتطــــع أن تـرى مـن تريد أن تَراه داخل البيت بسهولة.

تحمس جميل كثيراً ثم قَال:

- أعـرف أن هــذا عيـب، ولكـن إذا طلبـتِ منـي أن أموت فسوف أموت.
- حسـناً، إذا ســأتحدث مـع إدريـس بـابـا وأخبـره بـأن الأهـر مناسـبـ. وابـت هنـا يـا جميـل لا

تذهب.
بعـد أن قَالـت ذلـك عـادت عائشـهة إلـى البيـت وكان
 سليم غرفة سلطان وقال:

- لّمـاذا لا تتوقفيـن عـن هــا يـا أمـي. وضنـتِ مـدد فـي رأســكِ أولاً والآن تفعليـن نفـس الشـئ مـئ سعـادات، لمـاذا تفعلين هذا
- لأنكم لا تفعلون مـا يـجب فعله أنا وندرت.

أشـار سليم إلى ساقها المشـلول وقَال:

- نعـم، نـدرت فعلـت مـا يـجـب فعلـه حقـاً . ألِيسـت سـعادات مثـل ابنتـك؟ لمـاذا تَريديـن أن تَــزوج برجـل لا تحبـهء لقـد أحرقتتـي هـن فبـل، ألا

يكفـي؟ هــاذا تريديـن، هــل تريديـن حربـاً؟ هـل

 وجهكِك أنتِ لا ترين جيداً مـا تفعلين.

- أبـوك يقـول عنـك دائمـا: هــذا الولــد ضنعيـف




 أخرى، لا أريد أن أرى وجهك.
- مـا شـاء اللّه، كم تححبونتي!


## الحفرَ بيتنا وسلطان أُمُنا

## في سوق الحفرة

وقَف إدريس على إحـدى عربـات الخضــار والفاكهة فذي السـوت وهـن خلفـه جـلاســون أهـا ســليم فـكان بجـواره يبيـع للنـاس وثيـابـه اتسـخت أثنـاء العمـل. جـاء أحـد الزبـائـن لشــراء شــيء مــا ونسـي سـليم أن يِعطيـه باقي النقود . فقال الرجل :

- لم تعطني الباقي.

بحــث سـليم فـي جيبـه فلـم يجـــد فكـة فـأخـرج مـن جيبه عشـرين ليرة وأعطاهـا للرجل فقال:

- هنـاك خطـأ ـــا سـليم بـك، أعطيتـك عشـر ليـرات فأعطيتني عشرين ليـرة.
- ليسـت مشـكلة خذهـا وردّهـا في وقـت آخـر، هيّا

هيّا
بعـد أن ذهـب الرجـل تمتـم سـليم بـأثـــياء وكان والده
يشاهـد مـا حدث فقال غاضباً :

- مـاذا تفعل يـا بنـئ
- مـاذا أفعل، لـم أجد فكة.
- يـجـب أن تعطـي للزبـائن بقيـةَ نقودهـم كمــا هـي .

لا تعامل الناس وكأنك تتصدق عليهم.

- هل نتحدث الآن من أجل عشـرين ليرة يـا أبي؟
- ليكن، ولكن هذا هو باب رزفنا يـا بني.
- كـم جميـل مـا قلـت. هـل تعـرف مـا يقولونـه عنـك خـارج الحفـرة5 يقولـون لـديـه مليـارات لكــه يـذهب مـن البيـت إلى الـهقهى ومـن المقهـى إلى البيـت، ولديـه ثــلات بـدلات فقـط. فنمـن أــن ريـح هــنه الـه النقـود 5 أنـتـ تغضـب علـي دائمـاً بسـبـب ســــــارتي الفارهـة وتيابي الفاخـرة، ولكـن لدينـا الهـال فلمـاذا لا أفعل هـذاء

أخرج سليم من جيبه حزمـة من النقود وقَال: - انظـر، لـدينـا أمـوال. لقـد تغيـر الزمـن وأنـت لا تـدري

غضب إدريس وقَال:

- لقـد أطلقـوا عليـك الرصـاص لكنـه أصـاب فمـك، وجعله مفتوحاً أكثر.
- مـاذا تقول أنت يـا أبي أهام الجهيع؟
- جلاسـون ليس غريباً.

التفت إدريس نـحو جالاسون وقالا:

- شـاهـد جيداً وخذ الدرس.

ثم فَال:

- هيـا يـا سـليم اذهب من هنا .

خلـع سـليم مريلـة العمـل وذهـب ثــم فَـال إدريـس
لجـلاسون:

- هيـا، البس هـذه المـريلة.
- آن -
- نعم، هل صعب عليك هـذا يـا بك؟
- ليس صعبـاً عليّ، ولكـن هـذه العربـةَ يقـف عليهـا دائمـاً إدرسس بـابا وأولاده.
- ماذا قلت لك يـا جالاسون أفندي؟

ذهب جاسـون خلف العرية، وبقي سـليم يشـاهـدهمـا من بعيد في غضب.

## ألا تفكر في سعادات أبداً

جلس إدريـس أمـام المههى وهـو ينظـر بغضـب إلـى
 ظاهـراً، وكان صوت الهوسيقى مرتفعاً للغايهة. فقال:

كان مـدد يعـرف أن فارتولـو سـيغضب إذا فعـل هـنا، ، لكنه يخخاف من إدريس أيضـاً فقال بهـدوء:

- إذا أمرني أخي سـعد الدين سـأفعل.

غضنـب إدريـس وانجـهـه نحـو مــدد ونتدخـل يـامـاتـش وأخذه الى الناحيـة الأخرى وفـال:

- تعـال يـا أبـي. مـاذا قلنـا بالأمـس. ألـم أهـل لـك دعـلك هـن هــذه الأمـور. إنـه يعانـدك. ألـم أفـل لك اترك لي هذه الأمورك
- قَلت لفـارتولـو إن كل مـا تفعلـه ســــكون لـه آخـر. مـاذا أفعل الآن، هل أرجع في كلامـئ
- وأنـتـَ سـتتحمل نتائـج مـا تفعـل يـا أبـي. قَــت لـه

 ألا تفكر في سعادات
- سـألتها ووافقتص.
- أنتت تحب سععادات وتريـد لها الـخير يـا أبي. - حسناً، دعك من هـذا الآن يـا يـامـاتش. - حسـنا، افعـل مـا تريــد . لـدي أصــلاً الكثيـر هـن الههوم•

ابتعــد يـامـاتـش وعـاد إدريـس إلـى غضبـه فأمـامـه

 ذلك، ويدحاول أن يكتم غضبـه لكنه لا ينجـع في ذلك.

## سعادات هي مـن تربطني بـالـحياة

كان فـارتولـو يشـاهـد بيـت إدريـس هـن المنظـار، فهـو يعـــم أنهـم ســيـأتون لطلـب يــد سـعـادات اليـوم• جـاءت ســيارة نـزل منهـا جميـل وأمسه ففهـم فارتولــو وجـن جنونه. فَال لمدد :

- هيا يـا مدد سنذهب.

دخـل فارتولـو بيـت إدريـس وطلـب لقـاءه ونـادوا على إدريس ودخـلا معاً غرفة الاجتماعات. مَال إدريس:

- هـاذا ستقول لي من جديد؟
- أنت لا تريدني.
- ليـس الأمـر كذلـك، قَلـتُ لـك شــروطي وأنـت لـم تقبلها
- كنـتُ إنسـاناً سـيئاً عندمـا جئـت إلـى هنـا ، لكنـنـي تفيـرت الآن. هنـاك مــن غيّـر حيـاتــي وعلمنـي

وجـود الأمـل. لا تَقطـع رابطي الوحيـد بالحيـاة.
دعنـي أكـون إنســاناً ولا تجعلنـي أعـود حــا حـوانـاً كمـا كنت.

## المسألة أعمق من الحفرة

## لا يوجل سبى الـحزن في الـخارج

التقـت عائشـهة بجميـل علـى سـطـح بيــت إدريـس وكانا متوتران للفابية. قالت عائشَة:

- مــذا تـريدك
- جهيـل لا تهـذي. هـل تلاحـظ مــاذا يـحـدث فـي الأسفلى
- قولـي لـي بصـدق، هـل كانـت نظراتـكِ لـي كذبـاً إذا قَلـتِ نعـم فســوف أفبـل بذلــك وأنـزل إلـى العـرس الآن. ولكـن كونـي صـادوَة معـي لمـرة واحدة.

لم تمل عائشـة شيئًاً وأكمل جميل:

- انظـري. أنـتـت أيضـاً تشـعرين تَجاهـي بشــيء مـا . ربــا ليس حبـاً لكــكِ تفكريـن فـي أن أكـون معكِ

دائهـاً .

- مـاذا تــول أنـت، مـاذا تظـن أنـه مـن الممكـن أن يـحـدث
- تعالي معي لنذهب من هنا.
- هيّـا، اذهـب أمـامـي. هـل سـيتركك الرجـال فـي الأسـفل؟ كل حيـاتنـا هنـا، مـاذا يـهكنــا أن نفعـل

 الآن . لفـد حاولــتُ مـرة مـن قبـل وأنــت تعـرف مـاذا حـدث لـيـ إنتـي راضيـة بـــدري وعليـك أن

ترضى أنت أيضاً .

- ســأرتب كل شيء، هل تأتين هعي؟
- مـاذا تريد أن تقولى
- أنــت تعـرفيـن ســليـم جيــداً، وأنـا ســـأقول لـه أن يتركنا وشأنتا .
- انتهى حديثـا الآن. اذهـب واغسـل وجهـك وانـزل لتتزوج
- لا، ســأفعل مـا قَلتـه . إذا لـم أفــل لســليم فســوف أقول لإدريس بابا، ونخـرج هن هنا .

اتجـه جميـل نـحـو البـاب، وفـي هـذه الأثناء، آمسـكت
 الأرض، ولـم تعـرف عائشـة مـاذا تفعـل فتزلـت واسـتدعت سـليم وصعـدا معـاً مـرة أخـرى وبــــأَ سـليم يصـرخ ويقـول مـاذا فعلـتِ بـه، إذا مـات فاعلمـي أنـكـك

مدتِّ أيضـاً .
 فقال لي سـأخبر إدريس بـابا بوضـع سليم.

- مـاذا يعني هـوا

لــم تـرد عائشــة، وكانـت خائفـة للفايـة. كان جميـل يتتفـس حتـى تلـك اللحظـة فأرسـل سـليـم عائشـة إلـى


 في بكائه.

## كل أملاكي ليـامـاتش

كان إدريـس وعمـي وباشـا وسـليم ينتظـرون يـامـاتش، وبعد قَليل جاء ثم وَال:

- مـاذا حدث يـا أبئ
- تَعال يا بني، مـاذا فعلت أنت5
- أخذذهـم إلى المـخفر وسيـخرجون في الصباح.
- لو لـم يـحدث هـذا لكان أفضل.
- كان هذا هو الـحل الوحيد الذي خطر ببالي.
- هل تعرف مـاذا حدت هنا5
- نـمّ، سـمعت.

التفت إدريس إلى سليم وهَال:

- كان أكثر رجل يثق فيـه سليم، لكنه هـرب.

قال يـامـاتش:

- سليم ليس لديه ذنب في هـذا يـا أبي.
- كيـف يعنـئ فَال إنـه كفيـل هــذا الرجـلـ. لقــد فُضتحنـا أمـام الجميـع. دعـوت الـجميـع علـى عـرس ابنتـي ثــم قَا لــت لهـم لا يوجـد عـرس، عودوا إلى بيوتكم.
- سنـجد جميل يـا أبي ونسـأل عن مشـكلته.
- إذا عــاد سـأكسـر فَمــه بيـــي. المهـهم، لفــد جمعتكـم لأنــي قــردت قَـراراً، ســوف أنقــل كل

 غيرك يفعل ذلك.
- نتحدث في هذا لاحقاً يـا أبي، فهـذا ليس وقته.
- قَــتٌ مـا أود قولــه، هــل أنتـم شثـاهدون علـى مـا قلتى
 وخرج بهدوء دون أن يقول شيئاً وقـال يـامـاتش:
- آه يـا أبي، مـاذا أفول لك الآن؟
- لا تقل شيئًاً.


## اتفاق رداعي

جلس فارتولو مع إمره وناظم ثم قال:

- هيـا لندخـل في الموضـوع مبانـرة، لأنتـي متعـب من بقائي في المـخفر طوال الليل.

رد نـاظم:

- نعرف، لا تقلق لن نطيل.

قال إمـره:

- هـاجمتـم العـرس بالأمس أنـت ورجالـك بـالسـلاح، وكتت أنا هناك أيضاً هـع أمي.

رد فارتولو:

- مـاذا يفعـل هــذا الرجـل هنـاء الآن فهمـتا لمـاذا دعوتني إلى هنا على عجلى

قال ناظم:

- سـأعطيك هـديةَ أولاً .

أعطـى ناظـم هـديـة لفارتولـو ونتحهـا فوجـد رابطـة عنق ثم قَال:

- هـل هـذه لي؟

في هـذه الأنثاء جاء سـليم وقال:

- ارتديها لمـرة واحدة، مـاذا سيحدتى

اندهـش فارتولـو مـن وجـود سـلـيم، كان يعـرف أن
 مـع هـؤلاء علـى طاولـهَ واحـدهَ . جلسـوا معـاً لـلاتفـاق وقال سليم:

- نتفق ولكن لدي شرط.

قال فارتولو :

- بالتأكيـد ستقول لا تقتلوا أحداً.
- لـن أفَول هــا. هــا فــرارك أنـت، اقَتـل مـن شـئت. وأنـت لا تـدري ولكنـك فـي موقَف جيــ .

كل مـن فـي الحـي يقولـون الآن إنـك هـن الحفـرة
 مـن الـحريـت، وهـو فـّــر معملـك، والـدور عليـك الآن، يـجــب أن تقتـل أحدهـــمر. يـمكـــك أن تقتـل


فهـم فـارتولـو مـا يقصـده سـليم ثــم قَال سـليم لناظـم
وإمره:

- لــد قلـت لوالدكم لكنـه لـم يســـع كلامـي، ورأينـا مـا حـدث أخيـرا . الآن يجـب أن تنفــذا خطتـي، هذا شـرطي الوحيد

قال ناظم:

- قيلتُ.
رد إمـره:
- وأنا أيضاً.

لـم يـرد فـارتولـو فـي أول الأمـر لكتـه ارتـدى ربطــة
العنق وهذا يعني موافقته.

## خزنة إدريس السريةة

كان عليشـو يـجلس فـي مكانـه المعتـاد على البحـر

وفـي يــده سـنـارة ولكـن بــلا حبـلـ جـاء إدريـس ومعـه ياماتش الذي سأل:

- سنستحب نقوداً ـ لـئنا إلى هنا يا أبي؟

اقتربا من عليشو فقال:

- أهـلا بكما رد يِاماتش:
- هل تصطاد السمك يا عليشوء
- أحاول.
- ولكن ليس للسنارة حبل يا عليشو .

 الآن لا أصطاد لكنني أعمل وكأنني أصطاد .
- جيد جيد قال إدريس:
- كنـت تركت معك أمانـة يـا عليشـو، هـل مـا زالـت هناء


## - هل من الممكن أن نأخذهـا؟

 - نعمه، ولكن انتظر قليـلاً. - لمـاذا يـا عليشو هل لديك ضيف في الداخل؟قال يـامـاتش:

- هـل تركت الأموال هنا يـا أبي؟

لـم ــرد إدريـس ودخـل عليشـو وفَام بتغطيـةَ صـور مليحـة التي يعلقها ثم خرج وقال:

- تفضـلا .

دخــلا فوجـدا عليشـو يـحـاول إخـراج النقـود مـن داخل لعبة أطفال على شكل دب. قآل إدريس:

- هل خبأت النقود هنا يـا عليشوى
- نعم لأنك قلت لي احفظ هذه النقود يا عليشو. - نعم قلتُ هذا. نظر يامـاتش متعـجباً، وقال إدريس: - خــذ يـا يـامـاتـش. يوجـــ هنـا . . ألـف ليـرة يـا عليشو، أليس كذلك؟
- متى تَركت معكك هذه النقود يـا عليشو؟
- في ع•Y.

نظر إدريس إلى يـامـاتش وفَال:

- خـذ هــذه النقـود يـا يـامـاتـش، تـركتهـا ليـوم كهـذا. وهذه آخر النقود لا يوجد غيرها.

جمع الرجال ليس أمرأ سهلأ

## على أي شيء يبـحث عليشوء

جلـس عليشـو مـع شـنـار يشــريان الشـاي فني
الحديقة. قال شنار :

- كانـت واحـدة هـن أكتر النسـاء مرحـاً . كنـا نحبهـا جميعـاً، وخصوصـاً بولنــت أرســوي هـانــمر. لــم يغنيـا فذي نفـس المـكان، ولكنهمـا مـن عشـاق الموسيقى
- فني عـام I9VY كانـت تعهـل فـي مـكان لعـروض الـموســيقى اســهـه شـان، وأنـت أيضـاً كنـت تعهـل هناك هـع سونادرو وكارنـجا .


## -

- وفني العـام التالـي كنتـم تَعهلـون هنـاك ولـم تكـن معكم، فمـاذا حدث لها
- صصحـع. جـاء أحــد الآغـاوات وطلـب منهـا أن تغنـي أغنيــة وكانـت تغنـي أغـان راقصـــة لكـن
 تغنهـا، غضــب الرجـل وأخـرج ســلاحه وأطلــت على ركبتهـا . ظللت فـي المستشـفى لــــام وأخيـراً لـم تشـف تمـامـاً. كانــت سـتنـجح كتيـراً فـي

طريقهـا ولكـن لـم يـحـدث، وسـاءت أحوالهـا ولـم
 تتعاطـى الهـخـدرات وحزنـت كثيـرا عليهـا . سـمعت بعـد ذلـك أنهـا عشـقت رجــلًا فـي آخـر السـبعينيات وعاشــا فَصــة حـب كبيـرةَ وكان الرجل من الآغاوات وأخيراً قتلها .

- لكن مليحـة لم تمـ. - مـاتت وأنا ذهبت إلى جنازتها.
- من قتلها

حاول شنار أن يتذكر ثم قال:

- لا أدري ولكن أظن كان اسـمه إحسـان.
- إدريس كوتشوفالي.
- نعم هو الذي قتَ مليـحة.

طلـب عليشـو مـن إدريـس الحضـور إلـى كوخـه، وبعد أن جلس قَال:

- هيـا قـل أســعـك يـا عليشـو، مـا سـبب هــنه الزيارة5

اضطـرب عليشــو كتيـراً ولــم يــرف مـاذا عليـه أن يقول ثم قال أخيراً :

- هل عشقتَ من قبل؟

لم يِعرف بمـاذا يرد إدريس، وقال:

- من أين أتيت بهذا الحديث الآن يـا عليشوء
- سألتُ هكذا يعني.
- اجلس.
- هـل عشـقت مــن قَبـل، هــل يقتـل الإنسـان مـن يحب5
 الأشـعار فـي ذلـكى لقــد رأيـت مـن يقتــون
 المـوت لا يعنـي فقـطـط المـوت الــني تعرفــه يــا عليشو.
 عليشـو. كان يـجـب أن أفعـل هــذا وفعلـت، ولكـن هـذا موضـوع آخـر • ولكـن أعـرف أننـي ســأموت غير مـرتاح...


## حيلة جاسسون



 القنبلة تلو الأخرى ليتخيفهمـا . قَال فـارتولو :

- لمـاذا خطفتني، مـاذا فعلت لك؟
رد جام:
- لـو لـم تـخطـف أبـي كنـتُ ســأرســله إلـى الخــارج. لقد مـات بسببك.

قَال يـامـاتش:

- نعم صتحيح.

قال جام:

- أنـتـ لا تتحـدث أبـداً . أنـت كنـت تعرف أن جمعالي
 تفعل.
جاء جالسون وقال:
- صـحيح ما تقوله يا أخي.


## $\ddot{\boldsymbol{Q}} \underbrace{}_{0}$

t.me/soramnqraa

قال جام:

- ومن أنتَ يا هذاء
- إنـي أحـد أبنـاء الـحفـرة يـا أخـي. وأنـت تخطفهـها
 نفسـي إذا لــم يهـت هــذان الشـخـصـان أهـام عينـي. انظـر إلـى فارتولـو هــذا، إنـه فتـل أبـي، والـــي بـجـواره وعدنــي بالانتفـام ولـم يفعـلـ شيء. جئتُ لأشاهـد موتهما . فَال ياماتش: - مـاذا تفعل يا جلاسون؟ قال فارتولو بصوت منخفض: - انتظر قلـيلاً يا ياماتش، إنها حيلة. قال جالسون:
- هـل أكـذب فـــــا أقـولو كـم شـخـصـاً عذبتمـا، ولـم
 استمر فيمـا كنتَ تفعل.
قال جام:
- انظر، إنتي أفعل هكذا...

أخذ جام قّنبلة وألقاهـا فوقَهما فقال جـلاسون:

- كم هو شـيء جميل أن أشـاهـد هـا.

فَال فـارتولو ليامـاتش:

- كأنـه لا يقـوم بعهـل حيلـة أو مـا شـابـه . مـاذا تفعـل يـا جالاسونو

قال جـلاسـون:

- انتظـر، لـمَ تـر شــئًاً بعــد . ألـتَ عليهمـا قنبلـة أخرى يا أخي ثم أطلق عليههـا الرصـاص.

ألفى جام عليههـا قنبلـة أخـرى وفي نفس اللحظـة
 الأخرى ثم نهض جـلاسون وفال ليالمـاتش وفارتولو :

- هل أنتما بـخير5

وقبل أن يـجيبا قَال جـلاسون لجام:

# - هل أنت بـخير5 <br> نهض فارتولو غاضباً وقال: 

- لا تتركه يا جـلاسون سـأفتلهـ.

قال يـاماتش:

- لا، دعك منه يا فارتولو.

فَامـوا بريـط جـام ووضعـوه فـي الســيارة، وفني هـذنه
 أنقذهما ثم اتصلت إزجي بيامـاتش وقالت:

- هـل مـن المـمكـن أن تمـر علينـا لنتحـدت بشــأن

ثتاء
أغلـق يـامـاتش التليفـون حزينـاً وعـاد إلى التحي ثـم
طلـب مـن جـلاسـون أن يرتـدي بـدلـة وِينتظـره فـي بيـت إدريس، فقال جـلاسون:

- لمـاذا يـا أخي، ألم تخبرني؟
- سيـأتي شتص ليطلب يد أكشين.
- مـاذا تقول يـا أخي، من سيـأتي5
- افعل مـا فَلتُ لك، وانتظرني في المسـاء. ذهب يـامـاتش إلى إزجي وقالت:
- لا تؤاخذنـي على اسـتدعائك هكـذا، لكن الموقف خطيـر ولـم يـــر علـيّ مـن قَبـل . اتصـــت بطبيـبـ
 المستشــفى ليتــم مراقِبتهـا عـن قــرب حتـى لا
 ربمـا أردتَ التواصل معـه .
- لا داعـي، ثنـاء هـي مـن جـاءت إليـكِ فـي الأسـاس، ولكـن أليس فـي الأمـر مبالفـهَك شـكراً الكـم لكنني سـأذهب إلى طبيـب آخر.
- هــذا حقـك طبــاً، ولكـن علـى الأفــل تحــدث مـع الطبيـب صـديقـي. إنــي أفكـر فني صـحـة ثنـاء هـانم متلك تماماً .

أخـذ يـامـاتـش كارت الطبيـب ووضعــه فـي جيبـه نــم شكر الطبيبة غاضباً وانصرف.

صعـدت ثنـاء إلى سـطح البيـت وكانـت تتخيـل أنهـا تحعــل طفـل وبجوارهــا عيسـى. صعــدت علـى ســور السطح وفي هـذا الوفت وصل يـامـاتش وقال:

- انزلي يا حبيبتي.
- انظر إلى طفلنا يـا يـامـاتش.

نظر إلى ذراعيها الفارغتين واقترب بيطء وقال:

- نعم، طفلنا يا حبيبتي. انزلّي رجاءً. - لكنك لن تأخذذه مني.
- لن أفعل طبعاً.
- سـامحني يـا يـامـاتش، لـم أكن أريد هـذا . - تَعالي حتى لا يبرد الطفل.
- نعم صـحيح.

تزلكت ثنـاء وأمسكها يـامـاتش ومشـيا معاً ببطء. أخــذ يـامـاتش ثنـاء إلـى إحـدى العيـادات بعـد ذلـك،

- إلى أين أتينا5
 إلـى التمرجيـهَ، وفههــت ثنــاء مـا يـحـدث وحاولــت التخلص منهـم بالبـكاء والتوسـل ليامـاتـُ لكنـه ذهـب وهو يبكي


## انتهى عصرك يـا إدريس كوتشنوفالي

جلس فـارتوــو وحيـداً علـى طاولـة فـي المـكان الذي

 وطلب منه فارتولو أن يُخَرجهها ثم قال إدريس:

- هـاذا تريــد يـا هــذا، هـل صـرتَ تطلبنـي إلـى قـدميك؟
- أستغفر اللّه، ليس كذلك.
- مـاذا تَريد؟
- تـحدثنـا هنـا مـن قبـل هـل تتذكـر؟ جئـت هنـا
 ولــم أفعـل، إنـك لــم تفههنــي أبـداً وكنـت دائمـا بطـرف يـامـانـش، ولكـن انتهـى كل شــــيء اليـوم. انتهـى عصـرك بــا إدريـس كوتشـــوفالكي. هــذا عصري أنا، و...
 إدريس كثيراً وجلس سليمب وقال:
- منــذ وفَت طويـل وكل شــيء يســير إلـى الأسـوأ .


جـاءت منــك الامــوال فسـيكون أهـل الـحفـرة

 آخريـن. لقـد بـحثوا ووجــدوا شـركة وضـعـوا فيهـا
 بيتـه، دون أن يـخبـروك. لقـد خـجلـوا منـكـو. انظر، هــذا عقــد بيـت مـحيـي الديـن الانحـلاق. وهــنا
 وهــذا عقـد خديـجـهة أم جـلاســون. لــم يـخبـرك أحـد منهـم بذلـك. يوجـد ألـف وثلانمـائـة عقــد بيت في الحفرة، تخخيل كم معي منها

لم يرد إدريس، وأكمل سليم:

- أنـت أحبــت الحفـرة أكتْر منـا جميعـاً، وجمعالـي أحـبّ أبنـائك إليـك وكهرمـان كان ذراعـك الأيمـن وــامـاتش هـرب منـك تـم جعلتـه تـاجـاً فوقَ رأســك وصـالــح الــني قتـل كهرمــان مـا زال بينـــا، حتـى جـاســون جعلته مـن أبنـائـك، لمـاذا لــر تَعاملنـي
 أكـن كمـا أردتَ لكنـنـي مـن نســلك أيضــاً، كان يمكنــك أن تحبنـي لهـذا السـبـب فقـطـطـ ســتحب
 هـل تعـرفـ أنـــي أكتـر مـن أحبـك مـن بيـن أبنائـكـ لكنـك تـخليـت عنـي دائهـاً. لــم يكـن

لـدــك عائلــة فصـارت الحفـرة عائلتـكـ . لدـــك خيـاران الآن؛ إمـا أن تعطنـي كل عقـود بيـوت التحفرة أو ستذهب مـن هنا .

أراه سـليهم العقـود وقَال: "أو ســَذهب هـذه العقـود .
القرار قَرارك" .

وفَّف سـلـيم ثــم ذهــب وظــل إدريـس فــي مكانــه والثدمـع في عينيه.

من السهل أن تكون ملاك الحفرة، ولكن من الصعب أن تصبح والد الحفرة


أنا سليم. عشتُ في الظلام طوال حياتي، ومشِيتُ في الظلّة. أخفيتُ اسمي وأخفيتِ نفسي وكأنني غير موجود دائماً. لمم أستطع الحديث عن خوفي، ولم أشكل أحداً ولم أبك كالمجرم على مستقبلي.

مرضتُ وانهرتُ ثم وقفتُ مرة أخرى. على وجهي آلاف الأقنعة، وأي منها رأيتَ فهذا وأنا يعرفون أنني ضعيف، فهل أنا كذلك؟ دعه أنهم يظنون هكذا. إذا كانت القوة تعني أن تُركَّع عدوك، فمن فعل هذا أفضل مني؟ إنني ركَّعتُ إدريس كوتشوفالي، فمن الأقوى الآن، أنا أم أنت؟ أنا سليم. ستتعلم أنم تقول لي "يا بني" يا إدريس كوتشو فالي.


## الحفرة تضيع مـن بين يـدي

ســار إدريـس مضطربـاً فـي شــوارع العفـرة، وكان ينظـر إلـى النـاس مـن وفـت لآخـر دون أن يـرفـع رأســه،
 بينـه وبيـن سـليم. كانـوا يفكـرون فـي أوضـاعهـم فقـطـ،
 وهـرب صـاحبهـا ، وهكـذا ضاعـت بيوتهـم. كانـت يلديـز تـجلـس على الرصعيـفـ مـع بعـض النســـاء يبكيـنَ، ومـرّ إدريس بجوارهنّ، فقالت يلديز:

- سـاعدنا يا إدريس بابا .

لـم يـرد إدريـس وفَـد أكمـل طريقـهـه وأثنـاء هـروره هـن أمـام دكان مححيـي الديـن الدــلاق، رأى مـكا وكان ينظـر
 الحـي فـي هـذه الهمـوم. دخـل إدريـس الهقهى وجلس على الطاولة بـلا حيلة.

فـي هــذه الأثنــاء كان ناظــم وإمـره يـجلســان فـي الفيـلا المـحاصـرة بعـدد كبيـر مـن التحـراس، أمـام شـاشـة الحاسـوب التـي يظهـر فيهـا سـليم وفـارتولــو
 ناظم وقال:

## - كم سننتظر هكذا يا سليم؟ <br> - حتى يكون متاحاً .


 له نضغط على والدكم فلن يتفير شيء - لا تفعل شيئاً يا ناظم ولا تتصل بأحد .



سـأبدأ الآن.
أمسك ناظم بالتليفون واتصل بالمحامي وقال: - اذهبوا إلى الحفـرة مـع الشـرطة وقوهـوا بإفـراغ ثلاثة بيوت.

بعـد قليـل ذهبـت ســيارات الشـرطة مـع مـحامـي ناظم وبدأوا في إفراغ البيوت.

## الحفرة تموت يا بابا


 إدريس من الخـجل، فقال له:

- ألن تودعني يا محيي الدين؟
بكى مـحيـي الدين وقَال:
- لا أسـتطيع النظـر فـي وجهـك مـن الخـجـل. سـامعحنا، لقد حدث هـا بسببنـا . أعرف ذلكـ.
- أنت سـامحني، أنا الذي لم أعرف ولم أر. جاء مكا غاضباً وقَال محيي الدين: - اهـدأ يـا مـا
- لـــاذا يــا أبـي؟ لمـاذا وضعنـا هــذا الوشـم علـى ذراعنـا، مـاذا يعنـي هــنا الوشـم يـا إدريـس بابـا وا إلـى أيـن تذهـب؟ الحفـرة تمـوت، فإلـى أيـن تذهب؟
- الحفرة ستعيش ونحن سنذهب يـا ولدي. ركـب إدريـس الســيـارة وذهـب ثـم جـاء فـارتولـو ومعـه سليم الذي قَال بيقين:
- ليــأت الجـميــع إلـى هنـا . انتهـى رهــن البيـوت،


جميعاً .
قَال سليم ذلك ثم ذهب بعيداً .

## نحن نذهب وتعيش الحفرةً

## انتهت الحرب فهل انتت سعيد 9


 نزل فارتولو إلى جواره وفال لـه:

- هـل تظن أنـك سـتهرب منـي أيها الوزيـر السـئئ


على ركبتيك الآن.

- لـن أفعـل هــنا، إذا أردت فاقتلنـي. كل مـا فعلتُـهـ
 سترتاح هكذا 5

أخـرج فـارتولـو سـلاحه وفـي هــه الأثنـاء جـاء مـد

 إلى المقهى وقال:

- أهـلا بك.
- انظر، لم يبق أحد لقد أكلكَ الجميع•
- هـل أنــت أيضـاً سـتقولين مثلهـمَ هـل جئـتِ مـن أجل ذلكى اذهبي وقولي لإدريس وياماتش...
- لا يههنـي أمرهمــا ـ انتهت الحرب. هل سـتحاربني
 بصراحة، هل أنت سعيد؟
- قَـتُ لـه إنتـي ســأجلس علـى عرشــه، وقــد جلسـت بالفعل. - هل أنتَ سعيد يا صالـعك
- كان يـجـب أن يسـمعني، مـاذا لـو كان قَبِل كلامـي الحفـرة مـن حقـي. اســمي سـعـد الـديـن فـارتولـو ليعلـم الجـميـع اســمي، وـعاملنـي علـى هــنا

الأسـاس

- هل أنت سـعيد يـا صـالـع
- مـاذا سـيفرو إن كنـتُ سـعيداً أ م لا . إنـي ضيعتكِ يـا ســاديش ولســتٌ سـعيـداً . هـل مـن المـمكـن أن
تبقي معي؟
- لـن أبقـى معـك. ولكـن هـل مـن المـمكـن أن تَأتـي أنت معي؟

أمسكت بيديه ووضعتها فوَّ بطنها وقالت: - أجب الآن. تعهس فارتولو كتيراً وقال:

- ســأصير أبـاً. سـيصير لـي عائلـة. ســـأكون والـداً

لطفـل، وأهـه لـن تتركـه أبـــاً، ولـن يـصـيـر متلـي
بـلا أم.

بـدأ فـارتولـو فــي البـكاء ووضــع رأســه علـى بطـن سعـادات وعانقها .

## لن تَأخذ هـا هو لي

التقـى يـاماتـش وإمـره فـي أحـد البـارات، وaَال
ـِامـاتش:

- ثناء ليست مريضة. أنت المريض.
- قَــتِ لـك إنـك لا تسـتطيع أن تأَخـن مـا هـو لـي

مـن الآن فصاعـداً سـأتصل بـك مـرة فـي الشـهر لكـي
 لآخر انظر في تليفونك، ربمـا أرسلت لك صـورة لها .

كان يـاماتش بـلا حيلهَ ولا يدري ماذا يفعل.

## إمـره وناظمم

ذهـب إمـره إلـى أحــد بيـوت ناظــم، كانـا يلتقيـان دائمـاً فـي هــذا البيـت. بعـد أن ســلم عليـه فَـام نـاظـم بتحضيـر عصيـر البرتقـال لإمــره ووضـع فيـه السـم.

أثــاء فعلـه لذلـك، كان إمـره يُـخـرج الســلاح الـذي خبـأه
 قال إمره:

## - مـا هي خطتنا الجدـيدة؟

- لا داعي لخطةَ جديدة. لقد ابتعد فارتولو عن عالمنا وبقي سليمر بـلا حيلة. لو لهم تكن معنا لمـا انتصـرنا. أثناء استخخدامك لثناء قـمتَ بتشويش فكر يـامـاتش وهكذا انتصـرنا. سـأسـألك سؤالاً : "كيف يفعل الإنسان بأخيه هكذاو" .
- كان يـجب أن أفعل هذا.

في هـذه الأثنـاء جلسـا علـى الطاوبـة وأعططـاه نـاظـم كأس البرتقال وقال:

- مـاذا كان يــول أبـي دائمـاً، هـل تـعـرفء كان يقول:
 حرب يفوز شخص واحد وهو الذي يعيش" . - هــذا رأيـي أيضــاً. إذن نشـرب هــذا فـي صـحـة بايكال.

 ثم قال إمره:


## - كان يـجب أن أفعل هـا يا ناظم.

سـقطل ناظـم علـى الأرض ووقَف إمـره وبعـد أن مشـي خطوتيـن سـقط هـو أيضـاً علـى الأرض ميتـاً ودون أن يعرف مـا حدت.

## شتات عائلة كوتشوفالي

انتقـل إدريـس وسـلطان إلـى بيـت جديــلـ، وأثنــاء جلوسـههـا أمـام البيـت جـاءت سـيـارة نزلــت منها عائشـة وكاراجـا فوقَف إدريـس مبتســهاً وقَـد ارتا وَاحـا كتيـراً عندمـا فعـل هــذا، وقَامـا بتقبيـل يــده. قـال إدريـس لعائشة:

- هـل سليهم من جاء بكما؟
- لا يـا أبي.
- إنه يـجلس في البيت طوال اليوم.
- نعـم يـا أبـي، يـجلس فـي البيـت ليـل نهـار، يعـزف السـاز ولا يتحــدث معنـا . إنـه ليـس بخيـر يــا أبـي ونـادم جـدا لكنـه يعـرف أنـه هههـا فعـل فلـن
يتغيـر شكيء.
- آه يـا سـليمه، آه.

كان سـليم يـجلس حقـاً طـوال البيـت فـي الشـرفة ولا
 ليمشـي في البيـت قَليـلاً ويتخيـل وكأنهـم مـا زالـوا فـي البيـت جمييفـاً. وفـي أحــد الأيـام صعــد إلـى ســطـح البيت وقَام بقطع شـرايـنـه ثم أغلق عينيهَ بيطء.

توكات
كانـت سـعادات وفارتولـو يعيشــان فـي البيـت الـذـي
 معهمـا أيضـاً . يقضـي فـارتولـو وهـدد أغلـبـ الوقـت فـي الغنــاء وتقليـم أوراق الشـجـر . وفـي أحـــ الأــــام أثنــاء جلوسههـا بـجوار البحيرة قال فارتولو :

- إنتي سعيد للفايةَ يـا مدد . سيصير لي ولـد .

في هـذه الأثنـاء ســمعا صـوت سـعـادات وهـي تصـرخ وتتـادي علـى صـالـح. ركض فـارتولـو ومـدد نـحـو البيـت
 السـلاح وكانت تقول:

- سـاعدني يا صـالح.
 منهـم ـُـم أطلت الرصـاص فنظـر الرجـال وســعادات إلى

ناحيـة الصـوت وفـي هـذه الوقَت أخـذ الرجـال السـلاح مـن يــد ســعادات، وبــدأوا يطلقـون الرصــاص علـى فارتولـو ثـم أخــذ رجـالان منهـم سـعـادات إلـى الســيارة ولــمر يعـرف فارتولـو هــاذا يفعـل. كان يبكـي ويصـرخ قـائلاً : "سـاعدني يـا مـدد" .

كان مدد بالقرب منه لكنه بـلا سـلاح، وقال:

- لمـاذا نعــش؟ إننـا نعــش مـن أجـل ألا يـمـوت

إليّ يـا أبي .

رهـى فارتولـو السـلاح إلـى مـدد الـذي أغلـق عينيـه
 لكـن الرجـال تركـوا فارتولـو واتـجهـوا نـحـو مـدد فركض فارتولـو نـحـو السـيـارة لإنقـاذ ســعادات لكنـه تأخــر

 بينهم غارقاً في دمـه فصرخ: "لمـاذا .. لمـاذا5" .

بناء مهـجود
دخـل عمـي وباشـا ومعههـا إدريـس إلى بنـاء مهجور، ولم يكن إدريس يعرف إلى أين يذهب. قال عمي:

- انظـر يـا إدريـس، سـنضـع الطـاولات هنـا ومـكان عمل الشـاي في هـذه الزاويـة. - مـاذا تقول يا عهي؟

فـي هــذه الأثنـاء أحضـر باشــا يافطـــة كُتـب عليهـا "مقهى الأصدفَاء" كانـت مـن فَبـل يـافطــَهَ مقهـى الحفرة. ابتسه إدريس وفاّل: - مـا هـذا، هل سـرقتما المقهى§

قال باشا:

- لـم نسـرقَها، نحـن مـن دفـع ثهنهـا ، فهـل سـنتركها هناك

قال عمي:

- مـا رأيـك يـا إدريـس، هــل مـن الهمكـن آَن نفعـل هـذا

تحمس إدريس وقال:

تأتـروا جميعـاً عندمـا تذكـروا مقهى الحفـرة، ووضـع إدريس يديـه على كتفيههـا وقال:

- لو لم تكونا معي لمـا كنتُ أنا.

عانقههـا إدريـس وأنتـاء خروجهـم بــدأ إطـلاق الرصـاص عليهـم مـن الخـارج فنزلـوا علـى الأرض ثـــم قَام باشـا لينظر إلى الخارج فمَال إدرس:

- كم عددهـم5
رد باشـا :
t.me/soramnqraa
- كثيرون يـا إدرسس.
- هل هناك مـخرج من الـخلفs

ذهـب باشـا بــطـء وقبـل أن يصـل إلـى البـاب أطلقـوا الرصاص هنـاك أِيضاً فعاد مسرعاً ثم قـال إدرسِ:

- يـجـب أن نخـرج. بالتأكيـد هـاجهـوا البيـت أيضـاً. عائلتي تموت، يـجب أن نخرج
كان إدريـس مـحفـاً، فقــد هـاجمــت مـجموعـة كبيـرة بالفعـل بيتـه مـن الحـنـيقـة، وأطلقـوا الكتيـر مـن الرصـاص. فكــر إدريـس وعمــي وباشــا فـي طريقـة للخَروج ثم اتخذذ إدريس قَراراً وقال:
- لا يوجـد حـل، سـنـخرج. هـل نـحـن معـاً حتـى النهايةء هل أموت من أجلكماء

قالا معاً:

- نحــن معـاً حتـى النهايـة. أنــتَ تمـوت مـن أجلنـا

وقفـوا فـي نفـس اللحظـة وخرجـوا مـن البنـاء
 البيــت فوجــدا كل مـن جـاء إلـى العـرس ملقـى علـى الأرض. دخـل عليشـو إلـى حديقـة البيـت وصـرخ: "مستحيل.. مستحيل" .

بـدأ عليشــو يبكـي ويصـرخ أمـا يـامـاتـش فقـــــنـر نظـر إليهم ولم يعرف إلى أيهم يذهب ثم صرخ: "آٓه" .

## السقف فوق رؤوسنـا والحفـرة تحتت آقدامـنا

بـدأت مرحلـة جديـدة فـي الحفـرةَ مُحيـت علامـة الحفـرة مــن فـوق جــدران الشــوارع ووضـع مكانهـا عـلامة من جاؤوا بعد ذلك.

ذهـب يـامـاتش إلـى أحدهـم وطلـب منـه أن يضـع لــه وشـم الحفـرة علـى صـــره، وقـال الرجـل ليـامـاتـش أثتـاء

- مـاذا يعني هـا الوشتم، إنتي لم أفهم حتى الآن.

لـم ــرد يـامـاتـش وتذكـر طفولتـه عندهـا كان يـجلس


يـده ويقول:

- فْي الأعلـى يوجــد سـقف، وهــذا يعنـي أنـك إذا تعرضنـت لمشـكلة فيجــب أن تأتـي إلـى الحـي
 العـلامـهة فســيكون هــذا البيـت لـك مثـل بيـت عائلتـك. والنقطــة الأولــى مـن الأعلـى هـــي عائلتك الـحصيفية.

بعــد ذلـك تذكـر يامـاتش منيـن وهـو يقـول: النقطـة
 الأصدقَاء والأحبـاب. أنـت تمـوت مـن أجلهـم وهـم يموتون من أجلك.

كهـا تذكـر يـاماتش كمـال أيضــاً وهـو يـــول : النتطـة الأخيرة من الأسفل هي كل أهـالي الحفرة.

ظـلّ يـامـاتـش يتـذكـر طفولتـه أثنـاء وضــع الوشــم، وتذكر عندمـا سـأل عمي:

- هــا يعنـي أن لـي الكثيـر مـن الأعمـام والأخـوال، أليس كذلك؟


## ثم سـأله ياماتشن:

- ومـا هـي العـلامـه التي فني الأسـفل تحـت النقـاط الثلات:

 هـاذا تقـول هــذه العـلاهـة عنـدهـا تجتـهـع، هــل تعـرفء لا يوجـد لدينـا مـوت فـي عالمنـا، إذا كان هــنا الســقف فـوق رؤوســنـا وتحـــت أقدامنـا الحفـرة، وكنـا داخـل العائلـة... هــذه مسـأله مههـة
 الحخروج من الحفرة، لكنها لن تخرج منك.

أنهى الرجل عمل الوشـم ليامـاتش وقال: - أين هي الحفرة ــا أخي؟ - الحفرة في كل مكان.

## نُعيـ الـحفرة أو ثموت

كان فارتولـو يمشــي بيـن النـاس بثيــاب رثــة، وهـو يطلب منهم بعض النقود لشـراء الخبز .

بعد ذلك ذهب إلى مكان عيشـه في بناء مهجور، وكان في وضـع سيئ للفاية. دخل إلى البناء وجلس في

زاوية ثم سـهـع صـوت ووجد يـامـاتش أمـامه فتال:
 بالفعل، هل أنت سعيد الآن5

- عليـك ديـون كثيـرة لـي يــا فارتولـو . جئتُ لإغــلاق حسـابنا .
- ليس لدي غير روحي، خذها وخلصني.
- لا أريد، تلزهني روحك.
- مـاذا تريد5
- تعال معي

ملّ يـاماتش يده إليـه فقال فارتولو :

- إلى أين5
- إلى الحفرة. إما نعيدهـا أو نـموت.

أمســك فـارتولـو بيــد يـاماتـش وخرجـا معـا معـاً، ورأى فارتولو شتخصـاً خلف ياماتش فتالو:

- ومن هذا
- ستعرف في الطريقت

كان جمعـالـي يمشــي فـي الأمـام ومـن خلفـه يـاماتـش
t.me/soramnqraa


$$
\text { حاصلة على جانزذ سيول الدولية للدراما عام } 2019
$$




حاصلة عالى جانزة سيبول الــولبية للـبراها عام 2019

$\longrightarrow, S ; 1$
Najs

## telegram @soramnqraa




