## جائزة غونكور

## 2001

> جان كريستوف روفان

ترجمة: د. حنان قصاب حسن


## 

البرازيل الحمراء


ROUGE BRESSIL
Jean-Christophe Rufin

البرازيل الحمراء - رواية
تأليف: جان كريستوف روفان
ترجمتها عن الفرنسية: د. حنان قصاب حسن

تصمبم الغلاف: الناصري 978-9933-540-60-9:ISBN الطبعة الأولى: 2020

دار مدوح عدوان للنشر والتوزيع سوريا - دمشق - ص ب: / 19838/ هاتف-فاكس: / 0096311 /6133856 جوال: 00971557195187 البريد الإلكتروني: addar@mamdouhadwan.net الموقع الإلكتروني: addar.mamdouhadwan.net fb.com/Adwan.Publishing.House
twitter.com/AdwanPH
© Éditions Gallimard, Paris, 2001.

$$
r \cdot r r \wedge r{\underset{\mathrm{Q}}{\mathrm{t} \cdot \mathrm{me} / \mathrm{t} \_\mathrm{pdf}}}_{\sim}^{\mathcal{L}_{0}}
$$

جان كريستوف روفان


البرازيـل الحمـراء
رواية
\#906

ترجمتها عن الفرنسية:
د.حنان قصاب حسن

## $\underset{\text { ON RIGHTS }}{\text { SPOTIIGT }}(\mathrm{C}$

تم إصدار هذا الكتاب بدعم من برنامج أضواء على حقوق النسر لمعرض ألبوظبي الدولي للكتاب دون تحمل المعرض أي مسؤولية عن محتوى الكتاب.

كان معي لفترةِ طويلةِ رجُلّ، طلَّ عشر سنواتِ، أو اثنتي عشرة سنةّ، في
 فيه فيلوغانيون على الأرض التي أطلق عليها لقب فرنسا الأنتاركتيكية. مونتيني
دراسات، ، دxxi،

## I

أولادُ لأكلة لُحوم البشر

## الفصل 1 <br>  <br> t.me/t_pdf

- تصوّر للحظةٍ يا سيّدي ما يمكن أن يشعر به رجُلٌ يرى أمامه الماء الذي سوف يُسْلق فيه، وقد بدأ يغلي.
لفظ البحّار هذه الكلمات، وهو يُلقي على الجهْر نظرةَ قاتمةً. - هكاذب! أنت كاذب". صرخ الهنديُّ، وهو ينتصب.
- كيف؟ أنا كاذب؟ ألا تأكلون مَن على شاكلتكم؟ أم أنَّ ما تعترض
عليه هو الوصفة يا لِصّ؟؟

تابع البحّار، وهو يتوجّه من جديدِ إلى الضّابط:
صحيحّ يا سيّدي أنّ البرازيليّين لا يتصرّفون كلّهِّم مثل أولئك الذين الذين
 يشوونه، أو إنْ كنت تفضّل فسيدخْنونه. هل تعترض على ذلك يا قذر؟ أمسك البحّار بالهنديّ من صدريّته، ورفعه بذراعه الضّعيفة التي
 تلك المواجهة ثوانيَ عدّة، كان فيها كلّ واحيِ منهما ينظر إلى الآخر
 عاليةّ، وتصافحا بصخبِ. دقّت السّاعة الثّامنة في واجهة كاتدرائيّة روان،

ما جعل عوارض سقف الحانة التي تقع مقابل البناء المحترم تهتزّ كلّها مع كلّ ضربةِ من ضربات السّاعة. ظهر الغبُّ على الضّابط ذي الجّبد الجّ الطّويل النّحيل، والوجه بارز
 القيام بها، وقد بدأ صبره ينفد. كانت سنة 1555 في منتصفها تقريباً، وفي
 ملائمةً كلإبحار . ضرب المنضدة برا براحة يده، وقال بنبرة صوته الرّ الرّتيبة التي توتّرت بسبب ما تحمله من تهلديِ مبطّنِ:

 بهدف الوصول إلى البرازيل، وتأسيس فرنسا جديدةٍ فيها.


 سُخريةِ ربّما كانت ضرباً من الخيال.

 بينا وبين السّكّان الأصليّين؟؟.
حاول البحّار الذي أعجبه أن يكون مرغوباً أن يُطيل تلك المُتعة، وأنْ يتخابث، فقال بصوته المنتشي:

- يا سيّدي، لقد قلت لك إنّك تستطيع أنْ تجد المترجمين في الموقع. منذ ثلاثة أجيالِ، ونحن -النّورمانديّين- نذهب إلى هناك الك بحثاً عن ذلك الخشب الأحمر الشّهير الذي يعطي لونه للوحات الشّقيقين غوبلان.

وقاحة البرتغاليّين هي وحدها التي تجعلهم يؤكدون آنهـم هُم الذين



- لنْ يمضي عليك أكثر من يومين على تلك الثّّواطئ، حتّى ترى
 اتّجاهك، ويعرضون عليك أن يقوموا بالتّر جمة لك. قال الضّابط، وهو يشعر بالإنهاك:

 جديد. نريد أن يكون لدينا المترجمون الخاصّون بنا، ولا نريد الاعتماد على أحد.



- أعلنتَ لنا موعد الّّحيل يا سيّدي، وهذا أمرٌ جميلّ، لكنْ كان من الأفضل عوضاً عن ذلك أنْ تُعْلِمنا بموعد العودة الذي تخطَّط له. - لن نعود أبداً. علينا أن نوطّن النّاس في مقاطعةِ جديدةٍ تعود إلى الملك. أوليك الذين سيذهبون معنا سينهون آيامهم في منطقة ما وراء



- "اليس بعده . أقرّ الضّابط، وتد ملأ نظرته بالتّحذّي، وأكمل: پالكتّي أعرف بلاداً أُخرى، هناك في الشّرف".
نهض البحّار، وقد علّق على هيكله العظميّ الضّيّقَ ما تركته له الحياة من لَحمب. اكتسب وجهه هيئةَ جدّيّةً، وهو يُعلن:


 جديدةً. لقد اختبرتُ فيها كلّ شيء: الحُمَّى، وأكلة لُحوم البشُر الذين استطعت الإفلات من قبضتهم بمعجزةِ، والآن: هؤ لاء الكلاب الباب البرتغاليّين


أين تعتقد آني اكتسبت تلك القوّة كلّها التي جعلتني أتحمّل ذلك كلّهِ وبحر كةٍ واسعةٍ من ذراعه التي أوصلت لحُسن الحظ كأسه إلى فمه،
أزاح عن وجهه حُجَةَ غير مرئيّة.

 الحياة هي الثّروة الوحيدة التي بقيت لهمه، وآية حياة. كلا يا سيّدي! الفيّ الفكرة الو حيدة التي تمنحنا الشّجاعة لنجتاز ذلك العذاب كلّه وفي أثناء حديثه هذا، نظر خلسةَ إلى الهنديّ، كما لو أنَّ ذلك المّا المسكين هو التّبب فيما تحمّله في الأمريكيتين كلّه: دالفكرة الوحيدة هي الألمّل بالعودة إلى هنا....
ووضع البحّار قبضتيه على الطّاولة، وتد صبّ قوّته كلّها في المقطع الأنخير من خطبته المنمقّة.

- (ايؤسني للغاية أن أخيّب أملك". أخاف ليختم كلامه: "لكنْ يُستحسن أن تسمع جوابي القاطع مباشرة: لن أذهب".

عضّ الضّابط على شفتيه. في ظروفي أُخرى، كان في إمكانه أن يوسع


 الذي سيتعرّض إليه من جرّاء هذا الرّفض المبدئيّ. كانت الأنظار كلّها قد اتتجهت نحوه.

على الرغم من الحرّ في نهاية الربيع هذه، كان الهنديّ قد احتّف







وتد سَخر منه الجميع كثيراً.




 من أمثاله، وبمجرّد وصولهُ ولهم إلى مدينة روان، طُلب إليه أن ير يرتص في في
 جزءاً من الزّيّي الذي أُسِرَ فيه، ولآنه ظهر عارياً ألمام مَلكي، لمْ يفهم بعدها لماذا أمروه أنْ يغطّي جسـده أمام سائر الفرنسيّين العاديّين.

- "اوبعد؟". سأل الضَابط بفظاظةٍ؛ ليقطع الصّمت الذي كان الهنديّ يبدّده بأنفاسه المتلاحقة المتردّدة.
كان المسكين فريسة صرابِ نظِيع، فقد أعاد له ذِكْرُ البرازيل صورَ
 وطيورها، كانت تغسل روحه من رماد الحياة اليوميّة كلّه الذي كاني غلّف روحه. مع ذلك، كان قد وقع في غرام هذه المدينة منذ اليوم الأوّل

 بعدها، شَعر بالنّهضِة في فرنسا التي كانت تتباهى بتلك الكلمة الجميلة،




 آخرين تشُكّلوا من النّموذج ذاته. تَبّت في ذهن الهنديّ حـورة زوجهِ النّاعمة الممتلثّة بالصّحة بو بوجنتيها
 يعود إلى غاباته.
- 

كانت كلمةّ مقتضبة، ولمّ تسمح له معرفته الضّعيفة بالّلغة الفرنسيةّ أن أن يقول أكثر من ذلك، لكنّ الحمية التي وضعها في تلك الكلمة الواحدة،


قراره.

أمّا الضّابط الذي أنهكته تلك الشّهور من التّحضيرات، فقد رأى كيف
 الأمثل على ذلك كان وضعيّة جسده: ظهر ها المقوّس، وذيراعاه المتدلِّيتان، ورأسه المنحني.
انشغل النزل بأكمله بتلك المسألة. كان فيه عددٌ كبيرٌ من البحّارة الذين



 حين أتى لِيتلّظ وسْط الجموع بأربع كلماتِ سيكون لها وتْع الحَسـم في كلّ شيء

- قُم بأخذ الأطفال إذاً.

 الأرضيّة. حاول الجميع أن يميّزوا في العتمة قَسَمات ذلك الذي الني لفظ تلك


 القماشُ المبطّن. كان شاربه القصير الذّي لمٌ يكن أكثر كثا كثافةً من شَعره يـقوّس فوق أطراف شفته النّحيلة، فيحدَدها، ويعطي نوعاً من المن المبالغة

 شُخصه المسالم مخيّلتهم.
- מالأطفال أيُها السّيّد؟ ماذا تعني بذلك؟؟. استفهم الضّابط بصوته


- يا سيّدي، كلّنا يعرف أنّ الطّفل لديه موهبة تعلُّم اللّغات. إنْ وضعتِتَ
 بعض الكلمات البسيطة؛ في حين أنّ الطّفل يمكنه في بضعة أسِابِّ أِيع أن يتكلّم بسهولِّ، وبلَكْنَةِ صحيحةِ



 عمّا يمكن أن تجده لدى إيطاليٌ متعلِّمِ من كمالِ شبْه مُطلِّبْ - وهل يمكن أن نعرف، أيها السّيّد، من أين أتيت بتلك التِينا التناعة الأكيدة؟ - أظنُّ أنَّ ذلك هو الشّيء المعقول البدهيّ، وذلك كلّه لا علاقة له
 بارتولوميو كادوريم، وإنتي من جمهوريّة فينيسيا.

 لكنّ الرّجُل كان يِبدو مستمتعاً من دون أن تؤثّر فيه مَمسات كيات الحضورِ، وعدوانتّهم المكتومة.
 (أعمل تحت إمرة الفارس دو فيلوغانيون، نائبِ أميرال مقاطعةٍ بروتانيةّها.

نهض الفينيـيّ قليلاً؛ لكي يوّيّي من خلف طاولته نوعاً من الانحناء

 - لدينا تجربةٌ كبيرةٌ في مجال التّرجمة؛ لأنّ جمهوريّة فينيسيا لديها

 من مترجمين مع الصّين، أو مع المشرق، لا بلْ إنٍ الإسبان أيضاً يفعلون الشّيء ذاته، ففي المكسيك مثلاً: حين لْ بُ يكن لديهم كي يتفاهموا مع
 اسم مالينش، استطاعوا بوساطة الأطفال أن يشكّلوا مخزونانَ واسعاً من المترجمين في المجالات جميعها.

- اوني أيتّ عُمر حسْب رأيك يجب أن يُرسَّلَ هؤلاء التّلاميذ
 - خمسُ أو ستُّ سنواتِ عُمرٌ ممتاز .
- (امستحيل!!). أجاب الضّابط مستنكراً: ضإنّ السّيّد فيلوغانيون تذ

 - (يمكن أن يكونوا أكبر بقليل). أضاف الفينيسي". في الواقع، يبدو آنَّ مَلكة الّلغات لا تزول عنهم إلّا عندما تكتمل أجسادهم.
كان يتحضّر لتعليق جديد حول هذا التوافق الغريب بين أعضاء الجسم




لمْ يكن انتقاء مستوطني المستعمرة الجديدة قد حصل من دون عناء؛



 يحكم عليهم به، على الاحتمال الممكن بأن يُلتهموا من قِبَل أمثالهمه، وها هو الآن يجد نفسه مضطّرّاً إلى البحث عن أطفالِّ، مع ذلك ما ما من أحدِ
 سيسمعها سوف يتبنّاها على الفور.

- (اما يقولونه صحيحٌ إذاً) . أضاف الفينيسيّ محجبراً نَسسه على التّحدُّث

 اللُّلطة الوحيدة في البرازيل"،
- لا يعنينا إنْ كان أحد البابوات إسبانيّا، فقسّم العالم الجديد بين

سگّان الجزيرة الإيبيريّة.
أجاب الضّابط وهو يعرك عينيه لكثرة ما أتعبه أنْ يكرّر منذ شهرين
 من الاستمتاع بالأمريكيتّين".

- (أحسنت القول") صرخ البحّار وهو يرفع كأسه. لـمْ يكن الحاضرون من شـاربي الكؤوس ينتظرون سوى إشـارةِ كهذه؛




في أثناء تفحُصصه لوجه التّاجر بحذرِ، بَدا عليه فجأةً أنه تذكّر آنّه يتعامل
مع غريب.

- من غير المُجدي أن تسألني أكثر من ذلك، فالملك لا يرغب بإذاعة

ذلك الأمر الذي لا يعني سوى فرنسا.
دقّت السّاعة تسع مرّاتِ جاعلةً الكؤوس ترتجف فوق فوق الطّاولات، فوضعت بذلك حدّاً مناسباً لهذه المحادثة التي تخلو من الكتمان الـوان. دفع
 وابتسامةِ غريبة، وهو يرجو للضّابط سفرةً سعيدةً. كان البحّار قد نامه
 السّاحة الكبيرة تحت المطر النّاعم الذي بدأ يهطل . كان يَأَمل أن ينال قِسطانِ

 بحثاً عن غايته.

## الفصل 2

كان هناكُ خطُّ لا يتتهي من الصّفصاف المزروع مثل صفٌ من الجنود المدجّجين بالزّماح، يمنع بصعوبة كبيرةِّانز لاق المروج بمرحِ نحو الجُ الجُرف؛


 كانت قادرة على تجفيف العشبُ على خُضرة المرج، كان الحصان الأضّهب، الذي بكاد لا يتحرّ يرّك؛
 تطرد النُّباب الذي كان يحرّك هذا الصَّحو غير المتناهي الذي جاء بعد رطوبة العواصف.

- وانظري، إنّه هوال. قال جوست هامساً.
- ا(كيف تعرف ذلك؟)، سألته بخشية الفتاة المستلقية إلى جانبه.

(1) التحجيل هو بياض في توائم الفرس على شنكل خلخال. فإذا كانت تواثم الفرس الأربع ييضاء سميت محبحل الأربع، وإن كانت ترائم الفرس الثلاث بيضاء سميت محجل الثلات. (المترجم).
- "مُحَجَلِ الثلاث؟"، . استجمعت شجاعتها وسألته من جليدِ. - (نعمب" . أجاب أخوه ها بصبر نافدِ: "هذه الجزمة البيضاء فوق الحوافر، لديه ثُلاثٌّ منها. إنّه حصانٌ مَلَكيٌّ"
- توثّف عن لعب دور العالِمَ، ولا تعاملني كطفلِّ؛ لآنّك التفطتِ كلمةُ ما من تسڭّعك مع العمّال.
- اخخضي صوتكِ يا كولومب! ستجعلينه يلْحظ وجودنا هكذا لكنّ الحصان استمرٌ برَعي العشب من دون أَنْ يبدو عليه آنه سمعهم. - العلى كلّ حالها، قالت الفتاة متذمّرة: امُحجّل الثّلاث أم لا لا، ليس

فقد جوست صبره عندما سمع الاسم المقيت لذلك الجار الغنيّ الذي دخلا إلى أرضه خِفية.
- لا تتحدّثي عنه، هل هذا ممكن؟

استمرّ في النّظر إلى الحصان برغبة.
 - الرانغاليه، حصان السير غوفانه، . قال جوست، وهو يضحك. بقيا مستلقيين على الأرض ساهمين بلا حرالكِ على العُشُب المبلول الذي كان يبلّل بطنههما، وعلى الأطراف المدبّبة لنبتة اللّحلاح التي كانت تتسر"ب من قمصانهما الخشنة؛ لتلصق فقاقيعها المؤذية بجللههما. انتصب الحصـان، وشّمّ ما وصل إلى خياشُيمه من هواءِ مملّح ناتِّج عن طبخ سلطعوِِ، أو عن تفسُخِ عصفورِ ميتِ، وللحظةِ، بدا عليه أَنْه يستمع إلى تدحرج الحصى من بعيد.

- "امن المؤكّد أنّ سيّده اعتاد أن يهمس في أذنهاه . قالت كولومب: "إنّه

غوفان، الفارسُ الذي يمتطي الحصـان من دون سَرجِ، التائهُ الأبديّ،


 مستلقياً بما يشبه قفزةَ غير مرئيّة إلى الأامام. - اهيّا، اذهب الآنا، شجّعته كولومبر

بدا على جوست كآنه استبقط من حُلمه، فنظر إليها، وتأكّد من إمساكه بالحبل في يده اليمنى، ومن دون أن يقول آية كلمةِ، رفع ظهره، وانيا وانتصب بيطء.

- هيّا، تخيّل آنك بيل هاردي، واتني سيّدة قلبك. افعل ذلك من أجلي.

 وانطلق.
كان الشّابّان المترقَّان ماهرين في الرّكض داخل الجُ الجُحور، ولذلك توضّعا في ظلّ الحيوان؛ كي لا يشُعر بالخطر. كان كان عليهـها من أجل
 ما إن وقف جوست حتّى اقترب من الحصان بيطء وتصميم. كان يحمل



 الذي كان جذعه عالياً. اقترب، واحاطاط الرّقبة بذراعيه. شَعر جوست بتعاطفِ حقيقيٌ مع هذا الحيوان، ليس نقط لآنه ربّما كان

غرانغاليه، حصان غوفان، إنّما لآنه كان يـدو له أليفاً بعفرته الدّاكنة الموشَاة





 واسعةً. كان البحر يرسم خطّاً رفيعاً في الأفْق يفصل بين خُخضرة الأرض



 فاستجاب الحيوان مُطيعاً سيّده الجديد. صرخ جوست: - كولومب، تستطيعين المجيء. كان جوست يجلس منتصباً تمامام، لكنّ شعور الفخر كانِ كان يختلط لديه
 المزرعة فتط. جَهِّ لأنْ ير سم على وجهه النّحيل علامات لا ما مبالاةِ على




 عشرة من عمره.

ركضت كولومب من دون أن تهتّمّ بثوبها الذي التصق بفعل الماء، وقد شعّت السّعادة منها بفعل ذلك الانتصار . - (أأحسنت! اله. صرختْ: هالآن دغْني أركب".



كان شَعر كولومب الأشقر الذي صار داكناً وسبلاً بفعل المطر قد

 ذهبيّة، وكانت تضفي على نظر تها سُخرية وغموضاً الأِ كانت قد تعلّمت منذ

 جوست، فإنّ ذلك كان بقصد أن تكسر آخر إمكانات مقاومته.

- "حسناًا") . رضخ جوست: (تعلّقي بذراعي"). أمسكت كولومب به من ثنية كوعه، وساعدها علىا على الرُكوبا آنها كانت أصغر عمراً منه بسنتين، وضئيلةً، ونحيلةَ، إلّا آنها كانت في في طوله تقريباً.
اعتدلت فوق مؤخْرة الحصان بخفّةِ، وامتطته برشاقِّ، ثمَّ أحاطت من دون تكلُّت خصر جوست بذراعيها العاريتين.
- "ابيل هاردي") همست في أذنه: (إن كان غرانغاليه فعلاً، فإنّه يستطيع

لكن" جوست ضغط بساقيه على بطن الحصان بحذرِ، وجعل الحصان يتقدّم خطوةً خطوةً. كان قلقاً؛ لانْه شعر بأنّ الحيوان فقد الثّقَة التي أعطاها

له في البداية، ومع أنّ جوست كان يبدو دائماً بعيداً عن الواتع، مُمقلَّ





 استمرّت بالضّحك والصُّرُ بِ بصوتها الرّفيع. - لنذهب إلى السّياج. اجعله يخرج إلى الطّريق. كان جوست يشاركها الرّغبة في أنْ يقود المطيّة إلى أبعد ما يمكن، الـي لكنّ الخوف كان يجتاحه، وعندما وصلا إلى مدخل المرْج، قامت كولومبا
 الحصان بشدّةٍ حتّى كاد يرميهما عن ظهره. - اهدئي يا كولومب. دخل الحصان من تلقاء نفسه في الطّريق التي كانت تؤدّي إلى الغابة
 عالياً جدًآ إلى درجةِ جعلت الضّوء يتخلّل الأجمات، فما فما عادت تو توحي



 على سقف الأبراج المدبّب، وعلى الدّرج الكبير .


لَكْزه للحصان، وربّما لكي يخغي عن أخته الانغعال الذي كان يشعر به دائماَ عند رؤية هذا القصر قيد التّشييد.

 حصل غريف اللعين عليها كلّها كهبةٍ دسمةِ. كان المستشار الِّار دو غريفـ حاكماً وتاجراً، وفوق ذلك كلكّ مُرابياً لا يعرف من من إيطاليا إلّا ما يستا يستطيع أن



هذه الأفكار جعلتهما يشعران بالتّعاسة، وبينما كانا يتابعانيان التّير في
 كلامورغان، المزرعة التي كانا يعيشان فيها. في الماضي كان القصر شهيراً للغاية، وكانت فيه أسوارٌا وأبرابٌا وجسورٌ متحرّكثٌ، لكنْ مع الأسف، فعندما يقترب الإنر الإنسان منه يرى أنّ

 تمنعه من أنْ يتداعى.

 الواسعة كانت شبه مهملةِ، على العكس من الأراضي التي التي يملكها غريف، الين، التي كانت محطّ عناية المزارعين المستيمرين.



لكنّ جوست لـْ يكن يريد أن يضغط على الحصان. كانت السّماء: قد



- (تعالي نعيده)، قال الصّبيُّ، وهو يدير الحصان نصف دورةٍ - (الال|. صرخت كولومب: (هذه المرّة الوحيدة التي وجدنا فيها ما يسلّينا).
كان ما يجعلها تُجنُّ على نحوِ خاصٌّ هو فكرة ألّا تُنغّذ رغبتها، لكنّ




 حاذته، التقطته وقامت بكسره من دون أية خجّجّة، وبعد أن نزعت النـي الأوراق


 بعفرة الحصان بكلتا يديه، ونجح في ألّا يقع، لكنّ اللّا لانجام أفلت من يدهِ وبدأ يضرب وجْنات الحصـان، ما زاد من رُعبه، ومن إيقاع جَرْيٌ هَبطا بهذه الطّريقة نحو القصر، ولأنّ الطّريق كان ينحدر وندر في اتّجاه البحر من جديد، ابتعدا عنه، وتوجّها نحو قطعة أرضي بورِ كانت تحفدُ انُّ

 الطّريق سيصل بعد ذلك إلى ساقية، ويجتازها، فقال جوست لنفسه إنّه

يجب أن يُرخي العنان قٌْل السّاقية تماماً، وأنْ يخفّف من قوّة اللُقوط





 قُربها، وجدها قد فد فقدت الوَعئ



 لسلالة كلامورغان، أو جوست فقط، ذلك الذي كي كاني النت أخته الصّغيرة قد

 طفولةٍ ما زالت قريبةً. استمع إلى دقّات قلبها، فوجدئ

 يركض، وعيناه المضمّختان بالدّموع مبُتٌّة على حمله النّي كان ما ما يزال فاقد الوعي.

- ا ياُ حبيبتي. يا حبيبتي") . كان يتأوّه وهو يبكي، "لا تموتي، لا تموتي أبداً. سأظلُلُ دائماً بقربك،.


## الفصل 3





 الأوراق الرّئيسة في هذه اللّعبة التي بلا قواعدَ، بما فيها فيا من ملوكِ، وبناتِّ، وشبابِ فُرسانٍ. هذا السّباق الأنيق الذي شاركُ كِ فيه باباواوتٌ مُدجّجّجون


 بعد نهاية حرب المئة عام، ولا حتّى تلك الهزيمة النّكراء في بالفيا المستودعات تفيض بالمحاصيل، والبلاد كلّها تعرف الوفرة الونية في الأقمشةّ، والنّبيذ، والتّوابل، وإتقان المصنوعات اليدويّة. كان الملوكُ المتجوّولون
 وتُسِهِم في وفرة إنتاجها، وفي كلّ مكانٍ كان هناكُ قصورٌ تحمل مَسِحة العصر القديم، وألوان إيطاليا.

كان دون غونزاغ يفكّر في سِرّه بهذه الأثياء، وهو يسرح ببصره عبر

 كلّه الذي يشعٌ من الثّيران السّمينة، والمعزات، والبقرات التي التِ استطالت أضْرعها، ومن أشجار التّفّاح التي تغطّيها عناقيلُ سميكةٌ من الزّهور التي
 قلب الجنديّ القديم خلال عشرين سنة، ومنذ ارتدى صليب مالطي الطة، وتبع الفارس دو فيلوغانيون، لْمْ يكن في حياته سوى السّيف، والبطن الخاوي،
 -بشرف، لكنْ بلا فائدةِ- جنودَ الإمبراطور في ميلانية، والإنجليز في



وحين يفكّر أنه كان يمكن له عوضاً عن ذلك كله أنْ يقضي حياةٍ


 إلى هذه المناطق الماطرة. لحُسن الحظّ، انتزعته من هذه الأفكار التي شرد
 وقد حفّز تاه من خلال ذكريات المعارك الفائتة أن يفكّر في متعة المعان

 الكآبة الذي كان قد قُمِعُ تقريباً.

- دون غونزاغ دو لا دروز؟ - أنا بذاته، أُتِها الأمُّ الرّاهبة.

كان دون غونزاغ مربوع القامة، ومستدير الأطراف، وله نظرةً حُّ حادّةٌ،


 المجوّف عندما اتّخذ وضعيّة الاستعاد، وقد اححمرّ وجهه. ابتسمت الرّاهبة


 ومن دون أنْ ترحمه بإزاحة نظرات عينيها الزّرقاوين الجميلتين عنه.

- أنت تبحث عن أيتام لتأخذهم معك إلى أمريكا إذاً؟
- نعم أيتها الأمّ.

تَمتم الجنديُّ الذي كان يعترض في سرّه متسائلاً بِهْرِ كيف يمكن للرّبت أن يختار لخدمته راهبةً على هذا القَذْر من الجمال.

 تحملون كلام المسيح إلى تلك الأرض الجد الجديدة، ولو أنَّ الرّبَّ قيّض ليَ مصير آآخر، لكنتُ أوّل من يرافقكم إلى هناك.
كان هذا النّوع من التّصريحات هو ما يجعل غونزاغ التّعِس يتمنّى لو

أنه كان بين المتوحّشين؛ إذْ لا يمكن أن يخطر في بالهـم ما يشبه تلك الفكرة المثيرة، مع ذلك وجد في نفسه الشّجاعة لأنْ يرفع بعضاً من الشُّعيرات التي كانت على وجهه، بحيث تبدو انّها تحرّكت بما يشبه الابتسامة.

- "الِنعُد إلى الوقائع"، استطردت الّر"اهبة، پأنت تريد أيتاماً. في زمنِ آخر كان لدينا فيضٌ منهمه، والقديمات بيننا ما زلْنَ يتذكّرن ذلك، لكّ لكنّ البلد الِّ
 لدينا بعض الفقراء بالتأكيد، ولحُسن الحظّ لمْ نصل إلى حدِّ يُمنع بسببه
 الأيتام، فما عاد لدينا أحدُّ. في أثناء قولها هذا، هزّت الرّاهبة رأسها الجميل بقا بقسماته الرّائعة التي ازدادت اكتمالاً بالقُدسيّة والانسجام.
- هل يعني هذا آته ليس لديكم أيّ أحلِ يمكن عرضه علينا؟ تلفّط بهذه الكلمات دون غونزاغ الذي لْمّ ينحنِ أبداً أمام نيران الأسلحة، إلّا آنه كان في مواجهة أسلحة النّساء أكثر ضعفاً. شعر بنفسه حاذقاً؛ لكونه توصّل بهذا السّؤال الدّقيق إلى أنْ يضع

 كان هناك نوعٌ من الملل العنيد يجعلها ترغب في إطالة الفُرص التي لديها في الحديث، وربّما في الضّحكك. صمتت. فكّرت قليللاّ، ولكي ترافق
 بها إلى النّافذة.
- ("بالتأكيد يا كابتن، لدينا أيتام، لا تخف"ه. قالت، وهي تسلّد صاعقة نظرها نحوَ شجرة تفّاح.

أفلتت من دون غونزاغ حركة تعجُّبٍ أظهرت رضاه، كما أنّه مناّ فسه؛ لآنه أو فق بحر كةِ من لسانه التّتيمة التي كانت قد وصلت إلى شفتيه، في حين تابعت هي:


 بجلبهنّ إلينا، لكنْ يبدو أنَّ العائلات بدأت تأتأقلم شيئاً فشيئاً مع وجود




 حكمة الطّبيعة التي جعلته يصبر هكذا حتّى عودة أبيه، وبالتّأكيد وجد



 الرّخاء عن الاخخلاص المتصلّب الذي عرنا



 كان غضبه الغاسكوني يجعله يرتجف على ساقه.

- ا(إنّني مُصرّةٌ يا سيّدي على ألّا أخفي عنك شيئأَ)، تابعت الرّاهبة:







 الإجابات تتكرّر، ومع الأسف، كانت الفوضى نفسها في في كلّ مكانِّ، على أنه لمْ يشهد إغراءة وتحاً كالذي لدي النى هذه الرئيسة الملعونة.
 ذلك المساء، فقد بقي لديه مكانان في قائمته.
 كُمّ الجنديّ: القد اقترب موعد رحيلك، لكنّ هذا ليس سبياً يمنعك من أن تسمعني حتّى النّهاية).





 هزّ دون غونزاغ رأسه بجديّيّة، ورسم بطرف لكـيّ لحيته في الهواء إشارةً
- أنت لا تبحث عن البؤ ساء إلّا لأنّك كنت تتوقّع العثور عليهـم بسهولةٍ كبيرةِ، أليس كذلك؟
حركة (8) أُخرى دلّت على الموافقة الصّامتة للكابتن.
- لكنّك لا تمانع في أخذ أطفالٍ بحالِ أفضل إذا ما عُرضوا عليك،

أليس كذلك؟
حركةٌ جديدةٌ بالرّأس دلّت على موافقة الجنديّ العتيق.

- في هذه الحال يا سيّدي، إِبعني.
* 

إِجتاز دون غونزاغ الذّير كلّه مُجبراً وراء هذه الأمَ الرئيسة الشّيطانة التي
كانت تخِبّ بسهولِّ ويُسِر .
التقيا في الطّريق براهباتِ عدّة من الأصيلات والمستجدّات. إنْ لمْ تكنّ جميعهنّ جميلات، فقد كنَّ على الأقل يرتدين ملابسهن بحريّةٍ لمْ






 جامدةً مثل من يريد أن يقاوم الإغراء، ولا يريد حتّى أن يراه. صعدا في



المقابل لذلك الرّواق المُضهاء بشبابيك: "انخرجُ في الضّفّة الأُخرى عند الغابة والقرية. في بعض الأحيان نسلك هذا الطّريق؛ لكي نذهب لحضور

اجتاز دون غونزاغ الباب الــمُفضي اللى المعاصي من دون أن يقول أيّة
 المنفذ تدور أمامه.


 التّيّار المكان الصّغير عبر نافذةِ مفتوحةٍ جعلت المكان

 وأشارت إلى الجنديّ أن يجلس. فعل دون غونزاغ مان ما أشارت عليه بحميّةٍ كبيرة، ليسِ لأنه كان منزعجاً من ثِقَلِ أسلحته، إنّما لآنه كان متصلِّباً بفعل
إنذارِ روحاني حقيقيٌّ.
 المكان، على الرغم من الزّهد الذي يُفترض آنَ مُهيدِّ له

 الذي كان الجنود يطلقونه في الغابات. قَبْل انْقضضاء دقيقتين انفتح البار الباب،

 ترتدي ثياب الرّاهبة، إلّا آنّها بَدت له أبسط، وأكثر تُقىت من الفتيات

المرحات المجنونات كلّهنّ، اللّواتي مرّ بهنّ في ذلك المكان. كانت
 الخمسينيّات الذي تتوقّف فيه كلُّ معركةٍ عن استجرار معركةِ أُخرى، فتضع ونِ
 كانت التّجاعيد الدّقيقة على وجهرا ولى تشبه النُّدوب التي زرعتها الحروب

 مزدوجِ من الضّهفائر، وهذه الزّينة البسيطة المتقشّفة، لكنّها مشغولةٌ بِّ بعناية. كان هناك ألماستان صغغيرتان تلتمعان في أذنيها، فتعدّلان ببريقهما البسيط
 وأكمام طويلةٍ. شعر دون غونزاغ في داخله بعرفانٍ حقيقيٍ لتلك المرأة التي
 سوى برقرقة دمعة عينه اليمنى. استطاعت حركةٌ بسيطةٌ من كُمّه أن تمنعه من التّدهور إلى حدِّ ذرْف دموع.

- الاسيّدتي"، قالت الرّاهبة التي ثمْ تَبّدّد أمام تلك الرُّؤيا مع الأسف: "اهذا هو دون غونزاغ دو لا دروز، فارسٌ من فُرسان مالطة"ا - "اسيّدي الكابتن"، قالت المر أة بصوتِ يتناسب مع شخصيّها بما فيه من بطءء ونبرة صَرامةِ: اتشُرّفت برؤيتك، وأشكرك يا يا أمي الرّئيسة لترتيبك هذا الّلقاء".
- (إنّه أمرّ بسيطُّ، وهو واجبنا تُجاهكِ"، . قالت الأمُّ الرّئيسة وهي تحبس ضحكتها: \#إنّكِ تدعمين هذا الذّير بإحسانك منذ سنواتِ طويلةِ...").
|أجلْ ". قالت اللّيّدة هامسةَ، وقد اجتاحتها رجفةٌ خفيةُ: "إنّنا نمجّد الرّبت لعطاياه، ونخضع لأوامره عندما تلائمنا عارفين آننا يجب أن

نستجيب لها بالصّبر نفسه فيما لو لمٌ تعُذْ كذلك، وها هو هذا اليوم قد أتى

كان دون غونزاغ قد ألغى كلمة الهروب من قاموسه الحربيّ، لكنْ في ظرف كهذا، كان يمكن له أن يفعل ذلك بمحض إلر إرادته، لو كان في في

الهروب ما يشرّف.
اسْتطردت المرأة قائلةً:

- ما كان لي أبداً يا كابتن أن أزعجك بر برواية مصائبنا قليلة الأهمّيّة لو لا
 زيارتي الأخيرة. يبدو أنك تبحث عن أطنال؛ لكي يلكي يذهبوا للإقامة الدّائمة في أمريكا.
- اسأجلْ يا سيّدتي . تجشّأدون غونزاغ وهو يخفي كتلةَ من البلغم في منديله.
- في هذه الحالة، أظنُّ أتك لن تخسر شُيئاً فيما لو استمعت إلى ما أريد قوله، وسأحاول أن أوجز .
خفضت عينها للحظةِ، ثمَّ رفعتهما، وثتّتهما على المعيّنات الصّغيرة الزُّجاجيّة الملوّنة في الممرّ.
- هذه هي القصّة: شقيق زوجي الأصغر جنديُّ، قاتل في إيطاليا في


 لكنْ دعنا من ذلك؛ إذْ ليس لي أن أحكمم على حياة الجنود، فلهُمُ أمجادهم،

وعليهم مآخذ.
كان الكثير من الضُّبَاط قد عرفوا لحظات ضعفِ في إيطاليا. وتع

بعضهم تحت سيطرة كائناتِ استطعنَ أنْ يهزمنَ أكثر الرِّجال شـجاعةَ،
 يحمي نفسه من العواطف الهو جاء بعدم استـارتها، وهذا ما ما كان يجعله في بعض الأحيان كئيباً عندما تخطر الفكرة في باله. في كلّ الأحوال، حالها حالات

 ذلك الجنديّ في حال كان يعرفه.




 وقعت على عاتقنا"، فإنْ هبَت العواصف في شهر آبَ/ أغسطس كانت
 الذي ضرب محاصيلنا، و فوق هذا كلّه، هاجمتنا عصابات البات البوهيميّين ثلاث مرّات، فقاموا بنهب ما وجدوه ماصن من تطع الأثاث والنّقد. باختصارِ
 يضربها اليوم شقاء يجب علينا أن نعرف كيف نسمّيه: إنّه الفقر.

 كلّه عندما يعيد وضْع منديله في جيبه.

(I) هي العقوبات العشر التي فرضها الرب على مصر لإجبار فرعون أن يتركُ شـعب اسرائيل يخرج منها، وجاءت في سفر الخروج. (م).

كانت قد تنحّت جانباً حتّى الآن، ثمّ تقدّمت إلى الخطوط الأماميّة من أجل الهجوم الأخير.

- إنّ السّيّد النّبيل زوج هذه التّيّدة قد نالت منه هجمةٌ قاسيةٌ في


بالمصاعب
عند ذِكْر هذا التأبين، أطلقت السّيّدة دمعتين لمْ تحاول أن تمسحهوما، بلز حاولت أن تبّلل بهما ما أمكن من وجها أمها كلّه.

 بيتنا يستقبلها دائمآ، ويحاول أن يعيد إليها حتّى نهاية حياتها اليا العطايا التيا التي











 أَنْ ينالا فُرصة تشكيل عائلِة. يجب أن يَبدآ من الصّفر، ويُنشآَ حياةً جديدةً

قادرةَ على أن تجعلهما ينسيان الأولى، وكلّ ما فيها من قسوةٌ، من أجل هذا






 بتنازل شهوانيٌ تد حملت معها آخر توّات الدّفاع لديه

- كم عمرهما؟
- ا"من دون أن أكون متأكّدةّه، أجابت ألمر أة بعد أن أبْدت بعض التّردُد ا"د أقول: إحدى عشرة، ونلاث عشرة".
 خفيض: پهل وصل الأكبر بينهما إلى سنٌ البلوغ؟؟".
 لكنّ مربيتهما متأكّدةٌ جدّاً من آنه لمُّ يبلغ مبلغ الرّ جالِّ بال بعد. - هل يَقبلان الذّهاب في هذه الرّحلة؟

هنا جاءت الأسئلة التي تحضّرتا لها، ولذلك كانت إلجا
وسهلة.

- لقد عزما على ترك المزرعة. ليس لدى هذين المسكينين سوى
 بالحفاظ على هذا الأمل، فإنّهما سيقبلان الذهاب إلى أيّ مكانِ. كان ذلك خطاباً مبهماً بالنّسبة إلى الذّاكرة الفجّة للجنديّ العجوز الِّ
- هل تعيّن يا سيّدتي أنههما سيستقرّان هناك إلى الأبد، ويبقيان فيه حتّى

> بعد موتهما؟

- ليس لديّ طموحٌ أكبر من أن أراهما يغزوان أراضِ جديدةً ميلما فعل أجدادهما حين فتحوا في الماضي تلك الأراضي التي سنضيّعهاعمّا قريب.


 الفارس مثل تجربةٍ أخيرةِ، فقد كان يخشى أن تصدرَ عن الرّاهبة بعض المحاولات الأخيرة التي قد تودي بعفّته. - اححسنآ، قال في النّهاية بطيبة قلب: شأريد أن أراهما الآن. أين

هما؟"
قالت الرّاهبة الرّئيسه، وهي تقترب من دون غونزاغ، ولا شكّ في أنَّ تلك اللّعينة أدركت آنه لا يعرف كيفيّة مقاومة رائحة اللّوز الحلو التي

تصدر عنها:

- يا كابتن، قبل أن نخبر هما، علينا أن نرتّب المسألة بتفاصيلها كلّها.
 سيتحضّران ويأتيان لملاقاتك في موعد إقلاع السّفينة.

 وهي كانت قد قطعت عهداً.



خَرجا إلى الرّواق، وبعد أن شكرته السّيّدة للمرّة الأخيرة بكثيرِ من

 على انطلاقه بالحصان حتّى أصابه الغضب. قال في نفسه: - حتّى إنّني لْْ أسألها عن اسممها.

تمّ بعد أن طرد عن ذهنه هذه المخاوف الأخيرة، صرخ في الهواء

- ولماذا؟ ما الفائدة؟ لا شكّ في آنّها عائلةٌ محتر مةٌ.



## الفصل 4

عندما كان جوست وكولومب يعيشان في إيطاليا، كانت كلامورغان

 الواقع الحزين لذلك الشّبح العزيز على قلبيهمها، ولِحُسن الحظّ الحّ أنّ الجنديَّ

 سنواتٍ باجتياز الطّريق حتّى مدينة روان في عربةّ عليها لافتة، ثمّ قادتهما عربة حنطوٍِ إلى كلامورغان.

 يعيش بعقليّة العصور الوسطى، وقد أدار ملكيتّه مثلما كان الأمر في زمن

 بالكاد يترك للفلّاحين ما يكفيهم. كانت الموزونة تتعفّن في السّقائف، فتعيق
(I) أردواز: نوع من الصخور الصفحائية، يستخدم في أوروبا كألواح منتظمة لتغطية أُسقف المنازل. (م).

العمل، وتحرّض العاملين لديه على الّححيل ـ ـمْ يكن ذلك نوعاً من البُخل، إنّما إحساسٌ مبالغٌ فيه بالشّرف في زمنِ كانت التّجارة فيه قد حلّت محلّ الفروسيّة، ثمّ في يوم من الأيّام مات.
قامت مربّيُّ، التي كانت في الماضي مرضعةَّ، باستقبال الطّفلين في


 جميعها على اللّقف والجدران.

إلى هذا البيت حَمل جوست كولومب التي لمْ تكن تتحرّكُ وضعها بالقرب من الموقد في سريرِ كبير فراثه مصنوعٌ من القشّ

 مغليًّا من النّباتات الطّبّية، وقال:

من هذه الكلمة وحدها فهم جوست أنه كان يمكن لها بالفعل أن
 تردّد ذلك بصويت عالِ مئلما كان يرغب في أن يسمع تلك الكلمات،
 وتشتعل بالحرارة، وقد شربت -وهي مقطّبّة السّائل القاتم الحارّ الذي كانت تسبح فيه نثارات الفطر، ثمّ عادت إلى النّوم. قام جوست بالمناوبة في أسفل السترير. كان مرتعباً من رؤية نصف
 فوضى ليالي الرّحيل، والفنادق الباردة، والمشي الطويل، يمتزي ذلك منـي

دون نظامٌ أو منطيّ، بذكرياتِ مضيئة من إيطاليا، وبمعارك. كان كلّ شيء
 الذي كانت صورته قد بدأت تغيم في ذاكرتهمها مع مرور التّنوا التي عاثا فيها في كلامور


 ذكريات جوست، كانت كولومب حاضر الورة دائماًا







 الموت. إنّه العمر الذي يطلقَ فيه الإنسان مثل هذا النّ القَسَمَ بسهولِّة، لكنْ





 كانت لديها هي الأخخرى فسحات الصَّحْو المفاجئة.

على الرغم من اختفاء الحُمّى، أمرت إيميلين المريضة التي ظهر لها



 مع انتهاء فترة الظّهيرة، وصلت إلى مسامعهم ضبّة
 الحّرّيّة في اختيار الأفضل من هذه الأراضي المهجيا


 |اذهب لترى ما الأمر يا جوست".

 وفي هذه المزرعة التي من دون سيّد، كان يأمر على هواهِ اهِ ويعامل الطّفلين
 ثروتهما في أيّ يوم من الآيام.


 القوي": آاخُرجا يا ملاعين !بـ.

بينما كان يلوّح بذراعه في العتمة، اضْطدم بجوست الذي استسلم من
دون مقاومة.

- (هناها. أجابت كولومب بصوتِ ضعيفي، لأنّها لْمْ تتوقّع أنْ يكون

التعامل معها أفضل.

- تعالا، أنتما الاثنان، المّيّدة المستشارة تريدكما.

حاول جوست بلا جدوى أن يعترض بأنّ كولومب مريضةٌ، لكنْ كان الْ



بذراعيها.

## *

عندما وصلت العربة أمام القصر، طقطق بيلوا بلسانه لكي يشجّع

 كان هناك كلبان سـينان مربوطان بسلسلة يشكّلان الحراسة الوحيدة للقلعة القديمة.
دخلا إلى الحِصْن، فأو قفهما بولوا في غرفة الحَرس، كانت غرفةَ عالية الية، جدرانها من الحجر، وفيها أقواسٌّ متداخلة. كانت المدفأة العملاقة المعدّة




 سَمعا أصوات زينة الأحصنة عندما اجتاز هَودجُ خالتها المعلّق. هي التي كانت تتزيّن عادةً بشكلِ صـارِِ؛ كانت ترتدي في ذلك

اليوم ثوباً بسيطلًا أسْود فاجأمما. لمْ يستطبعا معرفة آنها اختارت هذا الكّوب عن قصدِ؛ لكي تلتقي بدون غونزاع في الدّير في صباح ذلك اليوم تنـسم4.

مرّت لحظةٌ من الصّمت كانت خلالها تتفحّص ملامحههما، الواحدَ

 الفقراء التي كانوا يرتدونها، والطّين الجاف الذي الذي ما زال يترك صـيا صفائح
 كنبِّ جلست عليها بحذرِ، في حين ظلّا واقفين أمامها، منتظرين دائماً آن تتحدّث عن مشّكلة الحصان الهارب.

- ايا طفليَّ العزيزين"، بدأت حديثها بلهجةٍ كذّبت مباشرةً العاطفة التي افترضتها تلك الكلمات. شتّت كولومب قضضتها حول ذراع جوست. استأنفت المستشارة


## كلامها قائلة:

- مع الارتباط كلهّ الذي تشعران به تُجاه كالامورغانان، أعرف أنّه كانت

 تُجاه تلك المرأة.
- فنْتر حا إذاً؛ هذه الرّغبة سوف تتحقّق.
 واحدِ منكمالا.
 عن أجراسها. إنّها ترغب إذن في أن تفرّق بينهما.
- يا سيّد جوست، ستصبح عمّا قريبِ رجُلاً. سيجعل منك أبوك محارباً شجاعاً على شاكلته، وسنؤمّن لك وسيلةً لكي تلتقي به. هل أنت راضِ
- "الا يا سيّدّتي". قال جوست، وهو يحدّق أمامه، لكنَّ نظراته كانت تمرّ فوق رأس خالته؛ لانَّه كان يؤمن بشدّةٍ بقواها السِّحريّة. - لا؟! ولماذا من فضلك؟ ألا تريد أن تلتقي بأبيك؟ هل أنت خائفٌ

من القتال، ربّما؟

- (الا يا سيّدتي". كرّر جوست الذي كان يشعر بالتّحدّي، ويِجْهد

لكـلا يخضع له.

- إذن؟
- لا أريد أن أتخلّلى عن أختي.
 بهما على طرقات الستفر، اللّذان لا تُعرف أمّهاتهما، والّلذان تَّجهل أمّها أتها أتهما بلا شكّ من هو الأب، كانا على تلك الدّر جة من الادّعاء والـحماقة لينظرا
 محاولة إزالة قناعتهما هذه، لا بز إنّ هذاً الجنون كان ينا - هل تعرف أنَّ نوعيّة الحياة التي يدعوك إليها أبوك ستؤمّن لك فتاة شريفةٌ؟
- (القد عشنا حياتنا تلك). قالت كولومب التي كانت قلقةً من ألاّ يعرف جوست كيف يجيب، وتنظر بصبر نافد أن تدخل إلى المشهد.
 رأت أيضاً طبعها الحامي الذي سيخلق آلاف التّعقيدات فيما لو جرّبت أن تضعها في الدّير بعد رحيل أخيها. كان ذلك يؤكّد مخاوفها، ولقد كان

نظرها صابثاً حين أعلنت لدون غونزاغ أنه سيأخذ الطّفلين. بقي لها آن
 بخطواتِ بطيئة.

- (أنا منزعجةٌ جدَّاً من عنادكمال). قالت في النّهاية، وهي تعود لتقف بالقُرب منهما: (اهذا العناد يخرب المخطّطات العقلانتة التي صُعْتها

لمصلحتكمابا).
جلست من جدييل، وجهدت لكي ترسم على وجهها ابتسامةَ شبه

- ومع ذلك أرى انْكما تحبّان بعضكما، وسيصعب عليَّ أن أزَّق
 غالياً جدّاً، ولذلك يجب أن تسادن تساعداني.
 أمامهما.
- اقْتِبِب؛ لأنَّ ما سأقوله لكما من الأسرار. .
 التي لمْ تكن ترغب أبداً في أن يقتربا منها أكثر؛ خوفاً من أن تزعجها رائحتهما النّقّاذة.
 حروب إيطاليا التي انعقدت فيها تحالفاتُ عديا عديدةٌ، قام بخدمة عِدّة أمر اء اء، وكانوا يتنافسون كلّهم على شرف أن يدافع عنهم رجُلٌ على ذلك القذْر من الشّجاعة.
الْتمعت عينا جوست، وهو يسمع ذلك الحديث عن أبيه، لكنّ كولومب شعرت بالعسل الكاذب كلّه الذي يغطِي كلامها، فظلّت متقِّظة.
- ( في هذه المرّةه)، تابعت المرأة التي ترتدي الأسود: الدخلَ في خدمة سُلطةٍ تقع بعيدآّا . - "لمْ يعُد في إيطالي!!". صرخ جوست. - إيطاليا -يا بنيّ- غير موجودةً. إنّها -إنْ أردْتَ- رقعةُ شُطرنجِ من الدّول والإمارات المختلفة. الأرض الجديدة التي يلمع فيها أبوكٌ هي واحدةٌ من تلك الدّول، لكنّها أبعد. - هل هو لدى الأتراك؟ كان التّحالف غير المنتظر الذي عقده فرانسوا الأوّل قْبٌل أكثر من

 عن الأتراك. جوست الذي لـْ تصـل إليه على الإطلاق أخبار العالم الـم الجديد كان بسؤ اله هذا يكرّر ما يتردّد في الإشاعات الشَّعبية. - الالأتراك! |. قالت المستشارة متهگّمةً، ثم أكلمت: الا لا يا بني". مع ذلك، لو قلت لك اسـم مكان إقامته فإنّه لنْ يعني لك شُسئاً؛ لآنتي أنا نفسي لا أعرفه. اغْلم فقط أتنه يجب ركوب سِب سفينة للوصول إلى هنى هناك، وأنّ الرّحلة ستكون طويلةّه.
- (اسفينة!). صرخ جوست: „آٓ! ومتى سنرحل؟". كان يبدو مغرماً بالفكرة على الرغم من انزعاج أخته الكبير.
 الحَملة التي ستشارك فيها لا توجد فيها آية امر أةٌ، وبالتّالي فإنّ أختك لا لا تستطيع أن ترافقك. رسمت على سحنتها ملامح التّردُدّ، ثـّمَّ كمن يغامر بقوله الْتفتت نحو

كولومب قانلةً:

- ومع ذلك، طالما ليست لديك بعد تلك الأشياء التي يمكن من

 المذكّرة تستطيع أن تخفي وراءها الاختلاف الموجود بينكما.




 الحكاية، وأن تغذّياها في كلّ لحظةِ. منذ اليوم، عليكما أنتما الاثنان أن أن
 نفسها التي سنعطيها لكما. الخُلاصة، على عدم وجود أيّ شبيه بينكما"،
 في اللّباس والتّصرُّفات" . ثّمَّ أضافت، وهي مستمرةٌ في التّحديق بكولومب: - يجب أن تتّخذي اسم صبيّ، ويبدو لي أنّ اسم كو لان ئل يناسب في في
 أية لحظِّ. هل ستلتزمان بذلك؟
- النعم يا سيّدتي". صرخ جوست الذيلْ لْمْ يكن السُّؤل مطروحاً

عليه.
صمتت كولومب مفكّرةَ، ثمَّ أَعْت موافقتها.

- ا"حَسنٌ جدّآه. قالت لها المستشارة: ״لكنْ تذكّري آته بمـجرّد أن تدخلي هذه الحكاية، فإنّ خروجك منها سيكلّفك حياتك، وبالتّالي لا بدَّ

من أن تغلقي بختم دائم على وضعك بوصفلِ فتاةً، وطالما أنّ الطّبيعة لمْ تتغلّب عليكِ، وتشّي بكِ، لنَّمل آنّك سسَوصّلين إلى ذلك"
 الذي كان قد وافق على تلك التّفاصيل العمليّة، ولمْ يكن يفكّر سوى بأبيه.
 لكنْ أرجو أن تستمرّا في سماعي. يجب أن تلتزما بالإجابة عن الأسئلة التي ستُطرح عليكما بكثير من الحذاقة، خصوصاً فيما فيما يتعلّق بعُمريكما.
 عشرة سنة. هل هذا واضح؟؟ الها وافقا، وهما منزعجان قليلاً؛ لأنّ كلّ واحدِ منهما يضيّع بذلك سنتين، ورأيا نفسيهما وقد تقهقرا اعلى صعيد العُمر . - والآن، يا ولديَّ، هناك إعلانُ أخير . استعادا توترهمما لكثرة ما كانت تثيره لديهما من مخاوف امرأةٌ كهذه تخفي السُّمَّ في الطّرف الأخير
 من بينهم من يبحث عن أبيكما لينتقم منه ويقتله. يجب إذنْ أْنْ تمتنعا تما تماماً عن كشُف اسمكما، أو اسممه، وهما متشابهان.

- هذه الفكرة الأخيرة كانت تبيّن بما يكفي انتها لمْ تكن قد عقدت
 الحرام هذين.
- "كيف سنتوصّل إذن لإيجاد أبينا؟"). اعترضت كولومب بحماسي: "إنْ كنّا لا نستطيع أن نقول أبداً من نحن؟"،.
- هو سيبحث عنكما بفضل العلامات التي أرسلتها إليه مع الرّسول

اللذي حمل إليَّ أخباره.
جعلتهما يردّدان تلك التّعليمات، وتأكّدت آتّهما قد فهمارها تها تماماً، ثمَّ ودّعتهما وداعاً لمْ يخلُ من بعض الانفعال.

- سلّمتُ أمر كما لله لكي يحميكما

 جوست وكولومب أنّه من باب الحذر ألاّا يفكّرا كثير آبهذا البُعد الدّا الدّيني؛ أمّا فيما يتعلّق باللّغبات التي يحملانها للمستقبل، فقد فضّهِال أن يسلّما أمرهما إلى بعضهما بعضاً، وها هي أيديهما التي كانا يحتفظان بها دائماً مترابطةٌ تشدُّ على بعضهاه.
بعد رحيل المستشارة، عادا إلى بيتهما لكي يربطا أسمالهما وها وهما يقومان بآلاف القفزات الفرحة؛ لآنهما كانا سيلتقيان بأبيهما، ويستعيدان الحياة التي يُحبّانها.
- "(هل رأيتِ"). صرخِّهوست: ("حتّى إنّها لمْ تقلْ شيئاً عن الحصان غرانغاليه!!.


## الفصل 5

في مكانِ ما داخل ذاكرتهما، كان جوست وكولومب يحتفظان بانطباعِ مطمئنٌ؛ أنّهما كانا قد سافرا من قبل في سفينة. يمكن أنْ يكون ذلك بين
مرسيليا وجنوة مع كتيبةٍ ما.

لكنّ تلك الرّحلة التي نسياها تقريباً كانت قد تمّت على متّ متن سفينةٍ حربيّة، وقد أراد البحر المتوسّط أن يبقى هادئاً بينما كانوا يُبحرون. بالكـي الكاد
 لا توحي بالخوف، يحر كها ذلك الطّابق المعتم على مستوى الماء، الذي يخرج منه صوت تنفّسِ أجشّ، وأصواتُ ضرباتِ الِّ كا كانا ما يزا الان أصغر من أن يستطيعا تخيُّل ما يختفي وراء ذلك من رُعبِ، ومن لَعناتِ. آحْتظا إِّا إِّاً
 على الإطلاق للصّدمة التي كانا سيحتملانها.
 كلامورغان. كانا مكوّمين في الخلف، وقد لَبسا مئل بعضهما قميصاً



كانا يفعالن دائماً حين يسافران، كانا يشگّلان جسماً واحداً تختلط فيه حرارتهما المنخفضة، وشَعرهما الأشْعثـ.
لمْ تعُد تلك الفوضى الأخيرة موجودةَ بعد أن قُصَّ شعرهما، لكنّ كلّ واحِِ منهما كان يشعر في أذنه بحفيف الخصْلة الخشنـة في شَعر الآخر عندما كانت السيّارة تقفز.

في تلك الوخعيّة التي كانا عليها، نظرا اللى الخلف، ورأيا كلّ شيء يهرب وراءهها. كانت الأشياء تصير أصغر، ثمَّ تختفي، حتّى لـمْ يعُد أكيداً آنها كانت موجودةً من قبل، وهكذا رأيا برج كلامورغان يتلاشىى.
 خالتهما الأسْود، التي وقفت على الجسر المتّحرّك لتودّعهمها: „لكنتّي لا أعرف بعدُ حول ماذا يدور هذا الكذب").

 وانتهى الأمر بسقوط كلَ ما فيها من تفّاحِ، وخبِّ أبيضَ في الأخاديد التي حغرتها عجلاتُ العَربة. في المساء السُابت لرحيلهما، بَكيا أسفاً على وحى
 أولادها برحيلهما، وكانت تتأوّه من أنّ الكوخ كان قان قد مات نهائيّاً تلك


 أنْ يكونا مصْدر شقاءُ لأولئك الذين يجعلهم الحُبٌ يضعفون تُجاههجما.
 من العُشب المالح. كانت لو هافر دو غراس ملـينةّ بُنيت مؤخّرآ، ولذلك

لمْ يكنْ فيها أية ضواحِ، فما إنْ عَبرا الأرياف حتّى سارت العَربة مباشرةً


 رصيف الميناء، فأطْلقا صرخةَ عندما رأيا السفن فجانةً الئة.

 حمراءُ وذهبيّةُ، ترتفع عالياً جدَّاً فوق مستوى البيوت البيّ الصَّواري التي التي


 تستطع حر كات الخشب المشدود كلّها أن تحرّر رها منها. كانت المراكب الحربيّة التي تناسب الرّحلات القصيرة تحمل تلك
 البحريّة القصيرة، مع آنها يمكن في بعض الأحيا فيان الحيان أن تكون مميتة؛ أمّا

 مع ذلك أْنْ تصل إلى أطر افه.
لمْ يشعر الطّفلان بنغسيهما صغيرين إلى تلك الدّرجة من قبْلَ، وفي الوقت نفسه كبيرين أيضاً؛ ذلك أتهما أمام مثل هذه الكائنات غير المير المتناهية

 - ا"أْمع". همست كولومب، وهي تـدُّ على ذراع الصّبيّ.

لمْ تجرؤ على أنْ تسمّيه بيل هادري، طالما أنَّ اسم الشّجاعة هذا، وزينة الفرسان كلّها كانت تفقد قيمتها، وحتّى حياتها أمام مثل هذه الرّ الُّؤى. أصاخ جوست السَّمع، ورأى بدوره ما يجعل المشهد يمسك بالأنفاس؛ كان يُهيمن على الرَّصيف صمتٌ كيرٌّ. لمْ يكن يتناهى إلى الى السّمع سوى ضجّة الخطّافات الكبيرة التي كانت في عُرض رقبة حصصانِ، والتي كانت تنشدّ حسْب التأرجح البطيء للسفن. - (هيّا!)، . صرخ بهما بيلوا: (انز لا أنتما الاثنان!").

في الواقع كان قد احتظظ بصوته خفيضاً، لكنْ ضمن الهدوء الهاء العامَ، رنّت تلك الجملة مثل صرخة. قفزا على الأرض، وعيونهما مثبّتّة على

السفن
لمْ يكتشفا إلاّ عندما استدارا أنَّ الرَّصيف كان ممتلئَآبالتّاس على الرغم



 التي كانت ركائزها تهتزُ بَخَطِر تحت اليُّقل، وكان الجميع ينظرون في الاتجاه المعاكس. - (ا"تْععاني). أمر هما بيلوا.



 البشر المتراصّين بين الضّفتّين المزدوجتين للبيوت والمحالّ التّجاريّة من

جهِّ، وباطن السفن من الجهة الأُخرى، كان بيلوا يُططئ من سَيْره. لمْ يكنْ


 ركع الجميع. كانت تلك حركةَ بطيئة، موجةً كبيرةً صامتةُ تتوافق مع تلك التي كانت تحرّكُ المراكب. بفضل حركة السُّجود الواسعة التي جعلت

 الكبيرة التي تهيمن عليها واجهة الكاتدر ائِّة المسطّحَة، نُصِهبَتْ منصّةٌ تُظلّلها
 - انظر، بيل هاردي، إنّهم يتحضّرون نـين للمعركة خطرت لجوست في اللّحظة ذاتها الفكرة نفسها. كانت القدّاسات الوحيدة التي حضراها هي التي كانت تُقام قبل المعارك المسلّحة في في











- هيّا! ماذا تفعلان أيُها الشّقّيّان؟ وتوفاً.








أنفسهما من البحث عن وجهه داخل الحشُد.




 السّماء، كما لو كان يفلت عصافير من عِقالها وقف الرّجُل منتصباً على المنصّه؛ ترك الكاهن المكا

 لفرسان مالطة. بدا لهما هائلَ الحجم؛ لأنّ الحشود التي وقفت ألـئ أخْفت


القويّ ذا النّبرة العريضة يقول: - على بركة الله. ميّا نبحر يا إخوتي، فقرنسا التي في قارّة الأمريكيّتين تتنظرنا. لتَحْيا المسيحيّة، لَيْْيا الملك!

لاقت كلماته تلك ترحيباً عارم الضّحّةّ. كان من الصّعب فهْم كيف

 السّقّالة، وشَّ طريقه بين الجموع، وقد أحاط به فرسان مالطة الذين كانوا يفجّرون عند مروره صيحاتِ، مئل : اعاش فيلوغانيون! عاش الـو الأميرال!
 تمسّك بأحد الفُر سـان أن ينال المعلومات التي كان يبحث عنها ـ اتّجه بصعوبية


 رضخ غونزاغ لهذه الحركة بغضب.



عن تلك المسألة، لكنّه عندما تذكّر الأمر قال مُسرعاً:

- آه، أو لاد شقيق مدام..

كانت تلك الجملة بمنزلة دعوةِ. اعتقد دون غونزاغ أنَّ بيلوا يمكن أن يكشُف له الاسم الذي لْمْ يخطر في باله أن يسأل عنه وقتها.

- (امدام!). كرّر الجنديُّ مرّةُ ثانيةَ.

لكنّ بولوا، بعناده المعروف، وبطريقته في تفادي الأسئلة قال فقط: - هذا هو جوست، وهو الأكبر. الثّاني هو كولان. لديهما ما يلزم فـي في خر جهما. إلى اللّقاء يا كابتن!
وبالرّشاقة نفسها التي جعلته يصبح مخيفاً جذّاً في كلامورغان؛ لآنه كان يظهر ويختفي عندما لا يتو قِعه أحدٌ، اختفى بيلوا وذاب بين الجُموع.

- (انتظر!".صرخ دون غونزاغ الذي رأى نفسه في خطرِ مع هذين

 اللّحاق برئيسه، وشَعرَ بضيقِ شديدِ من جرّاء ذلك. كان الكِ الرَّصيف على





 الإيطالي"، مرسوم عليها وجوهٌ جَانبيّةٌ من العصر القدين بِيم. - الدعاني ألقي نظرة عليكما"). قال الكابتن، وهو يتفحّصهما الواحد تِلو الآخر.
ظنَّ جوست أنّه سيتفحّص جسـديهما، ويكتشف تنكّر أخته، لكنّ ذلك كان يعني أن تُنسب إلى دون غونزاغ حِّيّةَ كبيرةً لمْ تكن لديه فعليّا في في هذا


 يرى أخيراً وجهيهما. كان وجه كولومب أملسَ، وقد أرضاه ذلك، لكنّ جوست هو الذي على العكس أثار قلقه.
- (ما هذا؟". صرخ الجنديُّ العجوز، وهو المو يجسُّ بقسوةٍ الكتف

العريض للصّبّيّ، وجعله يدور أمامه. - ذقنك مغطّاةٌ بالوبْر ! ما عُمرك إذآ؟

- ثلاث عشرة سنة.
 وإمّا أنّك تكذب. لقد أخذت إلى القتال صبياناً أصغر حجماً منك، وكان

عمرهمم تماني عشرة سنة.
سُرّ جوست من المديح. كانت لديه رغبةٌ عارمةٌ بأن يعترف لهذا اللابتن برغبته في أنْ يحمل السّلاح منذ الآن، لكنْ استطاع لحُسْن الحظّ أن يتمالك نفسه؛ لأنّ الإعجاب سُرعان ما تلاه غضبٌ عارمٌ لدى دون

غونزاغ.

- (اكان عليَّ أن أشكّ في ذلك!"). صرخ قائلاً: اكيف كنتُ على تلك الدّرجة من الغباء بحيث أصدّق تلك الّّاهبة الملعونة فيما قالته؟" الـي

وأضاف وهو ينظر بقسوةٍ إلى جوست: - ما الذي سأفعله بكَ الآنَ، وقد اختِّفى ذلك النّائس اللّعين. هل تعرف على الأقلّ كيف تعود من حيث أتيت؟
رأت كولومب آنّهما مُعرّضان من جليدِ إلى خطر التّفريق بينهما
 دون أن تجعله يتّهمها، أو يتّهمه، طالما آنها صارت التّا الآن صبيًّا؛ بالو قاحة،
 له بنعومةِ:

- يا سيّدي الضّابط، أخخي لا يكبرني سوى بسنتين. بما أنّ عُمري إحدى عشرة سنةٌ كما ترى، فإنّه لا يمكن أنْ يكون لا يكّ سوى في الثّالثة عشرة.
 مسار الطّبيعة لا غير. هزّ دون غونزاغ كتفيه، لكنّه بدا عليه أنه قد هدأ قليلاً. سكتَ، وأدار

عينيه في اتّجاه المرفأ. من تلك الشرفة، كان يمكن رؤية سطوح المراكب التي كانت تمتلئ بالنّاس بُبُّءـ مئات البحّارة مثل النّمل النّي يحمل

 قد امتلأت بالمسافرين، وسيتتهي صعود الجميع إلى السفن بعد قليلِ كان

يجب الإسراع.
عاد دون غونزاغ إلى الأطفال متجنبّباً النّظر إلى الأصغر بينهما، وقال بضيت، وهو يُشير إلى جوست بحركةِ من لحيته
 الطّاعون يطالُها. لنّ أنسى لها ذلك، وتلك الأُخرى، خالتكا التكما، ما اسمها هل كانت يجب عليهما أن يُفصحا عن اسمها؟ إنّها لمْ تقلْ لهما شيئاً حول تلك النُّطُط:

- (امارغريت)، .قالت كولومب بحخذرِ .
- مارغريت ماذا. ألا يريد أحُّ أن يقول لي لي ما ما اسم تلك السّيّدّهُ





 عندما تعود إليه روح تأليف الأشعار .


- (انعم") . أجابا معاً بصوتِ واحدِ.
- (احسنٌ") زمْتجر دون غونزاغ، وهو يدفعهما أمامه: (ايجب ألّا يفوتنا موعدُ الإبحارا".


## الفصل 6

في التّدافع الذي سبق الإقلاع، كان في المرفأ بحّارٌ يشبه سائر البحّارة،













بحركات، وابتساماتِ كثيرة، وذراعِ منثية على شكل دائرة، ومع

الإبهام مشدوداً إلى الأصابع الأربعة الأُخرى بحركةِ تتبه من يشدُّ حْبالً

 كرّر أنّه لا يريد سوى أن يودِّع عمّه، وراح يقلَّد بالإيماء القُبلات التي التي تُعطى





 في مدينة هافر دوغراس الجديدة، تلك التي بناها فرانسوا الأوّل لكي

 من أعمدتها الخشبيّة رائحة الشّجر الطّريّ عوضاً عن رائحة الئِّ الحطب اليابس. لمْ يكن أيّ شيء من هذا منا مناسباً لتصوّر الجوّ الحار الذي را الني يمكن






 سرير رُنعت ستائره، وخزانةِ واطئةٍ ضخمةِ من خسُبِ السّنديان. كانت

النّافذة مفتو حةَ، ويتراءى منها المرفأ في شمس الصَّباح البيضاء. على جانبيّ


كان كادوريمه، وهو تاجرٌ من البندقيّة؛ جالساً هناكّ مواطنه أن يجلس مقابله، لكنَّ هذا الأخير لْمْ يفعل ذلك قِّلْ أن يتأكّد من

شعر بالرّاحة.

- "القد وضعتني في ورطةٍ") بدأ البحَار بالكلام، وقد بدا عليه الهَمُّ. - الما الذي تقوله؟॥". قال كادوريم، وقد بَدت عليه الدَّهشة: پلقد

أنقذتك من السَّجْن"،.

- لِتضعني في عُهْدة هذين المهرَجَيْن. - يبدو لي آنهما يتر كان لك حرّيّة الحركة. - من دون أن يبتعدا عنتي خطوةً واحدةً.
- ("هل تعتقد)، سأله كادوريم بصوتِ خفيضي: "آنههما يفردان لك معاملةُ خاصّةَ؟ أعني آنّهما يحذران منك؟ كارِّ.
 الذين أُجِّلَ تنفيذُ حُكمهم؛ لكي يُبحروا. إنّهم يخافون كثيراً من أن يهرب منهم هؤلاء قبل الرَّحيل .
تنهّة البحّار، وهو يقول ذلك.
- (ألْمْ يخطر في بالكُ هذا الأمر؟|). قال كادوريم، وهو يبتسمم بنعومةِ.
 حرّك الفينيسيٌُ سبّابته بخُبثِ كمن يؤنِّب طفلاً صغيراً.
- اعلى كلّ الأحوال، لا تخشَ شيئاًا". قال البحّار: "افنحن سنرحل بعد

عند هذه الكلمات، نظرا كلاهما إلى المرفأ. كانت السفن الثّلاثة التي



- "اعلى الرغم من كلّ شيء")، صفّر كادوريم: "فإنَّ المنظر جميلّل"٪. عندما سمع البحّار هذه الكلمات قال بمزاجِ سيّيّ: - جميلٌ بالنّسبة إلى من يبقى على الرَّصيف.

بصق بعدها على الأرض، فظهرت على كادوريم أمارات القَرف.


- (وتحت النّافذة يوجد الاسكوتلنديّون"). قال الآخر مزمجراًاً
 أمامك امتداد المحيط كلّه لاستقبال قذاراتك.
 كان يعرف كيف يفعل ذلك، وهذه الموهبة هي التي التي أعطته القدرة على ألى أن
 كان يشعر تُجاهه بخشيةِ كبيرةٍ. تأوّه قائلاً:


 الذي كان يغطّيها: (إليك خمسمئة دوكا ذهبيّة كما اتڤقنا)، .
- "ابالتأكيدل،. تابع فتوريو، وعلى وجهه الهيئة المثيرة للشُّفقة نفسها،

 المعدن؟ هو مأخوذُ من عندهم أصلاًا
- ( في هذه الحال....). قال كادوريم، وهو يُخفي بسرعةِ الصّرة الصَّغيرة. مدَّ فيتوريو ذراعه، لكنّه تأخّر، فقال له كادوريم، وهو يضحك - لقد أحسنتُ الفعل حين سـحبتك من جماعاعة اللّصوص. إنّك لا تساوي شيئاً بوصفك قاطع طريق.
- يا سيّدي!

صرخ البحّار، وقد عبّر عن قَّة التّوسُّل حين خرّ على ركبتيه على


 مدَّ له الصّرة، وفي هذه المرّة لمْ يخطىئ فيتوريو في الإمساك بها - حدّثني بالأخْرى عن رفاق الطَّريق الذين ستسافر معهم. أيّ نوعِ من

- ا"كلُّهم محجانين". زمْجر البحّار، في حين كان يحاول أن يدخل الصّرة في كيسِ صغير وسِِ كان يتدلّى من حبِ أحاط بعنقه. وافق كادوريم على قوله قائلاً:
- لقد رأيت بعضهمه، وبَدوا لي بالفعل جاهِلين بما سيمُدمون عليه،
 أنت الذي خالطتهم عن قُرب. حدّثني عنهم أكثر .
- ا(المْ أرَ في حياتي طاقماً مشُابهاً!). قال فيتوريو بسخطِ، فردَّ عليه كادوريم بابتسامةِ ساخرةٍ:

 إلى تلك الكلمة الجارحة: پاما يرغبون به واضحٌ على الأقلّ، لكنْ عندما
 كلّ وغد عاديّ، قاموا بتحرير عشرة من المستنيرين الذين أصابهم الأخ لوثر بالجنون عندما وضع في رؤوسهم فكرة أن يذهبوا ليروا بأنفسهم ما جاء في الكتاب المقدس" . شَعر كادوريم بآنّه سيعود إلى البصاق، فأوقفه بحركةِ من يده، ثمَّ عاد للكلام باهتمام:
- هكذا إذاً، تقول لي إنّه يوجد كيّيرّ من البروتستانت ضمن البحّارة؟؟ هل هُم منظّمون؟ هل هُم في مهمّة كلَّفتهم بها كنيسةٌ مهرطقةٌ - لا أعتقد. كلّ واحبد من هؤ لاء المجانين يدّعي أنه يعرف أفضل طريقةِ لخدمة يسوع، ويريد الموت للّذين يدعون إلى طريقةِ أُخرى كلّهمم. هؤلاء المجانين متفرّقون، ولا تجمعهم أية رابطةِ. في الواقع، معظمهـم يكرهون بعضهمم.
- ملحوظاتك جيّدةٌ جِّاً يا فيتوريو. يبدو لي آنّك موهوبٌ في المجال الذي أُهيّئك له.
- هالا تنسَ يا سيّدي أنتني كنتُ رجُل دينِ مبتديّ، ولو لـْمْ أُطْرَد من دون حقّّ...". قال البحّار، وقد اكتسب و جهه فجأةً مالامح الأهمّيّة. - أعرف يا فيتوريو. تابع. هناك مستنيرون خرجوا من السّجن، وماذا
- أجل. تلك الفرقة كلّها من فرسان مالطة بصُلبانهم البيضاء على
 الصّليبيّة. أنا متأكَدُّ من آنَهم يخلطون بين البرازيل والقُدس. ضحك كادوريم فاغرآ فمه.
- وفيلغانيون، رئيسهم. هل رأيته؟

- من أين أتيت بهذه المعلومة؟
- من تاجرِ نورمانديّ تعامل مع المشرق، ويتحدّث مثلنا بما يكفي

لكي نتفاهم.

## - وماذا قال؟

- إنَّ فكرة المستعمرة هذه كلّها أتت من فيلوغانيون ذاكِ الْ لْمْ يسبق أن طلب النّو رمانديّون الذي أبْحروا نحو البرازيل من خمسين سنـة شيئناً كهذا.


 البلاد كلّها إلى ما وراء البحار . تصوّر يا سيّديّي، لقد أمر بأن توض

 هناك من امتهن تربية الحَمَير مع عدم وجود الحَمير، ومَن امتهن الغناء في

 الإنسان وسْط أشخاصِ يمسُون غُراةً. كانت الطّيور ترسم على السّاحة الكبيرة أقواساً واسعةً، وهي تضحكَ

كانّها رجْعُ الصَّدى لبهجة كادوريـم الذي كان يضرب على ساقيه من الضّححك، ثمَّ قال كادوريم مزاو اوداً على البحّار :
 لا فائدة منه، لكنّهم لا يفكّرون بالضَّروريّات إلاّا في الّلحظة الأخيرة. - بالنّسبة إلى المتر جمين، لا يُدهشني ذلك، فحملتهم ليست فقط
 في سلك مالطة هذا يجرّون وراءهم حشْداً من النّاس أتوا بهـم خلالِ حملاتهم. لقد التقيتُ ببعض من يقولون إنّهم ينْحدرون من الفرسان التّوتونيّن، وآخرون ينحدرون من الأتراك المرّتدّين، وأنسرى انتُّعوعا من البرابرة، ثمَّ هؤلاء الاسكوتلنديّّن الملعونين؛ لأنَّ فيلوغانيون قين قد حسْب ما يقال؛ ليقاتل هناك ...

- وكيف يتفاهم هؤ لاء كلّهـم؟
 يريدون بحركات الأيّدي.
- (اياعزيزي فيتوريو")، صاح كادوريم الذي كانت عيونه ما تزال مبتلَةِ بالدُّموع لكثرة ما خَحكك: "استكون مرتاحاً بين هؤلاء كلّهمه، وأنا سعيدٌ

بأنّني أرسلتك معهم".
عندما سمع البحّار تلك الكلمات، عاد إلى عُبوسه، وقد انكمش وجهه، وأظلم مثل حطبةٍ تفحَّم نصفها، ثـمَّ بَردتْ - يا سيّدي، هؤلاء المجانين يرحلون كي لا يعودوا، وذلك شأنهمّ،
 تعيدني إلى الوطن بسرعةٍ، وأنا أُعوّل على ذلك آك - الحقّ معك يا فيتوريو، لكنّ ذلك يعتمد عليك أنت وحْدكُ.

## - عليَّ أنا! هل يعني هذا آنّك تتخلّى عنّ؟؟

- لا يا صديقي العزيز. ستذهب قوّاتٌ مهمّةٌ لإنقاذكم، لكنّ ذلك يعتمد عليك أنت وحْدك.
- (اكيف؟؟". قال ابن البندقيّة، وتأمّل بعينيه سرعة الباب، ثمَّ المدى المفتوِ للسّاحة حيث كانت الحُرّيّة. فجأةَ، رأى نفسه ضائعآَ، وكان يبحث


 من أجلي في أمريكا، في حين تجد مراكبنا صعوبةً كبيرةً في أن تعود سالمةً معافاةً من اليونان.
- اتْرك وطننا المسكين بسلامِ إنْ كان هناكُ من يستطيع مساعدتك،
فهُم البرتغاليّون، ولا أحد غيرهم.
- اهذا ما كان ينقص!"). صرخ فيتوريو، وهو يرسم بسرعةِ ابتسامةً
 الآن فهمتُ كلَّ شيءّ".
- (المهم: السر كي تكون سعيداً هو أن تؤمن بذلكه. قال كادوريم

بحذاقة.

- الكنْ قُل لي"، أصرّ فيتوريو : ا(متى سيقوم البرتغاليّون بتوقيعنا؟ هل سيقومون بصدم سفننا؟ آهِ، آية متعةِ في أن نرى فرسان مالطة الخنازير ممزّقين إزباً إزباًان. .

حين وجد فيتوريو أنّ كادوريم لمْ يقل شيئاً، تَابع فرضيّاته، وهو يتكلّم
بسرعةٍ متز ايلةٍ:

- إلّا إذا ما تركونا نصل إلى هناك، ثّمّ اختاروا أن يجعلوا هؤلاء الفرنسيّين الملاعين كلّهم عبيداً لهمم! قُلّ لهم إنّني سآخذ عشرةً منهم إذاً. عشرةٍ سأجعلهـم يفطسون من العمل في مَنجم ذهبِ قبل أن أعود إلى هنا

مرتدياً ثياب الأمراء.
خلال كلامه هذا كانت هناك خهجّة فتح أبوابِ، ورنين أصواتِ تتصاعد من القاعة. انحنى كادوريم بسرعةٍ على النّافذة. - واحدٌ من الاسكتلنديّين لمْ يعُد هنا ! - (الا بدَّ من أنّه يبحث عنّي"). تثاءب البحّار . لقد تأخّر نا. سوف ترحل السفن.

- ((في هذه الحال)"، استعجله كادوريم قائلاً: "ادعني أقل لك هذه
 تصدّقني تمامآ، هناك سخصٌ سيأتي لرؤيتك من قِبَلي. تحدّث إليه بالثّقة نفسها التي تحدّثت تِها في الحال هنا، وهكذا ستُنقْذِ").
- "اولْتُهم يشنقون"). أخاف فيتوريو بمرحِ بعد أنْ طْمْأنه هذا القَسِم الذي أطلْلقه مواطنه.
ثتَّ واتته فكرةٌ أخيرةٌ في حين كانت أصواتُ أحذية الاسكتلنديّين الثّقيلة تتصاعد على الدّرج. أضهاف: - لكنْ كيف سأعرف ذلك؟

ابتسم كادوريم بغموضي، وانحنى قليلاَ إلى الأمام قائلاً بصوتِ خفيضي:

- من سيأتي لإنتاذك يـجب أن يعطيك كلمة سِرّ.
- ما هي؟
- "(ريبير)".

اصفرّ البحّار. هكذا إذاً. ذلك الذي قد حرّره سيحمل في الوقت نفسه
 لكنَّ الوقت لمْ يكن مناسباً للتّردُد، نقد وصل الحّ الحارس إلى أمام الباب، رمى فيتوريو نفسه على الباب، واجتازه بسهولة القطّة، وأغلقه وراءه بسرعةٍ؛ حتّى لا يستطيع الاسكتلنديّ أن يرى شيئّاً من الغرفة.

## الفصل 7

من بين السفن الثّلاث، كانت الأخيرة التي تحمل اسم (لا غراند

 المركب، وما كان ليتخلّى عنه بأيّ ثمنِي.
رافق جوست وكولومب إلى أسفل سفينة أُخرى كانت راسيةً فية في

 جنديٌّ ضخمٌ من البلطيق يمنع الدُّخول إلى سطحها لأيٌ كا كان ما لمْ يْ يكن



 مغلوطةً. راح يصرخ: - أتلب نجميع الذنوبـ.

وكانت الجُموع تعيد ما قال، وتتردّد في نهْهه، نمّ تصلح الككلمات.

- آه، إنّه يطلب الجزارين()...

وهكذا كانت مئات الأصوات تبحث عن أوليك المساكين الذين كان وداعٌٌ أخيرٌ قد بعثرهم على الرّصيف بين ذراعيّ النّسـاء والأطفال.
رسم دون غونزاغ على وجهِهِ سمة الوقار، وراح بذقنه المدبّبة مثّل إبرةٍ يشتّ لنفسه طريقاً حتّى الحارس، حيث قال بصوتِ رنّانِ، وهو يشير إلى

الطّفلين:

- هل المترجمون هنا؟

مع رغبته الواضحة كلّها في الطّاعة، لْمْ يستطع الجنديُّ أن يضع في
 في سماء الفجر في الشّتاء قُرب بحر البلطيت. أمسك غون غنراغ وبدأ يبحث هو نفسه. - فلْنرَ، مترجم... مترجمبه ..

استطاع جوست الذي كان منحنياً على كتفه أنْ يجد الكلمة في القائمة
على آنه لمْ يكن يفهم معناها. أشار بإصبعه إلى السّطر المتوافق معها.
 لتلك الوظيفة مع كلّ شيء. على كلّ حالٍ، مكانكما هنا. اصعدا، وسنلـنتي في المحطة القادمة".
قام بوضعهما الواحد خلف الآخر على الصّفيحتين المربوطتين الّلتين تشكّلان معبراً.

- قدُما نفسيكما للمعلّم الأوّل هناكّ، وسيقودكما إلى مَكانكما. هيّا، ليحفظكما الرَّبُّ!
(l) بمعنى ذنوب وكلمة les pouches les bouchers بمعنى جزارون لفظ مشابه

قال هذا، وذهب في الحال مسرعاً نحو سفينة (لا غر اند روبيرج)؛ لكي يلتحق بالأميرال دو فيلوغانيون.





 والحبال، وينهمكون بالعمل حول المرساة. على الجسر الأعلى وتى وتف
 قرين أمام فمه ليكبّر الصَّوت.







 على العكس كانا يشعران بأنفسهما ممتلئين بالثّقة التي كانا يعزوانيانها بالغريزة إلى أبيهما، فقد رغب دائماً بأنْ يتقاسم معهما انبها النـاره أمام جمال العالم، وربّما كان هذا التُّعور لديهما أقوى ممّا يحملانه في ذاكر تهما عنه

خلال ذلك الوقت، كانت تجهيزات الانطلاق قد انتهت، وسُحبت المعابر، كما أُعيدت المرساة إلى السفينة بصعوبية، وبدأت (لا روزيه) تهتز بشكل أكبر وأعمق.

- (اسمعي). قال جوست، وهو يرفع إصبعه.


 مربوطةً فيها، فبدأت تزُعت معاًّ
في تلك اللّحظة نفسها، كان البحّارة الجاثمون في الأعلى وسْط طيور النّورس قد أفلتوا شُراع الصّارية الوسْطى، فانفرد مصدر آ الحفيف
 يصفّر بين الحبال والصّواري، فقد اصطند الصم بعنفي بالعائق الذي انتصب
 ضربةٌ في بطنه.
كان من الممكن أن يفوت جوست وكولومب مشهد الانطلاق من المكان الذي كانا فيه، فالجسر الخلفيُّ كان ممنوعاً عليهما، وسطع المركب المستقيم من جهة اللّصيف كان بأكمله منشغالًا بصفّين من الرّجال الذين ما كان يمكن أن يتخلّوا اعن أمكنتهم مقابل أيتّ شيء في العالم. - (اتعال من هنا). قالت كولومب، وهي تشّّ جوست من كته لتقوده. كانت قد لحظت في مقدّمة السفينة اثنين من البحّارة المتدرّبين صَعدا
 ليوقفها، كانت قد تغلغلت ووصلت إلى حيث كانا. استفادت من وزنها


فوق الطّرف المدبّب للخشبة التي كانت تمتدُّ فوق الماء. كان من الصّعب على جوست أن يقنع البحّارة أن يتركوهي يمرُّ هو الآخر؛ ؛لآته كان أكبر أكبر حجماً،




يجلسا فيها الواحد على ركبتيّ الآخر .
كانت لا روزي أوّل سفينة أقلعت، ولذلك لْ لْ يَريا أمامههما سوى المدى الحُرٌ في الخليج الذي انتسرت فيه فيه قوارب الصَّيد الصَّغيرة. فُكَتْ


 المفاجئ الذي تعرّضت إليه الصَّواري والحبال في أثناء ابتعاد المركب عن الشّاطئ.

ستّمئة صرخة وداعِ انطلقت من حناجر الرّجال جاوبتها على الرّصيف

 ركضت على طول الرَّصيف، وسلكت طريقاً سُدّ بالحجارة لكي تصرخ صرخة الوداع من آخر نقطةِ تقع على اليابسة.
 من دون تردُدِ في اتّجاه المحيط الأطلسيّ، كما لو انتها اكتشّفت مصدر الرّائحة التي كانت تبحث عنها.
عندما ضاعفت السفن أنوارها، وصارت في عرض البحر، انضمّت إلى بعضها، وواصلت الإبحار مجتمعةً. لمْ تُعد الصَّرخات تذهار الِّب في

اتّجاه الشّاطئ، إنّما صارت تتتقل من مركبِ إلى آخر، في حين يجعلها الهواء العاصف تَحيد عن طريقها. تصدّر مركب الأميرال سائر الئر السفن،







 وبَكيا من الفرح، وهُما متعانقان.
 يناديهما للتّجمُّع على سطح المركب، في حين كان صفير الهواء يعاكسه.

بعد الفوضى الظّاهريّة التي واكبت الإقلاع، أمر القبطان، ويُدعى


 إيمبير يتوقّع الخير من تلك الحاُصفة القَادمة.
خلال تلك الفترة الأخيرة من الطّقس الهادئ كانت المساحاحات الواقعة
 كان يحاول أن يضع أرجوحة نومه على نحوِ أقلّ إزعاجِأ، حسْبِ الفكرة التي كانت لديه عن مفهوم الرّاحة في هذا المكان المعتم الذي كانوا بالكاد

يقفون فيه. كلّهم كانوا يشعرون بأنّ شهوراً كاملةً من الرّحلة الشّاقّة تتوقّف على تحقيق انتصاراتهم الأولى والصَّغيرة تلك.
لمْ يكن لدى جوست وكولومب الوقت الكافي للمشاركة في هذه
 المكان المخصَّص للمُتر جمين، ولانَّه كان يُفترض آن يكونوا أطفالاً؛
 بالقرب من المطبخ، إلى جانب المواشي.
 يفهمه أحدٌ على هذا المركب من دون أن يصرخ عالياً.
 طريقه شعر به محفوفاً من أحد الجوانب بكيومةِ مستديرةٍ من البراميل، ومن

 المنطقة التي يلامس فيها الميازيب التي تحمي حجاب السَّفينة، لكنْ قْبل

أن يصل جوست إلى هناك، اصطدم بكتلِّ انبثق منها صوتٌ في العتمة: - توقَف عندكُ يا أَحْمقَ ألمْ تَرَ النّاس هنا؟

 من المدخل. جلسا متلاصقين، وقد سندا ظهرهما إلى البراميل، وأحاطا ركبهما بذراعيهما.
 الوقت علينا أنْ نبقى هنا؟" . قوبل سؤ اله بتهُُّماتِ شرّيرةِ.

- (ا|سْمعوهل). اختنق بالضَّحكك الصَّوتُ نفسه الذي استقبلهما.
 الجافّة، والتّلوّنات الغنائية في إيطاليا.
تضاعفت الضَّحكات، و قد تبيّن لجوست الذي كان يُصني آنها آتيةٌ من ثلاثة أشتخاص. كان هناك خوء


إلى جيرانهم.

- اشأشعر بالعطش" . وَشُوَشت كولومب أخاها في أُذنه.

كانت تهيمن على الهواء الرّاكد رائحةٌ مقزّزةٌ تختلط فيهِ فيها رائحة القار المستعمل في تدعيم خشب السَّفينة مع رائحة الطَّعام المقلَّدَّ و وجزّة صوف الحيوانات، وكانت أفواههما جافّةٌ مثّل عجينةِ مشقّقةِّ - "ايجب أنْ تعتاد ذلك"). تدخَّل الصّوت قائلاً: پما من همسةِ في هنا
 - \#ألا يوجد برميل؟؟". سألت كولومب. -ها ها! برميل؟ أين يظنّان نفسيهما! ولماذا لا تطلب نافورةء، طالما

على الصَّفاقة الرُّجوليّة التي كان يرغب في إظهارها، فإنَّ هذا الصَّوت
 يتكلّم من العُمر نفسه تقريباً.


- الانتظار. هذا كلُّ شيء.

ستكون قصيرةًا،


## قوبلت هذه الملحوظة بعاصفةِ من الاستهزاء:

- (اقصيرة". كرَّر الصَّوت عندما استطاع أن يتنفّس من جديدِ بعد أن هَدأت الضّحكات.
- قصيرةٌ جدّاً في الواقع، وأنصحك أن تنتظر الوصول لتشرب.
 أنفسهما، ومرميّتين في عمق المكان، وبالقرب من هاتين الكتلتين ارتسمت



 اليوم، والأفضل ألَا تضيّعا أَية ذرّةِ منه؛ لآنَّ ليس بالطَّعام الدَّيِّ - (ومتى سيمرّ؟". سآله جوست.


 العجالات المبلّلة، ولحُسن الحظّ، فإِنَّ تأرجُح السفينة كان قد بـد بدأ بيجعل الأمور تختلط في رأسيهما. - "اهل أنتما مترجمان أيضاً؟"، سأل جوست بعد قليل؛ لانّه كان يقلّب
 - (امئلك تماماً يا رفيقي". قال جارهما متهكّماً: "اسنكون كذلك ولك

بمـجرّد أن يضعونا وسط المتوحّشينلا .

- "في هذه الحال، سنتزل قبلكمب". قال جوست، وهو يهزُّ رأسه: الالْنّا
لن نذهب إلى المتوحّشين".
- "إلى أين تذهبان إذاً؟". . قال الصّبيُّ الذي صارا يستطيعان رؤية بياض

عينيه الآن.

- لنلتقي بوالدنا.

كادت الضّححكات تعود من جديدِ، لكنَّ زعيم الظِّلِل أوقفها بحر كةٍ - (ااسكتوا أنتم". قال بلهجة لاعب سيرلكِ يعلن عن قفزةِ خطيرةِ، ثمَّ أضهاف: پإنَّ الوضع خطير". ثمَّمَّ مَّ أحد أصابعه في الهِ الهواء.


 من أكَلة لُحوم البشُر!
وبعد أنْ ترك من قبضته أُنشوطة كلابه انطلق يشارك الجميع في
عوائهم.
لكنَّ جوست، وبالسُّرعة التي كان يصيد بها الأرانب البرّيّة بالقوس في
 وقد وصل أنف هذا الأخير إلى وجهه:
 جعلت المفاجأة الشّخص الضّاحك بلا دفاعِ، لكنّه سرعان مانِّ ما استعاد قواه، ورمى جوست، ورمى نفسه عليه بدوره. بدأ جسداهما يتدحرجان على الأرضيّة الّلزجة من الزّيوت ومياه الصّرف. على غضى غيه المسعور
 المعارك القويّة، وكان يمطره بضربات قبضاته المريعة والثّقيلة التي تسبه خشبة تقطيع الّلحم؛ أمّا الصّبيّان الآخران، وكانِّا وِّا أصغر، فقد انتصبا على

ركبهما، وبدآ يشجّعان بطلهها، مُصدرَيْن ضجّةً كبيرةً. كانت كولومب تصرخ محاولةً أن تفصل بين الخصمين. هذه الضّانجّة وقد زادت عليّ عليها الرّفسات التي كانت ترنّ في البراميل شدّت انتباه بـحّارِ انحنى على الفتحة الِّهِ، فراح قنديله القويٌّ يضيء بقوّة المعركة البائسة. كان جوس الِّ
 أُنْماله وابتعد نحو الصَّغيرَين الآخرَين. وعلى الرغي

 رأياه بسرعية منه.

- (اهاهدأوا، أنتم هنا، في الدّاخل !".صرخ البحّار: "إنْ كتتم مصرّين على أن تهتزّوا، انتظروا قليلاُ، وسنقدّم لكم ما يكفي من الهزّ"،. اختفى البحّار مع الضَّوء. تلا ذلك صمتٌ كبيرٌ كان كلّ واحدِ خلاله
 التّعاكس مقدار الاهتزازات القويّة للسفينة، فبالإضافة إلى الى الميا الموجات
 يصدمها كمر السفينة. كانت أربطة البراميل التي يستندون إليها تصدر صريراً بفعل الضّغط، كذلك تصاعدت حشر جة أحشـاءٍ هائلةٌ من بطن السفينة حيث كانت تئنّ الحيوانات المريضة. - (استدفع الثَّمن") قال الصّبيُّ الذي تشاجر معه.


 الخَدر ينال من تفكيرهما. تشكّل لديهما الشُّعور بأنَّ البراميل كانت

تتدحرج على صدريهما. بعدها بدأت الكلمات التي قالها البحّار تشقُق طريقها إلى تفكيرهما الذي كان قد ضعف: العاصفة هنا، وقد قرّرت أن تثار من معصيةٍ ما ارتكبها البشر، والله وحده يعلم سرّهانـا
 نحو ثنايا أغوارها المهذّدة، وتدخلها في دوّامة شفراتها المتكسّرة. كانت

 ولحُسن الحظّ منعها من أن تغرق تماماً وجود حمولةِ ثقيلةِ في العنابر الممتلئة، والماء الذي كان يسيل نحو الأعماق.
 الأنين والصُّراخ، ولمْ يكن يبدّده سوى صفير الهواء والقرقعة الهائلة للصَّواري التي تتكستر.
لكن مع الرُّعب كلّه الذي كان يسبّبه البحر العاصف، فإنَّ يأتي خاصّةً من السّاحل الذي كان ما يزال قريباً للغاية، وقد ظلّ المعلّم
 في العتمة العلامة المشؤومة التي يمكن أن تدلّه على وجود رصيفب من الصُّحور ، أو جُزرِ صغيرةِ. بزغ الفجرُ من دون أن يظهر ذلك الخطر ـ عاد الهدوء ليسود من جديد، وكان هناك ساحلُ جعلته العناية الإلهيّة ينتظر نهاية الصَّبّاح لكي يرس يرسم في الأفق خطوط هضباته.

## الفهصل 8

في البداية كان الصّباح هادئاً. استيقظ جوست أوّلآ، ورأسه يؤلمه، وظَهره يحمل علامات نتوءات الأرضيّة كلّها. العتمة في الجُحر لمَ الْ تتغيّر، ،



 يتذكّر تفاصيلها بدقَةِ.










شاحبٌ يأتي من الجسر، ويزيد من بؤس هذا الدّيكور؛ أمّا ما كان يقلق أكثر
 بنعومةِ. كانت هناك حركاتُ فُ وعي أيضاً قد حرّكت الأشباح الثّلاثة الذين كانوا يجثمون تحت قطعهم القماشيّيّة.

ساعدها جوست في أنْ تخرج من الجُحر، وقادها عبر انِ أكوام القُمامة.

تقدّمت كولومب، وهي تمسك برأسها، وكان عليه أن يسندها ولها لكا لكي تتسلّق السّلالم. كان ما تحت جسر السفينة فارغاً تماماً مثلما هو وان حال وال
 يتأوّهون. كان الضَّوء أكثر حِدّةَ، واستعادت كولومب وعيها.

 الشّمس تحت هذا الغطاء الكامد كانت موجودة في الأمكنة كلّها معاً.
 السفينتان الأُخريان في القافلة قد تو قِّتاً في مكابِ أمسكت كولومب بذراع جوست: - (انْظر)،. صرختْ: (القد وصلنا!). سَمعا وراءهما صوت صععود رفاق الّليل الّيّئين، واستعدّت كولومب لتعلن لهما الخبر، وهي تضحك، لكنّها شعرت بجوست يشدُّها من كُمّها، وسألها:

- ما الذي يفعلونه كلّهم هناك؟ استدارت، واكتشفت المشهد الغريب؛ رُكّاب لا روزيه من المدنيّين

كانوا كلّهم مجموعين في مقدّمة السفينة، ومكدّسين عند مَيل الصَّدر

كان هناك صفتُّ من الحُرّاس يهّدّدونهم بالتّيوف التي يحملونها،





 - هها المتر جمون. لقد نسيناهم.
 مقابل الصّفتّ الأوّل من الرُّكّاب الأسْنرى. جرَّ البحّار غنيمتَّه عبر الجسر :

- (الكنّهم كانوا خمسةً أين سائر الملاعين؟؟"). سأل المعلم إيمبير. مهما حاول القبطان أن يكون قاسياً عندما يريد، فإنّه لْمْ يكن ذو سِّ سِحنة

 كانت تساوي شيئأ بالمقارنة مع القسوة غير المتناهية للبحر، ولذلك كان يغفر ها مُسبقِاً.
ولقد شُعرت كولومب التي مرَّت أمامه بما يكفي من الثّقة، بحيث خرّت فجأةً راكعةً على ركبتيها.
 ماءٌ لنشرب. إنّا نموت من العطش".
- آآلمْ يأكلا، أو يشربا شيئآ؟"،. سأل المعلّم إيمبير.

- بسبب العاصفة...
- هيّا! قدُموا لهم الطّعام والشّراب. أريدهم أن يكونوا مهيّيّن لعملهم

الجديد. هه، ها هي البقيّة.
كان هناكُ جسدان بائسان يتدليّان من ذراع بحّارِ مثل طريدةِ، في حين
 جوست أنفه عن وعاء الماء ليَفَّصَ وجوه أولئك الـئِ الذين شتموا أباه. ذلك










والفقر .

- (أعطِ الماء لهؤلاء أيضاًا). قال المعلم إيمبير.

كان يبدو عليه الرّضا، نظر إلى المترجمين ضاحكاكان، وقال وهو يهزُ رأسه: (هذا تماماً ما كان ينقصني")
 سر عان ما وضع حتّآ صارماً لتلك البرهة من الحنان.

كانت الضّربة قد انطلقت من السفينة القياديّة التي كان يمكن رؤية مروحةِ من الدُّخان ترتفع فوقها.

- شالإشمارة!) . صرخ المعلم إيمبير: (اهيّا! خذوا تطعة الخبز، وانضمّوا إلى الآخرين. يجب أن نستعجل".

تراجع خطواتِ عدّة، وصعد فوق صندوقِ؛ لكي يوجّه الكلام للمسافرين الذين كان الجنود يراقبونهم.

- (أين نحن؟)". همست كولومب، وقد التصقت بجوست وسْط تلك

الجحافل من الأجلاف النّتنين. رفع كتفيه ليدلّ على آنه يجهل الجواب - (ايا للأطفال المساكين!") همس رجُلٌ قصيرٌ حزينٌ كانِّا يقفان بقُربه:
"إنّهما لا يعرفان حتّى أين هُمـا".

- (ااسمعوا كلّكم". في اللّحظة نفسها بدأ بالكلام المعلّم إيمبير الذي وضع كلّ ما يستطع وضْعه من تهديدِ في صوته الطّيّب. - الشُّاطىئ الذي أمامنا هو إنجلترال)، همس الرّجُل الصَّغير : "ادفعتنا العاصفة إلى هنا خلال الّليل".
- (اسوف تبدأ السفينة بالإبحار). صرخ القبطان: "وآمَل أن تبحر

بالفعل هذه المرّة".

- (هل المكان الذي سنذهب إليه بعيلّ؟). سأل جوست بإحباط لأنّه لـْْ يصل بعدُ إلى المكان المنشّود.
- (ايا للأطفال المساكين! أليس مُخجِلاَ ألّا يقولوا لكما سوى القليل
 كان هناك من حزينِ أكثر . - (الكنْ في كلّ الأحوالهل. تابع المعلّم إيمبير، وهو يمسك حزامه

بيديه: ॥لا تظنّوا أنَّ الآخرين كان حظّهم أفضل. لا يخطرنّ ذلك على
 ولقد قتلت منهم أنا بنفسي أربعةً)".
 في عقول الآخرين، فاسْتطرد قائلاً:
 دون أن أحسب الذين أطلق عليهم رجالي الرَّصاص. أخيفوا إلى ذلك
 لكي يرسلوهم إلى السُّجون، أترون أنتم الذين بقيتم هنا؟ ألـّ - القد خاف المساكين من تلك العاصفة، لدرجةِ فضّلوا معها أن
 جوست الذي كانت أمارات اليأس ما تزال تبدو عليه.
 عليه". تابع المعلّم إيمبير : "تعرفون ما الذي ينتظرنا إلنَ إنْ تجلّد هذا النّا الأمر!


 قبل أسابيع، أو شهور، هذا إذا وصلنا.
في أثناء قوله ذلك، التمعت الدُّموع في عينيّ الرَّجُل القصير . شَعُر جوست وكولو مب، الّلذين أثرّ فيهما هذا المشهد، آنهُما صارا فجأةَ أشدَّ قوّةً من هذا المسكين الذي كان قد أشفق عليهما.



أصدقاؤكم لا يفكّرون سوى بالعودة إلى الأرض. لقد فقدت ثمانيةً من

في تلك اللحظظة، كان المعلّم إيمبير هو الذي مسـح دمعةً. - (اهيّا!"). تابَع بعدها: ا(اسوف نستبدلهـم. سـأبدأ الآن: البحّارة الصّغار المتدزّبون!!. .
نظرته التي كانت عاليةَ توازي خطَّ الأفق لكي تحيط بجميع من يستمعون إليه انْحَدرت فـجأة نـحو الصَّفَّ الأوّل. - يبدو لي أنَّ المتر جمين ملائمون تمامآ للعمل كبحّارة. الثّالاثة الأكبر

على الأقل .
أشار إلى كولومب أن تتقدّم، فوقفت أمامه، وتفحَّصها: - لستَ متيناً بما يكفي بعْد. لَسوف تهتمٌّ بالمناورات على الجسر . ما اسمك؟

- كولان.

بعد ذلك نادى على جوست، وعلى الصّبيّ ذي الأنف الأفُطس: - هذان الاثنان أفضل، لا يبدو عليكما أنَكما تخافان من أشياءً كبيرة. سوف تتسلّقان الشُّراع الثّاني، ما اسْمَيكما؟

- جوست.
- مارتان.

أشار إليهما أن يذهبا للالتحاق بموقعيهما من دون انتظار.

أبْحرت السَّفينة في اتّجاه الجنوب، صار الطّقس أكثِر دنئاً، والسَّماء لمّاعةً. عندما مرّوا أمام جزيرة كناري الكبرى، انهمرت عليهـم سحابة الِّهٌ من

التذائف أُطلِقَتْ من الحِصْن الإسبانيَ. استطاعت إحدى الكُرات أن تمزّق
 وعاليةَ كثيرأ، لدرجة أنَّ نجّار السفينة لاقى صعوبةً كبيرةً في إغالاقها. سَخرت كولومب من ذلك قائلةً ("بسيطةه).
مع ذلك، كان الأمر بمنزلة عَمادةٍ جعلت جوست يفخر بانَه صار
مقاتلاً.
استطالت ليالي الصّيف،،لكنْبما أنهم كانوا ذاهبين نحو خططّ الاستواء، فإنّهاعادت لتصبح أقصر . مع ذلك، لمْ تكن مهذّدةً، ولا باردةً: كانت لياليَ



 حبال الصَّواري، اكتسب من ذلك مزيداً من القَّةّ، ونفحةَ من الشُّمرة التي
 بعضهاه، فكولومب كانت تشعر ببعض الملل، وكانت تحاول الكلام مع
 المحادثات ما كانت تذهب بعيداً الـان غالباً ما كانت تلتقي بالرّجُجل القصير


 أقا جوست الذي كان يمشي على الحبال مثل بهلوانٍ، فكان يحلم كثيراً. في بعض الأحيان كان يستلم نوبة المراقبة، وعندها يستسلم للرَّغبات التي يمكن أن يولّدها الأفق عندما يحيط بك.

في المساء، عندما كانا يلتقيان ويلتصقان بيغههما ليناما، كانا يرويان










 كانا ينسجان مخططّطات أن يلوذا بها إذا ما اقتربت منها السفينة. لكنَّ تلك الأحلام كانت تختلط مع أحلامِ أُخرى خيالِّةِّ جعلتهما

 خاصّةٌ، فقد بَدَا يصبّان تساؤ لاتهما عليه.
 الأيّام، ثُمَّ الأسابيع كانت بمنزلة هَدْهدةٍ لطيفةٍ ما كانت لديهِيهما رغبةٌ في التّخلّي عنها على الأطلاق.

 الشّرّيرة التي كانت تَعد بالانتقام، والحقيقة أنَّ جوست كان مثله يغذي

الأفكار ذاتها، ما جعل كولومب تأسَف لرؤية أخيها يجترّ هو الآخر فكرة



 أن تظهر على حقيقتها في الظلّ، وليس في ضوء النّهِ النّار، تماماً في الّلحظة

 خلال النّوم، كما لو كانت تتحوّل إلى درِع يحميه. شقَّت السفن طريقها نحو الجنوب. بدأت غيومٌ كِيرةٌ تِيٌ تغطّي امتداد

 الماء العذْب لديهم، وجاء الأمر من السفينة القياديّة بأن يتّجهوا نحو اليابسة.
رسَوا مقابل ساحلِ واضح التَّضاريس، يمكن أن يتحقّق فيه الأمل


 الذين أظهروا عدوانيّةَ شديدةً أتوا لإيقاف العماليّة.
 إفريقيا. بدأ البحّارة يلعنون بحّارة السفينة القياديّة الذين لم يستطيعوا
 كان يمكن للقبطان إيمبير أن يقودها بكلّ ثقةٍ. عندما عَلم بحّارة السفينة

التي تسير في الرّأس بغلطتهم، استدارواعن الشّواطئ، وغذّوا السَّير جهةَ الغرب، فقد حان الوفت لذلك.
العلامة التي بينّت لُهم اتَنَّم كانوا أخيراً على الطَّرِيت الصَّحيح هي









 مهما حصل. على سطح لاروزيه، كان هناكُ تدافعُ بين البحّارة، والجنا والجنود،

 كانت فيها البواريد، ورفع الأنْشرعة كلّها للاستفادة من النَّيّيم الذي كان يهبُ، وتحقيق أسرع سرعةِ ممكنة. كانت مهمّة كولومب أن تحافظ على سطح السفينة نظيفاًو وفارغاً، وذلك لتوقع مجابهةً بين السفن. كانت تذهب من خلف الـي السفينة إلى مقدّمتها من
 الذي كان يقف بلا حرالكِ، مستقيمَ الظَّهر ويداه متصالبتانـان.


- بلى، يجب أن أنظّف فتحات النّار.
- وهل انتهيت؟ - لا. لنْ أفعل ذلك.

كولومب التي كانت قد عملت حتّى اللّحظة بحميّة كبيرةِ استغلّت تلك
 أكثر من ترتيب سطع سفينة، الذي كان في ذلك الوقت مرتِّباً تماماً ونظيفاً. - القد سمعت")، سألته كولومب: (اأته إنْ قام البرتغاليّون بأنْر بحّارِ من الطّاقم، فإنّهم يشوّهونه ويتركونه يموت من العطش داخل باخر باخرته

الجانحةه|.

- (اقالوالي ذلك أيضاًا). قال كانتان الذي كان وجهه النَّحيل والشّاحب لمْ يتخلَّل عن السِّحنة الكيُيبة التي كانت عليه عندما رأوه في اليوم الأوّل. - بالتّالي، يستحقّ ذلك أن ندافع عن أنفسنا. .
كان الهواء الذي يغطّي صمت عرض البحر يصفر داخل الشٌّراع
 كلّها تشبه نلاث نساء عجائز يذهبنَ إلى حفلِ راقصيِ - (ههذا إذاً)". عادت كولومب إلى القول: (يجب أن نتظر حتّى يأتوا ويسلخوا جِلدنال".
- ("يا بني")، قاطعها كانتان بحرارةٍ، وهو يستدير نحوها، ويمسك
 الوحيدة التي لا يضعون لها حدو داً. أنا دعوت إلى العكس ولقد أدانوني"، - العكس؟
- ما أريد توله هو ألّا نكبح الجمال، والحُبَّ، والرَّغبة.






منها جرعاتِ كبيرة.






 وللطفّل العاري، في حين أنَ بعض المسافرين الأبرياء الذين الذين كانت أياديهم
 بالعبادة، كانوا يوجّهون وجوه هـهم نحو إله الدَّم والعقاب.
 ضصجيجُ شُراعِ ممزّقِ، وسقوطُّا كانت الشّمس التي تلتمع عبر الشّفرات التي

 جوست كان خلال تلك الأيّام كلّها قد خبّأَعنها بعناية التّهديدات التي كان أني

يتعرّض إليها دائماً، ذلك أنَّ مارتان، منذ شـجارهما الأوّل، لمْ يكن يتوقّف



 جبانِ.
الحركات البهلوانيّة التي على البحّارة المتدرّبين أن يقوموا بها تتطلّب


 يراقبها تقفز في الماء، شدّت انتباهه بينما كان مستنداً إلى شفرات الـوات عارضبة

الصّاري الرئيس الكبير .
كان خشب الصّارية المطليّ يسند بطنه، في حين كانت ذراعاه من
 عندما تلقّى في أحسُائه رأس حبلِ مربوطِ رُمي في اتّجاهه بكلّ عزم









حاجةّ إلى البحث طويلاً، فها هو الآخر يراقبه جالساً قُرب كتلة الحبال التي كانت موجودةً في الأعلى.
هذا الجزء كلّه من المشهد فات كولومب. رأت فقط جوست في اللّحظة
التي كان ينطلق فيها كاللَّهم نحو من اعتدى عليه، ويتسلّق ليصل إليه.

- "إنّهما يتعاركان!". صرخت.
 المجموعات المو جودة وصولاً إلى المعلّم إيمبير الذي شدّته من أكمامه. - أوقفهم يا كابتن . انظر، إنّهما يتعاركان.
 رؤية المتعاركين. كانا يتصارعان جسداً لجسِي على أرضيّة برميل المراقبة.

 وهو يصر خ، على آنهم كانوا قد وصلوا إلى نصف الطّريق قبل أن يفعل



 جوست بأنه قد أُجبر على موقفِ جبانِ حين أُوقِت مبارزة تتههي سوى بالموت. ذلك الخَجَل، وليس الخوف من الحقابِ، هو الذي جعله يخفض عينيه أمام المعلّم إيمبير. كان يعنيه الهدوء أكثر من العدالة، وفيما يتعلَّق بالعِراك على على سطح
 هي ألآ يبحث أبداً عن المذنب.
- (اقيّدوهما بالأصفاد كليهما). صرخ.
 لكنّ المعلّم إيمبير نظر إليها بكثير من الغضبّ، ما ما جعلها تجمد في مكانها. إنْ سمع كلمةَ أُخرى سيحبسهـم نُلاتُهم. إنْ كانت تريد أن أن تكون

 خلّصوه من مارتان.




 المدى المفتوح على السَّعادة!
راحت كولومب تبكي بصميّ، وهي جالسةٌ في مؤخّرة المركب.


 طويلاك، وسرعان ما اشمئزت منها. كانت تملك ما يشَكّل نقطة القوّة لدى آل كلامورغان، وهو تلك القُدرة على استبدال الإرادة بالمصيبة. قالت
 حتماً وسيلةً لتحرير أخيه المسكين.

طيلة الوقت الذي استغرقته الرّحلة، تشكّلت مجموعاتٌ صغيرةٌ من

بين الرُّكّاب، والجنود، وطاقم البحّارة. كانت تسري بينهمٌ تجارةٌ صغيرةٌ







 يحكي لهم ما حدث، وهو يهمس. ذلك آته ضمن ملل الرِّحلة، كان كلُّ شيء يتحوَّل إلى حَديِي.
كادت كولومب تفقد شجاعتها عندئ تِما تذكّرت كانتان. اكتشفت آنّه قد اختفى منذ علّة آيّام. ترصَّدته عند الظَّهيرة لدى تونى توزيع الشّوربة عندما يقف

 فوق قطع المدفعيّة. وضعت قدميها على الفوّهة البرونزيّة، وباعَدَ بِت بين
 كأنه يُحصي العروق الموجو
 - أنا أصلّي، كما ترين.

- في الأيّام الماضية، لمْ يكن ذلك يمنعك من من الصُّعود إلى الجسر.
 عينيه، وهزَّ رأسه، ونظر حوله كما لو كان يعود إلى رُشدهـ.
- (اأخذني حالُ التّأمُل"). قال، وهو يقوم بحركة اعتذارِ كانت تشبه ابتسامةً: (اكنت بكليّنَّي في حضرة الرُّوح القُدُس"، كان يبدو عليه كأنّه يعود من سَفرية طويلةِ. - (أين أخوكَ؟). سأل كولومب عندما تعرّف إليها. رَوت له ثأر مارتان منه، والعقاب الذي تلاه. حاول كانتان مثل حشرةٍ
 على وشُك أن يقع على المدفع، وبعد أن وقف، أعاد الدّانتيل الذّابل في في ياقته الى حجمه، وشدَّ جرابه داخلى الحلى الحذاء. وبعد أن استعاد شكُل الو الوار، أمسك كولومب بيده، وقال لها:
- قصّي عليّ ما حدث.

 داخل تلك المجموعات التي تشبه العائلات. كان التّجمُّع مبنيّاً على مقْت الآخرين، وليس بسبب التّعاطف بين أفراده. كانوا يصر فون الحون طاقتهم كلّها لحماية أنفسهم من الخارج، وعندما تنتهي تلك الطّاقة، لا يبقى
 التي كانت تتحوّل إلى ما يشبه المحادثة. كان النَّبيذ نادراً؛ لأنَّ القبطان ترك النّقاط الأخيرة المتبقّية لساعة الوصول، وقد أدّى ذلك إلى الى جعل
 وقطع العظام الدَّقِقة كانت تجعل هذا الصَّيّمت البشريَّ يمتلئ بضربات مطرقة القدر.
أخد كانتان كولومب في البداية إلى مجموعةٍ من الحِرَفيّن عرّفها ضمنهم إلى خَبّازِ، ونجّارَيْن اثنين، وبائع ترياقِ كان يلّيّعي آنّه صيدلانيٌّا

بناء: على طلبٍ من كانتان قبلت هذه المجموعة التي يستطيع أعضهاؤها
 تستعلم أكثر عن وضعه.
رأيا بعد ذلك فريقاً من البحارة كان كانتان يعرفهم بفضل الإنجيل .
 واحدِ أن يصلّي على كيفه على سطع السفينة، فإنَّ أَية خُطبِّة دينيّةٍ كانت




 بكلّ بساطةٍ، وبالتّالي كان يَتلو مطوّلاً الأناجيل والتّوراة لأولئك البّحّارة
 الخوف من الجحيم كان يوقعهم في الرّعبّ. طلب إليهم كانتان أن يحتّدوا لكولومب هدفَّ، ومدّةَّ، ومآلَ الرّحلة. - עالست أعرف ما الذي رَووه لك". قال لها قْبل أن يبدؤوا: پلكنْ عندما تحدّثني عن أبيك، وعن إيطاليا، يبدو لي انّك لا تعرف جيّداً إلى أين تأخذك هذا الرّحلةه.

في الواقع، كانت كولومب، مئلها في ذلك مثل جوست، قد سمعت
 توجد هذه المنطقة. كان أبوهما قد حكى لهما في جـي جنَّوة عن سَفراتِ



الجديدة لمْْ تكن سوى مراحلَ نحو الو جهة الوحيدة الممكنة، مهما كانت الانعطافات التي يمكن القيام بها للوصول إليها: البحر المتوسّط بما فيه إيطاليا، وإسبانيا، واليونان، وأراضي البير البرير

 ذاهبين للاستقرار فيها خاصّةً





سألت البحّارة عن العقوبة التي كانت تنتظره. قالوا لكولومب:
 يمكن أن يكون من يخضعون لتلك العقوبة مفيدين، ثمَّ أضافوا: - إنّه يفضّل جلسة جلِد بالّّوط، وينتهي الأمر .

فكّرت في داخلها: ابن كلامورغان يجلد بالسّوط! لكنّها تحفّظت كما نبّهوها عن أن تذكر هذا الاسم لأشخاصي غرباء.

- من سيقوم بتطبيت تلك العقوبة، واحدُ منكم؟
 ينفذها في كلّ سفينة. في باخرتنا هذه، المكلّف بذلك هو البـلـي البلطيقي. قطّب كانتان حاجبيه. كان يعرف بعض الجنود، لكنّ البلطيقيّ يظلّ وحده، ولا أحد يعرف كيف يمكن التّوجُّه إليه.

في المساء، قاد كولومب نحو أرجوحة نومه التي كان قد جلس حولها


 بعض الأصوات الإلهيّة النّاعمة التي يمكن أن تغنيّي لهم بعض الأناشيد.
 حذّرها كانتان، وهو يوشوش في أُذنها متجنّبّاً أن يسمع أحدٌ ما يقول: "إنّهم يحلمون بأن ينفصلوا عن العالم الذي يعتقدون أنّ نهايته قريبةٌ لا حا حاجة


- (إنّهم سعداء". قالت كولومب، وهي تنظر مواربةً إلى وجوه هؤ لاء
 تعرف لماذا.
- سعداء؟ المساكين. إنّهم أكثر النّاس عُرضةّ للاضطّهاد في الأرضه.
 أن يعيش مثل آدم، ولنقل الحقّ، النّاس كلّهم يكرهونهمّم، ومن المعجزات ات الن أنّ هؤ لاء استطاعوا أن يهربوا من عقوبة الحَرق. - لماذا تنام معهم؟ هل أنت منهم؟ - (أنا؟||". صرخ كانتان: (أبداً. أنا أوْمن بالإنجيله".
(الأناباتسيت" Anabaptists: حركة مسيحية إصلاحية، ظهرت في أوروبا في القرن


 والكالفيني في التآكيد على دور الإيمان في الخلاص، وليا وفي رفيا رفضها للأعمال، أو


ثمَّ أضاف بغموضي: - لكنْ لدينا بعض الأشياء المشتركة.

كان استقبال الأناباتيست لكولومب حسنآ. رووا أخبار ألـا كان كانتان يفهمها. المدهس في الأمر كان أنَّ أعداء العالم هؤلاء كان انوا


 السفن على وجه الدّقّة. منهـم من كان يريد التّغلغل في اتّجاه الجنوب،
 والمؤونة تتناقص.
كانت (لا روزيه) الأوفر حظّا بين المراكب الثلاثة؛ لأنّ الانشـقاقات
 يطعمون به النّاس كلّهم. فسد الماء وبدأ طاعونٌ سِيٌّ يؤلم البطون. - آحسْب ما يقولون"، ترجم لها كانتان: (امن الممكن أن يُنقَلَ جزءٌ من طاقم (لا غراند روبيرج) إلى باخرتنا").
انقلبت سحنة كولومب. كان ذلك يمكن أن يقلّل الحاجة إلى جوست

 جوست هناك، وكان على كولومب أن تنام وحدها. كان هناك اثنان من الأناباتيست قد بدأوا يحضّرون ون أسرَّتهم. - أأين ستنام يا بحّار؟؟، . قال لها كانتان.

t.me/t_pdf

- لا أعرف، على سطح السفينة، في زاوية. - تعالَ، وابق معنا. هل تريد أن تتقاسم الأرجوحة معي؟
 قُلِّصَت المعدّات الشّخصصيّة. كانت الأراجيح نادرةً، و كثير آ ما كان ينام فيها اثنان، أو ثلاثة معاً. فكّرت كولومب للحظةِ أنها كانت صبيّاً، وأنّ ذلك العرض يجب أن



الأقلّ لن تشعر بقسوة غياب جوست عنها. كانت أمور النّظافة الشّخحصيّة في السفينة من الأمور التي تتبع هوى كلّ فريِ على حِدة. بعض المجموعات كانت تصلر ضجّةَ كبيرةَ، وترفع دلاءَ
 على رطوبة الجوّ لكي يحلّ سوائل جسمه، وتلك كانت عان عادة البحّارة خاصّةً. المدعوّ كولان، كان في كلَ مساءٌ عند هبوط الّليل ينسـحب إلى قرب الحجاب الخلفيّ، وينظّف نفسه في برميلِ صغير بسرعةِ كبيرةِ مشل

وجدت كولومب عند عودتها أنّ كانتان نام قبلها، وفي الوضعيّة التّعبُّديّة نفسها التي كان عليها بعض الظُّهر. تردّدت قليلاَ، ثـَّمَّ تسلَّقت بدورها الكيس القماشيَ محرّكةً النائم في الاتّجاهات جميعها. - أألا تصلتي يا كولان؟". سـألها كانتان.

- بلى، أصلّي، لكنْ بصمتِّ - الله يحبّنا يا كو لان. - أنا... أنا أعرف.

كان هناك اثنان من الأناباتيست يشخران، وقد تأسّفت كولومب لانتها

 عينيها، رأت جوست، وابتسمت له. - (إنّه يبارك كلّ واحدةٍ من رغباتنا، وذلك هو الـّرّها. قال كانتان بجدّديّة. لكنّ كولومب لم تسمعه؛ لآنها كانت قد غطّت في النّوم.

## الفصل 9

أولئك كلّهم الذين لا يصدّقون أنَّ الأرض عبارة عن كُرةِ، وينتظرون الهاوية والوحوش التي تعلن عنها، استعادوا شيئاً من الأمل، فقد صن صار
 والكبيرة تجتاز الأفق، وهي تجري. في الصّباح، كان هنا يغطّي البّحر الذي كانت تصدر عنه رائحة سمكِ مَيْتِ. فيما بعد، في فترة


 الضّباب سماكة، يجب أن يكون الاتصحال مع المراكب الأُخرى بالمدافع. لكنّ المطر هو الذي أتى في النّهاية، وقد تساقطت الأمطار من غيمةِ

 ذهبت كولومب لتتذوَّق المطر، وقوفأ بالقرب من الشٌّ اع الكبير الكبر، وقد باعدت بين ذراعيها، وهي ترتجف مغتبطةً كانت الْقّاط سميكةً وباردةً،

حز ماَ من الهواء المبلول.

- "لا تشرب من هذا المطر).قال أحد البحّارة الذين قدّمها إليهم كانتان وهو يمرُّ بقربها: (إنّها مياهٌ ملوّثةًّة). ظلّت الأمطار تتساقط النّهار كلّه، وتابعت في المساء. كان على كولومب أن تذهب للنّوم على الجسر؛ لأنّ المعلّم إيمبير كان يريد أن يبقى الجميع مستنفرين، و مستعدّين للمناورة، وقد ضان من مراقبة مسار السفينة خلال أربع ساعات. كانت أسنان كولومب
 العواصف، وبدأت الشّمس تجفّف الملابس، لكنْ كما توقِّع البحّار، كان

 بالدّور ليفرد لهـم شيئاً منه فوق الَّمامل .

 بحيث تبطئ السفن وتتوقفـ. عندما رأت كولومب زور البحر من سفينة (لا غران روبيرج)، قالت لنفسها إنَّ الأناباتيست كانوا بالفعل يعرفون الكثير، مع ذلك كانت تراهم يسيرون بلا بلا نظام النّهار كلّه،






- (أقسمم أنّ الوضع خطيرٌ" . صرخ كانتان: \#النُّخبة أتت لتلجأ عندنايا).

بذل المجذّفون كلّهم معاً جهداً كبيرآ ليعطوا لقاربهم دفعة تجعله
ينطلق، وينفصل عن السفينة. بعد ذلك لمْ تعُد لديهم آية صعوبةِ في أن
 باحترام مجيء القادمين الجُدد. كابن الكاهن أوّل من اجتاز فتار فتحة الدُّخول

إلى السفينة.
حيّاه المعلّم إيمبير باستعجالِ، وجرّه إلى قُمْرته في الخلف. علَّق كانتان على ذلك قائلا:

- إنّه الخوري تيفيه، كاهنٌ من سِلْك لوكوردوليه الفرنسيسكاني، وفلكيُّ الملك.
حين أعلن كانتان عن الرُّتب بتلك اللّهجة، لمْ تعرف كولومب إنْ كان في كلامه إعجابٌ أم احتقارٌ
كان العالِمُ قد اختفى بالكاد الحاد عندما بدأ التّدافع بين النُّبلاء والفُرسان. وصل أحدهم مبلّلا بعْد أن راح ضحيّة موجةَ خائنةّ في اللّحظة التي أمسك



 ظهرهم للمنصّة المقابلة، كما لو كانوا يتراجعون أمام ظهورِ مفاجئِ مهذّدِ. خلال ذلك، عاد الزّورق نحو (لا غراند روبيرج)، وراح الجميع
 - فيلوغانيون، بلا شك!

لكنْ على تلك الحركة السَّريعة للطّاقم على سطح السفينة الرّئيسة،


وسميكُ أُرجِحَ من فوق سور السفينة. تعالت أصوات لُهاثِ عاليةٌ خدشت
 ينزل. اقترب كلُّ من في (لاروزيه)؛ لينظروا، ومالت السفينة نحو الجانب بتأثير الحر كة المفاجئة لذلك الثّقل

 أماكنهم، ووجّهوا الدّةّة في اتّجاه (لاروزيه). عندها، كولومب التي لمْ تصدّق عينيها، وأولئك كلّهم الذين ظلّالّا ولّا صامتين حولها، في هذا المكان من المحيط الأطللسيّ، ورتمّا وسطهـ،


 يزحف على الأرضيّة التّاحبة للبحر في تلك التّاعة من التَّفَّقَ.

 كانت تطعة أثابِ مجهّزةً بأدراجِ، ومصاريعَ، وأرجُلِ ملتفّةٍ أمام الأناقة

 وحتّى العوارض الضّخمة للصّواري التي كان الدّهان ينقّط عليها. اقترب الجميع بحذير من قطعة الأثاث التي انتصبت وخْدها عليا على
 مغروزةٌ في الخشب المحفور، تمثّل بوق الوفرة الأسطوريّ المزدوج

يعلوه تاجٌ. كانت أعمال الحفر والتّرصيع دقيقةً إلى درجةّ لمْ يرَ مثلها أئُ
 إليها ذكرى من إيطاليا لْمْ تستطع أن تتحكّم بها. كان ذلك في الخريف، وربّما كان عمر ها و قتها سبع سنواتِ. كانت هناك سيّدة تتحدّث إليها، وقد


رأسها، لكنّها لا تجد الجواب.
خلال ذلك كان شاغلو (لاروزيه) الذين شدّتهم تلك الحشرة الكبيرة التي حلّت في الحال على باخر تهمه، قد غفلواع اعن الزّورق الذا (لا غراند روبيرج)، وعاد منها.
لذلك انتفض الجميع عندما سمعوا صوتاً عالياً يصيح: - بحقّ فرقة سان جاك! لقد صار هنا. كان فيلوغانيون يستند بيديه الكبيرتين إلى السِّياج، وقد كشف عن أسنانه جميعها، وهو ينظر إلى تطعة المنجور الأنيقة.


 قافزآ من المعصورة العالية في مقدّمة السفينة إلى حجابها الألماميّ، حيث أمسك بالمعلّم إيمبير من كتفه.
 هناك، سينتهي بنا الأمر بأن نتعوّد.
 استعملها كانت بمتزلة (أنا) تدلُّ على الكـرمّ تحت جناحه أشخاصاً آخرين.

- ا(ما حصل هناك كان مذبحةً حقيقيّةً). قال الأميرال من جديدِ بصوتِ كان يريده خفيضاً، لكنّه كان يصدح في أر جاء الساء السفينة.
نظر إلى (لا غراند روبيرج) التي كانت ترفع زورقها إلى الأعلى.
 بينهم حَلاقي". قال ذلك، وهو يمرُّ بيده بحزنِ على ذقنى ونه المغطّاة بالوبر الأسْود: (النأمل ألّا نكون قد حملنا الطّاعون معنا إلى هنا"). بعد هذه المقدّمة القصيرة التي تعبّر عن القلق استعاد رُشدهـ، وعندا

 بالقرب من قطعة الأثاث التي وضع يده عليها بكبرياء وصرّح:









من البرونز.

- (أنتم جميعاً)، أكمل فيلوغانيون، وهو يزفر زفرةً قويّةً إلى درجة
 المشغول هذا. إنّه يحتوِي على روح القُدس التي تراعِ أنق حمْلتنا. في داخله توجد رسائل الملك هنري الثّاني التي تخوّلنا أن نبسط سيطرتنا

على هذه الأراضي الأميركيّة الجديدة، وكاتب العذْل التّيّد أمبيري، أين

 إلى جلالته صكوكك هذه المملكة الجديدة في البرازيل، التي سنقوم معاً بإهدائها إليها). تَلا كلامه هذا كثيرٌ من التّصفيق كتحيّةِ. ذاك كان تأثير خطابات فيلوغانيون، وإنْ كان رُكّاب (لا غراند روبيرج)
 الحطابات كانت في (لا روزيه) ما تزال جديدةً، وتثير الحماس.


 أن يكون لديهـم شيءٌ جلديدّ يمكن أن يلوكوه بألسنتهم.
 بحماسي: (أعطِ الأمر بفرد الأْشُرعة الكبيرة، وأعْطِ للقافلة كلّها إشارة الرَّحيل؛ لآنكّ أصبحت من هذه اللحظة قائدها").
على الرغم من القروح التي كانت تؤلم البحّارة، وعلى سوء التّغذِّة والضّعف الذي كانوا فريسةً له، فقد اكتشُفوا فجأةَ في أجسادهم ألجم أجنحةً

وهكذا فإنَّ ذلك العملاق فيلوغانيون، بلحيته وعينيه السّوداوين الّلتين
 التي جلبها، قد استطاع بيضع كلماتٍ أن يعيد الحياة بضربةٍ واحدِة إلى تلك


والحسد، وعندما ذهب لكي يغلق على نفسه الباب في المقصورة الخلفيّة، كانت كولومب قد شعرت بالدُّموع تملأ عينيها.
 في يده، فلمْ يشاركها إثارتها.
 شكَّ في آنَّه رجُلُ حربِب،
بعد أن شربا حساءهما، قاما بجولٍِ على المجموعاتِ التي التي يعرفانها.
 البحّارة يحملون أخباراً لكولومب.

- القد رأى جاك أخاكل|" همس لها أهد أحدهم. لمْ يكن المدعوّ جاك قد وصل بعْذ، جاء بعد قليِ، وهو يلعن فرقة فيلغانيون.
- " لقد بدأت الأمور على نحو سيئ|". زمْجر من بين أسنانه: (ابمجرّرد


 - (هل التقيت بجوست؟") . قاطعته كولومب. - (انعم"). قال جاك، وهو يبصق على الأرض: پهذا الأسبوع كان دوري في حمْل الحساء لـها
- وكيف حاله؟
- بأحسن ما يمكن أن يكون مع الأُْفـاد في قدميه. - آيه، يا للمسكين. إنّه يتألّم. هل هو هو مريض؟ الـو
- بل إنّ جسمه صار يمتلئ بالشَّحم. لا حركة، ولا تعب. على الأقلّ هو لا يحمل القنديل للفرنسيسكاني. - ذلك الذي ضربه موجودٌ معه؟
- نعم. إنّهما يقبعان جنباً إلى جنبٍ، ويبدو عليهِها آنّهما متفاهمان مثل

كانت تلك أخباراً جيّدةً، لكنّ كولومب شعرت بنوعِ من الانزعاج عندما أخبرها عن ذلك التّقارب. - هل قال لك أيّ شيء عنيّ؟

- ولا شيء.

خطرت في بالها لوهلةٍ فكرة آنّها ربّمـا كانت في وضع يستحقِّ الشّفقة أكثر منه.

- هل ستذهب لرؤيته غداً؟
- في الصّباح والمساء.
- هل أستطيع أن أرافقك؟
- لا. المعلم إيمبير جعلني أقسم أنّهم سيبقون في مكانٍ سرّيٌّ، ومع هؤ لاء الجنود كلّهم الذي يتجوّلون الـي
نالت كولومب منه فقط الوعد بانّنه سينقل إلى جوست رسالةً أنّها
 لتحرّر أخاها. وصلت في النّهاية إلى استنتاج أنّ أحسن طريقةٍ كانت أنْ

 التي تجعلها تتوجّه إليه مباشرةً من دون أن يو قفها أحُدُ حُرَاسه، أو المعلّم

في ذلك المساء، رغب الأميرال أن تحتفل السفينة بأكملها بقدومه، فقام باستخراج ثلاث دبجانات نبيذِ من الدّبّوسة التي تُخزّن فيها المؤونة، وجعلها تتتقل بين الأيدي في سطح السفينة. كانت الحرارة قد جعلت



ذلك الشّراب، بعد تلك اللّليلة السّيّئة على سطح السفينة جعلها تغط

 عن تلك اللّلة، فتساءلت عن الحدّ الفاصل بين الأحلام وبين الواقع فيما

 أصالة ذكرياتها.
حصل كلّ شيءٔ في الضّوء الشّاحب المزْرقَ للبحر الدّافئ الذي كان يعكس القمر البدر. كانت منافذ عنْبر السّفينة قد أُبقِيَت مفتوحةُ علِّهِ على

 عندما أرادت كولومب أن تغيّر من وضعيّتها اصطدمت بعائقِ. كان






- "ما الذي تفعله؟". همست.
- شأشدُّك إلي" . أجاب كانتان بصوتِ مضطرّب.
- ولماذا؟
- لانْني أشعر بالرّغبة في ذلك.


- توقّف، هذا سيّئ.

استمرّ كانتان يجول بيديه على جسمها كلّه الذي كانت حرارة خطّ الاستواء لا تدافع عنه. قال:



 تعرّفت فيها إلى وعظات كانتان المملّة، وكلامه النّقديّ الذي لا لا ينتهي عن الـي الكتاب المقدس . استمدّت من ذلك ما يلزم من الطّاقة لكي تبعد يديه. - قد تكون تلك رغباتك، لكنّها ليس رغباتي أنا.
 و كولومب التي كانت تعمل بالحبال المفتولة طيلة النّهار كانت تستطبع أنْ
 الأرجوحة، وهي تتناءب، وعيناها شبه مُغمضتين، وذهبت لتنام عند مدفِّع في الصّباح التّالي رأت كانتان بسحنةٍ طبيعيّة للغاية، حزينةّ وجديّيةّ مثل


الظّهيرة، عندما بدأت تأكل عشـاءها وهي تسند القضْعة إلى الحانّة -تلك



 - أية مصيبةِ أجبرتكِ يا أيتها المسكينة أنْ تُتحري علئلى سفينة لا لا نساء فيها، وأن تضطّر"ي إلى إخفاء طبيعتك الأنوية؟ في البداية، استقبلت كولومب بغضبِ ذلك التأكيد الذي صار عندها للذّكريات التي كانت قد شُكّكت بها. - ومن أَعْطاك الإذْن بكَشْفها؟

سدَّدت بغضبِ مسعورِ واضحِ عينيها في عينْيْ كانتان الذي أدار وجههـ



 يتوافق بانتظامِ، وربّما بنوع من الأسف مع إنجيل الحُبّ الني اعني اعتقد أنّه
 إنباتها، ضحّى بالرّغبة القليلة التي وضعتها الطّبيعة في كيانه الشَّحيح - لما هي الجريمة التي حُكِمت بسببها يا كانتان؟"). سألته كولومب بنعومة. أجابها بأسىي:
 أكثر من أيّ شخصِ آخر، على الأقلّ طالما لمْ أحاول أن أن أنقل الحقيقة للآخرين، وهذه الحقيقة لمْ تنكشفَ لي إلاّلا منذ سنواتِ ثلاث.

- (امسافرّ جاء من ألمانيا حيث كان قد تألّم كثيرأ). تنهّد، ثـمَّ تابع: ("خبّأته عندي حتّى استطاع أن يبحر في اتّجاه سان لوران").
كانت كولومب تنظر أمامها إلى أثر الأمواج الكي الكبيرة التي كاني


 جدّاً.

بينما كان يقول ذلك، ربّت على الإنجيل بحنانِ.

- يجب أن تصدّقي أنَّ الخُطب التي كنت ألقيها استطاعت أن تن تنقل

 ولياليَّ، وأنا أضْدح بصديَّ راح يتردّد في تلك القَلوب وينتّل الـُحبَّ غير المتناهي الذي عبّر لناعنه الرَّبّ.
- مثّلما أردتَ له أن يتردّد في قلبي في تلك الّليلة؟

استدارت كولومب من جديدِ نحو كانتان، وقد فكّرت في آته من غير


شيءٌ ينال من جدّيّته.

- هل وَسَى بك أولئك النِّسوة؟
- لا -صرخ قائلاَ- وُشيَ بي بسبب أعمالي، لقد فهمت تلك الـيّ الّيّدات قدسيّة رغباتنا، حتّى صِرْن بدورهنّ داعياتِ، وانتشر الأمر إلى درجية


فكّرت كولومب من دون أن تتوڤق عن النّظر إلى كانتان في آنه كان
بكلّ بساطةٍ رجُلاَ مجنوناً.

- لكنْ في هذه الحال، هناك -دائمآ- الّلصوصُ التّيئون الذين يستنفرون، أولئك الذين يعيشون من المصائب، ويُصرّون على استمر اريّتها. سِلْكُ الكَهَنة المخادعون الذين يخصّصون حبّهم المزيّف للرَّبّ وحدهن، هؤلاء القضاة المحدودون، هذه الشرطة اللّعينة...
تركت كولومب هذا الرّجُل يتأوّه، وتعجّبت من آنّها لمْ تشعر بالقلق منه. كان كانتان يثير الشّفقة، وليس الخوف، بلّ صـار مريحاً لها كونه


 تبقى وحْدها، كانت تشعر بانتها تكاد تخون نفسها.

- (اصحيح؟") . قال لها، وهو يمسك بيديها.
 وهي تنزع يديها من يديه مبتسمةً.
- آه، أقسم لكِ، وسأنعل كلّ ما في وسعي حتّى لا يكتشف أيٌّ شخصي ما أنتِ عليه.

لمْ تستطع أن تعرف إن كان سبب ما أظهره من السّعادة هو أنه استطاع
 في الأحوال كلّها قد تكون تلك الصّداقة مفيدة فيما لو أرادت ألـَ أن تقوم بالمشُروع الخطير الذي فكّرت به.

## الفصل 10

كان السّجن مجهّزاً لاستقبال ثلاثة سجناءَ فقط، وقد وجد جوست وغريمُه مارتان عندما وصَلا مُجلَّخَ سكاكين عجوزاً كان قد الد حاول الون أن

 بالقضبان بسلسلِّ، كانا يجْتْرّان كراهيتهما بصمبِ. كان الرّجُل يروي من دون نهايةِ لماذا رَحلِ ؛ِ مشادّةٌ مع ابن عمّه الذي كان في الوقت نفسه شريكه قادته في لحظة عنادٍ إلى أن يبحر في تلك الك

 البدائيّات وترحيبهنّ به، لكنْ بمـجرّد أن أفْصَحَ عن ذلك السّرّ، بدأ يصف

 اللّتين ما كان يذكر اسميْهِما من دون أن تهُطل دموعهـ

 كلّه، كان مجلّخ السّكاكين يشخر مثل خنزير.

لكنْ على الرغم من انزعاجهما من ذلك الحضور الثّقيل، فقد كانت
 ضدّ شخصٍ ثالبِ. عندما جاءت الأمطار الملوّثة، خطر في بال بال المعلّم
 المقوّسة، وغير ذلك من الأسلحة المستعملة في السفينة قد تثلّمت بفعل الرُّطوبة، ولذلك أفرج عن المجلّخ، و وجعله يعمل أمام كومةِ من هذه القطع الحديديّة، وبيده حجر التّجليخ لكي يعيد إلى الأسلحة حدّهِ الّها قاطعاً. هكذا صار جوست ومارتان وحدهما، والرّاحة التي شعرا بها من جرّاء ذلك جعلتهما لا يرغبان بالعودة إلى العنف. في صباح الحا أحد الأيام، سمعا صوت حفيفب وراء الحاجز، ومن خلال فتحةِ بين ألواح الـخشب،
 تدل على الّّاحة.

- (أحد إخوتي الصّغغار يعمل في دبّوسة المؤونة)، . قال، وفمه ممتليّ.
 يكن مارتان يكره شيئاً بقذْر ما يكره العُزلة؛ إذْ كان يحتا يحتا
 دون أن يخلو الأمر من شعورِ بالأنانيّة. لكنّ جوست تركها تقع على الأرض، وأدار وجها
 - لقد لوّتُتَ شرفيّ.
 - (أنا من سلالة نبيلة). أكدّ جوست الذي لمْ يستطع مع ذلك أن يتوقّف عن اختلاس النّظر في اتّجاه النّقانق.
- أمرّ يقضي على الشّهيّة! هل تعتقد أنْ النُّلاء يأكلون شرفهم؟ يا

 لنْ تهرب من ذلك بقتالك ضدّي، لا أنت ولا أخوك.
كان جوست يفكّر في اللّحظة نفسها بكولومب التي بقيت وحْده لا لا على



- (اسوف أبوح لكَ بسرّ"). تابع مارتان، وهو يسلخ بلذّةٍ القطعة الأولى من النّقانق: "أنا ابن أمير").

- (انعمه، أنا)، . قالها مارتان مُتّخذاً وضعيّة مَن امتلأ بطنُه بعشُاءِ دَسِمِ
هزَّ جوست كتفيه.
- (اماذا، ألا تصدّقني؟؟). انتفض الآخر، وهو يقلّد الوجْه الممتعض


تلك الإهانة).

- احسنُّ") قال جوست، وهو يُغالب ابتسامة: (ازْوِ لي"، .
- أنت في البداية ياصديقي. أحبُّ عامّةً أن أعرف مع من أتكلّم. كيف

كان جوست مرغماً في البداية، ثمَّ أمام حُسن المبادرة من مستمعه، روى قصّته. وعلى نحوِ طبيعيِّ، استلم حصّته من النّقانق في أثناء ذلك العَرض. ابتسم مارتان مرتاحاً عندما رآه يعضُّ بدور نـيّه القطعة المدهن
- (الآن دورك)". قال جوست، وهو يُنهي القصّة التي رواهاعن حياته.
 في يوم عيد الملوك، ومن هنا يتأتّى آنتي أميرّ"، .
قال ذلك، وهو يفتعل مرحاً جعله أنفه المكسور مُخححكاً، وهكذا انْخرط هو وجوست في ضحكةِ عريضِة كانت بمتزلة أوّل نقطة دِم سُفكت في مبارزتهما، وبها كان من الطّبيعي أن تنتهي.
مارتان الذي وُلد في روان، كان قد وُضع في مَمْتِم، وقذْ أبحر، وهو في العاشرة؛ لأنه كان يعيش في بلدة أونفلور مع أشقياء آخرين. كان يمضي الّليل في السفينة بالّسرقة من المستودعات، ولآنّه كان طفلاً صغير اً، كان في البداية يزحف عبر القضبان، ويبحث في عنابر السّفينة. فيما بعد، تشارك مع الصَّغيرين الّلذين يناديهما أَخويه، وكانا يقومان بتلك المهمّة لصالحه. كان يعلم كلَّ شيء عن طو اقم البحّارة، والمرافئ، والحمو لات كانت لديه معلوماتٌ كثيرةٌ عن البرازيل؛ لأنَّ ما يزيد على عـلى عشرين مركباً

فرنسيّاً كانت تبحر إلى هناك كلّ سنة. تأوّه قائلاً: - لو أنني لْمْ أقترفْ غلطة تَركُ أونفلور، لكنتُ حتّى الآن أعيش تلك الحياة الجميلة هناك.
جذبته شُهرة مدينة هافر دو غراس، ولذلك غامر بالذّهاب إليها، لكنْ في تلك المدينة الجديدة، كان يُقبضُ بسهورلةٍ على النّاس من شُـاكلته، ولقد
 السّيئة أنْ يجده لو توريه هناك عشيّة اليوم الذي كان الن من المفترض الـي فيه أن

يهربوا.
طلب إليه جوست أن يحدّثه عن البرازيل، و كان الآخر مَعيناً لا ينْغب عن خششب الصّباغ فيها، وعن أَكلة لحوم البشّر. كان يتحدّث مع كيّثر

من الغمزات عن الحظّ الحَسن الذي ينتظهرهم مع الهنديّات العاريات
 في المرافئ أعطى الانطباع بآنه يعرف الكثير ئير عن هذا المونيا


بحذر، ولأنّ خلانهما قد ذهب، دفع مارتان رفيقه لأنْ يتحدّث عن هذا الأب الذي كان يدّعي آنه ذاهبٌ للقائه.




 ذاتهم الذين كانوا لهم في عصر الحروب الصّليبيّة الحقيقيّة.


 قصورٌ، ولا نبيلاتٌ من حانثية البلاط، ولا كنيسة سكستين، ولا الا أريافٌ
 ممّا كان يثير شغف أبيه كلّه، فقد تزايد شكّه في أن يكون والنّ والده قد تاه في ذلك الاتّجاه.

- العلى كلّ حال. أردف مارتان: (هناكُ سفن تجاريّةٌ تعود كلّ شهر
إلى فرنسا".

وهكذالمٌ يُعد الوصول إلى البرازيل يشكّل عائفاً يحدُّمن أفق جوست،

والحُزن الذي يمكن أن يشعر به أمام فكرة ألاّلا يلتي بوالده صار أقلّ بسبب الأمل بمتابعة البحث عنه في مكانِ آنِ آخر .
هكذا مرّت الأياّم في السّجن العائم، كان فيها بعض التما التماعات الفرح

 آلاف القصص في ذاكرته، وقد استقاها من منابِّا منها الحيّة من الشّحَّاذين، واللّصوص، والفتيات. أدخل جوست في عالمِ كان قد لمسه في إيطاليا من دون أن ينتمي إليه حقيقةَ، وأبعدته عنه السَّنواتِ الطّويلة التي أمضاهاها في
 لآماديس دو غول"
 الجوع، لكنّهما كانا يحتفظان بما لدى الحالمين من صحّةٍ وافرية.
*
مجيء فيلغانيون إلى تلك السفينة المسكينة المخصّصة للتّموين جعلها تنقلب رأساً على عقب، فالفكر استولى على المى المادّة، والأناثة



 شققةَ مضيئةً تدخل فيها الشّمس التي يعكسها البحر من خلال الفتحات العريضة لمقدّمة السفينة.
كُلْت كولومب وبحَارٌ مبتدئٌ آََر بتشميع الأرضيّة، ثّمّ وضعت فيها
(I) (1) (مواية من روايات الفروسية الامبانية كتبها غارسي رودريغز دي مونتالغو .

الأشياء التي جُلبَتْ داخل صناديق عبر رحلتيْ ذهابٍ وإيابِللزّورق. كانت


 وعلى الحائط الذي ظلَّ فارغاً بالقرب من الباب، قام فيلو فيلوغانيون بنفسه
 العذراء وطفلها. ما عدا تلك الصّومعة، لمْ تَبْد عن الفارس آية تصرّفاتِ صعبة، فقد مدَّ أرجوحة نومه في فتحةِ مجاورةِ، وكذا فعل الأشخاص الفـر الذين يرافقونه بفوضى كاملةِ. وخْده الرّاهب الفرنسيسِيسانيّ أصرَّ على أنْ
 أْثناء سفره في المشرق. في البداية، كانت لدى كولومب مخاوف من أن تبقى مجموعة القادمين
 منها، ولا شُكَّ في أنّ ذلك كان التّصرُّف الطّبيعيَ لبعض أبناء البلاط من

 يذْرع سطح المركب، وينزل إلى تحت الجسر لِيتفحّص تطع المدفعيّة.

 ووجود أعداء، وملمس البرونز في المدافع الصّيّغيرة ينقل إليه على اليّلى ما يبدو صدى المعارك الكبيرة التي كانت تلوي عنق العالم: اندفاعات البراتراكينين،
 الأماميّة، ويأخذ مكان المكلّفين بالمراقبة لمدّة ساعة. كان يمكن سماعه

يرتّل بصوتِ جهور أشعاراً غنائيّة، ورباعيّاتِ لاتينيّة، ثمّّ بعد أن يقدّم التّحيّة للجهات الأربعة الجغرافيّة، ونحو السّمت كما نحو الأعماق المظلمة والمعدنيّة لباطن الأرض، يأخذ مكانه بين الرّجال. كانت الغرفة
 فقط للمحادثات اللّرّيّة، وكذلك لتمضية الآيّام العاديّة حين يكون الطّقس
 والرّطب كان يدفع السفن التي تستقبله في وسْط قماش الأُنرعة. كانت




 وفي بعض الآيّام كان يغطس بجسمه كلّه الممتلئ بالشَّعر في برميل ماء

 التّطهير أكثر منه لما في رائحة الطّعام من حموضة



 آلهةٌ، أو نساءٌ يملؤون بلاد الآلهة في السَّماء. كانت كولومب تراتب هذا كلّه، وعندما تلهيها المهام المطلوبة منها عن ذلك، كان كانتان يأخذ المناوبة عوضاً عنها.

خارج تلك النّشاطات الإفراديّة التي يقوم بها بين النّاس، كان فيلوغانيون يستفهم عن مسائل السفينة. كان يفعل ذلك عامّة مع المعلّم

 ومع أنْ كولومب حاولت أن تستعمل المزايا الغامضة لنظرتها مع الأن النميرال،

 دائماً إلى مُحدّثِيه. ضمن النّظام الذي كانت عليه آيام فيلوغانيون، بدا بسرعةِ أنَّ الفترة


 يتهتّع عندها بكلّ قوّته لكي يناقش مع أركان حَربه المسائل الأساسيّة. المسألة الكبرى في تلك الفترة كانت معرفة أين كانوا، فمنذ أنْ مرّوا




 لكنْ كان من المستحيل معرفة خطّ الطّول الذي يوجدون فيه من دون مقياس حساب الزّمن، ولذلك ما كان أمامهم سوى القيام بحسابابِ علات علميّة لمحصّلة العلاقة بين عدد الأيّام التي انقضت والـُ الُّرعة التّقديريّة للسفينة. العالِم بهذا الموضوع كان اللّاهب تيفيه. في حالته الطبّيعيّة كان بسيطلًا،

ولا يترك انطباعاً قويّاً. قامته أقصر من المتوسّط، وبنيته خعيفةٌ، وعيناه لا
 دائماً. ذلك كلّه جعله لا يلفت الانتباه على الإطلاق؛ أمّا الشّيء الذئ الذي كان انـي
 فيه، ووسيلته للتخلّص من ذلك كانت أن يصبح عالْ ألمآ، وبذلك يستطيع أن

 الإطلاق. كان فلكي" الملك، واشْتهر لآنه نشر وقائع رحلاته إلى الشّرق،
 المعجبين، وعدداً أكبر من الأعداء، لكنّه كان يستمتع بالهجوم أكثر من ألـن
 كان فيلوغانيون يسأله كلّ يوم في تلك السّاعة المهمّة التي تُناقَشُ فيها بعد استعراض الوقائع مسألةُ الاقتراب من اليابسة:

- يا سيّدي الخوري، دلّني على المكان الذي نبحر فيه اليوم إذاً.
 يمسك ريشهَ، ويستميت في طرح حسـاباتِ مؤلمِّة تهذّ حيله، في حين يلتزم

 نصف القوس الذي يحتويها كالمهْد، ويدلّ بسبّابته ذات الظّفر المقلَّمَ على نقطةٍ تقع في مكانٍ ما على شواطئ الهند الغربيّة. في ذلك اليوم كانت ردّة فعل فيلوغانيون أنْ قال مُستفهماً: - الأرض؟! كانت طريقة الأميرال في لجْم قوّته، وجعٌل صوته شُبه ناعمّ، تبيّن كم

كان يحبٌُ أن يلغي نفسه أمام الآفاق غير المتناهية، الآفاق التي يجدها في

 العاري لِسهام الإعجاب؛ لكي تخترقه.

 أن نكون قد وصلنا إلى اليابسة").

- (اومع ذلك، ما زلنا وسط الماء"). تدخّل غونزاغ الباغ الذي كان يحضر

المقابلة.
عندها وجّه الفلكيّ جوابه نحو المعاون بجفافِ يعادل البساطة التي
وجّه بها جوابه نحو السّيّد:

- هل تظنّ أني أجهل ذلك؟
- (اتْرك السّيّد الخخوري يكمل فكرته) . قال فيلوغانيون بحزمِ قاطعِ. - (الأمر بسيطُ للغاية يا أميرال" . أجاب تيفيه بلُطفِ معسولِ: (ابما آنه كان يجب أنْ نصل إلى اليابسة، فذلك يعني أنّنا عليها بالفعل، أو نكاد. إنّ

 سردينيا، ومع احتمال وجود بعض الخطأ، فإنّا قد صرنا فـا في اليابسة") .
 النّظر الرّبّاني.
- أسَمعت يا معلّم إيمبير؟ هل أنت جاهزٌ لترسو؟
 أنّه سيتأذّى إنْ ناقض العالم، ومع ذلك فإنّ الخبرة التي لديه تدفعه إلى أنْ

يَنْخر من نبوءاته العبيّةَ. مع طول المدّة التي أمضاها في الإبحار بالسُّفن، توصَّل المعلّم إيمبير إلى أن يعرف بالغريزة حالات البّ البحر كلّها الذي نادراً ما تاهَ فيه، وفي هذا المدى الواسع للمحيط الأطلسيّ، كان يميزّ الطّعم الخاصّ لكلّ واحيِ من مواقعه؛ أمّا أنْ يفسّر كيف يفعل ذلك، فهو ما لمْ يكن يقْدر أن يفعله: ارتفاع الطّيور في السّماء، ونوعيّة الضّوء في الفجر،
 نحو الأنْود التي كانت تكشف تضاريس الأعماق، ومع ذلك كانت هذه

 - بعض الوقت لماذا؟ لنصطدم بصخورِ لمْ نَرها؟ وجّه الدّفّة نحو

الغرب، ودَغْ عنك الشُّكوك.
جواب تيفيه هذا أغلق باب النّقاش . لمْ تعُد هناك جدوى من القتال. - السأقوم إذن بمضاعفة نوبات العمل، وسأجعل رجالي ينامون على السّطح". قال البحّار مستسلماً، لكنّه وعَد نفسه ألّا يوجّه الدّفّة إلّا نحو الجنوب، كما تشير عليه غريزته: "الكنْ ليكُن في علمكم آنه إنْ كان علينا أن نحرّك ك الأُُّرعة بسرعةِ، فإنّني أحتاج إلى عددِ كبيرِ من البحّارة اللذين يستطيعون تسلُّق عوارض الصَّواري"،

- هألا يكفي الطّاقم الذي لديك لهذا؟؟ار . سأله فيلوغانيون. - لقد فقدنا عدداً كبيراً منهم في إنجلتر ا كما تعلمون، وغا والبيةّ الرُّكّاب لا يعرفون شيئاً في مجال الإبْحار، فهُم إمّا طاعنون في السّنّ، وإمّا يانِّا يخافون

 وأنّه ستكون هناك حاجةٌ ماسّةٌ للُّلطته.

أمّا كانتان الذي كان كعادته كلّ يوم قد تابع الحديث، وهو مستندٌ إلى
 - (إنّها اللّحظة المناسبة). قال لها، وهو يشدّها من كتّها.
 الذي درسها، وهو يدسُّ أنفه الطّويل تقريباً فيها. - كان لديكَ سبعة عشرَ رجلاُ للقيام بهذا العمل .

 الذي يوجّه الدّفّة، والمكلّف بالحراسِّ باسة، وأنا، الحاصل النّهائيّ خمسة،
 أنه يلزمنا عادة ثلاثة رجالِ لفَرد وضبِّ الشّراع الكبير .
 يمكن أن أصعد أنا بنفسي لكي أساعدل".
 متقصداً كرامة الأميرال، قال موضحاً للمرّة الأخيرة: - لكي أكون دقيقاً، يجب أنْ أقول لك إنّ لديّ بحارَين مبتدئيَن موجودَين في السّجن.

## شدَّ كانتان على ذراع كولومب.

 - في السّجن؟ ولأيّ سبب؟ - لقد تقاتلا فوق، قُرب الأنُّرعة، مُعرّخين نفسيهِما إلى أنْ يقعا

- ا"حسن"). وافق فيلوغانيون بجدّيّةٍ: اربما تستطيع أن تخرجهما منه. ألا يو جد عقابٌ آخر أَقْصر ملّةَ يمكن لك أن تطبّقه عليهما؟؟).
- الحقيقة، كنت أنوي أنْ أُجلدهما قبْل وصولك.
- ممتاز. كم جَلدة؟
- "الِنَقُزل عشُرون جَلدةً لكلّ واحدِّه. قال إيمبير، وهو يفكّر بالرقم

 من الرّاحة، ترسلهما ليجفّفا قُروحهما في الهواء الـوان

 الأشخاص المهمّين الذي كانوا حاضرين في تلك المحاضرة، شقّت طريقها في المكان حتّى الأميرال، وارتمت على قدميه. كانت تعلم آنّها يجب ألّا تتوثّف عن التّحديق في عيونه، وصرخت

الجَلْد لأَنه بريءّ!
كان الفارس قد اعتاد أن يوجّه كلامه بكلَ أريحيّةٍ لأكثر النّاس تواضعـاً،

 رأسه بشدّةٍ، وقد بدا عليه الغضبن، وزمْجر صـائحاً:
- من هذا؟
- آأحدُ البحّارة المبتدئين". قال المعلّم إيمبير . في ذلك الوقت كان هناك جنديّان أمسكا بكولومب، وأبعداها.
- لمْ يفعل أخي أيّ شيء سوى أنْ يدافع عن حياته. العدالة يا سيّدي،

كانت تصرخ عالياً حِرصاَ على شرف المحاولة، وربّما لكي تكون مع
 استطاع الأميرال أْنْ يلْجم غضبه الْهُ الهائل. - العشرون ضربةً غير كافيبة). قال في النّهاية حاسماً الأمر: „اجعلها







- انتبه يا سيّدي! إنتّك بصَدد جَلْد رجُلِ نبيلٍ.

تخبُّطها استطاعت أخيرا أن تصرخ:
- نبيلّ من عائلة كلامورغان!
 فيلوغانيون استدار نحوها، وهو متصلّبّب، وأمر بحركةِّ واحدةٍ أنْ يتر كوها.

كان يقف على بُعد خطوتين من كولومب التي كانت تفركـ ذراعها التي
آلمتها حتى الموت بسبب قبضة الجنديّ المو جعة.
 أنَّ الكلّ سمعه حتتى في قعْر السَّفينة.

عندها، مثل مقاتلِ فقد سلاحه، واكتشف فجأةً وجود سيفِ على
 فيلوغانيون.
كانت الأهُداب الشّقراء في وجه كولومب تلتمع تحت ذلك الضّياء
 اجتازتهما نار غضبٍ أكتُ حرارةً. في الوقت نفسه، ابتسمت، وقالت بعفويّة كاملةِ:

- لقد قلتُُ إنّك بصَدد جَلْد رجُلِ نيلِيل


 المستشارة قد عاد الآن إلى ذهنها، وخشيت أنْ ينج ينجم عن ذلك مان ما هو أسوأ. ضاعفت من تأثير عينيها أكثر . قرّب فيلوغانيون النيو الذي كان لان لا يرى جيّداً


 إذا ما سنحت لله فرصة أن يستغرق في تأتُّل الجمال لا يستطيع التّافُلُ عنه، فقد كان يعُذْ أكثر من محجرّد مظهرِ .

 كنتَبصَدِد جَلْده.
عندما شعرت كولومب أنّ علاقة قد تـكّلت، لمْ تُعُد خائفة. رسمت على وجهها ابتسامة استرخاءِ ووقاحةِ، فالعملاق قد وقع في قبضتها.

انتصب فيلوغانيون، ونظر حوله إلى الحضور المتسمّرين من المفاجأة. كان يمكن سماع هَمَسات الهواء والأمواج التي امتصّ قوّتها وَهَنُ الهواء الرّطب. زمَّ الفارس أنفه كما لو كان كلب صيدِ توفز عند شمّ رائحة الطّريدة. في هذا المركب المجنون حيث لا يحصل أيّ شتيء غير متوقّع،
 إلى كولومب أنْ تقف، ودفعها أمامه إلى الشّقَّة التي تقع في مقصورة مؤِّخّرة المركب.


## الفصل 11

عندما رأى دون غونزاغ فيلوغانيون يحبس نفسه مع أحد المترجمين الشّباب الذين قَبلهم على سطح السفينة، توقّع حصول تعقيداتِ
كان الرّجُل المسكين قْبْل ذلك، في الفترة التي كان فيها على سبيل


 الإنْهال، وتقمّر وجهه من الشّمس التي كان لا يحتملها، وتراكمت لدا لديه
 حدّق من دون أن يرمي بیصعته مثّلما فعل رفاقه. كانت الوجبات في تلـو تلك




 على بال دون غونزاغ الذي كان يفضّل في الأيّام العاديّة مشروباتِ قويّة

الطّعم، أنّه سيصل في يومٍ من الأيّام إلى أحلامِ على تلك الدّرجة من العُنف يتصارع فيها حتّى الموت من أجل الاستيلاء على شُ شربة ماء.






 عندما وصل دون غونزاغ إلى الشّقَّة التي كان فيها الفارس يتحدّث مع كولومب منذ ساعتين، فوجئ بالهدوء والعفويّة التّلذين يسيطران علئلى المشهُد. كان الأميرال يقف بالقُرب من النّافذة ينظر إلى أخاديد الزَّلَّبد



 أنّ كولومب كانت تستند بكوعها إلى سطح المكتب، وتسند رأسها من الجانب بيدها.

دون أن ينظر إلى دون غونزاغ.

- نعم أنا.
- في هذه الحال، لتتكلّم عن ذلك. ارجع إلى سطح السفينة يا كو لان،

> وانتظر حتّى نناديك.


 البرتقاليّة.

- (إنّي أفهم أنْ تكون من جديدِ قد خضعت لامرأةٍ") . همس فيلوغانيون بابتسامةِ خبيثةِ ظهرت فوق لِحِيته السَّو واء.
 - (أراهن)، أضاف الأميرال: "آنّك كتبت لها أبياتَ شِعرِر").

لا نعرف إنْ كان الجوع، أو الخَجل هو الذي الذي جعل رأس غونزاغ الْ يلفتّ.

> أشـار بذقنه مؤكّداً.

- بالفرنسيّة أم بالّلاتينيّة؟
- (ابالفرنسيّةّ). اعترف دون بِنونزاغ، وفمه قد جفت كما لو كان قد عَلك
- (الحقّ معك"). صرخ فيلوغانيون الذي كان قد أدار ظهره إلى
 كان مُحقّاً. يمكن أن يكتب الإنسان روائع بالفرنسيّةها .


 مكان التقاء اللالتينيّة واللّغات الرومانـيّيّة.
- (النصل إلى الوقائع") قاطعه في النّهاية دون غونزاغ الذي كان يلهث
 أرَهما قبل أن أصطحبهما، وهذه غلطتي الكبرى" . - ما هو الاسم الذي ذكرته لك تلك السّيّدب؟
- آه.... لا أعرف.. آه مارغريت.
- مارغريت ماذا؟ خفض غونزاغ من عينيه: - لمْ أسألها، إنّها خالة الصّبيّنـن
 تقول إنّها خالتهما، لكنّها في الواقع ابنة عمّتهما" .
 شيء؛ فجاء ووقف قُبالة الجنديّ العجوز.

 لا تعرف اسم مارغريت هذه، سأعرّفك إليه أنا، إنّها تُدعى مدام دو غريف؛
 يملكها هذان الطّقلان.

 هذين الطّفلين، ولْمْ يكن ذلك صعباً عليهما؛ لأنه لْمْ يكن يفقه شِيئّاً في



المطالبين بوراثة الأراضي التي تركها العمّ المتوفّى. هل تفهمني جيّداًّ؟

كان ذقن دون غونزاغ يرتجف، ولحيته الممشّطة ترسم زهوراً في الهواء. قام فيلوغانيون بتلخيص الأمر له:

- بفضلك، سوف يغتني دوغريف بأراضِ كان يجب أن تعود لهذين الطّفلين. أراضي كلامورغان.
- "اكلامورغان!"، صرخ غونزاغن.
 شيء لكي تخفيه عنك، ونصحتهما ألّا يلفظاه، لكنّ الحقيقة واضحة الِّ فرانسوا دو كلامورغان هو أبوهما.
- (اهذا مستحيل!!. اعترض دون غونزاغ، وهو ينهض، لكنّ دوخة سوء التّغذية أجبر ته على أن يعود إلى الجلوس. كان دون غونزاغ يتذكّر وجه كلامورغان. حاول ألن أن يقارنه بالمظهر

- (هذا الطفل الصغير هو الذي روى لك تلك الحكاية؟". سأل وهو
يفرك حاجبيه.
لكنّ الأميرال كان قاطعاً:
 شيء بعناية كبيرة. إنّه لا يكذب.
 (ايجب تحقيق العدل لهذين الطّفلين، وإرجاعهما إلى فرنسا وإعطائهما الإرث الذي يعود إليهما....".
- (اصمتآه. تاطعه فيلوغانيون، وهو يدير ظَهره، وكان يمسك بذراعيه
 وهي تهتزّ من السُّلطة، ومن الأسرار.


## كان يحبُّ أن يقف هكذا خلال لحظات التأتُّل.

 - هل تعرف ما الذي حلّ بفرانسوا دو كلامورغان؟ - (ابالتأكيده، أكّد دون غونزاغ التي استُعملت ضدّهما حقيرةٌ، هذا مفهوم، لكنْ إنْ عادا إلى فرنسا، مانِّ ما

 من سيتكفلّ بحياتهما، من سيقوم بالإجراءاءات ضدّ هذا هذا المستشار الحقير

 تكون هناك أُبداً إمكانيّة.
 استنكاره: (لكنْ في الوقت نفسه، ما الذي سيفعلانه في البرازيل؟؟يان. - هذان المسكينان يظنّان أنّهما سيجدان فيها فيها والدهما. ثـَّ أضاف دون غونزاغ وقد التوى أنفه من الضّية:
 - الحسناً فعلتل، تطع الأميرال حديثه: القد فكّرْت في في الأمر. من من



 وشيناً فشيئاً ستقدّم لهما فرنسا الجديدة مصائرُ نظيفةً وسيبنيان حياتهما

فيها، وعندما يصبحان أغنياء، يستطيعان دائماً أن يعودا إلى فرنسا ليستعيدا
 على شر ائه.
كانت هذه الخطة بالتّأكيد أفضل ما يمكن فعله، ومثل حال أي" جنديٌّ،
 كذلك.

- أدْخل الشّابّ الأصغر، واذهب لتحرّر أخاه.

عندما تحرّر دون غونزاغ من هن هذه الغلطة، تناقص شععوره بالجوع،
 من دون عائِّ، وخرج وهو يُلقي في داخله لعناتِ مرعبةً وحنونةً ضِّ مارغريت.
دخلت كولومب إلى المقصورة وبقيت واقفةَ أمام لوحة العذراء.
 فيلوغانيون.
نظرت بتمعُّنِ وانتباه إلى تلك الخلفيّات من اللّون الورديّ المدعوم بتلك الألوان المحفوفة، وإلى تعبير الذّهشة على الوجوه، كمـا لو أنّ اللّوحة قد فتحت فجأةَ نافذةً على ذاكرتها البعيدة.
 ذلك". قال فيلوغانيون.

نظرت كولومب إلى العذراء بعينيها المسبلتين، وجلدها المشدود،
 البشر الجاهلة. قالت لنفسها إنّهما على الأقل امر أتان في تلك الّّحلةّ الة، وقد أشعرتها تلك الرّفقة بمتعةٍ كبيرة.

في تلك الّلحظة، أعلنت ضرباتٌ ثلاثٌ على الباب عودةً دون غونزاغ. انسحبت جانباً بحيث أنّ جوست دخل فيما بعد من دون دون أن يراها كان الوقت الذي انقضى منذ سجنه تصيراً، لكنّ تلك الأيام القليلة
 تجعلهما يشعران بنفسيهما قد تغيرا احينما التقيا.






 أن أعطبك ستين أكثر".
 جوست، رآها وركض نحوها.






 بين صبيّين، وتبادل مع دون غونزاغ نظر نظراتِّ ممتلئةً بالحنان.

- ايا أولادي". أعلن الأميرال بمجرّد أن ابتعدا عن بعضهما: القد عرف كلانا والدكما. لقد كان في سوريزول معنا"ا .

 آنَه تركنا ننام في القشّ على بُعْد عدّة أميالِ من هناكّ روكا وأنَ الفلّاحين كانوا يحرسونناها.
- لا يمكن الحديث عن انتصارِ، حتى إنْ عاشَ الإنسان داخل القشّّ، من دون أن يثير انفعال الجنود الذين قاتلوا لتحقيقه.
شعر دون غونزاغ وعيونه مسبلةٌ، وشاربه يهتّ، بالرّاحة الوحيّه الوحيدة التي التي
 هذه الرّواية، أخفض عينيه، وأبدى حَرجاً ممزوجاً بالغضب لْ لْمْ تستطع كولومب أن تفسّره.
- (اهل ينظرنا أبونا، هنالك حيث نتجه الآن؟". سأل بأكثر ما يمكن من

القسوة في صوته.

- الال|". تمتم فيلوغانيون الذي لْمْ يكن ينتظر أن يُحرج إلى هذه

 - ليس بعد، لكنّ أمريكا أرضٌ واسعةٌ، ووالدك يمكن ألِّ أن يستدعيه الواجب إلى مكانٍ بعيدِ جدّاً عن النّقطة التي سنرسو فيها وِيا بمقدار بُعد القسطنطينيّة عن ملريد.

فهمت كولومب، وهي ترى جوست يستمع إلى هذه الإجابات بوجيه


يتعلّق بأبيهما. كان جوست يعبّر لفيلغانيون عن استمرار عدم الثّقة لديه،

 - (أفضل من ذلك؛ ستدخلان في خدمتي كلاكما. ستكونان أمناء

سرّي، ومعاونيّ في المعسكر . - (الديّ شرطُ لنقوم بذلك". اعترض جوستي
 قد أهانته؛ إذ إنّه بقي يتعامل مع الطّفلين بنوع من من التّسامح.
 شرح جوست: ا(ولا أنْ أنال انتصارآ غير عادلِ عليه. اسمه مارتانان، وهو ما زال في التّجن".
كانت أمور الشّرف هذه مألوفةً للفارس، وكان يفهنهـها، لا بلْ إنّه فرح

 معك من جديلِ، ستدافع عن نفسك كما ترا تريد.
خلال ذلك الجدل كلّه، كان الوقت قد مَّرّ. تلوّن مسار السفينة بلونِ
 تتحرك. في هذه التّاعة الأخيرة من النّهار، كانت الرّياح تأخلذ في كثير مني

 تماماً، كانت تلك هي الّلحظة التي تناهت فيها إلى المربّع المر كيزيّ الذي يكتم السّجّاد الصّوت فيه ضجّةٌ كبيرةً آتيةُ من الأمام.

أسرع فيلوغانيون إلى الخارج، ولحق به الآخرون. كان طاقم البحّارة







 الاتّجاهات كلّها، وتحيط بالسفينة، ويبدو عليها آنها تمتدُّ فوق سطح البحر

كلّه.
مع ذلك، لمْ تَكن هذه الرَائحة من روائح البحر، والشـم الذي يُ يُعُدُّ علميّاً
 هناكُ أراضي تفوح منها رائحة العشّب، أو المواشي، أو العَفن، أو

 رغبةُ بالقول إنّها كانت ملموّنة، حمراءَ، وربِّما بر تقاليّةً


 يمكن رؤيتها، لكنّها لا تملك ذلك العطر البعيد والقويّ. وخْدها القـا القارّة
 المحيط في عُمق السّاحل رذاذه المملّح، وروائح عشب البحر التي التي فيه.

بكى فيلوغانيون من الفرح مغطِّاً رأسه في قبضته المغلقة، وكان الكلُُ
من حوله يتعانقون. كان عليهم أن يتابعوا الإبحار لمدّة يومين أيضاً، لكي
 ثلاثة شهور ونصف.

## II <br> غوانابـارا

## الفصل 1

هل يمكن لأرضِي ما أن تختبئ من الكتاب المقدس، وأن يجهلها
 سبب هذا الإقصاء لعنةٌ خطيرةٌّ؟


 البحر الذي كانوا قد خشوا منه كثيرآ في البداية صار شيئاً فشيئاً مثل




 الجنود العاديّون المفعمون بالقناعات الشّعبيّة المُستقاة من بطليموس،

 وأتواهم وأسس في إقليم روسيا وأوروبا إمبراطورية كبيرة. (م).

للوصول إلى أطراف العالم، ولمْ يكن لديهم شكُّ بأنّ الظّلال العماةة


 أمتا بالنّسبة إلى من كانوا مسلّحين بالدّين، فكانت قناعتهم آنّهم وصلوا



 عاديّا على مخطوط خريطة نصف الكرة الأرضيّة الذي كان لديها






 بسحنات الأثـاوس على وجوهمهم، وباللّيوف المتآكلة من الملح التّي تزيّن خواصرهم، وبصليب مالطة الماثل على بطونهـهم، وبالتالتّلي لمْ يعطِ
 القناعة المخيفة بانّه مجرّد شاطئِئ ينتمي إلى العالم العاديّي.
 في الّليل، لمْ يَرَ ركّاب التّفينة أيةّ نارِ تلوح من بعيِير، فتقدّموا بحخِر، لكنّ

المعلّم إيمبير كان يعرفتلك الأمكنة جيّداً بحيث وجد المسافرون أنفسهم عند الفجر في مدخل الخليج. المجلس الاستشاريَ التقليديَ الذي ينعقد عادةً بعد الظُّهر أمام








 أيضآ أنّ اسم جونيبر مأخوذٌ من غوانـابابارا... ذلك كلّه ممتعٌ كما ترون! كانت أصابعه المكتنزة تمسّد الشّعرات الثّلاث التي تشكّلِ اللّحية التي جعلتها الرّحلة تزيّن ذقنه.


 التي تحمل هذا الاسم في جبال الأنْب، على أنَّالجبال فيها أكثر وعورةًال" .

وهو يوافق بحر كةٍ من رأسه.

لكنَّ تيفيه كان يصرٌّ على أن تكون له الكلمة الهُ الأخيرة في ذلك الهجوم

- (وأنا أربع مرّات!). أضـاف بحر ارة.

ثمَّ أضاف ليبيّن أنّه لمُ يُعُد يتقّبل بعد الآن آية انز لاقِة تودي به لموا اجهة
الجَهل المدّعي:

- لنتظرٌ بإعجابٍ إلى تلك الأسرار كلّها التي تكمن في أصول


 يلبث أن بخضع لـُلطتنـا.






 جسم السفينة كان مرئَّاَ فيها حتى الحَمر . الـي

 الفرنسيّن كانوا معتادين أن يفعلوا العكس.
 كانت الرّياح متظمةً في الخليج، والسفن سهلة القيادة. اقتربوا من السّاحل ومرّوا بحخاء الشّكل الضّخم الذي يلِي رأوه من البحر .


المظهر الأملس المتتفخ تُبه بالنّسبة إلى هؤلاء النّور رمانديّين صحن زبدةِ،






 رماديٌّ لامعٌ تحت الشّمس، وعندما تتجاوز السفينة تلك الصُّخور كان الصن


 العظيم الذي بنى العالم قد كسر قوالبه بعد أن أتمَّ العمل، فظلَّلٍ عنفُ المكان يحمل آثار تلك الهزيمة النّكراء.
 فعملُ البحر، وهو يداعب الصُّخور كان خَريَاَ بأن يُهُّئئ تلك الأراضي

 المستنقعات، والجروف الصّخريّة شامقة الانحدار، تغوصُ مباشرةً


 يقع مقابل البحر في ريو دي جانيرو يشُبه هنا النُكل المخروطي، أطلت عليه البحّارة انمّ جبل خبز السّكَر. (م).

في المياه، لكنْ كانت هناكُ أيضاً جيوشُ من شجر جوز الهند متراصّة الصُّفوف، تتخللّ تلك الأرض على امتدادٍ طويل، فتحانظ على منى هدوء


الرَّمل النّاعم.



 آخر كانت تتناهى إلى الأسماع من اليابسة قرقعاتٌ خفيفةٌ اليُّ، مئل تلك التي

 لا يبدي الهواء الصّامت أية مقاومة لها لها، وتتهاوى من الأعالي كما لو كا كانت حجارةُ تُرمى على السفن.


يقف على الجسر الخلفي".
كان قد أمر بنثر رايةِ ملكيةِ كبيرةِ بيضاءَ تزيّنّها زهور التلوتُس في مقدّدمة




مدكناً دائماً.

- (أراهن أنهّ سوف يلفتّ دورةَ، ويعود نحو المنشآت النّور مانديّةَال . قال مارتان، وهو في قمّة الاضطّرّ ابـ كان جوست ينظر إليه من دون أن يفهم بِعُد ما يعنيه؛ أمّاكولومب فكانت

تتقل من مجموعةٍ إلى أُخرى، نتلتط في طريقها مزعاً من الأحاديث،

رست سفينة (لا روزيه) التي كانت تقود القافلة على جزيرةٍ منبسطةٍ تقع قُبالة الشّاطئ، وما عاد يمكن الحُحكم على حلى حجمها الحقيقيَّي الذي



 ممتلثّة بالقشُور، وبقايا أشجار جون أنوز الهند.
أمَ فيلوغانيون بتجاوز الجزيرة، لكنّه ترك السفن تسير بمحاذاة
الشّاطئ
في أثناء اجتيازهم للصَّخرة، صار بإمكانهم رؤية منطقةٍ بارزةِ من الشّاطئ الممتدّ الذي كان أكثر وعورة مناكُ ـ كانت كولومبا


يريد فعله، هذا إذا ما قَبَلَ أن يفسّر لها



 استفادت كولومب من ذلك أكثر من أخيها الذي كانيا كان وما يزال يحمل في داخله حذراً كبير تُجاه الفارس.
كان تيفيه يجلس على كرسيٍ خفيضيٌ وقد وضع كيرّ كوعيه على منضدة كتابة صغيرةٍ من الخنـبـ. كان يقبع فوق مقصورة المركب الخلفيّة كآنّه

على عرشّي، وينقل نظراته من الشّاطئ الذي كانوا يرسون فيه بيطء إلى الدّفتر الممزّق المسودّ والملطّنْ الذي كان يمسكه بيديه.
 يعني أنّ هذا السّاحل الذي نراه هو شاطئ الجزيرة التي في الوسط بين الجزيرتين الباقيتين، بين الراتييه التي تجاوزناها في الحالن، وتلك التي نراها في العمق، وهي أكثر وعورة.
خلال ذلك الوقت كانت كولومب قد تسللّت لتقف خلفي وعور، وتنظر إلى كتاب الإبحار من فوق كتفه. - (احذارِ!). صرخ تيفيه عندما رآها.

وبينما كان يغطّي الكتاب المجلّد بيديه، توجّه بالحديث إلى

- هذه الوثائق البرتغاليّة أسرار دولةِ. هل أنت واثقٌ من رجالك يا

كان الرّاهب الفرنسيسكانيّ ينظر إلى كولومب كما لو كانت ثُعباناً سامّاً. أشار إليها فيلوغانيون أن تبتعد، وأن تأتي قُربه.

- (اهل يذكر كتابك المفضّل وجود أرصفةِ حولها؟٪). فجأةً سأله المعلّم إيمبير الذي كان ما يز ال يمسك بالدّ بالّةّة.
كان الاقتراب من هذا السّاحل من جهة الجنوب لا يششّر بأيّ خير
بالنّسبة إليه.
- (افي هذه التّشكلات البر كانيّة)، قال تيڤِيه بتعالي من يمتلك المعرفة:




قطّب المعلّم إيمبير حاجبيه، واستمرَّ بالتّحديق في الزَبَد في حين قال

البحر يحيط بهذه الجزيرة من الجهات جميعها
 إلى فيلوغانيون.
ارْتعد الاَخرون، وهُم يفكّرون بأنّ ملاحظةٌ كهذه ستثير في الحال
 علامات الخوف، ومن دون أن تخفض عينيها، نخلالول حديثها بـحُرِيّة مع
 مواطن خعفِ يمكن التّحكُّم به بسهولةٍ من خلا لالها
 - الا شكّ في وجود أخطار نجهلها على هذا التّاحلها الها أجاب
 نستعيد توانا، تمامآ كما فعل سِلك الفروسيّة الذي أنتمي إليه قبل قرنين في
رودوس، نيَّ في مالطةه،.


 كان لهذه الكلمات السّباسيّة وقعٌ غريبٌ أمام منظر هذه الأدغانل السَّميكة، وتلك الشّواطئ الفارغة.
(1) إمـارة إلى مجنون الملك لير الذي كان وحده قادر على تول الحقيقة دون خشية أمام

الملك. (م).

## فجأةَ صرّحّ رجال الحراسة: - صخورّ من جهة اليمين !

قام المعلّم إيمبير بحر كةِ مفاجئّة لكي يتجنّب الرّصيف الصّنخري الذي كان بالكاد ظاهر آعلى سطح الماء.
كلّما كانوا يقتربون، كانوا يكتشفون صخوراً أُخرى. كان ساحل الـول تلك الجزيرة مزروعاً مثل ظهر قنغذِ بتلك الصُّخور المدبّبة الواقعة على مستى انـوى سطح الماء.
لمْ يبدُ أيُّ تأُثُرِ على العالِم الفلكي" الذي جاء ما يناقض عِلمه بوضوحِ


- "اسوف نصحّح معلومات فييغاس") . قال بابتسامةِ راضية. والحقيقة أنْ تيفيه لمْ يتوقَف عن التّنقُّل بين ما يقوله العلماء ولماء وما يقوله الرَّحَالة، وبين علماء الخرائط والبحّارة. كان يقدّم لبعضهـم البراهين


المتناقضين، مبرهناً لهـم عن وجود أرْصفةِ صصخريّة حول الجُزر البركانيّة. خطرُ السّاحل دفع فيلوغانيون إلى أن يأمر بإحكام ربُط الأشرعة على
 ساعتين. كان المعلّم إيمبير ضمن من استقلّوا الزَّورق، وقد الـد صعد متّنَ السَّفينة ممتلئاً بالسَّعادة.
 لكنْ في مقابل اليابسة، هناك مرسىً صغيرٌ مجوّفُّ يشكّل مرفاً جيّداً للقوارب الصّغيرة.
- (اممتاز". قال فيلوغانيون، وهو ينظر برخاً إلى لوتيسيا"( الجديدة

هذه: ا(ارموا المرساة هنا، وتأكّدوا من أن تستقرّ السفن في مكا


 كان فيلوغانيون قد تسلّق عمود أحد الأْشُرعة ليلقي عليهم وغْطةَ أخيرةً قبل العشاء.

- (ايا رفاق!". قال بصوتِ منفعلِ مثل نورِ يخور: "ها قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا. هذه الأرض التي ترونها هي مُلكنا").
 الملتصقة ببعضها من العطش لاحقوا بنظراتهم إصبع فيلاوغانيون الممتلثنة بالصَّلف، وأداروا رؤوسهم نحْو ساحل الجزيرة التَّعِس حيث تموت الموجات السّود على الرَّمل الأزرق. كان القمر الضَّخَم يكسو أوّل
 وساكيْ، ومهذّدِ.
النجّارون، والخبّازون، وصانعو القبّعات، وندّافو الصُّوف الذين
 كلّهم تقريباً كانوا قد صدّقوا، علي مخاوفهم وشكوكهمهم، وغد العالم
 اللّرجة مجرَّد مكانِ قاحلِ بينما كانوا ينظرون إلى الجزيرة، تبيّن لهم على نحوِ صارخِّ أنَّ مصاعب
(1) مدينة بناها الغاليون في فرنسا لتكون عاصمة لهم، وهي تقابل اليوم الموضع الذي (م الـي ينقسم فيه نهر الــين إلى فرعين يحيطان بجزيرن لـيرة صغيرة وسط باريس. (م).

الرّحلة كلّها التي عانوا منها كانت لا تشكّل شيئيأ أمام ما يتظرهم من عقويةٍ لا يمكن تخيُّل أصعب منها: رمْي الإنسان من ألاني أعلى هرم الحضا

 أخْسن حالاً منهم، فهُم على العكس منها الِّها، يمتلكون الوعي، ويشعرون بالألم، والضّعف، وانعدام الحيلة، لا يشفق عليهـ أحدُّ.


 توقَف لحظةً، فظنَّ جمهوره المتهاوي آنَه قد رأى المحنة التي هُم

- (القد فكّرتُ في أنْ نطلق على ميّيّداتنا هنا اسم هنريفيل". قال




 غاسبار دو كوليني، أميرال فرنسا الكبير الذي وقف إلى جاني كان من الواضح آنه يلفظ ذلك الاسم بكثير من الاحترام، لكنْ دونما حبٌّ كبير.
- (ايعيش حْصن كوليني!!. صرخ، وهو يرفع ذراعيه.
 فبدّد صمْت طاقم البحَّارة الكُئِب.
- (هيّا!). عنّفهم فيلوغانيون: پهل ستتركونني وحْدي أقوم بتلك التّحية؟ هيّا، كلّنا، جميعاً معاً: يعيش حِصن كوليني" .
كان في لفظهم لتلك الكلمات ما يشبه حماستهم فيما لو انتزعتهم رفسات مفاجئة من أعمق أعماق النوم. وقد ارتأى فيلوغانيون أن من دواعي الحذر الاكتفاء بذلك.
كانت كولومب الوحيدة التي لا تقاسم طاقَم البحّارة يأسهم العام.
 المدغدغ، وتلك الرُّطوبة التي تشُبه أنفاساً مبهّرةَ بالفلفل قادِّ


 وقد بَدت عليه أمارات الغضبـ.
- (همل اقتنعتِ الآن؟؟|. سألها جوست عندما جلس بدوره على قاعدة

الصّاري.
نظرت إليه من دون أن تفهم. شرح لها وهو يمدُّ ذراعه مشيراً نحو

- هل تظنّين أنّ هناك أدنى أمل في أن نجد والدنا بين الإوزّ والبطّ

البرّيّ؟
كان ذلك بدهيَّاً تماماً. مع ذلك، لـمْ تعرف بمَ تجيبه. في الحقيقة إنّها

 - \#آه، نعم، أبونال| . قالتها ثم سكتت.

# - "اصدّقوني إنْ قلتُ لكم")، زمجر مارتان: احتّى إنْ كان عليّ أنْ أُقع  أعود في رحلةٍ في الاتّجاه المعاكس" . 

## الفصل 2

ما إنْ لامست قدما كادوريم الجسر العائم في ساحة سان مارك حتّى
 المزخرف كالدّانتيل في قصر الدّودج، والبرج المربّع في اللّاحةَ؛ أمّا الذّهب الذي يغطّي الكنيسة، فكان يملا عينيه بالدُموع. كان القَدَرِّر قد شاء مع الأسف أْنْ يخدم المدينة من دون أن يعيش فيها أبداً، فلقد ملأتّه
 مرئيٌ يتألّف من دبلوماسيّن وجواسيس، كان قد جُنِّدَ في أرجاء العالم في المعروف جميعها. كانت فينيسيا الضّعيفة تجد قوّتها في المعرفة المعمّقة التي تقدّمها إليها تلك الشّبكة من الرّجال البعيدين الذين استبدلوا
 مخلصةً لنفسها.

عندما عاد كادوريم إلى المدينة، كان ذلك لكي يقدّم المعلومات
 يروي كلّ ما سمعه، وما تكهّن به. في انتظار ذلك راح يتسگّع في تلك المدينة التي يحبّها، التي كان

في كلّ مرّةٍ يجد صعوبة في التّعرُّف إليها. وجد أطفاله، وقد كبروا وصار




 تنبّق ونطط غابِة من الأخشاب المدبّبة. هكذا تولّد دالد داخل ألُسنة البحيرات المتشتبّبة أجمل كنوز العمارة التي تخترق قشرة كتيمة الونية من السّقِّالات تحيط




 وتغمره في التليل إلى درجة انتهى معها بأن يهرب ويقرّر الرَّحيل فعليَّآ هذه المرّة، ومن جديري. كان قد وصل إلى هذه الحال في ذلك الصّباح من شهر آب/ أغسطس



 بالمتعة أمام مرأى الجندورلات، والأسواق المكشونة في الهواء الطّلّْن،
 من معرنة آنه لنْ يلبث أن يضيّع تلك المتع لفترةٍ طويلةً في النّهاية وصل

إلى القصر الجديد تماماً، الذي يوجد فيه الشّخص الذي كانت المباحثات تجري معه في ذلك اليوم. في أثناء دخول كادوريـم إلى القصر تشكّل لـيّل لديه

 بطريقة أبعد ما تكون عن أسلوب أرح أهل فينيسيا. كانت هناك



 كادوريم معتاداً هذا النَّوع من التّصرُّفات الهمجيّة التي تفلت من عنـي

 الرغم من متانته الظّاهريّة.
 من أرضها حتّى السَّقف. بعد ذلك ظهر الأْنقُف. - ('تحيّاتي واحتراماتي لقداستكم!!". صرخ كادوريمه، وهو ينكبُّعلى خاتمَ الأنْقُنُ
لا يخطئُ أبداً من يعطي لشُخصي ما درجةَ لْمْ يصل إليها بِعْد، ذلك أنَّ
 قد ذهب أبعد من الواقع بقليلِ.

 كان التّواضع الشّرِه الذي تحمله تلك الملحوظة يبيّن أن يواخيم

كويمبرا الذي صار أنمقفاً في عُمر الخامسة والأربعين يطمح إلى مستقبلِ

كانت هناك بعضُ كلمات التّرحيب، ثمَّ الزّيارةُ الإلزاميّة إلى غرف

 جلوساً وجهاً إلى وجهي على كنباتِ من الحجّا للغاية. بعدها، استطاع كادوريم في النّهاية أن يصل إلى موضوعهي الـي
 ا(أنت وصلت حتّى هذا المرفأ الجديد الذي كان الفيرني الفسيّون يحضّرون فيه مشاريعهم المعادية لوطني؟ها

- لقد ذهبتُ إلى هافر دو غراس، يا يا صاحب النُّانـة
 قال:
- إنَّ مَلكنا شديدُ العِرفان للبندقيّة؛ لأثنها قبلت طلبه. كنّا نعرف أنّا لا


فيما يتعلّق بنيّات هؤلاء الفرنسيّين تُجاه الأمريكيّتين؟
كان يمكن لكادوريم حين وصل قبل أكثر من ثلاثة أسابيع أن يروي




 مع كلّ ما تسبّبه من أذيَّ تعْدل كفّة إسبانيا، أحد الأعمدة الأساسيّة في

إمبراطوريّة كارلوس الخامس (1) الذي كان على فينيسيا أن تأخذ حذْرها





يستطبع أن يروي ما رآه في الهافر كلّه بكثير من الأريحيّة.




 المشُمس. أَكْمل الأُنقف جُملته:

 التي هي ملكيتّنا.
وتنهّد رجُل الدّين، وقد فاضت متا مشاعره

 سخيفةِ لا تستحقُّ الذُّكر، فالإنسان لا يستطيع أن يسُعر بالحُبّ إنْ لْمْ يعرف كيف يعاقب بكراهية.

- لكنْ ليست لدينا في هذه البحار أيةّ قوّة تستطيع الوقوف في وجه

ثلاثِ سفن مقاتلةِ وعنيدةٍ.
(I) كارلوس الخامس أو شارل الخامس: حاكم الامبراطورية الرومانية المفدسة والممالك الاسبانية.(م).

كانت البرتغال الصَّغيرة لا تملك ما يكفي من الإمكانات البشُريّة، ولذلك فقد أعطت لممثّليها مهمّاتِ عديدةَ، فدون يواخيم الذي الذي كان كان في في إيطاليا للقِيام بمهمّاتِ كنسيّة، كان في الوقت نفسه يلعب دور السَّفير،

 بخياله. كان الحنين يفترسه، وهو يشاهد المراكب على القنال الكبيرة، و كان يتساءل إلى أيّ هلاكِ سيرسلونه في هذه المرّة. - ا(هل تعتقد أنَّ وجهتهم هي ريو دي جانيرو؟". سأله الأسْقُف بصوتِ قوي" استطاع أن ينتزع الجاسوس من أحلامه.

- "(ريو ... نعم"). تمتم كادوريم.

وأضاف لكي يثبت آنه ما زال ينصت:

- هل لديكم قوّاتٌ فيها؟
- (امع الأسف". تأوّه دون يواخيم: \#البرازيل تلك كبيرةٌ للغاية، وبلدنا

 فيشنته، لكنّه غير كافي على الإطلاق للقيام بهجوم". استغرق في التّفكير، وأمسك بكأسي من نبيذ ماديرا كان موجوداً أمامه. شرب ببطءء، ثمَّ وضعه فجأةُ بعوّةٍ.
 رقته الكهنوتيّة كلّها: ا"آياّ كانت الصُّعوبة، سنحضّر لحَملةِ تنطلق من باهيان،
أو الكاب فير، أو حتّى إنْ لزم الأمر، من لِشْبونة).

بعد ذلك استعاد هدوءه.

## - في النّهاية، القرار يعود إلى المَلك.

كان كادوريم قد رسم على وجهه سحخنة وقائيّةً؛ فقد زمّ عينيه كي لا لا لا تعميه الْتماعات الشَّمس على البحيرة، وسرح بأحلامه مستفيداً من تلك

الوضعيّة.

- ايجبب نقط أنْ نصوّر لصاحب الجلالة الوضعيّة الحاليّة للموقف





 رنَّ بخاتمه ثلاث مرّاتِ على الكأس القرمزيّة، تمامّاً كما يفعلون للّّلالة على نهاية القدّاس .
- (اما كان يجب أن أعود إلى لِنْبونة قبل الشَّهر القادم". صرخ وقد

 نظر كادوريم إلى المدى في اتّجاه مورانو واليابسة.



 تلك المستعمرة الفرنسيّة، فقد احتطتُ لذلك، ولديّ الرّجُلِّل المناسب

كانت لهجته المرحة تقول أشياء كثيرة، منها: اذلك كلّه متضمّنٌ في

- الممتاز". قال الأنْقف، وتد حان دوره في زمٌ عيونه، لكنْ تواطُؤأ، وليس بسبب نور الشّمس.
قام كادوريم بوصف فيتوريو بصفاتِ أفضل ممّا يستحق.
 لا شـكَّ في انَكم شعبٌ من المتآمرين الاستنائيّن !ال.
 آنهما تد فهما تلك الكلمات على آنها مديحٌ . مع ذلك، أحسَّ كادوريم
 إنّما للفساد الذي فيها، لكنْ مع ذلك، بعض الاحترام.....


## الفصل 3

## $\ddot{\text { Q }} \underbrace{}_{0}$ <br> t.me/t_pdf

أتت الفكرة من كانتان. كان قد نشرها بين المجموعات بطريقته
 العالم الذي سيرسون فيه؛ ومن المضحكك أنْ نظنَّ أنَّ البشر كانوا يجها ذلك حتّى تلك الّلحظة. على العكس تماماً، كان هذا العالم قارَةً ميتة، واحدةٌ من تلك الأراضي الملعونة التي انتصرت على أنواع الحياة كلهّا،
 من الإنجيل التي تؤكّد هذا الأمر، حسْبَ رأيه. عندما وصلت الزّوارق الأولى في الصَّباح اللى الجزيرة، لمْ تَكنْ لدى الّى



 جفّفها الهواء. كانت هناك قرتعاتٌ تنذر بالشُّوْم تصدر عن تلك الأورا
 عندما حزموا أمرهم، وترّروا أمام صرخات البحّارة أن يقفزوا في

الماء الدّافئ والصّافي، وأنْ يدوسوا الشّاطيُ بأتدامهم أخيرآ، تبَّدّت تلك الأوهام، لكنْ بقي في أذهانهم نوعٌ من النُّعر الذي لا لا يمكن تفسيرهيره،


 ستّة زوارق. كانوا متلاصقين وعيونهم تدور في الاتّجاهات جميعها بحميميةٍ

- ا"حياتي مقابل حذاءء، . قال مارتان ساخطاً.

كان قد مشى بقدمين عاريتين طيلة حياته، مع ذلك فإنَّ ملمس




النّباتيّة.
لمْ نكن لدى جوست الذي قفز من مركبِ آخر القُدرة على أن يلتهي





 يرى في ذلك الوجود الغامض نوعاً من التّحّلي الهائل لشججاعته.
 تأمُّلاته: "وساعِذْنا في تفريغ الحقائب".

إلى جانب الزّوارق التي كانت ترسو محمّلة بالرُّكَاب، كانت هناك

 ذلك كان يزيل التخشُّب الذي طال عضلالته، ويغير أنكاره هـ




 الطوّا إة إلى الرَّمل عندما ولما وصلت الموجة إلى أعلى أعلى ارتفاعِّ لها، و وفي تلك
 ما أدّى إلى انتشار الأمتعة على سطح الماء ألماء.

صرخ البحّارة بأعلى صوتهم: - التقطْ هذه الأشياء كلّها!


 من الماء، وخُشْي أنْ يحمله الموج. كانت بعض الأغراض الماء، وبعضها الآخر يبتعد نهائيّاً.





الرَّمل، أمسك قبضةً منه، وتر كه ينساب مثل مسحوقِ على الأرض، وأعلن
بخطابيّة مفخّمةِ:

- أرض فرنسا!

كان لو توريه يقف خلفه مع الرّاية، ولقد مدَّ قبضتها إلى رئيسه الذي
 البروتوكول كان يقضي بأن يذهب مع هذا الموكب إلى أعلى نقطةِ في
 الصَّر خات الحادّة التي أطلقها تيفيه، فقد تملّك اليأس من الّراهب عنـي عندما تعرّف إلى حقيبته التي كانت تعوم مثّل سدّادةٍ من الفلّين بعيداً عن الشّاطّالِئ.

- (اكُتبي!). صرخ مزمجر آ: (امحموعاتي!").

في أثناء ركضه نحو الشّاطئ أمسك بكومة القماش والورق التي كان جوست قد أخرجها بعناية من الموج بعد أنْ تغيَّرت معالمها اختلطت بالرَّمل، وصر خم مثل حيوانٍ تخلّى عنه أصحابه:

- ثيابي، مُسوحي!
 الموقف أُفْلت الرّاية، وراح في مقدّمة الفريق. صاروا ستّةٍ بمن فيهم جوست يقومون الآن بالتقاط ما يستطيعون التقاطه.


كان ما فقده قد ملأه باليأس، لكنّ ما أعادوه إليه زاده ضياعاً، فدفاتره
 الملحوظات والوثائق كلّها التي جمعها من أجل الرّحلة، وحتّى أدوات القياس، ضاعت في الأعماق، أو تكسَّرت.

فيلوغانيون الذي كان قد رغب في تكريم الجغر|فيّ بإنزال حقائبه معه

 - (ايا أبانا، لا أعرف كيف أعوّضك ملابسك المقدّسة!". صرخ فيلوغانيون، وهو يكاد يبكي.
 ما أثرّ فيه أكثر من غيره.
كان من الضّروري مواساته ودعمه. استعاد الموكب تنظيمه بعد أن نقد
 نصيب كولومب أنْ تحمل اللّاية. أمسكت بها في البداية، وهي ملفوفةٌ،
 مشوا وراء فيلوغانيون ومجموعته، وصعدوا في اتّجاه أعلى قمّة في الجزيرة، في حين حَذت حَذْوهم جموعُ الرُكَّاب التي ظلّت صامتةً اقترب النّهار من منتصفه، وصار الحَرٌ شديدآ، فقد الهواء رطوبته مع ابتعادهم عن البحر، وصارت الأرض التي يمشُون علبها أقسى تغطّيها





 يحيط بالجزيرة، ذلك كلّه كان يحمل لها نوعاً من المتعة لْمْ تكن تنتظر ها وها، وفيما عدا اللَّهشُة من كونها الوحيدة التي تشُعر بذلك، لمْ يكن هناكُ قلقُ،

ولا أسفٌ، ولا أيّ شيء آخر يعكّر تلك المشاعر الصّافية من السّعادة
واليُسر.

- (أين الرّاية!). قال فيلوغانيون بنفادِ صبِر، وهو يصل إلى الفُسحة التي كانت ترتفع قليلاَ في وسط الجزيرة.






 قد حضّره إلى جيبه، وفرّق الجميع. كان لا لا بُدَّ من التَّعجيل بإجراءاء اتِئ التُّول من السفينة، والبدء في استكششاف الجزيرة.




 جلست في ظلّ الشُّجيرات الكبيرة النّامية قُبالة الخليج، التي كانت أوراقها الصَّغيرة الخضراء تشكّل على الأرض ظلَّلّ ناعماً. غطّت في


الأرض.
بعد ساعِة على وجه التّقريب، رجع جوست وجلس إلى جانبها.

- الالا يوجد ماءٌl). أعلن لها بوجهِ مكفهرٌ: (الا يو جد نبعٌ، ولا ساقيةٌ.
لا شيء".
- (اماذا سنفعل؟؟". سألته بجزِع كولومب.
- سنبقى. فيلوغانيون يقول إنّه يكفي أن نحفر خزّاناتِّ، وأن نملأ البراميل بالماء من اليابسـة.
شُعرت كولومب بالارتياحِ حين عرفت أنّهم لنْ يرحلوا مباشرة، وقد تفاجأت هي نفسها من هذا الشُّعور.
- (افيما عدا الهضبة حيث نقف)"، تابع جوست كلامه: (اهناك مر تفعان في كلّ طرفي من أطراف الجزيرة. فيلوغانيون يريد أن يُحصّنهما"،. أمام أعينهما، كانت ألوان الخليج تتعاكس مع تغيّر موقع الشّمسس. كانت زُرقة الماء التي ازدادت قتامةً تنعش العين، ومن السفن الثّلان في عرض البحر تصاعدت فوضى صرخاتِ، وضجيج روافع؛ إذْ كان تفريغ البضائع قد وصل إلى أوْحِهـ

كلّ واحدةٍ من يديه الاثنتين ثُمرات جوز هندِ قُطِعَ أحد أطرافها.
 وهو يمدُّ الثّمار نحوهمانـا
شترب جوست وكولومب كميّاتِ كبيرةً من السّائل الحلو. كانا قد نسيا
 الذي كان ما يزال ضباب الحَرّ يهيمن عليه بسماكةِ: - يجب أن نحدّق أمامنا الّليلة. إنْ كانت هناك عاك نار، فمعنى ذلك أنَّ
- هاتتجاه ماذا؟،. قالت كولومب التي كانت قد تركت الّلبَّ الأبيض والمنعش لثمرة جوز الهند على شفتيها. هزَّ مارتان كتفيه قائلاً:
- المحطّات التّجاريّة النّو رمانديّة بالتّأكيد!
 كان البحر يملأه بصوت تنهيدةٍ منتظمهِ، لكنّهما لمْ يَريا آية نارِ، ما ما جعل كولومب تنام سعيدةً.
* 
- أَكَلة لُحوم البشـر ! أَكَلة لُحوم البشر !

الصّرخات التي أيقظتهم في الصّباح أتت من المرفأ الصَّغير حيث


 جوست وكولومب، وعُما يتناءبان.



 واحيِ على الشّاطئ المقابل، وعددهم يقارب مئتيْ مقاتلِ.

 ثُتِبْت حين لاح منظر الهنود.

- "هل أنزلتم قطع القماش والمسبحات؟". وجَّه فيلوغانيون سؤاله

إلى الرّاهب لو توريه.

- نعـم يا أميرال.
- "كلّفْهم إذن بالبحث عن قطعةِ من القماش الأحمر، ودلو كامِلِ من هذه الأشياء؛ أمّا أنتم")، موجّهاً كلامه إلى البحّارة: (افحضّر ووا أكبر زوريت
- لاهل يجب أن نُنخرج البنادق؟" .سأل دون غونزاليس.
 اللّاهب يقول إنَّ هؤ لاء المتوحّشين أصدقاءٌ للفرنسيّنِ، لكنْ لا أحد يعلمَ. الرُّماة خاصّةَ يجب ألّا يطيعوا سوى إشارتي أنا أنا.
خلال ذلك الوقت احتلَّ المجذّفون مواقعهم في الزّورق. نظر
 أنّه كان ما يزال يشعر بالأسى لغرق أغراضه في البحر ـ عـيّن الأمير ال خحمسة

 الاثثين في حال كانت هناك ضرورةٌ لاستعمال القوّة.
صعد هؤ لاء كلّهم الزّورقَّ. كان فيلوغانيون يقف في المقدّمة، مستقيماً مثل حرف الألفِ، وأنفه مهلّدٌ مثل مهماز توجيه الدّفّة في قاربٍ حربِّ قطع الزّورق المسافة المؤدّية إلى اليابسة بسرعة. نظر إليه الهنود، وهو يقترب من دون أن يتحرّكوا. أعطى فيلوغانيون أوامره بأن يديروا

 مياهٍ عميقِّ نوعاً ما. مع ذلك، سرعان ما تغلّب الأميرال على التّشنُّجات

والشُّعور المزعج بالبَلل الذي وصل إلى قمّة صدريتّه، فتقدّم بصـلابِّة على

 متوسّطي الطّول، تكوين أجسادهم يشبه سائر البشر من دون دون ألنا أن تكون

 ما يسمح بمقارنتهم بالحيوانات التي اعتدنا رؤيتها تظهر بأعضائها التي لا يغطّيها شيءٌ. وخْدها فكرة المقارنة مع العصور الإغريقيةّ كانت تجعل

 أن يبدو عليهم الخوف، أو الضّيق، وبذلك كانوا بانوا ينافسون فيلوغانيونيون بما لديهم من ثقِّ ذكوريّة بالنّفس

- (افرنسيّون!". صرخ فيلوغانيون، وهو يضع في هذه الكلمة درجةً عاليةَ من الصِّدق.
- (امير !ال، تدخّل تيفيه عارضاً الكلمة التي قرأ أنها ترجمةٌ لكلمة "افرنسيوّنه) في لغة التّوبي. تولّدت لديه ذكرى فيها من الحنين أكثر مما فيها من الفخر؛ لأنتها ذكّرته بدفاتره التي ضاعت، والعلم كلّه والمعرنة التي غاصت في البحر معرئ معان عند سماعهم لتلك الكلمة، تبادل التُّكّان الأصليّون تعليقاتِ بِيْ بلغتهم. تقدَّم أحدهم، وكان شابّاً وقويَّا، شَعره حليقٌ على الجبهة، ونيّ وفي شفته السُفلى حجرةٌ كبيرةٌ مسطّحةٌ. ألقى خططاباً غير مفهومِ، لكنّ لهُجته كانت لطيeة.
- (الا تبدو عليهم العدوانيّة) . همس فيلوغانيون في أُذن لو توريه.

لكنّ لو توريه ظلَّ متحفزآ، مستعدَّاً لأْن يسحب سيفه في آية لحظةٍ.

 غايةَ في الشّراسة. بعد أنْ أْنْى الهنديُّ الشّابُّ خطابه، سار في اتّجاه الغابة. قامت جماعة





 التي صارت بدءآ من تلك التلحظة مُلكاً له. في تلك البقعة من التّاحل كان الشّاطئ ضيّقآ، لنلك سرعان الثّ مان ما صاروا
 الظّّلّ الكثيف يحفظ لتلك الغابة السُّفليّة رطوبةً غير متوقِعةً ما كا كادوا





 الأطفال، لكنّ الاسكتلنديّين لمْ يكونوا الـَّبَبِ. كان هو نفسه اللني أثار تأوّهات الألم التي أطلقتها النّساء من البيوت.

عرف المتوتشُون أنَّ فيلوغانيون هو القائد بسبب مظهره السُّطويّ، كما أحسّوا بأنَّ تيفيه بئوبه الطّويل يمكن أن يكون أنون هو الآخر من الأعيان



 ليجلسْنُ القرفصاء أمام الضّيوف، ورؤوسهنَ فينّ في أيديهنّ. كُنَّ يبكينَ






 عاديَّا من التصرُّف الاجتماعيّة


 وجعلتهنَّ يبكينَ مُجدّداً بَكلَّ ما لديهنَّ من قوّةّ


 بقطعة الحجر نفسها التي كانت ترصّع شفاه الرِّجال جميعها، وبدأ الهنديُّ يُلقي خطاب ترحيبِ طويل.

وقف الأميرال تاركاً تيفيه ينوحُ كالنَّور في أرجوحته، وأشار إلى
جوست.

- اهل أنزلتم الهدايا؟ها. همس قائلاَ لجوست.

ركضَ جوست إلى الزّوارق، وبمساعدة بِحّارِ جَلب تطعة القماثي،
 الأخير قد وصل إلى نهاية خُطبِّ طويلةِ خَّمها بقوله الِّه
 المحاربين الأقوياء مثلكم، وأضيف أنكم إذْ عَرضتم أمامنا منا الأدوات التّاتِ التي




أخذ القائد قطعة القماش، ووضعها على تطعة خشَبِّبِ مستطيلةِ، في








 هذا الصَّخب الفَرِح، حيث لمْ يكن هناكُ من يُلقي بالاَّله.

لذلك، مع المفاجأة، شعر بالرّاحة عندما رأى قدوم رجُل جعل مرآه الهنود يصمتون مباشرةً. من شكل لباسه، ظنَّ فيلوغانيون أنّه كان أحد

 عندها اكتشف الجميع برُعبِ آنه كان رجُلاً أبيضَ.

## الفصل 4

الرّجُل الذي بَرز في الحال عكْس اتّجاه الضَّوء داخل القرية الهنديّة
 بالإضافة إلى الرّداء القصير والضّيّق الذي يزيّن عاديَّ ما ما تحت الخصر، ويحمل سيفاً طويلاً على جنبه.
لكنْ عندما تحرّك فيلوغانيون قليلاْ كي لا تعود الشَّمس التي تخترق الأجمة مزعجةً لعينيه، فوجئ باكتشاف المظهر الغريب لذلك الرّداء المألوف. كانت خوذة الرّجُل، على شكُلها الدّائريّ ذي الطّرف المرّ المرتفع





غِمْدِ؛ لانَّه كان بكلَّ بساطةِ سيفاً خشبيًّاً.

 وفوقها كان ذلك القميص وسخاً، ولذلك أفْسم في داخله آنّه سيحاول

في المستقبل أنْ يضاعف من عنايته بمظهره في هذا المكان الذي كان فيه
 قال الرّجُل عدّة كلماتِ للهونود بُلغتهم. تراجعوا وأولوثك الذئك الذين كانوا قد استحوذوا على الأغراض التي قدّمها لهم الزّائرون، قاموا بإرجاعها الـيا

$$
\begin{aligned}
& \text { إليهم. أعلن الرّجُلى، وهو ينحني أمام فيلوغانيون الـيون: } \\
& \text { - غوتييه، المستى بلو فرو (الغُراب). }
\end{aligned}
$$




 تصنيفاً لورقة ضمن مجموعة الأعشاب التي لديهي.
 هؤلاء المضحكين. إنَّ أمَتّنا هي الوحيدة التي يو يوفرونها؛ لأنهم يعدّوننا أصدقاءهم.
كان فيلوغانيون الذي هدّأ من روعه استقبال الهنود قدْ نَسي عادتهم
المقيتة، فقام بِإلقاء نظرة شُريّرية عليهم .


 عابر؟ وهل تريدون الانضمام إلى سائر المنشآت؟؟".
 في الجزيرة التي تتع قُبالةَ هذا الشّاطئل، .

- "لا يو جد ما هو أفضل من هذا الخِيار". علّق الغراب بلهجة تملُّقِ: ارنهي مهجورةٌّا.


## كان الأميرال ما يزاله ينظر إلى الهنود بحَذِرِ

- وأمَا فيما يتعلّق بهؤلاء".سأله فيلوغانيون: "هل تقول لنا إنّهم قد
دُجُنوا؟!.
- لمْ يعودوا يأكلون الفرنسيّين، ومذا مُؤكّدُ. ما عدا ذلك، فانّهم

 بآنهم مساوون نلا. علينا أن نفرض احترامرامنا عليهم.


- اقماشُ رائع". قال، وهو يفركه بين إصبعيه: (اسأْمْح لنفسي أن آَمل ألّا تكون قد خصّصتها لهؤلاء المتوحّشين".

اضطّرب فيلوغانيون، وتال:

- قيل لي...
- "احسنٌ يا صاحب السّعادةه، قال الغراب لكي لا يطول أَمُدُ هذا


 نعرف كيف نعلّمهم؟؛ أمّا بالنّسبة إلى تطعة القماث هذه فلْتُكُن مطمئنّأ. سوف أتولّى الأمربا. شَكره الأميرال بطيبة خاطرِ. تفحّص من جديد الرّداء المصنوع من

الرّيشُ الني يرتديه الرّجُل. ما من شُكُ في آنه عرف كيف ينال كلَ شيءٌ من أكَلة لُحوم البشر هؤلاء - (اهل أنت هنا منذ وقبِ طويلِ؟". سأل الأميرال في حين كان الرّجُل يجهد في طيّ قطعة القماش جيّداً. - (اسأُنهي سنتي العاشرة قريباًا)، ثمَّ أضاف مستبقاً سؤالاَ أكثر دقةً: "القد غرقت سفيتي"، - هل تعيشٌ في مكانِ قريب؟؟ - "بالقُرب من هنالا). قال الغُراب متهرّباً: (افي المكان الذي تسوقني إليه أعمالي". كان يتحدّث مثل مندوب شركة فوغر، إلى درجة نسيان آنه كان يرتدي جِلد البقر. - هل لديك زوجٌ وأولاد؟ كان فيلوغانيون قْ أشَفق على هذا التَّعِس .



 الأفضل تغيير الموضوع. - بماذا أستطيع إفادتكم؟ ستحتاجون بلا شكٌ إلى جَلْب أشياءَ كثيرةٍ من اليابسة.. - اماء عذب). قال فيلوغانيون: (هل تستطيع أن تدلّنا على مكانِ ملائم نستطيع أنْ نملاُ منه براميلنا؟).

- لا يوجد ما هو أنْهل من ذلك.
- وطعامّ، نحن ستّمئة.

كانت عيون النّاجي من الغرق قديماً تلتمع حماسةً. قال بسرعة:


 كلّ ما تحمله مِلْكُنا الا




الحرام.
نظر فيلوغانيون إلى المحاربين العُراة، وإلى الجِرار الخزفيةَ الثَلات
المبعثرة، والىى بيوت سَعف النّخيل. كان يتساءلاءل أين يستطيع هؤلاء الـاء
 على ما يقول الغراب.

- اببواخرنا محمّلةٌ بالتُروات ذاتِ القيمة، نستطيع أن نتبادلها معهم"، أقرّ فيلوغانيون الذي استسلم مُوْقَتاً لميزان القوى القو - إِتْمد عليَّ، وستحصل على كلَ شيء بأنضل الأسعار .

 الزّبدة) ينبثّ بين الأشهجار . مع تلك القلنسوة من الخُّضرة التير التي تقبع مائلةً
 فضوليّاً ضخماً يطلُ على مبعوثي ملكُ فرنسا.
- "هل يوجد البرتغاليّون بعيدآعن هنا؟". سأل فيلوغانيون أثار الغراب بحركةِ من ذراعه إلى اتّجاه الجنوب.
 بيننا مسيرة عشرة أيَّم، لكنَّ أهمَّ موقِ لهم داخل خليج القدّيسين جميعهم.م - هل يأتون في بعض الأحيان إلى هنا؟
 مثلاً: في السّنة الماضية فقط، كان هناك ستّة أتوا إلى جزيرتكمه، فقام هؤ لاء بأكلهم.
كان لا بُدَّ من استحضار كلَّ المراعاة الممكنة التي تُظْهَرُ عادةً لأبناء
 الذين يقفون بين أكواخهم يبدون غايةً في البراءة.

 هؤ لاء الهنود ليساعدونا في أكثر المهام صعوبةَّ؟ لدينا بين رجالنا كثيرّ من

- العمل ؟ لا تعتمد على ذلك. ما من هنديٌ يقبل ذلك على الإطلاق.
- ولماذا؟
- ذلك يتعاكس مع شرفهـم.

 فرنسا. لا يمكن أن ينالوا شـرفاً أكبر من تكليفهم ببناء أوّل صرحِ في المهملكة

الجديدة!.

خفض الغراب عينيه، وترك فيلوغانيون يتحدّى الهنود بنظره. تراجع تيفيه بالغريزة خطوتين، وأتى ليقف بين الاسكتلنديّين.
 الكلام الذي قيل، فقد بدأوا يتوتّرون، وامتدّت أيديهم نحو الهراواوات الخشُبيّة. كان هناكُ صمتٌ ممتلئٌ بالحذر يُهيمن على القرية. عند حلدود


 ترك الغراب ذلك التهديد يملاُ الهواء لفترةٍ كافية لجعل فيلوغانيون يَعي حدود سُلطته.

- لكنْ يا صاحب السّعادة. لا تخشَ أيَّ شيء، هناك حلولٌ أُخرى. استرخى المتوحّشون، وتنفّس الحُرّاس الاستكتلنديّون الصُّعداء الذين كانوا قد تُشنّجوا ممسكين بِرماحهم. - "إنّهم في حالة حربِ لا تتتهي بين بعضهمه"، تابع المترجم:

 المهمّة المطلوبة منهم" .
 بأنْ يضطّرّ لمواجهة مثل هذا الإنذار من جديدِ بدأ بدأ طريقه نحو الشّاطئِّ وقد أُبْرَمَ الاتّفاق على أن يقوم الغراب و(شر كاه) كما سمّاهم بكلّ جديّيّة بالمجيء في اليوم التّالي لزيارة البواخر، ورؤية ما يمكن أن يقدّموه كثمين لما تحتوي عليه. مشتى الأميرال يتبعه تيفيه والحُرّاس بكلّ كبرياء حتّى الشّاطئ. عندما

صاروا في الزّورق، نظروا بصمتِ إلى الجزيرة الصَّغيرة، وهي تقترب،
 - (ههل أنت واثقٌ تماماً من آنه قد اختيرَ المكان الجيّد؟". قال تيفيه الذي جعله ذلك المرور العابر باليابسة يشعر بالذُّعر.
 النّاعم الذي ترسمه قِممها: (اخلال ستّة أشْهُرِ لن تستطيع التعرف إليها)".
*
كان آمبيري كاتب العدل خاللي الأشغال خلال الرّحلة، إلى درجة أنّه سجّل على دفتِر عدد الأسنان التي فقدها كلُّ مسافِر على بالِّ باخرة (لا غلا غراند
 قدَّموها؛ أيْ: بمقدار عدد أسنان الرَّحى التي تُخلَّيَ عنها خلا حلا الطريق. هو نفسه دفع الثّمن من قواطعه، و كان يمكن أن يعقد آمالآ كبيرةً على ذلك التَّويض.

مضى شهرٌ على وصولهم إلى الخليج. ماءُ جوز الهند والفواكه التي



 سـجّل بعنايةٍ ولاءهم الصّامت لملك فـلك فرنسا- وصو لآ إلى الاتّفاقيّات التي عُعِدتْ مع الغراب خلال الزّيارات العديدة التي قام بها ذلك الأخير إلى الى سطح البواخر من أجل تفحُّص قعر ها الِّا
 الكادسترائي للجزيرة. نُصِبَ كولومب لمساعدته في هذير هـه المهمّة التي

تتطلّب الثّقة، مشكّلةَ بذلك فريقاً مع كانتان. كانا يحملان سلسلة المسّاح


 للكتابة، فيقومَ بتسجيل كلّ شيءء بجدَّيّةٍ تتبه ما لو كان الأمر يتعلّق بأسنانٍ

مفقودة.
في ذلك الوفت، كانت كولومب قد صارت تعرف كلّ زاويةِ من تلك

 الرِّحال انقسموا بالغريزة إلى مجموعتين في أليا أماكن لا يتعلّى حجمهيا حجم المراكب، ولهذا السَّبب ظلّت الجزيرة ممتلئةُ بأمكنة خاليةَ اليّة، ونائية

 فحتّى أكثر النّاس جُبناً، والمرضى في مر حلة النّقاهة بدأوا يتجرّوْوُون على التّجوال في تلك الأرض المضيافة.
كانت كولومب مثل الباقي قد بدأت تنظر إلى السّاحل برغبّ بـبة؛ لأنَّ





 من تلك الإمكانية أمراً بعيداً وغير مُوْكِد أيضاً. كانت كولومب قد قرّرت

أن تستعمل فترة بقائهم في البرازيل في اكتشاف ما فيها من أثشياءَ ممتعةِ، بالتالي كانت تتابع انتظار اللّحظة التي تستطيع فيها أن تستكشف منطفة

 اليابسة. كان يمارس رقابةً دقيقةَ على العلاقاتِ بين بين الجزيرة الجيرة وبين القارّة،





 على أن تحضر عرضه أمام فيلوغانيون، فلربّما قَّرَ هذا الأخير أن يوسّع المسح ليشمل المنطةة السّاحليّة. في منتصف الطّريت إلى الهضبة التي كانت تشغل مركز الجزيرة، كان
 مختّسة من التُطورح المصنوعة من التَّخيل مظهرها جا جميل. كانت تلك



 البواخر الأُخرى. وكان أكثر الأشياء إثارةً للانتباه سريرٌ بأعمديةٍ مزوّدٌ



ستائر السَّرير، أمَر بمدٍ أرجوحته على نحوِ مائلِ بين عمودين من الأعمدة التي كانت تسند سقف السَّرير .


 الأميرال للاستماع إلى زُوّاره ه.

- وأعيدوا الزَّورق على الأقلّلّ ساتَتخذ إجراءات لما سيأتي بعدهاها. قال الأميرال مُنهياً الجلسة بصخبِ.
 حارسان من الاسكتلنديّين. كان هناك حارسان آلا آخران يعلنان فيران في الوفت
 الطُلَّن في هذا الكوخ المفتوح من الجهات جميعها، لكنْ مع بروتوكوي


 ونشرها على المنضدة الكبيرة التي كانت بمواجيهة المرفأ الصَّغير، وجبل رغيف الشُكّر المطلّ على خليج ريو دي جانيرو
كان منظر حدود الجزيرة التي حُدّدتْ بعنايِّعلى على الورق حَرِيَّآبانْ يرخي



 كلّها، لكنْ كلّ هذه العناية، وحتّى عطر القرنفل، لمْ تلغِ شيئّاً من الفوضى

الهائلة التي كانت تحيط بشخصصه الذي ينوءُ تحت ثقل عظامه، وأنفه، ونفادِ

- (آآهل. صرخ الأميرال: (فكرةُ الجزيرة!).

 ذنبه على الورق. فيلوغانيون الذي كان امتداد البحار والغابات لا يثير فيه أية بلاغِّ، دبَّت فيه الحماسة بمجرّد أن لَحظ فيها عملَ إنسانِ: كتاباً، أو
لوحةَ، أو خريطةً.
- آانظروا"). قال وقد آْتمعت عيناه: (اهنا سيرتفع أوّل سورِ من أُسوار

الحِصْن".
كانت يَده تتزلق على المساحات البيضاء في المحخطّط. - هنا ستكون القلعة، وهنا المخازن، وفي هـا هذا المكان المكان الرَّصيف. أترون ذلك؟ آهِ يا آمبيري، الفكرة، الفكرة. إنّها الجمال، والمنعة، والألوهيّة. وضعه ذلك الاندفاع عدّة لحظاتِ في حالٍٍ من التَّسامي، لكنّه لْمْ يلبث

أن سقط أرضاً، وهو يُتمتم، فينى الخريطة، وحملها إلى دُرج مكتبه. - حسنٌ يا آمبيري، سوف أدرس هذا كلّه. يمكن أن تذهب؛ أمّا أنت، فابقَ هنا.

كانت كولومب التي تفاجأت قليلاُ تنظر إلى الأمير ال من دون خشيةِ. جلس أمام المنضدة. لمْ تجرؤ كولومب على أن تفعل مثله، ربّما بسبب تلك المشيّدة الجديدة.

- "(ماذا تنظر لتجلس؟؟). لقد عرفتك أكثر جرأة.

ابتسمت كولومب، وجلست بقُربه على كرسيٌ صلبِ مبطِّنِ بالجِلد.

- لـمْ أُعُد أُراكَ على الإطلاق.
- كنت مع المعلّم آمبيري.
- وأخوك؟
- أنا أيضاً لـمْ أُعُد أراه كثير آ منذ أن بدأتُ أركض في الجزيرة.

 اعتقدت كولومب أنَّ ذلك كان كلّ شيء. نهضت في حين قال لها

فيلوغانيون:

- ولك أنت أيضاً.

كان الأميرال يتفحّصها، وهو يتكلّم، وفي الوقت نفسه كان يتجنّب أن تتقاطع نظراته مع نظرتها التي لا يحبّها.

- أنت أصغر النّاس هنا، وهذا شيءٌ لا لا يمكن الشّكّك فيه، وعلى أنَّ
 جاء بك إلى الباخرة للترجمة. يبدو لي أنه لا يـجب أن نبلّل رأينا. هذا أفضل مجالِ يمكن أن تكون فيه مفيداً.
لـْ تصدّق كولومب ما سمعته بأذنيها. - استرسلني إلى الهنود!|. صرخت.


 الُُّعاة الذين تحدّث عنهم هوميروس، مع بعض المبالغة. سعل، لكنّ كولومب أتْت اضطّر ابه بابتسامةٍ كبيرةِ.
-     - آهِ، يبدو عليك آنّك ترغب بذلكه". قال الأميرال متمتمآ، ثمَّ أضاف

بطيبةٍ:

- أنت تعرف آني لن أعرّضك للخططر . لنْ تذهب وحدك. في نتّتي أن ترافق موكباً سيذهب إلى اليابسة بحثاً عن ست مساكين هربوا في الحال

الوصف الذي أعطاه فيلوغانيون عن الهاربين جعل كولومب تظنُّ أنَّ الأمر يتعلّق بالأناباتيست. تابع قائلاً:

 معسكرآ للهنود يستقبلونك جيّداًّ ابقَ فيه بعض الوقت، وتعلَّم شيئاً من


 الغراب ندفعه ليرسل إلينا طحينهم السّيّي، وأسماكاً شبه فاسدة.
كان من الممكن أن ترجع كولومب متى أرادت، فقد كانت الزّوارق
 أصعب شيء هو منعها من أن تذهب مباشرةً.

## الفصل 5

قفز فيتوريو من المفاجأة. منذ وصولهم إلى الجزيرة قبل أكثر من شهر كان يتظر بشغفي هذه اللّحظة، وانتهى به الأمر أن يعتقد أنّها لن تأتي أبداً.
 بوضوحِ تامٌ في كلامه.

- رأنا بذاتها) . أجاب فيتوريو، وقد اختنت صوته بالدّمع

 الأعمال التي لا تليق به، وها قد حان حان الوفت ليأتي من ينتزعه منها. - إبصحّتك يا ابن بلدي!، . الال القادم الجديل، وهو يمدُّ إلى فيتوريو مطرة الماء الجلديّة.



- شأنا أحد شركاء الغراباله. تال بفخرِ موضحاً.

كان ذلك الوسيط التُرجمان قد صار شخصيّةٌ مهمّة في الجزيرة، نهو

يخرج برفقة فيلوغانيون الذي يعامله معاملة النٌّدٌ للنّدّ؛ وكان يأتي من

 ببضائع ثقيلة يسحبها من البواخر، ولا يعلم أحدٌّ ما الذي يفعله وها وها وانـا - (اسمي إيجيديو") . قال السّمسار .

كانت ملابسه مثل ملابس شريكه ومعلّمه، لكنّها أبْسط. طرازها

 يعطيه شكل فلّجِ طيّبِ من الجبل .

 المنتظرة. ذهبا للجلوس عند جذُ شُجرة نخيلِ كانت تنتظر بصبرِ وصولَ

الفأس.

- (أأيُّ عملِ!". قال إيديجيو، وهو ينظر إلى خطّ عمّال المصطبة الذين يحفرون الرَّمل المتصلّب في الهضبة.
 الخبز، كانوا قد أُجبروا على القيام بهذا العمل البدائيّ بالنّسبة إلى مهارة

 بحصاد الصُّخور من دون جدوى.
 المبطّنة في الإعجاب المصطنع الذي صدر عن ابن بلده. - آملُ أنّه على الأقلَ يدفع لكم أجوراً جيّدّة.
- ("يدفع لنا؟!). صرخ فيتوريو الذي لـم يفقد عادته السّيّئة في أنْ يبصق لأتفه الأسباب: الا شيء! إنّه بكلّ بساطةِ يعاملنا كعبيد. أرأيت الهنود
 لأنّ فيلوغانيون أمر بخياطة سُتراتِ حمراءَ لهُم خوفاً منا من أن نرى أر أردافهم
 نحن مثل وضعهم تماماًا).
- "امع ذلك". ألحّ ايجيديو الذي كان يبحث عن طريقةٍ تجبر فيتوريو على البوح: "(فإنّ فيلوغانيون يقدّم لكم كلّ شيءي: الطّعام، والشّرابّ والمنامة|".
- الطّعام؟ مجرّد جذورِ مطحونة، وأسمالِ مدخّنَّ. هل تسمتي هذا

غذاء؟

 شعر برأسه يدور قلِلاً بسبب هذا المشروب، وآنه كان سلساً ناعماً، فقد شعر به يسري في عروقه بقوّة.

- (ايا لهذه الكحول الرّائعة)". قال وهو ينظر إلى القربة: (امن أين أتيت
به؟".
- إنّه شراب الكهوان الذي يصنعه الهنود من أجل احتفالاتهم. أستطيع أن أجلب لك منه إنْ أردت.
- المع الأسف!!". قال فيتوريو، وقد استعاد حذره فجأة؛؛ لأنهَ ليس من

- لأجلك يا ابن بلدي، أقدّمه مجّاناً.
- أنت طيّبٌ جدّاّ، هيّا، لو لـْمٌ تكن رائحتنا مقرفة للغاية لكنت عانقتك.

 - ا(ماذا عن البقيّ؟؟ه. قال السّمسار، وهو يشير إلى عمّال المصطبة بذقنه: (هل يحتاجون إلى شر اء شيء ما؟؟1 .
- حتماً. هؤ لاء الذين تراهم جميعاً يمتلكون مبلغاً صغيراً خبّأوه في مكانٍ ما في جسمهم، أو بين أمتعتهم، ويقومون بمراقبته ليلاً نهاراًّا إنتهم لَم يشربوا نقطة كحولِ واحدةٍ منذ شهور، وأنا متأكّدٌ من آنّهم مستعدّون لإعطاء أيّ شيء في سبيل الحصول عليه.
 ويرفعون أيديهم اللى جبهاتهم كما لو كانوا يريدون تهدئة غضبهـم المسعور؛ وتعبهم الكبير.
- الأْترك لك ز لجاجتين من الكهوانله . قال إيجيديو: 月دغهم يتذوّقوا
 للبرميل، ولك ديناران عمولة على كلّ برميل تبيعها" . - الثلاثة"، قال فيتوريو اللذي كان خبيراً بالتّجارة.
- اتْفقنا.

تصافحا. صارت الّلحظة أجمل بفعل طلاوة شراب الكهوان الذي طيّب خاطر فيتوريو، وجعل جبل (خبز السُكر )، وكلّ الجبال الأُخرى في الخليج تتر اقص.

- اوالنّساء؟ه. سأل فيتوريو الذي كان بعيد النّظر فيما يتعلّق بالأعمال. - آأتظنُّ أْهَم يمكن أن يرغبوا في النّساء مع تعب الرّحلة كلّب؟". قال إيجيديو بخُبثِ.

يجب أن تسمع المحادثات في آلّليل حول نار المخيّم. - هل يمكن أن يعجبوا بالهنديّات؟

- يعجبوا؟ عندما تجتاز بعض الهنديّات بمراكبهنّ الملعونة طرف


هزَّ إيجيديو رأسه كما لو كان يلوم مع شيء إِئ من التّسامح جنونَ هؤ لاء
الرُجال. أخاف فيتوريو:
- يبدو لي، إنْ لمْ يتغيّر شيءٌ في الوضع أنّ رغبتهم ستطال حتّى إناث

البّغاوات.
ثمَّ تابع بصوتِ خفيضيٍ:

- أعرف أنَّ بعض المجذذّفين يحضّرون لمشرو -مقابل المال طبعاً- إلى حيث ينالون من النّساء المتوحّشات. - محجانين! يجب ألّا يفعلوا أي شيء من من هنا. يظنّون أنّ الهنديّات متحرّرات؛ لآنّهنّ يبدين للجميع ما نجهد نحن لإخفائه؟ هذا خطاً إنّهم
 عذراء لينام معها، في المقابل يمكن لأُخرى أن تثير رغبة الانتقام لدى لـى لامى
 أحذّرك: إثارة قبائل لا نعرفها من أجل الهنديّات مخاطرةٌ كانِيرةٌ

ظهرت على فيتوريو خيبة الأمل.

- الكنْ لحُسن الحظّال، طمأنه إيجيديو بصوتِ ناعْم: "انحن الذين
 مشكلاتِ لأحِد. نستطيع أن نؤمّن للرّجال ما يكفيهم منهن"،

انعقد لسان فيتوريو. وعد نفسه أن يكون أوّل واحدِ في تلك الرّحلة،
 إلى أنْ يجعل منه الآمر النّاهي بين أقرانه في هذه النّ الْتّجارة.

 لديه ذهب؟!.

- الا بُدّه" . قال فيتوريو، وقد كادت سوائله تنفجر.

 التّفينة من أدواتِ لتسلية المتوحّشين؟ هيَّا. لا بُدَّ من أنَّ هناك شيياً آخرا ا . - لقد رأيتهم ينقلون صندو آاً مغلقاً يبدو عليه آنه ثقيلُ جدّاً، وقد أمر

بوضعه تحت سريره.

- (اتحت سريره")، ردّد إيجيديو باهتمام: پهذا مكانٌ غير آميّ، مع كلّ هؤ لاء الأوغاد الذين يتجوّلون في الجزيرة".
ارتجف فيتوريو. كلمة وغد تعني السّجن؛ والسّجن يعني الجريمة، والجريمة بالنّسبة إلى فيتوريو تعني ريبير. كان يتوقَع بين لحظةِ وأُخرى أنْ

- الما الذي قلته لك وأثار اضطّرابك إلى هذه اللَّرجّ؟ها ه القال إيجيديو مدهوشاً: ⿴囗يبدو عليك الذُّهولها .
- لУ. كنت أفكّر. عن ماذا كنًا نتكلّم؟ آِ! نعم. عن الصّمّندوق تحت



قام إيجيدو بتسجيل هذه التّفاصيل كلّها في رأسه من دون أن يبدو

 حدّد لإيجيديو موعداً في المساء نفسه، وعاد ليحفر الأرضي، وهي وهو ممتلئٌ بآمال جديدةٍ.

زوارق ثلاث تركت الجزيرة في ذلك الصّباح الباكر من شهر كانون









 والكمائن، والبقاء على قيد الحياة في أكثر الأوساط عدوانيانيةً . كاني لديانى أعضاء هذه الفرقة أوامر بإلقاء القبض على الألى الناباباتيست، وإعادتهم مكبّلين بالسّلاسل إلى الجزيرة، وقد قام فيلوغانيون بتقسيمهم إلى مجموعتين.

 أنْ يُنصَّب كتُرجمانٍ متدرّبِ. كان يرغب في أن يبتعد قَدْر الإمكان، وأن

يكتشف الطّريق التي ستحمله إلى محطّات الضّفّة الثّانية، برفقة الجنود،




 قمّته، والالتفاف حولها.
كولومب التي ترافق المجموعة الثّانية كانت لديها صلاحيّاتٌ مطلقةٌ
 كانت مزوّدةً بدفترِ وحبرِ، ما يسمح لها أن تجمع أقصى ما يمكن من الكلمات في لغة السُّكَان الأصليّين المحليّية، وذلك ليتسنىّى لها التّواصل

فعل جوست كلّ ما بوسعه لكي يثنيها عن الذَّهاب. لكنْ كان من
 جهلت كولومب لطمأنة أخيها، وظلّت كذلك حتّ الّى اللّحظة الأخيرة التي



 وصلت هي على العكس إلى تلك الدّرجة من القناعة الأكيدة التي يمكن
 متابعة الرّحيل والعودة، وهكذا شعرت كولومب بنفسها وهي على سطع الزّورق أكبر وأقوى من جوست فيما يتعلّق بالرَّغبات.

لكنّ الرّحلة كانت تصيرة، وبمجرّد أن لمست كولومب الماء بقدميها،
استسلمت بكليتّها لمتعة اكتناف هذه اليابسة التي كانت قد حلمت بـي بها انتظمت الفرقة على شكل طابوري، ودخلت من فجوةٍ داخل اششجار المانغروف تقع مقابل المكان الذي رسا فيه الأناباتيست في أثناء هروبا وبهم ما





 الرُؤؤِس كلّها. كانت هناكِ شُ شبكة من أغصان الجاكارانداندا تغطّي بظلالها النّاتاتات المستسلمة.

في هذه المنطقة من الغابة الكثيفة مشوا ساعاتِ طويلةً من دون أن


 أن يسمعوا حفيف الثّعابين في النّباتات المتدلّيّية، وأصوات التيات الخنازير


 والجزيرة التي تأخذ شكلَ مركب، التي كانت البواخر قدر رست إلى جانبها. كان الأناباتيست قد تلاشوا داخل الألدغا لمْ يعد من الممكن على الإطلاق العثور عليهم، ولذلك، بعد أن أكل

المُشـاة الأسماك المجفّفة التي كان لوبالت يحملها في حقيته، وبعد أن شربوا الماء الموجود في المطرات، خلدوا إلى شيء من الرّاحّاحة تحت شُجرة أرزّ. كذلك فعلت كولومب التي أسندت رأسها إلى غصنِ زاحفِ ونامت. كانت الغابة شديدة الكثافة، وشديدة الهدوءء، إلى درجية جِعلتهم

 بهراواتِ وأقواس نشّابٍ تماثل الرُّجال في الطّول .





 أعناقهم من دون أن تخفي أيّ شيء من الأعضاء التياء التي كان الحياء الأوروبيّ يعتّم عليها، وكما كانت الأشجار تدلي ثمار مها على نحو طِيبيعيّ، كانت تلك الكائنات التي ولدت في الغابة، واعتنقت بساطـتها الحضصْبَ، تعطي للشّكّكل البسريّ اكتمالاً مألوفاً، ولذلك عندما و وقف الجنديّ البالطيقيّ، وهيا وهو يرتعدل،



- (امير !ال. تمتم البلطيقيّ، وهو ينفّذ بُرُبِ التّعليمات القليلة التي أنْمعه إيّاها فيلوغانيون.
- (امير، مير"). ردّد بعده سائر جنود الفرقة كلّهم من دون ألنَ أن يحاولوا استعمال أسلحتهم التي كانت ما تزال جائمةً على الأرض.

أجاب واحدٌ من الهنود بجملةِ طويلةِ. الّلغة المجهولة يمكن رؤيتها عوضاً عن سماعها. كانت ملوّنةً بعددِ لامتناهِ من الأحرف الصَّوتيّة، ومتضافرةً، مثلما هو الحال في هذه الأماكن الخفيضهة من العانـ الغابات العات العذراء؛ وكان يمكن التّعرُّف فيها إلى تضاريس تعذبها فيا الأحرف الصّهمّاء التّا التي تهيمن بقسوتها الفجّة على الّلحن.

- (امير)". كرّر البلطيقي" لكي يوحي بأنّه قد فهم شيئاً ما من كلام

أثارت تلك الكلمة ضحك الهنود؛ لأنّها بيّنت أنَّ الغرباء لـمْ يفقهوا كلمةَ واحدةً ممّا أرادوا أن يقولوه لهمَ هذا المرح، مضافاً إليه كون الهنود أعادوا وضع أقواسهم على أكتافهمم،
 رُسمت معالمها ضمن الأعشاب.
مشت كولومب وراء هنديٌّ لمْ يكن أطول منها. ما كانت تستطبع إنِّ إنعاد نظرها عن آليّة عمل عضلاته. لـمْ يخطر في بالها قططّ أنَّ الكائن البشُريّ مصنوعٌ هكذا من حبالٍ مشدودةِ، ومن عضلاتِ منفوخةِ، مثل الشّراعـ

 بعبيّة إصرار البشُر على التّعبير عن الفهْم بحر كاتِ في حين أنّ حر كات الجسد الواسعة والرّائعة تستطيع أن تعكس ذلك على نحوِ ممتاز.
وصلوا إلى القمّة حيث يلتقي خليج غوانابارا بفضاء المحيط الأطلسيّ المفتوح. كان يتصاعد من ذلك التّفح هواءٌ رطبٌ جعل رائحة غرفة النّباتات تتلاشى لتحلّ محلّها الحموضة البحريّة الواخزة التي تتشكّل من

الأملاح والأشنيات. تغيّرت نوعيّة النّباتات، وصارت أقلَ ارتفاعاً، تتشكّل من أجمات عطرة تشبه الغار الورديّ والشُمشاد.



 الفُّ جعلّهم يهوون جميعاً في حفرةٌ ممتلئةِ بالأوتاد المدبّبة. ساروا وراء الهنود على طول درب يلتفُ حو حول ذلك العائق، وبعد




 كفيلاً بطمأنةِ كولومب: فرح الأطفال العُراة الذين يلعبون على الأرضى، انتباه الرِّجال الذي أجلسوا القادمين الجُدد على أراجيح، وقدّموا إليّهم
 جرار الطّعام.
في اللّحظة التي تملّكها فيها شعور اللّاحة من وصولهـم إلى هناك اكّك،





## الفصل 6

عندما كان جوست في ذلك الصّباح يسير في اتّجاه الشّاطّئ بقدميه العاريتين في التُّاب الذي تجمّع على تلك الأرض المهجّيورة
 وآنه لا يملك أية أخبارِ عنها. كان مزاجه معكرّراً للغاية عندما وقف فـي في

 خُخرة مياه الخليج الشّاحبة صارت البارت البديل الوحيد عني



 معارك لا تتتهي إلّا بمناز لابِّ تدور في مقالُ الحجارة، لكنَ أيمكن إطلاق





وحشي ممتلئ بالتّجاعيد. كلُّ شيء في هذا المكان الموحش المُئقل



 مر سومةَّعلى الحرير .
شُر جوست اتنه مثل غريق يتعلّق بفكرةٍ وحيدةٍ هي العودة. لـمٌ تكن










اليابسة محمّلاَ بمشاريَ رحيلِ سريعةً.




 مطمئنًاً لرويتها سعيدةً بأثشياء تافهةِ، تجابه بقوّةٍ هذا المناخ الخانت، وتلك

الأراضي الوحشيّة. كانت طفولتها كافيةً لجعلها تتسلّى بذلك، وذاكُ هو





 وهُم يعرضون (أعضاءهم") أمامها.
 اليابسة كانت فكرة فيلوغانيون! وهكذا وضع فوق الألم الذي يشعر بـر به
 التي يجتزّها ارتاح، وعاد بهلدوي نحو الورشانة. الجزيرة التي مضى على نزولهم فيها ما يقارب الشيار الشّهرين صارت مختلفة المعالم. بالكاد استطاعت الفؤوس أن تعضّ خشّب أشهجار جور











حجم السّنديان، وورقها كثير الخضرة، ولتلك الشّحجرة المستعملة في الصّباغ جذعُ قاسِ إلى درجةٍ يبدو معها خشباً ميتاً. كان هناك اكُ ما يقارب
 من المعدّات الحديديّة، وكان عليهم تنفيذ المهمّة المرعبة الموكلة إليهم بقطع تلك الأشُجار التي تنمو في أماكن شديدة الانحدار وخطيرة، وبعلد ذلك قصّها على شكل مربّعاتِ. جُئث هذه الأخشاب النّبيلة التي جلبته التيا المراكب كانت تجثم بفوضى على شاطئ الجزيرة في انتظار تحميلها على
 حُشرت الواحدة إلى جانب الأُخرى مثل براميل، وقد شخكّلت قبل الانتهاء من بناء الحِصن في المواضع الضَّعيفة صفًاً أولَّ من الأسوار لصدِّ أيّ هـجوم محتملِ للبرتغاليّين .


 يرتدون مراييل من الجلد يكسرون واجهة الصَّخر في محاولِّة لإعطاء شكِلِ


 التي أوكلت إلى جوست كانت أن يخلع كتلاً من الحجارة بعتلةِ طويلةٍ من الحديد، مثل تلك التي يستعملونها في المناجمه، وأنْ يراقب مسار




من دون عوائق، وبالغريزة يكشُون أكثر مناطق أجسادهـم سخونةً من دون
 وعلى آنهنَّ كنَّ على درجةِ كبيرةِ من البشناعة ومستهلكاتِ للغاية، فقد شعر

 وظيفته كمراقبٍ للمحكومين بالأعمال الشّاقةّ. مع ذلك، ولتسهيل خطّته في الهروب مستقبلاً، كان يهمّه تجنُّبُ العنف في تلك الجزيرة، والحفاظ على المراقبة اللطيفة المعتادة فيها. في ذلك الصَّباح، وفي أثناء صعوده نحو الورشة، رأى جوست دون غونزاغ يسير في اتّجاهـه.

- "اوجدتك!". صرخِ الجنديُّ العجوز، ووضع يده على قبّة جوست. لم يكن جوست يحبٌُ تلك الطّريقة المتوددة في التّصرُّف قُطُّ، وهو

 بهما. مع ذلك، لْمْ يكن جوست يستطيع أن يبادله المودّة تماماً.


- لديَّ عملُ يا غونزاغ.
- لا. اسمع، أرجوكّ، إنّها قصيدةٌ قصيرةٌ للغاية:

مارغريت، في جزير تي كانَّني داخل عُـُتِ أداعب السمكِ يا حيبتي
مثلما العصفور يحضن نَحت جناحه
ذكرى الحلوة التي يحبّ

كان جوست مهموماً، فهزَّ رأسه، وجمع كلّ ما لديه من اللباقة كي لا
يجيب بأية كلمةِ.

- (أليست جميلة) . أصرَّ عليه دون غونزاغ.
- وزنها مكسور.
- وزنها مكسور؟ من يتحدّث عن الوزن يا حمار . حسنٌ، اذهب لرؤية الأميرال، إنّه يريدك هذا الصَّباح.
 عن فيلوغانيون. وعندما تطلّبت التّحصينات مشاركة الرّجال الأقوياء جميعهم، استفاد جوست من ذلك ليتطوّع للعمل فيها متهرّباً بذلك من وظيفة الوصيف التي أسندها الأميرال إليه.
عندما وصل إلى مركز القيادة، وهي التّسمية التي صارت سائدةً،

 جوست بلا شكُّ أجمل شابِّ في الجزيرة، بشُعره الأسْود المتموّج الذئي



 التي تسمح لها أن تبرهن عن أهميّها. بدا فيلوغانيون راضِي جدّاً بعد تفحّصه لجوست. أفلنه من يده، وجعله يجلس إلى جانبه.

 الآنَ، صار لزاماً عليّ أن أفوم بواجبي في تري تربيتك كرجُلِ نبيلِ"،

 التي حصلت، كان يشكّ بوجود اتّفاقِ بين فيلوغانيون ونيّ وبين المستشـانـارة
 إلى الأبد عن كلامورغان.
 ذلك، لكنْ في الصَّباح، من الآن فصاعداً، سِوف تأتي في البداية إلى هنا
لتتلقَى دروسي. أين تنام؟

t.me/t_pdf
- في الورشة.
- داخل كوخْ
- لا. في الهواء.
 هذا القصر . بعد قليلِ سيبدأ موسم الأمطار، ولا أريدك أن أن تهمل الكتب التي سأعيرك إيّاها. فكرة القراءة سبّبت متعةً شديدةً لجوست، وفكّر بأنّ كولومب

 يقدّم، أو يؤخّر الموعد النّهائيّ. - (اما الذي قرأته حتّى الآن؟؟! . فجأَة، سأله الأميرال. استعاد جوست من ذاكرته قائمةً فيها خليط من الشُّعراء اللّاتين
 قراءاته، اعترف بقراءة برسوفالال، والأماديس.
- (اتلك هي كلاسيكيّات الأدب، ومغامرات الفرسانه . قال فيلوغانيون:
 الأفكار الجديدة، وقد قَدمها إلينا مفكّرون عِظامٌ يمجّدون يمجّدون الجنس البشريّ. هل قرأت إيراسموس؟؟ - الال|"اعترف جوست من دون ندمَ ولا تبجُّحِ
- ا"خُذ -إذآ- كتاب (الانكيريديون) الذي هو أجمل مؤلّفاته في رأيي"

 عليك أسئلةً حول مضممونه. إنّه مكتوبٌ بالتينيّةٍ سهلةٍ لمن يعرف فير جل جيّداًا).
شعر جوست بمتعةِ غير منتظرةٍ حين ضمَّ إليه هذا الكتاب المغطّى
بغلافِ جلديٌّ شديد الاهتراء، حليبيّ اللّون.
 سطح الباخرة، برهنت عن شجاعتك بقبضات يديك، وهذا جيّّ، لكنْ صار من الضّرورري أن تعرف كيف تستعمل في المستقبل أسلحةً أكثر نُبُلاً.
 بالسَّيفي".
كان تعلُّم المبارزة من أهمّمّ الرّغبات لدى جوست، لكنّ لمّ لمْ يتخيّل في

 شعر جوست آنه يجب أن يستأذن للذّهاب، لكنّه كان شديد القلق على

كولومب. سأله قائلاً:

- أميرال، هل لديك أخبارٌ عن أخخي؟
- ليس بعد. لمْ ينقضِ سوى أسبوعين على ذهابهم، وحتّى الجنود لمْ

كان هدف تلك الكلمات طمأنةُ جوست، لكنّ النّبرة لمٌ تَكن كذلك.
 في تلك اللّحظات الأخيرة أفكاره الحقيقيّة. كان يمكن لهنذا الانتظار النار أن

 تعلو عليها صر خاتٌ مهلّدةٌ ما كان يمكن أن تصدر إنلّا عا عن تيفيه. - (اذهب لترى ما يحصل !!. أمره فيلوغانيون. فتح جوست شيئاً يشبه الباب، فحشّر الرّاهب الفرانيرانيسكانياني نفسه فيه ليدخل. كان يحمل بيده اليمنى مديةً مقوّسة، وفي اليّر اليسرى نمرةً كبيرةً


وعندما رأى صحناً من القصدير على الطّاولة، وضع فير فيه الفاكهة،
 - بالله عليك تذوّق هذه الرَّوعة.

ويمهارة، كان قد قطع حزَّاً من الّلبّ، وشكّه في مقدّمة سكِينه، وقدّمه
 بالقطعة بين أسنانه وعلكها، بلعها، نمَّ صرّح في النّهاية كتتيجة:

- إنّها لذيذة.
 إنّها ممتازةٌ يا أميرال، إذا ما سمحت لي. لقد حمل إليّ المترجمون هذه

التّمرة من اليابسة. يجب عليَّ أن أتحقّق منها، لكتنتي أعتقد أنّه ما من اسـم علميٌّ لها حتّى الآن. السُّكان الأصليّون يدلّون عليها بكلمة (أناناس)"). من الهيجان الذي يتبّى من صوته، يتبدّى أنَّ شراهته لْمْ تَتأتَّ من
 كونيّة.

- "أُيُها السّيّد الرّاهب"، قال فيلوغانيون بتعبِ واضِحِ إلى درجةِ قطع معها ذلك الرِّخـا: اتفضّل بالجلوس، أرجوك"). كان قد نسي جوست الذي كان ما يزال واقفاً بالقُرب من الباب لا يجرؤ على الحراك. جلس الرّاهب، ووضع سكِينه مُرغماً. بدأ الأميرال حديثه هكذا:

 بالأسرار المقدّسة؟ بكلمةِ أُخرى؛ أنا أسألكك بكلّ بساطِّة متى تنوي أنْ تقيم القدّاس في النّهاية؟ - اكفهرَّ وجهُ الرّاهب. - لمْ يعُد لديَّ شيءٌ من زينتي الكنسيّة.
 القداسة على المكان الأكثر تواضععاً من خلال الصّهلاة.
فيلوغانيون الذي قاتل جيوش البابا، وخالط أصحاب النّزعة الإنسانيّة، واختلط في إيطاليا بمفكّرين جريئين وقفوا إلى جانب الإلِ الإصلا
 غير مرئيّة، ومجّانيّة تجمع بين البشر الذين نالوا الّقّحمة الإلهيّة الياً كانت أعمالهمه، أو حركاتهم. وحمر.


## قال تيفيه في هجومِ مضادٌ على فيلوغانيون:

- لا تعتمد عليّ في إدخال هؤلاء الوحوش إلى المسيحيّة طالما لمْ تكن لديهم معرفةٌ مبدئيّةُ بلغاتنا، وبعاداتنا .



 حالة سُكْرِ حتّى الموت ولا يستطيع أن يقف على قدمُميهال.
 وجهه من مرمى أنفاسه، وأضاف:

 الاسكوتلنديّين مرَّ برأسه من البابِ.
- (اتركوني!". صرخ فيلوغانيون.

بقسوةِ قائلً:
- ما الذي تفعله أنت هنا؟ اغرب عن وجهي، ولا تذكر كلمةً ممّا
سمعت لأحِيِ.

كان جوست في طريقه نحو الخروج عندما سمع فيلوغانيون يستدير إلى الكوزموغرافيّ، ويقول له:
 اتتخاذها كي نتلع هذه الجذور السّيّة.

## الفصل 7

كانت تلك حماقةٌ بلا شُكٌ، لكنْ هناكُ بعض المتع التي ينساق








 الجزيرة كَسر ذلك الحاجز، وأعطاها استداراتِ ما ما استطاعت أسمالها ألها أن تخفيها تماماً.
كان يكني أن تقوم الهنديّات بجرّرها معهنّ لكي يتبّى للجنو ميّود ما كان
 من الإعجاب والرُّعب عندما خلعت كولومب سترتها دونما مقاومةِ،

فظهر لجميع الحاضرين ثدياها المشُدودان الّلذان لم تعُد لهما آية علاقةٍ
 اقتربت من الجنود من دون أن تحاول تغطية نفسها، ثنمّ قالت لهم بشُجاعةِ

- الآنَ وقد عر فتم سِرّي، من الجبان منكم الذي سيذهب لنقل الخبر؟ سأبقى هنا. لعلّها أوامر الأمريرال الأخيرة التي يتوجّب عليَّ تنفيذها. صدرت عن البلطيقيّ زمجرةُ، وأخذ البقيّة ليتنخورا جانباً. بعد أليّا أن
 وراء الهراطقة، وقد عرض عليهم محاربان أن يذهبا معهم ليدلّوهمما على الطّريق.
بقيت كولومب وحدها، وملا رحيل الجنود المختيتّ بما بدا لها صيمتاً
 يتحرّكون من دون أية ضبّةٍ؛ فالقرية تقع في قلب الغابة، ووجود بشريّةِ ما كانت له ضِّجّ تختلف عن تلك التي تنجم عن الطّيور، والأفاعي،

والحشرات.
كانت هناك بعض المواقد التي يحترق فيها خسب البرازيل من دون أن يدخّن. بعد أن خلعت النّساء عن كولومب ما با بقي عليها من ردائ، أظهُرن


 صغير يسيل في الغابة، ووصلْنَ عبْر بضع درجاتِ من البازلتَ إلى شـلّالين
 بالغطس قبّل غيرها، وبيّنت لكولومب آنها يجب ألآ تخشى الانز لاق فيها.

نزلت كولومب بدورها، وتحلّقت النّساء حولها، ورُخْنَ يفركنها بقبضاتِ من النّباتات تشبه الرّغوة، كما قُمنَ بمدّ طبقةِ من الزّبد الأبيض على على

عُدْن بعد قليلِ إلى القرية، ولْمْ تشعر كولومب، وهي عاريةٌ بين البقية
 حلّت العتمة. جلست النّساء حول مواقد النّار، وبما أنّ كولومب لمْ تكنْ معتادةً على برودة المساء، وكانت ترتعد، فقد رَمت النّساء الهنديّات
 في تلك اللّحظة، في دفْء الجمْر والّرّداء وَعتْ كولومب، وهِ وهي تفرك قدميها المزّزقّتين من الماء البارد مقدار ضيقها.



 جوست هو أيضاً النتائج؛ لأنّه كذب معها الئِ أيُّ عقاب سيفرضونه عليهما؟ لا تعرف، لكنّها توقّعت أن يُفرّقَ بينهما بلا شكّ. تملَّكتها رغبةٌ حيوانيّةٌ في أن تلجأ إلى حضي ترتعد على نحوِ كبير . كان هناك شعورٌ بالظّلم والبُؤ سِ يملأ عينيها بالدُّموع عـ
 الأوهام والأكاذيب كلّها، بدأت تفكّر من دون مواربةٍ بالظُّلم الذي يلفت حياتها: التّيه، التّخلّي، والآن المنفى.
 الذي كانت تعبده، لنْ يعود بعد الآن ملجاً للحُبَ بالنّبسبة إليها. عندما

ستظهر أمامه كامرأة، ستُحرم إلى الأبد من الحنان الطّبيعيّ الذي كانا





 وجهها علاماتِ هدّأت من رَوعها. كان هناك ربع قِير ينسابِ بين بين أشجار الجاكرندا، وكانت تلك مي الصّورة الأخيرة التي حملتها معها في إغفاء إناءتها
الأولى كامر أةٍ.
*

- (انتهه يا حمار !". صرخ فيلوعانيون، وهو يلمس خصمه بسيفه. الجلد الواقي الذي ارتداه جوست كان قد تمزّق بفعل الضّربة الرّابِعة. - ذلك آنّه في اللّحظة نفسها .. - (اتماماًا). زعق الأميرال: (في هذا الذي الذي تسمّيه الّلحظة نفسها، التي
 ترى قريبك يتألّم، لماذا لا تتألّم روحك؟؟ هـ، - (لأنّها ميتةٌا). الفصل الأوّل.
- حسنٌ. انتصب! القدم إلى الوراء. هنا. ولمن يجب ألاّ تتوجّه كي تعود إلى الحياة مسيحيَّ؟
- للخوارنة الممتلئين بالكراهية، و.. سريعي الغضب، و.. كثيري الـ.... التّبُجُح بـ...
-... مزاياهم. الفصل الثّاني. أصبتك، لكنّك في النّهاية صرتَ أفضل . كان جوست يسبح بالعرق، وقدماه العاريتان تغوصان في الرّمل

 يجلسون على جذوع الأشجار، ويتابعون بالصُّراخ من بعيدٍ كلَّ حركةٍ من حركات الهجوم. - انْتبه! أين يمكن أن نجد الخلاص وغذاء روحنا؟ - في القانون الإلهيّ، كما كُشْفَ لنا عبر الرّسائل المقدّسة والدّنيويّة،

الفصل الرّابع. - هذا يعني؟

- القدّيس بولُص، القدّيس أُغسطينوس، دونيز الحكيم في أثينا،

$$
\begin{aligned}
& \text { أوريجين... } \\
& \text { - } \\
& \text { - أفلاطون. } \\
& \text { - برافو. انتصب! هل الإنسان طيّبٌ؟ } \\
& \text { - نعم؛ لآنه من خلق الله. } \\
& \text { - هل الإنسان حُرِّ؟ } \\
& \text { - نعم؛ لآنه صورة الرَّبّ. } \\
& \text { - ممتاز. أصبتك. يكفيك هذا اليوم. }
\end{aligned}
$$

واقترب فيلوغانيون من جوست. أخذ منه سيفه والواقي الجلديّ، ثَّمَّ أمسك به من ذراعه، وصعد معه نحو الأكواخ. في قمّة الجزيرة، على المصاطب، بدأت تظهر معالم الحِصن.

- لقد قرأتَ ايراسموس جيّداً، وكما يجب، وسوف أعطيك مؤلّفاتِ أُخرىى. لكنْ قُلُ لي...
تو قَّنَ ونظر إلى جوست بثباتِ بتلك النّظرة المرعبة. - لماذا لا يبدو عليك الاهتمام بهذا كلّه
 أمسك به الأميرال من ذراعه وهزّه:
- لا تكذب.

لْمْ يحاول جوست أنْ يتهرَّب من نظرات تلك العيون الغامقة، لا بَلْ إنّه اتَخذذ وضعيّةً ممتلئةَ بالكبرياء والتّحدّي. - ا(أنت لا تشبه أبال"،. تمتم فيلوغانيون، وهو يفلته من قبضته، ويعود
 شعر جوست بقلبه يدقّ أقوى بكثير من تلك اللّحظة التي كان فيها يقفز حاملا اللّيف بيده. كان يتحرّق شوقاً للمعرفة، وللخالاص من الوس الوساوس كلّها، ولطرح الأسئلة التي كانت تشغله، لكنّ كلمة الصَّلفـفـيّا ..
 لدى بول مانوس، ابن آلدي الذي استلم العمل في مطبعة أبيه. كان ذلك عام 1546، وكنت غائداً من هنغاريا حيث حاربـتُ الأتراكـ"). - ا"وهو؟". أفلت السُؤُال من جوست الذي لْمْ يعد يحتمل . - (أترى كمْ أنت ممتليٌ بالفضول حين يكون الموضوع مهمّاً بالنّ بالنّبة إليك؟؟). قال فيلوغانيون، وهو يرمقه بنظرةٍ من طرف عينه: ا(كان هو في

طريقه إلى روما، وأنا ذهبت إلى هناكُ بعد ذلك بزمنِ قصيرِ، لكنّه كان في
 نتقاتل. تلك هي الحقيقة. هل تفهم؟؟"ا

- إنعم" . أجابه جوست. - لا. أنت لـْ تفهم أيَّ شيء.

كانا قد وصلا إلى حدود شجر جوز الهند، وكان صفـّ الجذوع المقصوصة التي تخرج من الرّمل الرّماديّ توحي بمقبرةٍ فيها قبورٌ عملاقةٌ. توقّفَ فيلوغانيون.

- لا تستطيع أن تتصوّر كم أُعجبت بذلك الرّجُل.

كان الفارس العملاق ما زال يضمُّ إلى صدره التّيوف وصدريّة الجلد. - لقد وصلتُ إلى إيطاليا عندما كنت في الثّلائين، وصدّقني إنْ قلت
 فيها يستهلك نفسه بقيام اللّليل والصّلوات، ويمتلئ جسمه بالنّدبات، ولا يلقي بالاً لنفسه على الإطلاق. كانت الصّدّدمة الأولى بالنّسبة إليّ تلك التي

 حاضرةً في الإنسان، وكان يكفي دعمها ورعايتها. الإنسان مثاليُّ الجمال،

 تمامًا الإنسان الذي يصبح بحدُّ ذاته مثلاً يُحتذى الانـي
لكي يتابع هذه الأفكار، سرح فيلوغانيون بصره في المدى في اتّجاه غيمةِ بعيدةِ مستديرةِ، وثابتةِ لا تتحرّكُ في السَّماء.

- الصّدمدة الثّانية التي تلقِّها هي عندما التقيت بأبيك؛ لآنتي لُمْ أَرَ في حياتي شخصاً اقترب إلى هذه الدّرجة من الاكتمال، لا بل كاد أن يصل

بدا عليه فجأةً آنه عاد إلى نفسه، وألقى نظرةً على جوست. - أقول كاد؛ لأنّه لْمْ يكن مع ذلك خالياً من العيوب، كما سيتبيّن لك

 نحو أمريكا.

وبضع جُملِ قصّ عليه ما كان يعرفه عن المناورات العائليّة القاتمة التي أدّت إلى رحيلهم.

- والآن، لكي أجيب عن السُّؤال الذي تتحرّق لطرحه عليّ، لكنّ
 هنا؛ لأنهَ ليس هنا، ولمْ، ولنْ يضع قدمه هنا على الإطالاق. - "لماذا كذبت علينا؟"، . صرخ جوست الني الذي نال منه الغضب المسعور
 عليه.
- هالا تكرر هذه الكلمة، اذا سمحت!ه. زمجر الأميرال: هأنا اخترت اللّحظة المناسبة فقط لأعلن لك عن الحقيقة. لو آنتي فعلت ذلك على الباخرة لما كان أمامك سوى منظر البحر ليهدّئ من روعك؛ أمّا الآن، فانظر حولك.
باعد فيلوغانيون من ذراعيه، وأشار إلى امتداد الخليج الرّائع من الشّمال إلى الجنوب، بما فيه من غاباتِ غزيرةٍ بِكْرِ، ومرتنعاتِ ممتلنةِ بالعَظَمة والجلال.
- ها أنت ترى أمامك فرنسا الأنتاركتيكية. علينا أن نبنيها كلّها، وأن نستحوذ عليها كلّها.
ثمَّ بعد أن مال بأنفه الطّويل نحو الشّاب، أضاف: - هذا كلّه ملك يمينك. - اهل مات؟؟". سأله جوست.
- نعم.

كانت الرُّطوبة المداريّة الخانقة تتصاعد من الأدغال مع هواء الجنوب، ومع طيور خطّافات البحر البيضاء.

 الفضاءات كانت مسكونةً بالحياة، فإنّها صارت من لحظتها ملكاً للعُزلة. كان فيلوغانيون قد استدار لكي لا يرى دموعه، وربّما لكي يـخفي دموعه هو، ثمَّ بعد أن عانقه على نحو متعثّرِ وجلفي، ابتعَد.

- اذهب إلى العمل، وتعالَ قبل المساء لأعطيك كتاب كو مينتاريولوس (1)

لكوبرنيكس.
نظر جوست إلى ظلّ اللّجُل الضَّخم المقوّس والملتوي قليلاً، وهو
 الباكي للأمواج القصيرة. كان مدهوشاً من شعوره بانّه عندما امتلك فـجأة هذه الأسباب كلّها التي تجعله يرغب في الرّحيل، فقد في الوقت ذاته أية رغبة في أن يذهب.
*
(العنوان يعني باللاتبنية التعليقات الصغيرة، وهو كتاب شـرح فيه كوبرنيكس النظام
الشمسي وجعل من الشُمس مركز الكون. (م).

كانت الحياة الهنديّة على أقلّ ما يمكن من الخصوصية. الأشخاص
 المكشوف. مع ذلك، لا بُدَّ من مراقبة طويلةٍ لفهم ما يمكن أن يثير هذه الجماعة من الكائنات البشريّة لكثرة ما كانت تبدو جام
 من الحياة الرّتيبة أم اللّحظات الاستير الحتنائيّة التي تُقام فيها الأعياد، فهذا كلّه كان يتبدّى مغلّفاً بمظاهر متر اخيةِ، مبطّنةِ، وغامضية.
تشرّبت كولومب ذلك كلّه على نحوِ طبيعيٌّ. في البداية لزمها بعض الوقت لكي تمّحي، فوجودها كأوروبية، حتّى لو أرادت له له أن يكون الـا هادئً ومخفيّاً، كان يسبّب مفاجآتِ تكسر الانسجام الهنديّ. أكثر الأشبياء سهولةَ في الحقيقة كانت لُغة الكلمات. علّمتها النّساء المبادئ الأوّلِّة في
المحادثة، وسرعان ما ألِفتها، لكنَّ الأصعب بالنّسبة إليها كان فهْمَ تراكُ الُّب




 وغامضاً مثله عندما تكون اللّغة فيه مجهولةً
فهمتْ كولومب أيضاً أنَّ هنود التّوبي كانوا يرون فيها هي أيضآع علاماتِ

 شمس)، وعندما فهمت لغتهم على نحوِ أفضل عرفت أنّ وجهها كان انِ يوحي لهم أيضاً بطير جارِّ من الغابة كان يحمل حسب معتقداتهم أرواح

الموتى، وعندما يتبادل محاربٌ ما الّْظرات مُصادفةً مع هذا الطّائر، تعود

 في حملاتهم المستمرّة من أجل الصَّيَّيد، أو مر اقبة الأعدياء






 لا الحواجب، ولا شَعر العانة. عين-شمس التي كاني كان الشّ الشّعر قد بدأ ينمو لديها الآَنَ تَخلّت عنه بشيء من الأسِ مِ من أجل عادية ما كان من الممكن

الإفلات منها.
في يوم من الأيأمام ذهبت النّساء مبكّراتِ، ووصلْن إلى الشّاطئِ الذي






 النّورماندي الرّماديّة. لمْ يكن ذلك حنينانَ، على العكس تماماً، كان محجرّر

جهِدِ للجمْع بين طرفيْ حياتها: الماضي والحاضر، من دون أن تعرف إلى أية جهةٍ سيتدحرج نَرْدُ المستقبل .
 يوحي بالأمان، ومن بين الأماكن كلّها التي كانت النّساء تذهبيَّ إليها، تلك المنطقة كانت الوحيدة التي يذهب إليها معهنّ عدّة محاربين يقومون بدور الدَّوريّة الصّامتة، وعيونهم تستدير نحو الغابة في حين تبقى النّساء في الماء.

ضمن مجموعة الهنديّات، سرعان ما تعلّقت كولومب بواحدةٍ كان اسمها باراغو اتشو . كانت شابّة من عمرها تقريباً، تضحك أكثر من البقيّة،


 التي تستولي على المشط الخشبيّ لتقوم بتسريح صديقتها عين-شمس. في الحياة العاديّة للقرية تحصل في بعض الأحيان إنذاراتٌ غير مفهومةِ. كانت كولومب تخشتى هجوم القبائل المعادية، وتتخيّل نفسها

 أُخرى، وباراغواتشو التي كانت حين يُذكر ذلك أمامها تصبح جديّيةً وقلقةً






والجرس الغامض لتلك الآلات كان يجعل السُكّكان الأصليّين يفهمون ما تتطلّه الأرواح منهم. بعدها تُقام احتفالاتٌ يقو يقوم فيها كلُّ واحيد منهم بطقوس طلاء الجسد بلون الغينيبا الأسْود، والرّودو الأحمر، مع مقادير الِّادير

 دون أن تفلح في ذلك. كان شراب الكهوان المخمّر جيّدَاً، الني يُغُرَفُ من من



 على أنَّ الغابة التي كانت شاهداً على ذلك لمْ تتوقّف عن أن تكون بـر بـراً من الصَّمت، ومن الظّلّمة. في التليل كانت كولومب تنام في الكوخ الكبير المشترك حيث تمتئلمئ





 التّماهي آلّليليّ الذي كان يخلان يخلطهم معاً.

 منهم، يبدو أنها كانت تكنُّ لـ مودةَة خاصّةً. كان اسمه كارارايا، وهو أصغر

قامةً من سائر المحاربين. الحجر الذي يخترق شفته السُّفلى كان مختلفاً، ويبدو مثل قرصي من التُّراب، وحول عنقه عِقْدُ من الأصداف البيضباء أكثر

 رغباتهما، وعن آمالهما. - עاليوم أنا أتسلى" .قالت باراغواتشو في يوم من الأئّام: "وبعد ذلك

سأتزوج عمّي".
 عاقلةَ، بعد ذلك سأتزوّج أخي"، ضحكتا معاً من هذا البوح، كما كانتا تضحكان من آلاف الأثياء خلال النّهار، لكنْ في ساعة النّوم، في القْيْط الشَّديد الذي كان يهيمن على الكوخ الكبير، فكّرت كولومب بُعُعبِ باعتر افها الغريب. لِيْن كانت الغابة من حولها تد صارت أليفةَ، فإنَّ ذلك زاد اد من تأثير ها القسريّ عليّ عليها

 من خيوط الأشجار التي تربطها، واستيقظت مرّتين، وهي تكاد تختنتى. صرخت فجاءت امر أةٌ عجوزُ لتلمس لها يدها في صباح اليوم التّالي، توقّف ذلك العذاب، لكنّ كلّ شيء تبدّى بوضوحِ أمامها . يجب أن تعود إلى الجزيرة بأسرع وقتِ ممكيُ، ومهما قال فيلوغانيون، فإنّها ستجابه غضبه. لمْ تُعُد تذكر عدد الأيّام التي مضت انِّ عليها هناك؛ ولا شُكّ في أنّ هذه الانعطاف الكبير الذي عاشته لدى الهنود قد أغناها، لكنّها في الوقت نفسه قد تركت لديها حنيناً للحياة الأُخرى، تلك الكّ التي تدور في الشّاطئ المقابل للأطلسي، الحنين للأمير الن، والمراكبّ،

وكانتان، وأنواع الزّينة الأوروبيّة، ونظام التّفكير فيها، وحرّيّة الحديث بلغِة واضحِّ، والحنين خاصّةَ لجوست.
عندما أسرّت بقرارها للهنود، قاموا باستشارة الخشخيشات، واصن ونظّموا


 ارتدت كولومب الثّياب التي وصلت بها، التي قامت النّساء بغسلها بعنايةِ قصّت شعرها قصيراً لتترك لباراغواتشو ذكرى ثمينةٍ من خصلات شعرها الذّهبيّة.
قام رجالٌ ثلاثةٌ بمر افقتها حتّى السّاحل مقابل الجزيرة. أحد هؤلاء الرّجال كان كارايا الذي كانت باراغواتو اتشو تخصّه غالباً بحنانها. كانت الطّريق طويلةً، وكولومب التي صارت تستطيع أن تعبرّ عن


 انتظار أن يتبدّى مركبٌ يقوم بالنّقل بين الضّهِّتَن.


 المنزوعة في الرّمل.

- الما الذي فعلته؟". سألته كولومب.
 أنْ أخلع حجرةً من عِقدي".
- (اكارايا سجين"). قال أحد المقاتلين، وهو يختنت من الضَّحك: "اعند

 في اللّحظة نفسها زورقاً يقترب من الضّفّة.


## انفصل 8

- ضَع يديك على رأسك، ولا تحاول القيام بأية حركةِ. ضربة البندقيّة القديمة التي ردّدت صداها الغابة مرّتين نثرت رذاذ


 الشّاطئ وقفت متسمّرةً في مكانها بسبب ذلك.
- هيّا، ارفع يديك وتقدّم.

لمْ يكن الصّوت الآتي من الزّورق غريبآ عليها. تردّدت لحظةّ ونَّ وفكّرت


 تفكّر بعواقب قرارها، كان قد حمل سلاحه مجدّداً إلى وجنته.


مثّل حيوانٍ برّيٌّ...

طال الصَّمت ونْط همسات الأمواج. كانوا كلّهم؛ هي على الشّاطئ، والمـجذّفون في المركب يراقبون بعضهم من بعيدِ، ويحاولون التّ التّحقق من

 - هدوء يا أصدقائي، ولا تطلقو!! لقد عرفته.
 اسمَ معيّنِ: -

قفز الرّجُل القصير إلى الماء، وخاض فيه حتّى وصل إلى الشَّاطئ. أسرعت كولومب نحوه، ومن دون أن تخشى أيّ كمينِ، أو عقابِ تعلّقت برقبته.

- (ايا طفلتي الصَّغيرة". تأوّه قائلاَ، وهو يمسك ذراعيها ملتصقين بجسدها: ا(أنت حيّة! أية سعادة؟! ليشهد الله أنّني لمْ أفقد الأمل إطلاقاًا أخذت دمعاته النّحيلة تتبع المجريين الأليفين الّلذين كان تدلّانِّ
 الزّورق يتأرجح على بُعد فَرسخين. وضع وَ أحد المجذّفين يديه على فمه مثل قرن الصّيد، وصرخ:
- ماذا نفعل؟ - اذهبوا لتحميل البراميل على العوامة، وارجعوا لأخذنا في طريق

عودتكم.

- ابتعد الزّورق.
- (ادعيني أصلّي". قال كانتان بنعومة، وهو يستدير إلى جهة كولومب.

سقط على ركبتيه في الرّمل، وتمتم طالباً الرّحمة، ومو يرفع عينه

 قام كانتان، وأمسك بيدي كولومب.

- إلى أين ذهبتِ؟ ها قد مرَّ أكثر من شهر . أخوكِكِ صار شبه مجنون. - ألْمَ يقل الجنود لكم شييأ؟ لمْ تكن كولومب تتذكّر الجنود من دون غضبِب. كانت ما تزال ترى

 شيء عندما وجدنامم.

$$
\begin{aligned}
& \text { - هذا يعني؟ } \\
& \text { - لكنْ كيف لْمْ تعلمي شيئاً، مع آنَكِ كنِّ معهم؟ } \\
& \text { - لا. لقد تركوني في قرية هنديّة. }
\end{aligned}
$$

 الأنبه بورقةِ مجقّدةٍ تراخت طِّاتها بفعل الدُّموع: (يا للسّعادة! يا للسّعادة

الكبيرة!!.
تساءلت كولومب في نفسها إنْ لمْ يكن جنونُ الرّجُل القصير قد تزايد، لكنّه امتعاد جدّيّته المألوفة وأضاف:

- لقد ماتوا يا صديقتي. كلّهم ماتوا. وأنتِتِ، أنتِ هنا. عادت الدُّموع من جديد. - ماتوا؟ أين؟ كيف؟
- -إنّها جريمةٌ مرعبةُ. عندما وجدناهم على الشّاطئ على مقربةِ من

هنا). ومدَّ كانتان إصبعه النّحيلة في اتّجاه وعاء الزّبدة: (اكانوا.. أوه، ما زلتِ صغيرةً على سماع ذلك....". - تكلتم.

- كانوا كلّهم مقطوعي اللّأس، ورؤوسهم مغروزةٌ من طرفي إلى طرف آخر، ومشكو كةٌ على حبل مركبٍ مثل مسبحةٍ مرعبةٍ.
 خجلت فجأة من مشاعر الثأر التي كانت لديها.
 كانت هناكُ كلماتٌ مكتوبةٌ على الرّمل، وشبه ممحتيّة: لِيتمجّد الله في الأعالي.
في تلك اللّحظة انبثقت نافورةٌ حقيقيّةٌ من الدُّموع من عيني كانتان. - (أليس هذا مرعباُ؟). قال متأوّهاً، وهو يضمُّ يديه - (الأناباتيست). لفظت كولومب تلك الكلمة، وهي تنظر في اتّجاه

الغابة.

- المْْ يخطر في بالي قطُّ أنهم يمكن أن يكونوا قادرين على فعل شيء مشابهِ). شههَ كانتان باكياً.
تذكّرت كولومب منظره، وهو ينام في أرجو حته فوق مدفِّي من دون
أيّ خوفي على الباخرة، في حين كان هؤلاء البؤ ساء السّتّة ينامونُ حوله.
- متى كان ذلك؟
- قبل تمانية آيّام. من وقتها صرنا أن يجهّز حملةً ليجدهم، وكان أخولكِ المسكين مستعدّاً لاجتياز الآلآلا من منخاطر الموت لكي يثأر لكِ؛ لآنَنا لمْ نكن نسكّك في أنّ هؤ لاء البؤ ساء قد احتفظوا بكِ من أجل أفعالهـم الشّائنة.

فكّرت كولومب بتلك الأيّام الّلاهية لدى الهنود، بالاستحمام مع


ظهر مركبٌ آخر يعود نحو حصن كوليني. أوقفه كانتان وركبا به.

كانت الجزيرة قد تغيّرت معالمها كُلِّاً. عندما وضعت كولومب قدم


 وحتّى البوص. التّضاريس المنتظمة للجزيرة حُفَّتْ على شكل مصلـ مصاطب،
 الشّماليّة والجنوبيّة، ويمكن رؤية مناوبي الحراسة انـية يتحرّكون فو فو قهما.
 سقفنٌ من الآجر يغطِّي الغرف الأساسيّة اتّقاءً من الأمطار المُؤَكّدة، كما أنّ أسواراً من عصب النّخيل بطول إنسانٍ كانت تمنع رؤية ما يدور في الدّاخل.
وجدا الأميرال مع جوست في الغرفة الرئيسة حيث كانت تجثم خزانة
 ترى أيّ شيءء بسبب انكسار ضوء الظّهيرة عبر الفتحات. وقف جوست


 للتّعبير عنها. بدا عليهما آنّهما يتردّدان على آنى حانّة العناق النّ الذي ستكون قوّته

أقلّ من جمودهما المرتجف، وتد شعرا بالامتنان لفيلوغانيون؛ لآنّه وقف
 - (أين كنت؟") . سأل بصوتِ قويٌ للغاية يحاول أن يطرد النّشيج الذي كان يثقل حنجرته. - لدى الهنود، كما أمرتني. كانت في ذلك الضّياء الذي يمرّ من فتحات النّخيل متعدّدة الألوان، وقد شعرت كولومب بنفسها أكثر من أيّ وقبِ مضى أنها (اعين-شمس") رفرفت أهداب فيلوغانيون: - هؤ لاء الكالاب الأناباتيست لمْ يؤذوك؟ رَوت كولومب كيف تركت الجنود. - لماذا بقيت تلك المدّة الطّويلة كلّها؟ تذكّرت مخاوفها، وأدركت أنّ فيلوغانيون لا يعرف شييئاً عن سرّها.
 صدرها؛ لآنّها اعتقدت في البداية أنه كان من غير المفيد أن تلعب تلك المسرحيّة بعد ذلك. - ا(كنت أتعلّم اللّغة) . قالت.

-     - وصرتِّلَّتحدّث بها؟
- على الأقلّ كنت مفيداً في شيء.

 تساءل بخوف كيف كان من الممكن بعد أن يجعلا فيلوغانيون يصدّق آنّها

لكنّ الأميرال كان قد استدار وقتها لِيتأمّل الصّور العظيمة التي كانت
 على الطّاولة.

- (افرنسا الأنتاركتيكية في خطر !". زأر بصوته، وهو يقف: المتّةٌ من جنودي قد ماتوا في الحال. ليست لدينا أخبارٌ عن البقيّة الذين ذهبوا في
 الزّبد على الشّاطئ، وهنا كلَّ شيءٌ يستسلم للشّهوات"). رمى بنظرِّ عبر دعامات النّخيل.
- انظروا إليهم! إنَهم يسْكرونـ
 الملاعين يبيعون لهم العاهرات، وهُم لا يعرفون كيف يقاومون ذلك، وخلال هذا الوقت، لا يتقدّم العمل . ستأتي الأمطار من دور دون ألْ أن يتغطّى أيٌّ شتيء. ما من شيء محميّ. فلْئتِ البرتغاليّون، ويهاجمونئنا، ونتنهي! وسقط متصلّبآ على كنبةِ.
 عن مَخرجِ خلال المطاردة. وقفت نظرته لحظة على الِّى الطّاولة المثيّقلة


جديد إلى الخارج

- ا(ذلك كلّه). . زمجر من جديدٍ: (بسبب المر أةه). ارتعدت كولومب، لكنّه لمْ يكن ينظر إليها.
 و كالمورغان، والدكما، كان يمكن أن يوحي له ذلك بأشياء كثيرةٍ". تبادل جوست وكولومب نظرةَ متسائلةً.
- ا(المر أها". قال فيلوغانيون خارجاَعن طَور ره، وهو يعدّل من وخعيته:
 وابتعدا عن ملذّات الجسد عندما تتبّى لكما في هيئة أنواع الفجور والبهجة|.

كانت هناك مجموعةٌ من العمال تهبط من الحِصن، وكانت تسمع
 للفارس تعابير القرف والرُّعب، لكنْ عندما عادت نظراته من جديدِ لتجول
 وحر كتها في اتّجاه الطّقل لحمايته، أعلن عندها الحّا وقد استنار: - لحُسن الحظّ أنَّ الله قد أراد أن تكون هاوية الخطيئة هذه، هذا ابتسم بنعومةِ للعذراء في الّلو حة. -.. الطّريق الواسعة نحو الخلاص.

كان بودّ كولومب أن تفعل أيّ شيء لتوقف هذا المونو جوست بين ذراعيها، وتذهب معه نحو الشّاطئ؛ لتروي له كم اشتاقت

 باحترام، بلُ ويوافقه الرّأي.

- (اكلّما فكّرتُ في ذلك"، أعلن الأميرال من جديد: (فهمتُ أنّ

 شاءوا من النّساء، ليذهبوا للبحث عن المتوحّشات بالقوّة، ليدفعوا لهنّ، ليغتصبوهنّ إن أرادوا، لكنْ يجب أن يتمّ ذلك كلّه أمام الله!".

فجأةّ، رسم على وجهه الذي اجتاحته اللّحية تعبيراً ملائكيًّا، وخلال تحديقه بالعوارض الخشبيّة لشجر النّخيل، كان يبدو عليه كانَّهي يتأتمل الرّوح

القُُسُ

## وعندها، قال بصوتِ سماويٌ يصفر:

- سيكون هناك أطفالٌ يملؤون فرنسا الأنتاركتيكية هذه، ويتغنّون بمجد الملك. لنْ تكون هناكُ حاجةُ أبداً لإدخال المتوحّشَينين في الدّين

 - قلت لي إنّك تتكلّم الهنديّه؟
- إذن، تحضّر لاستعمالها؛ لآتني سأبدأ بدءأ من اليوم بالعمل على


 اتركاني الآن، سوف أكتب إعلاناً.
* 

عندما وجد جوست وكولومب نفسيهما في الخارج كان كانتان قد


 قد صعدت نحو الحِصن إلآل لترى المنظر الذي تحبّ النّ في اتّجاه (خبز
 بفخر من دفع دمه ثمناً للعمل. . قال:

- هنا سيكون طريق الحراسة، وستُرتَبُ المدافع بهذه الطّريقة في فتحات السّور المتناوبة لتغطية نِقاط السّمت كلّها.
بينما كان يتكلّم، فوجئت كولومب بنفسها تبحث ضمين الغطاء القاتم
للغابة عن القرية حيث كانت تعيش باراغواتشو.

- يجب أن أعتقد العكس. لكُنتِ عُدتِ إلى هنا قبل ذلك.

كان ذلك اللّوم صادقاً، وكان قد أجاب بتلك الطّريقة لكي لا يبدو عليه

 - מلقد كذبت علينا المستشارةه". قال لها بصوتِ عميق: (اوالدنا قد
مات، ودو غريف قد سرق كلالمورغان".

- كنتُ متأكّدةَ من ذلك! من قال لك هذا؟ -فيلوغانيون، لقد عرف أبانا في إيطاليا.
في الواقع كانت كولومب قد عوّدت نفسها على فكرة آنـو أنها لن ترى والدهما أبداً. كانت تحتفظ في رأسها بقليلِ من الذّكريات عنه، و وتتألّم من
 ظل أصلهما، بلْ وقرابتهما سرّآ سيتحكّم بالمستقبل أكثر من تأثيره على الـى الماضي. جعلتها تلك الفكرة تضطّرب، وعادت إلى التّفكير بالمستشارة.
 (ايمكن في النّهاية أن نقاتل دو غريف. لدينا حقوقٌ . قد يستغرق ذلك عـلك عشر سنين ربما، لكنْ....". . .

توقّفت. كان جوست الصّامت قد هزّ كتفيه. سرحت بنظرها مثله
 الماطر، صارت فترات الغروب على الخليج تفقد صفاءها الذا الذي يشبه
 خشب الأشجار المثمرة.
صمتُ الخليج الذي تقطعه ضَححكات وأصوات الرّجال من جهة المرفأ كان يثقل القلب بطريقةِ مؤلمةِ. التفتت كولومب نحو جوست، وباعدت ذراعيه الّلذين حافظ عليها بلا حرالٍ به من جرّاء ذلك، فقد لاذَت بحضينه لكي تبكي.

## الفصل 9

صارت الأمطار تهطل كلّ يومِ عدّة ساعاتِ مطرَا حارَّآ يرسل رذاذه


 المحتضر، تْجْهد لا لامتصاص أكبر سبخات الماء التي يخوض فيها سكّان الجزيرة.
فرض فيلوغانيون إقامة صلاةٍ يوميّة بعد الفجر بقليلِ أمام مركز القيادة.






 كان الرّاهب يبدي نفوراً كبيراً جِدّاً من كلّ ما له علا علاقة بمهامه الدّينيّة، فمرّةً


أن يدير الشّعائر وخْده، ولكي يعطي تلك الصّلاة مزيداً من الفخامة، كان قد ضمّ إليه خدمات عازي جيّ جوّالي أُجبر على العمل مثل البقيّة في قصّ














 أدواتِ جيّدِةِ لدى اليد العاملة التي كان عليها أن تؤتمّن بناءه
الجدران الاستناديّة الرّمليّة التي تقع في الجهة الشّريّيّة من الجزيري ارتخى قوامها بفعل المطر، وصارت كقطع عجين مائلةٍ وسيّة الصُّنع يمكن الاختباء بينها. في هذا الموضع كان يتوا المارى فيتوريو الميو بمجرّد أن تنتهي الصّلاة، أملاَ في أن يفلت من أعمال السُّخرة. أولكَ الذئ الذين يبحثون عنها كانوا يعرفون أنّهم سيجدونه هناك جالسآ على ألى حجرِ بعدُّ قطع العملة

الذّهبيّة، أو يسنّ مدْيته، ولذلك لمْ يتفاجأ في ذلك الصّباح حين رأى إيجيديو يظهر من بين المنضّات.

- مرحباً يا رفيق.
- مرحباً.
- الغراب يريد أنْ يراك نوراً.

كانت أوامر التُّرجمان تعادلِ أوامر فير فيلوغانيون نِ على الجزيرة، لا بلْ إنّها

 الأوتار المتراخية للواجب والمبا المُثل العُليا. نهضا وسارا بمحاذاة الشّاطئ حتّى مرفأ الزّوارقن. أشار فيّار فيتوريو بيده،

 في مكانِ لا وجود له على الخريطة. مع ذلك، كان يستمتع بأن يثير الخشية، وأن يستطيع تقديم الدكافأة، فهو في نهاية الأمر الرّرجّل اللذي يؤجّر النّساء ويتمتّع، للمفارقة، بحرّيِّ تتأتى من أسيراتِ. بعد وصول أبناء فينسيا الاثنين إلى اليابسة، صعدا إلى إلى القرية الهنديّة





 فيتوريو، تعرّف إلى مارتان الذي الني كان قد اختفى من الجزيرة العيرة في الفترة التي اختفت فيها كولومب تقريباً.

- „لا يمكن أنْ يدوم هذا!॥. صرخ الغراب، وهو يرى الفرقة قد اكتملت بمجيء الإيطاليّن


## أشار إليهما أن يجلسا على جذعين من خشب البرازيل.

 - (اهل رأيتما إعلان فيلوغانيون؟"). سألهما الغراب.- ("نعم". أجاب فيتوريو باحترام: (إنته يريد من الرّجال البيض في في

 ذلك. الخبر الحقيقيّ أكثر غرابةَ، ويبدو آنَّما ما زلتما تجهالانه"،. قام الغراب بجولةِ في المكان، وهو يضرب بـبِ بكعب حذائه على الأرض المو حلة.
- هذا المجنون يريد منّي أنا نفسي أن أتزوّج.
 شرّيرةَ تخلّلتها نوباتُ سُعالِ.

وقال:
- نائب أميرال بروتانيا، حاكم فرنسا الأنتاركتيكية استدعاني. تصوّروا ما الذي أعلنه لي: أيُها السّيّد الغراب، لماذا لا تعرّفني بزو جِك؟ كان أسلوبه الحربيّ الأنيق، وصوته القاسي والمتلوّن، قد جعل تقليده التّهُُُميّ لفيلوغانيون جيّداً.
- ("زوجي!". صرخ الغرابُ ببراءةِ، وهو يقلّد نفسه. كانت ريشات صدريّته كلّها قد انتصبت خلال هذه القفزة. أمسك بقبعة جلد البقر بيده مثل فلّاحِ يشعر بالخجّهل أمام صاحب أملاكهـ.
- "لكنْ يا سيّدي")، قلت له: (أيّة واحدةِ منهنّ؟"). تضاعفت الضّحكات، لكنّ الغراب وضع حدّاً لها بجدّيّة قسمات وجهه:
- عندها أمسكني من ياقتي، هل تسدعون. هذا المجنون أمسك بي،

 واحدةً وحيدةً، وفي عمرِ يسهح بالزّواج، وأن تقدّم لي الإنباتات أنَّكما
 فهمه، فإنّ الأب تيفيه الحاضر هنا - كان اللّعين يجلس إلى جذع شجرةٍ- سوف يقوم بمراسـم تزويجك بالطرّريقة الملائمة.
- اوإنْ لمْ تقبل ؟". قال له فيتوريو مستنكراً.

 إنّا نستغني عن خدماتك"
- الحقير ! نستغني عن خدماتك! - القد فقد عقله). قال إيجيدو معلّقاً. - "امُؤكَدٌ آته لْمْ يستوعب"، أَكّد فيتوريو من جانبه، ثمّ سأل: "ماذا ستفعل؟!.
كان الغراب واقفاً في أرض الباحة القرمزيّة، وقد قال بطلاوةِ، وهو يدلّ على واحدةٍ مذعورةٍ من أسيراته:
- سآخذ واحدةً من هؤلاء الآنسات. سنخيط لها فستاناً جميلاَ أبيضَ له ذيل، وسأمرَ أمام القسّيس، وأعطي وعدآ ألّا أحبّ غيرها ها طيلة حياتي.
- (أجادٌّ أنت؟؟). تجرّأ إيجيديو على القول، وقد تأثّر قليلاّ من تلك

الفكرة.
فتح الغراب عينيه مثل فوّهتين ظهر منهما المنجنيق.

- ياغبي!

استلز التّرجمان سيفه المنحوت من قطعة خشـبِ مدبّبةِ، الذي لمْ يكن أقلّ خطراً من سيفِ معدنيّ، وبدأ يقوم بحر كاتِ دائريّة خطيرةِ به. - سوف أخنقه، فيلوغانيون هذا، هو وفرقته كلّها. هذا ما سأفعله!




 اليوم، بتزويجه على طريقتي.
 آنّهما سيحصلان على كلّ ما يمكن لفيلوغانيون والمستعمرين أن يقدّموه:
 شراء الكهوان والنّساء، لكنْ بقيت حقيبة الأميرال الصَّغيرة الغامضة التير التي
 قد أغرتهما.
 تخطئ إذْ تتصرّف بهذه الطرّريقة!).
أبعد مارتان ببطء الملاءات عنه ليخرج. نظر إليه الآخرون بدهشةِ؛
لآنَهما كانا قد نسياه نوعاً ما.

- ا(اشرح رأيك،. قال له الغراب وهو يتجشأ.
- (احسنّ"). بدأ مارتان بالكلام، وهو يقف بصعوبة: التعلم آتي آتيت من المراكز النّورمانديّة الواقعة على الضّفَّة الأُخرى"، .
 للعودة إلى فرنسا.
- مازالت لديّ في الواقع ما تخلّيت عنه، هو الرّغبة في أن أبقى نقيراً. - افرح إذاً. عندما يُجبر الأميرال على إعطائنا كلَ ما كسبه، ستكورن لك الك حصّتك.
- لا أعتقد.
- لاهل تشكّك في كلامي؟"، صرخ الغراب.
 ستكون حصّةً من لا شيء؛ لأنّ فيلوغانيون لن يعطينا أِينا أيَّ شيء؛ إلّا في حال ذهبنا لقطع رقبته.
- هل تعتقد آنني لا أملك الوسائل لجعله يختنق؟ - "أيها الغراب العزيز ". قال مارتان، وهو يوشّح صوته بسُخريةٍ




 أكدّ فيتوريو تلك الفكرة مُرغماً. كان الغراب قد تـز تزعزع. - وما الذي كنت ستفعله، أنت؟
- (استّمئة شخصي من بينهم فرقةٌ من الفرسـان الجاهزين للحرب؟؟".

قال الغراب بلهجةِ هازئةِ.
قفز مارتان بدوره على الحلبة الملوّنة بلون الدّم داخل الباحة.

 والسُّرعة، والخدعة.
 الفضائل على نحوٍِ طبيعيٌّ، لكثرة ما كان لمّاحاَاً وحيويّاً يفيض بذكاءِ شرّيّير . - أمامنا ئمانية أيّام لكي نتصرّف.

- ("بسبب زواجي؟"). قال الغراب مقهتهاً.
- لا، بسبب الباخرة.
- أية باخرة؟
- (لا غراند روبيرج). إنّها ممتلئةٌ بخششب البرازيل، وقد انتهوا من
 تبحر. لماذا نتركها تفلت؟ إنْ أردنا أن ننهي المسألة يجب أن نأَخذ كلَّلِّ

شيء؛
بقي الغراب لحظةً صامتاَ، ثتَّ مدّ يده، وشدّ على كتف مارتان على نحوِ
أخويٌ قائلاً:

- انظر إلى ثيابك كم هي قميئة! إنّها تصلح للرّكض في الأدغالِّال،


تصبح شريكي.

عادا للدُخول إلى البيت من أجل إتمام مــألة الأناتة، ولكي ينحدّنا. أمضى فيتوريو وايجيدير يومين ومُما يتتقلان من مجموعة إلى ألُخرى


- هقَّا؟ أدين كك بهذا المبلغ كلَّه ألا تستطيع أن تقرضني أكثنر؟ كاذ الفينيسّان يجيبيان مع تنيوية:

 كان الذين تعلّقوا بتلك المتع يترتر وون أن يدفعوا أكتر، لكنّ الجواب كان دائماً هو نفسي:
 كثيرآ بهذا العنيد؛ لانّه مادرٌ على نعل ما يقول، ولقد توعّد من لا يطع الأمر بحبل المثنـة. وهكذلا، كانت تنطلق زمجراتٌ معاديٌٌ تلعن الأميرال في أوساط البحّارة، والحرنيّن، وطيدي العدالة، وحتّى الجنود الذين كانوا من زبائن

 مع فيلوغانيون المسكين، وعندها، كانت تنهال كلمات الكرامية التي تيّن أنّ الفارس لن يجد في حالة الة الخطر عدداً كبيراً من النّاس للّدّفاع عنه.


 التي يُحفرُ فيها دائماً ضمن ورشا الصّعب القيام بالحَفر من دون أن يلحظ الآخرون ذلك، ما جعل من إخفاء

هذه القطع نشاطاً شبه دائم.

فيتوريو وإيجيدو كانا يجمعان حصصهما في كيسي من القماش معلّقِ





في كلّ مرّةِ، كانا يجدان مناسبةً لغرس مزيدِ من السُّمَ في نفوس هؤِّ لاء المساكين، فإذا ما لمحا أحد الحرفيّين يضرب الصَّخر كانا يلمّحان له

قائلين:

- هل من المعقول استخدام رجُل ماهرِ مثلك في تكسير الحجارة؟ يا يا





موضع إممالي، بلْ عبئاً أيضاً.

إلى آخر كان يقول لز ميله:

- لا بُدَّ من الاعتراف آنّنا نقوم بعملِ رائِع

كانا قد انتهيا تقريباً، وبقيت عندهما في القائمة بعض الحا

ربه ("هيه يا كانتان) . صرخ فيتوريو عندما رأى إحدى هذه الحالات يمرُ
بقربه.

- البمَ أستطيع مساعدتكما، يا إخوتي في المسيحيّ؟ها . أُجاب الرّجُل

القصير العابس الذي كان لا يحبُّ أن يلتقي بشخصي مقيت، ولذا كان يذكّر نفسه أنّ الرّجال كلّهم إخوةٌ مع كلّ شيء الِّ
تطلّع فيتوريو إلى قائمته، وساعده إيجيديو بأفضل ما يمكن، على آلنه لْمْ يكن يعرف القراءة.

- (اكانتان!". صرخ الرّجُل صاحب التلحية: (هالك. ما من كاهوان

بالنّسبة إليك، لكنّك طلبت أربع نسوةٌ ثلاث مرّاتِ في الأسبوع".
ابتسم فيتوريو ابتسامة خادم مداهن، وزسم على و جهه تعبير آ حنوناً.

- (اممتاز"). قال باقتضابِ.

تصلّب جسم كانتان الذي كان قد از داد هزالآ أكثر من أيّ وقبت مضى،
لكنْ لمْ يهتزّ له هدبٌ.

- الدينا هنا ستُّ أو قيّاتِ، رطلّ، وديناران٪، أعلن إيجيديو الذي كانت إمكاناته في الحساب أفضل .
أجاب كانتان باحتقارِ، وقد بدا عليه أنّه يريد متابعة طريقه: - لا أعرف عمّ تتكلّم.

لكنّ الرّجُلين سدّا عليه الطّرّيق قصداً، و جابهاه عن قُرِبِ قائلين: - النُقُودل| . أمره فيتوريو، وهو يهزّ الكيس. - هالنّساء؟|. أجاب كانتان بكبرياء: آكنت بصَدد إدخالهنّ في الدّين

المسيحي" ".

- "إذا أردت يمكن أن تعدّها نقود زكاةلا. قال فيتوريو جاعلاّ رفيقه ينظّ
-من الفرح
- ألمْ تسمعا أحلداً يتكلّم عن مجّانيّة الخلاص؟ - لا شيء مجّانيٌّ عندنا. نحن نقدّم لك النّساء، وأنت تدفع. هذا كلُّ

شيءء. الصَّدقة أمرٌ منظّم، وإنْ أردت يمكن أنْ نذكر لك بعض الجُمل التي تؤكد ذلك
قال كانتان وهو يتّخذ هيئة من يستمدّ الرّوحانيّة من السَّهاء رافعاً نظره

- آه. كنت شبه متأكّدِ من أنّ أولئك النّسوة المسكينات قدْ مرزن


 القدّاس.
نفد صبر الـفينيسييّن، لكنْ بما أنّ كانتان كان يفتّش في جيوبه، فقد انتظر ا أن يخرج منها بعض النُقود.
- أنا الذي أثرَت انفعال النّاء النّاء الأربع، وجعلت الدُّموع تنفر من
 الله محبّة. هذه الحقيقة اخترقتهنّ من الجهات جميعها.
- (هه، هه)". قال إيجيدو ساخراً.
- "اكفى" . زمجر كانتان مثل كلبِ يعوي. لا يمكن أن تستمرّ أفكاركما البذيئة في تدنيس كلّ شيء هكذا.
وبحركةِ نهائيّة، كما لو كان يسدل اللّتارة على مأساةِ، سحب من جيبه ما كان يبحث عنه: منديلاً كبيراً فيه رسوم مربّعاتِ.

وصل فيتوريو إلى قمّة الغضب، فهجم على كانتان، ووضع بجلافةِ مدية على عنقه. - النُقود، فوراً. - "اسوف أشتكي إلى الحاكمبه . قال كانتان بغضب!.

عندما يشعر إيجيديو بالغضبّ، يصل صوته الرّفيع والأجشّ إلى البعيد. كان هناك عددٌ من الجنود يمرّون من هنالك في طريقهـم في اتّجاه الحعن الجنوبيّ، التفت أحدهم، فخبّأ فيتوريو المدية. تابع إيجيديو ونيو وعلى

وجهه سحنة الغضب:

- أمهلك حتّى الغد وقت العشاء.
- (استّة أو قيّاتِ، ورطلّ، وديناران"). ردّد إيجيديو على مسمع كانتان



وآنتي أحبّهنّ.

مشُى الفينيسيّان بخطواتِ سريعةِ ليتخلّصا منه.

## *

ضاعفت العواصف من التّهديدات التي كان يبدو آنها تهيمن على

 كلّها، في حين بدا البحر الذي طغى عليه لون الون حجر الأماتيست البنفسِجي مثل صفيحةِّ ثابتةِ من معدنٍ كريمّ لا يظلّ على الِّل حاله طويلاً.

راح فيلوغانيون يذْرع المكان في مقرّ القيادة، وهو يراقب الماء الذي
 المزاريب. منذ أن بدأ صراع القوى مع المترجمين راح يهيمن على
 على الإطلاق ضجّة الهَراوات، أو المعاول، في حين الِّ راحِ


 بتدحرجه القادم من عرض البحر يعلن عن المجيء الأكيد لصاعقِّة لا


 وبسبب قلقه على كتبه، ما كان يرغب بإخرا اجها من القاعة، حيث يستطيع

 كان يذْرع الغرفة جيئةُ وذهاباً، وهو يراقب الأفق.
 حين قام شخصٌ قصير القامة، غريب المظهر بإيقاف جوست في أثناء


 بدأت الأمطار تلعب دورها.

- ("يا سيّد كلامورغان". نادى بنعومةِ عامل المصطبة في حين كان جوست يمرّ بقربه.


## - هل أستطيع أن أطلب منك المساعدة؟



- ها هي القصّة: أنا أعمل في صنع القبّعات.

$$
\begin{aligned}
& \text { - عملٌ مشرّفٌ. } \\
& \text { - شكرآ، ولو آني كما ترى... }
\end{aligned}
$$

رفع ذراعيه، وأظهر أسماله البالِية، وسيقانه العارية المو حلة.
 كلّفوني بصنعها أمروني أن أتوجّه إليك لتسليمها إليهم.

- وأين هُم؟
- على اليابسة.

كانت تلك ساعةً استنائيّةً عادت فيها الشّمس التي طردت الغيوم
 كان الضّباب يتصاعد من منطقة الشّلّلات حيث تو جلد الخّا لتمتلئ بالماء، وكان صفير البّغاوات يخمش الصَّمت. سأله جوست:

-     - ع أعمن تتكلّم؟
 يختفي وراء هذا العرض؟ أن يذهب بدفرده إلى الشّاطئ يعني أن يعرّض
 كان فيلوغانيون ليقبل بهذا العرض، لكنْ ربّما كان هذا هو السّبب الذي جعلهم يتوجّهون إليه هو.

كانت هناك نقطة مرافبِة لمنع الزّوارق من الذّهاب إلى اليابسة والعودة منها بلا سببِ، ومن دون أيّة مرافقِّة من الجنود.

 الغربيّ، وسيحملك إلى هناك ".
*
الزورق المصنوع من شُجرةَ طويلةِ جُوِّفتْ حَرقاَ بالنّار كان يستطيع أن يحمل عشرة أششخاصٍ. جلس جوست في الوسط بسهولِّ، مع العتمة؛ لأنَه


 الأفق بخطو طِ متتالية.
راح جوست يفكّر بفيلوغانيون الذي قال أمامه إنّه ذاهبٌ في نزهِّهِّ إلى إلى
 ما غير طبيعيّ، وعندما اعترف لها بما يريد فعله، وجد الوا صعوبةً كبيرةً في إقناعها ألاّلا ترافقه.
كان ظلُّ القمر مغلّفاً بغلالةِ لوّنت الماء بطبقةِ رقيقةِ رماديّة، بدا كأنَّ

 الورشات، والمخططّطات المستقبليّة لفرنسا الأنتاركتيكية، وحتّى المشناريع

 صامتون وعُراة كما في الأزمنة البدائيّه، فَهُم جوست أَبْعاد رغبة فيلوغانيون.

كان حلمه بفرنسا المستقبليّة يتجاوز قُدرة البشُر، وخارقاً إلى درجةٍ يمكن

 المقالع، راغباً في أن يستخرج منه تمثالاً لعذراء منتحبة. كثيرآ ما كان ان الو فيلوغانيون يستعمل هذه المقارنة أمام جوست في أحبا إيطاليا، وعن الفنّ، وعن حركة الأفكار التي قلبت رأساً على عقبِ غلظة الـي


كان الزّورق ينزلق بسرعةِ كبيرةً إلى درجة أَّهّم ما لبئوا أنْ سمعوا بعد وقتِ قصيرِ للغاية في صمت اللّيل حفيفَ عجلاته على الشّاطئ. قفز

 قد وضع خنجر اً في حزامه فتصلّبت أصابعه على قبضته. - هدوء! ليس لديك ما تخشـاه.

تعرّف جوست إلى صوت مارتان اليافع الأجشّ . مشى في أثره حتّى
 يضفي لونه الأصفر على المدخل. . جلسا علُى قطع كبيرةٍ من الأشجار. عرض عليه مارتان شراب الكهوان، أو شراب الفاكهة، وذهب ليغرف هو بنفسه في جرّةٍ من الطّيّ قصعتين من شرابِ فابِ فاتح فاحت منه رائحة الأناناس.

- (اكنّا نعتقد أتّك قد متّ)، قال له جوست الذي على الرغم من سروره برؤية مارتان من جديل، شعر بشُيء من الحَرج في وجودهـ.
- يدفنوني بسرعِّ دائماً...
- ذلك بسبب الجنود الذين قتلوا في الجهة الثّانية.

 التّجاريّة التي يملكها النّور منديّون، وجنا ونودي الشُّجنا

يعيشون فيها مرتاحين.

- لماذا عُدتَ إذآ؟

صمت مارتان لبرهِّ كانت كافيةَ بالنّسبة إليه ليختار، وليكذب. - هل تظنُّ أني كان يمكن أن أتخلَّى عن أصدقائي؟ - أيُّ أصدقاء؟

ضرب مارتان ركبتيه براحتيه العريضتين:

 - هل عُدت من أجل ذلك؟

كان جوست يشعر في قرارة نفسه بشيءء من الحذر من مارتان، لكنّ

 كان لا يهتمُّ بالانتصارات النَّهلة، خاصّةَ عندما تؤَّيّي إلى قتل الفضيلة. - أين أخوك؟

- في الجزيرة.
- أحسن. هل تظنُّ أته قادرٌ على أن يلحق بك هذه اللّليلة إذا ما أرسلت

الزّورق إلى هناك؟ - يلحق بي؟ إلى أين؟

- ألا تشغر بالرّغبة في أن ترى فرنسا من جديد؟ صرت أعرف طريق المنشآت الآن. يمكنكما أن تصبحا حُرَّين.
خلال وهلةِ، رأى جوست كلامورغان، والنّور رماندي، ثتمّ حدائق فرنسا كلّها، وسهول إيطاليا، وساحلها المزروع بأشجار الصّنوبر الممتّدّة كمظلّة،
وبشجر الزّيتون.
- (هيّا، أجبني") استعجله مارتان: "يجب أن نر حل اليوم مساء، أو غداً في أقصى الأحوال. لقد ساومت على أسعار أماكننا في سفينة ستر حل آلـو خلال عشّرة أيام، ويلز منا تمانية أيّام لنصل إليها" . ارتعد جوست وهو يسمع تلك الكلمات، وفهم فجأةُ ما الذي كان يزعجه. لْْ يكن قد تخلّى عن فكرة العودة إلى فرنسا، لكنّه لْمْ يكن يريد
 لجعله يطلب إليه مباشرة الإذن بالسَّفر على ظهر إلحى إلى السُّفن العائدة إلى فرنسا، وإن رغبت كولومب، يمكن أن يكون ذلك على ظهر الباخرة التّالية


لمارتان:

- إنّنا نفضّل أن نبقى هنا.

صدرت عن وجه مارتان حركةٌ عصبيةٌ. كانت تتنازعة اللّغبة في آن

 يملك الخيار، وإنّه إنْ رفض الهرب....

- "لديك حتّى مساء الغد لتفكّر ا. قال بنوعِ من الغضب: "اوإذا غيّرت

- ألن تأتي إلى الجزيرة لكي تقدّم نفسك لفيلوغانيون؟

شتر مارتان بالتّأّرَ من سذاجة هذا السُؤال، فرفع كتفيه، وشدّ على يدي جوست، ورافقه حتّى طرف الشّاطئُ في أثناء عودته إلى الكوخ وجن وجد الغراب الذي كان قد خرج من العتمة. - (هذا مؤسفٌ"). قال هذا الأخير باقتضابِ
 نفسه: (أنا سِّدت الدَّين الذي عليّ. كنت أدين له بالحرّيّة، وليس بالحياة"،.

## الفصل 10

## àno

t.me/t_pdf

كان روبرت ميلروز حارساً استكتلنديّان، وعازفَ قُرَبِ، كرّس حياته
 لا يستطيع أن يفكّر فيها قطّ من دون أن تغمر الدُّموع عينيه.
حصل ذلك في الفترة التي كانت فيها ماري ستيوارت في اللّادسة من



 فيه رعاياها البروتستانت الذين ثاروا. كان روبرت، وهو رامي رُمحِ من منطقة هايلاند من ضمن المؤمنين الذين يصعدون الأرصفة المحصّنة التي تحفّ بنهر كلايد، ومثل الجنود الكاثوليك جميعهم المُلحقين بخدمة الألميرة الصّيّغيرة السَّمبراء، كان روبرت يعشقها، ويتابعها بحناين خلال نزهتها الصّباحيّة على الأسوار.

 في الهواء الطّلق عارية الذّراعين، مع احتفاظها بحزام العفّة؛ وكان روبيرت

مستعدّاً لأن يموت آلاف المرّات مقابل ألاّ يقوم أيّ إنسانٍ في يومِ من الأيّام بتدنيس مثل هذا الكنز.


 فصول الرّبيع الأُخرى جميعها التي عاشتها اسكتلندا الكئيبة في حياتها. وفيما عدا الإعجاب بماري الصّغيرة، لمْ يكن لدى روبرت الـّ سوى شغفِ واحدِ هو العزف على آلة القِرَبَ. كانت تلك الآلة حتّى ذلك الوقت تشعره بالمتعة؛ وقد تعلّم ألحانها من خلا يكن هناكُ أكثر انسجاماً بالنّسبة إليه من حوارِ بين زمّيرتين يدعمها إليّا إيقاع



 يبتعد بما فيه الكفاية، ويرمي بنغماته إلى غياهب النّسيان في في الـي الـي انتشر خبرٌ وصلت أصداؤه إلى الجنود أنّ ملك فرنسا أرسل أسطولاً


 المنيع البريطانيّ سوى أن يغامر بمعركةِ لن يكون له أن يتفوّق فيها.
 ير اقبون الجنوب الغربيّ بالمنظار، لكن ستروزي لـْ يصلْ .
كانت عناقيد آلّلك البرّيّ الأزرق تنزلق على الواجنّ اجنات، كما أنّ

الأوراق الجديدة التي تفتّحت جعلت أشجار الصّفصـاف تبدو فضّيّة اللّون، وفي أطراف أجمات شجر البلّوط الصّغير كانت تتبدّى براعم

 من الصُّخور الغرانيتّة التي تضربها الأُمواج في شرق القلعة، حيث كان الِّ من الصّعب رؤيته. هناك، في صباح يوم من من أيّام منتصف أيّار / مايو تلقّى الصَّدمة التي لن تكون حياته بأكملها سوى صدى صدى لها.
 مجاذيفها من سرعةٍ، وتقترب بسرعةِ وسط البحر الهادئ. سرعان ما ميز

 كانت المراكب كلّها آتيةَ من الشّشمال الشّر قيّ، ولو كان من الصّعبّ تصديق ذلك.

أمسك العازفـ بقربته من قطعها الخشبيّة كما يُمسكُ بأرنب برّي" من أُذنيه، وركض حتّى القصر ليعطي إشارة الإنذار. كان الأطفال يلعبون على شرفات البرج، وكانت ماري ستيوارت مع صديقاتها الثّلاث: ماري سيتون، وماري فليمينغ، وماري ليفينغستون. ركضت اليت الفتيات في اتّجاه اللّياج الحديديّ من الجهة المعاكسة لتلك التي كثير آ ما كنَّ يحدّقّقن بها بها دون جدوى. المراكب الثلاث التي صار صوت طبولها مسموعاً بدأت


 اقتراب تلك المراكب تدريجيّاً بدأت تظهر على سطو حها مجموعةٌ من

الجنود يلوّحون بقبّعاتهم، ويرفعون سيوفهم بعلاماتِ تدلّ على الفرح،






 الصّلاة، في حين خرجت من نئني



وهو يشُهق في حركة عبادةٍ خرقاءَ.

كان روبرت يتابع المشهد من أعلى الأسوار. من هناكّ رأى رأى للمرّة الأولى هذا الشّيطان الذي قاد تلك الحملة. كان فيلوغانيون الوني قد است استطاع
 أن يفعله في الحرب؛ أي: الالتفاف حول اسِيكر اسكتلندا بأكملها من جهر

 نيكولاي سُرقت من خلال التّجسُس على الإنجليز

 (الريال) من دون مشُقِّة، وبعد عدّة أَيام كانت في مورليه تنعم بالأمان.

ذلك كلّه جرى في 1548، ونحن الآن في سنة 1556. من يومها لمٌ يترك روبرت فيلوغانيون تطّ، كان جزءاً من حرسه الاسكتلنديّيّن، وحتّى في وسط هذه الفرقة من القلائل الذين يشُّكّلون النّخبة الأكثر قر قربآ من الأميرال،
 دون أن يغامر روبرت بحياته دفاعاً عنه.
الإخلاص لشخخصٍ ما شعورٌ يمكن التوصُّل إليه بسهولةِ فيما لو


 يكن يحبُّ موسيقا القُرب، ولذلك كان يبتعد عن الآخرين من أجل العز على تلك الآلة.



 الشّاطئ

لمْ يكن روبرت من أصحاب المخِّلة الغنيّة. كان الهدوء بالنّسبة إليه هدوءً، وما كانت هناك حاجةٌ للتّفكير بما يتجاوز ذلك.
رمى البحّارة مرساة الزّورق عند الجسر الصَّغير المبنيّ قُبالة


 إلى تلك البقعة من الشّاطئ التي جنح إليها حوت. كان الحيوان الضَّخم

هناكُ منذ بعض الوقت، وقد نشف جلده في الشَّمس، وبدأ يتفسَّخ، ما جعل من السَّهل الإمساك بعظم فكّه للزّحف فوق الرّ الرّأس . طاب لروبرت




 يتطلّب تحميل البراميل جميعها على المركب وقتا طـئ طويلاّ، ومنذ أن اندلعت الأزمة مع المترجمين، لمْ يعد هناكُ أيٌّ شُخصي على اليّلي اليابسة يساعد في تلك العمليّات. وعندما بدأ البحّارة بتعبئة البرميل الأنخير كان
الّليل قد حَّلَ .

كان روبرت سعيداً؛ لآنه استطاع أن يعزف من كلّ قلبه. ترك مبسم

 منها أبداً، ففي اللّحظة نفسها قامت شفرة يدِ خِيد خبيرة بقطع حنجرته.






 يكون هناك بعد اليوم كهوان وهنديّات للتّرويح عن النّفس.

كانت الجزيرة مظلمةَ، فقد استُعملت الشُّموع أكثر ممّا يجب في الشُهور الأولى، وبالتّلي صارت الحياة من وقتها فصاعداً تتنظم حول ما ما

 أن تختفي الشّمس في الّنّماء. ذهب البحّارة المجبرون على الـى الأعمال




 الحرس بصمبتِ كما يحصل بين أشخاصي يشُعرون بالنُّعاس، وليس لديّنـي ما يخشـون منه. وهكذا في السّاعة الواحدة من فجر ذلك اليوم، استطاع مارتان الذي
 باب غرفة فيلوغانيون. من الفتحات التي تفصل بين ألواح الباب المابي المطلّ






 صراع كسر الإرادة الذي اندلع بين الأميرال والمترجمين، كان تعاطف

المهاجرين يذهب على نحوِ طبيعيٌ نحو المترجمين، فقد أُعجبوا بحرّيّة هؤلاء، وبالمتع التي يحصلون عليها، والتي كانت تُعدّ في أجواء المناريناطِ المداريّة المجهولة تلك، أشكال الإنجاز الوحيدة التي يمكن التّوصُّل
 الهجوم، بل وربّما على مساعدتهم. بقي الجنود. كان الإنهاك قد نال من قسم كبير منهم، فيما عدا أفراد

 رخاوة، كانوا مدرّبين بالطّريقة الحربيّة نفسها القائمة على تلقَّي الأوامر،

كانت مهمّة مارتان الذي افنتح هذه المأساة أن يضر أنيا القا القائد الأعلى ضربةَ مميتة. بعدذلك، ومن الخلاص منه تأتي البقيّة. صار الآلن قاب قورئ قوسين








 نظر بجنونِ داخل السّرير وتحته. هناكُ حيث كان كنز الأميرال الحرّبيّ،

الذي كان من المقرّر ألآ يستحوذ عليه إلاّ بعد أن يتتهي كلّ شيء، لكنّ
 اللذي كان يخنقه، وبكلّ ما لديه من وعيٍ يعينه في أصعب أنوا أنواع الكمائن




 ووضعها في جيبه. ولآنه فقد الأمل في أن يستولي على الئى الكنز الآخر خرج

 الباب، ظنّوا آنّه يقوم بالحركة المتّقت عليها، فانطلقوا في الهجو





 تلك ستصدر ناراً مخيفة،، والواقع آته كان من التّهِ التّ التّسديد على التّ الحرس

وكانوا شبه عُر اةٍ.
 النّصر كان أسرع ممّا ينبني، لا بلْ كان غريباً. لْمْ يتصاعد أيٌُ صراخِّ من

ثكنة الجنود المشتعلة، وفيما عدا تلك الحفنة من الحرس الاسكتلنديّين لمْ يخرج أيُّ شخصي من داخل الأكواخ المؤقتة.

 وبصميت أطراف كتلة جبل (خبز السُّكّر ) المهلّدة. أحسَ مارتان بالكمين
 بتحطيم قنديله. في اللّحظة نفسها تعالى صوت الحّ الحِصن، لكنَّ الرّامي أخطأه بسبب غياب الضّي الضّوء. تَلت ذلك ضرباتٌ أُخرى، وصراخ ألمّ تصاعد من الكتلة المظلمة

فَهم مارتان بلحظٍة واحدةٍ أنّه قد وُشيَ بخططه، وأنْ الأمير ال قد وضع

 فرارٍ جماعيّ وسقوطِ. استفاد الاسكتلنديّون من تشتّبت الانتباه، لكي يلفّوا بطريقتهم قطعة قماثب حول أردافهمّ، ولمْ يتردّدوا بعدها في في أن
 تركض منطلقةٌ من ورشة بناء الحصن نحو الشّاطئ، فسلّوا بذلك طريق الانسحاب أمام المتر جمين، وكان صونها

المعارك.
الجزء الوحيد الذي بدا صحيحاً من خطّة الهجوم هو حياد العمّال


يتحرّكوا.
الزّوارق التي حملت رجال الغر اب كانت قد رست في موضعين على

الشّاطئ: على الطّر ف الجنوبيّ منه، وفي الجهة الأُخرى في اتّجاه الخليج،



صر خاتهم إلى صرخات المقاتلين والجرحى. بحث مارتان عن منفِذ آخر للهرب، ولــمّا رأى خسارة خطّتّه، استعاد
 ذهب نحو الزّوارق، لكنّ الاسكتلنديّن كانوا قد سبقوه إلى هناكي وبدأوا يتناوبون الحراسة بأعدادٍ كبيرةٍ. خطرت في بار باله في البداية فكرة الذّهاب سباحةً، وكان قد تمرّن طويلاً على ذلك، محضّر آ لحالات الهروب الكثيرة التي كان قد حلم بها، لكنّ السّاحل كاح كان بعيداً بقي أمامه حلّ واحلٌّ صعد إلى مقرّ القيادة، وأراد أن يلف يلّ حوله ليعبر الطّريق بين الحصن وبين التّحصينات الشّمالية، ولـمّـــا كان يدور حول ولـي
 القريبة، تعرف إلى جوست.

- (الا تتحرّك)". قال جوست بصوتِ هادئ.
 اتركني أمرّ. أردتُ أن أنقذكُ، لا تنسَ ذلك".
- أردتَ أن تبعدني.
- (اوكنتُ مصيباً) . قال مارتان: (الأنتي أرى أنّك تقاتل مثل أسدِ دفاعاً عن سيّدك الجديد)،
كان دائماً يشعر بالاحترام تُجاه جوست.
- (اكنتَ تريد معركةً متساويةً في الماضي"، قال مارتان، وهو يثّبّت نظره عليه: (الأمر ليس كذلك الآن تماماً)".

كان، على عادته؛ يُشِير إلى ما يُزعج جوست، و قد رأى مارتان خصمه ينظر حوله بسرعة.

- "اتبحث عن سلاحِ لي؟"). قال مارتان بلهجةٍ ساخرةٍ. ولأنّ الآخر كان قد بدأ يضطّرب، فقد قفز مارتان جانباً. هجم عليه
 فيما عدا أنْ جدار النّخيل لمْ يعد وراء ظهر مارتان الذي صار محاطاً بالظلّلمة المفتو حة.
- إنّك تتمرّن على المبارزة في الصّباح مع فيلوغانيون كها قيل لي، والحقيقة آنه حتّى لو كان لديّ سيفٌ تِّ فإنّا لن نكون متساوين، أَيُها السّيّد. ادّعى مارتان آنّه ينحني للتّحيّة، لكنّه في الواقع كان قد فرد ذراعه حتّى الأرض، وبضربةٍ واحدةِ، رمى حفنةً كبيرةً من الرّمل النّاعم في عيني جوست. لـْ يعد جوست يرى أيّ شيء؛ فأرخحى سيفه، ومدّ يده الحرّة في
 على الأرض.
كان ما يزال شبه غائبِ عن الوعي عندما سمع الأميرال يقترب، وهو
 تلك الحالة الشّبيهة بالحلم سمع شخصاً ما يتأسَف لأنّ مارتان كان قـو قد

أفلت منهم.
عند الفجر، ومع اصطكاك الأسنان، أُحصيَت أعداد الأسرى، والجرحى، والموتى. بالنّسبة إلى هؤلاء تمَّ الأمر بسرعةّ كبيرةِ، ففيما




كانت طفيفةَ، وأخيراً، على المنصّة، قُبالة مقرّ الحاكم، كان هناك أربعة

 مخيطاً، ومغطّى بأكمله بالرّيش مثّل سيّده، كما كان بلا أسنانِ، ويشبه

الجوارح.
جُرَّ جوست إلى مقرّ الأميرال حيث قامت كولومب بالسَّهر عليه، وهو
يستعيد وعيه.
حلّت ساعة خُطبة الصَّباح. أمر فيلوغانيون بالبحث عن تيفيه، وانتهى
 خزّانٍ أسفل أسوار الحصن الجنوبيّ. كان جسمه كلّه يرتعد، وران الح يؤكّد متلعثماً أنه لْْ يشعر بمثل هذا هنا الخُوف طيلة حياته. ولكي يهلّئ أعصابه حسْب ما كان يقول راح ينفث نفحاتِ قصيرةَ عصبيّةً من عصاً طويلةِ من البيتون ادّعى آنه كان قد احتفظ بها دائماً من أجل المناسبات الكبرى - (اهل ستقود الصّهلاة هذا الصّباح أم لا؟"). قال له فيلوغانيون متوعّداً. - "القد اتّخذت قراري"). قال تيفيه، وهو يلقي نظرةً ملتهبةً مثل بغلِ ملاحق: السوف أعود إلى فرنسا").
فكّر فيلوغانيون في أنّ العالِم كان دائماً عبئًاً عليه أكثر من كونه يقدّم أية مساعدةٍ. كان يتحسّر بالتّأكيد؛ لأنَّ المستعمرة ستُحرم هكانٍ منا من رجُل الدّين، لكنْ هل كان ذلك الكوسموغرافي شيئاً آخر غير رجُل علمِ طيلة
حـياته؟

- (اهل سمعتني؟"). قال تيفيه الذي كان خعف غريمه قد أعطاه شجاعة"
مفاجئة: (أطالب بالرّحيل مع حملة (لا غراند روبيرج)").
- اذهب بالباخرة يا أبتِ منذ اليوم. سنعرف كيف نتدبّر أمورنا من

ثّمّ استدار نحو جوست. كان الصّبيُّ واقفاً، ويشرب حسساء الفاصولياء. - "اهل تشعر آنّك تحسّنت؟؟". سأله الأميرال.

- أشار جوست أنْ نعم.
- هذا حسنٌ. دغني أقول لك إنّك قد قاتلتَ جيّداً.

عانقت كولومب أخاها. من كان يمكن أن يتخيّل أنَّ شاطئًاً من أشجار جوز الهند سيكون موضع حملاتهم الاستكشافيّة. كان جوست قد حـد صار أجمرل من ذي قبل مع العلامات التي تركتها على على وجها والشُّحوب الذي كانْ عاد إليه في هذا الفصل الذي تِّلّ فيه أشعّة الشّمسس،
 مكتملِ.
لكي ينهي فيلوغانيون المحادثة، و قْبْل أن يأخذ قسطاً من الرّاحة، خرج إلى السّاحة، وذهب ليقف في مواجهة السُّجناء. توقّف أمام الغراب: - (اكاد مخطّطك ينجح"، قال الأميرال: "الكنْ حتّى أفضل الآلات يمكن أن يحصل فيها ما هو غير متوقّع. لولا هذا الألا

 دون غونوزاغ: (ايمكن لهذا الشّيطان أن يـخرج من مَحخبئه، فهؤلاء السّادة
سيتركونه بسلام").

سار غونزاغ، وهو يعرج نحو المخبأ الذي حُفِرَ في الحصن، حيث وُخعَ كانتان في مأمي.

خلال ذلك أعلن الأميرال الذي ما زال واقفاً أمام الغراب عن حُكمه. - (اسوف تُشنق)". قال الأميرال، وهو ينظر إلى الغراب: ("وأنت)، تابع،
 في صدر جنديٌّ. حبل المشنقة لك أيضاًا").
كان الجميع يراقبون المحكومين ليروا الجهة التي سيسقطون فيها:





 إلى هذين الاثنين على الأقل .

بعد ذلك استدار فيلوغانيون لكي يقف بمواجهة الاثنين الآخرين اللّلذين كانا مربوطين مع الغراب من جهة الظّهر بالحبل نفسه. - ("وهذان الاثنان"، سأل فيلوغانيون: (امن هُما؟").

- "أبرياء يا سيّدي"). توسل فيتوريو

كان هو ورفيقه مبلّلين بالدُّموع. لو توريه الذي كان بان بالقُرب بمن الأميرال
قالل، وهو يشير إلى الفينيسي:

- هذا سجينٌ كان حُكمه قد تأجَّل .
- هل مصيرك إذن أن تكون مقيّداً بالأصفاد دائمآ؟

وجد فيتوريو في هذه الجملة التي وجّهت إليه فرصةً للخخلاص. في نهاية الأمر، كان قد أصغى إلى كلّ ما قيل، وحتّى آخر لحظة عندما

كانوا ذاهبين للهجوم على الجزيرة، لْمْ يقل له أحدٌ قطُّ كلمة السّرّ (ريبير)
 ليتضامن معهم في سقوطهم.

 هؤ لاء كي أربط مصيري بهم".
في أثناء قوله ذلك أشار برأسه إلى الغراب الذي كان خلفه.

- (أنت الني ربطت نفسك بنفسك". سخر منه الغراب: (اعلى الأقلّ
حتّى هذا الصّباح".
- (إاخخرس يا مسُنوق!). صرخ فيتوريو : (القد أفسدتني في حين أنّي أتيت إلى هنا لكي أصل إلى الخلاص"
عندما رأى إيجيديو الشّرخ الذي بدأ يحصل، سرعان ما استفاد من
 أوقف هذه الجوقة من الإهانات.
- (اهل رآهم أحدُ وهم يقتلون؟"). سأل من دون أن يوجّه كلامه إلى

أحدِ.
لمْ يرغب أحدّ بتقديم شهادته حول هذا الموضوع:

- على كلّ حال، لِنُعطِهم فرصةً جديدةً سيعملون وهُم مقيّدون
بالأصفاد حتّى أقرّر شيئاً آخر.

في ذلك اليوم، ظهرت الشّمس طيلة النّهار، ما يدلّ على أنّ فترة الأمطار
 أن ينسوا رعب الّلية الماضية. حتّى الحرس المناوبون أغفورا، وهكذا، فإنّ

مارتان الذي كان قد وصل سباحة إلى باخرة (لا غراند روبيرج) تسلتق
 في الماء. وبصمبّ، تغلغل في الموج الثّفّفّاف حتّى وصل إلى الزّوارارق. فكّ أحدها، وسحبه، وهو يسبح حتّى وصل إلى مسافِّة مقبولةِ من الجزيرّيرة،
 بكلّ ما فيه من قَّة.
 وصل تقريباً إلى الشّاطئ، وبينما ذهب ليأتي بينديّيةّ ويملأهما بالذّخيرة، كان مارتان قد قفز على الأرض واختى التىى.

## الفصل 11

هناكُ انتصاراتٌ توحي بالئس، والنّصر الذي حقّقه فيلوغانيون في




 غرفته، وهو يصرخ.





 الذي كانه يو يقدمّه لهم.
أعطى فيلوغانيون أوامره بأن تُحرس معسـكرات ات المدنيّين خلال النّهار كما خلال اللّيل، وصارت هناكُ دوريّة تنام أيضاً في المرفأ بالقرب من

الزّوارق. لـْْ يكن العدوّ الخارجيّ قد جاء بعد؛ فالفساد المميت ولد من




 عاد ليغرس سيفه في باب المدينة. ناله من ذلك جرحٌ من طلقة بندقيّةَ،
 المورسك المذهولين الذين كانوا يسدّدون عليه من أعلى الأسوار : السوف نعود!؟؛ أمّا الغراب هذا ...
قال فيلوغانيون لنفسه وهو يفكّر بذلك إنّ غلطته كانت أنّه عهد بمهمّة




 سوى العلم، وبالتّالي يمكن الصّفّح عنه. لكنّ المشكلة ظلّت كما هي. كان الأميرال قد كتب إلى الملك، وإلكّ والى


 والشّيء الأساسيّ الذي بقي هو المتابعة الرّو حانيّة لهؤ لاء البؤساء، ودعم العمود الفقريّ الأخلاقيّ لفرنسا الأنتاركتيكية، وروح جينيبر . كانت تلك الكلمة الأكثر نعومةً التي يطلقها بينه وبين نفسه على

مستعمرته. كلمة جينيبر تشبه كلمة جنفييف، وجنفييف كانت فتاةً في الخامسة عشُرة من عمرها لمٌ تقبل به حين كان مان ما يزال في سنّ العشرين جينيبر، جنفييف، جنيف.

- كالفن!

تهاوت قبضة فيلوغانيون على خشب البلوط، ما أدّى إلى وقوع الجرّة
الفولاذيّة.
كالفن! جنيف! كالفن الذي نشر الإصلاح الدّينيّ في جنيف. كالفن،
 والمختلف عن ذلك الجلف لوثير الذي لمْ يحفّز لدى الألمان سوى
 روحه؛ أقّا كالفن، صديقه!

على الاختلاف في مصيرهما فيما بعد، كان كالفن وفيلوغانيانيون يدرسان معاً في كليّة أورليان، ذلك أنّ الأميرال لمْ يكن في الأصل مُهِينّأِّ
 كان الجميع من رجال القانون. وهكذا كان من الطّبيعيّ، بعد قيامي بدراساتِ جدّيّةٍ وشريفةِ -مع آنّها دراسة القانون - أنْ يتسجل فين فيلوغانيانيون بوصفهِ محامياً في برلمان باريس . في سنّ الحادية والعشرين الـين اختار طريقه


 للمرافعة، وهو الأمر الذي جعله لا يناسب الدّفاع، إنمّا تنفيذ الحُكمب،
 القرمزيّة التي تحمل شُعار حليب مالطة الأيضض.

مع ذلك، عندما كان يعود إلى ذلك الماضي، ويفكّر في كلّ أولئك الذين سمحت له الحياة أن يلتقي بهمّ، فإنّ فيلوغانيون كان يوجّه إعجابه الصّاخب تُجاه أصحاب الدّراسات، والفنّانين، والفلاسفة، مثل: شيشرون، وبلوتارك، وجوستينيان، وألسيات، وكانوا كلّهم بالنّسبة إليه بمنزلة الآلهة، وهكذا عندما نشر كالفن (تأسيس الدّيانة المسيحيّة) قبل عشرين سنةّ، تبوّأ مكانه بين هؤلاء.

 والشّابٌ اليافع النّحيل والشّغوف الذي جِي جعله حادثٌ أذلّ عائلته يتّجه بحميّةِ للانتقام عن طريق الفِكر.
كان من الخارق التّفكير في أنّ قلمه قد خطّ الِّ الجُمل الّلاتينيّة الّرَائعة


 الكنيسة، هو تماماً من يحتاج إليه لِيلّع قطيعه المبعثر في الاتّجاهات

جميعها.
أشعل شمعةً؛ لأنّه في تلك السّاعة من المساء كان لا يستطيع الرُّؤية




 كان يجب أن يطلب من كالفن؟ بعد أن فكّر في ذلك مليّآ، وبعد أن ترك

الرّقم فارغآ، قال لنفسه إنّ خمسة قساوسةِ كافين لتأمين شعائر تــدّ الاتتباه

 قد ترك العنان لجرأته، فقد أخاف بخطِّ حازم انّنه سيكون من المفيد جدّاً
 التي ستحصل مع دخول الجنس اللطيف إلى هذا المعبد، لكنّه كان قد استسلم تماماً أمام بدهيّات الواقع، فهؤ لاء الأجلاف يمكي الـا
 فتياتٌ متواضعاتٌ، وذوات أخلاقِ جيّدةِ، قادراتٌ على ترسيخِ العادات





 تلك لمشُروع البرازيل الكبير، فلْيرسلهم من دون أن يتردّد مع القساوسة

ومع العذراوات.
في الّلحظة التي وضع فيها فيلوغانيون ختْده على الرّسالة، تملّكتّه

 لنفترض آنه فعل ذلك، ماذا ستكون ردّة الفعل في باريس؟ فيلوغانيون الذي نال صداقة عائلة غيز، والذي كان من فرسـان مالطة، ونائب أميرال بروتانيا، ألن يُتُهم بالخيانة فيما لو طلب رجالاً تنظر إليهـم الكنيسة بعين

الشّكّ؟؟ سواءٌ أرادوا ذلك أم لا، وعلى اعتدال تعاليم كالفن فقد كان يُظَرَ
 الطّاعون اللّوثُري.
مشى فيلوغانيون، وهو يرسم دائرةً بخطواته، ثمَّ طرد هذه الاعّ الاعتراضات
 بلاط فيراري حيث أقام، كانت رينيه دو فرانس، ابنة لويس الثّاني عشر،
 فيه الأفكار الجديدة جميعها، وعلى أنّ الكهنة الكاثوليك كانير كانوا ير تادون
 كان كاهن الاعتراف الخاصّ بالدّوقة.



 طبيعيّ ظروف المستعمرة. وضع الرّسالة في درج طاولة الأبنوس مع غير ها من الرّسائل التي يجب إرسالها مع باخرة (لا غراند روبيرج) . ارتمى على الأرجّ


*
أتت الأخبار اللّيّئة دفعةً واحدةً خلال تلك الأيّام التي تلت الانتصار. أولًا، وبعد أن أُحْصِي الذين هربوا تبيّن أنّ من بينهم أصحابِ مهينِ أساسيّة،

مثل: النجّارين، والحدّادين، والصّيادلة. بعدها، في أثناء ذهابهم إلى مخازن
 عندما حُملت الأجساد إلى المخيّته، كان من السّهل التّعرُّفُ إلى المّهم



 كانوا تحت سيطرة التّراجم المهزومين. نَجَمَ عن ذلك ألكّ أنّ الغذاء الطّازِّ











 المستلزمات في المحطّات التّجاريّة النّورمانديّة في آخر الخليج، لكن تلك كانت مذلّة يأمل فيلوغانيون أن يتجنّبها بآيّ تمني. عنّيّ إبحار (لا غراند روبيرج)، استدعى الأميرال ضبّاطه الكبار،

وتيفيه، ووصيفيه، إلى عشّاء وداع. كان يجب إضفاء المرح على المحادثة

 في أرض المعركة قد تَعلّمت أيضاً من بلاطات الأمراء كيف تصير أداةً للفتنة وللشُّعر. كان صوته العريض يعطي لطريقته في تلاوة الشُّعر قوّةً يعرف كيف يتحكّم بها، فتبدو تعبير آعن القوى الكبيرة التي تتفاعل في
 يجيش بالعاطفة، وحتّى عمّا هو مضحكُ ور عند
 أن نفهم كيف استطاع رجُل البلاط المتمميّز هذا أن يجعل الجا الجميع ينسون خلال تلك التّهرة الوضع اليائس الذي كانوا كلّهم فيه و قتها.
 مخاطر السَّفر، وسلسلة المشكلات التي تلته، وقد حملوندهِ
 الكريستال من صندوقه احتفالًا بالمناسبة؛ ولتسقط أكواب القاب القصدير أمام
 مع جعل شعلة الشُموع تتأرجح ببطء في لونه القرمزيّ، وقبل أن يرفع

جيبه، وراح يقرأ:
 مالطة، الذي نقل إليّ سلطاته في هذا المجال، أُعلن...
كانت المجموعة بأكملها، وتد تملّكتها الجدّيّة تنظر إلى جوست،
وعلى شفاهها ابتسامةُّ حانيةٌ.
--. أنه خلال معركة 12 شباط/ فبراير 1556 في خليج جونيبر في حصن كوليني، برهنتَ على شجاعةٌ كبيرةّ، سواءٌ في التربّص للعدوّ ومّ ومتابعته، أم
 يمكن أن يودي بحياتك، نتيجة لذلك، فإنّني أمنحك شرف حمّ

الفرسان من أجل خدمة سيّدنا يسوع.
كان ذلك احتفالاً غير متوقّع، وأسلوبه عَفا عليه الزّمن. في مناسبةٍ

 قد ماتت؛ أمّا جوست الذي لمْ ينخدع تماماً بشعوره بالمتعة، فقد رغب في أن يستفيد من تلك اللّحظة في الزّمن المستقطع، وفي هذه الأراضي
 جوست، وقام فيلوغانيون بوضع سيفه على كتفيه، وعلى رأسه، وتلفّظ ببعض الصّيغ التّقريبيّة، وأنهى كلّ شيءّ بيء بعناقِ حقيقيٌّ تعالت صرخات التّهنئة بعدها، ثمَّ بدأ الشّرابَ مرارة النّبيذ كانت تشوبها نكهة الأسى والوداع، فكلّ واحدِ من الحضور رالح في داخله يسلك طرقات تبتعد به كثير أ كما لو أنّ النّار التي دخلنت إلى أحشائه جعلته يستعيد الأماكن الغالية التي اختفت، وقصي اكصر الحبّ المفقود. - (اسوف يأتي دورك"). قال فيلوغانيون لكولومب: اعندما تقرّر لحيتك أنْ تنمو").
ضصحك الجميع ما عدا كولومب التي بدا عليها بعض الضّيق. - (ايا أو لادي"). عاد فيلوغانيون للكلام من دون أن يصرّ على ما قاله
 كان أبو كما مقاتلاُ بارعاًا".

ثمَّ جلس، وعلى وجهه أمارات التّفكير والضّيق.
 فرانسوا الأوّل، وقد رافقه في أنسره. وربّما جاء كلّ شئيء من هناكّ
 الواقع. بعدها، قال بقوّةٍ أكبر :

- شارك في حملات حلف كامبري، ثمَّ أرسله صا ماحب الجالالة إلى روما كي يفاوض على زواج كاترين دو ميديسيس من ابنه، الذي هو ملكنا

الحالي".
التمعت عينا جوست عند سماع ذلك.

- وهكذا صـار يا أولادي رجُل الظّلّ، المفاوض والّرّسول السّرّي

 مع أنّ تلك كانت فترة سلام.


 يستعمل أسلحةَ أُخرى مخفيّة. كان يحضّر للسِّلم، أو للحربا

سعل فيلوغانيون.
نظر جوست وكولومب إلى بعضهـما. كانت فكرة أن يكون أبوهما شيئان آخر غير جنديٌ قد ضيّعتهما، وأكثر ما أدهشهما هو آنه استطاع أن يكون من من الدّبلوماسيّين نوعاً ما.

- لا أستطيع أن أقول لكما أكثر من ذلك حول هذه النّقطة؛ لأَنْا لـْ

نكن نرى بعضنا دوماً.

- (اكيف مات إذآ؟"). سأل جوست الذي بدا عليه آنه يطالب بدفع دينٍ

خفض الأميرال بصره وفكّر. حول الطّاولة كان بوا لو كومت، وهو الضّابط الذي يجب أن يقود باخرة (لا غراند روبيرج) يقف من دون حر الكِ، ومن دون تعبير؛ أمّا تيفيه فكان ينام، في حين ضاع دون غونزياغ فير في بحثّه عن قافيةٍ لا يستطيع العثور عليها في قصيدةٍ مخصّصةٍ لمارغريت. وحْده لوتوريه كان يتابع باهتمام هذه المحادثة.
 الغضب: (القد قُتل في سيين في توسكانيا في اللّنة التي سبقت رحيلنا"). - (أليست تو سكانيا.. إسبانيّ؟؟). سأل جوست الذي بدأ يعرف بعض الأشياء عن إيطاليا بفضل قراءاته الحديثة.

 تبادل مع لوتوريه نظرةَ ممتلئةَ بالحذر .


- لقد سمعت أنّه كان قد فقد حظوة ملك فرنسا.
- بالفعل، كان قد رفض قبلها أنْ يلتحق بالقطعات التي تدافع عن
البييمون.
- لماذا أرسله الملك إذاً إلى سيينا طالما آنّه رفض أن يقاتل في
- "الْمْ يرسله". صرخ فيلوغانيون، لكنّ الضّيق نفسه منعه أن يفسّر أكتر

من ذلك.
كان توريه ينظر إليه بعمقِ، ثـَّ حوّل بصره بصر امةٍ إلى أبناء كلامورغان.

- ("هل يعني ذلك")، قال جوست بألم: (اآنّه كان مع الإسبان؟". - (هذا كلّه غير واضح"). قاطعه فيلوغانيون بسرعةِ، وأضاف بصوتِ

تَلت ذلك فترةٌ طويلةٌ من الصّمتـ.
- ("وأمّنا، هل كنت تعرفها؟"). تدخّخلت كولومب متسانلةً.

منذ فترةٍ طويلةٍ كانت تنتظر الفرصة لتطرح هذا السُّؤال المرْبك، وبــا
 كان الصّمت الذي حلَّ كثيفاً إلى درجة أنه انتزع دون غون انّ أشُعاره، وتيفيه من نومه.

- (الا"). قال فيلوغانيون من دون أن يزيد كلمةَ أُخرى. ولكي لا يُطلب منه أكثر من ذلك، نهض فجأة، واقترح نخباً جديداً للفارس الجديد:
- آالآن يا أو لادي"). قال بسرعةِ حتّى لا يعودوا إلى الأسئلة المحر جة:
 من أنّ ظروف رحلتكما إلى هنا لمْ تَكن عاديّة، وواجبي..."." في اللّحظة التي أراد فيها إتمام تلك الجُملة، توقّف عن الكلام، وظهر في و جهه الأسْود من كثرة الشّعر شُريانٌ صغغيرٌ يتحرّك فـك فوق ذقنه. -... أنْ أفول لكما إنّ لديكما مطلق الكرّيّة إنْ كتتما تريدان الإبحار عائدين على ظهر (لا غراند روبيرج)، على أنّ هذه الباخرة لا تحمل على الـى
 ارتعد جوست وكولومب، ونظر ا إلى بعضهـما. قرأ ألٌّ منهما في عيني الآخر الاضطرّراب نفسه تُجاه معنى هذا الانفعال.
- لست أطلب منكما إجابةَ فوريّةً. تناقشا حول الموضوع. ستُقلع
 لحظة نزع السُّلّم لاتّخاذ القرار.


## *

لـْ يقلْ جوست آيّة كلمِّ عندما ذهبا إلى النّومَ في اليوم التّالي سحب

 المرفأ، الذي تحوّل إلى مكانٍ للتّفكير لمن يصاب بالكآبة، ومكاناً للتآمر لمن يشعر بالتّهرُّد.

 سرقة ميراث كلامورغان، مستقبلهما، الاحترام الذي يجب الـي أنْ تناله كولومب؛ ولقد جهد ليُضفي على الحُجِج التي كان يسوقها قوّةً مهيمنةً. بعد ذلك بدأ يتحدّث عن الوضع المعاكس: حالة الة فيلوغانيون اليائسة، المساعدة التي يمكن أن يحملاها إليه، وعظمة فرنسا الأنتاركتيكية. كانت كولومب تبتسم، وتترك نظرتها تسرح على الشّاطئ البعيد، من

 تزحف على الأرض من جهة الغرب وقد ولد تمسّكت بكل قواهِا بسا بسلسلة

الماضية وضاعفت من حنانها ومن إغرائها.

عندما سكت جوست أخيرآ، نقلت كولومب نحوه نظر نـرتها التّمّاعة المشبعة بالزُّرقة التي أضافها البحر، وقالت له، وهي تضحك:

- كم تبذل من الجهد يا جوست الحبيب! هل تظنُّ كُنتي لا أعرف من زميِ بعيدٍ ما ترغب به؟
- (اما معنى ذلك؟)". صرخ جوست، وقد احمرّ و جهه. أمسكت به، وبدأت تقفز من حوله، ثمَّ ذهبت للجلوس على كوم الحجارة. كانت تلك الأنقاض الجافّة قد بدأت تعكس حرارة الشَّمسس، في حين راحت ترتعد بفعل النّسمات بقايا أعشُابٍ ابيضّةت من الملح، ومن

الغبار.

- سوف نبقى، وأنا سعيدةٌ بذلك.

كان جوست فريسة انفعالاتِ متناقضية. ما كان يحبَ أن تُقر أَ أفكاره


 يكن يحبُ ذِكره.
ذلك أنَّ الواجب الذي كان يطمح إلى القيام به من خلال مساعدة فيلوغانيون في وضعه الخخطير كان بسبب المودّة الصّادقة التي صار الـي بها تُجاه الفارس. الفرصة النّياسيّة لتأسيس فرنسا الأنتاركتيكية لـمْ تَكن بالنّسبة إليه سوى المظهر الذي اكتسبته بالمصادفة فكرة الشّرف، والمجّند، والتّضحية، التي تجد جذور جا في التخيّلات الأكثر روعةَ، التي كان يغذيها في طفولته.
فبعد أن تبحر(لا غراند روبيرج) التي يقودها بوا لو كومت، لن يبقى
 صحّته المتدهورة يوماً بعد يوم أقدر على قرض الأُشعار منه على القيام بأيّة مهمّةِ أُخرى.

كان جوست يشعر أنّه منذورٌ للفعل وللقيادة، وكانت كولومب بابتسامتها تعفيه من أن يشرح السّعادة كلّها التي غمرته من جرّاء ذلك ورّ
 استغرقت في التّفكير لحظةٌ قبل أن تجيب. ما كانت ترغب به لـْ بهُ يكن أقلّ وضوحاً ممّا قاله جوست، لكنّها لمْ تكن مثله تقوم بالأشياء من
 به، ورأت أنّ هناك شعورين يسيطران عليها: الأوّل هو المتعة التي تشا تشعر


 وهي تنظر إلى تلك الأفكار الكبيرة بالنّظرة السّاخرة نفسها التي تلقيها على
 شُعورٌ آنخر منذ عدّة آيَامِ - أريد أن أرجع إلى الهنودها . قالت له.


 في حالة حربِ معنا الآن". - أقصد هنود الستاحل"، . قالت له معترضةً. ردّة فعل جوست أجبرتها على أن تجادل، لكن لمْ يكن لديها أيّ
 ذلك الَّتام الوامع الذي يهيمن على الغابة، وأن تستحمّ في الشّّالاتات،

وأن تجبر نفسها على أن تصير ظلَّ بلا ضجيجِ؛ كي تتوصّل إلى أنْ تمشي في الطّبيعة من دون أن تزعجها
 كانت ترمي الأفكار جز افاً من دون تفكيرٍ - وأنا الوحيدة هنا التي تستطيع أن تتحذّث لغتهم.

نظر جوست إلى أخته. غرابة وجهها لمْ تلفت نظره قطّ كما كا الآن، عيونها التي تبدو كآنها في الوقت ذاته تسبر الأغوار في الدّا الدّاخل، وتعكس

 المدرسة الفنّة التي ازدهرت في القرن الماضيا
 جمع بينهما في زمن الطّقولة. ملأته الجاذبيّة المضطّربة لهذه الاختلان الانات بانفعالاتِ مرعبة.

 - (اوأنت، هل تستطيع أن تقنع فيلوغانيون بذلك؟؟) . قالت من دون أن أن

 فكّر طويلاً، وقال في النّهاية: - ليكُن. أتعهّد بذلك.

شعر الاثنان بالمفاجأة من المنحى الذي أخلئه مصيرهمها، وعادا إلى
الزّوارق لكي يريا (لا غراند روبيرج) وهي ترحل.

## الفصل 12

- (اتابعي من دوني، لـْم أعد أستطيع الاستمرار". تأوّه كانتان، وهو يسقط جالسأ على جذِ كبير .
كانت الأرض صاعدةً، فقدت صلابتها، وراحت تتهاوى تحت الخطوات. أجمات الجمّيز والجكاراندا كانت ترفع عالياً فوق الأرض جذوعَ أغصانها الأولى الثّلاثيّة التي تحمل مظلّة الأغصان مثّل قبّةٌ أمّا


 كبير
- "هيّا، الوقت غير مناسبِ لأن تضعف") . قالت كولومب بانزعاج كانت تمسك بيدها إحدى بوصلات الباخرة التي أراد فيلوغانيون أن يعير ها إيّا ها كي تجد طريقها في الأماكن المغطّاة بالنّبات. - كنت أعتقد أنّكِ تعرفين الطّريق، وأتّكِ تعرفين كيف تجدين أصدقاءكِ.
- (قلت ذلك لكي يقبل الأميرال أن نذهب"). قالت كولومب من دون أن تتوقّف عن تفحُّص البوصلة المظلمة.
- (يا إلهي!). تنهّد كانتان قائلا.

لمْ يكن يخاف من الخطر بِّدر ما يشعر بالهمّ مسبقاً من فكرة أن يُنهي

$$
\begin{aligned}
& \text { حياته بعيداً عن البشر، ومحاطاً بالقرود. }
\end{aligned}
$$




- الا أفهم". تمتمت كولومب غير مهتمّةٍ بتأوّهات الواعظ: النحّ تقريباً في المغترق الذي يفصل الخليج عن الجزء الآخر، لكتنّا لمْ نلتِّق بأحدا.

 من قبل.
ذلك آنّه لمْ يكن يعرف عن الهنود سوى الصّورة التي كوّنها عنهـم بعد








 وصل إلى القبائل جميعها، وعليهها أن يخشيا أنيا أن يصيرا بين لحظةٍ وأُخرى ضحايا هذه العدوانيّة.

كانت كولومب تلصق أنفها بالإبرة الممغنطة، وتتابع التّوجّه نحو
 بدرت عنها فجأةً صرخِّةٌ مدوّيّةُ. - (اماذا حصل؟؟) . صرخ كانتان وهو يقف. بلحظةٍ صـار بقربها، وهو ينظر حوله من دون أن يفهم.

 فالزّمرّدة على شفته تبدو واضحةَّ لكّنّ الموت سقوط الشّفة المثمقوبة على أنفه مثل عنق جرّة. كانت عيناه مفتوحتين، وتفسّخ الغابة قد بدأ يرسم حول جتُّه هالةً مبيّضةَ من الدّيدان التي كانِ كانت





 نفسها؛ أمّا هذا فلـمْ تَكن قد ذاقت لحمه سوى الدّيدان.

 اهتمامه.

- (انظري إلى هذه البثرات). قال لكولومب التي لْمْ تُظهر أيّ اهتمام بهذا المشهجد، وشدّته لكي يبتعدا: اإنّ لديه بثوراً على جـلى جسمه كلّه. شيءّ
يشبه جدري الماء!).

على شؤم اكتشاف هذه الجّةّة، فإنَّ ذلك لـْ يقلّل من عزيمة كولومب. على العكس، كان ذلك دليلاً على آنهّها صارا قريبين.
 تعود للسّير على الّّرب.
 جثّة أُخرى عليها العلامات نفسها
 كانت قد بدأت تتذكّر المكان. وصلا إلى المدخل العريض للقرية حيث
 من بعيدِ الكوخ الكبير، وركضت كونِ كولومب بكلّ فَرِّ، وأعلنت عن قدومها بالصَّر خات.
لكنْ لم يكن هناك شيءٌ يخخرق الصَّمت. كان الكوخ فارغاًا، وسقفه

 على الأرض، لمْ يكن هناك ما تبقّى من الحياة السّابقة للقرية، لكنْ لم يكن هناك جئثٌ أيضهاً.






 التي جعلت كانتان يسعد لأَنه اختيرَ كي يرافق كولومب، لكنّ تلك الذّكرى الّك

سرعان ما جفّفت فمه. اعتدل بجذعه داخل الأرجوحة، وهو يحمل يده إلى عنقه. المصادفة وحْدها إذاً هي التي جعلته يبصر في هذه اللّلحظة
 محاولاً الذّهاب إلى الغابة. يعني ذلك أنّ هذا الشّخصص قد ظلّ بلا حرالٍّ، ومختببئاً حين كانا يتفحّصان داخل الكوخ. لو أنّه هنديٌّ لكان تسلّل إلى الطّبيعة من دون الِّ
 احتياطات طويلةَ للغاية. - (اقِف!)، . أمَره كانتان.

كان قد استغلّ الظّلّ حيث كان يقف ليوحي بانّنه كان مسلّحاًا بدا كأنّ
 كانتان أيّ شيء في يده ليدافع عن نفسه.

 الفسحة قُبالة كولومب.
كان له ذلك الوجه المحعّد الذي لا عُمر له، مثل الذين لا نعرف إن كان المناخ المداري قد جعلهم يشيخون قبل الأوان، أو حغظهم كما هـم الوم
 ذرة على قمة جمجمته كاد يجعله مناسباً ليُدرج بين أنواع الـو الأناناس ضمي مجموعات تيفيه. كان يلبس مثل المترجمين ثياباً مصنوعة من الأقمشة

 في خشونتهما يشبه كولومب التي ذهب ليجلس بقربها.

- (اهل أنت فرنسيّ؟) . سألته كولومب بلهجة المفاجأة، بلْ وبنوع من التلوم لكثرة انزعاجها من أنْ تجد رجُلاً أبيضَ في هذه القرية حيث كانت تعتقد أنّها ستلتقي بأصدقائها.

كلامه بالكاد مفهوماً: (احتّى أنا، الإنجليزي"ّ".
- "وماذا تفعل في هذه القرية؟). تابع كانتان بلهجة الغضب الخارق الذي اعتقد أنَ قادرٌ على الإيحاء بالخشية وبالاحترام.
لكنّ الانجليزيّ كان ذا مظهرِ يخلو من الانفعال إلى درجة أنّ هذه التّهديدات بَدت سخيفةّ للغاية.
- مثلكم -على ما أعتقد- أنا أتنزّه.
- (اما الذي حلّ بالهنود؟). . سألته كولو مب.
- (امن أين أتيتم لتجهلوا ما حلّ بهم؟؟". قال الرّجُل، وهو ينظر إليها

بانتباه.
لفتت انتباهه غرابة وجمال نظر تها، لكنّه لمْ يُبِدِ أيّة خشيةٍ. - "(القد انتهى أمرهم دفعةً واحدةً بسبب الوباء") قال مكمالِ كالامه. قفز كانتان من الأرجوحة، ولأنّ الفضول تفوّق لديه على الحذر،

اقترب بدوره من الضّوء.

- من جدري الماء، أليس كذلك؟
- لا أعرف شيئاً. لا يوجد أطبّاء هنا. أنت تعرف الهنود. يقولون إنّ السبب روحٌ شُريرةٌ، وأطلقوا عليها اسماً من عندهم. - ("هل ماتوا كلّهم؟؟). أصرّت كولومب.
- لا ليس كلّهم، لكنْ كثيرون. لقد سمعت عن كوانيمبيك؟ - لا، من هو؟

هنديٌّ شجاعٌ كان قد قتل كثيراً من الأعداء في المعركة، وأسر عدداً
 التي كان يزورها من وقبِ إلى آخر علّموه كيف يطلق القّ القذائف. أكثر ما كان يحبّه هو أن يضع مدفعاً على كلّ كتفِ، ويطلق منهما النّار من دون أن أن يفلتهما.
وقف الإنجليزيّ، وقلّد ضاحكاً كيف يلقّم الهنديُّ مدفعين من الخلف مديراً رأسه لكي يسدّد، ثمَّ عاد للجلوس وهو وهو مكفهرّ". - مع الأسف، مات المسكين خلال يومين، وقد أكلته البنور.



- (اهل أتيتم من محطّات التّجارة؟". قال الإنجليزيّ بشيءئ من الجرئهر أة. - (الا. من الجزيرة. نحن مع فيلوغانيونه). قالت كولومب بسرعة؛؛ لانَّها شُعرت بالثّقة تُجاه ذلك الرّجُل .
- (ايا لبؤس الرّجُل !". صرخ الإنجليزيّ، وهو ينتصب بقفزةٍ واحدةٍ. ندمت على صراحتها، وشعرت بكانتان يتراجع.
 على الإطلاق. إنّهم مقتنعون أنّ مجيء مستعمرتكم هو الذي حمل هـم هـن الانه الأمراض".

$$
\begin{aligned}
& \text { - من الذي أقنعهم؟؟ } \\
& \text { - تراجم السّاحل. }
\end{aligned}
$$

- (وأنت، ألست منهم؟". قال كانتان مستغرباً.

 كانوا من أصدقاء الغراب"،
- شالغراب". تلقّط الإنجليزي الاسم باحتقارٍ: "صحيحٌ أنّ قاطع
 - (اهو أيضاً في هذه السّاعةلا، قاطعه كانتان، وهو يكاد يبدو سعيداً:
الأنَّ التَرجمان سيتدلَّى من طرف مشُنقِّة.

تلى ذلك الحديث صصتٌ متزعجّ".
 نظر كلّ من كولومب وكانتان لبعضهـها باضططر ابـ

- أهو أنت؟
 - أنا كانتان. - وأنا كولان.

بعد أن تعارفوا، ابتسم الجميع برضاً. لْمْ تستطع كولومب أن تتخيّل أنّ

 أن يضحكوا من فكرة أن يستطيع اسم التّقريب بين كائنين، ويسمح بمعرفين انيّن من هما.

- إباي لو هو أهمَ إنسانِ في هذا الخليج كلّه". تال الإنجليزيّ بجدّيّة. - (إلى آية قبيلةِ يتمي؟"). سألت كولومب.

ضحك تشارلز، وقد ظهرت بقايا أسنانه البشعة التي ظلّت صامدةً على
السَّفرات العديدة.

- إلى قبيلتنا نفسها، أو قبيلتكم. بالأحرى، إنّه رجُلٌ أبيضُ، وكان فرنسيّاً قبل أن يصير... ما صار إليه. - ماذا يعني ذلك؟

طرح كانتان هذا السُّؤال مقطبّباً حاجبيه، ما يعني أنّه كان يخشى تعداداً جديداً للمنجزات الحربيّة على طريقة كونييمبيك، أو للخدع على طريقة الغراب.

- يعني آنَه صار رجُلا ذا حكمةِ كبيرةِ، وطيبةِ رائعةِ.
 صوته، فما كان يعرفه عن تلك البلاد لا يهيّئه لِعتقد أنّ مثل هذه المز المايا يمكن أن تسمح لأحيد أن يبقى على قيد الحياة فيها، وأن ينال الاحترام. - على مسافة يومين من هنا، في الغابة التي يسمّيها الهنود تيجوكا. - (الماذا سألتنا إنْ كنّا نعرفه؟"). سألت كولومب.
 أن أوضح لكما وجود كثيرين منهم لا يعترفون لحُسن الحظّ بسُلطة
- وباي لو هو بشكلِ، أو بآخر زعيم هؤلاء؟

 يعطي أوامر، ولا يعاقب، ولا يوزّع مكافآت". الوصف اللطيف لهذا الإنسان الذي لا يعرفونه جعل القادمين الجُدد

يفقدون الاهتمام به. كولومب خاصّةٌ كانت قد عادت إلى حنينيها للهنود،
ولا يعزيها شيءّ.

- لقد عرفنا الهنود الذين كانوا هنا. هل تعتقد أنّ من الممكن العثور

عليهم؟

- (اسيكون ذلك صعباًّ". تمتم الإنجليزيّ، وهو يهزّ رأسه: (الهنود لديهم عادة أن يرحلوا هكذا، في ليلةِ واحدةٍ؛ لأنّ الخشخيشات تأمرهـم بذلك لتهدئة الأفكار، لا بلْ يبدو أنّ بعضهـم قد وحل وحل إلى النّهر الكبير الذي يجتاز غابة الأمازو ن في الغرب".

كانت كولومب تداعب بطرف قدمها حبّتيْ عقدِ بيضاويّتين كانتا قد
 طريق هروب الهنود، لكنّها سرعان ما تأكّدت من عبيّةَ ذلك. تنهّدت - "الشّخخص الوحيد الذي يمكن أن يعرف شيئاً هو باي لو". أضاف

تشـارلز موضحاً.

- لقد وصفته لنا كحكيم عجوزِ، وتخِّلته من النُّاكاك المنعزلين. - إنّه كذلك، لكنّه يعرف كلّ شيءء، وتلك معجزةٌ، بلْ إنّني متأكدٌّ من

أنّه يعرفكما.

- نحن؟ هل تقصد أنه يعرف فيلوغانيون.
- لا. أنتما، أنتما الاثنان خاصّةَ، إنْ كانت لديكما أَيّة علاقةِ مع الهنود.

اضطّرب كانتان للحظةِ، تُمّ انطلق قائلاً.

- ولماذا لـمْ يظهر قطذُّ إنْ كان على تلك الدّر جة من الطّيبّة، وإنْ كان يعرف كلّ شيء؛، لماذا تركنا في براثن لو فرو حتّى كدنا نموت؟ - لأنّ باي لو يعرف كيف ينتظر .
- (أنت إذن تعتقد أنه يمكن أن يساعدنا على إيجاد الهنود؟). سألته كولومب، لكنّ كانتان أخاف قبل أن يأتي الجواب: - هل تظزّ آنه يمكن أيضاً أن يساعد المستعمرة على البقاء على قيد الحياة من خلال تقديم طعام طازج وماء؟؟ - (اباي لو ليس تاجر آ). قال الإنجليزيّ بيطء، وهو يفكّر : (اوليس لديه ما يبيعه، ولا يتمنّى شراء أيّ شيء" لا لـا عبّر كانتان عن خيبة أمله بتقطيبة.
- لكنْ إنْ كانت قضيّتكم عادلةَ، وإنْ أراد أن يساعدكم، فإنّه يستطيع فعل كل شيء.

كانت كولومب قل عقدت عز مها، وعندما استدارت نحو كانتان فهمت أنّه كان يشاطرها الرّأي. قالت وقد فتحت عينهها على اتّساعهما: - هل تقبل يا تشارلز أن تقودنا إلى باي لو الذي نرغب كثيراً بمعرفته؟ أمسك الإنجليزيّيّ بيديها، وصرخ:

- حقآ؟ يسعدني ذلك. يسعدني كثيراً. في كلّ مرّة أستطيع فيها أن أعرّف فيها باي لو إلى أيّ شخصي يستحقّ ذلك، أشعر آني أقوم بشيءئ...

كسر التحفّظ البريطاني تلك الانطلاقة الغنائيّة، لكنّ الانفعال ظلَّ واضحاً في صوته من دون أن يدعمه بالكلمات.

 على ما يبدو، واستطاع أن يهرب، وهو يلّعي آنّه صار زعيم الصّه المهرّبين في السّاحل

مارتان. قالت كولومب في نفسها. - يبدو أنه أكثر خطورةَ ممّا كان عليه الغراب.

ذهب كانتان ليطوي أرجو حته. أكل كلّ واحدِ منهم سمكتين مدخّخنتين، وشربوا بعض الماء، وبدأوا المسير .
قادهما تشارلز عبر الغابة. اجتازوا هضاباً مزروعةً بالباكوس ذي

 بشجيرات القرفة المزهرة.
لمْ يتوقّفوا في أثناء صعودهمه، لكنّهم اضطّرّوا إلى القِّيام بكثير من الالتفافات التي فرضتها الصُّخور، أو مـجاري المياه البرّيّه، ما سمح لهـم من وقبِ إلى آخر بتأمُّل الخليج الذي الذي ازداد بُعداً، و في صباح أُحد الأليّام دخلوا ضمن أجماتِ واسعةِ من أعواد القطن، ومن بعيدِ كانت تبدو شجرات صنوبر تنبيّق عالياً.

- (اتيجوكا)، . قال تشـارلز وهو يمسح العرق عن جبهته: "اسوف نلتقي بباي لو قريباًا).

t.me/t_pdf


## III

## أجساد وأرواح

## الفصل 1

مضت سنٌّ منذ رحيل (لا غراند روبيرج) إلى فرنسا. عاد الشّتّاء ومعه
 جديِّ مكانه لصيف المدارات غير المتنامي. في تلك التّنة من الحر مان




 يتازوهون في أراجيحهم.
 وأصيب معظمهم بأنواع الحُحتى، ولذلك كانوا لا لا يبدون أيّ استعجالي
 ارتفاعها لمْ تكن تعطي الانطباع باتنها ستتهي قريباً، وتد شعر الجميع بأنَ

 والمعنويّات بالقذر نفسه.

منذ عودة الحَرّ، صـارت اليابسة قُبالة الشّاطئ بما فيها من غاباتِ سميكةِ
 من مضاعفة الحراسة، والمراقبة الدّائمة، استطاع تسعة رجالِ آخرون أِن أن

يهربوا.
كان جوست خلال تلك اللّنة قد صار رجُلاُ مكتمل الرُّجولة، وقد أفعمه ذلك بالرّضا. كان قد قر أ المؤلفات كلّها في المكا
 عصره، بالإضافة إلى أنّ دروس السّالِح جعلت منه مقاتلاً ممتازاً. كانت





 قوّته. كان فيلوغانيون قد جعل منه ساعده الأيمن مثّلما كان الأمر مع لو توريه الذي كان يقود الفرسان.
كان جوست مسؤو لاَ عن الورشة، وذلك هو العبء الأعظمه، فهو

 كان الكراهية التي يشعرون بها تُجاه فيلوغانيون الذي يحمل الـي بنظرهم
 حرمانهم من الكحول ومن الرّفقة، والمراقبة التي صاروا يخضع الـي الآن. جوست بدوره، لـْم يعد يلقى لدى العمّال في الورشَة سوى السُّخرية

والعدوانيّة الصّمّاء منذ أن صار يعتنق نوعآ ما أفكار فيلوغانيون حول فرنسا



 البغيضة، ولئن أتى البرتغاليّون، فسيستقبلونهم كمحرّريّن

 جمال الصّباحات المداريّة الشّاحبة، والبحر الزّمرّديّيّ، والسّماء المّاء المعدنيّة بلا غيوم صارت تخفي تحتها رعباً كبيراً، ومشاعر كراهيةٍ تسبّب الذّعر مثل طلاء تجميليِّ وضع للإضحاك على جلى جلد شخصي يموت.









 كان الهنود في غالبيّهـم ما زالوا مخلصين لباي لو الذي كانت كولومب قد التقت به في تيجوكا. وبفضل الاتقاق الذي ععدته معه، استطاعت

الجزيرة أن تستمرّ في تلقّي المانوكا، والسّمك المجفّف، والفواكه. كانت

 تفلت من سلطة مارتان ومترجميه، وهكذا لمْ يضطّرّ الأميرال قطُّ للّجوء إلى النّورمانديّين على الشّاطئ الآخر من أجل البقاء على قيد الحياة

 أراضي الهنود، لكنّه فهم فائدتها. فوق ذلك كان علي كـيه أن أن يفرح لأنّ أخته استطاعت وحْدَها من بين المهاجرين أن تحافظ على صحّةَ جيّدةِ استمدّتها من المياه الصّافية في الجبل في ظلّ الغابات العذبن، والفـي الفواكه التي تلتقطها من الأشجار فيها.
في أوّل أحبد من شهر أذار / مارس، و كان قد مضى على ولى رحيلها شهرٌ،

 راحت تتغلغل في الخليج. لْمْ تكن تلك المرّة الأولى التي تأتي فيها بو الخ الخر






 الإنذار إلى استعر اض القوّة، عرض أمام الجميع مظاهر الضّيعف الواضحة انـة،

فالجدران غير المتهية ستنهار تحت وقع القنابل الأولى، والمدافع التي لمْ تنلها الصّيانة خلال مواسم الأمطار لن تطلق من البا لبارود إلّا لآلا ما لم يكن

 ليغزّوا سكاكينهم في ظهور الآخرين



 خرجت من المستنق الصّغير حيث كانت تنمو أشجار الصّفّفصاف في الماضي وراحت مثل طلائع جيشي خائي تقرص الأقدام من الكع الكع في النّهاية، استطاع فيلوغانيون أن يرى الرّاية. كانت راية ملك مائك فرنسا


 التّرحيب بمجيء الفرنسيّين. صحيحّ آنهم لن يتعرّضو الْوا للأميرال، لكنّهم




 يقف في الزّورق وسط حبالِّرُميت كيفما اتّفق للاستعجالِ الِال بالإبحار ـ عندما وصلا إلى أسفل جدار المركب الأوّل الذي كانت مقّدمته قد ابيضّت من

القواقع، بدآ حوارآ موجزز آمع سطح الباخرة. كان رؤساء الحملة يريدون أن يرسوا على الأرض مباشرةً. أمر الأميرال بتعليق سُلّم حبالِ قالِ قام الزّورِقان بالانتظار تحته من دون أن يتحرّكا؛ لأنّ البحر كان سـاكناً. نزل منه ثلائة أشخاصي وقورين، كان أحدهم يرتدي لباس نبلاء الّيفـ والآخران لباسان

في ذلك المكان الذي لا يمكن التّحرّك فيه تمّت مراسم التّعارف. كان الرّجال الثّلاثة في حالِّ ممتازةِ، على الرغم من الرّحلة التي دامت أربعة

- (فيليب دو كورغيوري، السّيّد دوبونه. قال الرّجُل الأوّل الذي

 مسارها، وقذفت به بين ذراعيْ أحد المجذّفين. - (ابيير ريشّير". قال أحد الرّجال الذين يرتدون الأسود من دون أن بتبسّم، أو يتخلّى عن مظهر الجدّيّة والاهتمام.
 ثيابه التي تغطّي الذّراعين والستاقين آية زخحارف. كانت يُيابه تلك مصنوعة

 إلى الشّخصيّة الثّانية التي كانت ترتدي لباساً قاتماً، وتال عوضاً عانـا عنها:
- غيوم شـارتييه.

 بهذه الموجة التي تحولّه إلى مهرّج.
- "(ملك فرنسا هو الذي أرسلكم؟". صرخ متسائلاً ليعرف إلى آية جهةٍ يجب أن يوجّه دموع فرحه، وأمارات رضاه.
- (الال|. قال ريشير، وهو يتمسّك برأس أحد المحذّفين كي لا يقع:
"كالفن. نحن مرسلون من جنيف".
كانت الأمواج قد مرّت، وعاد الزّورق إلى هدوئه . لّْ يعد هنالك سوى

 في أعماق البحر.
* 

حملوه وهو غائبٌ عن الوعي حتّى سريره، ثمَّ بدأ الأمير ال يستعيد وعيه بالتّدريج، وأعطى لجوست ولوتوريه تعليماته لكي يؤمّنوا إقامة القادمين.
 كاملاك في السّرير، حيث انغمس بقراءة رسالة كالفن التي كان دوبون قد سلّمها إليه.

خلال ذلك الوقت كانت المراكب التي رَست بالقرب من الباخر تين


 من البواخر قبل سنتين على الجزيرة التي كانت ما تزال مقفرةً القادين القادمون
 من الصّدام مع الآخرين، ولم يكن هنالك ما ما يردع بواخرهم عن استهداف



يتموّنوا بالأشياء الضّروريّة، لا بلْ كانت لديهم كماليّاتٌ ذات قيمة؛؛ فقد
 كما استولوا على المأكولات الطّازجة التي وجلي





 مراكب. كانوا قد استمتعوا بالرّحلة الجميلة، وأكلوا، وشا وشربوا النّبيذ الطّيّبّب،
 على الشّاطئ مرتعبين من منظر القطعان الصّامتة لأولثك الذين سبقوهم إلى هناك.
كان الواصلون سابقاً إلى الجزيرة قذرين قد خَمهرت أجسادهمه،




 ما عادوا المحطّة الأخيرة في رحلة الألم، بل صلم صاروا قادرين على

 في الماضي في مهنته، وهكذا ذهب الجنود الجن نـي الحو الجنود، والحرفيّون نحو

الحرفيّن.

أخذوهم في جولِّة خـمن الجزيرة، وجعلوهم يرون أين سيقيمون؛ أيْ:
 الزّمنيّ وبالعمل. كانت تلك الأمور مناسبةّ لعقد علاقةِ أولى، وقد كان الِّ لخيبة أمل الواصلين واضطّرابهم دوره في جعل القدامى يشعر الـع في حصول تسويات سيكون لها ثمنها.

 أتباع كالفِن كانوا يرتدون الـّساد ميّل أساقفةِ، ويتباهون بأهمّيّتهمَ. تضهت


 نوعاً من الرّفاهية، وقد وعى جوست، وهو يقدّم تلك الزّنزانات اللقاد

 الذي كان يطلّ على الحُجيرة الأولى.


 - "اهذا أجمل ما لديناها. تمتم قائلاً.

- كيف! خحلال عامين كاملين، لْْ تستطيعوا أن تبنوا بيوتاً أفضل مع كلّ هؤ لاء الحرفيّن لديكم؟
- (أقصد..."،، قال جوست مُحر جاً: ا(أنَّ الأميرال قد رغب أن يولي الأمن الأهمّيّة الأولى. لقد بنينا الحِصن"،

رفع دوبون أنفه نحو الأسوار قيد التّشييد، وتبّى لجوست من نظرة


مهيمنة.
دخل ريشير قائلا بصوتِ يرتعش ويهتزّ مثل لولب:
 الوقت الكافي على ما يبدو لتشييد قصرِ له. - الالال، قال جوست مستنكراً، وهو يحتفظ بلهجةٍ ممتلئةِ بالاحترام: اليس له. لا بدّ من تشييد مقرٌ للحُكم يظهر سُلطة الملك على هذه الأراضي".


 تفاهم بالعينين أنّ الوقت ليس مناسباً لحلّ هذه المسألة. استعاد دوبون هدوءه وسَعل، ثمَّ بعد أن سحب نفَّساً طويلاً يمكن أن أن
 كذلك قام كلُّ واحٍِ من الآخرين باستلام حُجيرته. كانت لريشير حجيرةٌ

 لإكمال الزّيارة، وقادهم نحو ورشة الحصن.

 نوزَعهم إلى فرقِ، وسوف أنتظركم أنا بنفسي لأدلّكم على أماكنكمـ. - (أماكننا!). صرخ الواصلون.

- ("فيلوغانيون يرانا عمّالَا لديه إذأ؟ه). قال دوبون بخُيلاء.
 الأنتاركتيكية. ما من أححِ مُعفى من هذه المهمّة. إحلى أهمّ المهامّ أن أن
 البرتغالِيّن، لكنْ..... . .
 في التّظيم...").


## تبادل نظرةً ساخرةً مع ريشير.

-... لكنْ دعني أقول لك إنّه على ما يبدو لا يفقه شيئاً في التّياسة. الاحتمال في أن يغامر البرتغاليّون بإغضاب فيلن فرنسا في أمريكا اصار أكثر من
 - ماذ!! كارلوس الخامس تنازل عن العرش؟

- منذ ثمانية عشر شهراً، هل من الممكن آنك لـْم تعلم بذلك؟

 في حالة من الانعزال تفوق حالة الغرقى. لا شـكّ في اتنهم المتحضّرون
 العالم.
- (اوهكذاه) . أكمل دوبون بصبر من يريد آن يعلّم طفلاَ صغيراً: ابدءاً من تلك اللّحظة، انفصلت إسبانيا عن الإمبراطوريّةه .
لـْ يستطع كارلوس الخامس أن يعطي كلّ شيء لابنه فيلّ الإليب الثّاني، فانتقل التّاج الإمبراطوريّ إلى أخيه فرديناند. كلّ القوى الأوروبيّة وقّعت

معاهدة سلام، ولذلك سيكون من الصّعب أن تقوم البرتغال بإشعال النّار في البارود من أجل....
داممه وهو يتكلمّ شعور غثيانٍ:
-.... من أجل هذه الجزيرة!
كانت تلك الأخبار جيّدة، لكنّ الشّهور الأخيرة من الطّاعة والجهد جعلت من جوست جنديًّا حقيقيَّاً يلتزم بالأوامر .
 نتابع بناء الحصن، وسوف أقودكم غداً إلى أماكنكم".

حلَّ اللّلل مفاجئاً الجميع، وهُم في حال الفوضى التي بدأت بعد

 يهربوا إلى اليابسة، ولمْ يلحط ذلك أحدٌ سُ سوى في اليوم الثّاني.
لمْ يكن القادمون الُجُدد معتادين على منع التّجوّل الذي فيرّي فرضه على سكان الجزيرة نقص الشُّموع، لذلك قاموا بإشُعال القناديل قويّة الضّوء، وحتّى المشاعل في غرفهم. لوَّح كلّ واحيِ بضوئه وشمعته حتّى بانت الجزيرة كلّها في حالة عيد.
عندما وصلت تلك الإضاءة إلى أقصى التماعها، جاء ريشير، وهو يحمل سراجه بيده، أمسك بكُمٌ جوست، وقال وال له هامساً:
 نظر إليه جوست برهةً كما لو أنه قد طُلب إليه القيام بدسائس الئس سرّيّة وملعونِةٍ ثبيهةٍ بتلك التي يقوم بها الغراب، لكنّه حين رأى أمامه سحنة

الأسقف الزّاهدة فَهم أنّ الأمر معاكُّ تماماً. كان النّزول من الباخرة

 من الأفضل عدم إظهارهنّ منذ البداية مئل الشّركـيّيّاتـي
 وبما آنه كان لديه حول هذا الموضوع أفكاره الخاصّة، فقد أضافي: - ألا يمكن إيواؤونَّ في مقرّ القيادة؟


 - (اكوخ الحرس الاسكتلنديّنين). قال بفخر .
 يمكن وضعهم كلّهم في الغرفة الملحقة بمخلـو فيلوغانيونيون، وسيُحمى على نحوِ أفضـل . كانت الفتيات ينتظرنَ في إحدى البواخر، وقد أُقن

 في وسط الغرفة، وخمسَ مربّباتِ مستلقياتِ على كراسي.



 يكوّن عن الفتيات انطباعاتِ واضحةَ، والواقع أنّ ما لفت انتباهِ لمّ يْ يكن

الأجساد، ولا الوجوه، إنّما هذه التِّاب السّوداء التي تأخذ شـكل غِملِ،
 تختلف عن رائحة عرق الرّجال.


 على نحو طبيعيٌ تماماً، وأنّ الهنديّات تتقاسمن الحياة بالتّساوي مع الرّجال على تلك الأرض منذ الأزل.

 جوست عشرة وجوٌِ لمْ يحتفظ بذكرى أيٌّ منهم، فيما عدا وجا وجهِ شديد التّجاعيد لإحدى الوصيفات جعله يفكّر بحيوان الإيغوانيانـ أنّب نفسه على هذه الفكرة، ونظر إلى قدميه وهو محمرٌّ من الاضطِّرِّراب. في تلك الأنثاء راحت الفتيات التلواتي فوجئن بالنّسيم المنعش


- (ساعدني في نقل آخر واحدةٍ منهنّ"). قال ريشير الذي كاني

قد نسيه.
مشى خلفه، ودخلا حُحجرةً صغيرةَ ضمن المقصورة كانت مفصولةَ عن الغرنة الأساسيةّ بسجفي قماشيّة.

- اكيف حالها الآن؟ها. سأل القَّيس الوصيفة التي كانت جالسةً

بقرب التّرير.


- (بالنّسبة إلى هذه المريضة بالنّاتل، قال ريشير: آأرى من الأفضل

أن نحجز لها أحد الأكواخ التي ما تزال فارغةٌ من بين تلك التي منحتها

ثمَّ بدرت منه حركةُ انحناءُ نحو المَخْدع المُظلم. مع نحول بنيته لـْ


 إنسانِ يمكن أن يغلي اذا ما تغطّى بذلك الرّداء. مدَّ يديه تحت الجّ الجسد
 - (ااحرصْ عليها). قال ريشير ثمّ أخهاف ليزيل أيّ سوء فَهْم: - إنّا ابنة أخي.

وصل جوست إلى الباب، وخرج إلى سطح اللسَّفينة. مجرى الهواء

 مراعاةٍ على الو جه الذي ظهر . كانت تحيط به خصريالِات شَعرِ أسودَ طويلِ،
 الجمال جعلت جوست يكاد يطلق صرخةَ، لكنّ زمّة شفاهِ خفيفةَ أو قفته.

عن القُبلة.

ظلّت المجهولة في العتمة حتّى وصولهما إلى عتبة حُجرتها حيث
تركها.

## الفصل 2

كانت تلك التّنة سعيدةً بالنّسبة إلى كولومب؛ فقد كانت حُرّة بتحرّكاتها، تروح وتجيء على هواها بين الجزيرة واليابسة. كانـي

 قبل. تضحك معه من آلاف الذّكر يات، وترى بأنّ صور تينه الجديد الجيدة كفارسي


 يحتذيه كان فيلوغانيون، لكنْ ما كان لدئى هذا لألئ الأخير ممتلئاً بالمبالغة،








مكانآ، فالجزيرة كلّها قد فهمت الآن آتّها فتاةٌ، لكنْ بما آنّها كانت مفيدةً
 يشي بتلك الحقيقة لفيلوغانيون الذي كان مصرّآعلى ألّا يرى أيّ شيءّ انيّ هكذا كانت تمرّ الأيام على جوست وكولومب اللّذين كانا، على إدراكهـيا
 كانا يعطيان لحبّهما فسحةٌ من الحرّيّة والحماية تشبه ما يميّز الصّداتة العفيفة، والزّمالة في العمل، والفروسيّة الذّكوريّة التي لا تتنافى مع وجود

امرأةٍ مشل جان دارك.
رضخت كولومب لعدم وجود خيارِ آخر أمامها؛ ولأنَّ جوست يبدو سعيداً بذلك. ربّما ما كان لها أن تتحمّل الأمر بسهولِّة لو لا تلك السّعادة الأُخرى المختلفة التي كانت تملؤ ها بها فترات غيابها الطوّولة لدى الهنود. بمحجرّد أنْ تعرّ فت إلى باي لو، عرفت أنّ العالم الذي عر فته في اليابسة
 معادياً. كانت تحتفظ بذكرى لا تُنسى من ذلك الّلقاء الأوّل، فمن سير هما وراء تشارلز الإنجليزي، وصلت هي وكات وانتان إلتان المالى المرتفعات المدتلثة


 المنعش يأتيهما من عرض البحر مشوباً بحرقة هواء المرتفعات العالية. لمْ يكن مقرّ باي لو محاطاً بأيّة حدودِ، لكنّ الدّاخحل إليه يشعر آنهّ وصل إليه من اختلاط العطور البرّيّة لخشب البرازيل والصّنوبر مع روائح الأشجار المفيدة التي دُجنتت، مثل : شُجر الكاجو الممتلئ بالثّمار، وأشَجار الكوباير التي يرشح من جذعها زيتٌ تُمينّ، وأدغال القطن. لا أحد يعرف إنْ كان

هناك مَن زرع تلك الأشُجار، أو آنّها ربّما شعرت بوجود باي لو فتقدّمت تُجاهه مثل ملوك المجوس المثُقلين بالهدايا.
 مبنيٌ من الخشبّ، وخلال ما يقارب اللّاعة، كان عليهم أن يتسلًّقا مئات


 مجموعاتٌ من النّسانيس، ومن الببّغاوات تطلق صرخات اتِ التّ التّ حيب. أعلى





 آخر غُطّي بهو الأعمدة الطبّيعي في الغابة، ولم يكن البيت سوى مجموعةِ
 الجديدة النّامية، فانقسمت، وارتفعت، وانثنت حسْب حر كة نموّ النّباتات التي حُزمت عليها تلك الحواجز المخرّمة. مع ذلك كان كلّ شلّ شيء غايةً في التّنظيم؛ فمع عدم وجود بابِ للبيت، كان له مدخلٌ تفضي اليه اليّ الدّرجات على الأرض، في هذا الرّواق، سُوّيَت الأرض،

 فيه مجموعةٌ عشو ائيّهٌ من عيدان القصب، والثّمار العتيقة، والمظلّاتِ

ولَجا خلف تشارلز إلى داخل المتزل. في العتمة تُسى الأنشجار الكبيرة



 المنال. كان المنظر من تلك الجهة يتهاوى فوق الأمواج المز المر رقّة من الغابة
 الباهت. التقلّصات الكبيرة في خطّ السّاحل، وتلك الكآبة الحادّة التي تعطيه مظهر فكّ كلب كانت تكتسب من هذا المر تفع أمميّةً تُبيهةً بأهميّة
 الجبال يذكّر بأنّ الخليج لمْ يكن سوى جرِح صغير ضمن قالِّةٍ مترامية الأطراف.
جمال هذا المنظر طغى قليلاَعلى ما يحصل في الدّاخل، لكنّ الدّهشة







 ومع حلول المساء، بدأت عشرات الضّفـادع تنقُ في العتمة بإيقاعِ رتيبِ مثل قلوبِ صغيرةِ اقتُلِعَتْ وهي حيةٌ من صدور كائناتِ مقدّسِة.

في زيارتهما الأولى كان باي لو مريضاً. استقبلتهم زوجُه، وهي










 داخل الغابة وتحتوي على عدّة بيوبّ.

 وهو ينتظرهما في الشُّرفة المستديرة التي تشكّلّل امتداداً للغرفة التّئيسة.
 يمدّ راحته المفتوحة ونُط جذوع أثشجار الجمّيز والصّنوبري، ويشكّل




 كان صورة الزّمن بحدّ ذاته. كلّ ما يبدو من الحياة عندما تستهلكهيا السّنون

حتّى العظم كان يتجلّى في وجهه الذي ملأته التّجاعيد، فلحيته البيضاء


 صافيتين تماماً لا تعكسان سوى الفضيول.
بعد أن قام بتحيّة القادمين، استدار باي لو نحـي في نار عينيها الشّقراوَين، وقال لها: - ها أنا أرى أمامي عين -شمس.

أمام تلك الكلمات، شعرت كولومب أنّها عادت إلى أولئك الذين


أدنى شكّ في آنّه قد عرف اسمها منها.

 مهمّتهما.
أثار استغر ابهما أنه بالفعل يعرف كلّ شيءء، ولديه علمٌ بأدقّ التّفاصيل

 منه.

- (أأتعرفان ماذا؟॥. . قال ببساطةِ: پالهنود يروون كلّ شيءُ لي. إنّهم يعرفونني جيّداً، وأنا أقدم أوروبيّة في هذه المنطقة"ا" .


هنا بمحْض إرادتي.
- هل كنت تاجر اً؟

بدا باي لو ضئيلاً جلّاً أمام جذوع الأشجار العملاقة. فرك عينيه لكي
يبدّد غشاوةَ من الملل، وأجاب:

- لا. على الإطلاق.

كان من الواضتح أنّه لم يقبل بهذا البوح الذي يجرح تواضعه إلآلآنَه
بدا له ضروريّاً.

- اسمي لوران دو ميهون، ولقد حوّره الهنود إلى باي لو؛ أي: الأب لوران. والداي كانا من النُّبالاء، لكنْ ليس من كبارهـم. علّماني الفنون اللّبعة المتحررة، وصرت دكتوراً في الفلسفة. كان شغغفي هو الجغر افيا، وقد سِرتُ على خُطى التُّجّار النّو رمانديّين، ووصلت دِي إلى هنا في الأيَام الأولى من هذا القرن.
- "الكنّ البرتغاليّين لْمْ يأتوا إلى هنا إلّا في العام 1501)". صرخ كانتان. - صحيح، ولو أنكّما أتيتما قبل سنتين لكتتما التقيتما بأحد الرّجال الذين تركهم البرتغاليّون هنا. تعرفان أنّهم قد رسوا في منطقة أعلى من

هنا، من جهة باهيا.
وقام باي لو بحركةٍ من ذراعه نحو الشّمال. في ذلك المنظر الذي يحيط بالقارّة كلّها، كان يبدو أنّ مئات الأميال يمكن ألن أن تتقلّص إلى ما ها هو

انز لاق إصبِ.

- كابر ال الذي كان زعيم هذه الحملة الأولى، أخذ معه في الرّحلة عدداً كبيراً من طريدي العدالة؛ لأنَه ما من شخصي يقبل القيام بهذه المغامرة، وعندما وصل إلى البرازيل، وضع صليباً على الشّاطئ، وأمر بترلك اثنين
 فقد راح المسكينان يصرخان ويتمسّكان بأطراف المراكب، حتّى اضطّر

البحّارة إلى ضرب أيديهما بالمجاذيف ليفلتا قبضتهما، وهكذا وجدا أنفسهما على هذا الشّاطئ المجهول وحيدين ومرتعبين. - أنت كنت هنا وقتها؟

- كانت قد مضت عليّ سنةّ. كنت قد رفضت العودة مع النّو رمانديّين،

 بتأسيس المدينة.
- (امعنى ذلك أنّك أنت من اكتشف البرازيل!"). صرخت كولومب.
 بأنَّ هذه القارّة كانت تنتظر مجيئهم لكي توجَد
أطرقت كولومب. لامت نفسها لأنّها عبّرت عن رأي علي تلى تلك الدّر جة
من السَّذاجة.
- ("بالنسبة لي، هذه البلاد هي التي اكتشفتي"، ـ أضاف الرّرجُل المسنُّ، وهو يبتسم بلُطفي.
هكذا كان باي لو، وقد استطاعا بعد محادثاتِ طويلةٌ، ونزهاتِ أن يعرفاه ويحبّاه.
عندما سألاه لماذا ترك الغراب يبسط سُلطته البغيضة على الجزيرة إلى درجة أن يصل إلى هدم كلّ شيء أجابهما:
 قيد الحياة لا تستطيع أن تأمل إلّا شيئاً واحداً: أن يتقاتل أعداؤها بين
 من أفكاره عن الغزو، وليس إلى التّراجم في الشّّاطئ الذين كانيّ كانوا قُطّاع

مع هذا، خلال زيارتهما الثّانية التي جرت بعد شهرين، كان باي لو قد
 تقوم قبيلةٌ من الخليج بتقديم منتجاتِ يأتون للبحث عنها، مع الحذر منـ الـين كمائن مارتان.

 يفعل ذلك.

 يعد يعرف أين صارت بعد ذلك، ومع الوسائل كلّها التي بذلها من أجل ذلك لمْ يحصل على آية معلومة.
كانت تلك الزّيارة الثّالثة التي قاما بها لباي لو، والتيا والقبيلة ما زالت
 للهرب نحو الأراضي التي يشغلها الأعداء، ذلك ألنّ المارغانـا







 والأغراض، والأجزاء المنحوتة على ظهورهم، ويصعدون مباشرة إلى

مقرّ الرّجُل العجوز ليقّدموها له هديتّة. في حال اكتشفوا أشخاصاً بقوا على


 يريدون. بعضهم كان يبقى ليقيم في المنزل مثل ذلك الطبّاخ الفلامنامنكي
 الآخر ينتشر في الخليج، وبذلك كانت تتشّكّل المواضع التي يمتّ إليها تأثير باي لو النّاعم. فيما عدا زوجِه الحالِّة، كانت للأب الكبير علّة رفيقات، وذلك




 للأوروبيّن أن يتخيّلوا على الإطلاق بأنّ هؤ لاء كانيا فانوا ممتلئين بدمائهم. عندما وصلت البواخر المحمّلة بالبروتستانت إلى الخليج، كانت
 قد مضى على وصولها أربعة أسابيع، وإقامتها تكاد تنتهي. كانت تتعلّم مير مع


 الكبير المعلّق بها، الذي يجن يجلها تتدلّى.

- (هذاً ابن أخي آفاتي". بادر باي لو بالككلام، وهو يشير إلى الهنديّ:

القد صعد كوباكابانا لكي يعلن لي عن مجيء قافلةٍ من البواخر تّتجه نحو
الجزيرة".

- (البرتغاليّون!". صرخت كولومب التي ظنّت فجأةً أنّ جوست كان
في خطرِ محْدِق.
- "لا يبدو أنّهم برتغاليّونها. قال باي لو، وهو يهزّ رأسه: ״ لمْ يطلقوا
 انْها التّعزيزات التي طلبها فيلوغانيون". ثـَّ أضافن وهو ينظر إلى يدها التي تعقد الأتمشة: - مع الأسف. وصل كانتان في هذه الّلحظة، وهو يلهث.

 مثل سائر النّاس في قريته.
- "ربتما تفضّهلان الانتظار هنا لتريا كيف ستسير الأمور"، قال مضيفاً: "بكلّ الأحوال لكما الحُرّية في الاختيار"،
لكنّ كولومب لـْم تكن قادرةً على إخفاء نفاد صبر ها.


في أيديهم.

للمرّة الثّالثة، استأذنا الرّجُل المسنّ، وغاصا في الخليج المشمس.

## الفصل 3

بمجرّد شفائه من وءُكته، أُعلم فيلوغانيون المبعوتين ودوبون آنه

 وذلك لكي يُحتفَلَ بالُقربان المعدَّسَ
لبّى دوبون هذه الدّعوة رغماً عنه، ذهب مرتيان
 على عكس عاداته الفوضويّة، سُترة طويلةً عليها صِليب مالطنة، غُسِيلت


 بقعأ حالكة السّواد.


 - (ايا أصدقائي الأعزاءها. صرخ، وهو يرى ضيوفه يدخلون: آأرجوكم

عند سماعه هذه الكلمات تراجع دوبون كما لو أنّ حشرةً سامّةً قد لَسعته. أبعْد الكنبة التي كانت قد قُدُمت إليه بنفس الحميّة التي كان يمكي
 المحادثة وقوفاً.

- "اكيف كانت رحلتكم؟"). سأله فيلوغانيون، وهو يزداد مفاجأة. - "ابأفضل شكلِ ممكين") أجاب دوبون بجفافي. كان مع ذلك ينظر حوله، ويتفحّص ما بدا له ترفاً بالم بالمقارنة مع المقرّ
 الكتب. كان مقرّ الحاكم قد خضع بعد الاعتداء إلى بعض التّعديلات

 الذي مُسِدَ بالمحجرفة، ما جعلها تبدو ليّنةٌ تحت وفقع الأقدَّامَ - (وهل استطعتم أن تروا كوليني في فرنسا؟"). سأل الأميرال. - (الأأميرال كوليني جاري"، أعلن دوبون بلهجة نفاد الصّبر نفسها التي
 لشاتيّون حيث تقع ملكيتّه. إنّه لمْ يستقبلنا فقط، إنّما كلَّفنا أيضـاً بمهمّة المجيء إلى هنا".


## لم يجد فيلوغانيون أيّ خطأ فيما قيل، سوى اللّهجة.

- يسعدني أنْ أعلم أنّ زمن الاضطّهاد بسبب الأفكار الجديدة قد

انقضى في فرنسا.

- (اكنيسة الحقيقة انتشرت فيها منذ سنتين") . أضاف ريشير .

المداهنة التي يستعملها في صياغة كلامه كانت تجعل غطرسته تنزلق

- ("وسوف تنمو على نحوِ أفضل في فرنسا الأنتاركتيكية!). صرخ فيلوغانيون بحماسِ.
للحظةِ، خطر في باله أن يدعوهم إلى الشّرابَ، لكنّه تذكّر أنّ نقل السّرّ
 - (افرنسا ماذا؟)|. قال دوبون وهو يزم عينيه.
 الأب تيفيه. كان قد اقترح اسـم فرنسا الاعتدال الرّبيعيّ، ثمّ استقرّ على الىّ كلمة الأنتاركتيكية.
 معه تلك العشبة التي تجعل كلّ شيءء يدخّن حولها؟ أطلق عليها اسم


 لآنهَ ذَكَره.
- "(هل نقل لك الملازم الخبر الجديد الذي يتعلّق بالإمبر اطور؟؟". قال دوبون، وهو يشير إلى جوست. - تخلّيه عن العرش. نعم! ! إنّها نعمةٌ من الله، وهكذا فأنتم واثقون من أنّ البرتغاليّين... - سوف يتركوننا بسلام. تبادل فيلوغانيون نظرةً سريعةً مع النّبيل، وفهم فجأةَ ما ما كان يبدو له

 موجةٌ من الحيطة والحَذر جهد لأنْ يبددّها.

مع ذلك، ما كان يمكن أن تخطر في باله حقيقة الأمر؛ إذ لمْ يكن كوليني هو من فرض دوبون لتلك المهمّة على الإطلاق، إنّما هذا الأخير



 إليها بالحصان، وكانت رغبته الأخيرة كما يقول من دون أن يمزح هي أن يموت واقفاً.

- ا"يأبتِ". قال فيلوغانيون، وهو يدير وجهه نحو ريشير: القدتر ترأستُ


 - الآن إنْ أردت، يسرُّنا أن نتبعك لنستمع إلى الاحتفال بتكريس العشاء الأخير .
كان فيلوغانيون يعرف جيّداً ما حصل منذ قضية الملصقاتِ "لا وحتى اللّقاءات التي تمّت في فيراري؛ ولذلك ألغى كلمة تدّاس، واسِّ واستعمل تعابير معاصرةً عوضاً عنها. قام ريشير بحر كة قبولي في حين تاري البع الأميرال:
 صافية متو افقةِ مع الأعراف القديمة التي كانت متّعةً عندما أّسّسها سيّدنا.
(I) تضية الملصقات: حادثة حصلت في فرنسا عام 34 15، حيث انتشر عدد كبير من الملصقات المناهضة للكاثوليكية في شوارع باريس وعدد من من المدن المن الفرنسية، كان لها دور كبير في إنهاء مياسة التسامح لدى الملك فرانسوا الأول التي عملت على حماية البر وتستانت. (م).

ما كان يمكن لدُعاة الإصلاح سوى أن يوافقوا على هذا المديح للبساطة الذي تطع الطّريق أمام الانتقادات كلّها التي كانت على شالى شفاهـهم

 ذلك النّور جرَّ الجميع وراءه نحو الضّياء الْيّاء
في التّاحة، كان سكّان الجزيرة جميهم يتظرون ون الاحتفال. طلَّ


 صحتة، وتوّة، ونظافة أولك الذين الذين رسوا في الحال تبدو للمستئعمرين القدماء مثل إهانِيَ لَآلامهم التي ما عاد بمقدور رهم أن يتحملّو ها با بعد ذلكـ



 الأقدم من بين الحضور استعادوا ذكرى آخر احتفالِيالِ على أرصفة الها الهافر
 كان لسُطحات تيفيه المجنونة، ولا للوعظات التأديبية التي كان يلقينيها



 وها هو الآن فجأة، وبنعمة هؤلاء الأساتفة يُظهر لهم أنه لم يتخلَ عنهم.

رنع الرّجال رؤوسهم ونظروا إلى الخليج نظرةً جديدةَ. شواطئه الخرساء، وأدغاله الخانقة، وجباله الحادّة، وفي مقّّمتها جبل (خبز السُّكّر) هذا؛
 كان يتبدّى لهم. هذه الرُّؤيا أدرجت في نظر اتهم شهوات ات الانتقام، والتماع
الكبرياء.

في الشّعائر التي أدارها الأساقفة، كانت التّلاوة البطيئة للصّلوات تأخذ نغمة الحديث العاديّ من دون حاجة للصُّراخ من أجل الوصول


 يغرضون ظلالهم التي تثير الرَّوع، وبذلك يستطيع المؤمنون أن يستفيدوا وحْدهم -من دون وسـاطةٍ من ضيفهـم الإلهيّ، ومن ابنه. عندما جاء وقت المناولة، تمّت الشّعائر ببساطةِ وطبيعيّةٍ كما لو كانت تدور حول مائدة طعام، لكنَّ الأطعمة التي وُزعّت للتّناول، وهي الخبّ الخّ الأبيض المستعمل كقربانِ، والنّبيذ خاصّةَ، كانت نادرةً جدّاً في الجزيرة، ما جعل استهلاكها يؤثّر على أجسادهمه، ويبيّن لهم على نـلى نـوِ مُؤكَّدِ أنّ هناك ألو هةَ ما تتخلّلها.
تابع فيلوغانيون مراسم الاحتفال بو جه تملؤه الدُّموع.
 البساطة والمُتع الذي أُعيد إليه؛ هذه المشاعر كلّها اختلطت ببعضهانـا لديه، فأخضعته لتأثير الحماسة السّاحق. كان يشعر بالامتنان للأساقفة؛ لأنَّهم لـْمْ يتطلّبوا ركوعاً، ولا تعبيراً كبيراً بالجسد؛ إذْ ما كانت لديه القوّة لأن يمنع نفسه من أن يرتمي تحت أقدامهمّ، وهو ينتحب، لكنْ عندما جاء وقت

القربان المقدّس، أمر بوضع وسادةٍ صغيرةٍ من المخمل القرمزيّ على الأرض كان جوست بناء على طلبه قد سحبها من مركز القيادة. تناول




شيئاً فشيئاً بدأ السُّكان يختلطون في ذلك الحيّز الضّيّت الذي تشكّله



 عليه، فصاروا يمشُون بتوازن أقلّ ربّما، لكنْ بثقةِ أكبر .
استؤنف العمل داخل القلعة، ووصلت الأسوار إلى ما يقارب الار تارتفاع


 العقبة الوحيدة أمام هذا النّسيج المنتظم للحياة اليوميةّ كانت إعلان رحيل ما يقارب نلاثين رجُلاُ من القادمين الجُدد. إحدى البواخر التي حملتهم أرادت أن تعود فورأ حسب شـروط العار العقد مع أصحابها، فأعلن


 شكّل ذلك نموذجاً سيئاً بالنّببة إلى الآخرين، لكنّ القادمين الجُدد كانوا

قد وصلوا من فترةٍ قصيرةٍ جدّاّ، والقدماء من فترةٍ طويلةِ جدّآ، ما جعلهم جميعاً يتجاوزون شعور الحنين، وينظرون إلى هذا التّراجع عن البقاء بعدم مبالاة، وهكذا عادوا إلى العمل. بين الأشياء الجديدة التي كانت تدلّ على أنّ الزّمن تغيّر، وأنّ تلك
 يذكّرون الزّمن الذي كان فيه الغراب يموّن الجزيرة الجيرة بالأسيرات يمكين
 بعيداتِ جدّاً عن العُريّ المتفلّت للعاهر اتِ المّاتِ المطيعات، كنَّ وقوراتِ، وكان

 متكّئات على وصيفاتهنّ، وتد وضع الأمير ال نظاماً صارمأ يسمـح أن أن يكون اللّرب مفتوحاً عند مرورهنّ مع مراقبة العبيد الهنود لكيلا يتركوا أيّ اليّ جزء

 طُردوا بالحجارة كي يذهبوا لاستعراض مؤخّراتهم الزّرقاء في مكانِينِ آخر .




 للحضارة. ولا واحدة من هؤلاء الفتيات كانت جميلةً فيما لو اعتمدنا



غذاينَةٍ سيّةً دوره في إصابتهنَ بالنُحول، أو حشُر أجسادهنّ داخل التيّاب.




 فسادها على أيٌ كان، وحيث كانت الأثياء تتداخل بيع بيعضها، وتيا وتمارس العُنف على بعضها، وتتلاقح، كانت الفتيات صورةً عن العذريّة، وعن
 للحبّ أن يتحوّل معهنّ إلى صهلاة. ما كان هناك شيءُ يُعب العمّال بقدر روية الفتيات تعبرّن الطّرين من دون أن يتسنّى لهم الارتماء فوتهنّ.



 من الواضح في هذا التّبير المفتعل وجود نيّةِ متنافضةِ بإشعار الجميع
 أنّ سبب وجودهنّ في هذه الجزيرة كان في النّهاية الزّواجه، وطالما لمّ لمْ يتمّ


 خدمتهنَ. سمح ذلك بوجود وقتِ كاني لتفحُص الطّلبات الأُخرى. كان

هناك كثيرٌ من المرشّحين، وكانوا يلحّون في طلبهمَ، ولقد تشُّلت لدى الأميرال من جرّاء ذلك القناعة الممتعة بآنّه من المهكن حتّى للوصيفات


 الأرض، كانت قد انزوت في الكوخ الذي أعطي لها. هذا الاعتزا ال أثار



 فيلوغانيون بمهمّة الذّهاب بنفسه للسُّؤوال عن الصّبيّة.
كان الكوخ حيث تقيم مع وصيفتها آخر واحيِ في سلسلةِ طويلةِ تصل إلى المعقل الغربي. في الماضي، كانت قد نمت في ذلك الموضع طاقِّ

 إنْما ستارةٌ، فلمْ يعرف كيف يعلْ يعلن عن محيئه. من الدّاخل تناهت إلى سمعه نقراتٌ مزدو جةٌ لاَلِّة موسيقيّة.
سعل جوست، فطغت الضّجّة التي خرجت من حلقه على النّغمات، وسبّت في الدّاخل صمتاً، ثمَّ وشوشات. في النّهاية، فتحت الوصيفة السّجف، وعلى وجهها أمارات القسوة. تمتم جوست متلعثماً:

- لقد أتيت لأسأل عن أخبار الآنسة.

تمَّ أضاف، كما لو كان يرفع ترساً في وجه الأعداء: - من طرف الأميرال.

- "لقد صارت بحالِ أفضل". أجابت المعلّمة بأسلوب جافب، ثمّ أرخت المّتارة، واختفت.

شعر جوست بنفسه أخْرََ أمام هذا الصَّدَ. ظلّ برهةَ واقفاً في مكانه في حين تضاعفت الوشوشات في الدّاخلل. في النّهاية، فُتحت المّتارة من جديد.

- " إنْ أردت أن تراها". قالت الوصيفة بتكشيرةِ لطيفة.

دخل جوست. كان المكان الضّيّيّ داخل الكو خِ قد قُ قُسم إلى اثنين بقطعة





 وصندوقٌ صغيرٌ من الخز فـ لمستلزمات الزّينة، وبعض الفساتين الينّ المعلّقة


 مسبلتان. تركت لجوست الوقت الكافي لكي يتشبّع هذه المرّة بذلك وبك الجمال بحُريّة، وفي الضّوء السّاطع، كان هناك تِّ تناسقٌ في التّون الأسود


 حيث يرسم الوبر لدى السّمراوات ظلّا فوق الوجه. كأنّ ذلك كلّه لم يكن

كافياً؛ إذْ رفعت الصّبيتة عينيها، وثبّتت عليه فتحتيّ النّار التي كانت تشعٌ من
حدقتيها.

- اشكراً يا سيّدي". قالت بصوتِ متماسكِ للغاية، وحاد، وبنبرة جدية قليلاً: (شكر ألانْك لمْ تتخلًّ عنّا، .
- ا(الأميرالال، بدأ جوست كلامه هكذا؛ لآنه نسي أنّ كلمة (أنا) موجودةٌ: (الأميرال تلُّ على حالة صحّحتك، تنهّدت الفتاة، ومذّت يدها الطّريلة نحو طرف السّرير، ومسَّدت بنعومةٍ ثنيةُ في القماش.
- صحّتي أفضل، أشكرك. لكن.... ارتجف جوست. بدا له انْها توشك على البكاء. - . . لكنّني لا أشعر بنفسي جاهزةً للخروج من هنا. - لا ضرورة للعَجلة.
 صاغ جملته هذه.
- آآه يا سيّدي! الصرئت الصّبيّة، وهي تدير عينيها تُجاهه. رأى الذّموع تلتمع فيها، ولْم يعرف ما الهيئة التي عليه أن يتَخذها. - ايبدو آنك طيّبٌ للغايةها. قالت متأوّهة: اأشعر أَنَ من الممكن

الحديث معك".

- بالتّأكيد. إنْ كان هنالك ما أستطيع فعله... هزّت رأسها، لكنّها فعلت ذلك بنعومةِ لكي لا تتغيّر ملامح وجهها، ثمت قالت فجأةً، وهي تعدّل وخعيّة رأسها برشـاتةٍ: - إنّك تعرف على ما أفترض لماذا يريدون منّا أن نتنزه، وما يريدون

فعله بنا، ومع آتي ابنة شُقيت الأُمْفُ، فإنتّي لا أشكّل أيتّ اسينّاءٌ. ومن جرّاء ذلك سرعان ما سأوضع في المزاد.
 يرحل تحت تأثير كذبة حقيرة: - لكن، لماذا قبلبِ المجيء؟ هِ هل أخفوا الحقيقة عنلِ؟ - لا ياسيّدي، قالوا لي ذلك، لكنْ لا خيار لديّي. لقد مات أهلي في حملات الاضطّهاد قبل عشر سنوات من الآن، ولم أفلت من المجزري
 أن أبقى وحْدي من دونه.

 وبهيئة فرحةٍ، وصوتِ يغنّي، استأنفت الكلام من دون الأن أن تُنصص الاحترام الذي يجبر ها عليه وقارها:

- لكنْ اعذرني! لقد استسلمت للبوح ... ولربّما أتعبتك. لمْ أقدّم لك نفسي. اسمي أود موبان، من مواليد لونس لو سونييه، ووصيفتي هي الآنسة سولانج.
أدّت كلتاهما تحيتّة أنيقةً ردّ عليها جوست بكثيرِ من الارتباك؛ لأنّ

- עلمْ تستطيعي حتّى أن تذهبي إلى العشّاء الربّاني البارحة؟ها. قال
بنعومةِ.
- كان بودّي ذلك؛ لآنتي كنت في حاجةِ ماسّةِ للقداس، لكنْ إن الأُخرى جتُ مرَّ اسشنائِّاً، سيكون لزاماً عليَ أن أفعل الشّيء نفسه في المرّات

كان جوست يشُر هو أيضاً بالاستنكار من رؤية هذا الكائن النّقيّ جزءاً من المساومة الغليظة التي تستعرض تلك الفتيات البريئات أمام من

يريدون اختيارهنّ للزّواج

أتحدّث إلى الأميرال. إنّ علاقته بعمّكِ ممتازةٌ. ربّما....".


كلامه فوراً.
 كذلك فترةّ طويلةًا.

- (ابسبب ظروف سكنكم؟ها. قال جوست مستبقاً الحديث: ا"آه، أعرف ذلك، لكنْ صدّقيني آننا سنقوم بأتصى ما يمكن من الجهدل".
 باضطّراد، وكانت عيناها الغامقتان رائعتين عندما ادّعت القسوة. شعر جوست بالفزع في حين أضافت هي بجدّيّة: يجب على الأميرال الذي تتحدّث عنه أن يحسّن سلوكه. - يحسّن سلوكه؟ لكن كيف؟
 قال عمّي. لديه مظاهرُ و وثنيّةٌ عليه أن يستأصلها بأهِ بأسرع ما يمكن. - وتنيّةٌ
- ألم يركع على وسادةٍ من المخمل في أثناء المناولة؟ - صحيح، لكنْ ما المشكلة؟

نظرت إليه أود نظرة غضبِ مستشيطِ، لكن بعد لحظةِ، بدا عليها أتها تطرد هذه الأفكار بهزّةٍ من أكتافها. قالت منهيةً الحديث:

كاد جوست يجيب، وأن يحاجج، لكنّها بدأت تبتسم، وانتقلت إلى
شيء آخر.

- إنّ طيبتك تؤثّر بي يا سيّدي، ويبدو لي آنه بفضل حمايتك سأستطيع أن أجد الأمان الضّروريّ لكي أخرج قليلاً. متى ستكون الصّهِّلاة القادمة؟ هل تعرف؟
- أظنّ أنّ عمّكِ والأميرال بصَدد تحضير مراسم زيجتين سوف يُحتفَل

بهما معاً.

- (اسولانج. هل تسمعين؟". صاحت الصّبيّة: (اسيكون هناك عشاءٌ ربّانيٌّ جديدٌ. لو تعرف يا سيّدي كم يريحني تناول القربان، وكم أشتاق إليهل.
- سوف أرافقك وقتها، إنْ أردتِ.
- آآه، شكرا آ شكرأ، . قالت، وهي تمسك بيدي جوست.





## الفصل 4

ما لبـت صدمة الأنكار الجديدة أن انتشرت في أفثدة سكان الجزيرة. في البداية لم يكن المستعمرون الأوائل قد رأوا في مجيء ألماء أهل جنيف





 (اهوغونوت)، نإذا بالجميع ينظرون إلى هؤلاء بفضولي أكبر .


 عليهم كتابات لونر، ولمْ يعرفوا سوى الاضضّهِّهاد والعمل السّرّيّ؛ لانَّ




الآن يختارون المجيء طوعاً إلى الأمريكتيتين بعدما أوصاهم بذلك أقرب وزراء هنري الثاني.
لكنْ كثيرون غيرهم تمنّعوا. كان يجب إقناعهم ووعظهم. في كلّ مكانٍ من الجزيرة نظّم القساوسة مجموعات، وبدأوا بتعليم عقيدتهم


 البشريّة الغنية، وماهيّة الحضارة بحلدّ ذاتها
لكنّ ذلك التّبشير كان قد تدح شُرارة الاستنكار في مجموعةِ أخرى،
 دون غونزاغ قرب فيلوغانيون النّاطق الرّسمي باسم ذلك التُوجُه الصّارم.


الصّغيرة.
لا شكت في آنه لم يكن يحبُّ اللِّلك الكهنو تيّ، ويجد فيه عيوبآ كثيرةً، لكن في حين كانت النّساء اللّواتي يحملن أسماء كاثوليكيةً مثل : كاترين
 يرغب أن يظهر جاحداً تُجاهها. كان فيلوغانيون يهدّنه تذر المستطاع. في الواتع، كان هو نفسه يجد


 !إلى الجذور؟ كان قد تال ذلك خحلال عشاء القربان الإلهيّ، وبدا و قتها أنّ

> كلامه أعجب الجميع.

بدأ الأميرال بدوره يعمل جاهداً لدعم هذا المعتقد المسكونيّ. كان


 بها من أجل أن يقارب بينهم.
كان يخوض تلك المعركة بالّروحيّة نفسها التي يخوض بها بها معركة



 الأشغال على الجزيرة. على أنَّ مجيء كولومب تمَّ من دون ضمجيج، إلّا آنّه أثار الأزمة

 بدأ الهوغونوت نوعاً ما. عندما رأت من بعيد البواخر الجديدة الـيا وكتلة الإمدادات التي استقبلتها الجزيرة، وصحّة المسافرين الجيّدة، ريّة رغبت كولومب في البداية أن تغرح بذلك. لمْ تكن تتقاسم مع أخيها أحلامه
 الخشية والحرمان قد انتهى. لكنّ كانتان بدّد هذا السِّحر عندما بكلّ قواه بمجرّد أن وضعا أقدامهما علـ الـى الشّاطئ. - (الا!"). صرخ، وقد غضبب فجأةً: (هذا مستحيل. ليسوا هُم. النّجدة،

أنقذوني!".
ثمَّ هرب بأسرع ما يمكن، واختبأ وراء كثيب رملِ.

- (اما بكَ؟)". سألته كولومب بعد أن لحقت به.
- (اهؤ لاء اللّّجال الذين يرتدون الأسْودا". تمتم كانتان، في حين كانت أسنانه تصطك. - حسناً. ماذا عنهم؟؟
 طموائلةِ عند باي، لكنّها لم تتوقّع نشيجاً بهنه القّوّة، ولا تشنُّجات رُعبِ
- ا(أريد أن أعود إلى اليابسة). قال لها، وقد بدأ يمشي نحو الزّوارق. منعته كولومب:
- انرحِ لي. إنْ كان هناك خطرٌ ما فهو يحدق بنا جميعاً.
 التي التصقت بها حبيبات رملِ، ثـمَّ أخذ نفساً طويلاَ، وبدأ يخبر ها: - كانت تلك اللّنة التي سبقت رحيلنا. كنت في ليون. - كنت أعتقد أنّك كنت في روان؟
- نعم، لكنْ قبل ذلك بسنةِ قمت بتلك الّرحلة. كنّا مجموعةً صغيرة انِّ


- ميشيل ماذا؟
- (اميشيل سيرفيهله. قال كانتان موضحاً من دون أن يحاول حبس دموعه: (أدان الفرنسيّون كتبه، وذلك طبيعيٌّ جذّاً في بلدِ لا يفقه أي شيء انِ

عن الحقيقة!).

- اوالرّجال الذين يرتدون السّواد؟،. سآله كولومب التي لم تكن ترغب بأن تطيل هذا الوضع غير المريح.
 أبواب المدينة، وهناك رأيتهم، هؤلاء القساوسة كلّهم، هؤلاء الرّجال كلّهم الذين يرتدون السّواداد. - لكن، أنت أيضاً يا كانتان ترتدي السّواد الـاد
 أحد المجذّفين في القارب اكّد لي ذلك.
 يفضي إليه الشّاطئ على منصّةٍ صغيرةِ من الستحاحير يلقي وعظةً لمْ تكن مسموعة.
- لقد حرقوه، يا كولومب.
- من؟
- حرقوا سيرفيه. كالفن لْم يكن متّفقاً معه، وتعامل معه بقسوة ما كان الفرنسيّون ليظهروها. لقد حرقه بالمحر قة، هل تسمعينيتي؟ - كنت أعتقد أَنَّ الهوغونوت يقفون ني صفِّ الحُرْيّة. - حرّيتهمب! لكنّ تيودور دو بيز المرعب كتب في التّنة التالية نشر
 ولا لحظةً على الجزيرة نفسها مع مؤلاء النّاسِ

 يغامر بالذّهاب وخده إلى الغابة.

في أثناء بحثّها عن جوست في الجزيرة، تفاجأت كولومب بما رأته،
 مكانٍ كانت هناك مجموعاتٌ تتناقش بحماسِ حول موراضيع غير وِير معتادةٍ في هذه الأرجاء، مثل: خلود الرّوح، والخلاص عبر الرّحمة الإلهيةَ، أو

 الآن يسيرون حاملين الإنجيل في يدهمـ. بدا كأنّ المستعمرة كلّها غاصت نجاةٌ في التّأمُّل .




 جوست في مركز القيادة، رأت بغضبِ آنه هو وفيلوغانيون كانا قد وتعا

تحت سيطرة تلك الحُمّى التّفكيريّة.
استقبلها الأميرال بلطفي، وجعلها تروي له ما حصل لها خلال
 الملحوظات التي كوّنتها منذ مجيئها إلى الجزيرة كانت بالنّسبة إليها بمنزلة

اكتثاف حقيقيُ، فصرخ:

- بحقَ جسد سان جاك، إنّكِ محقِّة، كولان هو الفوضى أمسك برزمة أوراق كان قد ملأها بملحوظاته، وبدأ يجمعها بيديه
الاثتتين، ثمَّ قال بلهجةِ خطابيّة:
- كلّ شيء تد صار الآن واضحاً بالنّبة إليّ، أو تقريباً. في كلّ

الأحوال، بدءاً من الغد سوف نجمع القساوسة، ونتناقش في الأمر. يجب أن نضع حدّاً لهذه الخلافات، وأن نعطي لرجالنا يقينيات، ثـَّ نعوّ لاستئناف العمل.

بقيت كولومب لتناول العشاء في مقرّ القيادة مع جوست. وجدته قد


 عند القبّة مقصوصاً على الطّريقة الإسبانيّة بعنايةِ شديدةِ الشّيء الّاء الأهمّ آنّه لم يولِها أيّ اهتمامِ.
كانت قد اعتادت أن تراه صامتاً وهادئاً، لكنّ نوعيّة شروده بدت لها متخلفةً من دون أن تستطيع تفسير ذلك. كان لديها حدسٌ أنّه لم يكن
 المحادثات التي سادها طابعٌ رسميٌّ للغاية بين فيلوغانيون ودو بون




 طلب إلى جوست أن يساعده.
 يكونوا قد عادوا إلى مقرّ القيادة منذ يوم العشاء الرّبّاني، وبدا من طريقة دوبون في النّظر إلى قطع الأثاث وزينة المكان آنه كان يحمر واضحةً لمظاهر الفخامة تلك، التي كان محروماً منها. قرّر فيلوغانيون

أن يتجاوز عدم صلاحيّة رتبته بوصفه فارساً، وهو ما أُعلِمَ به في النّهاية،

 يفرضه على نفسه، وبالتّالي ظلّ وحْده واقفاً. سألهم الأميرال في البداية عن صحّتهم، وعن سكنهمّ، لكنّ هذا






 تحت رحمة أعدائها الذين لا يمكن حصرهم"،




- بين المعتقدات العديدة الموجودة على هذه الجزيرة، أظنّ أنّ الأثبياء التي تنقف عليها أكثر من الأثنياء التي نختلف بصَديدها. الشّيء


 معتقداتنا قاعدةً مشتركةً تسمح لكّلّ واحدِ فينا أن يحترم الآخرين من ديون دون

أن يخون نفسه.

الصّمـت المعادي الذي ساد بين ضيوفه جعل فيلوغانيون يطلب إليهم الكلام محاو لآ أن يعرف ما رأيهم.


 أن تحيّدنا، ولقد تركت لنفسك وحْدك حقّ استعمال مقرّ الحُكم هذا الذي
 ارتأى فيلوغانيون أن يبقى هادثأ على الاستنكار الذي شعر به جرّاء هذا

الكلام.

- يبدو لي قبل كلّ شيء أنّ عدد خطب الوعظ يجب أن يتحدّد، ويبدو


 -الذي لا أشُعر بالمودّة تُجاهه كما تعلمون- أو تُجاه الكنيسة عامّةً. أراد دوبون أن يتدخّلّ، لكنّ الأميرال أثار له بيده آنهَ يريد أن يكمل

كلامه.

- في النّهاية، أظنُ بصراحةَ أنه من غير المفيد الوصول إلى حالات الو



اعترض ريشير بجلافة:

- إنّنا نجمع أولئك الذين يعرفون ويمارسون حقيقة الإنجيل . أنا متّفقُق معك أنه يجب أن نلغي روحيّة التّفكير العقلانيّ والشّكُ المقيتين؛ لآنَهما يضعان عائقاً هنا أمام التّقبُّل الهادئ للككلام الإلهي".

قال فيلوغانيون وقد دبّت فيه الحماسـة:
 - "أنت ترى"، تابع ريشير من دون أن يقاسمه مزاجه الحَسن: آآنّا عندما نقدّم الكتاب المقدس للإنسان، وعندما نعطيه حريّة الوصول إلى دئى النُّصوص المقدّسة، فإنّا نخاطر بأن نضعه في مواجهة شعوره بأنه لا شي\&، والواقع آننا رأينا بعدها مباشرةً مجانين تاتهين يذّعون تفسير كلام
 إنّ بعضهـم ذهب إلى حدّ ادّعاء آته إذا ما كان الإنسان لا يستطيع أن يـجد خلاصه عن طريق أعماله، فمن غير المفيد له أن يقوم بأيّ جهلِ لكي يصحّح مساره، وسواءٌ قتل أم سرق، أو استمتع، فالرّبُّ وِحْه يمكن أُ أن يمنحه رحمته، ويبعده إن أراد عن هذه الشَّهوات"، - "أعرف هؤلاء المتعصّبين"، أكّد فيلوغانيون: "والواقع آنه كانت لدينا هنا فرقةٌ من الأناباتِيست"، - أأين هُم؟؟. قال دوبون مباشرةً، وبسرعةِ كبيرةٍ كما لو كان يريد أن - يبدو آنّهم يعيشُون عُراةَ في الأدغال، واتنهم عادوا إلى عادة أكل لُحوم البشر.
سرى بين الحضور صمتٌ ممتليٌٌ بالرُّعب، ثمَّ عاد ريسبر اللى الكلام وقد ارتاح؛ لأنَّ ذِكر الأناباتيست قد حضر على نحوِ طبيعيٌ ليضِع حداً لهذه المحادثة.

- لهذا يتبيّن أنَّ الدريّة لا تعني أيَ شيءُ من دون التّفسير، لا نستطيع أن نقّدم الإنجيل من دون أن نتطلّب في الوقت نفسه إيماناً يجعل المؤمنين يدخلون في أمان الكنيسة، فينظّم إيمانهمّ، ويعدّل سلوكهم.
- (إنّني أعترف طواعيةّ بضرورة وجود كنيسةِ). قال فيلوغانيون:
 إطلاقاَ لأنْ يكون لدينا اثتتانه. عبّر ريشير عن موافقته بابنارةِ خفيفةِ من رأسهـ


 أَن نتفاهم حوله بتعَقُّلِ. - (اتوقّف عن هذا الكُفر !)، قاطعه دوبون.

 باسم قوّةٍ لا يمكن كسرهار وا، وكثيرة العدد.

 وسطُ في عبادة الأوثان. نصف هذه الجزير الجيرة قد اعتنقت الإيمان الحقّ، ولقد قامت بذلك بحُريّةٍ أي: من خلال الاعتراف بـر بصحّة مبادئ كنيستنا، وقبول إطاعتها. لنْ نعكّر هدوء هذه الأرواح التي أُنقذتْ بإعادة تفحُّص ما صار يسلَّم اليوم بانّه الحقيقة) .
- (اسمحح لي". صرخ الأميرال: (الا يبدو لي أنّ هناكُ ما يندرج ضمن عبادة الأوثان بأيّ شُكلِ من الأثشكال، وفي الوقت نفسه، هناك في لي بي بيض ممارساتكم ما أرفضههال|.

- (هاكك). . بدأ فيلوغانيون الحديث وهو سعيدٌ في قرارة نفسه لآّه

بدأ بالمقارعة: النأخخ فكرة المناولة بمظهريها، إذا ما عُدنا إلى نصوص
 يوضح لنا شيئا: النّبيذ يجب أن يمزج بالماء في حين أنّ نبيذكم صافي.

صحيحٌ لاهوتيّاً".

كان فيلوغانيون قد أنهِ هذا العرض بابتسامهامة الرّجُل البلين، لكن البروتستانت بدا عليهم أنَّ دمهم قد جـد جمد في عروقه والاستنكار . فجأةَ صرخ دوبون:

- من أنت لكي تشكّك في قواعد الحقيقة في كنيستنا؟

 فائدة دراسة المؤلّفين العظماء الذين قدّموا على على ملى العصور عصارة عقولهم لمساعدة لإنسان؟").
 جمد فيلوغانيون في مكانه في حين أكّد القسّيس بكلّ هدوئ

 هو أن نؤمن، نقطة على السَّطر . - (اهذا ما يقوله الخوارنة والبابا أيضاً)" . قال الأميرال بغضبر. - (أجل). أكّد ريشير باحتقارِ: (الكنّ الفرق هو أنّهم مخطئون)"

 يمكن أن تأتي من حيث لا يحتسب، كما آنه بنى خلاصة يمكا يمكن للجميع

قبولها، وها هم ينكرون عليه استعمال هذه الحُربَة الجميلة. بدا أنّ

 أمام منضدة الأبنوس، نسي نـيا نفسه إلى درجية قام



 عليه مرّةً أخرى أن يضتحي بمشاعرهن، وأن يبتلع استنكاره، وألَا ينظر إلآلا إلى مصلحة المستعمرة. استدار نحو ضيوفه، وهو يبتسم لهم:

 - ايمكن أن تعتمد علينا ني النّضال ضدّ البطالة كما ضدّ الزّندقةه، .

قال دوبون.
تلت ذلك متطلّاتٌ لا تنتهي تتعلّق بإعفائهم من العمل، وبإعطاء القساوسة الحقّ في الاجتماع داخل مقرّ الحكم، وتشكيل الِّلي مجلس يصير مقرّآ لدوبون إلى جانب الأميرال.
رأى فيلوغانيون في هذه الإجراءات مساساساً بسُلطته، لكنّه وجد فيها
 على كلّ شيء شريطة الالتزام بتقلبص وتخفيف لهجة الوعْظ.

## الفصل 5

كانا أكثر العرسان سذاجةَ، وتوجّب أن يكونا أكثرهم أناقةً إذ ارتديا





 بالفخر لكونهما أوّل من نال سرّ الزّواج المقدّس .
في اليوم المحدّد، جرى الاحتفال على المصطبة المعتادة، ولكي يشعر




 متكتتان على ذراع اثنين من البروتستانت اختيرا بين الأكبر سنًآ ليكونا

بمنزلة الآباء. لـْمْ يكن هناكُ تغييرٌ في لباسهـما الأسْود، لكنْ ربّما من أجل التّعبير عن غيظهما من ذلك اللباس أطلقتا العنان لغرائبيّةٍ جريئةِ تجلّت في تسريحة شعرهما، فقد قامتا بلف" ضفائرهما على جبهتيهما، وعلى تخوّفهما من سماع بعض التّحذيرات في الّلحظة الأخيرة، لمْ تتورّعاع عن استعمال الأمشاط العاجيّة. وُضعت الفتاتان جنباً إلى جنبِ مع العـبِ العريسين،


 الخنزير.
لكنّ ذلك الانسـجام الذي بدا على الخشبة كان يخفي حركاتِ قلقةً بين الحضور، وفي الكواليس، حيث كان هناك كاك تبادل نظراتِ متفاهمةِ بين

 البطّات من جار اتها اللّواتي كنَّ مسروراتِ من النظّرات اللّولبيّة التي يلقيها عليهنّ المستعمرون الجائعون. لكنْ، من وقبِ إلى وقتِ، وبما أنّها ميّزت ت جوست في الصّفت الثّاني جهة اليسار، راحت تصبّ عليّ عليه ما يشبه البرق الفريد الذي يمتزج فيه الألمه، والتّواضع، والتّهالك. من جنهي
 التي أظهر له فيلوغانيون وجو دهان، وبين مراقبِّة مواربِّ، وقلقِّ، وشر هِّة لتلك
 الذي يجعله، بمجرّد أن ينال جواباً من العيون التي يبحث عنها عنها ينا ينحّي نظره
 الغنم والخنازير الذين بعهدتهن.

من الجهة الأُخرى، كانت كولومب تستطيع أن تراقب في الوقت ذاته



 خجله الفروسيّ العفيف الذي كان ينادي به عبر ممارسته، لكنّ تصرُّف فـي
 أيّ شيء؛ وفي ادّعاء البراءة والانزعاج عندما تتقاطع نظر اتهما، ذلك الك كلّه



من المكان الذي كان موجوداً فيه، كان جوست سبّاقاَ في اكتشاف نظرة
 إلى الجهة نفسها فترى كولومب، عندها تبدّلت الّلعبة، وتصرّف كلُّ واحِّ بحيث يبدو عليه أكثر ما يمكن من الضّيق بسبب شعوره بالمر اقبة.
 بالقرب من الخشبة. كان فيلوغانيون حسب مرتبته قد جلس في المّ الموق الأوّل بين الحضور، ولأنّ الشّعائر البروتستانتيّة لا تعترف إلّا بالسّرّين المقدّسين المذكورين في الإنجيل: المعموديّة والقربان، سرعان ما ما أخلذ


 ولأنّ ريشير لمْ يكن لديه القدرة على الوصول إلى طلبه هذا، تجاوز

الصُّعوبة بمهارة، فقد تناول فيلوغانيون في حين كان السّاقي يقف إلى

 اللّم الإلهيّ. كانت تلك النّقطة بالذّات تكثّف وحْدَها الجّل الجدل كلّه الذي


 على الأرض، وركع. يبدو أنّ الحركة كانت قد نالت إعجاب الهِ الهنود الـون الذين
 - ((هيّا!)". همس له قائلاً: (انهضى") كان يحمل القربان بيده، ولم يقدّمها للمتناول. - الا يمكن!!. تمتم الأميرال: اعندما يظهر الرّب، عليّ أنْ أنحني أمامه4.

- (أيّيّ مثال تعطيه للهنود؟|". قال القّتّيس بصوتِ منخضضي: (إنّها عبادة الأوثان بشكلها الصّرف". - إنّي أعبد الرّبّ الموجود هنا بـنا بـاته. - تعبد قطعة خبز؟ - (اكيف؟؟). صرخ فيلوغانيون، وهو يرفع صوته بشكلِ فجّ: "لكن....").






نحوِ خطِير فجأة، بين هذه الوجوه كلّها، لمح ريشير وجه دوبون. رمشُ
 التكتيكي
وضع القتّيس القربان في فم فيلوغانيون النّهم بأسنانه السّيّةّة، وانتقل

في النوضى الصّغيرة التي تلت الاحتفال، اعترف الجميع بانّنه كان
 مع الأزمنة القديمة في أوروبّا، التي كان يشتعل الحنين إليانها: من بيوبي،



 جهتها الأمان السّابق. التقت به مصادنة بينّا وينما كان يتكلّم إلى أود. وما عاد بمقدور ها أن تهرب.
كان جوست يتمتم أشياء غير مفهومةِ، وقد بدت هيئته أسيرة خحجل
 على تلك الضّحية في هذه المعركة غير المتساوية، كانت تمسـك بـر بسلاِّ

 - أقدّم إليكِ.. شقيقي كولان. كولان، الآنسة أود موبان، ابنة شقيق

القتّيس ريئير.

- (اشقيقك؟). تردّدت، وهي تركّز شكّها على تلك الكلمة: (الي

الشّرف،.

سدّدت أود إلى كولومب سهام نظراتها، واخترقت بضربةٍ واحدةٍ الغلاف الضّئيل لثيابها الوسخة، وتفحّصت صدر ها كما لو كانت تريد أن تعرّيها، وتنقر قلبها حتّى تصـل إلى استخراج قطرات الدَّم منه.
 وكان يمكن أن نفهم من ذلك آنه كان يريد الاعتذار عن هيئة كولومب التي لا تتناسب مع يوم العيد هذا.
انزعجت كولومب من هذا الجُبن، لكنْ كان يمكن ألّا تجيبه لو لا أنّ أود أخخت المبادرة في المبارزة، معلنةً الهجوم بدور ها:
 - (ولماذا يجب أن أشتكي من ذلك.. يا آنسة). صرخت كولومب، وقد سدّدت عينيها على عيني البروتستانتيّة. - لانّهم -بالتّأكيد- متوحّشون!

- كانت لهجتها الممتلئة بالسُّخرية تقول: "ومن يعانر القوم يصبح

مثلهم"

- ("بالنّسبة إلي"). قالت كولومب، وقد انزعجت لكونها لمْ تجد كلمةً أفضل : (اهُم كائناتٌ بشريّةٌ".
- (امعك حق في أن تأمل أن يصيروا كذلك") . تنهّدت أود، وهي تقول ذلك: "الحُسن الحظّ أنّنا نحمل لهم الإيمان"). - وهُم يحملون لنا السَّمك والطّحّحين. حلَّ صمتٌ موجزّ للغاية رافقه تبادلٌ مميتٌ للنّظرات و لـْ يْ يجد جوست ما يقوله كي يضع حدّاً للمجابهة. عادت أود إلى الحديث رانـيّ رانبة في أن تدعم تفوّقها:
- يا للمقارنة الجميلة! أنت تشبّه الإيمان ببضاعةِ. هذا ما يفعله البابويوّن الذين يتاجرون بالحركات وبالصّلوات، لكنْ مع الأسف، الإيمان ليس مسألة حركات، إنمّار رحمةٌ.
- (أولكك الذين تسمّيهم متوحّشين ليسوا محرومين منها إلى هذه الدّرجة كما تعتقدين". قالت كولومب.
 وبيت باي لو، قد جعلتها تشعر للمرّة الأولى آنها قد تج تجد هنا فناكُ ما ير يريحها أكثر ممّا يمكن أن تجده لدى جو بيرتي

 عمّي يقول ذلك بوضوحِ: هؤلاء السُكان النين يعيشُون في الطّبيعة لا ربَّ لهم".
- מلا ربَّلهم!!). صرخت كولومب: (لككنْ يبدو لي أنّ لديهم ربَّا أكثر منّا بكثير".


غرزت كولومب نحاس عينيها اللّقيمتين في وجه خصمها المتهرّئ
المكشيوف.

> - (اليس كما الفضيلة). قالت.

تفاجأت هي نفسها بهذا الهجوم، وعندما رأت لون البروتستانتّة




تماماً دور الحَكم المحتار، وهكذا استدارت بعنفِ على عقبيها، واختفت
*
سلكت كولومب مصادفةً درباً يجاري البحر على امتداد الحصن. منذ
 لكنَّ الحصن صار الآن يهيمن على المكان، ومن الأعلى صار يُسمع وقع
 فتحاتٌ خيّقُةٌ يسيل الماء منها، وتتّسع بالكاد لحجم رجُلِ مقرفصي. من واحدةٍ من تلك الفتحات رأت بفزعِ كانتان يقفز فجأة. - (اوجدتك!)". صرخ قائلا: (متى سنرحل؟؟".

كانت قد نسيته نوعاً ما.

- "هذا الصّباح") تأوّه قائلا: (ابالكاد استطعت الإفلات من إجباري على العمل في الورشة، وقبل قليلِ، قام أحد هؤلاء القتلة بإمساكي من الِّ الِّ كُمّي حين كنت ذاهباً للبحث عن الماء، وسألني بعدوانيّة إن كنت أؤمن بالمطهِّر". - ماذا أجبته؟
- كدت أقول له إنَّ الجحيم حيث يوجدون هُمْ، والجنّة في كلّ مكانٍ آخر، لكنْ لا يمكن المزاح في أشياء كهذه. متى سنر حل يا كولومب؟ - (ابمجرّد أن تُتاح لنا الفرصة) . أجابت، و كانت بالفعل تفكّر في ذلك.
 الثّالث رجُلُ جلفٌ من ميكلمبورجوا، وأنا أعرفه جيّداً. لا يمكنه الامتناع عن النوم. يكفي أن نصعد أحد الزّوارق.
- (الكنّ القوارب مربوطةٌ بالسّلاسل)، اعترضت كولومب: اوأنت تعرف أنّ لديهم أوامر بإطلاق النّار بمجرّد أن يروا شخصصاً يهرب"، كان كانتان يعرف هذه العوائق، ولا يملك شيئاً لحلّها. سكتا، ثمَّ قالت

كولومب:

- اترك لي هذا اليوم، وسأرى ما يمكن فعله.

كانت تفكّر في الذّهاب إلى الأميرال والحديث إليه، لكنْ في تلك
 يختبئ، وتابعت سير ها على طول الرَّصيف. عندما وصلت إلى طرف الجزيرة، التقت بمـجموعةٍ من الهنود الأنسْرى




 ولذلك ظلَّ العبيد وحْدهمه، وهو ما لم يكن يحصر إلّا نادراً آلـا اقتربت منهـم
 جلست بالقُرب من مجموعة نساءٌ، وبقيت صامتة. للحظةِ خُيّل إليها




 عليهم ملامح حزنٍ لا يمكن لشيء أن يخفّف منه. ليس لأنّ معاملتهم

سيّئة؛ إذْ إنّ فيلوغانيون لمْ يظهر آيَة قسوِة تُجاههم، لكنْ بانتزاعهم هكذا
 الطّبيعيّة كلّها، حرمهم الأسر من الغابة، ومن الصّيّيد، ومن التزيّن بالّرّيشّ،



 الآخرين، وجهها ممتلئُ بالتّجاعيد، متحدّيّةً بلغة أهل تور توبي: - لماذا لا تصدرون ضجيجاً أكبر عندما ترقصون؟ جعلتها كولومب تعيد طرح سؤ الها، وسألتها عدّة أسئلةٍ أُخرى لتفهـ المعنى الذي تقصده. توضّح لها في النّهاية بأنّ الهنود اللذين لم يتعلّموا
 جاهلين بالهدف الحقيقيّ من هذا الاحتفال. الزّينة والمنصّة، وحر كا النّاس، كلّ شيء فُسِرَ من قِبَلهم على اتْنه عيدُ، وما أدهشُهم هو الإيقاع البطيء جدَّاً الذي كان هؤ لاء البيض يرتصون علئيه

- (لمْمْ تَن رقصةَ، إنّما عر ساًا). فسّرت لهم كولومب.
 اثنان، أو ثلاثةٌ منهم بتحريك رؤوسهم بهيئة من لا يصدّق، ومع شيء مئ من الاستنكار .
- اولماذا تُلبسون نساءكم بهذه الطّريقة طالما أنّ الهدف هو جعلهنّ يُنجبن الأولاد؟؟). سألت العجوز .
لا شكَّ في أنّ لباس العرسان كان أكثر أكثر ما أدهش الهنود. فهيمت كولومب أنه فيما عداها، لأَّها ترتدي نياب الصّبيان، لمْ تَكن النّساء قد

شـاهدن أوروبيّاتِ في ثيابهنّ. عندما لمحنهنّ من بعيد عند وصولهنّ،
 - هنَّ يلبسن ملابسهن الآن، وسوف تخلعن الثّياب بعد ذلك.

هذا الشرح المرتبك، وغير المفيد، جعلها تحمرّ، ثمَّ ضحكت بـرّ بصوت عالِ، وتام الهنود بتقليدها بخجِلِ في البداية، شَمَّ بمتعِّةِ حقيقيّةِ.
عندما عاد الصّمت، ظلّوا جميعهم للحظةٍ يشاهدون الماء الذي بدأ يميل لونه إلى الحُمرة وهو يلعق أحشاء الأرصفة.


النّساء رؤوسهنّ بجدّيّة.
سألتها كولومب ما الذي تعنيه. بعد أن تردّدت كثير آ، انتهت بأنْ

 طويلةٌ عاد فيها الهدوء. كانت تجهل أنَ ذلك بسبب أوامر من الأميرال. الآن وقد صار الزّواج ممكناً، بلّ وموضع تشجيع، عاد الّ" جال لأخذهنّ جانباً، وإجبارهن".
 أفكارها إلى جوست الذي صـار من دون أن يدرك شريكاً في ذلك. - ما يريدونه هو جعلنا جميعاً نرتدي هذه الفساتِن السّوداء مثل البقيّة. شعرت كولومب بالرّغبة في الضّحكك من هذا الاختز اله، لكنّ الحقيقة
 الضّحك، فالهنديّات المعزولات عن البشّريّة الحيّة ما زلن يتصوّرن و وجود


بأنفسهنّ، وعلى عبوديّتهنّ للجميع، كنَّ قادراتِ على الخشـية من ألآلَيِرْنَ إماءُ سوى لشخصي واحٍِ يقوم بممارسة إرادته عليهنّ.

- ا"ألم تفكّروا بالهروب قطّ؟". سألتهنّ كولومب بصوتِ خفيضي سَرت رعشةٌ بين الهنود الذين نظروا إلى بعضهـم بعضاً بخوفِ مِّ من

 بالنّدبات من كولومب، بعد أن ابتعد عن جماعته وتحدّث إليها بصوتِ خفيضٍ مبتدئاً كلامه هكذا: - أنت تعرف لغتنا، ونظرتك تدلّ على أنَّ روحك ليست سيئةَة. سَرت في ظهر كولومب رعشّة فرحِ شبيهةٌ بالتي تجعلها الحرّيّة تسري في الأجساد عندما يُتِّخذ قَرارٌ مفاجيٌُ بمُنحها.
 طويلةٍ مهجورةٍ في عرض الأرصفة الأخيرة- لقد حفرناه باه بصمبِّ ليلةً بعدِّ

ليلةِ، وقد صار الزّورق جاهز آ.
 - عشرة، لكتّنا نريد أن ننقذ النّساء. - "جيّدل). هتفت كولومب: (امتى سترحل النّساء؟؟".

بدا على العبد فجأةَ ضيقٌ غير منتظرِ. نظر إلى أقدامه، و قال مقطبّاً: - ليس بعد.

- "(لماذ؟؟| . استنكرت كولومب: "اكلُّ شُيء جاهزّ. لا يجب الانتظار"). - اعلى اليابسة ستتعرّضن إلى الموت أكثّر من هناها. قال الأسير
- ماذا تريد أن تقول؟ أنتم تعرفون الغابة. تستطيعون أن تختبئوا هناك،

وتهربوا.

- لكنْ، أين نذهب؟ نحن سجناء منذ عدّة أقمارِ. كيف نجد أهلنا؟ كلَ من على السّاحل أعداءٌ نلا. لا تو جد لدينا أسلحةٌ نِّ

فكّرت كولومب بالـ(لامعمدانيّن) الذين ما كانت لديهم مئل هذه المخاوف، واستطاعوا على ما يبدو البقاء على قيد الحياة من دون أن

 كاريبيّة لتفسير نبوءاتهم كان الهنود ينظرون إلى الغابة كمكانِ للّعنة، وللقوى المعادية التي لا يملكون لها دفعاً.
نهضت كولومب، ومشت قليلاَ نحو الحصن، نظرت ت من بعيل إلى


 نحو التّوبي، وهي تبتسم.
كان ضوئُ ما بعد الظّهيرة يضيء وجهيها كلَّه وقد وضع الانبهار الخفيف لؤلؤةً من الدُّموع على أهدابها. شعرت بنفسها أكثر من أيّ وقتِ مضى عين-شـمس، استدعت السُّلطة الغامضة كلّها لنظر تها، وقالت لهـمْ: - هل تساعدونني إذا ما ساعدتكم؟ ما كانوا مضطرّين للإجابة؛ لآنه كان من الواضـح آنهـم أحبّوهـا.

## الفصل 6

## $\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$ <br> t.me/t_pdf

الإرادة المشتركة في وضْع حدّ للفوضى اللّلاهوتيّة التي شلّت الجزيرة

 هجماتِ على البابا، ولا على كفرِ بالعذراء مريم. هذا الاعتدال المَ أسْهَمَم في
 كما أنّ الدّيانة الثّانية الدخلصة للمعتقدات الكاثوليكيّة حاولت بلا جدوى
 تُجاه الآخر، وتوشك العدوانيّة بينهما أن تنفجر في أيّة لحظِّة.






 تعليم المتحوّلِين الجُدد عن دينهم مبادئ كالفِنْ، كما آنّهم نظّموا داخلا داخل

مستعمر اتهم شرطةَ قادرةَ على إخراج الهرطقة من حيث تجد لنفسها ملجاً.
 يشكّلون نصف الشّعب في الجزيرة، ما كان يمكن القيام بأيّ شيّ تيء من دون أن يتّخذ هو قراراً بشأنه.
 أراد أن يدرس أحدث اقتراحات مصلح جنيف، وأن وأن يرى إن كان ما ما يزال


 تلك الفرصة لإتلافها. ما اكتشَفه الأميرال في هذا النّص رَعَبُهُ كلّ الحُرُّيّة، والجر أة، وحِمّ الذّهن المتفجّرة التي كانت تسيل عبر الكتابات البروتستاتيانتية الأولى









 شيءٌ يمكن حلّه في النّهاية. لمْ يكن في الإنجيل ما يتطرّق إلى بتولية

الـخوارنة، ولمْ تُرفَض متجانيّة الخلاص من قِبَل الجناح الكاثوليكيَ الذي

 إقامة الصّلوات مقابل المال، والصّلاة يمكن أن تساعد على إنقاذ الماذ الأرواحّ،




 من دون أن يخلطوا هذه المحبّة بعبادتها؛ أمّا فيما يتعلّت بالشّع الّعائر الدّينيّة، فكانت المناولة بسقِيّها تتوافق مع روحيّة الأزمنة الأولى؛ وألى وأمّا عن النّبيذ
 في النّهاية، عقدة الجدل التي لا بدَّ من حسمها، ومركّ النّ التّاش القادر






 لدى الانسان سوى الكلام الذي تركه المنقذ. في هذه الجزيرة الواقعة في آخر العالمه، كان فيلوغانيون يعرف ما تعنيه العُزلة، وإن كان لـُ لمْ يتألّم منها على الإطلاق، فذلك لأنه عبر تَناة القربان الضّيِقَة، كان يظنّ آنه يستطيع أن

يكون في كلّ زمانِ، وفي كلّ مكانٍ في حضرة ربّه الذي يهّّئ من روعه، ربّه الذي تنبع منه الحياة والأبديّة. إن كان المسيح في القربان، فذلك يعني أنّ المؤمن ليس بأيّ شكلِ من


 حول هذه النّقطة. الكاثوليك يتحدّثون عن الاستحالة الجوهرّيّة"'" حيث يستحيل الخبز والنّبيذ إلى جسد ودم المسيح الحقيقيّين؛ أمّا لوثّر فيستعمل
 لحم ودم المسيح. لكن ما الذي كان يقوله كالفن؟ كانِّ كان يبدو عليه آنّه يرفض الأفكار الكاثوليكيّة كما اللّوثريّة حول هن هنه النّقطة النّ وينكر الحضور

 احتفالٍ حزينِ بالذّكرى الأبديّة للمخلَّص الذي غابِ هذا هو مركز الجَدل. كان يجب حثُ الكالفنيّين على شرح موقفهمّ، (الاستحالة الجوهرية باللغة الفرنسية transsubstantiation، ويمو جبها تتحول مادتا الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح الحقيقي، ولا يبقى منهما سوى شكلهما الخارجي فقط. (م).
(II) لم يرنض لوثر عقيدة nإلاستحالة الجوهرية" "Transubstantiation" كلها لكنه قدم تفسيراً معدلاً لها أطلق عليه تعبير "Consubstantiation "أو التحول، ومغاده: أن الخبز والخمر يبقيان كما هما خبز آ وخمر آحقيقيان، ولكنهما بحتويا أِيان على جسد
المسيح ودمه. (م).
(أولريخ زفينغلي رنض فكرة لوثر وقال بأن الخبز والخمر هما مجر رمز لجسـد
 الافاخارستيا أو القربان المقدس. (م).

وعندما حشرهم الأميرال في حصنهم الحصين، كان يأمل أن يرامم يقعون أخيراً في هذا الجانب، أو ذاك؛؛ فإمّا أن يقبلوا في النّهاية -ولو رغما وناً عنهم الوجود الحقيقيّ، وكان فيلوغانيون يعوّل على تذليل سائر الصُّعُوبات

 القساوسة كانوا محتالين إذآ، والأسرار المقدّسة مجرّردّ ادّعاءء، ولن تقوم للهوغونوت بعدها قائمةٌ.
فهم فيلوغانيون أنَّ الخلوات العقيمة بين الجَهِلة -التي انتهت لـُسِن



 قام بطلب المعلّم آمبيري لكي يصيغ له أمر استدعاء حسْب الأصول الصول تلقّى دوبون في اليوم التالي إخطاراً بالنّدوة التي دُعي إليها ريشير إيرير، وشارتيه، وبعض البروتستانتيّين (لم يتجاوز عددهم عشرة) ميّن يمّي يمكن





على الجدار الفاصل بين جانبيَ الحصن، الذي كان قد انتهى تقريباً، لمْ يتبقَ سوى وضع بعض الحجار الحارة الكبيرة المستطيلة التي قُصّت بحيث تُستعمل كفتحاتِ في أعلى السّور. كان جوست يراقب هذه العمليّة

الصّعبة. فنٌّ التّحصين العسكريّ صار مألوفاًل، وهذه المعرفة بأمور البحر


 إلّا من معلّمِ إلى تلميذ، ولم يكن لدى فيلوغانيون تلمينُ أكثر انتباهاً من

كان الفارس الشّاب، على الرغم من المصائب كلّها التي مرّت بها


 وأن يحسب حساب الهجوم، ومحاوره، وسرعته، وأن يضع في وجهر الـيه
 مجيء البرتغاليّن لكي يتحقّق من صحّة حساباته، لكنْ فيما لو حصل







 ما تنقلب إلى عكسها، والاتّفاقات تبدو غير ثُابتةِ، والمهدّئات صععبةٌ ما ما
 ضـمن مربع كآنّه يُقسم بأن يظلّ وفيّاً له لمدّة قرينِ من الزّمن.

في اللّحظة التي وصلت فيها الكتلة إلى مستوى جوست، وبدأت تستدير على محور ها بيطء يجرّ ها رجُلان، رأى جوس



 الغاضب، وتلك العين القلقة التي تحاول تجنُّبه جعلاه يخنى بعض ملامح السُّخرية، أو الغضب، لكنّها تكلّمت معه برقِّة، ومن دون أن تبتسم كما تفعل عادةً.

- مأرحل يا جوست. يجب أن نودّع بعضنا.

بقامته الضّخمة التي تعطيه مظهر رجُلِ مهمٌ ومقاتِّلِ وبو وجهه المستطيل، وخطّ أنفه المستقيم، وشفاهه التي مازالت الت سميكَةِ وشقِّقها الهواء المالح، بدا جوست مختلفاً جدّاً عن المراهو المراه المربوع الذي كان


 الوقت نفسه أن تتأملّه. كانت تخشى أن تستثير طقوس الوداع الأليمة. - (إلى أين ستذهبين؟؟). سألها جوست. كان ذلك شبيهاً باستعمال أصغر أداةٍ ممكنةٍ لتحريك مادّةٍ مجهولة قاسية يمكن أن تكون خطرةً.

- إلى الهنود.

في البداية تضايقت كولومب منه؛ لأنه قارن قرارها الحاليّ بسفراتها

السّابقة التي قامت بها بمنخى آخر تماماً، لكنّها قالت لنفسها مباشرةً إنّها


- ا(نعم)". قالت: (مرّةَ ثانيةًا.

خفض جوست عينيه. لـْ تكن الأمور كالّها مفهومةَ، لكنّه شعر بألنّ هذا


 المستعمرة بنظرةٍ تخلو تماماً من الشّفقةَ، وتشكيل أحكامِ سلبيّة وقطعيّة عنها.

- (هيًّا يا كولومب). قال بمزيجِ من الخجل والهمّ: اسوف تتحسّن الأمور هنابا).
كانت تتنازع جوست مشاعر غريزيّةٌ مختلطةٌ توحي له بأنها كانت محقِةَ، وفي الوقت ذاته مخطثةً.
- ("سوفت ترين". أضاف: الستوصّل إلى ذلك").





 لديها شكُّ في آنهما سيتوصّلان إلى ذلك بالفعّل، فقدت كلَ رغيّة، بكلَ
- نتوصّل إلى ماذا يا جوست؟ إلى إماءء مغتصباتِ، وجزيرةٍ خرابٍ، وكر|هيةِ في كلّ مكان؟ ألست ترى شيئاً في هذا؟

 من فرنسا الأنتاركتيكية أن تحتله، وتنصر فيه؛ هذه الأشياء كلّها كانت
 كلّ هذه التّحوّ لات بنظره. فهمت كولومب ما يفكّر به.
- "الم أعد أحتمل الكذب"). قالت، وهي تقرص قميصها الذي لمْ يكن

له شكل.
كان ذلك يعني الانتقال من كذبة المستعمرة الكبيرة إلى الكذبة الصّغيرة المتعلّقة بها، التي كانا يستطيعان الاتّفاق عليها، على الألى الأقلّ .
 ما قاله لمْ يكن صحيحاً، شعرت بذلك لأنَّها كانت تعرفه جيّاًّاً فمع وضع المستعمرة الحسّاس هذا، ما كان جوست ليرغب بإضافة مشكلةٍ جديدةٍ تزعج الفارس، بلْ كانت لديه أشياء كثيرةٌ يخشى منها فيا في فترة التّوتّر هذه
 على القْرُ نفسه من الشّجاعة على ضغوطات النّار والعمل، لكنْ تنقصه
 النّظرات التي تبادلها مع أود والشّراسة كلّها التي تلت ذلك.



- (أتزوّج!"). صرخ: "اعن أيّ شيء تتحدّثين؟ أبداً الم....").
 تحبّها، وهذا حسنٌ لك".

خجلت فجأة؛ لأنَها وضعت بكلّ صفاقةٍ نار كلماتها على جرح
الحقيقة.
اضطّرب كما لو كان قد تلقّى رمحاً. لـْْ يرتبك بسبب قدرتها علّ على
 التّفكير في ذلك. تأرجح بين الشّعور بيدهيّة الأشياء وبين الاستنكار، ولـي ولم يعد يعرف تحت أُية سُلطةٍ يجب أن يكون فـي كا كان يمكن لكولومب أن تحتقر نفسها فيما لو قبلت نجاحاً على تلك الدّرجة من السُّهولة الّة

- إحذر من نفسك يا جوست العزيز !

من يعرف؟ ألمْ تكن في قرارة نفسها سعيدةً بأن يأتي ذلك الشّغف
 في أنّها تجرؤ على أن يصيرا أخيراً ما كانا عليه؛ أي: رجُلاَ وانِّ وامر أةَ، إنّما في

 الني شعرت به دائماً، أخاًا وأختاً.

 ركضى جوست نحو الرّافعة.
استغلّت كولومب تلك الفرصة لتهرب من دون أن تستدير إلى الوراء.
*
تمّت النّدوة في اليوم التّالي بعد أن أعلن الهوغونونوت أنّهم مستعدّون للمجابهة، ولا يتطلّبون أية مهلةِ من أجل التّحضير لها
اجتمعوا في حصين جديد مرتبطِ بمقرّ الحُكم الذي شُسِّد كي يجتمع فيه مجلس الجزيرة المقبل الذي ضتّى فيلوغانيون ووافق على تشكيله. اتّخذ

القسّيسان، ونصف دزّينةٍ من المؤمنين أماكنهم في مقاعدَ خشُبيّةٍ موجودةٍ على كلّ جانب من الجوانب، في حين اختار دوبون لراحتر احته أن يقف إلى

 اختار فيلوغانيون الطّرف الضّيّقَ من القاعة على بُعدِ متساوِ مِ من المجموعتين، في حين وقف جوست ولو توريه بمحاذاذاة الأبواب؛ أمّا المسكين كاتب العدل أمبيري فكان يجلس على مقعد تلاميذِ صغيرِ وسط الخطَين المتصارعين، ويبدو أنّ الاختيار وقع عليه ليكون أوّل ضحيّة فيّة في
 السّابقة، بعد أن تراجع عدّة متحوّلين إلى العقيدة الجّ الجديدة عن ارتِّ ارتدادهمب،




 كانت الفواصل من سعف النّخيل التي بُنيت على عَجلِ تسمح من بـر بعيد


 أن يقفزوا فوق الحواجز ويهربوا، ولذلك نشروا في الهواء التّاكن رائحة عرق آباطهم القلقة. في النّهاية سأل فيلوغانيون: - هل أنت مستعذّ، يا معلّم آمبيري؟

علامة الموافقة التي صدرت عن الكاتب أعلنت افتاح الأعمال.

- (أَيُّها التّادةً). بدأ الأميرال حديثه بصوت الشّاعر المفوّه القادر على
 والحقَ بين أيدينا على هذه الأرض المنعزلة التي سنجعل منها حديقةً لملك فرنساها.
تنهّد دون غونزاغ. كانت كلمة حديقة تولّد لديه أبياتاً من الشٌّعر؛ لآّنه

 الزُّهور، والبحيرات الصّافية.


 بخلافاتِ لا أهمّيّة لهاها،
 وصددت عن عدّة أنشاصِ قرقعةٌ من الحلق كما لو كانوا يتحضّرون لامتشاط سيوفهم.
كان فيلوغانيون حذرآ، على آنّه أراد أن يُظهر أنَّه مرتاحٌ ومسترِّخ،
 والجدل الصّحيّ ستتشثر في المستعمرة، سرعان ما ما دفع الثّمن من جيبه
 مقارعة التّيوف من أجل تفاهابِ.
 وهكذا فآنتي سأصيغ سؤالي بوضوحِ: هل يحضر سيّدنا يسوع المسِيح القربان المقدّس بذاته أم لا؟

ثمَّ أمسك بورقةٍ كان قد حضّرها، واستعرض التّائج كلّها التي تنجم


 موافنته في حين استلم ريشتر الكلام بفخامة. - ا(نعم". قال، وهو يداري جهلده: "المسيح موجودُ هُنا خلال العشاء

ظهرت على وجه فيلوغانيون المتشنّج علامات الاسترخاء، ومشّيّط



 لكنَّ ريشير، أمام المخاطرة التي تحملها تلك المعانقة سارع إلى كان فيلوغانيون قد عاد إلى الجلوس، وابتسم من السَّعادة. -... لكنّه ليس فيه.
هنا سُمعت (أوه) مستنكرةٌ هزّت الحضور من الجهة الكاثوليكيّة، وجعلت لون الأميرال يشنحب من الغضبـ.
 كالفِن كتب ذلك. لا يوجد هنا سوى الخبز والنّبذ، وهي ليست أثشياء (1) جون كالفن، مقالة تصيرة في العشاء المقدس، ترجمة جورج صبرا،
2004، ص 26-28. وردت في مدونن تنوير . (م).

مو جودةً لتؤكّد خلاص أرواحنا، إنّها مجرّد لحمِ قديمٍ مهملِ كما يقول سان بول، مهيّألبطون".
 هو فيه أم ليس فيه؟ لا يعود لك أن تنزعه دنه، أو تضعه فيها".

- آبلى، بالذّات. المسيح فيه؛ لأنّا نضعه فيها . شرح ريشير .

تصاعدت صرخات الاستنكار من المقاعد الكاثوليكيّة:




 صورته، الإنسان الذي يعكس كماله ...".

 ليس طيّباً. الإنسان قد ضاع، حلّت عليه الّلعنة، فُمّد إلى مصيره لآنَّه يريد الشّّرّ، ويقوم به".

- "جسلده المدنّس"، أخاف القسّيس، وقد امتلأت عيناه بالقرف: "ولحمه التَّحِس لن يكون لهـا أيُّ نصيبٍ لحُسن الحظّ في الحّ قيامة اليوم
الآخر").

حلَّ صمتٌ عظيمٌ كان فيلوغانيون سببه. كان حتّى اللّحظة يدافٍ

 الحميمة، وإيمانه كرجُلِ من أتباع المذهب الإنسانيّ؛ بمعنيُ آخر: كانت

الضّربة قاسيةّ. اعتدل في جلسته فجأةٌ بقوّةٍ جعلت التّمتمات تتوقّف
للحظتها.
جال بنظره بين دوبون وريشير بكراهيةٍ لا يمكن وصفها. من بين الخطايا كلهها التي يمكن اقتر افها، كانا قد وقعا فريسة تلك التي لا يمكن ورين


 للرَّبّ، حتّى لو انكسر في أثناء السُّقوط. لا شُكَّ في آنهـم لا يكرهون من
 كيف استطاعت ديانة الحبّ تلك أن تنتج في الوقت تفسه هؤ لاء الوحوش الذين يسمَّون الأناباتيست. إنْ كان الإنسان سيّئاً ولا يستطيع فعل أيّ شيء لينقذ نفسه، لا بأس عليه إذن أن يقترف الخطيئة بجوارحه كلّها، وأن يتشبّع
 يسدّد إصبعه نحو المعلّم آمبيري: - سجِّل. سجِّل هذا الشّيء الذي يفصل هؤلاء السّادة عنّا، والذي سيفصلنا عنهم إلى الأبد.
وبدأ يقترح صيغة لعدم الاتّفاق عارضها ريشير حتّى وصلا إلى
 على الورق السّيّئ، وفي صمبِّ مزعجِ، كان كلُّ واحدِ يحسب النّتائج التي ستتولّد عن هذا الحدث.
في لحظة التّوقيع، وصلت إليهم الصَّرخات. كانت أدنى ضجّةِ تدخل



تعرّفوا إلى صوت امرأةٍ. فتح جوست بناءً على إنـارةِ من الأميرال أحد الأبواب، فدخلت إحدى الوصيفات، عيناها زائغتان، وشعرها مفكا


الاجتماع المغلق:

- ("هيه يا سو لانج)، صرخ ريشير: (اما الذي حصل؟؟".

- هيّا، هيّا، تكلّمي!

عندها، بدأت المرأة المسكينة تفقد وعيها، وضعت يدها على رأس الكاتب، وقالت قبل أن يُغمى عليها تماماً: - لقد أكلها أكلة لحوم البشر .

## انمصل 7

مرّت سنتان من الجنون، لكنْ لم يكن محتَّماً عليه أن يرجع عن قراره، كان المونسنيور يواكيم كويمبرا قد جعل من استر استرداد البرازيل
 وكان يرغب في ألّا تبقى البرتغال في الأمريكيتّين بهدفي وحيدِ هو جو جَلب

 وشاحها في يوم من الأيّام، فسيكون ذلك من خلا خلا إنجازه هنا هذا المشرو
 لكن خلال هاتين التّنتين، ومنذ أن قام كادوريم بإعلامه عن الحن الحملة
 قد خسر الجولة.
ركض إلى لثشبونة كما قال للفينيسي، لكنّه ركض بإيقاع دابتّه البطيئة، وقد وحل إليها بعد تخلّي كارلوس الخامس عن العرش. الشّيء الأوّل
 الفرنسيّين وإسبانيا، وكما كان يخشى تمامامَ، لمْ يُرد الحاكم البرتغاليّ أن

يقرّر أيَّ شيء يمكن أن يعكّر التّفاهم الأوروبيّ بخصوص الأمريكيتّين، ففرنسا التي عاشت فترة سالام، وتحرّرت من عدوّها الها الأساسيّ، كان يمّ يمكن أن تجعله يدفع الثّمن غالياً.
كان كويمبرا قد عاد إلى فينيسيا التي صارت حالتها مزريةً، ولُحُسن الحظّ جعله ذلك يرى أنَّ السّلام يمكن ألّا يدوم، فقد بقيت الحّ الحالة الإلة الإيطاليّة كما هي، مستودع بارودِ قابلِ للانفجار يواظب الأسْقُف بهيئته الطّيبة فعلاُ على اللّلعب فيه بحجارةٍ تقدح ناراً. لا يمكن انتظار الأسوأ من دون المرور في وقبِ ما بأشياء جيّدةِّ، وهذا ما حصل في ذلك الصّيف المبارك من عام (1556 ) عندما وصل إلى الى
 إيطاليا على رأسِ ثلاثةَ عشرَ ألفِ رجلِ كِ كانت مطامع هذا الضّابط الكبير الذي يتحرّق رغبةً في أن يُتوّج ملكاً على نابولي رِّي، وأن يضع شقيقه على

 تحرير البرتغاليّين داخل الأمريكيتّين من أيّ تأنيب ضميرِ

 فرنسا، حيث راح يتجسّس على البلاط في باريس. تصرّف معه كويمبرا بكرم كبير، ما جعله يتابع من وقتِ إلى آخر إرسال البرقيّات إليه، البرقيّة الأخيرة احتوت على معلوماتِ مهمّةٍ حول الرّحلة القادمة للمبعوئين الكالفنيّين إلى ريو، بمباركةٍ من ملك فرنسا، إنْ كان يمكن استعمال مثل الِّل هذه الكلمة للهَراطقة. حصول كويمبرا على تلك المعلومات المهمّة جعله ينطلق في عربته،

ومن سرعته حطّم ثلاثة إطاراتٍ معدنيّةٍ للعَجلات، وعصا التَّحكُمّ، وأعصابه، وهكذا وصل إلى لشّبونة مرتاحاً مع كلّ شيءّ، وعارفاً تماماً بما

يجب أن يفعل.
حضّر كويمبرا خطّة الهجوم بالاشتراك مع كاهن الاعتراف الخاصّ بالملك، ومن يحيط به من اليسوعيّين، حيث إنّه عاد إلى موقعه بالقرب
 بداية عام (1557)، كانت القطيعة بين فرنسا وإسبانيا قد تأكّدت، واندلعت المعارك في فلاندرا، وصارت الطّريق مفتوحةَ، بالإضافة إلى ذلك،
 أن يدخل الهوغونوت إلى البرازيل التي تخصّهَ. كان يستطيع التّغاضي عن اقتراف النّورمانديّن للخطيئة، أمّا أن تقدّم لأكلة لُّحوم البشُر ديانة تعرّي

 سلفادور دو باهيا. كانت مهمّته الأولى أن يضع حدّاً لسلبيّة المستعمرين الِّ الِّا البرتغاليين العبثيّ؛ إذْ ما كانوا يفكّرون سوى بطوا كاحين السُّكّر التي لديهم. كان هناك يسوعيون مساكين يقاتلون داخل الأدغال من ألون أجل نشر الإيمان،


 صارت أيّام فيلوغانيون ورفاقه الفرنسيّين معدودةً. صار بدعدور دون كويمبر أن يعود إلى فِينيسيا راضياً. مع ذلك، قْبل أن

 لشبونة، حتّى ذهب تلبيةَ لدعوة الأْمْقُف.

حدث اللّقاء بالقرب من كنيسة سان فرانسيسكو، في النَّير الصّغير الهادئ ذي الجدران المغطّاة بالزّليج على ارتفاع قامةِ
 وأعرج، شديد النُّحول إلى درجة أنّ ترسه الذي لا يلّ يفار قه كان يعوّض



 فرو الأستراكان، ومنه تتدلّى أرخبيلاتٌّ صغيرةٌ عديدةٌ على الدّر جة نفسها
 الشَّهواني الممتلئ بالعنف والشّر اسة الصّ
استقبل الأُنْقف كويمبرا زائره بحر كةٌ مز دو جةِ تحمل الرُّعب والرِّضـا: ما كان يمكن أن يحلم بأفضل من هذا الإبليس لير سله للهوغونوت.
 هذا الكلب: "(كم أنا سعيدّ برؤيتك أيُها السّيّل الحاكمّ !" عوضاً عن الإجابة المنمّقة، صـدرت عن ميم دو سا زمجرةٌ، وبما أنّ بعض اللّعاب كان قد سال على شفاهه في اللّحظة نفسها، فقد مسححه بظاهر

كفّه. كان كويمبرا سعيداً بتقديم هديّة كهذه إلى الفرنسيّين. أجْلس الأْمْقُف ضيفه على كنبةِ من الجلد، وبدأ يحدّثه عن البرازيل. شرح له مسألة ريو كلّها: الشُّكوك البرتغاليّة الأولى عندما دلّت الضّجّة القادمة من باريس على ما بدا كمحاولةٍ لإنشاء مستعمرةٍ منافسةِ، والمعلومات التي حُصِلَ عليها في فينيسيا، وذهاب الإصلا بلاحيين، وقد لحظ دون يواكيم برضاً أنَّ لفظ هذه الكلمة الأخيرة جعل ميم دو سا يفقد

سكونه، في حين صدرت عن أنفه وأذنيه حر كاتٌ وإشارات توحي بمطاردة وطريدة. بعد ذلك، وبنوعِ من الصَّبر، وبالبساطة التي تُرِّ تُردَّدُ فيها بعض




 وبعد أن سيطر عليه شعورٌ من التّخاذل المشوب بالنّا بُّعر، فتح ميم دو سا فمه كاشفاً عن أسناين قويّة وورديّة مثل العاجّ وِيّ وقال:

- يجب أن نشنّ الحرب، في ريو .

كان في صوته تلك الجدّيّة الخشبيّة التي يمكن أن تصدر عن خزانةٍ لها
صريرٌ داخحلّيٌّ.

كان يتكلّم إذاً! كان يتَكلّم ويفكّر. وفوقها كان يفكّر جيّداًّ. استعاد

 حقيقيّين، يقدّم آلاف الملحو
 تحتمل، وحلاوة نبيذ دورو، والملك، والبلاط، وعن نفسه أيضاً، وعندما وصل إلى هذا الموضوع بين المواضيع الأُخرى، تنهَّد وسكت أخيراً ألـو كان جرس الكنيسة قد رنَّ رنَّتين معلناً موعد الصّالاة، فتصاعدت أصداؤه في الدَّير .

- (ايجب أن نسُنَّ الحرب في ريو"). ردد ميم دو سا بنغمةِ تماثل نغمة
- "نعم") . قال يواكيم، وهو يخفض رأسه. هناك قوى يجب أن نعرف كيف نخضع لها. ولكي يبيّن له آنه ينوي هضْم تلك الكلمات الت التي تروي الغليل،

 عينيه المتعرّج. قال كيومبرا لنفسه إنّ لديه وقتٌ قصيرٌ ليذه إِبِ إلى لبٌ الكلام، وهكذا من دون مقدّماتِ اتّجه إلى هنالك - (يا سيّدي الحاكم"). قال، وهو يؤكّد على كلَّ كلمةِ من الكلمات: "اليست لديك سوى قوّاتِ قليلةِ في سلفادور دو باهيا، حسْبِ معر فتي، لمْ
 من بُعد النَّظر، لا بلَّ من حربِ في ريو ..". - رأجل"، . قاطعه ميم دي سا لـي
 "حسنٌ، اسمح لي أن أسرًّ لك بترتيبِ معيّن أدين به إلى عميلنا من فينيسيا"). كانت طيور سنونو تطير بذيلها المقسوم عالياَ جدّاً في السَّماء الشّاحـاحبة. رفع ميم دو ساعينيه إليها، وأطلق زفرة قويّةّ.
 غضبه: (هل أستطيع أن أسرّ لك به وخْدك؟").
لكنّه فهم عدم اهتمام محدّثه بالأسئلة التي يطرحها الـي ولذلك لم ينتظر أيَّ جوابٍ:
- ("ميكون")، أكمل وهو ينحني: " لديك رجُلّ مع الفرنسييّ"). أَعْلَمه بأبسط ما يمكن من التّعابير عن وجود فيتوريو .
- كلمة السّرّ لتتعرّف إليه هي ريبير.

لمْ يتحرّك أيُّ شيء في وجه الحاكم.

- "ري..بير". ردَّد كويمبرا الذي أخذ العرق ينضح منه جداو لاُ.
 كأس البورتو الذي قُدّم إليه. مذّ يده النّحيلة، وشرب بـر منه بشراهةٍ جرعةً كبيرة.
- "(ريبير)" . أتمّ كويمبرا كلامه، وقد رسم على وجهه ابتسامةً لْمْ تستطع أن تخفي يأسه.
دقّت السّاعة بانتظام في جرسي آخر أبْعد، كانت نغمته أكثر حدّة. أصان
 أرخى ترسه قليلاً، وهو يحرّك جسمه في الأنحاء جميعها، وشدّ أكمامه. رافقه الأمْنقف باستعجالٍ حتّى الباب الصّغغير الذي أتى منه. في هذا الدكان، توقّف ميم دي سا برهةَ، ونظر إلى رجُل الدّين، وقال بصوتِ الِّي مفاجئ أكثر وضوحاً:
- يجب أنْ نشنَّ الحرب في في ريو. ثمَّ تصلّب، وأضاف مثل صيحة حرب:
- ريبير!

بعدها مباشرةٌ اختفى عبر الباب الخلفيّ.

## الفْصل 8

كانت أود مستلقيةَ على مـرير ها، مغطّاةً بلحافي، و كانت تتأوّه، وهي

 المستنكرة مثل النّحل، وقد اختلط داخلها المتفرّجون من الحزبين.
 دفعها مقابل الخطأ في المفردات الذات الذي اقترفته هذه الغبية سولانية الانج. كانت


كان من الواضح آنهاعبّرت بسوءء، فأكَلةَ لحوم البشر لَّمْ يقوموا بالمعنى



 في اللّوحة التي كان يمكن للمتفرّجين أن يجدو هـا مطمئنّةٍ بالمقارنة مع ما
خشوا حدوثه:

- إنّه لأمرٌ مرعبٌ أكثر ممّا تظن!
- (هيّا يا صغيرتي، يجب أن تحكي لنا ليعود النّظام". قال دوبون هامساً، وهو يمسك بيد أود المرتجفة ضمن راحته الكبيرة المغلقة مثل
- ("حسنّ"). بدأت حديثها، وهي تناضل ضدّ مشاعرها: "احدث ذلك
 خلف الحصن على طول الصُّخور"،
 أن عينيها بقيتا جافتّين، إلّا أنّها كانت تصرُّ على أن يعتقدوا بأن الاعتراف يتٌُّ محاطاً بالدُّموع.
- (اكنت أحبُّ ذلك المكان"). قالت ساهمة، وفي استعمالها لصيغة الماضي كان يمكن أنْ نفهم آنها لن تستطيع أبداً أن تعود إلى هنا الك الك بعد
الآن: (اكّان البحر فيه جميلاً جدّاً" .

سرعان ما أمرتها النّظرات جميعها بما فيها نظرات أود، ألاّلا تعكّر
التّحقيق بأشياءَ لا معنى لها.

- (اليوم"، استأنفت أود الكلام: (لمْمْ نلتقِ بأحدِ في البداية. أظنُّ أنّ رجال الجزيرة كلّهم كانوا مجموعين في انتظار نتائج ندوتكمه، أليس كذلك ياعمّي العزيز؟").
وافق ريشير، في حين أصيب فيلوغانيون الذي كان ان أطون أطول من الجميع
 وكان يخشى أن يكون ذلك هو سبب الاعتداء.


نذهب أبعد قليلاً نحو طرف الجزيرة التي كنًا نحبّها؛ لآنّنا كنًا نرى فيها كلّ فلك الخليج والغابة من بعيد، عندها نفّذن اعتداءهنّ"، .

- (إماؤنا؟). قال فيلوغانيون الذي كانت تتبع له هذه الفرقة من
- نعم، أولئك الذي يساعدون في بناء الحصن، أو بالأحرى نساؤهم؛
لأنَّ الأزواج حسْب ما تهيّأ لي قد تنحّوا جانباً.
- (اوماذا فعلت الهنديّات؟)، أصرَّ ريشير.

شعرت أود آنه من المناسب أن تصدر عنها شـهقة بكاءٍ تخفيها بيديها، وبعد أن تؤكد القهر الذي تشعر به، لن يستطيع أحدُ أن يضحك ين من وصفها. - (أين نعم"). قالت بقرف: (اخلعن عنهنَّ الثيّاب بلحظةٍ، وكانت أجسادهنَّ مغطّاةً بألوانِ حمراءَ وسوداءَ تجعلهنَّ شبيهاتِ بالشُّياطين" . - ("بالفعل !). قال فيلوغانيون مستنكرآ.
 التي صدرت عنهنّ، وخصوصاً عن اثنتين كنّ أكبر سنّاً من البقيّة، تشبهن انـين اللسّاحرات تماماً.
سمعت في الغرفة شهقات دموع أطلقتها سو لانج.

- ضاقت الحلقة علينا، وكان الرعب قد أخر سنا. لا تستطيعون تخيل
 تكون رائحة الجحيم مختلفةّة
- الكنْ، ما الذي كنّ يرمين إليه؟". سألها ريشير.
- هذا ما لمْ نفههم. لمْ نكـن نعرف إنْ كان لديهنْ مـخطّطُ، أو زعيمٌّ، أو كنَّ فقط تحت تأثير جنون النّاس البدائيّين.
- "امع ذلك كانت هناك الأُخرى") . قالت سو لانج متدخّلة. - اكنت سأتحذّث عنها" . قاطعتها أود بضيق. - (أينة أُخرى؟؟"). سأل ريشير . سكتت الفتاة برهةّ لكي تستعيد قواها، ورمت بنظرةٍ موجزةٍ على الحضور فعلت فعلها.
- يجب أن أخبركم هذا التّفصيل المرعب، على آني أقرف من ذِكره. من بين تلك الوحوشُ التي خرجت مباشرةً من الجحيم كانت هنالك واحدةٌ هي الأصغر، وتنتمي إلى جنسنا المتمدّن.
 - آهٍ يا أمير ال، أنت تعر فها جيّداً! سرت همساتٌ مستنكرةٌ مثل موجّة في الغرفة الصّغيرة، واستدارت النّظرات نحو فيلوغانيون. - كانت مغطّاةَ بالألوان نفسها مثل الأُخريات، مع ذلك كان من
 البلاهة على أنهّا ليست كذلك الكـ مع الأسف. استدار فيلوغانيون، وهو غير مصدّقِ نحو جوست، ورأى أنّ لونه قد شَحُب.
- اممع هذا كلّه". قالت أود بحِدّةٍ: \#لديها صدرٌ مكورٌ تماماً، ويمكن معه أن نستغرب كيف ظلَّ الجميع فترة طويلةً يظنّون آتها صبيًّا"، . - المن هي؟؟". قال ريشير الذي لـْ يكن قد لحظ كولْ كومب على الإطلاق.
- إإنّه وصيفٌ لديّ كنت أحبّه|| . قال فيلوغانيون بفخر .

لمْ يكن يتمنّى أن يقوم أحٌُ آخر بالإجابة عمّا كان مسئوليّليّه، وهو


- (محخنث!). قال ريشير بقرف.
- (ربّماها. قال فيلوغانيون: ("كنت أجهل ذلك")

كثيرون على الجزيرة كانوا يعرفون ذلك، وكان كشف جنس كولئ كومب
بالنّبـبة إليهم أقلّ إدهاشاً من مشـاركتها في الاعتداء.

- (اوماذا كانت تفعله هذه الفتاة مع الهنديّات؟؟)، سأل دو بورن.
- اسانت تقودهنّ. كان من المدهش سماعها تتحدّث لغتهنّ. لقد صارت الفتاة المسكينة مثلهنّ كائنًا متوحّشاًّا). - (اوما الذي أمر تهنّ بفعله؟"). قال ريشير .

 مناطقهنّ الحميمة على نحوِ حيوانيّ. لا أتمنّى أن أتلوّث أكثر من ذلك الكّ من خلال الوصف.
يمكن دائماً الاستناد في هذا المجال على المخيّلة. القاصُّ الماهر

 صامتين على حانّة المتعة والاستنكار .

بعد ذلك، قال ريشير وهو يتتع ريقه بصعوبية:

- بعد ذلك جاءت الإهانة الكاملة. أعطت البيضهاء أمر آ، فقامت النّساء بالارتماء علينا، وقُمن بتمزيق ملابسنا، واندفعن نحو أعضاء أجسادنا

كانت تلك هي النّقطة التي تخشّاها أود، ذلك آنه في تلك الّلحنّ الّكة، كان لا بدّ من تخفيف الدراما، وإظهار بعض الهَزل. لمْ يكن على ذراعها، وذراع سو لانج سوى علامات أسنانٍ غير عميقةِ، وبعضها الختفى. الإخراج

كلّه الذي قامت به المتوحّشات كان يرمي إلى بثّ أكبر كمّيّةِ من الرُّع لديهما، من خلال الإيحاء بأنهنّ آكلات لحوم بشر، لكنْ كان لا بدَّ من قبول أنهنّ ما كانت لديهنّ أية نيّةِ لفعل الشّر. فمن بين أثار العضّات
 مع آثّار العض هذه على طول ذراعيها العاريتين، وعلى الأكتاف، كانت
 في البداية، وهي تدقُّ ناقوس الخطر، الرّ كان قد زاد من الشّ الشّعور العامّ بالرّاحة، بل وولّد بعض الابتسامات، مع الأسف.
 كان حاجباه المقطبّان يدلّان على أنه استنبط من ذلك علامات إهمالِ

- ولقد صرخنا كثير آ... كثيراí). صرخت سولانج، وهي تشهت عدّة

شهجات.
لكنّ أود لمْ تكن تفضّل الحديث عن الّلحظة التي كانتا فيها قد رفعتا قوائمهما الأربعة في الهواء، وأطلقتا تحت عضّات الّلواتي كنّ يأكلانهما صرخات زريبةِ، أكّدت على طبيعتهما الصّالحة للأكل .

- "الْمْ يدُم ذلك سوى ثوانٍ"). قالت لكي تنهي هذه القصة: (ابالكاد كنّا وقعنا على الأرض عندما هربت النّسوة، تحت إمرة تلك الفرنسيّة التي قد عادت إلى طباع الوحوش". شعر جوست بأنّ فيلوغانيون كان يغلي إلى جانبه.
 يُنزل بهنّ العقاب المناسب.
 جذع شجرةٍ مجوّفٌ وسطه، يعوم على طول رصيف الميناء. ركضْن في اتّجاهه، وهربْن نحو اليابسة، وهنَّ يصرخرخن صرخِّ



الأسوار؟u .

- الذلك آنه في اللّحظة نفسها"، قال صوتٌ من الوراء بالقرب من الباب: \#اكان هناكُ شُخصٌ يرمي الحجارة على الزّوارق").
 الأميرال نظرةَ صاعقة.
- و ماذا بعد؟ - ظنَّ رجالي أنّ هناك من يحاول سرقة الزّوارق، فأسرعوا من تلك
- ومن رمى تلك الحجارة؟
- رأينا هنوداً يهربون في اتّجاه أكواخ الصَّيد.
- "انهمتل|. قال فيلوغانيون: ("نوع من تشتيت الانتباه ريثما يهرب الآخرون. كم من واحِّ قد هرب؟؟".
- ("تسع هنديّات). قال لوتوريه: (.. و..").

اتّخاذ القرار بأنْ يشي بكولومب، فمنذ زمنِ طويل، كارِّ كان الجنديّ العتيق


 كان الوقت قد تأخّر، والمذنبون صاروا با بعيدين في تلك الكّ السّاعة. في
 تمّ اقترب من التّرير، وقال بصوتِ مهتلئ بالأبّهة كأنه يأتي من كهف:

 وقد شعر بالكراهية تُجاه الجميع بلا استثناء.
* 

الأمطار النّاعمة التي أتت في غير موسمها ملأت الشّاطئ بعبقِ






 يتخلّين عن حركات التخنوع القديمة استعداداً للحيطة القديمة الضّروريّة ويّة
 الأدغال النّابض.

كان كانتان قد ذهب قبلهنّ في الّليلة السّابقة؛ إذْ ذهب مع من راحوا


 باي لو، تقديم الماء لاحتياجات الجزيرة. لكنْ إن كان التّوبي يُظهرون بعض الصّدياقة مع الفرنسـيّين، فإنّهم يظلّون هنوداً مسكونين بمخاوف سحريّة. عندما رأين النّساء الأسيرات يتقدّمن، أمسكوا بالهراوات، وأطلقوا صرخاتِ، وأبدوا نيّة الشُّروع في القتل خافت كولومب من مأساةٍ جديدةٍ، فوقفت بينهم وبين النّساء، وصرخت ونـ على الزّعيم: - النّساء بريئات.

- ("إنّهن من قبائل تاباخاريس". زمجر الهنديٌّ الذي كان لا يزيح عينه عنهنّ: (إنْهُنَّ من أعدائنا)" .
 إنّما إماءٌ شبه ميتاتِ من العمل".
كانت المسكينات ملتصقات بيعضهـنّ، فما كنَّ يخشّين منه قد حصل،
 النّظام، حتّى لو كان بلا شُفقةٍ؛ لآنَه نظامهنّ.
 أن نسامح. سيكون ذلك عكس القاعدة، والأرواح ستغضب منّا)".

لكنّها شعرت تماماً بأنّ تلك الكلمة لم يكن لها كا أيّ معنىَ في الظُّروف الحالية. بدأ المقاتلون يقتربون للإمساك بالنّـاء.
- "الحظة!). صر خت كولومب التي أعطتها تلك اللّحظة الأخيرة فكرة جديدةً: (اإنّهنّ لْسْنَ لكمب") نظر إليها الزّعيم من دون أن يفهم.
 نوعٌّ من السَّرقةه".
يصرّ الفرنسيّون على إلباس الهنود كسوة الأخلاق؛ كان احترام الملكيّة أوْضح، وأكثر العناصر بُعداً عن مفاهيمهم؟؛ إذْ لا يحتفظ التّوبي بأيّ شئيء لا لا



 كانوا يشفقون في سرّهم على هؤ لاء التُّعساء الذين جعلتهم الفاقة يعطون كلّ تلك القيمة للجمادات، والبر هان بالنّسبة إليهم كون هؤلاء يأتون إلى الى الى

عند ذِكر إمكانيّة السّرقة، ظهر على زعيم التّوبي ضيقّ حقيقيٌّيٌّ فكّر،

 ما الذي يمكن أن يفعله إذنْ بتلك النّسوة؟ وكلّما كان يتفحّص هؤلاء لاء المسكينات المنكهات من العمل كانت تتناقص لديه الرّغبة باستهلاكهن. وفي النّهاية قال لكولومب بقرف: - أتركهّن لكِ، لكنْ يجب ألاّا تبقيْ في أراضينا.

وهكذا انتهى الأمر بمـجموعة الهاربات الدحمّاتلات بِقربِ من الجّلد ممتلثةِ بالطّرائد المدهنة، وبالطّحين، بأن تسلك الطّريق في اتّجاه الغابة.

كان رذاذ الصَّيف يغطّي الأوراق بطلاء جديدِ يجعل الألوان تلتمع؛



 بثقة وحميّة من يعرف طريق الجنّة.

 بعد أن ادّعى للحظة أنه يعْهد بها إلى أطها أطفاله.

 أن تخيف أود قلليلا، وتركت نفسها على راحتها فيا في تلك اللّلحظة التي أليا


 بتلك السُجون الأُخرى التي هي التّواضم، والخحجل المزيّف، والفين الفساتين



 لمْ يكن هناك أيّيّ مكانٍ في العالم، أو أيّ زمين يمكن أن يعطيها تِيّا تلك
 بدأت تنعكس فوق الأشجار، شعر ت برو حها تكتسب مي أيضاً ذلك الكّا اللّون النّاعم الخالي من الظّلال، الذي هو لون السّ التّعادة.

كانت كولومب تعرف الآن جيّداً طرقات السّاحل. أخذت طريقاً


 أن يتّبعوا الوادي الواسع المغطّى بالخبازى وشجر الغبيراء حتّى يصبح بيت باي لو في مرمى نظرهم.



 جرّةً واسعةً من التّراب الممتلئة بالماء المسخّن بالنّار يحبُّ البقاء فيها عدّة ساعاتِ.
رَوت له كولومب حكاية هروبهم كلّها، وعندما وصلت إلى النّساء التاباخاريات، بدأ يفكّر، وقال:
 إليها من دون الوقوع على عصـاباتِ من الأو اتاكاس الذين يشني يشبهون البغال
 كانت النّساء قد انتشرن في المساحة الواسعة من الأشجار والأكواخ التي تشكَّل مقرّ باي لو. استقبلهنَّ الهنود فيها بطيبِة، وقدّموا إليهنَ طعاماً

- "الكن إذا ما أرَدْن")، قال باي لو: (يمكن لهنَّ البقاء هنا. لنْْ يؤذيهنَ هنا أحدّ من عائلتي، ومن الذين يعيشون منـين معنابا.
كولومب التي كانت جالسةً عند قدميه، ورأسها على ركبتيه، ظلّت

صامتةً للحظةِ، في حين راح هو يداعب بنعومةَ خصلات شعرها الملتفّة الشّقراء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (القد وصلت إليّ أخبارٌ عن صديقتك"، قال باي لو . } \\
& \text { - باراغواتشو؟ هل هي حيّة؟ }
\end{aligned}
$$

- نعم، لقد عادت قبيلتها من هنا، وقد مات كثيرٌ منهم في أثناء الوباء.
 إلى الهنود من دون أن تعلم المرض والموت - هل أستطيع الذّهاب لرؤيتها؟
 أعادت كولومب وضع رأسها على ركبته. كان هنانكا طنا طائرا طوقان
 وقد تجذّر الآن في الأرض وسط السَّراخس وشِّيرا ونيات الجهنّميّة.

 كولومب الذي هدأ نحو الجزيرة، محلّ القرف الذي الذي جعلها تانِيا تولي ظظهر ها لها، حلّ الآن ضبابٌ من الحنين انبئقت فيه صورة جور جوست الحبيبية. في



 بسلاسل الرّغنبة بأن تجتمع به من جديدِي


## الفصل 9

منذ ذلك اليوم المشؤوم الذي شهلد القطيعة مع البروتستانت،


 يشَكّل اسشناء.
حبست الجزيرة أنفاسها. ورشة العمل كانت تتقدَّم بططء، بلْ يمكن

 كان الرّجال ينامون في زوايا الظّلّ، أو يحلمون جالمون



 يُصمّم ليحميهم من أعداء غير مُؤكّدين، بلز لحمايتهم من الشَّمس. في المساء كانت الجزيرة تمتلىئ بالحياة. مع ذلك ظلَّ الوضع بعيدآعن

التّسليات الجريئة التي كانت تتمّ في زمن الغراب. جثّته التي ما زالت تتدلّى مع جثّة شريكه من المسنقة التي عذّبهما فيلوغانيون فيها، لمْ تَكن فقط

 الممرّ الغربيّ من دون أن ينزع قبّعته، أو يتنفّس عالياً.





 صادقون عارفون تماماً بأمور العقيدة، وبقرارات البابا، ويحنّون للفخامة
 لكثرة ما يقترفون من خطايا، لكنّ أولئك كانوا نادرين مقارنةّ مع البقيّة،

 كثيرون منهم كانوا هنالك بمحض المصادفة، وير وبكهم كثيراً أن يفسّروا



 أن جعلها تملؤهم تماماً.
الأكثر خطراً كان غياب القائد. لعب دون غونزاغ هذا الدّور بـُكم

الضّرورة، لكنْ بدأ يُير ضحك الآخرين، بلْ صار يقلقهم؛ لآنه بعد أيّ



 كبيراً قد انعقد في ترانت برئاسة البابا، لكّنّ أعماله امتدّت إلى ما ما لا لا نهايةِ،
 أن يعتقدوا به، أو يفعلوه.

 التي يمكن أن يوقعوها بالبروتستانت أكثر فعاليةً من الصّلواتِ الِّا كما آنّهم
 التّكيل بهم. هذه المهام أضْفت على تلك العمليّة الطّابع البسيط والمريح

لحملةِ عسكريّة.
أمّا البروتستانت، فقد كان عددهم أقلّ، وإن كانوا أكثرُ قَّةٌ بسبب تحوُّل الآخرين من الكاثوليكيّة إلى عقيدتهمّ، قد تجمّمعوا في الجانب الآخر للحصن. على هذه الجز يرة التي تبلغ مساحتها عشرة فـنـئ فـادين، التي
 لمْ يلحظها المعلّم آمبيري في تقسيبماته الكاداسترائيّة، لكنّهُ كان قد كد كتب

 قواهم: دوبون يدير كلَ ما هو دنيويّ، جاهز دين دوماً، يعطي الأوامر ويتحقِّق من تنفيذها، في حين كان ريشير مسؤولاً عن كلّ ما يتعلّقّ بالرّو حانيّات،

ومسلّحاً بعقيدةٍ كالفِنْ بعد أن طرد الشَّكّ إن لم نقل الشّيطان، وكان قادراً على إدارة طقوس الأسرار المقدّسة، وتزعُّم الصّلاة.
مع ذلك لم يكن هذا الحزب قد تمنتى القطيعة، ولو كان سبيها قد


 موقفي هجوميٌّ، ربّما بسبب المذلة التي خضعت لها الـيا ابنة أخيه، وكان

 لن تلبث جدران أريحا الحزب بالكاثولوليكيّ أنْ تتهاوى أمام الأبواق"؛ إك أمّا

 عقيدتهم في أوساط المعتدلين الذين لم يختاروا معسكراً محدّداً بعد. وخلال ذلك الوقت، اقترح إرسال إحدى البواخر التي أتت بهـ إلى إلى جنيف من أجل طلب الدَّعم، وعدم القيام بالهجوم إلآلا بعد وصول تلك القوات الدّاعمة.
في النّهاية، اتّقت الجانبان على حلّ ولِّ وسط. ففي البداية يقوم القتّيس الثّاني شارتييه بالذّهاب إلى جنيف ليطلب رأي كالفي وفي الوقت نفسه يقوم بتجنيد قوّاتِ جديدةٍ معتادةٍ على الأسلحة، وعليّ وعلى

 يحتفظ البروتستانت خلال هذا الوقت بزمام المبادرة في الأرض التي كان
(1) إشارة إلى روايةالعهد القديم في حصار يونع بن نون لمدينة أريحا، وانهيار أسوارها بنغخ الأبواق. (م).

تفوّقهم فيها أكيداً، فبما آنهـم كانوا الوحيدين الذين لديهـم نساءٌ و قساوسةٌّ،
 أفهـهـم ريشير أنّه خلال أسبوعين من الزّمن سوف يقوم علناً بعقد زيجتين

جديدَتين.

أكثر النّاس عزلةَ في آيَام الّلؤَم والانتظار هذه كان بلا شكّ جوست. جا ما


 الأميرال أن يسمع آيّآ من الأسباب التي جعلت جوست يكذّب طيلة ذلك

 والاحتقار، وقد شعر جوست بنفسه مسحوقاً من جرّاء ذلك. فوق ذلك، فهـم تماماً بأنّ كولومب قد ذهبت نهائيّاً. كان حديثهما الأخير قد بدا له مثّل فرصة أخيرة كانت بمتناول يده لمنعها من الذّهاب.
 من الباخرة للمرّة الأولى. كان لديه الشُّعور نفسه بو جود طنينِ وحِيْ وحضورٍ غير مرئي"، وحيواتِ مرعبةِ تستشرس كي تبقى منسيّة، وكانت عبيّة هـهِ الحيوات تهيمن على صدره وتزعجه. الآن صار لديه فوق ذلك كلّه شعورٌ



السّبب الو حيد لهذه التّعاسة.
ما كان يستطيع أن يجد ملجأ لا في الحزب الكاثوليكيّ مع تهريجات

دون غونزاغ، ولا في الحزب البروتستانتيّ الذي كان يشعر به مُعادياً. هام

 لكآبته، وكان يحبّه كما هو. في بعض التّاعات، عندا عاليةّ، وعندما يكشف جبل خبل خبز السّكر والغابات جميعها على السّاحل
 إلى الفصيلة الوحيدة القادرة على تنظيم الطّبيعة على مواهمان، و وجعل الحجر
 دروس الأميرال، سواءٌ تُعلّقت بأفلاطون أم بالتّحصينات العسكريّة كانت تبدو له من فعل الإنسان على هذه الأرض. لكنْ في لحن لحظاتِ أُ أُخرى، وفي
 المياه، كان جوست يمتلئ قرفاً. كان يتأمّل بحزينٍ ظلّ الأسوار البنفسجيّ، وتعاكس الضّياء الذي يُبرز قبل حلول الّليل النّوء التوات غير المنتظمة في
 الحجارة. ما الذي كانوا قادرين عليه، هو وأثباهه، حتّى يبنوا الجدراني،
 وصلوا، ثمّ أحاطوا الجزيرة بالمتاريس، وبنوبات الحر اسة ليو قفوا انهياره. الآن صارت الجدران تُستعمل كحدودِ لتفصل بين فريقين، وربّما سيقومون الحون غداً بالتّقاتل من أجل الاستـلاء على هذه الحدود.
ظلّ يصعد الأسوار طيلة اللّيل، راح يصني إلى الصَّرخات والنّفثات

 يكتسب شكل الأطلال. تذكّر برج الحراسة في كلامورغان، ونباتات الغار

المستلقية التي تحيط به وخنادقه الفارغة، وإنْ كان في النّهاية يغطُّ نائماً وهو يستند إلى المتراس، فذلك لكي يفلت من أحلامه السيّئة.
في بعد ظهر أحد الآيام، وفي أثناء قيامه بجولته على غير هديّ، و حيداً كالعادة في طريق نوبة الحراسة بالجهة الشّماليّة، سمع أصواتاً صافيةً في




بمعَوره التّراجع، فقد أبصرتاه.
منذ مسألة الاعتداء، لـمْ يكن جوست قد عاد إلى زيارة البروتستانتيّة




 لمْ يكن متأكّداً تماماً من أنّه لا أساس لهـا فوجئت أود عندما رأت قمّة شعر جوست الأنمود فوق فتحات الأسوار. شدّت على ذراع سولانج وتوقَفتا معاً. عندها لحظ جو جوست

 الجنديّين كانا على وشك الوصول إليهما؛ اكتفت بنظرةٍ طويلةٍ رمتها على جوست مثل لوم، وسؤالٍ، ووعيِ. بعدها استأنفت نزهتها بخطواتِ واثقةِّ. فكّر جوست في المساء بذلك الّلقاء، وغضب من نفسه لآنَه اضطّرب. بعد العشاء الذي تناوله وحْده وراء مقرّ الحُكمه، توصًّل إلى طرد أود من

أفكاره، وفرح بذلك. على الأقلّل ما كان الحزن الدّفن يتطلّب منه قراراً.


 الملحقين بحراسة أود ينتظره في العتمة جالسأ على كتلِّة مربّعة الشّكّل


 - (اعندي رسالةٌّ)، قال لجوست. كان الجنديُّ الجلف الآتي من معاطعة سافوا بسِيطاً ومبتسمأُ كان
 دوبون أن يستثمر بمهارة هذا الشُّعور المعادي.

- القستّس ريشير يريد أن يتحدَّث إليك. الأمر مهـٌّ على ما يبدو . هل تريد أن تتبعني؟
تماماً كما كان يحصل في زمن الغراب، كان هذا الندّاء الصّادر من العدوّ

 عندما دخل جوست إلى الجُحر البروتستانتيّ بعد الجنديّيّ، استطاع



 الجنود كلمة ِسرًّ استطاعا بفضلها أن يكمالا طريقهما بسامام. وراء المعقل

الشّر تيّ كان معسكر الهوغونوت قد انتظم. تجمّع الرّجال حول نار الطّبخ،

 اليمنى لفيلوغانيون. استفاد دوبون من توقُف الورشهة، فجعل العمّال يعملون لصالحهـ. كانوا قد بنوا أكواخاً من الحجر- وقاعةً كبيرةً تُستعمل لاجتمارِّاعات



 طريقه، ليصل إلى بناء صغير جديدِ يستند إلى الى سور الحصن تغطّيه سعف النّخيل التي تطعت في الحال

 أن يجلس قُبالتها، في حين اختفى الجنديُّ فيُ في العتمة. جلس جوست، ونظر برهةً حوله. كان البحر قريباً جدَّاً يمكن سماع






 يسمعه أحدّ في حال بقي خغيضاً.
 أضافت: اععمّ هو الذي أرسل في أثرك لأنّه وجد أيضاً أنّه من الضّروريّ أن ألتقي بك".
لمْ يكن جوست مرتاحاً بحيث يستطيع الإجابة. قال لنفسه إنّ الظّروف
 عليه إشعاعات الضّوء والظلّ العميقين كان وراء الشُّعور الصاعت الذي غمر روحه. استأنفت أود الكلام: - كنت أريد أن أقول كك...

ثّمَّأظهرت بعض التّردُد لتطمينّه بتعبير ها عن الضّيقي الذي كانت تشعر
به هي نفسها:

- . . إنّي أشعر بالأسف لما حصـل .

عدّل جوست من جلسته، وكان مستعدّاً بدوره لأنْ يعبرّ عن أسفه،
لككنّها قاطعته قائلةً:

- لنترك الحليث عن هذا الموضوع. ليس الحدث بحدّ ذاته ما ما يهتْني، إنّما نتائجه: عزلتي الإجباريتة، صمتك، الملامة التي يمكن المكا أن تكون خضعتَ لها. بكلمةِ واحدةِ، لتعلم فتط أتني أعدُّكَ بريئاً، وما زلت أُحتفظ تُجاهك بكلّ... احترامي.


 الآن، وقد اختيرت الكلمة الأخيرة ببطء مثل يِد تجسّ الّمار في صحن
- ("يشرّفني ذلك". قال جوست الذي طمأنته هذه الإجراءات:
"اصدّقيني، لو كان بمقدوري منع هذا التّعّيّ..."). - (الأخطر في ذلك الموضوع ليس التّلّي على شخصينا)". قاطعته أود: (اقلت لك هذا. لقد نسيت الأمر. لكنّ هذا الفعل غير المسؤول قد


كان ذلك هو تماماً ما يظنّه جوست، فهو قد لام كولومب لأنّها لـْمْ ترَ


المصلحة العامّة العليا.

- "اصار الإخوة الآن مستعدّين لتمزيق بعضهم". قالت أود. بهذه الكلمات، بدا لجوست أنّ فراق الأخ والأخت الذي تألّم منه كئير آ




 ذلك كلّه كان يشكّل المعادل العكسيّ لتلك الأدغال المهملة، والفاسقةوالخالية من القوانين، والممتلئة بأكله لحوم البشر، التي خضعت الـي كولومب لفوضاها.
- "أترى؟؟". قالت أود مستأنفةَ الكالام: „لا يو جد أشخاصٌ كثيرون يعرفون ويشعرون بما نقوله هنا. إنْ كان هناك ما يمكن أن يجمع في يوم
 دعم العلاقات بين البشر ذوي النيّة الطيّبة، وأنت واحدّ منهم"،

عندما وضعت أود جوست داخل ذلك المستوى من التّعميم، شعر انهه يستطيع الموافقة على كلامها وهو مرتاح، بلْ وأنْ يزيد عليه. قال:



الحُبَ بين النّاس أقوى من المعارك التي تمزّة فهم.

الذي جعل التماع عيونها يتضاعف: "الحبّ بين البشر"،
اضطّرب جوست عندما سمع هذه الكلمة الأخيرة، ثمَّ حلَّ استر خاءٌ الّاء
 كي لا تترك لجوست وقتاً يتساءل فيه عنز انفعالاته:
 وبما أنَّ مخطّطها كان يقوم على الاستفادة ممّا يبدو مُلْحَّانَ حتّى لو بالغت في ذلك، فقد أبْدت نوعاً من التّردُد على طريقة من يقرّر أن يدخل في النّار، ثـَّ هتفت:

- لقد قرّر عمّي أن يعقد زيجاتِ أُخرى مهما حصل، وسيكون من من
 مجموعتي المسيحيّين الذين يمزّقون بعضهم على عكس وصنيا الميا المحبّة

التي قّدمها لنا يسوع.
لم يفهم جوست تماماً ما قصدته بذلك. - هل قرر عمّك من هُم الذين سيزوجهم؟؟
 تُعرض عليه، لكن بسبب عدم وجود علاقات مع... من هُم في الجهة

المقابلة، فإنّه سيضطرّ للجمع بين أزواجِ لا يتتمون إلّا إلى ديانتنا، لكنّ ذلك لن يساعد أبداً في تقريب وجهات النَّطر").

- (فهمت). وافق جوست على كلامها، وأضاف وهي وهو يعاكس ذلك التأكيد: الماذا يجب أن أنعل كي أذهب في الاتِجاه الذي تـتكلّمين عنه؟؟".
 أو أيّ شخصي آخر لديه تلك السُّلطة بأن يسمح لهم بعقْد هذه الزّيجات الْيّ عبس جوست؛ إذْ لمْ تَكن لديه القدرة على الونى الوصول إلى فيلوغانيونين، وكان يعرف أنّ دون غونزاغ والمتعطّشّين إلى الدّماء الذين يحيطون به لن لن يقبلوا بأيّي شيء آخر سوى الخطف
 - هل وصلت بهم الكر اهية إلى هذا الحدّ؟

من دون أن يجيب، بدرت عـن جوست إيماءةً موافقةً على تلك الفكرة الـيرة.
 نحوِ طبيعيّ، وبنوبِ من الاردتياح، الاستنتاج الذي توصّلت إليه، الذي كان هدفها في الوقت نفسه.

- (افي هذه الحال). قالت بجدّيّة: (اعلى كلّ واحيد منّا أن يلتزم
 بالأفكار عن طريق القدوةها.
كانت نغمة المزمور رقم 104 التي يغنّيها الرّجال بصوتِ خفيّ
تتصاعد من جهة النّار . قالت أود، وهي تحدّق بعميق في عيني جوست:

 التّلام، والنّظام، والأخلاق، والحبّ...

كان فمها، وهي تلفظ هذه الكلمات، قد استعاد الشّكل الذي رآه
 كثير آ بشكل القُبلة. اضطّربت بعدها، ولكي تنهي كلامها قالت بسرعةِ مثل

 حشراتٌ هوامٌ صغيرةٌ تدور حول التلهب، مثل أرواح أطفالٍ ير قصون بنغاد صبر في المطهر .








 يصل إلى الرّوح من خلال ما هو مصطنع، ومن خلالال التّواضع عندما رافقه الجنديّ إلى الجانب الكاثوليكي"، كان لدى جوست الانطباع المرعب اتنه قد وصل إلى المنفى.

## الفصل 10

رحل شارتييه في اتّجاه أوروبا في بداية حزيران مستفيداً من الّرّيح

 ولذلك قبلوا أنْ يمدّوا الباخرة بالماءو والطّعام. رافقها البروتستانت بعيونهمّ، وهُم ينشدون المزامير حتّى غيبّها الأفق المـمتلئ بالسُّحبِ. كانت آمالهم

 وعفونة. لكي يخلّص ريشير قطعاته من اليأس الذي كانِ كان يهّدّدهم، ألَّ
 كانت كافيةً لتنظيم الاحتفال.




 القدوة. لْمْ يعد الأمر يتعلّق كما في البداية بإلهاء المستعمرين عن الرَّذيلة؛

لأنَّ ميّزة الصّراع الدّينيَ آنه استطاع على الأقَلّ إلهاءهـم عنها. كان زعماء







هنالك حيث السّماء قريبة.
قبل الاحتفاليّة بيومين، قام دوبون بتكليف حارسِ أكثر جرأةً من الآخرين، ولا يعرف بوجود أعداء بين الأعداء بأن يحمل خبر الا بار الاحتفال
 يروي آنّهم استقبلوه جّيدآ، لكنّ فيلوغانيون حسب ما فهـم منهم كان ما يزال منكفئاً على نفسه.

لـْم يكن دوبون يعرف كيف يفسّر ذلك الاختفاء. لا شُك في آنه يؤكّد عدم وجود قائد في الحزب المعادي، وكان يجب أن يفرحه ذلك. لكنّ ذلك الصَّمت كان يرمي بئقله، ما يحعله ممتلئاً بالأسر ار التي يحب البا خلقها، وبالنّسبة إلى المضطَهَدين، غالباً ما يكون للأسرار طعـم الفنّ أَياً كان الوضع، فقد تأَخْر الوقت على التّراجع. لـْمْ يعد بالإمكان حتّى استخلاص نتائج عسكريّةٍ من ذلك، ونشر رجالِ مسلّ الِّحين على على الجبهة،
 كمينٍ للجنود في الحصن تحت طائلة اندلاع العدوانيّة من جديد. بالقّالي، في صباح ذلك اليوم تقدّم الموكب الذي أخخذ شكل فرقةّ مرحةّ سار أمامها دوبون برأسه العاري، ثمَّ جاء دور العر سان، وخلفهـم كلّ ما في المعسكر

البروتستانتيّ من مدنيّن. شعر ريشير بالرِّضا عندما رأى عند وصوله إلى سطح الحصن من جهة الكاثوليك حشُداً من الفضوليّين يجتمع سِلميّاًّا قام عدّة أشخاصي منهم عندما رأوه بنتع قبّعاتهم عن رؤوسهـمّه ورسموا إشارة

 تُرك الهوغونوت على هواهم، فأعطوا للاحتفاليّة طابعاً ساذجاً


 بوجوههم الطِّبّة والطبّيعيّة، على الأقّلَ بالمقارنة مع ما سبق في هـي هـا الموقع بالذّات.
وُضعت أود في الصّف الأوّل حيث أخذت مكانها من الجهة التي








 ومقدار يأسها لآنهَا لْمْ تره.
كانت الاحتفاليّة قد بدأت عندما أرضاها في النّهاية أن ترى جوست

يظهر من بعيدِ. كان قد بقي فترةَّطويلةَ مختفياً وراء المعقل الجنوبيّ ينظر
 من قردِ، ولا من طائر مالك الحزين، لكنْ لم يظهر له بالتّأكيد أيّ شيء يجعله يعدل عن قراره. منذ ذلك الحديث اللّليليّ مع أود، لمْ يكن قد











 ليجعل منها على معايبها أداة خلاصه، لكنْ كما هو الحا المصقول الذي يتألّفْ من تموّجاتِ خضر اءَّ، ومن حُزَم الجمّيز، و مظلّاتِ
 كان الإنسان يستطيع أن يرى، أو على الأققل يتوقّع أن يرى وراء وراء المظهر
 كثيراً من العنف.

مع ذلك، في هذه الجزيرة المهجورة في آخر العالم، التي كانت على

حافّة اندلاع حرب الأشقَّاء، لمْ يكن بمقدور جوست أن يبحث عن السّعادة



 تجاه نفسه بقرار الزّواج منها، الشّيء الو حيد الذي يلدي يملأه بلألّم كان التّفكير
 لم تكن هناك آية إشارٍة يمكن أن تمنعه من القيام بذلكـ وهكذا بشيء من الكياسة التي علَمته إيّاها أخته ولم تكن منـي مع ذلك



 في الأفق. كانت نيّة جوست بسيطةَ، فوسيلته الجيّدة ليهدأ كانت التّفكير بما عليه


 ويطلب إليه بتفخيم يد ابنة أخيه، وفي حال وافي افت، سيلقي من موقعه المرتفي
 فيلوغانيون لأته زوّده بمرجعيّاتِ أدبية، فبانتقاله من جملِّةٍ مأثورةٍ إلى
 يضيي، أو أن يهاجمه أحدٌ ما في الطريق.

دخل جوست بصمتِ إلى الحصن، وتسلّق الدَّرج الذي كان يصعد


 إنّما سينبقت في الّلحظة التي ما كان أحذٌ يُتظره فيها، وتحت مظهرِ غير متوقّع.


 كانت السُّحب الكثيفة الثّابتة في الأفق بثوبها البنفسجيّ، وقبّعاتها




 أنفسهما بصعوبية، فانفجرا اضاحكين.




 من تلك الأمنولة كي يجعل الشُّعور يتزايد.
الضّجّة المفاجئة التي أتت من مقرّ الحُحم أثارت في هذا السّلام

صدمةً حقيقيّةً. في البداية كانت هنالك صرخاتٌ، ضجيج معادنِ، أبواب، تمَّظهرت مجموعةٌ صغيرةٌ تشتُّلت عند المصطبة، وتقدّمت بعد ذلك نحو

الحصن.
ضمن هذه الفرقة كان يمكن تمييز قامات الاسكتلنديّين الضَّخَمة.




 وجهه الذي تبدو عليه تشنُّجات الألم من الرّوماتيزم قناعٌ من الغضب التِبـ عندما وصلت هذه المجموعة إلى أسفل الأسوار، النفتحت قسمين مني مثل





 كانت بشر ته تبدو صفراء ولمّاعةً، مشدودة إلى إلى أوتارِ من العظام التي تكاد




 لونه أزرق ملكيّ يلتمع في الشّمس؛ واليُّترة الصّفراء الفاقعة تتفتخ على

وركه مثل مهرّجِ؛ أمّا ساقاه اللتان نحلتا، فكانتا مغلّفتين بجرابِ من



 انقسمت الصُّفوف إلى نصفين، وجلس الأميرال بأبّهةِ لا افتعال فيها،
 بالقرب منه. عندها سدّد فيلوغانيون عينيه المر عبتين في عيني القَّيّيس





 يُسمع من معقل إلى آخر .



 فيها بين الزّوجين. تقدَّم نحو الثّنائيّ الأوّل، وأمسك بيده اليّ اليمنى الاثنين الموعودين، ولفظ بعض الكلمات:
 من فضلك".

قام الكابتن المسنُ الذي كان يعرف تفاصيل تلك المسرحيّة بإخراج قارورةٍ من الفخّار .

 في أثناء قوله ذلك كان قد اقترب، والقن واريارورة الصَّغيرة في يده. تراجع القتّيس، وعلى وجهه أمارات الرُّعب.


 - (هذا غريبُ!!). أضاف متوجّهاًّاً إلى غونزاغ: ا(أيتمُ زواجٌ من دون مون العطر المقدّس؟ طيّب. سنرى التّمةها . بدأ دوبون يضطّربّ ب، وكان الحضور وقد المصيبة تقترب من الهاوية الحتميّة، فانتظروا الانفجار .
 البروتستانتّة، وتحت بصر فيلوغانيون الذي كاني كان يدّعي الدَّهشة وعدم




 أكثر ممّا كان في عروقه؛ لأنَّ جسم الفارس الضّخم كان يشكّلِ كتلَّة في الصّفّ الأوّل.

- إباسم العذراء والقدّيسين كلّهم!"). صرخ فيلوغانيون بفرحِ: (ججسد سيّدنا يسوع المسيحّ!".

أمسك القسّيس الخبز، وهو يرتجف تماماً. تقدَّم الأميرال نحو المذبح، ووقف أمامه بارتفاعه المهلّد كلّه.

- (اقبل أنْ أركع"، قال، وهو يحدّق بالّرّاعي بعينيه اللّلتين تآكلتا من



كان ريشير، ولكي يدعم مو قفه قال بحزم:
 - مقعدي في الصفت الأوّل أمام الله عندما يشرّفني أنْ يتجلّى أمامي. - (الن تنال تلك النّعمة إلّا بمقدار خخوعك") . أجابه دوبون.
 الاعتبار أيّ شيء سوى القسّيس والقربان الذي كان ير تجف في طرف يـي يده - (إنّه هنا كماهيّةِ". قال ريشير، وهو يحاول آخر ما ما يكنُّ له من ادّعاءٍ

- (اكماهيةٍ؟ مرحى !"). قال فيلوغنيون بفرح مرعبٍ: (الأنّ ماهيّته هي ما
 دمه، وأتغذّى بلحمه، وأشعر في أحشائي بحر ارة قلبه المقدّس" " .

 عالمَ آخر، وقع هنا لكي ينفّذ انتقاماً صعبَ الوصف من البشر جميعاً. تراجع ريشير. كان كلّ شيء يكاد يتهاوى. عندها قام وأخذ مكان القائم على الصّهلاة في مواجهة فيلغانيون، وتلفّظ بيطء بهذه

بدا كأنَّ الخضرة الّلامعة للمياه قد تجعّدت تحت تلك الصّدمة، حتّى جبل خبز السُّكر نفسه تلقّى الضّربة، فانحنى، وتمايلت أسوار الحّ الحصن، وكادت تهوي. وحْدها الدَّهشة القصوى منعت الجما تصلّب فيلوغانيون كما لو كان قد ثُقِبَ من جهِّة إلى الجهة الأُخرى. كان انـون عدم حراكه مرعباً للدرجة أنّه حـار بالمقارنة مع العنف مطمئنّاً نوعاً ما أمام العنف.

وسط اللَّهشة العامّة، تصاعدت همسات إعجابِ من الهنود في الجانب الكاثوليكي" فقط. كانت تلك الاحتفاليّة تبدو لهم أقلّ جموداً ممّا سبقها، لا بل أكثر توافقاً مع الفكرة التي كانت لديهـم عن العيد. ألقى عليهم


قلّله دون غونزاع، كما أنّ الاسكتلنديّين رفعوا هراواتهمّم.
وحْدها الكأس، و قطع الخبز التي كانت تؤكّد ولو بوقتِ متأخِّرِ قدراتها المقّّسة هي التي منعت فيلوغانيون من أن يضرب ذلك الكي الذي كان يـن

خلفها.

- (اسوف أجعل تلك الكلمة تدخل في حلقك). صرخ الأميرال. عندما سمع الفرسان الهوغونوت هذه الصَّرخات، ركضوا ليحملوا أسلحتهم، عبّأوا بنادقهم. من الجانب الكاثوليكيّ، في المقابل، حصرل تدافعٌ، لكنًّ فيلوغانيون كان ما يز ال واقفاً بلا حر الكِ، والخنجر في يده مثل في عصفورِ كبير ضمن شعارات النّبالة، ثمَّ فجأةً صاغ جمان جملته التي استطاعت أن تؤجّل المـجزرة.
- اغْربوا عنّي! يا خونة، يا هراطقة، يا قتلة الرّبّ الحقيقيّ. أعطيكم خمسة عشر يوماً لتتركوا تلك الأرض التي تدنّسونها، ولا تعودوا للظّهور

كان دوبون يعرف جيّدَاً ميزان القوى، فلْمْ يغامر بأنْ يعطي هو أيضاً شارة القتال. رسم على وجهه تعبيراً جليديّاً من عدم المبالاة، ومن الاحتقار . من دون أن يغمد الأميرال سلاحه، قام بنصف التفافةِ، وخرج يرافـة

 يستطع أن يقر أ أي شيء في تلك النّظرة المو جزة اللّلمعة التي رمتها عليه.
 يترك هذا المكان الذي احترق من الكراهيّة، وأن يختار معسكره. للحظِّ أتت إلى ذهنه صورة كولومب، وغمرته الرّغبة في أنْ يكون إلى جانى جانبها،
 الأدغاله، ثمَّ نزل، لكنَّ خطواته حمّانه حملته رغماً عنه في اتّجاه مقرّ الحاكمر.

## IV

سـيـيـنا

## الفصل 1

صار مارتان يسود إمبراطوريّةٌ كاملةّ، لكنهَ كان يفعل ذلك بسلطة

 يُرعبهم، فخلال الشُّهور التي انقضت، أفلت خمسس مرّاتِ من محاولات ولات










 السّوداء ضدّه، عندها كان يضربهم.

الحقيقة آنه لم يستطع الاعتياد على الوحدة القاتمة في هذه الأدغال. ساعات اللّيل كانت بالنّسبة إليه لحظات قلقِ مُرعبِ وقرفِ كا كان قد
 هذا النّوء الصَّخريَّ كان يطمئنه؛ لآنه يفلت من العتمة المرعبة لأعماق

 الآخر، كان يستطيع منذ الفجر أن يرى بالتّفصيل البحر والجزي

ذلك الكلب فيلوغانيون قد طرده منها.
 إليه، فصار يشبه بيوت تجّار المرفأ في هونفلور. في الماضيلـي

 بالسُّكان إحدى تلك الأبنية في كولومباج، ويرى نفسه فيها يرتدي رداءً
 ركض الأطفال في الطّابق الأعلى، وأصوات الخدامّ، وهُم يستخرجون الماء من الآبار في الخلف. ها هو الآن قد صـار ألوا أغنى من أغنياء ذلك التُّرّل
 تتدفّق منتجات القارّة. صار بمقدوره أن يشترى عشرة بيوتِ في في أحواض
 يشغّله سوى مجموعةِ غير قادرةٍ على أداء أية مهمة، أو بدائيّين، فإنَّ قصره
 الكثيفة. كان قد زيتنه بأجمل الأغراض المسروقة من المحطّات التّجاريّة،


كانت الأمور تتعلّق بما هو جوهريّ، كان يعقد اجتماعاته في الفسحة بالقُرب من السّاحل كما كان يفعل الغراب من قبلـة
 كلّ غرفةِ تضاء بعشرات المشاعل، ويخدمها ثالاثة عبيدِ ير تدون رداءً أزرقَ


 المستطيلتين من التّجاعيد وبقبضاته الضّخمة، وأنفه المكسور يكتـ


 مارتان لاستقبالهما بتحضير هذه الاحتفالِّة اللّليلية التي كانت مصدر متير متعته

كلّها.
كان الّليل قد حلَّ منذ ساعتين، لِيلُ أسودُ، ومن دون نجومِ، ما كان
 وكان مارتان يأمل أن يُأتي هذا الموسم متأخّراً قذدر المستطاع





المعلّم.
كان اليونانيُّ ما يزال يحتفظ بو جهه العنيد والوسخ كما هو حال القَتَتَ المرتزقين. كان واحداً من المحكومين بالإعدام الذين اشترى حياتهم

فيلوغانيون، وقد هرب في التليلة نفسها التي قام فيها الغراب بالهجوم على الجزيرة. كان مارتان يثق فيه لتنفيذ المهامّ العنيفة والبعيدة التي كان

 المجال على نحوِ أكبر.
كان الّّجُل صغير الحجم، ووسخاً، كآنّه أمضى في الحال عدّة أسابيع






 الشَّخصر المطلوب الـي هنا.

- ا(أغوستينو آلفاريس دي كونهالا قال الرّجُل، وهو ينحني.

 - كنت تبحث عنّي على ما يبدو يا دون أغوستينو؟ قال مارتان، وهو يترك يده تسقط من عرشه إلى شعر إحدى الإماء

الخانعات.

- ألستَ الرّجُل الأكثر توّةً في هذا السّاحل؟ هل يمكن نعل أيّ شيء

هنا من دونك؟
قال أغوستينو بجدّيّة ابن البلاط، مع ابتسامة تواطؤِ.

لمْ يكن مارتان معتاداً على مثل هذا الّلطف، وعلى آنه كان مستعدّاً
 ألقى نظرة ارتياحِ نحو المرافقين الأربعة، أو الخمسة الذين كالين كانوا يملؤون الغرفة متمترسين على سلالم الم قصيرةٍ. - وماذا تنوي أن تفعل هنا يا سيّدي؟ تابع مارتان بالّلهجة المنمّقة نفسها التي طالما أحبَّ أن يسمعها لدى

هؤلاء القَتلة لديه.

- مثلما تفعلون أنتم، آُيها السّيّد الرّفقيع النّيليل.

 المشاكسين سيسخران منه في احتفالاتهما الماجنا لمنة بسبب هذا اللّا لتقب. - ا(اسمي مارتانه، قالل مؤكّداً.
- وأعرف، أُيها السّيّد الرّفيع النّبيل مارتانها. أكّد الآخر مُصراً على
$\ddot{Q}_{0}$
t.me/t_pdf
استعمال هذا اللّقب المبالغ به.
- ما الذي تريدان إذن فعله (ميلنا) ؟ أعاد مارتان سؤاله؛ لكي يترك مسالة هذا مذا اللّقب.



 أن يجلب كثيراً من المال لمارتان ولمجميوعته.


نشاطاتكم. هدفنا سياسيٌٌ بحتٌ. نريد أن نستولي على حصن كوليني، وأن نقتل فيلوغانيون".
في بعض الأوساط، ومهما كان العنف فيها بسيطاً وعاديّا، فإنَّ إعلان جريمةِ يمكن أن يُستقبل بعرفانِ طيّبِ وحنوٍِ كمن يتلقّى هديّة عيد ميلادِ
 الفاريز، وأمسك بيديه.
 - (اهذه الأرض"، تابع المبعوث كلامه: (ملكٌ للبرتغاليّين بفعل
 ويتاجرون ضمنها كلّهم مرحّبٌ بهم"،

 البلاد، وفوقها أن يفسدو ها بدينٍ قائم على الغلط، وعليّ وعلى الدَّم، فسنطردهـم

ذهب مارتان ليجلس، وقرّب كرسيّين ليجلس عليهما اليونانيّ ودون




 قال دون الفاريز بعد أن رفعوا عدّة أنخابِ:

 وقد كلّفني أن أرسل إليك تحيّاته باسم التّاج.

كان مارتان يفيض ارتياحاً. كان قد اجتاز الاطلسيّ في قعر سفينة،

 من الرّجال أكثر ممّا يمكن عدّه، وها هو ملكُ أوروبيٌّ يقدّمّ إليه فرصة الخلاص.

- إنّه ليسعدني يا دون ألفاريز أن أحمّالك تحيّاتي له.
 - قُل له إنْ سمحتَ إنّه يستطيع أن يطلب منَّي أيّ شيءّ، وسانْفَّه فوراً إنْ كان ذلك باستطاعتي.
- تماماً.

ارتعد مارتان. ها هي النّقطة الحاسمة.








حاسمة في تحعيق ذلك".
لمْ يعد الوقت مناسبآَ لتمثيليّات البروتوكول المنمّقة. اعتدل مارتان في
جلسته كي يفكّر جيّداً وبسرعةِ:

- مساعدتي لكم مؤكَّدٌّ، لكنْ ما الذي أستطيع فعله بدقّة؟ - توّات مستعمراتنا ما تزال محدودة. يجب أن نحذر من خطرين:

الأوّل هو إرسال حملِةٍ ضعيفةِ للغاية يقوم هذا الكلب الفرنسي بمقاومتها، لذا يجب أن تكون لدينا الوسائل للقضاء عليه مع دنا دناعه. الخطر الثّاني هو هو تكريس عدد كبير من القوّات لذلك، وبذلك نُضيعف بلا بلا فائدةٍ خلالِ فترة فترة الحملة ما بنيناه في سلفادور دو باهيأ؛ من أجل ذلك نـئك نحتاج إلى أن نعرف بدقّةٍ ما هي القوى التي يمتلكها العدوّ.
 على الشّواطئ، ونراقب، ونعدّ المدافع، ونرفع الخرائطهِ".
 الأمام، وتابع بصوت خفيضي:

- نريد أن نعرف هذه القوّات من الدّاخل، بلز ونتوم بما في وسعنا - إن فهمت ما أعني- كيلا يستطيع العدوّ أن يستعملها. نظر إليه مارتان محدّقاً: - فهمت، الخيانة... وافق البرتغاليُُ على كلامه بهزّةٍ من رأسه.



يتحرّكون إلّا جماعاتِ مع وجود حر اسِةهـ .
- الا تتعب نفسك". قال أغرستينو: (بالنّسبة إلى التّجسُس لدينا ما
- أأجل). أكد البرتغالي": "لدينا رجُلُ في المكان. نطلب إليك

فقط الاتّصال به، وتقديم ما يمكن أن يلزمه من مساعدة، والقيام بنقل المعلومات التي يجمعها لناها.
 طلب مارتان وصفاً للجاسوس، فقام دون الفاريز بتقديم وصفِ لفيتوريور فـري - (اهذا الوغد؟"). فكَّر مارتان في سرّه، لكنّه استطاع أن يمسك نفسه. - إنّه يجيب عن كلمة سرٌ واحدةً. يجب أن تقول له له (ريبير ). - "اريبير!". كرّر مارتان من ورائه، وهو يسخر؛ لأنه فكر بفيتوريو ولم يستطع أن يمنع نفسه من الإعجاب بمهاراته المذهلة في التّعامل مع الآخرين.

- ا⿴囗ُلْ لنا كم تطلب من أجل هذه المهمّة) . قال أغوستينو.








تصبح هذه البلاد كلّ شيءّ. فكّر مطوّ لاَ بصمـبّ، ثمّ قال:

توقّف دون الفاريز عن الحركة. كان ينتظر مبلغاً، وكان يعرف ما
يستطيع تقديمه.

- أريد سندات ملكيّة لتلك الأرض التي نحن عليها. لقد استوليت

عليها باسم تراجم الشّاطئ الذين يقعون تحت إمرتي. إنّها تعود إلينا، وملككم يجب أن يعترف بذلك، و... يجعلني دوقاً.


 كي يفكّر في جوابه.
*
منذ أن خرج من عزلته الطّويلة، لم يعدفيلوغانيون يبقى في مكانِوا واحِي.






 وهكذا شُنق أحد المستعمرين كان قد قُبض عليه في أثناء استخراج الماء الماء



 بالألم بِذْر شعور ه بعدم تصديق ما ما يحصل .
 بسبب آنه نام في العمل، أو ربّما لآنه ضحك بصوِيِ عالِ خلال العرس،

حُكم عليه بالجَلد؛ ولاَنْه وجد أنّ الجلّاد ممتلئٌ بالرّحمة أكثر ممّا ينبغي،
 طويلِّ، إلى درجة أنّ الهنديّ ظلّ فاقد الوّ الوعي تمامآ أعلى الأرض.










 صنع لنفسه منها عدّة قطع من قماش النانكين القطنيّ، ومن الحرير البرّيّ، ومن قماش الأشرعة، ومن القماش ثلانيّ الخيوط، وحتّى من جلد قـد قطع
 وراءه، ويرفع قلانسَ مجعّدةَ، ويرتدي قِّعاتِ عريضةَ، وأغطية رأسي مغروزة بالرّيش .




عذراء تيسيان.

عندما عاد جوسـت إلى المعسكر الكائوليكيّ صار في البداية الشّاهد الأخرس على هذه التّطوّرات، لكنّ فيلوغانيون استدعاه في اليوم التّالي
 برؤية الأميرال يرتدي قميصاً بسيطاً من الكتاّان النّاعم. أمّا لباس الاحـا الذي سار به متخايلاَ في الصّباح نفسه فكان معلّقاً على مِشْجِبٍ من

الخشب.

- اءُدخل") . أمره الأميرال: "إجلس".

انتظر جوست مدّةً طويلةً أن يخرج الأميرال عن صمته. كان يِبدو عليه كانَه يصغي إلى صوتِ ما آتِ من السّماء. - القد كذبتَ علي". صرخ الأميرال، وقد عاد إلى الأرض. شُعر جوست بالخوف من أن يخضع هو نفسه لعقابٍ نموذجيٌّ، والواقع انَه كان على درجةٍ كبيرةٍ من الضّيت، إلى درجةِ ما كان ليعترض

- (اهذا يثبت آنك لست أفضل من الآخرين". قال فيلوغانيون بالّلهجة

المرو"عة نفسها.
ثمَّ رقَّ صوته فجأةَ، وجلس في طرف الطّاولة، وأراح كوعه عليها: - لكتّك في الوقت ذاته لست الأسوأ. مرَّ بيده الضّخخمة على عينيه المتعبتين:
 غلطتي؛ إذ اعتقدت آنك يمكن أن تفلت من هذا القانون. لز يعرف جوست آية هيئة يأخذ: هيئة المحكوم أم هيئة النّادم؟ اكتفى بأن ترك يديه على ركبتيه، وعيناه في الأرض.

- پإنّني أسامحك". قال فيلوغانيون بسرعة: پأسامحك، وأعيد ثقتي فيك، أو بالأحرى، أعيرك ثُتتي؛ لانْني في هذه المرّة ة، وصدّقني حين أقول ذلك، سوف أراقبك. سوف تقود نصف الجيش" ل

- نحن في حربِ، هل تجهل ذلك؟ هزّ جوست رأسه.
- لمْ يعد هنا جنديٌّ ولا مستعمرّ، لا عبيلّ، ولا عمّالٌ. هناكُ جيشن.
 القدماء، ومن الجهة الأخخرى كلّ أولئك الذين كنت تعرف عملهم في
 - الكّنّ أولئك الذين كنت أشغّلهم لا يعرفون القتال"). قال جوست وقد استجمع شجاعته.
- سوف تعلّمهم النّظام ومبادئ القتال. يمكن أن نجعلهم يضربون المدافع، ويستعملون كُتلاً من الخشبّ، وقد طلبت إلى قسم الحدادة الـن أن يحضّروا سيفاً مقوّساً لكلّ واحدِ منهم. أعطى فيلوغانيون بالإضافة إلى ذلك دجموعةَ من التّفاصيل تتعلّق بما يتظظره من هذه القطعات الجديدة، ومن زعيمهـم. كان الطّقس حارّاً في

 صارت فيها لهجته متراخيةً، ومتسخّعةً، كأنّه لم يعد يأمر، إنّما يسير في درب البوح المتعرّج.
- (القد علّمتك أنّ الإنسان طيّب"). قال من دون أن ينتظر جواباً: اكانت

تلك غلطتي الكبيرة؛ لأنتي آمنت بذلك. لقد أنقذني هؤلاء البروتستانت بطريقتهم الخاصّة").
راح ينظر إلى صورة العذراء التي أعاد الإسكافيُّ تعليقها على نحوِ
 الطّلّق

- الحقيقة أنّ الإنسان الذي خرج من الجنّة قد تلوّث بنسبةِ متغيّرة

 من أجل إيصال الإنسانيّة إلى الكمال، يجب تربية أولئك الذي يمكن" تربيتهم.... وحذف الآخرين كلّهم. إلئ
أنهى فيلوغانيون هذه الخطبة المنمّقة بصوتِ شِّه استيقظ فجأةً، وانتصب واقفاً بقفزةِ واحدةِّ
- القد عرفتُ غلطتي". صرخ: (امن غير المفيد، هل تفهم؟ من غير

 إنّما يتوجّهون إليه؛ بمعنى آخر: إنّهم يستسلمون أمام كامل قدرتهه|".
 على عمودِ من الخسب كانَّها بيّغاء.
- لا يمكن خدمة الرّبّ إلآل بالقوّة. الزينة، والموسيقا، والفنّ الأكثر ثقلاً؛ أي: الذي يترك البشر مسحوقين من التّفاهة، هذا ما يمكن أن يجعل الله ينتصر • وإلاّ، فإنّهم عبارة عن ثُعابين سـامّةِ، ملعونين....
 اتّجاه الحصن، وبعده في اتّجاه المقرّ البروتستانتيّ، وهو مفعمٌ برغبة
- "الن يهدأ لي بالٌ إلّا عندما يذهب هؤلاء الخنازير من هنا"). زمجر

قائلأ.
بعدها استدار نحو جوست، وهدأ قليلا، ثمّ تابع باللّهجة العمليّة التي
كان قد اتّخذها في البداية:

- ستقوم بتأمين إبحارهم نحو السّاحل خلال عشرة أيّام. لا أريد آية مهلةِ، ولا ضعفِ، وسذاجة. سيظلّون خطرين علينا حتّى اللّحظة الأخيرة. - "لكنْ أين سيقيمون على اليابسه؟؟|. تجرّأ جوست، وسأله مع ذلك. - (أين؟؟). هزأ فيلوغانيون: "فلْْعتمدواعلى قدرة ربّهم الإلهيّة للعثور على الجواب. دغه يقدّم المأوى إلى هؤلاء الحنازير في المغاور، وفي
 الحيوانات المتوحّشة تبتلعهـم، إنْ لم تعد تلك الحيوانات تخششاهـم" . كان جوست قد تركُ الأميرال مشتعلاً بفكرة الانتقام هذه، وقد تملّكته خطبته المحمومة.

بعد ذلك ذهب إلى المقرّ العامّ للفرسان، حيث كانت الاستعدادات العسكريّة على قدم وساقِ. كآبةٌ فظيعةٌ كانت تخنقهُ لا لا شُكَّ في آَّه كان
 كراهيته. عندما كرّس نفسه لبناء فرنسا الأنتار كتيكية، كانت

 لا شكَّ في أنَّ التَّعليم لا يقوم سوى بضرب الأو مشدودةً في الفكر الشّاب، والأميرال عندما نقل إلى جوست الـا
 أصلاُ في جعبته، مثل: تدرّجات اللازورد، والآجرّي الفاتح، والبنفسجيّ

الشّاحب، وهي الألوان التي اكتسبها ربّما من تلك التّنوات المنسيّة في
 الأميرال، وفكرة أن تُعهد إليه إحدى مراكز قياليا اليا الجزيرة الجيرة كانت بالنّسبة إليه
 المنال. لمْ يعد يجرؤ حتّى أن يفتّر بكولومب لكـي لكثرة ما كا كان يخجل من أن يرى نفسه بعيونها.

## الفصل 2

صارت كولومب تعيسُ عارية. كانت قد اتّخذت ذلك القرار منذ


 لها مضحكاً وإجراميّاً مثل تلك المحاولة الاستعماريّة. كانت ترى في في


 التّخفيف من شعور الفقدان الذي كانت تشُعر به بعد غيابها، انتهى الأمر




 تحت أكوام المثالب التي لديها تُجاه المستعمرة.

وهكذا انتهى بها الأمر إلى أن تظنَّ أنَّ القَدَر إذْ طردها من هذا الجحيم


 يأمرها بأن تعترف بآنّها صارت تنتمي إلى عالثم الغا

 آخرين. كان عليها في انتظار ذلك أن تقاتل ما لا يزال ال يفصلها ونا عن تلك الك



الجديد.





 قدّم إليها هديّةً هي أساور من القواقع والصَّيَّفـ
وحْده كانتان أبْدى بعض الضّيق أمام كولومب الهنديّة. هو الذي كان
 إلى جانبه، وربّما كان ذلك بسبب لونها الأبيض. كان الرّجُجل المسكين

 نصف دزيّةٌ من نساء ذلك البيت. كان يقبّلهنّ بالدّور، ويداعبهنَّ بكثرةِ،

مضيفاً إلى ذلك بعض البهارات من القراءات المقدّسة، لكنّه سرعان ما أدرك أنْ ذلك كلّه كان بالنّسبة إليهنّ بمنزلة لعبِ. كانت النّساء يجدْنَ دِّنَ دائماً
 الدّين المسيحيّ تهرب، وهي تضحكك مع صديقتها، في حين يبقى كانتان

وحْده محتاراً.
أخيراً، في يوم من الأِّام، بدا على إحداهنّ أنّها أكثر جديّةً من غيرها
 والمسطّح يرسم التّعابير بِبُطء. لمْ تككن مثل رفيقاتها سريعة الاستجابة للضّحكك، ولا للسُُخرية؛ وعندما كان كانتان يشرح لها الإنجيل لم يشعر لديها بتلك الحماسة الخفيفة التي كانت عادةٌ تتملكّك النّساء اللّواتي
 ولا فرضت أيّ شيء. استجابت لحركاته بحركاتٍ ممزوجةٍ بالجدّيّة، وبالحنان، وقد ترك نفسه يرتاح فيها في اليوم الأوّل، وهو للمرّة الأولىى، لا
 شفتيها الكبيرتين.
لا يو جد في العالم واعظُ يُستمَعُ إليه، إلّا وتكون لديه الّّغبة في أن
 وقته وقوّته، والأصعب من ذلك أنّه ماعاد يشعر في داخله باللّغبة في أن
 المشاكل إلى باي لو.

- (اوما الذي يزعجك كثيراً في ذلك كلّه؟"). سأله العجوز. - إنّك لا تفهمني. لقد كرّست حياتي لنشُ إنجيل المحبّة، وها أنا أجد نفسي بلا قوّةٍ لمتابعة القيام بمهمّتي الرّسوليّة.

أمسك باي لو لحيته بيده المعروقة، وبدأ يداعبها. - ـألا تستطيع أن تجعلني أستفيد من هذه التّعاليم؟؟". سأله باي لو بسذاجة.

- (اعلى الإطلاق!") صرخ كانتانباستنكارِ: ا(إنّني أدعو إلى الاستعمال الحُرّ للرّغبة، ورغباتي لا تحملني سوى نحو النّساء".

 أجاب كانتان بجدية:
 النّاعمة التي تنتهي بتمازج الكائنات، ما ينتزعها من حدودهاهِا ويجعلها تتخيّل نوعيةّ الحياة الأبديّة.
بقي باي لو فترةً طويلةَ يفكّر، ثـمَّ قال لكانتان، وهو يمدّ يّ يده إلى سنجابِ
صغيرِ أُْهب مرّ بقربه، وهو يقفز:
 كانوا على حقِّ حين أرادوا حرقك.
- (ولماذا؟"). قال كانتان، وهو يكاد يقفز من المفاجأة. - ذلك لاتَّهم يدينون الخلاص عن طريق القيام بالأعمال، وهو ما

تمارسه أنت.

- لا أفهم شيئاً ممّا تقول.
 الحيوان المستديرة تحدّق بكانتان بحذرِ.


تثبت الحبّ الذي أعتقدُ مثلك آنه إلهيٌ، يبدو لك من الكافي ممارسة طقوسه؛ أي إنّك تبقى، إن سمحتَ لي بالقول؛ على مستوى المظاهر" .

خفض كانتان عينيه.

- أنت تمارس المداعبات مثلما يقوم غيرك بـتهريب رفات القدّيسين،

أو ببيع صكوك الغفران للوصول إلى الجنّة. - "اوماذا أستطيع فعله عدا ذلك، بما أنّ تلك هي رغباتنا؟). أجابه

كانتان.

- (آه، ليست لديّ نصائح أقدّمها إليك"، قال باي لو بهدوءي: "يبدو لي بكلّ بساطةٍ أنَّ ما حصل لك هو فـ فر صة كبيرةٌ.
- ألآ أستطيع نشر المحبّة فر صـب؟
 مع ابتسامةٍ لا يمكن مقاومتها لقَذْر ما فيها من ضياءء، ومن طيبِّ: الإنمّا أن

تعرفها".

في يوم من الأيّام، جاءت باراغواتشُو. كانت قبيلتها في موقعِ قريبٍ وقد قطعت الطّريق وحْدها مشياً على الأقدام؛ كي تأتي لرؤية صـديقتها
 باراغواتشو إليهنّ هناك، والتقينَ في الماء العذب والصّر خات، ومبارزاتِ بالأغصان، وتيجانٍ من الورود. - كم تغيّرتِ ياعين-شمس !

 امرأةِ جميلةٍ صرتِ. هل اتّخذت رجُلزَّ

قطّبت كولومب. حريّة الهنديّات في هذا الموضوع لمْ تكن تضايقها. كانت تريد أن تصبح مئلهّ، وأن تحكي ببساطِّة رغباتها، وقصص حبّ حبّها

اللذي تنوء تحت ثقله في أوروبا جروح الّوّوح.

ضحكت باراغواتشو، وقلّدتها كولومب.

- (او. .. أخوكِ؟"). سألتها الهنديّة التي كانت تتذكّر ما أسرّت لها با به من

زمانِ في القرية.

- (لقد مات)، . أجابت كولومب بسرعة.

الخبر، وبدأت تداعب وجنتها، فقد أضافت:
- لقد مات بالنّسبة إلي".

هذا الاعتراف فاجأها هي أيضاً، لكنْ لم تكن بمزاجِ يسمح لها بتعميق
 بيو حها في اتّجاهٍ آخر حين سألتها ما الذي فعلته خلا اكتسبت باراغو اتشو فجأةَ هيئةً ساهمةَ ومتألمةَّ

- العائلتي عرفت عقاب الأرواح الكبير". قالت الهنديّة: القد أفلتت تلك الأرواح من عقالها وهاجمتنا. قتلت عمّي، وأبي، وأمّي، وأو لاد
 والقرابين لْمْ ينجح شعب الكاريبي في تهدئة الشّياطين. لْمّ يبق منّا اليوم سوى ستّة أفراديل.
تذكّرت كولومب الجئث التي وجدتها في الغابة، والقرية المقفرة.
عانقت باراغواتشو بذراعيها، وتركتها تبكي فترةً طويلةّ.

لـمْ تجرؤ أن تسألهاعن أخبار كارايا، الشّابّ الأسير الذي كانت تمضي لياليها معه في الماضي. كانت كولومب تخشى أن تعلم آنه كان هو أيضاً بين الأموات بعد أن التهمه المرض، إلاّ إنْ كان البشر هُم الذين التهـهوهوه. لمْ تقولا أيّ شيء آخر حول هذا الموضوع، ورجعتا إلى ألعابهما

 بنفسها جاهزةَ، وترغب في ذلك. عندما تعود الفتاة إلى قبيلتها، سوف تعرض عليها أن ترافقها.
 الرغم من الغيوم التي ازداد تهديدها بالأمطار، كان الطّقس ما يز الـوا ال حارّاًّ
 والقناديل. كانت هناك أطباقٌ من لحم الطّرّائد المتّبّلة بالبهارات الـي قُدّمت مع نبات المانيوكا. كانت هذه الوجبات قد طُبخت على نارِ من خشب
 ملك إنجلترا، وقد التُقطتْ من سطح باخرةِ محاربية، لكنّها أُكِلتْ بالأصابع. ضمن الأشياء الكثيرة الموجودة في الصّناديق، وفي الخزائن، التي كانت تملأ أرجاء البيت، اكتشفت كولومب ناياً جميل الصّنعة صُنعَ في النّمسا، وظلَّ كما هو في علبته من الخشّب الورديّ المّا المبطّنة بالتافتاه.
 الحنين. كذلك ظلّ الهنود هادئين. كانوا أكثر تفاعللً مع الإيقاع منهم مع

 خلال نوتاتٍ متناوبةٍ خفيضةِ، ومهّدةٍ. جالت كولومب بالنّاي بين الهنود

الذين كانوا ينظرون إليه من الخارج ومن الدّاخل، واقتنعوا في النّهاية




 يتر.افق العشاء بنبيذ مادير الذي كان يملك منه براميل كاملة كالةً أوصلها
 عن الكهوان الذي كان يؤدّي إلى الاستثارة قاد النّبيذ الهنود إلى الِي صمبت
 والزّقزقة، والهمسات، وخجيج الالتهام، لكن فوق ذلك، ومن جهاتِ
 الخششخيشات، وضحكابٍ برّاقةٍ.
عند سؤال كولومب عن مصدر هذه الضّسّةّ، أجابها باي لو ببساطة: - لقد استعاد الهنود قوّتهم منذ الوباء، وهُم يتعجّلون الضون الاحتفال بأخاحيهم قبل عودة العواصف.

-     - أضاحيهم..... البشريّة.




 أمامها بهلوءء عصاً من التّن. نظرت إليه بحذرِ مفاجئ.


# - هكذا إذاً، أنت أيضاً تؤمن بذلك؟ 

- بماذا؟
- بانّهم أكلة لحوم بشـر .

رفرف بعينيه ببطء؛ ربّما لكي يطرد الدّخان الذي كان يحيط بوجهه: - ليست القصّة أن أؤمن بذلك أم لا. إنّه أمرّ واقعٌ".

- إنّهم يأكلون أشباههم.
- أجل.
- رأيتهم؟

باراغواتشو التي كانت جالسةَ إلى جانب كولومب تركت رأسها وكه وكتفها يسقطان، وهي تنظر بثبات إلى فتيلة المصباح. لمْ تكن تفهم الفرنسيّة، وكانت تحبّ أن تدغدغها النّغمات النّاعمة لـلك الّلغة.

- "اولماذا يفعلون ذلك؟)، سألت كولومب التي شعرت فجأةً بعُريها مثل ضعفِ، فبدأت ترتعش.
- الماذا؟؟". قال وراءها حالماً: (امن يعرف؟ حتماً ليس ليتغذّوا كما
يظن" أصدقاؤنا في الجزيرة....".

رسم على وجهه ملامح ابتسامةِ، لكنْ عندما رأى التّعبير المتألّم في
قسمات كولومب، استعاد جدّيته وأخذ صـوته نغمةً حنوناً.

- الهنود يعيشون في الغابة حيث كلّ شيء يموت، ويعود إلى الحياة،

 يبدؤون ذلك بجعل سجنائهم يعيشُون فترةً طويلةً فيما بينهم. - لكن لماذا لا يهرب هؤ لاء المساكين؟
- لأنّ لديهم المعتقدات نفسها. إنْ توحّلوا إلى العودة إلى بيوتهم سيُعاملون كجُبناء، وسيُقتلون أيضاً. نظرت كولومب إلى باراغواتشو النّائمة، وفگّرت من جديد بصديقها


تعرفه عنه من صديقتها.

- (ايعني") . قالت، وهي تمثّل اللهجة الطبّبيعّة: (ا'أنهم يستسلمون للقتل مثل الحيوانات؟!.

 عملية التّضحية بهـم، يبدأ الأمر بربطهم إلى شـجرةٍ لمدّة ثمانية، أو عشرة
 متناولهم على الفلّاحين الذين سوف يأكلونهـم. يشتمون قَتلتهم حتّى آخر
 يتعلّق بهذه النقّطة". .

كانت كولومب قد تجاوزت القرف، ودخلت في نوعِمن الانبهار الذي جعلها ترغب في معرفة كلّ شيء. - وكيف يُقتلون؟


 ستُضرب فيه الجبهة....".

- (اتمّ يأكلون كلَّ شيء؟؟"، . سألت كولومب، وقد شَحَبِ لونُها، وزمّت شفتيها، لكنّها كانت تريد أن تذهب إلى النّهاية فيما يجب أن تعرفه.
- كلّ شيء تماماً. كلّ قطعةٍ من الجيّة تكون مهيّأةً طقوسيًّاً لهذه الجماعة، أو تلك.
من خلال سماع إجابات المسنّ الواثقة، ولهجته الطّبيعيّة، تملَّك كولومب شكٌ مفاجئٌ
- (إنتك تتكلّم عن ذلك بتفصيل دقيق") قالت فجأة: (هلل ...". . - (اشاركتُ في هذه الاحتفاليات؟ نعمه، بالتأكيد. أنا هنا منذ عددِ كبير
 قطُّ)،.كرّر بحزم.
ما كان يمكن لحُّبّها له أن يقلّ لو آنه اعترف بالعكس، لكنّ ذلك
الجواب أراحها.
- إنّني تماماً خدُّ القتل . الهنود يعرفون ذلك، والذين يعيشون هنا قبلوا أن يتخلّواعن هذه الممارسات.
 أولئك الذين نسمعهم؟؟".
كان ضجيج المآدب قريباً جدّاً إلى درجة أنّ الهواء كان يحمل معه
 - (الكنْ ماذا لو ذهبنا لنراهم"). انفجرت كولومب قائلةً: (ماذا لو
اعترضنا، لو صرخنا؟؟.

كان ذلك ما فعلته تقريباً، ما جعل باراغواتشّو النّائمة ترفع رأسها. - عندها سينظرون إليك كما لو كنتِ تريدين المساس بحياة
 أن يحموها، وأن يدافعوا عنها، وعندها تكونين أنت المهذّدة بأنْ يقتلوكِ.

## - يبدو لي انّه في هذه الحالات تكون القوّة...

ضحك باي لو بصمبت، لكنْ مع تشنُّجاتِ صغيرةٌ طويلةِ لم تحبّها
كولومب.

- يبدو لي آنّكِ قد ذهبتِ بالفعل على خُطى يسوعيّي ساو فيسنته. إنّهم يحرقون قرى أكلة لحوم البشر . مبدأهم هو آنه يجب قتل الهنود من أجل منعهم من القتل!
صمتت كولومب، لكنّ توتُّر أعصابها جعل ذفنها ترتجف. تملّكتها
 منه قد لفظك؟ وآية تُيابِ تخلع عندما تكون عارياًّ؟
- (أفهم ثورتكِ") همس باي لو بنعومةِ: (يجب أن تحافظي عليها كما هي. أريدك أن تعرفي أنّ ثورتي لم تفقد شيئاً من قوّتها على مَّرّ السّنين،
 في البداية أن نجبر أنفسنا على الاعتر اف بأنّهم على حتى" . كان يبدو عليه آنه يزين ثقل هذا الكلمة بميزانِ غير مرئيّ.




 تتداخخل مع بعضها، وتخصّب بعضها بعضاً، وحيث ما لم يَلتَهِمْ يُلتهم. لا لا شيء أكثر غرابةَ بالنّسبة إليهم من عقلنا الزّراعيّ الذي يلغي الفصائل كلّها
 إلى النّباتات، لا يفعلونه مع الكائنات الحيّة.

ملَّ باي لو يده، وداعب جبهة كولومب. جسمه الذي لامس جسمها أراحها على برودته، وبروز عظامه.
مذّت باراغواتشو يدها نحو صحنِ، وعجنت كرةَ من المانو كا.
 صار الوقت متأخّخراً بالنّسبة إليه، فبعد أن قال تلك الكلمات وقف بصعوبة، وسندته امرأةٌ لتساعده في الدّخحول إلى عتمة بيته.
 رويداً رويداً بعد أن انتهت مراسم الأضاحي.

## الفصل 3

الحروب الدّينّة هي نعمةٌ بالنّبة إلى المجرمين؛ إذْ يصبح العنف







 بسهولةِ على هذا الطّلب، وقد أظهر الفينيسي آنه أهلُ للثّقة التي وضعها
فيه.

جتّه الضّعيفة، وتجربته الخاضّة في مجال الأسلحة التي تجعله قادراً علي استعمالها في وجه الخصوم الذين يعجزي وني
 كان يقوم بما يشبه المعجزات. كان ألحد ألحد الأشخاص التّاديرين الذين يستطيعون أن يتجوّوا في كلّ مكانِ، بما في ذلك لدى البروتستانت الذين

أقنهم بآنه كان ساخطاً على الأميرال؛ لآته حكم عليه ظُلماً قبل مجيئهم،'
 أن يعرف مخططّطات العدوّ ويتجاوزها
بعد أن حدئت القطيعة، وبعد احتفاليّة العرس الفظيعة، وجد فيد فيتوريو








 في انتظار ذلك، سارع إلى إرسال رسولِ عند مارتان الِّاني الذي كان يتزعّم


 يقلّل من هذه الإمكانيّة، لوّح له بمكانأة كبيرة فيما لو تو تِّل إلى التّتيجة التي كان قد حدّدها له.
 الماء العذب في آخر الخليج، ابتعد فيتوريو طواعيةً حتّى ظنَّ الآخرون
 أعلموه بذلك في المساء آنَ قد انزعـج من ذلك.

بعدها، قام ذلك الذي ادّعى الهرب من الخدمة بالمشي فترةً طويلةً

 كانت لدى هنود اللّاحل أوامر بأنْ يمسكوا بالفارّين برقةِ، وأن يأخذو انـو

 كتيبةٌ من المتوحّشين تحيط بفيتوريو الذي كان قد نام بدعة على على النّاطئ،
 كلمةِ، وبأكثر ما يمكن توقِّعه من اللّطف من هؤلاء البدائيّين ذوي الشّفة المششقوقة، أُمْلم الفينيسي قياده عبر الأدغال حتّى المعقل الذي كان مان مارتان ينتظره فيه كي يفحصه.

- (أها). صرخ أمير التّراجم: (ههل هذا أنت؟؟").

 و لأنه كان ما يزال مرتبطاً بالعادات التي اتّخذها مع دون غونز كانت تذكّره ببلاده، شُع يصلّي للسّيّدة العذراء، وهو جاث

 - "لعلّك كنت تظنُّ أنّني شُنقت مع الغراب؟" . قال الفينيسي لكي يبدّد شكوك مارتان، ويبدأ بتفسير وضعه.

 لكي ينسحبوا بعيدآعن مرمى صوتيهما، ثمَّ قال:
- يجب أن نتكلّم.

للمرّة الأولى منذ أن ترك الجزيرة، بدأ فيتوريو يشعر بالخخوف. عندما صارا و وحدهما وجهاً لوجه جلس مارتان قُبُالة الهارب الكابِ الكاذب. - (اكيف عرفت أنّنا كنّا نبحث عنك؟)، قال له. - (اكنتم تبحثون عنّي؟)". تعجّب الفينيسي: (اكنت أجهل ذلك").


 تفترض أن يكسب ثقة مارتان، بحيث يسمح له هذا الأخير بالعودة إلى الجزيرة، لكنَّ الشّكَ الذي كان هو محوره جعل من الصَّعب تحقيق هذا

- ها قد مضت أيامٌ ثمانيةٌ منذ أن بدأت أحفر في دماغي لكي أعرف كيف أصل إلى التّواصل معك. - (امعي؟") صرخ فيتوريو فجأةَ بقلِّق شديد؛ لأنَّ تجربته قد علّمته بآنَّه لا يمكن أن يُبحَ عنه إلّا لأسبابِ سييّةٍ
 - أليس لديك أيُّ شُكُ لماذا؟




 لمّاعةِ في الهافر، والتماع باخرةِ، وصوت كادوريم النّاعم:
- (اماذا؟). همس فيتوريو، وهو غارقٌ في حلمه.
 فجأة، سالت الدُّموع بصمتِ على الو جنتين التي أثقلتهما اللّحية في

وجه الفينيسي.

نظر إليه مارتان باستغرابٍ، ولْْ يستطع أن يتوقّف عن الشُّعور تُجاهن
 يلفت النّظر، ولا يبدو صالحاً إلآل لمهام بسيطةٍ يقوم بها سارقّا هو هو الرّجُل الذي جعلت أقوى أمة في أوروبّا سياساتها تعتمد عليه؟ كان، وقد استطاع
 كان يعرف أكثُر مّّا كان يُظهِر، وو جوده الذي ساقته العناية الإلهيّة إلى هذا
 والحذر كانا يجبرانه على أن ينكر ذلك. - أآين هُم؟؟"ا . قال فيتوريو، وقد عاد إلى وعيهـ - من هُم؟ - البرتغاليّون. - الن يتأخّروا". أجاب مارتان، وعيناه تلتمعان؛ لانّه كان قد صار يعوّل على ذلك المعجيء الآهال نفسها التي لدى (ريبير) هذا. تماهى الاثنان لحظةً في فكرة هذا الخلاص الذي كانت تختلط فيه رؤى النّصر مع الذّهب. - السيكون من الضّروريّ أن تعود إلى الجزيرة". قال مارتان، وقد استعاد هذه المرّة لهجته العمليّة الآمرة.

استغرب فيتوريو قليلاً هذه التّتجة التي توصَّل إليها. كان قد تخّيل

 ولو لأسبابٍ أُخرى، مع تعليمات فيلوغانِيانيون فقد قالـ : - ا (اكتت بصدد أن أقول ذلك لك"). أكدّ قائلاً.

وقد رأى مارتان في هذا التّوافق بين أفكارهما مزيداً من النموض يستحقّ ويفرض الاحترام.
 - سيكون ذلك سهلاً طالما أنّه قد كلَّفني هو أيضاً بمهمّة لديكّ لديك. وروى له الخطوط العريضة للمشادّة التي حصلت مع البروتستانت، وطردهم المقبل نحو اليابسة، وقد وعد مارتان ألآلا يعقد معهم أيّ تحالفي اليّا
 حقيقيةَ ستأتي من جهة البرتغاليّين.

- (أعطهم كلمتي)". أعلن مارتان بالفخامة التي تليق بدوقي مستقبليّ. - سأفعل ذلك، لكن... - كيف، أليس ذلك بكافِ؟
- (انعم، بالتّأكيدله. سارع فيتوريو إلى القول: هالكنْ يجب عليَّ أن أبثت

آنّني قد نلت ثقتك").
قال مارتان وهو يسحب ميداليّةَ من جيبه: - في هذه الحال، خذ هذه إلى فيلوغانيون.

كانت منمنمةً صغيرةً محاطةً بإطارِ مستديرِ تمثّل امرأةً ذات قسماتِ جدّيّةِ، وعلى شُعرها قبّعة من الدّانتيل.

لقد أخذت هذه من على منضدته مساء الهجوم. إنّها تحمل لي الحظّ، فأنا عندما تسوء الأمور كلّها أقوم بالسَّر قة.


- من الآن فصاعداً، ستكون أنت صِلة الو صل بينا، أو هذا ما سيعتقده على الأقلّ، وبناءً عليه سيعيد إرسالك إلى هنا، لكنّك في الحقيقة ستكون مفيداً لنا في الاتّجاه المعاكس؛ لأنَّ البرتغاليّين يريدون معرفة كلّ شي؛ علئ القوّة الدّفاعيّة للجزيرة. وأسرَّ له.بتفاصيل المعلومات الأولى التي كان من الضّروري جمعهاه، لكن" فيتوريو أكّد له بنفادِ صبرِ :
- لا بدَّ من أن تحذّرني قبل بدء الهجوم؛ إذْ يجب أن أن الجأ إلى هنا. - نعم، لكنْ يجب أن تبقى هناك حتى النّهاية، بلْ لن تكون هناك بـ معر كة

إنْ تمـت بمهجّتك كما يجب.
تطّب فيتوريو جينه، فالخطّة كلّها تناسبه عدا تلك النّهاية، لكنّه قال لنفسه إنّه يمكن أن يفكّر بذلك عندما تقترب السّاعة.
 المساء، قاده مارتان إلى بيته على المرتفعات لكي يبّ يبهره قليلاً بما لديه من
 بالمليح عن مقرّ مارتان الحربيّ هذا من دون تقديم تفاصيل عن موتعهـ في اليوم التّالي بعد الظّهر، أعلن حرس المراقبة الذين وضعهـم مارتان على أطراف الشّّاطئ مجيء زوريِ جديدِ عاد أدراجه بعد تعبئة المؤونة. ذهب فيتوريو إلى الشّاطئ، وراح يصرخ ورّا وهو يلوّح بحركاتِ واسعةٍ للزّورق. اقترب البحّارة، وتعرّفوا إليه، وأركبوه معهـم. كان مارتان وري

المختبئ وراء أجمةٍ من نبات الفربيون ينظر إلى ظلٍ الرَّجُل، وهو يخوض
 تثبيت المجاذيف. كان من المؤلم معرفة أنَّ مصير أمبم عدّة، على الأقل فلى في جزء من تاريخها، كان يرتبط بكائن على ذلك القدر من التواضع، وعلى ذلك القدر من الأهمية.

عشية اليوم الذي كان على البروتستانت أن يتركوا الجزيرة فيه، اندلعت العواصف الأولى بقوة غير متوقعة. هطل المطر طيلة الليل. وفي الصباح، عندما انبزغ الفجر، كاد لا يظهر لـُدة العـو العتمة التي أحاطت بالسماء بسبب الغيوم البنية الكثيفة. كانت الأرض مفعمة الصاد بماء الماء المطر، ومن سقف المعقل الذي ملأته المياه راحت ترشح نقاط باردة. تشكل لدى جوسـت بعض الأمل في أن يؤجل فيلوغانون قرار الطرد، لكن ذلك
 واحد عن القرار الذي أصدره، والأخبار الجيدة التي حملها فيتوريو لم تدفعه لأخذ الحيطة.

مع بداية الصباح، وزّع لو توريه جنوده المدججين باللّلاح على علّة
 على مناصب شوكيّة الشّكل وُضعتْ على طولى طول الطّريت الذي تعيّن على الإصلاحيّين سلوكه من معاقلهم حتّى المراكب. كُلْفَ جوست بأن يؤكّد القرار لدوبون، وبأن ينسّت مع حزبـ البروتستانت تنظيم مسيرهم نحو ذلك المنفى الثّاني؛ أمّا النقّطة الحسّاس
 لانته أراد ألّا يخرج أيٌُ سلاحِ من الجزيرة، وكان هناكُ شخص عليه أن

يتأكّد من ذلك باسم الأميرال، ويقوم بتفتيش المطرودين قبل صعودهم

استنكر دوبون الطّريقة، وحاول التّفاوض. طالب بأن يخضع الجنود وحْدهم لذلك التّفتيش. ذَرع جوست الطّريق جيئة وذهاباً من وإلى مقرّ وِّ

 - (ليكن !") . قال ريشير : ("بِبلنا أن نُفتّش"). تنفّس جوست الصُّعداء. - (الكن"، أضاف القسّيس: اشرط أن تكون أنت من يقوم بذلك، وليس أيّ شخصِ آخر"، مال جوست إلى قبول هذا الحلّ من دون أن يُبدي أية معارضةِ، لكنْ سرعان ما خطرت في باله مسألة وجود النّساء. طرح السُّؤال: هل سيكون الِّ هو أيضاً من سيعاني من مذلّة إخضاعهنَّ لمثل هذا التّعامل؟ - (اعليك أن تحكم بنفسك إنْ كانت لديك حُريّة إعفائهنّ من ذلك". قال دوبون باحتقارِ. مع الأسف، كانت أوامر فيلوغانيون واضحةَّ صريحةَ: لا أحد، أيآّ كان جنسه، يمكن أن يُفلت من المراقبة الضّرورية. تردّد جوست، ثمَّ قال لنفسه
 أداتها. على الأقلّ هو قادرٌ أن يجبر نفسه على جِّ جعل العمليّة لائقةَ، بل ربّما يستطيع في الّلحظة الأخيرة أن يتجنّبها.
عادت الأمطار إلى الهطول، فاترةَ وثقيلةَ، يسبقها زئير الرَّعد المرعب، الذي كان يرتدُّ بكآبة على الجبالى كا كان البروتستانت قد تكدَّسوا على مداخل أكواخحهم، وقد وضعوا متاعهم الضّئيل عند أقدامهـم. الماء الذي الـي

ملأ الأكياس والصُّر ر جعلها بلا شكلب، وثقيلة. بدأ جوست بفحص الجنود

 من يصل إلى أرض اليابسة، ويمهّد معسكراً أميناً بالنّسبة إلى الآتين بعده


 وكان يحتقر نفسه تماماً؛ لانَّه قِبَلَ بمثل هذه المهِّ المَّة.



 بلمس أجسادهم من الأعلى إلى الأسفل بكثير من التّهولة، خاصّة الّة أنّ
 كلّ ما في داخلها. جعله الجزع يشُعر بالعطنُ. فاجاج نفسه يبتــم لآنّه قد تلقّى هذا العقاب العبتيّ؛ أن يعطش وهو محاطٌ بتلك المياه كلّها. في النّهاية لمُ يبقَ أمامه سوى ريشُير والنّساء.






مرور وقبِ كاف لكي يشهد من في الحارج أنّه فحصَ كما يجب. انتقل بعد ذلك إلى البيت الثّاني، وفي الثّالث التقى بوصيفتيْ العرسان، كنَّ ينتظرنَ،










 أسفل الجدران. تردّد جوست لوهلِّ، وبينما كان فريسة الانفعال النّاجم
 الأكواخ، لحظ أنّ أود كانت تنتظره في الكوخ الأخير وحْدها

 آنه قد حطّ في إحدى تلك الّلحظات التي لا تنتهي، والتي تتدافع فيها
 المعاكسة المسلّحة لقتلها، وجعلها تموت.

 المستديرة إلى منبت صدرها. كان الضّياء الشّّاحب الآتي من الخارج

يدخل من الكوّة التي سُحبت ستارتها ليصل منهكاً إلى وجهها، فيرسم في
 على اتّساعهما كانتا تلتمعان، وفي هذه العـه العتمة الدّبقة، لـْمْ يكن من المـمكن أن يكون الضّوء فيهما آتِ من الخارج.
شعر جوست بأنفاس الفتاة المحمومة على وجهه، واجتاحته رغبةٌ

 التّخلّي عن جسده، وخلعه مثل جيفةِ ميتة، لكنّه سرعان ما أحسّ في

 حتّى نلتهمها، استجاب بجوار حه كلّها لتلك القُبلة. تضاعف تساقط حبّات البَردد على النَّخيل حولهما، وصدرت عنها
 مثلما الأسيد يجعل المادّة غير الملوّنة التي سُكب عليها تبدو مرئيّة. ثتم فجأة، وبحر كةٍ لا يمكن تبيّنها ضغطت عليه بأصابعها الدّقيقة، وابتعدت عنه وهي تتمتم: - أنقذنا.

كان جوست ما يزال غارقاً في بئر الحلاوة الذي أطلّ منه في الحال.
 حلّت مححلّها فوضى من الصّور . رأى نفسه معها على الشّاطـئ، ومعها في باخرةٌ، ومعها في يوم مشـمسِ في إيطاليا. كانت لديه رغبةٌ عارمةٌ في أن يعانقها من جديد. - البسرعة) . قالت له.

وكان لتلك الكلمة أن تعيد إليه فجأة الظلّ كلّه، والعاصفة كلّها. والخطر كلّه، والئس كلّه.

- (ماذا أستطيع أن أفعل بی. أجاب، وقد عقد العزم على أن يطيع ما يمكن أن تخطّط له.
فجاةً، انتقل إلى يديه من الجسد الذي كان ما يزال يمسك به تصلّبٌ
غير مرئيّ.

كان ذلك بمنتلة ناقوس خطرِ أتى منها هي. - أُتله.

- نظر إليها من دون أن يتحرّك، لكن من الممكن أنّ عينيه الّلتين اتّسعتا تركتا الانطباع باتنه كان يحلم.

- 

كان التّصلّب قد تحوّل إلى تشنُّجُ الآن صارت هي التي تشدّ عليه، وتتمسّك بقبّة قميصه المبلّل بكلتي يديها.

- (هو !). صرخت.

وكما لو أنّ الكراهية التي كانت تعبّر عنها في عينيها لمٌ تكن كافية،
 الاحتقار والقسوة ما يمائل الحنان والاستسلام اللّنين ادّعت رسمهما

على فمها قبل قليلِ.

- فيلوغانيون!

أفلتها جوست من يديه.

- מفلوغانيون!!. كرّرت بصوبِ عالِ ضاعف من ضربات العاصفة: پأقتله، وساكون لكه.
- (الا"). صرخ جوست قائلاً. فصلت بينهما مسافةٌ لا يمكن قياسها، لكنّها تشُّل البُعد الكامن بين الحُبّب والكراهية. - (أأبدأ!)، . قال مرّةٌ ثانيةً بحزم كائنِ يكتشف في داخله إرادةً لا يمكن

العودة عنها.
عاد كلّ شيء كما كان. البرد الخفيف الذي جعلنه اللّطوبة ينزلق في الهواء؛ ثقل الأغراض والجدران؛ الغنيان.

- (االلّعنة على الكاثوليك!"، صر خرت.

فجأةَ، وبالسّرعة المباغتة نفسها التي شُعر معها بطلاوة قُبلةِ لم يتوقَعها، أحسَّ بألمٍ حادٍ يلتهم أحشاءه، وبغضبِ غير منتظِّ، وأكثر حرارةً، يمتزج

بالتّهالك الكمقرف لقميصه المبلّل . رفع يده جانباً. كانت أود قد لفّت حوله من أجل أن تقفز خار جاً. استدار جوست علـ على نفسه، وصار عند العتبة. نظر إليها تبتعد تحت غلا حبّات البرد قد حلّت من جديدِ محلّ المطر . مجموعة النّساء الأُخريات التي تشكّلت مع ريشير كانت قد بدأت سيرها على طريق الشّاطئـ انضمّت
 شبيهةَ بالطّيور المائيّة طويلات اللّاق، كما أنّ فوهات البّات البنادق التي التمعت

فيها كانت تبدو مشّل مناقير..
لـْم يقم جوست بأية حركةِ لكي يوقفهمّ، وقد فسّر الجنود الذين رأوا المشهد من بعيدِ جموده بانته نوعٌ من القبول. في اللّحظة التي انطلق فيها الزّورق الأخير . نظر جوست إلى يديه. رأى الدّم فيها، وفهم. أمسك بـك بنغسه
 وانهار بجسده كلّه على الوحل.

## الفصل 4

اتكأ فيلوغانيون بظهر ه إلى مسند كنبته، وراح ينظر إلى الرّجال الثّلاثة،
 المدخل الواسع المزيّن بالقباب تقع القاعة العالية التي زُين سقفها بأبا بأعمدة





 التي كان يمكن العثور عليها بوفرةٍ في الأرض، وعندما بدا بأ وضع الألوان على الّلانت، شععر الأميرال بالرّضانـا



 على القطعة العملاقة، وهكذا، في تلك المنطةة المداريّة، راح تلامذة

المعلم الإيطالي يحوّلون عيونهم باستمرارِ نحو الأصل، وينقلون بفحم حطب الغابات الملامح الأساسيّة بعد تكبيرها، فبدأت العذراء تأخذ





 فيلوغانيون من خلالها أن يثير الأفئدة، ولئن كان لمجيء البر ور وتستانتيّين من


 السّوط مع الهنود، أو فرض قسوته على المستعمرين. مع نهاية موسم الأمطار، سيأمر بحفر أساساتِ لكنيسةٍ مرتبطةٍ بالحصن، وفي انتظار انتهائها، سيكون عليه أن يتابع وحْده إدارة الـرا
 الحضور على احترام نظرتها الإلهيّة العذبة.
مع ذلك، في انتظار انتهاء الّلوحة في البداية، ثمَّ الكنيسة، كان عليه مع الأسف أن يحافظ على وسائل العنف، فمنذ عودة العلاقات مع مارتان وتراجمدهِ، عادت الزّوارق إلى ممارسة التّجارة مع القرى القريبة من السّاحل، وعاد الحذر ليفرض نفسه من جديدِ في التّعامل مع ميول



وأولئك الذين كانوا مكلّفين بتفريغها مالوا من جديدِ إلى البحث عن

 يتطلّب الأمر القيام بالكذب.
 شديد الفخر بالقاعة الصَّغيرة المغطّاة بخطّافاتِ، وحلقاتِّ وماتِ وملاقط قام
 الحُكم حيث يستطيع أن يسمع عبر النّافذة الصّر خات التا التي تمزّق القلب وهي تخرج من ذلك الكهف. كان يبتسم مرتاحاً لسماعها؛ إذْ عدّها بما بمنزلة الِّ أناشيد لمسيرة الحقيقة. كان لا يستطيع البقاء حياديّاً إزاء خجيج الجهد




 أشكال التّقويم. وحْده الشّنق كان مستبعداً حتّى إشعارِ آخر، فالطّ الطّقس كان
 عندما وصل إلى هذه الأفكار المتعلّقة بالنّظام، عاد الأميرال إلى نلى نفسه.
 المقذّس. شُجّعهم بطر يقته الجديدة؛ أي: من خلال توعُّدهم بقلع عيونهم

 ومنعشةً، وفي الظّهيرة هناكُ قطعانٌ من السُّحب تُجمّع في السّماء مثل مـل

أشخاصي مشدوهين بما يرون؛ أمّا في الفترة التي تسبق حلول الّليل، فتجتاح



 يريد الاستعجال في شيءي، فالفخامة صارت جزء آل آلمن أسلوبه في الحُكمّ، بالإضافة إلى القسوة والإيمان.


 الغمّ. سألهما الأميرالن. - ما الأخبار يا سادة؟ كيف حال مريضنا؟
 يشبهان عمّال تسوية الأرض، والواقع آنّهما كانا يعملان بالفـا الفعل في تلك الكّ



 منهما بالاحتيال؛ لأنَهما من خلال معاشرة رجال ذلك الفنّ استوليا على
 للوجع بالخشية والاحترامه وكذا الأمر بالنّسبة إلى المريض. قال أحد الطّبيبين المفترضين:

- لقد أعدنا مجدّداً وضع طين الفيتريول على الجُرح، فلمْ يعُد الدَّم

يخرج منه، كذلك فإِنَّ دامل الجُرُ وح يعمل بجدّيّة. لقد بِلّنا الضِّماد بصبغة الآلويه لعدم وجود الزر اوند.

- (أجل). قال الآخر متأوّهانَ، نتَّ ردّد بلهجةِ منزعجةٍ: لعدم وجود

الزَراوند.

- (اما عدا ذلك) . قال فيلوغانيون الذي كان يحترم العِلم، لكنّه لا يرى
 - "رأسه يؤلمها). قال أحد المستشنارين.
 من يفيض حكمة.
- (ابحقًّ جسد سان جاك!!.) صرخ فيلوغانيون: (همل وصل الأمر إلى هذا الحّ؟؟!.

تمّ بعد أن اكتشْف أنَّ رُعبه كان من الكلمة لا أكثر، اتّخذ لهجةً
متواضعةَ، وسأل:

- لكنْ في الواقع، ما هي قِّعة الشّقِقَة لو سمتحتما؟
 مملوءتين بمسحويِ للرّأس، توضع على رأس المريض عندما يتألّم من مرض الشَّقيقةه.
- وهذا المسحوق، مَمَ يتألّف؟ - من مغليٌ الأعشاب.
- (إنّنا نوصي بهالا، قال الأخر مزاوداً: (فيها لِبانٌ، وقرفةُ، وقرنفلُ
- ماذا تتتظران إذأ؟ ضَعا له قَععة الشّقِقةَ إنْ كانت فيها منفعة. - المشُكلة أنّنا لا نجد هذه المكوّنات.

- أيّة مكوّنات؟
- (الّلبان). أجاب الاستشاري الأوّلـ.

 - (آه. فهمت) . زمجر فيلوغانيون، وطرد الرَّجُلين. كان جوست ما يزال ضعيفاّ، ويحتفظ بعينيه مغلقتين. أتى الأميرال
 قطعة الأثات بأكملها، ومعها المريض . فتح جا جوست عينيه.

 وبالتّلي كان يشعر بالضّيق.
- (القد فقدتَ كثيراً من الدَّم.ه. . استأنف كلامه.

 وأوّلها أن نتتقم لك، ويجب أن تك تكون متأكدّاً من ذلك. هزّ جوست رأسه.


 رفع الجريح يده من الجانب الأيمن، وقام بحر كة من بن يريد أن يمر يمحي في الهواء كتابةَ غير مفيدةٍ.
- سينتهي بك الأمر أن تقول لنا من ضربك على وجه التّحديد. لست

 المذنب هو دوبون وفريقه من الهراطقة، هذا كلُّ ما يهُمُّني.




 يجب انتظار أن يندمل، وأن يقف المريض على يُلى قدميه لكي يطمئنّ، لكن مع ذلك، كان يمكن أن يكون هناك ما ما هو أسوأ.
 يُخرج الأميرال الميداليّة التي أرسلها مارتان إليّا إليه، وينظر مطوّلاً إلى وجه


 يبدو له في تلك اللّحظة أنَّ تلك المر أة الشُّجاعة قد الختارت وتيا وقتها الوقوف

 في خوضها لا تعادل أبداً جر أتها مي أثناء ذلك الا حتضار .
عندما عاد جوست إلى النّوم، وقد شجّعه على ذلك صـي خرج الزّائر من دون أية ضِّجّة. مشیى بيطء حتّى مقرّ الحُكمى، وهو يفكّر


أولى، وهو يرغب في أن يتخلّص منهم كُلَّا أبضاً، فإما أن يموتوا على




 عن التّراجم؟؛ لآنَ في اليوم الذي سيتخلّص فيه من البروتستـانت سوف

 تفاصيلَ مهنةً للناية حول تورّة مار تان والخطط التَ يرسمها. المزاج الجيّد الذي أوصل الأميرال إلى تلك الاستنتانـاجّات
 - (اماذا تريد منّي؟"). زمجر فيلوغانيون قائلاً.


يثنيه عن قراره.

- (أريد أن أقابلك)، قال الجندي بجدية.

كان من قدماء المحاربين في البييمون، وقد جُرح في كيريزول، وفي وفي
 بذلك، فلئنْ كان يطلب الآن مقابلةَ، فذلك لكي يعبّر عن الطّبّبع الشّحخصيّ والاستنائي" للمسألة.
دخل فيلوغانيون، وترك الباب مفتوحاًّ لكي يستطيع الآخر آن يتبعه،
 واقفٌ، وعصاه في يده؛ أن يُسْتَجوبَّ.

خلع الأميرال سُتر ته الزّرقاء الّلازورديّة، ووشاحه الأصفر . جلس، ثمَّ بدأ بطرح الأسئلة عليه:

- ماذا تريد منّي أيضاً يا لو توريه؟ عندما أرى سحنتك أرى آنك لا ترغب في أن تكلّمني عن الأشياء التي تهتّني فقط، وهي الدّفاع عن

الجزيرة، وسحق الإصـلاحيّين.

- ("لا). قال توريه موافقاً: (لا أريد أن أكلّمك عن هذا)". كان لديه الميّزة الثّادرة بأن يستعمل مع الألمير الا تُستعمل فقط مع رفاق السّلاح.
- للمرّة الأولى يا أميرال أطلب إليك أن تكون عادلا معي. كان لو توريه طويلاّ، ونحيلآ، ووجهه المستطيل يبدو كانّنه مشدودٌ على لانى
 معلّقةَ بذقنه.
- (القد نلتَ الحُكم العادل". قال فيلوغانيون، وهو يسكب لنفسه

كأساً.

- إنّها ليست عدالةً حقيقيّةَ يا أميرال.
 تبدو كآنها تتأرجح على الحبال فيه.

صرّح لوتوريه بجدّيّيَّ:

- إنّك تعرف آنني لمْ أقُم بإهانة لا فوسيل.

كان ذلك اسم رئيس القلعة الذي يخضع نظريّآل لأوامر لو توريه، لكنّ
 أمره بتنفيذ مهمّةٍ يرفضها، فأجابه لو فوسيل بوقاحةِ. نعته الكابتن المسنُّ

بآنه طريّ العود، وكادا يتبارزان لو لا قيام رجالهما بالتّفريق بينهما. وصلت

 فيلوغانيون حُكمه مستنداً إلى قانون الجيوش الفاتحة، وهو قانونٌ يعود بتاريخه إلى شارل الثّامن؛ وبموجب تفسيرِ له مشكوكُ في أمره من فترة حرب الغاليّين، وبموجب مزاجه الخاصّ في تلك اللّحظة. - (القد عُددتَ مذنباً). قال الأميرال بوضوح: (اسوف تخضع للعقاب الذي يبدو لي خفيفاً جدّا"|".
تغاضى لوتوريه عن التّهديد الأصمّ الذي كان يحمله هذا الجواب، وحدَّق في عيني قائده، ورفيت سلاحه - الللمرّة الأخيرة")، قال توريه بلهجةٍ رسميّة: (ههل تريد أن تتراجع عن هذا الحُكم الجائر أمْ لا؟"1. منذ عدّة شهور كان لو توريه قد صار أكثر انغلاقاً على نفسه، وأكثر
 الإهمال. هو الذي كان قد خدم الملوكّ، ومشیى مع القطعات في الّريف،

 بتلك الطّريقة المزعجة قد أصابه بالفثيان، ومع ذلك، كان يمكن ألّا يقوم بأيّ شيءء لو لمْ يقم فتيل الظُّلم بإشعال بارود يأسه بلا مراعاةٍ - (لال) . قال فيلوغانيون.

نظر الرّجُلان إلى بعضههما لحظةً، وفي عيونهما التي تجرّدت من من الرُّتب العسكريّة، والألققاب، وحُسن الّلياقة، حلَّت قسوةٌ لم يكن قد قـد قَّ القرار على إضعافها من هذه الجهة، أو من تلك.

- (اسوف أجمع المستعمرة بأكملها بعد يومين من أجل حضور تنفيذ



 في صباح اليوم التّالي، بعد الصّالاة، استُدعيَ فيلوغانيون على عَجلِ من أجل تفحُّص آثارِ مشبوهةِ، وصندوق أسلحةِ اكتُشفَ في فتحةِ علِّلى الرّصيف عند الطّرف الغربيّ للجزيرة. استفاد لو توريه من هذا الإلهاء




بمسجرّد وصولهم إلى اليابسة بعد أن طُردوا، تجمّع الهوغونوت الهو تحت

 وأغصان الأشجار. كان الماء قد تجمّع على الأوراق الضّحخمة الّلمّاعة،
 كانت اللّليلة الأولى مرعبةَ، وتبدو بلا نهاية. ارتعد الّلاجئون البائسون من البرد، ومن الحُمّى،، وقد التُفّوا على أنفسهمه، وأحاطوا ركبهـمب بأيديهـم؛
 واقفاً في وسط اللّيل، وانتهى به الأمر إلى أن يقع من التّعب ممدّداً على طوله في الرَّمل المشبع بالماء.
كانت أود قد أسرّت لعمّها عن فشّل محاولتها، وعلى آنَه لمْ يكن يريد

معرفة أيّ شيء عن الوسٌ وافق ريشير من دون تحفُّظٍ على تلك المبادراتِ كا كانت قد أظهرت في في تلك


 منذ فترةَ طويلة؛ ولما كانت ابنة شقيقه المسكينة مضطرّةً إلى التّضحية
بنفسها من أجل إنقاذ شرفها.

وعندما اعترفت أود لعمّها بانّها ذهبت إلى ما هو أكثر من ذلك وطعنت كلامورغان، زاد ذلك من شفقته عليها. كان قد عهد إليها بخنخر

 إليها، فمحاولة القتل تلك ستير جنو لْم يكونوا فقط معدمين وموجودين في أدغالِ معاديةٍ، بل كانوا فوق ذلك بلك
 بهم فرعون، ولم تستطع بضعة أمتارِ من البحر أن تثنيه عن ذلك.


 في تلك اللّحظة، نقد دعم بها رفاقه طيلة اللّيل، وفي الفجر أيضاً، كان
 الوقت، كافأتهم طيلة الصّباح بشّمسِ حارِّة جفّفت ثيابهم، لكّ لكن مثل العادة، سرعان ما تجمّعت الغيوم في التّماء، ولن ينتهي النّهار قبل أن تنفجر تلك الغيوم. كان عليهم إذن أن يسرعوا لإيجاد مأوىن، أو لبنائه.

ولمزيدِ من السّعادة في ذلك اليوم الذي كان بلا شكتً بهيّآ رأوا رجالاً


 أعداءً لفيلوغانيون؛ وقد بقيت أمامهم بالتّالي فرصة إقناعهم بانّهم ليسوا أعداءً لهم.

 يعرفون بما يكفي عادات تلك المنطقة البائسة بحيث أدر كوكا أنّ التّمادي كان مرضاً مشتُركاً بين كلّ الذين جعلوا منها مكان إقامةٍ لهم، ولم ينزعجوا من ذلك.

- (آئُها السّيّدل). بدأ دوبون حديثه، وهو يتوجّه إلى مارتان بالتلهجة
 أنت لست صديق المذنب، ونحن نعلم ذلك. ربّما تقبل إذن أن تكون

صديقنا").
كان مارتان يحبُّ أن يتلقّى تحيّات المديح من نبيلِ حتّى لو كان هذا الأخير قد تحوّل إلى ما يشبه العوّامة لكثرة ما تا تمرّغ طُطلة التليل بالرَّرّمل الرَّطب.

- (فلْتعلم با سيّدي"، أجابه مارتان برفعةٍ: اآنّه ما من أحيِ يستطيع

 دوبون مزاوداً وقد ألهب حماسته ذلك الاستقبال:
 إلى قواتك من أجل قتال ذلك المتتحل، ذلك الطّاغية، ذلك الوحشى

لكنّ مارتان لمٌ يكن ينوي الوصول إلى هنا، فالتّرتيب الذي ادّعى آنّه عقده مع فيلوغانيون كان يستبعد أيَّ فعلي معادٍ قبل وصول البرتنا الياليّن إليّ إلى

 لدى مار تان ما يفعله بهؤ لاء الهوغونوت، الهِ وما وما كان يستطيع أيضاً أن يرميهم في البحر ـ مع ذلك، كان إحساسه الفطريُّ بمصلحته ئه يأمره بتجنيبهـم هنا الدصير، فهو كان يريد أوّلاً أن يستفيد من هذه الحماية؛ لألّه لا يمكا يمكن


 عدبم الحيلة تماماً أمام فيلوغانيون، ويمكن لهؤلاء الحولفاء الحاء المعدمين أن
 - (هيّا يا أصدقائي!"). قال مارتان، وهو ينظر إلى مجموعة الّلاجئين
 القتال اليوم. يكفيكم البقاء على قيد الحياة، واستعادة قواكم. اتبعوني، سوف نؤمّن لكم المنامة").
كان مارتان الذي علم من فيتوريو بمجيئهم القريب قد أخلى قبل ليلةِ القرية الهنديّة الواقعة عند طرف الغابة. قاد البروتستستانت إليها، وأراهم

 ومن الرّاحة لا ميليل لها.
وضعوا أغراضهم فيها لتجفت، وارتموا على وجبات الطّعام التي حضّر ها الهنود لهمـ.

عندما اندلعت العاصفة في نهاية بعد الظُّر كانوا قد جفّوا وشعروا
 عودة شارتييه مع القوّات الدّاعمة من جنيف. عندها، ستحين ساعة الحساب بالنّسبة إلى فيلوغانيون.

## الفصل 5

من بين الأوروبيّن الذين يشربون الكهوان قَلّة كانوا يعرفون كيف،













 واجتهادٍ كانت ترمي لتحريض أكبر قدر ممكينِ من اللّعاب. الفرق الكبير

بين تلك الحركة المقصودة وبين المضغ الأوتوماتيكيَ للشّخصص الذي




 وهكذا كانت الجرّة تمتلئ حتّى رقبتها طيلة النّهار بهذا الخليط من المادّة




جميلةٍ بسَعة نصف زجاجةِ من نبيذ بورغونيا.
 كان مطلوباً؛ لأنَّ الفكَّ يرتخي بفعل الكلام، ما يحمل اللّعاب إلى الفم. بعد أن مزحت بار اغواتشُو كثيراً مع كولومب في ذلك الصّباح، قامت

بإعلان شيء غير متوقَّع:

- سوف أعود غداً إلى قبيلتي.

كولومب التي كانت وجنتاها قد انتفختا من العمل شعرت بالمباغتة. قالت متمتمةً: (من الآن!).
تّمّ راحت لتبصق الجذر الذي في فمها مستبقةً الرّخاوة المطلوبة.
 عليها أن تظهر تلوّن النّبرة الخاصّة بتلك اللّفة عندما يكون فمها ممتلئاً. صرخت: (اسوف أرافقك!).

كانت كولومب تتظظر تلك اللحظة منذ فترةٍ طويلةِ، فالإقامة لدى باي لو لمْ تكنن سوى مرحلة، وبالتّالي أصيبت باللّهشة وخيبة الأمل عندما رأت صديقتها تهزّ رأسها.

- "هذا مستحيل") . أجابت الهنديّة بانفعال.
- "لكنّتي سأكون حذرةَ، ولن أظهر أيّ شيءي". ألحّت كولومب: "وسأحترم قوانينكم. سوف أعمل". نظرت باراغواتشو إليها نظرةً سوداء جعلتها تتسمّر في أرضهان بعد عودة باراغواتشو كانتا قد عاشتا لحظات من التآمر الصّادق، وخلالد أحاديثهما الطّويلة في المساء، كانت الهنديّة تسأل كولومب فـا وعن حياتها، وعن الفكرة الموجودة في فرنسا عن الحُبّ. كانت متفاجئُةَ من هذا الشُّعور، ليس لأنّ الهنود كانوا يجهلونه، إنّما لآنهم كانوا كانوا
 يرضيها كائنٌ واحدّ. يمكن أن يحبّ الإنسان أطفاله، وأهله، وقبيلته، يمكن أن يحبّ الشّمس، والأشجار الملائمة، وماء الشّلّلا الّا والنّسيم العذب على الشّواطئ. يمكن أن يحبّ الأرض التي تلبّي حاجاته البشريّة، واللّليل،




 القبيلة. مع ذلك فإنّ باراغواتشو، من خلال الّل آلاف الأسئلة التي سألتها قد بيتنت إلى آية درجةً كانت تغريها صورة الحبّ كما تصفها لها كولومب. حميميّة هذه الحوارات هي التي جعلت الرّنض الجافّ المفاجئ غير

مفهومِ، خصوصاً آنه أتى كردٌ فِّجّ على اقتراح صديقتها. ألحّت كولومب

 - الطيّب، هل أستطيع أن أرافتك في مرّة أُخرى؟"ا . سألت كولومب.
 لتلك الفكرة: (امرّةً أُخرى، وبقدْر ما تريدين من المرّات، لكنْ لِس الآنّل، .


 ذهبت مباشرة من دون أن تستدير وراءها
 الاختفاء المباشر؛ لأنّ باي لو سقط صريع المرض بـر بعد أن قامت العا العاصفة المرعبة بإغراق كلّ شيء في الأسبوع الفائت. في فصل الأمطار تبدأ
 أسفل الجذوع، ومع الأخاديد الموجودة على سَعِف النّخيل، التي تجعلها



 الذي يدور حول المكان. قُبلت كولومب في نوبات السّهر على باي لو مع نساء الُ أُخريات؛ لانّه كان
 وألاَ يُترك ك أبدآ وجهاً لوجهَ مع الأرواح الشّرّيرة التي تحاول الاستيلاء عليه.

كان الشّيخ مستلقياً على أرجوحته الكبيرة، المشدودة من كلّ طرفب بعصاً من الخشب. غرفته التي تجري في أرضيتها الجذور العـير العارية كانت ممتلئةً بالأغراض المتنوّعة العزيزة عليه: خراثطَّ مصفرّةٍ معلّقِّة على



 لفتّها الرّطوبة، ونفخت أور اقها مثل براعم تحاول أن تـنتّتح. كان باي لو يزفر بصعوبةِ، ونوبات السُعال الطّويلة تتعبه، لكنَّ فكره



 الأكثر بعداً، والحاضر الأحدث.
 قر أت بومبوناتزي. ما كان لي قطُّ أن آتي إلى هنا لو لا كتابه الكبير" . وبناءً على طلبه، ذهبت كولومب لتخرج الكتاب من الرّفوف. كان


- اركان تلميذ ابن رشدل. تابع وهو يقلّب صفحات الكتاب بحزّنٍ \#الوحيد الذي قاوم تأثير أفلاطون").
ما كان باي لو يستطيع القراءة بعينيه المتعبتين، لكنّه كان يعر فـ النّ الْ جيّداً إلى درجة أنَّ الصَّفحات لم تكن سوى حانِلِ لذكرياته.

بالنّسبة إليه، الله في كلّ مكان. لا يمكن الفصل بينه وبين الأشياء، وهو داخل كلّ كائي، وداخل كلّ شيء. لا يمكن أن يحصل أيٌّ حدثِ خارِ الِّ

إرادته.
تنهّد، ثمَّ وضع الكتاب على بطنه.

- الغلطة الكبيرة التي اقترفها الآخرون كلّهم هي آنّهم وضعوا الله في السّماء وطالبوه ألّا يخرج منها. ربٌّ واحلّ، هذا قليل. و وفوقها، هو غائبٌّ،

وسوف نـجده بعد الموت. يا للبؤس!
فجاةً، انتصب بجدّيّية في سريره المصنوع من القُماش، واتّخذ لهجة قذْحِ وذمّ لـم تعهدها كولومب لديه من قبل.



يتشاجرون من أجل أن يمنحوه مكاناً صغغيراً.
تشنّج باي لو بفعل هذا الجهد، فترك رأسه يسقط على صدره، وتنهّد.

- (إِهدأ يا باي لو". قالت كولومب وهي تمسك بيده. هدأ قليلاٌ من لمسها، وعندما عاد إلى الحديث كان صوته قد هـ صار أكثر
- عندما عرفتُ الهنود، بدالي أنّني التقيت أخيرا أ بعالم متحرّرِ من هذا

الجنون، عالم محترم.
ترلك عينيه مفتوحتان في العتمة الفارغة.

- كلّ شيء مقدّسٌّ بالنّسبة إليهم: الزّهور، الصُّخور، المياه التي تسيل في الجبال. هنالك عددٌ لا متناه من الأرواح التي تعيش في الأغراض وتحميها، وفي المناظر والكائنات. لا يمكن أن نلمس أيةّ شيء إلّا وتخرج منه تلك القوى، فتحدّ من الشّرّ الذي يمكن تقديمه للعالم.

دخلت إحدى الهنديّات بصمبِ، وهي تحمل سلّةً من الفواكه. ظلّت
 الجديد الذي شعر به.

- "الكن الآخرين...". همس قائلاً، وقد استحوذت عليه المرارة
 خاضعةّ لإرادة البشر القاتلة. يكفي أن نرى ما صنعوه بجز ير تهـمـ. ما عاد
 من الأيّام سادة هذه الأرض كلّها، سيجعلون منها حقل موت"،
 - اليس الإنسان من طُرد من الجنّة الأرضيّة، إنّما الله. ا استولى الإلى الإنسان على الأرض لكي يدمّرها"). مع مرور الأيّام، ظلّت حالة باي لو كما هي. كان يسبع في الأجرام السّماويّة التي تبدو كانّها لا تنتمي إلى الحياة، ومع ذلك فإنّ أحلامه كانت


تبدو تلك السّاعات التي تسبق الموت خلاصةً شبقةً لحياته بأكملها. في إحدى الأمسيات، صعل مقاتلان من السّاحل لكي يعلنا أنَّ أحدّ الضُّبّاط لدى فيلوغانيون قد هرب، وهو الانو يطلب أن يُستقبلَ لدى باي لو برفقة أربعة جنودٍ كانوا معه. كان المقاتلان من التّوبي قلقين ويخشيان وجود فخّ، لكنّ الأب الشّيخ قال لهما أنْ يأتيا بالهاربين. وهكذا اقتيد لوتوريه لدى باي لو.
كان الجنديُّ العجوز على حاله القديمة، جافاً متصلّباً وصامتاً. وحده غصن خضوعه لفيلوغانيون كان قد انكسر تماماً، وقد حضر عند باي باي لو وهو يحمل تلك الكبرياء المتوحّشة التي نجدها لدى سجين حربِ كان

قد قاتل جيّداً. الطلّب الوحيد الذي طلبه لوتوريه من بايي لو هو إمكانيّة أن يعود هو ورفاقه بأسرع ما يمكن إلى فرنسا على ظهر إحدى إلى بواخر التّجارة التي كانت قد رست في الحال في الخليج.

- "الماذا لا تبقون هنا؟". قال له باي لو : "الهنود في حاجة إلى رجّلِ

 رنض لوتوريه هذا العرض على نحوِ قاطِع تماماً. لـم يكن السّبب آنّه
 ليطيع، ولمْ يعد لديه طموح أن يكون رئيساً لأيّ أحد. كرّر بآنه يريد أن يركب على باي لو. كان يعرف النّورمانديّين في المنشآت القريبة جيّدآ، بحيث يستي يستطيع





 ير تبط في ذهنها بفيلوغانيون، وقد جلس في القاعة الكبيرة من منزل باي لو بما فيها من فوضى باروكيـ، ومن روث البّبّاوات قد فاجأها مثل لقاء


 من التّقشُّف والطّبيعيّة على وجهه لكي يطرد أيّ غموضي، عبّر لوتوريه عن

رغبته بأن يتكلّم معها خاصّةً. اقترحت عليه كولومب أن يقاسمها عشاءها. التقت به بعد قليل في غرفةِ لصيقةِ بالمطبخ، وذهبت هنـي



كانتا تحدّقان فيه بالتماعههما الشّاحبِ.
 شعرت كولومب التي كانت تظنّ نفسها بعيدةَ تماماً، و هادئة، أنَّ قلقاً مؤلماً تد اجتاحها، وعبرّ ت عن ذلك بآلاف الأسئلة الجَزعة. - "اطمئنّي". قال لوتوريه: اإنّه لم يعد في خطرِّ . بعد عدّة أيّام سيكون

على ما كان عليه من المتانة من تبل" .
ثَّ أضاف مع ابتسامِّ ضعيفةِ: - ومن الجمال.

منذ أن انطلقت الحملة من ميناء الهافر لم يعبّر لوتوريه عن أيّ اهتمام بجوست وكولومب، فهو لا يتعامل مع أحدِ بحرارةِ. مع ذلك، من خلا عدّة حر كاتِ صغيرةٍ بدرت عنه تُجاههما، شُعرت كولومبا آنّهما يستطيعان دائماً الاعتماد عليه، وعندما بدأ جوست يتبع تعاليم فيلوغانيونيون، لم يُظهر

 رأته من بعيدِ على الشّاطـئ، وقد حمل بيده بندقيّةً، لكنه لم يطلق منها أيت اني

بينما كان لوتوريه يضيع في الأخبار غير ذات الأهمّيّة بخصوص الجزيرة، والهوغونوت، والحصن، تشكّل لدى كولومب الشُّعور أنّ لديه أشياء أُخرى يريد قولها لها، فهذا الرّجُل الممحيَ الذي لم يكن يتصوّر

أن يفشّل في أيّ شيء يتعلّق بالنّظام، وجد نفسه بلا شكُ متحرّراً من ثقل

 النّهاية، كان يمكن له أن يهرب مباشُرةً إلى البواخر في آن آخر الخليج، ولا خطر في أن يُستقبلَ هناكُ على نحوِ سِيّيّ. حاولت كولومب أن تساعده على القيام بذلك الاعتراف مـي مع كثير
 التّاعة، وحين بدأت نقاط العاصفة الكبيرة تداعب نير نيخيل السَّفَف، وتينير
 لوتوريه أن يذهب مباشرةً إلى الوقائع:

- "لقد خدمت تحت إمرة كلامورغان في إيطالياها. قال لها.

عندما لفظ هذا الاسم ارتعدت كولومب، فهي أقسمت منذ هروبها ألا أن تحمل اسم عين-شمس. كانت تتمنّى ألّا تكون ابنة أحير؛ لأنَّ ذلك يؤكّد استحالة تحقيق حلمها في أن تكون ولدت لدي هي هذا الشّعب الذي الذي تحبّ أضاف لوتوريه كما لو كان هذا التفصيل يعطيه الشُلطة في أن يكون شاهداً:

- لقد بقيت معه ثماني سنوات.

ازدادت كولومب يقيناً آنه لم يأتِت ليستعيد ذكرياته مجّانّانَا، إنّما كان يحاول أن يكثف شيئاً ما مهمّآ داخل هذه الذّكريات. تابع قائلاً: - ما رووه لكِ عنه صحيحّ ودقيقُ.

كانت صيغة الغائب في فعل الرووها تدلّ بديهيّآ على فيلوغانيون، هياني الرّئس الذي لم يعد يعترف به، والذي كان يريد حتّى أن ينسى اسهـي

- لكنّ ذلك الذي حدّثك عن كلامورغان ما كان يستطيع أن يفعل ذلك كُلِّاً مثلي؛ لأنَه لمَ يُطع أوامره قُطُّ. هذه الجملة في فم الجنديّ، كانت تعني: لم يكن يحبّه. - لكنْ يبدو لي اليوم، وبالنّظر إلى ... ما صرتِ عليه الِيه، آنّه ما عاد يجب أن تجهلي بعض الوقائع.
صمتت كولومب. كانت تنتظر بقيّة الكلام. أخذ لوتوريه بعض الوقت قبل أن يختار الكوّة التي يستطيع أن يبدأ الهجوم منها. في النّهاية بدأ يقول: - كان ذلك بعد معر كة سيريزول. كان كلامورغان يقود سلاح المشاة، وكنت أقاتل تحت إمرته مع كتيبتي من حملة البنادق.
 - كان الوضع غامضاً. هُزم الإمبراطوريّون، لكنَّ عدداً كبيراً منهـم بقي يتجوّل في المنطقة على شكل عصابابات. كانت معنا كتائب المرتز قة التي التي

 في القرى جميعها.
كانت تطير فوق رؤوسهم بتُاقلِ فراشةٌ كبيرةٌ حمراءُ وبيج طردتها العاصفة نحو المنزل.
- كان كلامورغان يفعل ما يريد بالأوامر، فهو يطيع عبقريّته التي لديه
 الطيّّبين قال له يجب أن تنتصر، كان ذلك كافياَ، لكن عندما رأى النّهب
 شيء؛ وقد أرسلنا كلّنا لنوقف هؤ لاء الأوغاد المرتزة تة.

لمْ تفهم كولومب غايته من هذا الكلام. لم تكن قد أحبّت قصص المعارك قطّ، والآن ازدادت كراهيتها لها.
 طويلة، ومع ذلك كان يعرّض حياته إلى الخطر في كمائن ينصبها للنهّابِّبين، ذلك أنَّ الجنود النّظاميّين كانوا قد انفلتوا، ولم يعد في نيّتهم أن يتخلَّلوا


 المعاول، وينصبون فخاخاً لنا ال،

ذكر المعارك جعل الجندي العتيق كثير الكلام، وتد اشتاق منذ مجيئه إلى أمريكا إلى هذه الحملات المكا المنتظمة، ولو كانت نتائجها غير مؤكّدةِ، لكنه أمام صمت كولومب، هدأ قليلاً.


 بالنّسبة إلى القرى، فقد كانت هناك فقط أربعة بيوتِ من الحجارة تحيط بها الإسطبلات التي تخور فيها الحيوانات متألّمةً من نقص العنا
 دخلنا إلى البيوت".

عندما وحل إلى هذه النقطة، خفض لو توريه عينيه. كانت لشُجاعته
 الصّحة، والشّجاعة، والمهارة، وتضعها في مجابهة، لكنّه ما إن يجد نفسيه أمام جرحى، أو سجناء، أو مدنيين، فقد كان يفقد حماسته كلّها، ويصير

جباناً تقريباً.

- ما اكتشفناه كان مرعباً. الفلّاحون كلّهم كانوا قد ذُبحوا قبل الفجر داخل أسرتهمم. قطع الأثاث كانت مقلوبةًّ فُتّشت الأمكنة كلّها، وسُرت ما تر كه بؤس الفلّاحين في المكان. كنّا بصدد الّّحيل عندما صرخ أحـر أحد جنودنا، فقد رأى شيئاً يتحرّك في مخباً ا اتترب كلامورغان وريان ورأى ولدين مخبّأين في عربة تبنِ.
نظر إلى كولومب.
- أحد الولدين كان فتاةَ شعرها أجْعد، والآخر كان صبيًاً.
- "جوست)" صرخت.

كانت المصابيح الصمّاء ترمي في العتمة ظلالاً واسعةً صفراءَ، وتضيء

- "لال| . قال لوتوريه بجديّة. في صمت الغرفة، كان يُسمع صوت الطّائر، وهو يخمش الصّفيحة

المنجورة التي يقف عليها.

- خرج كلامورغان من المزرعة، وهو يحمل طفلاُ في كلّ ذراع، ورأينا عينيكِ تلتمعان في الشَّمس. تجمّع الجنود كلّهـم لكي يرولكِ. كانت كولومب مضطرّبةً إلى حدٌ البكاء، لكنَّ أحجية ذلك الطّفل الآخر إلى جانبها كانت تشكّل سدّاً أمام انفعالاتها.
- لامن كان ذلك الطفل؟؟ . سألت.
 أنتما الاثنان في عمر سنتين تقريباً. في قرية محجاورةٍ كانت قد نُهبت قبل


في هذا اللّيل الهنديّ الذي تهيم فيه كائناتٌ غير معروفةِ، كانت كولومب تنظر إلى هذا الماضي ينبّق مثل حيوانِ لمي لم تره من قبل، لكنّ صرخته كانت مألوفةَّ لديها. - بعد ذلك لمْ يعد مطروحاً قطُّ إعطاؤك لأيّ أحيد. أخذك كا كامور وغان
 أحبّكِ.

- وجوست؟ أصرّت من جديدِ، وهي تتوقّع ما كان لو توريه يريد قوله، لكنّها كانت ترغب في معرفة التّفاصيل.
عاد الجندي العجوز إلى الحديث، وقد قرّر هذه المرّة أن يهاجم في
اتَجاهِ آخر :
- يجب أن تتخيّلي ما كانت عليه حياتنا خلال تلك الكا الحملة الإيطاليّة.

 صداقات في شمال إيطالِا كلّه.
لمْ يكن من الواضح بالنّبة إلى كولومب إلى أين ستوصله تلك الاستفاضات. مع ذلك تركت لوتوريه يكمل خوفاً من أن ينفد صبره فيمـا لو قاطعته من جديد.
- قبل حملتنا الأخيرة التي قام كلامور رغان بأخذك خلالهالها، كنّا قدعرفنا


 كان من الواضح أنّ كولومب لم تعد تهتم في تلك اللّحظة بتفسيراته السّياسيّة.
- يجب أن تعرفي فقط آنه قدعرف هناك امر أة كانت قريبة لآل سفورزا على آنّها قرابةٌ بعيدةٌ. في كلّ الأحو ال كانت عانِ عائلةً كبيرةً لا يهمّ اسمها


 عندما ذهب ليقاتل في بييمون. - (هو؟؟). قالت كولومب.

لكنّ لوتوريه كان يريد قبل كلّ شيء كئ أن تعرف التّفاصيل كلّها.





 ومن وقتها وحتّى اليوم بقيتما معاً أنتِتِ وجوست.
 استطاع بذلك أن يخفّف من انفعال كولومب. ما تبقَى هو شيءٌ بُبسيُّ، لكنّه يثير الاضطّراب، وغنيٌ بالتتائج كلّها التي ما كان يمكن لكولولومب في تلك اللّحظة أن تقيسها.
تكثّفت لها حياتها كلّها بتلك الإضاءة الجديدة؛ أمّا عن تأثير هذا الكششف على مشاعرها فكان مضطّرباً. هل شسعرت بالفرح أم بالضّيقِ؟
 نفسها وتحكم، وربّما تكره، أو ربّما كان ذلك على العكس علامةَ على أنّ

العاثق الوحيد الذي كان يمنعها تماماً عن أن تحبّه تد أُزيل. كان يصعب عليها أن تقول ذلك. لم تشعر سوى ببرودة اللّيل التي صارت مارت مجمّدةً بفعل العاصفة. نهضت لكي تأخذ غطاءً من القطن واستدارت. - هل تكلّمت بهذا الخصوص مع جوست؟ سألته؟ - "لالا . قال لها: "الكم أستطع"،

والواقع أنّ جر حه حدث تقريباً في الوقت نفسه الذي ترك فيه لوتوريه
الجزيرة.

- هو لا يعرف شييناً من ذلك كلّه إذاً.
- اعندما وصل من ميلانو". أجابها لوتوريه، وهو يهزّ رأسـه نافياً: "اكان

 بكل قواه أن يتربِّا معاً كأخِ وأختِ.
مع ذلك فإنّ لوتوريه الذي ارتاح من بوحه هنا أثـعرها بآنّه ما زالت لديه أشياء يقولها. ظلّت حتّى الفجر تسأله عن ذلك الأب الذي بدا لها آنّها
أضاعته واكتشفته في آنٍ.


## الفصل 6

مرّت ثلاثة شهوري على مجيء البرو تستانت إلى اليابسة، وكانوا قد

 لكنّ ذلك الهجوم ملم يحصل إطلاقاً. كان عدوّهُمم الرئيس هو المو الملل الذي

 داخل أراجيحهم إن كانوا الوحيدين الذين اكتشفوا طريقة يتسِّلوّون بها في أثناء القيلولة.
بعض النّساء أيضاً كنَّ يقمن ببعض النّشاطات بحماسِّ ملحوريةِّ

 أود فكانت تنظر إلى هذه الأمور باحتقاري، فمنذ محاولتها ألتا اغتيال جوست،
 عروض زواجِ. كانت المجموعة بلا رئيس. ذلك أنّ دوبون الذي أنهي أنهكته
 ريشير فكان لديه تقرّحُ خبيثٌ في الكتف يضعفه ويجعله يشعر على الدّوام

بالضّعفف. كانت أود قد اكتسبت تدريجيَّا الهيمنة التي يمكن لعذراء شرسة

 اللّصّ يخشاها، وربّما يشعر بالرّغبة تُجاهِها


 بناء: على أوامر ريشير لكي يقتربوا من الهنود ويت ويتحالفوا

 يمكن للإيمان الحقّ أن يدخل من خلالها. تشكّل لديه لفترةٍ قليلةٍ بعض


 (أباناله، ولا يقوم بأيّ فعلِ من دون أن يسبقه بإشارة الصَّليب. مع ذلك، عندما تحسّنت معرنة ليري بلغة التّوبي، ما لبث أن أن رأى أن بينداهو ألوس






أكلة لحوم البشُر .
وهكذا تطوّرت في الوعي البروتستانتيّ فكرة أنّ خلاص الهنود كان مستحيلاً. وحْدهم البابويّون بطريقتهم السَّخيفة في الاكتفاء بالحركات الات

كانوا قادرين أن يعدّوا تقليد الوضعيّات بمنزلة تحوُّلِ ديني، والادّعاء بمنزلة تعبير عن النُعمى.



 يمكن أن يُجْهد نِفسه مع الجواميس والتّيوس ليدلّهم على المّي كانت له مصلحة ما في مخالطتهم....
مع مرور الأسابيع بدا من الواضح للهوغونوت أنه ما كان عليهم أن أن
 يؤمّن لهم بالكاد ما يكفي من الماء والغذاء ليبقوا على قيد الحياة، وكان



 المترجمين، ومع ذلك كان أكثر رُعباً.
 في الأدغال، ولم يعودوا. ظنَّ البقيّة أتّهم ضلّوا طريقهمَ وبَّ وبما أنَّ اليوم الثاني أتى ولم يظهرواه أرسلت أود إلى مار تان تطان ألب إلب إليه أن يبحث عنهما

 عُثر على الجسدين مشنوقين على غصن شُجرة أرز. كان المسكينان


علامة صليب مدمّاة على بطنيهما. ما كان يمكن لأيّ هنديٌ أن يتصرّف
 يسمحوا لأنفسهم بمثل هذه التّجاوزات. ظلّت تلك الجُريمة غامضةً حتى تبعتها جريمةٌ أُخرى، أكثر فظاعةً من الأولى، وارتُكبت على مقربةِ من قرية البروتستانت. في تلك المرّة أُسِرَت إحدى الزّو جات عندما ابتعدت لقضاء حاجِّهِ وعُثر عليها مصلوبةً على


الطفل من أحشائها، والتُهِم جزئيّاً.
في تلك المرّة، كان مارتان مجبر آعلى أن يكشف ما يعرفه. - (إنّهم الأناباتيست). اعترف لأود التي كان تستجوبه. كانت مثل بقيّة النّاس قد سمعت عن تلك الطّائفة، لكن ريشير ظلّ متكتّماً حول هذا الموضوع لكي لا ينشر الُُّعب أكثر . - "(هل يعيشُون في الجوار؟|". قالت أود مدهوشةَ؛ لآنَها لـْمْ تصدّق فعليّاً وجود مثل هؤلاء المستنيرين.

- لا أحد يعرف. يبدو آنّهم يغيّرون مكان إقامتهم دائماً. - (اكنت أظنّك السّيّد في هذه الأراضي") . قالت أود بلهجة احتقارِ.

دافع مارتان عن نفسه قائلاً: - الهنود يخافون منهم، وهذا فوق إمكاناتي، إنّهم مقتنعون أنّهم أرواحٌ، ويهربون بمجرّد أن يروهم.

- و(شر كاؤك)؟

اعترف لها مارتان، وهو يهزّ رأسه: في الحقيقة، يجب أن تفهمي أنه ما من أحدِ يحمل السّلِح لكي يقاتل

مثل تلك الوحوش. أولثك الشياطين يمشون غُراةً، وينصبون الفخاخ والكمائن، ثمَّمَ ...
كانت أود تتظر وهيئتها مُرعبة. كان حذسها يجعلها تلاحق الضّعف، وها هي قد رأته يخرج من الغابة.
-... لن يقوموا بإيذائنا. - هل تريد القول إنّهم حلفاؤك؟
 الهجوم عليهم، ولأننا لا نستطيع الانتصار عليهم، فإنّا نحجم عن فعل ذلك".

- "ونحن؟؟). أجابت أود: (هل هاجمناهم نحن؟).
- ممكن.

كانت ما تز ال شابّةً لا تعرف التّاريخ التراجيدي" للبروتستانت. لم تكن قد عاشت تلك الفترة المأساويّة حين قام لوثر برمي ماء الإنجيل العذب على النّفوس التي كانت تفور بكلّ إحباطات القرون الوسطى، فأحدث
 وانتقام. ريشير الذي سألته عن الأمر في الّليل روى لها المصير المرعب للأناباتيست، وسعيهم المسعور لفعل الشّر بأقصى حالاتهـ الاته، وللمرّة الأولى الـى
 بهوسي مجنويٍ أن يتحمّلوه في أوروبّا كلّها.
على مأساويّة تلك القصّة، ما كانت طبيعة أود تسمح لها بأن تشا تشفق

 الأوامر بألّا يبتعد أيّ شَحصِ وحده، ومن دون مسوّغِ مع الأسف، لئنْ

كانت هذه الإجراءات قد جنّبّت وقوع ضحايا جديدةٍ، فإنّ تأثيرها على معنويّات المنفيّين كان له فعلُ كارثي. فبعد مرحلة أولى من الانِ
 حالةٌ زائدةُ من الإحباط. كان المساكين المحرومون من النّزهات يدورون في حلقةٍ مفرغةٌ داخل المحيط الضّيّق للأكواخ. تحوّلت الحّنِّ الحميميّة إلى مسادّات، واندلع شجارٌ بين أحد الأزواج وبين جنديٌ كان قد نظر إلى زوِجه.
في النّهاية، في إحدى الأمسيات، ذهبت أود لتلتقي بعمّها. كانت القر حة التي تتآكل في ذراعه قد صارت تنـي إحر أكثر وأكثر، و كان و وجه الرّاعي متقلّصـآ من الألم.
بادرته أود قائلة:

- ياعمّي. قُل لي الحقيقة. هل تظنّ بأنّ جنيف سوف ترسل لنا نجدةّ؟
فكّر ريشير مطوّلاً، وقال:

شعرت أود أنّ في لهجته بعض الاستنكار، فقالت له: - تكلّم معي، ولا تخَفـ. كان القسّيس يعرف منذ الاعتداء على جوست أنّابنة أخيه ذات شخِصيّة قويّة لا يمكن مقارنتها مع ما يمشّل البطولة العاديّة لدى الإصلاحيّين. الـخوف نفسه الذي جعل المـجموعة تطيع قرارات هذه النَّابّة الصَّغيرة هو الذي كان جعل ريشير غير قادرٍ على الإطلاق على مقاومة رغبتها. وعلى أنّه كان قد أقسم ألّا يصل إلى ذلك الّى الحدّ أبدآ، فإنّه بدأ بالفعل ينظر إلى معلّمه الرّوحيّ بعينٍ نقديّة.

قال متأوّهاً:

- إنَّ كالفن رجُلٌ صعبٌ. عفوآ، كنت أريد أن أقول إنّه متطلّبٌ. إنّه

 إلينا رسالة تأنيب جميلةً ونصائِّح - هل يمكن أن يتخلّلى عنّا؟
 المثاليّة: מالواقع أنَّ كالفن لا علاقة له بذلك الأمر، وكلّ شالّ شيء هو مو مجرّد




ججديد نار العداء بين القوّتين". - وفي هذه الحال؟

في هذه الحال سيكون من المستحيل أن يرسلوا إلينا قافلة؛ لأنّ ملك فرنسا لن يقبل أن يترك كلنا حُرّية استعمال مر الئني الئه. - بالتّالي، فإنّنا بكَلّ الأحوال حد

فكّر ريشير لحظةً، ثمَّ صرخ قائلاَ، وقد ظهر جليَّاً أنَّ هذا الاعتراف
أراحه من همٌّ مؤلمَ ومستمرِّ:

- كانت غلطتي آنتي لمْ أذهب أنا نفسي إلى هناك. شار تارتيه مخلصٌّ،

 أمميّة هذه المستعمرة، والأخطاء كلتها التي ارتكبها فيانيا فيلوغانيون، ولو ألو وضعت لنا فرنسا العوائق، كان بإمكاني أنْ أُجد دعماً في هولندا، أو في

انجلترا.



 الأناباتيست الذين عادوا إلى الحياة المتوحّئة. - ( في هذه الحاله|. قالت أود: السوف نعود جميعاًا".

 من الوصول إليها. لم تكن أود معجبةً بهذا الاستسلام، لكنَّ الونَ الوضع كان


 العمل، في حين كانت الفوائد التي تأتيه منهم معدومة، لا لا بلْ إنّ لم يعد






يرضي الجميع.
تفاوض مارتان كي يؤمّن لهم الرَّحيل على سطح هور هوركة قديمية



بريست لكي يُصلّح هيكلها. في البداية كانت لدى الكابتن نيّة أن ينتل فيها


 في حال حصل أيٌّ تلفي، من خلال رمي بعض الأشخاص من النَّطح إلى

البحر
مرَّ أقلَّ من أسبوِعِ قبل أن يُساقَ البروتستانت النّاجون حتّى الباخرة في
 قام بها الأناباتيست، وبعض حالِّ حالات الموت الطبّبيعيّ، بقي من البروتستانت اثنان وعشرون شخصاً شكّلوا هذه القافلة التَّعِسة، وبالإِيا
 الباخرة التي أطلق عليها اسم سانت ماري. وضعهم القبطان بجلافةّة في

 ووسخاً. كان عاري الصّدر باستمرارٍ، يستعرض أثداءاءه المقرفة المـمتلئة


 ظهر الباخرة طيلة الرّحلة، وكان طاقم الباخرة كلّه من من المعدن نفسّه


 تلك الأشرعة إلى قطع القماش الأصليّة التي كانت لها وقت التّصنيع. كان

الصّاري نحيلاً في بعض المواضع مشل قوسِ، وقرقعة هيكل الباخرة تبدو
 ستسلّم الرّوح قبل الأُخرى. مرّت الباخرة التي انطلقت من عمق الخليج بكثير من الحذر أمام





 يفرض واحداً فقط من شكليّ التّعبير عن القسوة الّلذين كان الطقس قادراً عليهما، وهُما عنف الشّمس الذي يلي عنف العواصفـ

 تلك هي اللّحظة التي حصل فيها حادثٌ سوّغ في وقبِ أبكر من المقرّر

 الباخرة. كان يجب وضع النّاس كلّهمم في مقدّمة الباخرة من أجل تخفيف
 وقد أُصلحَ الشّرخ كيفما اتّفق ممّا أمن انسداده على نحوِ غير أكيد. بعد مشاوراتِ طويلةٍ مع نجّار الباخرة، قرّر القبطان أنّه يجب تختِيف
 تخفيف الوزن أم من أجل تقليص عدد الأفواه التي يجب إطعامها، ونظرآ

إلى كمّيّة الأطعمة المتبقية، دُعيَ الهوغونوت إلى أن يختاروا ثمانيةّ منهم
 على هؤ لاء المساكين أن يتكوّموا على طوّافةّ توصلهم إلى الى الشّا

 من اختيار ستّة، وهكذا قَبَلَ جنديٌّ وخمسة حرفيّين أن يذهبوا في الطوّافة.



الصّغغيرة.
ما كان السّاحل بعيداً، والتّيّار الذي يدخل الخليج دفع الطوّافة نحو
 نفسها من عدم الاكتراث، ولأنَهم كانوا غير قادرين على قيادة مراد مركهـم المرتجل، تركوا قيادهم لحركة الأمواج لترمي بهـم نـرا نحو الألما



 حتّى تسمّرت في فتحةِ مختنقةِ داخل الرَّصيف. غامر رجُلٌ بالصُّعود إلى تلك الأرض القاطعة التي كانت تلامس الماء. رجع بعد عدّة لحظاتِ



حصن كوليني.

- هل اعترف؟
- (ابكلّ شيءٍ يا أميرال). أجاب الجلّاد، وهو يمدّ بفخِر، ورقةَ ملطّخةَ

ألقى فيلوغانيون نظرةً نحو الرّجُل الذي كان يتدلّى من الحائط،


 السّوط، وعلى عنقه انطبعت باللّون الأحمر آثار مشنقةِ شُدّت حتّى أُغمي

عليه.
من دون الكراهية، يكون الألم مشهدآ عديم الطعم مثل الشّراب الذي الذي



 نكتشف الشّرَ في المحخلوقات ون وقد لام فيلوغانيون نفسه بمرارةِ؛ لأنّه لم




 أن يمرّ بجانبها من دون انتباهٍ كانت مكتوبةً على تلك الور قة. قرأ الأميرال برضاً ما في الورقة:
(اإنّني أعترف بأنّني حاولت أن أتسلّل إلى حصن كوليني لكي أبثَّ فيه

الفوضى والخيانة. عاد أحدقائي إلى جنيف من أجل استعجال إرسال

 ضدّ روما، والكهنة، الكاثولويك".
كان الرّجُل على الحاثاثط قد فقد وعيه. وضع فيلوغانيون المَحْضَر
المكتوب في جيبه.

- "رائع". قال للجّلّاد: (إنّهم متّفقون. أولئك الذين عالجتَهم البارحة قد وقّعوا التّصريح ذاته تماماًا). ارتسمت على وجه الجلّاد ابتسامةُ سمحةًّ، وبعد أن مسح يديه
 وهذا يدلُّلِ على أنَّ الحقيقة واحدةً
 - ضعه مع الآَخرين. لديك من الآن حتّى الغد لتحاول أن أن تعطيه هيئة مقبولةً من أجل إصدار الحُكم .
 فيها بالأُبهة الضّروريّة. كان النصل جانِّآ بلا أمطار، والنّسخة العملاقة






 $\ddot{Q}_{0} \underbrace{}_{0}$

الشّعبب في قاعة المحكمة هذه.
t.me/t_pdf

حُكِمَ بالتّتالي على الرّجال البروتستانت السّتة الذين وصلوا بطوّا افتهم

 الحُكم لتخويف المستعمرين فتط، إنّما لتسليتهم أيضاً، فقد قرّ القـر القرار

 أكثر ما يفضّله الجمهور. أُلقي المحكو رألانو ورمون بين فتحات رصيف الميناء
 القنال بمتابعة احتضارهما كما لو كان يتمّ خلف زجاج عرض بمقدور الحالمين من الجمهور أن يِنظروا عند ضفّة الماء محيء ثُعابين البحر المفترسة.
وهكذا وصلت شعبيّة فيلوغانيون إلى حدّ لـْ يسبق أن وصلت إليه من
قبل.

## الفصل 7

شفي جوست بسرعةٍ من جُرحه. مع ذلك، وبعد فترةٍ من انتهاء نقاهته الجسدية، تابع البقاء مستلقياً بلا حر الكّ، ومن دون إيرا إرادة. كان مر مرض الكآبآبة قد حلّ محلّ إنهاك الجسد، كما لو أنّ أود قد أصابت قلبه عندما ضربته بالخنجر.
كانت أفكار الحزن عصيّةً على الإمساك، وترسم أمامه صوراً من

 بتفجيرها. كلامورغان، والفروسيّة، والمعارك كا النّبيلة التي قام بها با أبوه في إيطاليا، والأحلام العظيمة لفرنسا الأنتاركتيكية، ذلك كلّه صار يبدو لـيا له مثل
 هناكُ واحدةٌ تستطيع بعد الآن أن تخدع نظرته التي زالت الغنّ الغشاوة عنها، لكنّه مع ذلك لم يستطع عالم المظاهر المبتذل أن يحلّ محلّ هِلّ هذه الأوهام؛ لآنها مي أيضاً قد اختُرقت، وانفتح اللّطح الخارجيّ للكائنات من حولي

 والعفّة بقناع الفساد؛ وكيف يكون المظهر الخارجيّ الحنون قادرا آعلى أن

يخفي الإرادة القاتمة للإجرام. بعد ذلك انكشف فيلوغانيون على نحوِ
 يوم ليزوره، وبحُجّة طمأنته، كان يروي له أفعاله ومشاريعه، كما كان، بنيّة الـة بثّ اللّعادة فيه، يقوم بوصفِ مرعبِ لأفعاله الوحشيّة وحِيله، وللكراهية الِية التي صارت من وفتها تقود أفعاله في وضح النّهار . كيف استططاع جوست


 منذ فترةٍ طويلةِ، ولو كان يجبر نفسه من قبل على ألّا يعبّر عنها. لم يعد


 وجهه المخفيّ والمقرف. كان يبدو أنّ تلك المظاهر كلّها قد انقلبت مثلما تنقلب الملابس، وصارت تعرض أمام بصره الوجه الآخر الخلفيّ

 والأناقة التي كان يتّخذها، لْمْ يكن قد مارس سوى أسوأ الحكلول الوس الوسط، وكان يتحمّل الكذبات التي يخترعها لنفسه، وهو يتظاهر بآنه يصدّقها. وحدها كولومب من بين الجميع كانت عصيّةٍ على هذا الغيّيان


 يقبل ما كانت تحاول أن تقوله له؟ لقد رأت قبله كيف تعشّقت المسنّات

المشؤومة لتلك المستعمرة المنذورة للدّم وللّمار . كانت قد أتت لتحذره برحيلها، لكنّه لم يستمع إليها. لقد قرأت الخيانيانة في ادّاءّاء الحُحبّ الذي عرضته تلك التي قامت في يومِ من الأيام بطعنه.






 عندما هلمت أود تلك الجدران المصنوعة من وهمب، ومن غلطِ،
 النّواة الوحيدة المتينة التي كانت داخل جوست، وهي الحُبّب النّي يحمله لكولومب.
لكنّ المصيبة كانت في آنه لم يكتشف ذلك إلاّلا حين صار الوقت متأخّراً على زرع ذلك الحبّ في الأرض، وتر كه ينمو، ومتأخّراً على التّعبير عنه، وعلى عيشه.
شيئاً فشيئًا بدأ جوست يقف على قدميه. كان يرتدي ثيابيه، ويخرج

 الذي كان شديد الفخر به في الماضي صار الآلن بالنسبة إليه مشهلهاً مؤلماًّ.
 لمياهه، حيث كان يذوّب ضوء الشّمس الأصفر بكمّيّات متفاوتةِ، كان يتهيّأِّا

له آنه يقرأ الرّسالة الغامضة واللّدنة التي ترسلها مشاعره الخاصّة. كانت
 وبين ماضيِ مؤلمَ أغواره بنفسجيّة. هناك على الشّاطئ، بعد إعدام النّاجين من الغرق، أتى فيلوغانيّ أتيون


 عرضةً لعذاب الكراهية من العادة؛ إذْ يبدو أنّ هدوء البحر قد وصل إليه هو الآخر في أثناء تسكُعه على طول أرصفة الميناء. كان لباسه المزركش الـئ
 منه وسط الدّيكور المصطنع للأثاث الأبنوسيّ والسّجّاد الشّرقي. كان



 جوست أنّه لم يعد قادراً بعد الآن أن يردّ له محبّته تلك.

بدأ فيلوغانيون الكالام:

- لقد فكّرتُ جيّداً، إنّا في طريقِ مسدودوة
 مقدّمةِ للفعل، وهكذا أعلن وهو يرفع رأسه بفخرِّ، وينظر إلى الأفق البعيد: - سوف أعود إلى فرنسا.

رغم فرادة هذا الإعلان، كان من الصّعب على جوست أن يُظهر
اهتماماً بالألمر .
تابع الأميرال:

- الحصن تد انتهى، ومن الواضح أنَّ البرتغاليّين قد نوّتوّ الْتوا فرصة الهجوم علينا عندما كنّا ضعفاء. أمن المستعمرة قد تحبحّق اليّ الآن ويجب

 رحل البروتستانت، حان الوقت لنهاجم التراجمه، ولنخلّص هذا السّا الساحل

 الجواسيس، وهنا لا نستطيع أن نأمل بأيَ شيءّ. يجب أن أن أذهب لألبحث عن ذلك كلّه في باريس، ولأدانع عن تضيّة مستعمر تنا الواعدة ألمام الملك خشي جوست أن ينطلق في استعراض عظمة فرنسا فـا الأنتار كتيكية. كان
 نجأة، وأسرّ لجوست:
- لقد عرفت كورتيس جيّدآ عند الاستيلاء على الجز ائر، ولمْ آرَّ في حياتي رجُلاَ يثير الشّفقة مثله.
كان جوست قد سمع الأميرال قبل الآن يقار ن عمله في البرازيل بغزو


تلك المرّة الأولى التي يذكر فيها لقاءه معه مبانرة.
 من الحركات العصبيّة. مع ذلك نقد أعطى من الممالك إلى إلى كارلوس

 تد فقد حظوته، ويحاول بيأسِ أن يثير انتباه مليكه.

كان هناك حرفيّون يتسكّعون على طول الشّاطئ، لكنّهـم عندما
 مسرعين، لكنّ هذا الأخير لم يُعرهم أيّ اهتمام؛ لكثرة ما كان مان منـغالً

بالكونكيستادور. تابع قائلاً:

- لقد افتروا عليه في حين كان يغامر بحياته من أجل إخضاع العالم الجديد. رجال البلاط المنزعجون نعتوه بالخائن، وقد صدّق كارلوس الخامس ذلك لضعفه، وبعد أن عاد كورتيس إلى أوروبا عامله الحاكم
 أراد الإمبر اطور أن يطلق نوعاً من الحروب الصّليبيّة ضدّ الجزائر من أجل أِل تخليص البحر المتوسط من عشّ القراصنة هذا، استغلّ كورتيس تلك الك

المناسبة.
ما كان جوست قادراً مثل السّابق على سؤال الأميرال عمّا صنعه هو كفرنسيٌ في تلك الحملة الإسبانيّة ضدّ الأتراك الذين كادِ كان فـي فرانسوا الأوّل يعاملهم تقريباً كحلفاء.
أجاب الأميرال عن السُّؤال الذي لم يطر حه عليه أحدّ قائلاً:
 ترى البرابرة يُبادون.
 يجب أن يبوح بها أمام البحر، أو الصّخور: - وبالطّبع كنت أنقل المعلومات لملك فرنسا. هذه القصص كانت بعيدةً عن مسائل الجزيرة، وقد انته فيلوغانيون إلى ذلك، فسارع إلى وضع خاتمة لهذا الاستطراد. - باختصار: كنت أريد أن أقول إنّنا في الجزاتر، عندما نزلنا على

الشّاطئ، منعتنا عاصفةٌ رهيبةٌ من أن نهاجم. كانت الحملة سييّة التّحضير، وسيّئة التّدبير. الجميع كانوا يرون أنَ اللّعبة خاسرةٌ، حتّى أنا، مع كلّ ما ما


 وكان الإمبراطور ينظر إليه باحتقارِ أكتر ممّا لو كان يتعامل مع مهرّجِ، أو مجنونِ. كان الوضع مؤلمآ، صدّقني.

## أخذ الأميرال يتأمّل البحر، وهو يهزّ رأسه الضّخمـم

 أنهى كورتيس حياته في حالٍّ من البؤس . يقال حتّى إنّه في النّهاية كان يتعلّق بعربة الملك لكي يتوسّل منه النّجدة. نعم.. لست أريد أن أن يحصل لي لي ما يشبه هذه المغامرة السّيّنة.كانت تلك المرة الأولى التي يسمعه جوست فيها يذكر الفشّل والعزلة. - لا، بحقّ جسد سان جاك، لنْ أترك للجبناء أن يفتروا عليّ. طبعاً كنت





 بلا نار.سيكون كل شيء ممكناً إذاً. يمكن فـ له أن ينكرني، إلّا إذا قرّر أن
 أنه سيأخذ مكاني.
بينما كان الأميرال يطورّ تلك الشّروحات، كانا قد وصلا إلى المعقل

الغربي. وقف فيلوغانيون بمواجهة فتحة الخليج التي كانت تطلّ على عرض البحر، وختم حديثه قائلا":
لهذا السّبب يجب أن أذهب لأقوم بالدّفاع عن نفسي بنفسي. بقيت
لدينا باخرةٌ واحدةٌّ، ولقد جهّز تها، وسوف أر أرحل خلا


عن حلٍّ آخر؟ كان ينتظر أن يكون لديه الخيار، لكن ما تلقّاه كان أمرأ.


القيادة في المستعمرة".
تلقّى جوست هذا القرار مثل السّهـم في وسط جبهته. مع ذلك، فيما




 ينقصه فقط الرّغبة، وعلى انعدام الحساسيّة لدى الأميرال، فإنّه قد لحظ ذلك، لكنّه كان يظنّ آنه من الممكن تسليح الإرادة من الخارج عبر أمرِ، أو في أفضل الأحوال عبر قسم.
 جوست: پاقسم آنك بحقّ ذكرى أبيك ستحافظ على هذه الأرض حتّى

 ومثل كلّ شيءٌ رسميٌ كان فيلوغانيون يقوم به، وضع في هذه الكلمات

من الفخامة ما يصل إلى حدّ الهزل، لكنْ في الوقت نفسه، كانت قوّته،


الكحلام لا تستدعي المزاح، ولا التّهرُّب.

- (Hأُقسم!"). قال جوست رغمآعنه. وهكذا صار جوست حاكم فرنسا الأنتاركتيكية.


## *

كان باي لو يزداد خعفاَ، وعلى عودة الشّمس والهواء الجافّ فإنّه كان





 كانت قد رست قرب الجزيرة. وحسب الشّائعات، كان فيلوغانيون على متنها.
تساءلت كولومب إنْ كان جوست قد رافقه، فبعد ما كيشفه لها لوتوريه، صارت تتفاعل في داخلها فكرة أنّ مصائرهما صارت منفصلةً وحتّى
 هناك مكانها الصَّحيح، وأن تحفر بمساعدة ماضيها الجديد مستقبلاً يجعلها سعيدةً. منذ رحيل باراغواتشو، ما عادت تقيم بين النّ النّاء الّاء إلا قليلاً.

 تقوم على ألآلحشر المرأة نفسها في مسائل المعارك والمغامرات، لكنْ

بناءٌ على مداخلةٌ من باي لو، قَبِل الرّجال في النّهاية أن يقوموا باستشناءٌ من
 استعمال القوس الكبير، وكذلك فنّ بري السِّهام، والبحث عن الطّهِ الطّرائد، وتقليد صرخات الغابة، ثمَّ حضّر هنود الكاريبي احتفاليّةٍ شربوا خلالها لها كثيراً من الكهوان؛ وكانت النّبوءات التي استقوها من الخشخيشيشات مناسبةً. رسموا بعصارة الجينيّات على جسد كولومبِ رسوماتِ اتِ جديدة ترمي اللى جعل أرواح الحيوانات والغابات متسامحةَ معها معها. في النّهاية، لصقوا على أكتافها وأوراكها ريشاتِ صغيرةً خضراء اء وصفراء اء وعلى وعلى شعور ها بالضّيق من ملمسها على جسدها، فإنّ تلك الزّينة كانت ذاتِ وات ميزةِ
 قامت كولومب بحملتها الأولى مع مجموعِّ من عشرة رجالن. كان ذلك بالنّسبة إليها سعادةً خالصةً. مشُوا منذ الصّباحات المبكرة الأولى



 وبين ظهور الأسماك الكبيرة التي لا تتحرّك، فيسقطون في الماءّ، وهُمـم يضحكون.
كان يمكن الإحساس بالخطر في بعض الأحيان من التّوقُف المفاجّ لرجُل المقدّمة الذي يجمد في مكانه مستعدّاً للمعركة؛ وكانت مـجا مجاورة
 تشُعر ولا مرّة في هذه السُّهوب الواسعة بشعورِ يماثل تلك الثّقة والحماية. في المساء، كانوا يشعلون النّار، ويأكلون من دون إصدار إير أي كلمة اللحوم

المقدّدة التي يخرجونها من كيسِ من الجلد. في أحد الآيّام بعد الظُّهر، قتلوا آيلاً، وقطّعوه، وحملوا الأجز اء التي التي لم يأكلو ها ها منه.
كانت كولومب خلال تلك الجولات التي لا تنتهي تنظر إلى رفاقها،
 كانت تتراقص تحت بشرتهم النلامعة. كانت تتساءل طويلاً حول ما إذا
 كان الانجذاب الذي كانت تشعر به لجمالهمم، ونعومتهم، وقوّتهم، فإنّها كانت تشعر بوجود عائق غامضِ يقف في وجه تلك الفكرة. لم تستطع أن تفهم بوضوحِ سبب ذلك الشَّعور. ربّما كانت تشعر أنّ هذا هـا الجما



 ما تزيح ذلك التّفسير بعيداً. كانت تسُعر بنفسها هي أيضاً قريبةً جدّاً من
 معادن، ومن حيوانات بحيث لا تشعر تُجاه أولئك الرّجال بأدنى اختلافي يمكن أن يمنعها من الاقتران بواحِدِ منهم. في بعض الأحيان كانت تقول لنفسها إنّ العقبة كانت هنا: أن يتوجّب

 لكنْ حتّى ذلك لم يقنعها. عندها، طردت تلك الهموم، واحتفظت بهذا الغموض لنفسها، وعادت إلى المتعة التي لم يكن يعيقها شيءٌ في تلك الّلحظة الرّاهنة.

عندما وصلوا عند باي لو بعد عودتهم من ذلك المسير، كان سرورهم
 ترى كلّ شيء بعينِ حنويِ بفضل ذلك التّقارب الجديد الذي جعلتها المسافة التي قطعتها تقيسه وتحبّه.

خلال عدّة أسابيع قامت مع مجموعاتِ متنوّعبِّ من الصّيّادين بعدّة حملاتِ طويلةٍ جعلتها تنضج أكثر ممّا كانت تتصوّر. كان باي باي لو يمتدح شجاعتها، وينقل إليها الإعجاب الذي حمله هؤ لاء المحاربو ن لتصرّفانهاتها،

ومقاومتها، ومهارتها، من دون أن يجرؤوا على التّعبير عن ذلك أمامها. مع ذلك فإنّ الشّيخ صار على درجةّ من الضّعفـ جعلت كولي تقرّر، رغم تشجيعه أن توقف سفراتها، وأن تبقى إلى جانبه.

 كان قد اجتاز الموت من قبل، وتحدّث معه من الضّفّة الثّانية، لكنّ تحوّ لاته

 ذلك كلّه بداً يعبّر عن كونه سوف يعيش نهايته عمّا قريب.
النّاس كلّهم داخل البيت كانوا يعملون بحيث تصير تلك النّهاية ناعمةً

 ضجّة ركضي في الغابة، وصرخات مطاردةٍ. بالكاد تسنّى لكولومب أن أن تنهض من أرجوحتها، وأن تَّجه نحو الباب عندما دخل فجاةٌ إلى الغرفة
 مزعٌ من التليل البنفسجيَ ما تزال تجعل الغرف معتمةً في حين تبدأ

التّماء بالتّحوّل إلى الضّوء. في البداية لم تعرف كولومب الدّخيلين. كانا يمسكان بيدي بعضهما، والواحد منهما أطول من الآخر؛ كما أنّ

 اللّلبل والنّهار بقربه. الصّرخات في الخارج كانت تقترب، فدخل الهاربون


 عن أخباره، وكانت تظنّه ميتاً. في اللحظة نفسها، دخلت بسرعةِ إلى البيت نصف دزّينةٍ من المقاتلين المسلّحين بالهراوات. استغرقهم بعض الوقت لكي يعتادوا الظّلمة، ثمّ لمحووا الهاربَين، فقفزوا في اتّجاههما، وهُم يشرعون أسلحتهم، لكن

 الغرفة.

- أأنقذنا يا باي لو!". صرخت باراغواتشو، وهي ترتمي جاثيةً على

ركبتيها.
كان كارايا قد ظلً واقفاً، وقد تراجع نحو الحاجز المضفور. - (ما الذي حصل؟؟". سأل باي لو ببطء. كان صوته ضعيفاَ، وكان يقوم بجهدٍ واضحِ لكي يحانظ على يلى يده المرفوعة التي آوتفت استخدام السّلاح.
اقترب أحد المقاتلين من الأرجو المة، وقال بصوتِ ممتلئ بالاحترام، لكنّه كان ما يزال متقطعّاً من اللّهاث بسبب الّرّكض:

- (هذذا الرّجُل من المارغاجات، ويدجب أن يُضحّى به هذه الّليلة). خفض كارايا بصره. كان يبدو كأنه قد رضخ ون للموت، لكنّ باراغوات اتشو
 - (أنقذنا!). ردّدت مع نظرةِ ممتلئةِ بالتّوحُّس . خفض باي لو يده، ورفرف ببطءء بأهدابه، ونادى كولومب: - (اساعديني على النّهوض"). قال لها بنعومة. أمسكت به لتجلسه في الأرجو حة. جعله الجهد يقطّب وجها وليه. رأسه الجميل الذي ارتفع في السّرير راح يتنقّل بيطء بين مجموعة الهئ الهاربين
 - كتتم تريدون أكله، أليس كذلك؟ الـك - (إنّه القانونه) . قال رئيس الهنود.

- أنت مُحقٌٌ.

بدرت عن باراغواتشو صرخةٌ قصيرةٌ، لكنّ العجوز أشار بيده المتعبة، ما يدلّ على آنَه لمْ يُنْهِ كاملامه. - منذ متى هو أسير؟

 كولومب قد لحظتها من قبل أبداً. في النّهاية سأل الزعيم: - بماذا تجيبني لو اقترحت عليكم أن تأكلوني أنا؟ فتح الهنديُّ عينيه معبرً اً عن دهشته.
 جسدي؟!.

بينما كان يقول ذلك، كان يشير بحركةِ من لحيته إلى الكتلة النّحيلة
لبطنه، وفخذيه، التي كانت بالكاد ملحوظةٌ تحت الأغطية.

- (اباي لو!ل| صرخ الهنديُّ بتعجُّبٍ، مع استنكارِ حقيقيّ. هذا تماما ما كنت أظنّ، قال العجوز بمرحِ حقيقي" غريبٍ. - ليست لديكم الّّغبة، لكنْ هل تعرف لماذا على الأقَّ بَ لا تقل لي إنّ ذلك بسبب أنتي نحيلُ جدّاّ، فذلك لا يهمّكم على الإطلاق. لا، لا. هناكٌ سبب آخر.
كانت تسمع في الغرفة المجاورة همسات سكّان المنزل الذين كانوا
يتدافعون ليروا ما سيحصل .
 تريدون أكلي؛ لانْكم قد فعلتم ذلك من قبل" .
عبّر الهنديّ برأسه الأمرد، وو جهه الحليق حتّى الحواجب عن دن دهشةِ متألقةٌ مع تعبير عن الرُّعب.

قال باي لو:

- لقد أكملت أكثر من خمسين سنة هنا. احسب، ذلك يعني مئات

الأقمار.
تّتّ هزّ رأسه بحركة تأشُفِ وتابع:

- أي نعم. خلال ذلك الوقت كلّه لم تتوقفوا في يومِ من الآيّام عن

 وابتعلتم كلّ شيء، وهضمتم كل شيء. وعئ
بعد أن قال باي لو هذه الجملة الطّويلة مال قليلاً من الضّعفع. كان فمه

ما يزال يتحرك بتلك الرجفات التي تعطيه مظهر من يردّد في قلبه صيغةٍ طقوسيّة.

- (اهذا أيضاًا)، أخاف باي لو وهو يدل"على كارايا بحر كةٍ صغغيرةٍ من


جزءآ منكم. أخذتم منه قوّته وعقله. صار واحداً منكمب. القانون قد تد تمّ"). تردّد المقاتل الذي كان يتكلّم باسم البقيّة، فالاحترام الذي يشعر بـي بـي تُجاه باي لو، والجهد الأقصى الذي كان يقوم به الشّيّخ لكي يتكلّم، وطيبة عينيه كانت تقف عائقاً أمام الاعتراض الا الذي لديه.

- (اسوف تنتقم الأرواح") . قال الهنديُّ في النّهاية، لكن بصوبِ راضئِ كان فيه من الخشُية أكثر ممّا فيه من التّهديد.
- لا. أجاب باي لو.

كان من الواضح آنّه وصل إلى نهاية ما لديه من قوّة. كان رأسه يتأرجح، وهو يقوم بجهدِ لكي يحتفظ به مستقيماً.

 كان الظّهر المحدودب للأب الكبير يبدو كآنه ينوء تحت ثقل الموت نفسه. الموت هو الذي كان يصيغ الكلمات عوضاً عنه، ولئنْ كان من الممكن رفض شيءٌ لأحد الأحياء، فقد كان من المستحيل الاعتراض على ذلك الصّوت الذي لم يعد ينتمي إلى هذا العالم.

- الما اسمك؟؟". سأل باي لو وهو يدير عينيه المبطنتين نحو رفيق
باراغواتشو.
- اكارايالا، . قال الصّبيُّ بصوبِ مرتجفِ.
- إذاً يا كارايا، سآخذكُ. لن تعود أنت الذي ستبقى هنا، إنّما شخصٌ آخر. من الآن فصاعداً هذا الذي هنا سيسمى آنغاتو، ولن ينتقم أيّ أحيد

بعد أن لفظ هذه الكلمات، ترك باي لو رأسه يرتاح على كتفيه، وأغلق
عينيه.
ركع جميع من في الغرفة على ركبهم، وطأطأوا رؤوسهم. مرّت لحظةٌ
طريلةٌ كان يُسمع خلالها تنفّس المحتضر يزد داد ضعفاً بالتّدريج، ثمُّ حَّ حلَّ
 الحال، امتلأت الغرفة بضجيج الهواءاء، أو بخفق الأجنحة. ما كا كان بمقدور أحدِ أن يعرف. عندما رفع الحضور رؤوسهمه، رأوا فقط نظرة كولومب تلتمع بالقرب
 التي لا تنسى لذلك اللّرس الأخير الذي أعطاه لهم في الحال. فهمت فجانئة



 فارضاً عليهم بذلك نوعاً من التــامح كانوا يعدّونه معاكساً لقوانينهم. تعرف الهنود في عيني كولومب على نظرة الطّائر الكبير المقدّس الذي يمسك بروح الأموات، ونهموا بأنّ باي لو سيبقى حيّآ في داخلها.

## الفصل 8

بعد أن رحل فيلوغانيون صار جوست هو السّيّد، لكن على لا شيء. لا
 آنها لا تُحتمل، لها على الأقلّ ميّز ة جعل الجزيرة ممتلثةً بالأحداث، نغيابه


 المدافع مرتّبةَ على الأسوار، وصار من المستحيل إيجاد أيّ شيء آلئر
 لم تستغرق وقتاً طويلاً بالنّسبة إلى رجالٍ معتادين على صعلى صعوبة أعمال الحفر في القلعة، وكذلك انتهت التّحسينات المدكنة جميعها لمقرّ الحاكي
 اللّائمة، لكن مع الأسف، على كل ما في الأدغال والتّلال من تهديدِّ فقد فـد
 الفرقة ذات اللّباس المهمل التي كانت تقوم بنوبات الحراسة الحة على أسوار الحصن، حارت تنسى في أغلب الأحيان تعبئة البنادق، وصار تأمُّل البحر

بصمبّ، وسماع الصّرخات المألوفة للبّباوات، واللّعادين السّود، يبتّ في أرواح سكّان الجزيرة خدراً يساوي بُعُنف أنواع الهجو مك كلّها. لم يوفّر جوست أيّ جهِّرِ لدكافحة هذا الذّبول في الطّاقات، ولئن





 أورنه قبل أن يذهب مجموعته التي تتراوح مكوّناتاتها بين القلنسوة البسيطة
 فيما لو ارتدى مثل هذه التّجّان المرصّعة بحجارة التّوباز والبيريل. في لحظةّ ما خطرت في بال جوست فكرة العودة إلى استى استغلال الخشـب


 كان يجب إذن الاكتفاء بالاتتظار والبطالة. في البداية، كان ذلك موضع ترحيب بعد الجهود الكبيرة خلال تلك التّنوات الطّليعّة اليّة عادت



 برتغالِيّن يُقاتَلون، أو أميرال يُختشى جانبه، فقد سلّم اليأئسون في النّهاية

أجسادهم للأمراض تفتك بها. بعض هؤلاء كانوا نموذجاً يُحتذى عندما أعلنوا أتهم متوعّكون، فلكثرة ما تمّت زيارتهمه، سلك الآخرورن الطّريق نفسه، وهُم مصرّون على إبراز تفرّدهم في تلك الأمراضي

 لاستقبال الأمراض جاء الوباء الأصليُّ لِعطي لنِقاط الضّعف تلك الكّ أهمّيّةٍ


 مربّع القبور خلف التّحصينات الشّرقية بالقبب الصّيغيرة التي قُلبَ ترابِ ترابها حديثاً. في الأسبوع الأوّل حصلت ميتات خمسس، وعلى قسوته، فإنَّ الوباء كان طيبّاً بحيث حصد في البداية المشبعوذين الاثنين الّلذين كانا يلّعيان
 بعد أن تجنّبوا عذاب الطّبّ.
لزم جوست الفراش خلال يومين، لكنه لم يرضخ أبداً إلى الضّعف






 المعدية أمامها هواءً شديد النّقاء.

في النّهاية، وبعد مرور عدّة أسابيع، حين اكتفى المرض وابتعد، كانت
 النّاس للدفاع عن الحصن من جهاته جميعها؛ وكانت المدافع أكثر عدداً من أولثك الذين يستطيعون أن يستعملوها. رأى جوست الخطر الذي يهذّد الجزيرة التي تفتقد إلى دفاعِ كافي، وقد وضع طاقته كلّها من أجل إعادة تشكيل القوى اللّفاعيّة للمستعمرة.





 كان ذلك يفترض اعتراض طريق البواخر التّجاريّة التي تدخل وتخر
 اثنتين كان قد حضر هما جوست للتّجّار، أو للأميرال.

 المجاذيف نحو أوّل باخرةَ تظهر . كان الطّقس في فترة هدورئ، وقد مرَّ

 كانوا على مستوى الباخرة نفسه.
كانت سفينةً حربيّةً قديمةَ تجاوز


كي يتكلّم مع الكابتن. كان سطحها في فوضى لا يمكن وصفها؛ فهناك أكوامٌ من الحبال التي لم تُرفع جيّداً، وسالُّل، وبراميلُ ممتلئةٌ بالشَّحمّ،

 من بطن الباخرة، وقد أثارت تلك الرّائحة التي لا ترتبط بالمّلاحة ذكرياتِ

قديمةً لدى جوست لْمْ يستطع أن يجد لها اسماً.
خرج القبطان من الغرفة الخلفيّة، وهو يعرك عينيه بعد أن انتُّع من قيلولته، وقبل أن يُتاح لجوست الوقت الكافي لتقديم نفسه، سأله الرّجُل :

- أين نحن؟
- أين... في خليج غوانابارا.
- (اوأنت تبدو لي فرنسيّاً) . صرخ البحّار، وهو يستعيد شيئاً يشبه الأمل . - (انعم أنا كذلك) . أكّد له جوست. - هل يعني أنه ليس علينا أن نخشىى من البرتغاليّين في هذه المنطقة؟

لكي يحتفل القبطان بهذا الخبر دعا جوست لأنْ يلحقّ به في الجسر الخلفي". أجلسه معتذراً من عدم وجود شيءء يمكن أن يقدّمه له كشرابٍ. لحُسن الحظّ كان جوست بدافع الحيطة، ولكي يستجرّ التّصرُّف الجيّد من الذين سيتعامل معهم قد ملأ الزّورق ببرميلِ من نبيذ المادير كان قد بقي في مخزن الأميرال. رُفعَ على الباخرة، وقام الكابتن بسحب وسخين من القصدير من صندوتِ عتيقِ. سارع لشُرب نخبِّ ونِ، وابتلع كأسه دفعةَ واحدةً.

- (ايا إلهي كم هو لذيذ!). قال متعجّباً. كدت أنسى هذا الطلَّعم.

كان رجُلاَ قصيراً وجهه مسطّع، البزّة القديمة التي يرتديها وصلت أردانها إلى نهاية عمرهان، فصارت مثل ثوربِ واسِع للغاية على جسد مريضي في مرحلة النققاهة.

- (اهل استنفدتم مؤونتكم كلّها إذآ؟". سأله جوست.
 أشهرٌ ثلاثة على وصولنا. كنّا ذاهبين في اتّجاه جُزر الأنتيل").
- لكنكّم في البرازيلّل
 في المنطقة المداريّة، فدفعت بنا نحو منطقة الإيكينو كس"، - لماذا لـم تغيّروا ا اتجاه الدّفّة؟ أفرغ البحّار كأساً ثالثةَ قبل أن يجيب.
- عندما رأينا البّرّ، قال لنا الملّا ح الذي مات من من الحُمّى الأسبوع الماضي إنّه شاطئ سان سالفادور، ولقد وجّهنا السُّكان لنصعد نحو الشَّمال، لكن في ذلك الاتّجاه، كان الهواء يأتي في وجهنا؛ وياء ومع هذا الحذاء العتيق لم نكن نسير بسرعة، وعندها قام البرتغاليّون بالهجوم علينا. - التّجّار؟
- لا، كتيبةٌ مسلّحةٌ محاربةٌ أسطولٌ ضخْمٌ، ربّما خمسون باخرةً.
شـ ـومب لون جوست: أتوا؟
- كانوا يـخر جون ن من خليج جميع القدّيسين، ويبحرون في اتّتجاهعرض
 ونحن نبحر جيئة وذهاباً مغيّرين اتتجاهنا دائماً. هل تتخيّل الذُّعر!

كان جوست شـاحباّ، لكنّ القبطان المستغرق في رواية مغامرته تابع

- لحُسن حظّنا، كانوا كتيرين. كان هناك أكوامٌ منهمْ في المراكب التي التي




 - البرتغاليّون؟ إلى الجنوب تماماً.
- (القد فتّشت في أوراق المّلاح". قال القبطان بفخرِ : "احسب ما
 أرض الموربيون".
كان أقلّ من المحتمل أن تذهب كتيبةٌ محاربةٌ بكلّ هدوء نحو سان
- ("لا". اعترض جوست الذي بدأ يفهم الكارثة: (هدفهم هو نحن". وروى جوست بسرعِّ حكاية المستعمرة للقبطان الذي بدأ يشحب
- الكن ماذا يعني هذا؟پ. صرخ القبطان: (هذا يعني أنّنا لسنا في أمانِ في هذا الخليج إنْ أتوا لكي يغزوه".
- أخشى ذلك في الواقع.
 نأكله، أو نشربه.


## ثـَّ تَبع متحمّساً كأنّ هناكُ فكرةَ تملّكته:

- (ااسمع") . قال، وهو يمسك بجاع



الأمان".

## - ما الذي تنقله؟

- أحصنةً من أجل مزارع سان الْ دو دومينغو . لقد نفق ثالاثة أرباعهم، والذين تبقوا لن يقاوموا طويلاً.
 رائحة الرّوث، والتي ذكّرته بكلامور اغان.

قليلاً: (إنّ جزيرتنا صغيرةٌ، ولا ينبت فيها أيّ شيءء").


 قد مضى علينا شُهران ونحن نأكل تلك الجيف، وصرتُ أتقيّأ لمـجرّد تذكُّر طعمها").

> - كم من حصانٍ بقي لديك؟

- خمسة.

أشفق جوست على الأحصنة التي كان يحبّها. فكّر في آنه يمكن أن
 تستعيد المستعمرة قوّتها بعد عودة فيلوغانيون، يمكن أن يجد لها لها اسنعمالاً

- (ابكم من الزّمن تعتقد أنك تسبق البرتغاليّن؟^. سأل جوست
 - (احسب الإيقاع الذي يسيرون فيهل). قال متأوّهاً: (أظظنّ آنهم لن يكونوا هنا قبل أسبوع".



 الماء والمانيوكا، بعد ذلك تستطيعون الذّهاب حيث ترئ تريدون.





 يقبع بينهم، ويمكن الخلاص منه بضربة خنجا لـنجر.
أعادهم جوست إلى الواقع. كان لهدوئه في مثل هذه الحالة فعل





لكنّ كلّ شيء كان شديد الوضوح، وشديد التّظظيم في عقل جوست،

إلى درجة آنه وجد بسهولةٍ الكلمات ليفسّر، ولِّقُنع. كانت جرأة مخططه
 من المجدي أن يطلب من معارضيه اقتراح شيء آلئر آخر. في النّهاية، وقف الجميع إلى جانبه. عندما أبحر على ظهير زورقي
 بعد أن تخلّص من همومه المتعلّقة بالجزيرة، بقي عليه أن يركّز على الور الورقة

الأخيرة التي كان يتهيّأل للعبها.

في صباح اليوم التّالي عند الهنود، حضّر جوست إنزال الأحصنة






 بربطها تحت ظلّ شجرة جاكاراندا كانت تحفتّ بالشّاطئ. أعطى رئيس السُّكَّان الأصليّين محاربين اثنين إلى جوست لكي ليك يكا يكونا
 يعلم بمجيئه، وقد بدأوا المسير مباثرة الئرة. لمْ تُتح الفرصة لجوست لكي لـي يذه



كان يعطيه له ظلّ الأماكن المغلقة، فإنّه لـم يستطع أن يتخلّص من خشيةٍ، ومن قرف، لم يستطع تفسير هما لنفسه. ربّما كانا يتأتّيان من فكرة آنه في الأماكن الظّليلة المعتمة كان يوجد أشـخاصٌ يأكلون بعضهــم بعضـاً. بتأثير من فيلوغانيون كانت نكرة أكل لحوم البشر تستمرّ في التّحكُّم بالرّأي الذي كان جوست يكوّنه عن العالم البدائيّ. نام في الغابة نومأ قلقاً مسكونا كا بالأحلام المزعجة.
مشّوا أيضاً طيلة يوم كامل، وأمضوا لِلةً جديدةً في الأعالي أكثر برودةَ، وفي مساء اليوم الثّاني، أشار دليلاه إلى كتلةٍ من بعيدٍ هي غابة تيجوكا المظلمة.

## الفصل 9

كان هناك تُعبانٌ هائلٌ من الضّوء ينير الغابة، ويضيء أسفل شُجرات








 أدْهشه أن يرى في العتمة انعكاس لمعانِ قطِعِ من البورسلين وكريّاتِ من

الفضّة.
كان البيت صامتأ، ومع ذلك لمْ يوحِ له بالخشية. فأُلفة الأغراض الموضوعة بغوضى كبيرة في الغرف جعلت الظَّلّ الذي يغلّفها أقلَ تهديداً. كانت هناك مصـابيحُ صغيرةٌ ترمي التماعها على هذا الدّيكور، فتخفي ما

فيه من نتوءاتِ كما لو أنّ تلك الأمكنة الضّيّقة كانت مطرّزة بأعمال توشيةٍ
 تقدّم بخطواتِ حذرة، ووصل إلى غرفية أكبر حجماً كانت تقف داخلها

كولومب.
في المساء السّابق، كانت قد عَلمت بمجيئه من الرّسول الرّاكض الذي





 مزدوجِ من القواقع ذات التلون اللّولؤلوي.


 فاجأها جوست حين كانت تدور بنفاد صبرِ داخل الغر الغرفة وهي تنتظره كان جوست ما يزال تحت وطأة إلحاح مهمتّه، فلم يتظر مثير مثل هنا اللّقاء. لمْ يكن قد خلع صدريّة المخمل التي أمر فيلوغانيون بخياطياطتها له

 بفعل ليالي الـَّهر، ذلك كلّه أكسبه رشاقةٌ لم يُحضَّرْ لها، وفيها شيءّ من من أيّام الطّفّولة.
ابتسما لبعضهما، لكنّ هذا اللّقاء الذي طالما رغبا با به من دون أن ينتظرا تحقِقه جعلهما يقفان مُحرَجين، بلا كالام.

غالبآ ما تأتي الحياة العمليّة لنجدة الانفعالات، عندما تثير هذه الأخيرة

 وهي ترتعد قليلاً إبريقاً من الكريستال، وملأت كأسين بسائلِ متومّجِ. شربا منه، لا ليرطّبا جسميهما، إنما ليعطيا الحجّة لشفاهرهما كيلا تنشكّل مباشرةُ كلماتِ ما. وضع جوست كأسه، ونظر بدهشّةٍ واضحةٍ إلى ديكور الغرفة بما فيه من أشياء متناقضية:

- ا(كنت أظنّكِ تعيشين لدى الهنود"). قال لها.



أجابت وهي تضحك من دهشة جوست:

- أنا لديهم فعليَّا، وبكلّ ما في الكلمة من معنى. قال، وقد أحرجه ألاّ يجد كلاماً أفضل يتلفّظ به:
- إنّ بيتٌ جميلٌ .
- يسعدني آنّ يعجبك. تعال، أستطيع أن أريه كلّه لك إن أردت. جرّته وراءها، وقد أراحتهما تلك الحركة بعض الشّيء؛ لآنها قطعت ذلك الجمود الأخرق.

 العتمة بعيداً وصولاً إلى الستطح الحليبي" للبحر الذي يضيئه القمر . تأملاه لحظة، ثمّ دخلا إلى غرفةِ ثانية.
- "(كانت تلك غرفة باي لو". . قالت كولومب موضحةً.
- من؟
- صاحب هذا البيت. يؤسفني آنك لم تعرفه. لقد مات الشّهر الماضي.




 التي كانا يدخلان إليها، أطلق جوست ألح يتخبّط في قبضة ظلّ كان يغرس مخالبه الطّوّيلة في قميصه. قفزت إليه، ومدّت ذراعيها لتمسك المهاجم المغطّى بالوبر الذي أخاف الفارس الشّاب كثيراً، ونزعت عن كتفيه حيواناً بحجم سعدان، ثـمَّ
صرخت، وهي تضحك:
- آه، لقد أعجب بك الهاووت
- (الهاووت!). قال جوست، وهو يفرك الموضع حيث كان الحيوان
قد خمششه قرب عنقه.

كان الحيوان الذي تمسك به كولومب بين ذراعيها تد أطلق تنهيدةً عميقة تذيب القلب.

- أأنت لا تعرف الهاووت؟؟. . قالت كولومب مستغربة، وهي تضعه على قطعة أثاثِ: هإنّه يعيش في هذا البيت منذ سنواتِ طويلةِّا . لم يكن الحيوان ذو القوائم الأربعة المتمائلة في الطّول، والو الو الحزين، والمخالب الطّويلة، يشبه شيئاً ممّا رآه جوست من قبل. كان قد (I) حيوان من رتبة الكسلانيات، ورد ذكره ني المخطوطات الفرنسية عن البرازيل. (م).

بدأ يتمسّك ببطء بزاويةٍ من البوفيه، ثمَّ بدا عليه آنه ينام.
قالت كولومب:

- الهنود يسمّونه الحيوان الذي يتغذّى بالهواء. لمْ نره تططّ ياكل، أو يشرب. باي لو يقول عنه إنّه إله الكسل.
ضِحِكا. كانت تلك الحادثة التي استولت على انتباههما قد أزالت كُلّيّاً الطّابع الأخرق عن تصرّفاتهما. ذهبا للجلوس إلى طرف المنضدة الكبيرة الكيرة التي كانت تضيئها الشّموع. - اكيف حال جُرحك؟"ا . سألته كولومب.

اضطّرب جوست لكونها علمت بذلك، وعندما فكّر بالظَّرف التي جُرح فيها، احمرًّ وجهه، وقال: - جيّد. لمْ أعد أثهعر به.

عندما ذكّرته كولومب بذلك الحادث، وبأود التي كانت سببه، خطر
 وجد جوست أنَّ هذا الموضيو ليس في في في مكانِّنه، وآنه ليس لديهمها ما يقو لانه عن ذلك.

قرّبت منه كولومب وعاء سَلطةِ من القصدير كانت قد طبخت فيه
 من دون نظام. - أظنّ أنك جائع".

كان جوست ما يزال يشعر بغصّةٍ في حلقه من انفعاله الأوّل. اكتفى
بشُرب جرعةٍ كبيرةٍ أُخرى، ورفض أيَ شيءٍ آخر.

قالت له كولومب:

- قال لي الرّسول الرّاكض إنّك تريد أن تراني على وجه السُّرعة.




 - لقد وصل البرتغاليّون يا كولومب. سيكونون هنا خلال ثلاثة، أو
 الجزيرة. رجالي ماتوا من الحُمّى خلال الأسابيع الماضية، ولسنا في في حالِي

تسمح لنا بالمقاومة.
كانت كولومب تستمع إليه من دون أن تتحرّك. - لقد أتيت هنا لأسألكِ أن تنقذينا.

- أنقذك؟؟ كيف؟

ابتسمت في وجهه ابتسامةَ غامضةً.

- أنت تعرفين الهنود. تستطيعين أن تستجرّيهم للمججيء والمحاربة

معنا.
وبما أنّها ظلتت صامتة، فقد أضاف جوست بلهجةِ مُلحّةِ:
 وأريدك بالفعل أن تعودي.
هل ما زال جوست يتحدّث عن التّهديد البرتغاليَ أم كان في تلك
 من الوقت لكي يستطيع هو نفسه أن يطرح ذلك السُّؤال. - آأنظذك؟؟ | . قالت مفكّرة.

أدارت بصرها نحو التماع الكريستال الذي كان يبرق على الطّاولة. - أنقذ ماذا يا جوست؟ فرنسا الأنتاركتيكية؟

لفظت هذه الكلمات الأخيرة بجهدِد كبير كمن يستعمل على نحوِو أخرق أداةً استعار ها في الحال.
عاد جوست للكلام قائلا:

- اسمعي يا كولومب، لقد قيّمت الوضع جيّداً في الآيّام الأخيرة. آيّا كانت الجهة التي نستدير إليها، لست أرى سوى الموت. في أورويّا أُطلق
 نحن أمام عالمٍ من أكلة البشر، مع كلّ ما في ذلك من رُ رُعبِ.
تركت كولومب يديها الطّويلتين تسر حان على طرف غطاء الطّا - الا أعرف"، قالت بنعومةٍ: (اقد يكون كلّ ما تقوله صحيحاً، لكنْ لا رأي لي حول هذه الأشياء المجرّدة. كلّ ما أعرف هو آلنّ أني سعيدةٌ هنا، ولديَّ رغبةٌ في أن أبقى هنالا .

سنكون فيه أحرارآو ... سعداء.
- نعم.

خفضت كولومب بصر ها. تركت لحظةٌ طويلةً من الصّمت تمرُّ، ما جعل جوست يأمل بموافقتها، وهكذا ظهر عليه بعض الحَرد عند تقول من دون أي يكون في صوتها أيّ تساول: - سيعود فيلوغانيون، أليس كذلك؟

- إإنه ينوي ذلك، في الواقع". قال جوست بلهجةِ متضايقةِ.
- وأتصوّر آنه سوف يصطحب معه مزيداً من القوّات؟
- 

نقلت فجأةَ نظرتها نحو جوست. لـْ تعد تلك النّظرة مرحةّ، ولا واثقةَّ من نفسها، إنّما ضائعةٌ وحزينةٌ. سألته: - برأيك، هل هناك فرقّ بين الأميرال والبرتغاليّن؟
 البساطة، فاجأه هو نفسه: - الأميرال هو فرنسا.

شُعر تماماً بأنّ هذا التّأكيد يستجرُّ أسئلةً أُخرى، وآنه سير اكمم الأسباب، لكنّه سيصل في النّهاية إلى شيء لا يمكن أن يرضيه تماماً.
 سأقاتل مثله من أجل فرنسا. مدت كولومب يدها نحو سلّة الفواكه، والتقطت حبّين من العنب الأنود حملتهها إلى فمها.

- لقد مرًّ لوتوريه من هنا قبل أن يُبحر . شعر جوست بالخشية من هذا الاستطراد غير المتوقّع. - لقد كلّمني عن سيريزول. . ارتجف جوست.
- (اوعن طفلِّ عمرها سنتين عُثرَ عليها في سقيفةِ) . أخافت. كانت يدها ترتجف قليلاً. تمسْكت بكأسها بقوّةٍ من دون آن تشرب

منه.

> - كنت تعرف؟

- (انعمه". قال لها.

هذا الظلّلّ الواسع الذي تتبعثر فيه صناديق منخورةً، وذكرياتٌ غرقى، كان يمكن أن يكون برجاً من أبراج كالمورغان. حملهما ذلك إلى الى زهن حميميتّهما، لكنْ بأجساد كاثنين راشدين ممتلئين بالظّلال أيضاً، وفيهما ترتعد اللَّغبات.

- القد حلّثني عن موته في سيين"! . قالت مضيفةً. - موت... الوالد؟ وافقت بصمبِ، وعندما رأت أنَّ جوست كان ينتظر، فهمت آنه لمْ يكن يعرف شيئاً حول هذه النُقطة. عادت للكلام، وتد شعرت بالارتياح؛ لآنها صاغت فكرةً واضحةَّ في

حين ما يزال كلّ شيء آخر شديدَ الاضطرّاب:

- كانت إيطاليا تعيش فترة سلام، لكنٌ ملك نرنسا الذي كان يريد
 كلامورغان كلّ ما بوسعه لمنع المناورات التي كانوا يريدون القيام بها التيا كان جوست قد ارتعد عند سماع اسم كلامورغان، على آنه كان من

الطّبيعي ألّا تقول كولومب بعد الآن كلمة پأبي")

- كان يعرف أنٌ الفرنسيّن الذين حثّوا سيين على التّهرّد كانوا يبحئون فقط عن حُجّةِّ لكي يعودوا إلى إيطاليا، لكنْ لم تكن لديهـم آية وسيلةٍ للدّفاع عن المدينة، والخلاصة اتنهـم كانوا يقودونها نحو الموت. بدأ جوست يرى الحقيقة. كان يتنفّس بصعوبةٍ من دون أن تختلج


عضلةٌ واحدةٌ في وجهه. عادت كولومب الى الكلام:

- كان كلامورغان يحبّ إيطاليا بحقّ. كان قد ذهب إليها ليقاتل، لكنْ ما



كانت كولومب تتكلّم من دون أن تحيد ببصر ها عن جوست، لكنْ

 استعادت جأشها، وبصوتٍ صار بارداً فجأةّ، لفظت الخلاصا الحة المرعبة التي

- عندما عرف الملك آنه كان بصدد إحباط مخططّطاته، أمر بقَتله. استولت على جوست انفعالاتٌ عنيفةٌ وصلت إلى حدّ ذرف الدُّموع مع منعها في الوقت ذاته من التّساقط. نواة روحه التي كا كان يعتقد التّها الإخلاص انقسمت إلى جزأين متعاكسين، كانا كلاهما يجسّدانهما. وقد فهم أنّ كولومب هي التي اختارت الجزء الأفضل . الإرث الذي انتقل إليهما من كلامورغان لـْ يكن أرضاً، أو بلداً، أو
 عقيدةً، ولا ظلماً، ولا خضوعاً.
نهضت كولومب، ومشّت عدّة خطواتِ على الشُّرفة. عندما عادت

 بشعرها المجدول تبدو من عائلة أولئك الجميلات الرّومانيّات الّلواتي



للمرّة الأولى، تبخَّر تحفُّط جوست، وخجله، وخشيته بفعل قوّةٍ جديدةٍ



 لامس عُنقها، وكتفها، وذراعها العارية؛ أمّا هي، فكانت بلا بلا حراكِيك،

 تكرّرت إلى ما لانهاية فيما بعد، لن يكون في لهي ألبا أبداً ذلك الطّعم الذي لا يُقارن بشيءي، طعم المرّة الأولى
في النّهاية اقتربت. وضعتُ رأسها في فجوة عُنته، وهي ملتصقةٌ بهِ






 بعد أن تجاوزا ذلك الحاجز، لمْ يعد أمامها سوى نضاء الشّهوة


 كولومب، حتى تجمّد جوست مرتعداً من المفاجأة، فعلى الجلد الأبيض

والطّري، كانت قد أمرت في الليلة الفائتة بتخطيط صورِ حربيّة واسعةٍ
سوداء وحمراء ترسـم بروقاً، ونجوماً.
عادت إلى عيني جوست فجاةً الذّكرى المرعبة لأكلة لحوم البشر. تناثر الدَّم على الحلم الإيطالي.

ابتعد عنها.
كانت كولومب تنتظر تلك اللحظة، لا بل إنّها أرادتها. شعرت بمتعةِ كبيرةٍ في أن ترى ذلك الوجه الجميل الذي تحبّه ينتزع نفسه منها. على الأقلّ كانت تستطيع أن تتأمله للمرّة الأخيرة. بحركية موجزية، أنهـت سقوط ثوبها بأكمله على الأرض. كانت انت تريده أن يراها هكذا، وأن يحبّها، نعلى

أنَ إيطاليا قد طبعتهما بطابعها، إلّا انتهجما لمْ يعودا فيها - الهيّاه. قالت له، وهي تقترب: ॥الا تخشَّ شيئاً. اترك نفسك... تؤكل".
بدرت عن جوست بادرة تردُّرِ، ثمَّ ذابت الصّور التي في داخله عن
 وأخذها بين ذراعيه، وقبل أن يغوص في المتعة، نظر إلى عين كولومب، ورأى فيها صورة الحالم مقلوبةً: شمُرٌ كانت تلتمع فيها سماءٌ وانٌ واسعةٌ

ومن دون أن يخشى أيت شيء بعد، انطلت في داخلها.

## الفصل 10

لمْ يحصل أن كان لدى البرتغاليّن ميّل هذا الشّشعور بالقوّة: في أوروبّا،
 سوى السّواحل المقفرة، أو شُبه المقفرة؛ أمّا في هذه المرّة المّة، فكانوا على الـى أهبة الاستعداد للقتال.

كانت مئتُ مراكب الجيش ذات مظهر يوحي بالفخر، على الأقلّ
 تجاريّتان رُبطت عليهما باستعجالِ مدافع، بالإضافة إلى ما يقارب ثالاثين قارب صيد يجهدلون ليستطيعوا التّقدُّم، ويؤخّرون الجّ الجميع.
كي لا يرى تلك المراكب العرجاء، بقي ميم دو سـا في مقدّمة المركب الرّئيس ينظر أمامه على نحوِ مستقيم. كان عبوساً بتكوينه بخشتى الشَّمس،

 لا بلْ إنَّ حاكم البرازيل هذا قد أمر بمدّ سقفِ من القماش كان كان يبقى جالساً تحته لكي يتأكّد من عدم وصول شعاع شـمسِ واحِّ إليه. المحيط الأطلسيّ الذي خضى لإرادته الصّارمة ظلَّ هادئاً مثل عبد

ذلِلِ، والشّواطئ الوغْرة التي كان يمكن رؤيتها من بعيدِ كانت تقف
 في الوقت الذي كانت فيه المراكب الأُخرى تصدح بالوا بالأغاني وأناشيد السُّكارى، كان الكبرياء الصّامت يهيمن على مركب الحّ الحاكمّ، فعلى مسافية



 الجسر الأماميّ أسفل صليبٍ كبير من الدّعامات الخستبيّة كان النّجّارون قد نصبوه عالياً. مخطّط الحملة كان يقوم على تجاوز خليج غوانابار نحو الجنوب من

 ومن خليج الملوك، وقد حدث الّلقاء بدقّةٍ كبيرةٍ في اليوم المحدّد عند
جدولِ كانت مياهه رائعة الصَّفاء يبدو في أسفلها التماعُ الحَصى الورديّة. القطعة البحريّة التي تضخّم حجمها بسبب تلك الإمدادات، وجّهت



 أفضل البواخر قبل أن تصبح في موقع يسمح لها بأن تردّ، لكنّ الحاكم حسم تردُد واضعي الخطط الاستراتيجِيّة عندما صرخ تِ تلك الجملة التي

اشتهر بها:

نتيجةٌ لذلك كان أوّل الدّاخلين إلى الخليج، وقد ألحا

وهكذا، في ذلك اليوم؛ أي: في الخامس والعشرين من شهر شباط/
 على الأمواج عند مدلي ولي غوانيانبارا. شاركت بذلك الدُّخول المرعب إلى
 بالقليل من الهواء الآتي من البحر .
 من خوفه من الحرب. كان يقف مستقيماً تحت شر اع بان باخر ته الكـه الكبير يتطلّع مثل الكواسر إلى هذه الأراضي كلّها التي كان عليه أن يُخضعـها.
 المغتصبين بلونه الأبيض المزدان بزهرة اللّوتس كان يخفق مثل إمانِّة لن يتأخّروا في اللّدّ عليها.
وبنوعِ من التّنازل مردّه الحذر، قام المهاجمهون باتّباع طريقِ تبتعد عن
 عمقه، ثمَّ ألقوا مراسيهم في رأسي لاذوا به ليحميهم من الطلّقات التي التي يمكن أن توجّه ضدّهم. هناك كان بمقدورهم القيام بالتّحضيرات اللّلازمة

للهجوم.
عند حلول ذلك المساء الأوّل، جاءت من اليابسة عشرات الزّوارق
 وصولاً إلى بطن مركب الأميرال. عند الإشارة المُتُفق عليها قار قام وفدُ مُ من


كانت تصرُّفات الشّحاذ القديم أكثر حذاقةَ من تصرُّفات الغراب المسكين الذي ورث مارتان منزلته. لم يكن على درجة من من الغباء تجعله

 وافرةً من الأقمسة الغالية، وهكذا جاء ليمئلُ بين يدي ميم ديم دو سا ما مرتدياً ما ما
 وحسب الفكرة التي كانت لديه عن المظهر الخاصّ بدوقي، ارتدى بزَّة من من

 التي سمح لنفسه بوضعها ريشة نعام قام بغرزها الطـا في غطاء رأسه، وكا وكان



يستطيع أن يقرأ في العيون المفتو حة للطّاقم إعجاباً حقيقيًّاً.




 الرّجُجلين؛ لآنه كان يعرف اللّغة الفرنسبّة.





مارتان خطبته بوصفِ حَسَنِ لتأثيره هو على الأراضي التي أقْمم آته لن
يدير ها بدءاً من تلك اللّحظة إلّا ليَخدم مجد التّاج البرتغاليّي
 شعر مارتان بقليلِ من الإحباط من هذا الاستقبال، لكنّه أحبَّ أن يجد فيه علامات حذرِ ذات هدِيِ سياسيٌّ، وقد سـأل بصوتِ متآمر إن كان بمقدوره أن يتحدّث إلى الحاكم على انفراد. كان يريد أن يبوح لـا له بالمعلومات الأخيرة التي بحوزته، والمتعلّقة بما لدى العدي الـي

وعتادٍ.
قام ميم دو سا بحركةِ من أنفه جعلت الحضور كلّهم يتراجعون إلى
الخلف، عدا الأب أنكييتا.
صر خات السّعادين الآتية من أجمات الشّاطئ جعلت مارتان يتوتريّر،
 وسوسات النّوافير .

- إليك يا صاحب التّعادة الوضعَ الدّقيق للتّجهيزات الدّفاعيّة في

الحصن حسْب المعلومات الأخيرة التي قّدمها إلينا العميل ريبير. رفع ميم دو سا حاجبه. بالنّسبة إلى مارتان الذي كان يعر

يراقب، كانت إشـارة الاهتمام تلك ذات قيمةٍ كبيرةٍ.

- اثنان وسبعون رجُلاَ، وربّما أقلّل ف فقي الزّيارة الأخيرة التي قام

 أذيَّ. هناكُ ذخيرةٌ قليلةٌ، ومحخزن بارودِ غَمرته الأمطار .
قام ميم دو سـا بهزَ حاجبه الآخر .
- وهناكُ ماءٌ عذبٌ يكفي ثلاثة أشهر، ومؤونةُ لأربعة أشهرِير فقط.

عندما أنهى كلامه بهذه المعلومة، ظهر على مارتان بعض الانفعال. - صدّقني يا صاحب السّعادة أنّني صنعت ما بوسعي كي لا يحصلوا على المؤونة، لكنّهم استطاعوا أن يتجاوزوا مراقبتي كلّها بفضل بعض بيض الهنود الذين لا بلَّ من معاقبتهم.

 شعر أنّ من واجبه أن يهلّيّه مباشرة.


 بذلك الفرح.
اسمحح لي الآن يا صاحب السّعادة أنْ أعرض لكم الخطّة التي تبدو لي ملائمةً من أجلِ نصرِ مشرّف من دون تكلفةِ. العميلُ ريبير عارفُّ الُّ
 من الكُرات النّاريّة - استطرد مارتان وهو ينظر حوله نظرات شريك في المؤامرة- في اللّليل، يقومون بالاختباء بعد أن يكونوا قد

 الشّمس تماماًاً.
سكت مارتان، وهو في قمّة الرّضا. كان الأمر يستحقّ منحه إقطاعيّة دوق، وهو يعلم ذلك. تراجع قليلاً بنوعِ من التّواضع، وانتظر حُكـم الحاكمب. - (ايجب أن ننام)" غمغم ميم دو سا.

ظهر على الأب آنكييتا بعض الحَرج عند تر جمة هذه النتيجة، فسمح

لنفسه بأن يضيف: إنّ الحاكم كان معتاداً على النّوم بعد غروب الشّمس
 من مشكلابِ لدماغه.
 انسحب بأكثر ما يمكن من الكبرياء، وهو مضطرّبٌ يتر يترنح كما بعد حفلة محونِ بالكهوان. وفيما كان ينزل من جديدِ إلى زورقه، أفلتت منه أمام الضُّبّاط الذين انشغل فكرهم بهاتين الكلمتين الممتلئتين بالغموض:

- يا له من قائد!


## *

تحضير الاجراءات الضّرورية للهجوم جميعها استغرق يومين من




 بعضها بعضاً في أثناء تسديدها على اللا الحصن. حسب الملّاحون مسافة الأمان التي كان يجب أن تفصل بين البواخر، وفي النّهاية، صار كلّ شيؤ
جاهزأ.

في صبيحة اليوم الثّلث، وببطء شديدِ، قام المركب المهاجم الأوّل بتو جيه صاري الباخرة الرّئيس المائل بحيث يخرّ يُرج من مخبئه في الشّاطئ

 صار هذا الجدار من المراكب في موقعه الدّقيق حول الجزيرة، خفض ميم

دو سا يده الضّخمة التي تحمل مشعلاّ ولقّم بالنّار بارود المدفع الأوّل.


 آنّها كانت نقطة انطلاقهاه بالمقابل، لـْْ يكن من الممكن رؤية أيّ شيء من من المكان الذي سقطت فيه القذائف على الحصن في البعيد. وحْدها الضّ الِّجّة
 كانت تطنّ في الهواء السّاكن. بعد طلقات التّحيّة المرعبة التي أعلنت

 الهجمات الواحدة تلو الأخرى بحيث يقع المدافعون عن الحصن تحت

تبدّد التّوتّر الذي سبق الهجّ

 أو شديدي الجبن، وبعد أن انهارت سمعتهم بهذا الشّكّل، بدا أنَّ الشّيء الّئ

 صعباً. من الممكن أيضاً أن يكون المدافعون قد اختاروا انتظار نزول المهاجمين على الأرض لكي يقوموا بقتلهم.

 لـم يُعْلَمْ أحدُّ بسائر الخطّة، فيما عدا قوات المشاة الذين أبحروا في زوارق

صغيرةٍ وسط التليل. كان البرتغاليّون من أهل البحر، ولديهم خبرةً أقلّ

 ضاعوا في البحر، مغامرين ألمان، خمسة أسرى هو هولندي ألديّن، وحتّى ثلائين


 قد جثموا على الرّمل الرّطب في الشّاطئ في انتظار الّار الالتماع الأوّليّي







كان لموكب المهاجمين رجْع صديَّ في القّبة التي تؤديّي إلى باحة




 أفكار المقاتلين الذين بدأوا يسيرون بهلويء، ويتهامسون فيها بينهم. لمْ تكن هناك أية طلقةٍ ضدّمر. تفاجأ الرِّجال من السُّرعة الفائقة التي فُتحت

بها القلعة، فتجمّعوا في باحة الحصن وانتظروا. خرج ضابط البحريّة الذي
 اتَّجاه البواخر؛ ليقول إنَّ كلَّ شيء قد انتهى


 حْْر إصبعه داخل أنفه.
جاء الضّابط الذي قاد الطّليعة ليقدّم تقريره إلى ميم دو سا ببساطةِ، لـمْ
يققلها سوى الإتيكيت البرتغالي":
 وبعد أن تصلّب جسده من الفخر أضاف:

- لقد أسَرْنا شخصاً.

سَرت همهمة إعجابِ فِي حاشية ميم دو سا. و جود سجينِ واحِّ يعني أنَّ البقيّة قد ماتوا كلّهم، وأَنّْ رماة المدفعيّة قاموا بعملِ جميلِيِ - هل أستطيع أن أقودكم إلى حيث يو جد ياصاحب السّعادة الحاكم؟
 المقدّمة، ودخلت القوّات بأكملها في الرّواق الذي كاني كان يوّدّي عبر الأسوار
إلى الباحة.

لم يُظهر الأسير الذي أمسك به أربعةُ حرّاسِ أيَّ استعدادِ للهرب، وبا ولا


 بالدُّموع:

- إرحمني يا سيّدي، يا أعظم قبطانٍ على مَّ العصور، يا قيصر الأمريكيّتين الجديد، يا مُحرّر هذا الحصن.
كان يريد أن يسترسل، لكنَّ ميم دو سا أدار وجهه عن تلك الغنيمة التي لا تستحقّ الاهتمام بها، وبدأ ينظر حوله. دُهش لعدم رؤية جئثّ، أو سجناءً، أو مدافعَ بين فتحات أُمْوار الحصن. - (القد وجدنا ثلاثةً قتلى"). أعلن الضّابط مستبقاً السُّؤال الذي ار الذي كان سيوجَّه له.
سار الحاكم وراءه حتّى وصلو ا إلى سُلَّمَ، ثمَّ صعد إلى درب دوريّات

 في حين كانت لحيته المدبّبة تنتصب في اتّجاه اللَّماء. كان يحمل في يله اليمنى ورقةً. أخلذ ميم دو سا الورقة، وأعطاها للأب آنكييتا الذي كي كان قان قد تبعه ليقوم بالتّرجمة مع السُّجناء. قر أ الأبُ اليسوعيُّ النّصَّ القصير الذي خربشُته يٌّ متعجّلةٌ.
- (إنّها قصيدةٌ"). قال، وهو يحمرّ خحجلاً: ("قيدةٌ موجّهُةٌ إلى سيّدةٍ تُدعى مارغريت".
- "القتملان الآخران موجودان في الأسفل، في القاعة الكبيرة". قال الضّابط: (ايبدو آنهّما قتلا نفسيهما بالسُّمّ").
كانت الدَّهشة وبداية الغضبـ قد ارتسمت على وجه الحاكم الأسْنود
 تعد تحمل أيّيّ مدفع على الأسوار، فيما عدا راجمتين صدئتين. نزل الدّلَّرج
 يجب استخراج تفسيرات هذه الأسرار من السَّجين.

عندما رأى السَّجين قوّات ميم دو سا تعود نحوه، فهم آنه سيستطيع
 له اللّقب الملائم الذي يجعله يقف في صفّه.

- الالرَّحمة يا كردينال. الرَّحمة!له . توسّل إليه صارخاً، ثمَّ أضاف في

شهقةِ بكاءٍ:

- أنا ريبير

بذا من غير المعقول للأب آنكييتا، وكذلك لميم دو سا أن يكون هذا
 الذي كانت جميع القوى قد اعتمدت عليه. لْمْ يحتج ميم دو سا إلى مترجمّ في هذه المرّة؛ أمّا اليسوعيّ، فقد

- "انعم". شخر فيتوريو، وقد بدا عليه الهمّ والفخر في الوقت ذاته، تماماً كما تكون هيئة مقاتلِ حوّل النّصرُ ثيابه إلى أسمالٍ



 رأى فيتوريو أموره تتحسّن. المهمّ أنّهم صدّقوه. بقي عليه الآن أن يسوّغ لنفسه. كانت الصُّعوبة الوحيدة في هذه المرّة أنَّ أنَّ عليه أن يلتزم بالحقيقة، وهو تمرينٌ كان يتطلّب منه دائماً كثير اً من الانتباه. قال متأوّهاً:
- آه يا كاردينال... الأمر مرعبٌ، مرعبٌ!
- "ماذا؟"). سأل الأب آنكييتا بنفاد صبرِ: "ما هو المرعب؟ هل ستشرح لنا أم ע؟".
تردّد فيتوريو، ولْْ يعرف إنْ كان عليه أن يرتمي على ركبتيه متوسَّلاُ
 كان يرتجف.
- "كنت مسجوناً هنا مع الآخرين". قال فيتوريو بصوتِ متوسّلِ: "لـمْ أُستطع أن أنقل الرّسالة إلى مارتان عندما بدأ كلّ شيء" الا - كلُ ماذا؟ مثل شهرزادِ يائسِّ انطلق فيتوريو في روايةِ يمكن أن تبقي على حياته على الأقلّ طالما استمرّت ولم تتوقّف، وهكذا بدأ يسرد الحكاية وهو يتأوّه:
- في البداية كان هناك ذلك الوباء الذي حصد ثلاثة أرباع الحامية في أقلّ من أسبوع.
- "البقيّب؟ أين هُم؟". سأله اليسوعيُّ بنفادِ صبرِ، وكان بتلك الطّريق

يترجم زئير ميم دو سا.
أشار فيتوريو آته سيصل إلى ذلك. كان نفاد صبر المستعمرين دليلاً حسناً على اهتمامهم بقصّته.

- كان ذلك قبل دخولكم إلى الخليج بيومين. جاء مركبٌ متهاللٌ
 كان فيلوغانيون قد تركه على الجزيرة لزيارة الهنود. كان الأب آنكييتا يترجم الجُمل أوّلاً بأوّلِ، وتد استطاع فيتوريو أن يشدّ انتباه جمهوره على نحوِ أفضِل.
- عاد من عندهـم بعد ثلاثة أيَام. لـْ أسـمع أوامره أنا شخصيّاً، لكنّي فهمت فقط ما جرى عندما رأيت إنزال المدافع. جمعوا قْطع المدفعية




 الهروب، وقّرّرا البقاء معه للدّفاع عن الحصن. كانا جنديّين عجوزين منين من مالطة، وفي اللّحظة الأخيرة، فضّلِ هذان المتعصّبّبان أن يتناو لا السُّمَّ على على الوقوع بأيديكم؟ أمّا أنا، فما الذي كنت أستطيع فعله؟ قل لي ياكاردينال؟ لو أنتني ذهبت ما كان بمقدوري أن أفتح الحصن لكمه، ولو بقيت، كنت أخاطر بأن أراكم تعاملونتي مثل خائنِ. كان فيتوريو يعرف جيّداً الغناء الأوبّرالي"، ويدرك أنه في لحظة الوصو إلى تلك الذّروة، كان من المناسب أن ينهار التّينور (1) على ركبتيه. ولنّلك
 في صوته كلّ ما يملكه رجُلٌ كسرته مآسي القَدر من صدقِ رائع: - الرّحمة!

عندما سمع ميم دو سا هذه الأخبار تملّكه غضبٌ خاصٌّ به؛ أي: غضبٌ أخْرسُ وعنيفٌ.

- هكذا إذن، قام بالاستيلاء على جزيرةٍ فارغة؟! لقد ظلتّ قوّة هؤلاء الكلاب الفرنسيّين كما كانت، وقد ترك باهيا من دون سلاحِ من أجل (I) نوع من الأصوات الغنائية الرجالية، والذي يعتبر أعلى الأصوات الرجولية في المجال الوسطي. (م)

لا شيء؟ ومن يعرف، ربّما هناك في هذه الّلحظة بالذّات أعداءٌ يقومون بالهجوم عليها.
كان قد بدأ يتلمّس فوهة مسدّسه متهيئّاً لإطلاق النّار على هذا السَّجين
 هذه الطّريدة المسكينة شَعر بقرفي أزال من قلبه مُسبقاً متعة القتل. على الأقلّ صار الحصن له. المنظر الحزين لهذه الأسوار المتينة، وما


 اللّص، وهزّ كتفيه مُعطياً الإشارة بأنْ يفلتوه.
 تلك الّلحظة حصل تدافعٌ في الأسفل عكّر السّلام الذي تُوُصِّلَ إليه بلا حربٍ. وصل مارتان الذي كان ما يزال مزداناً بملابس النبلاء يتبعه ثلاثة
 المدعولك بنعومة الّلياقة التي يكرهها كثيراً: - ارائعٌ ياصاحب السّعادة!|. صرخ مارتان: اأيّ انتصارِ! أيّ نصر! !.
 سوى التّواضع الجلف لر جُلِ اعتاد أن يهزم الآخرين.
 وهو يشير إلى الخليج محيطاً إيّاه بحركةِ من ذراعهـ الـي
كان صمت الطّقّس المشُمس يلتمع على صخور جبل (خبز السُّكر) ، وعلى القّش المصفرّ للقصب الموجود عند المستنقعات، في حين أطلق طائران من فصيلة مالك الحزين صرخةً تصيرةً دلّت على رضاهمها؛ لانَهما

صارا من جديدٍ من رعايا ملك البرتغال. كان مارتان ما يزال يبتسم سعيداً

 الأراضي التي حررّتها في الحال، والتي أنقلها بحكم القانون إلى إلى اسـم ملكيتّك"

عندما سمع ميم دو سا ترجمة هذا الطّلب التي نقلها الأب آنكييتا بصوتِ حياديِّ، عدّل من هيئته بعد أن كان قد انحنى تحت وطأةٍ مطرقة الاستنكار، ومنجل الاحتقار : - (الخدمة الكبيرة التي أطلبها إليك"، قال التُّرجمان مستطرداًّ: (هي أنْ تعطيني هنا بالذّات ما وعدّتني بكلّ طيبة أنْ تقدّمه إليّ، فالّلقب الذير الذي يُمنح في ساحة المعركة هو أفضل مجدِ يمكن أن يحلم به إنسان").
كان مارتان صادقاً، لكنّه فوق ذلك كان يعتقد نفسه على درجةِ عالية من الحذاقة حين لفظ هذا الخطاب. كانت الميّزة أنّه استعجل قرارآ يمكن لحماسة النّصر أن تجعله طبيعيّا، فلو انتظر قليلا لكان يمكن للألاعيب والدّسائس أن تسبّب تأخيراً، بلْ وعوائت، وكان من الممكن أيضاً أن يُتُراجَعَ عن القرار كلّه، وهكذا أعلن بجديّيّة كاملةِ: - دوق دو غوانابارا يبدو لي الّلقب الأكتثر ملاءمةً. ترجم الأب آنكيتا الجُملة، وأضاف بصوتِ خِئِ خفيضي في أُذن الحاكم


 الفرنسيّين يهربون انصبَّ على هذا الذي كان في نهاية الأمر واحداً منهم،


- (اعلى ركبتيك)". قال له. ترجم الأب آنكييتا الجواب.





 عن الحذر الذي جعله يبقى على قيد الحياة طيلة تلك الفترة. في اللّحظة
 قد لمسته فوهة المسدّس الذي قام ميم دو سا بحرق دماغه به. حلّ صمتٌ كبيرٌ بعد أن رنت على الأسوار طلقة النّار الوحيدة التي





 أوقفت صرخات الحيوانات، ونزعت الأصوات الوحيدة الحادن الحادة التي
 تلك المنخفضات، وفي الواقع، خلف تلك النّسمات التي كانت تتوالد
 منتظمةٍ تشّبه الحفيف بدأت تتوالد في مواقع مختلفةِ من السّاحل. كان

لها إيقاعُ فريدٌ من نوعه لا يمكن أن يصنعه سوى البشر، إيقاعٌ بطيءُ،


الحْفقات الصّادرة عن قلبِ عملاقِ من الرَّمل.
 المقدّسة التي كان يحملها هنود الكاريبي. من قبائل الخليج كلّها بدأت تتصاعد الآن أصوات هذه النّبوءات التي تصمّ الآذان.
فجأة، مزّقت آذان المنتصرين ضجّة الانفجار الأوّل.

كانت معجزةً آنهم استطاعوا نقل كلّ شيءُ في كيلتين فقط. لمٌ يكن حمل المدافع إلى المراكب، وجزّها حتّى السّاحل من أصعب المهامَ المّا فقد



 القطع التي سُحبت على طول الشّاطئ صارت في موقعها المحدّد عند فجر الكليلة الأولى.
بعد ذلك، بيّن جوست للهنود كيفيّة وضع تلك القطع في مختلف

 كذلك قامت كولومب بإرسال رسائل إلى القبائل جعلت المقاتلتين يُقئلئلين بأعداد كبيرة نحو الشّاطئ.

قَبِل كانتان على اشممئزازه من الأسلحة أن يلقّم أحد المدافع شريطة

 التي كرّس لها كلّ ما لديه من قوّة إقناع لتتحوّل إلى الدّين المسيحيّيَّ أخذ
 من الامتنان، أم من السّعادة.
باراغواتشو وكارايا الّلذان صعدا أعلى كثيب صغير عند جند جبل (خبز


تصاعدت أصوات انفجارات عشُر قطمِ أُخرى.




 قليل إلى إعطاء الهنود المعرفة الضَّروريّة التي تسمح لهم أنَ يردّوّوا بأسلحةِ مماثلِّة على من يدّعي إخضاعهـم.
بالإضافة إلى ذكاء المدافع التي كانت تتحدّث لغة الأوروبيين، يمكن إضافة ذكاء المحاربين من القبائل جميعها الذين استجابيو النداء كوراء كولومب،



 النُّعر على سطحها.

كان جوست وكولومب يقفان جنباً إلى جنبِ يشاهدان تمثيليّة الهجوم


 وعندما كان الفارسان يقتربان، كانت سيقانهما تتلامس. بدت الجا الجزيرة الفارغة مثل قرحةٍ صغيرةٍ لا خطر منها على الجسد الواسع للخليج الذي كان يلتمع من الأبّهة، ومن السّلام داخل تلك الألوان الّّائعة والنّضرة. مدَّت كولومب يدها نحو جوست، وأمسكت بشَعره. انحنى ليقبّلها.
 الشّاطئ بعد أن وجَّها نظرة تحيّةٍ أخيرةِ للجزيرة، راحا يخبّان على الصّلى الرَّمل، وانضمّا إلى الهنود.
السّعادة التي يشعران بها صنارت تنتمي إلى تلك الأرضا سيدافعان عنها دائماً من دون أن يحاولا تملّكها أبداً.


## خاتمة

وصل الفارس فيلوغانيون إلى فرنسا في أثناء الحادث المشؤوم الذي
 الاعتداء التي قام بها البروتستانت كان دمويّآ، واشتهر فيه سيّد حصن اليّ



 المدينة؛ بسبب الرّائحة النّتنة والأمراض" .
وحسيّة فيلوغانيون جعلت منه (رجل عائلة غيز (I) القادر على فعل
(1) محاولة فاشلة من الهوغونوت في عام 1560 للسيطرة على الحكم في فرنسا،

 (II) نسبة إلى هنري غيز الزعيم الكاثوليكي المتطرف الذي كان أحد أعمدة الحرب



في صراعهم مع البروتستانت. (م).

أيّ شيءء)، وقد وزّع وقته بين الأعمال الوحشيّة التي كان يقوم بها ضدَّ الهوغونوت وبين كتابة الرّسائل التي تهدف إلى تسويغ ما قام به في البرازيل، لكنَّ فرنسا التي كانت وقتها قد تحالفت مع إسبانيا بهدف الـت الخلاص من الخطر البروتستانتي، لمّا تأبه للحفاظ على ما استولت
 ضدَّ البرتغال، وسيقبل في لشبونة بعدها أن يتخلّى نهائيّاً عن حقو غوانابارا مقابل ثلاثين ألف قطعةِ فضّيّةِ عندما انشتعلت الحروب الدّينيّة في فرنسا شعر فيلوغانيون بالّرّاحة، خاصّةً أنّ تلك الحرب مرّت بالمراحل نفسها التي حصلت في البرازيل،

 ظلّت تشتتعل فيه، وقد أوصى بأملاكه كلّها إلى الفقراء في باريس. أمّا ريشير ودوبون والبروتستانت الذين هربوا من ريو، فقد وصلوا
 درجةٍ جعلتهم يرضخون فـن لفكرة أكل البّغاوات؛ أمّا أود، فقد عادت إلى إلى إلى جنيف، وتزوّجت قسّيساً هنالك، ولم تترك تلك المدينة إطلاقاً بعدها الـوا لكنّ عدداً كبيرآ من البروتستانت الذين ظلّوا على قيد الحياة بعد تلك
 جان دو لِيري بكتابة الوقائع المرعبة لتلك (الرحلة في أرض البرازيل) البيل،

 بدورهم.
في غوانابارا، حافظ البرتغاليّون على مواقعهم، وبنوا مدينة ريو. ظلَّ

التّراجم الوسطاء في اللّّاحل يقومون بالتّجارة بعد اختفاء مارتان. لكنَّ بعضهـم عاد إلى فرنسا، ومنهم ذلك الذي استخدمه مونتيني كسكرتير،
 من الكتاب الأوّل من (المحاولاتل الاتيا، الذي عنو انه (عن أكلة لحوم البشر )،

لانَّها أسَّست لأسطورة (المتوحّش الطّيّب).

لكنَّ مقاومة الهنود ظلَّت قويّةً في أرجاء ما تبقّى من الخليج، وبِّ وبفضل
 استطاعوا أن يُقلقوا فترةً طويلةً راحة المستعمرين البرتغاليّين، وكان الحصار الذي فُرض على كابو فريو في بداية القرن السّابع عشر، الفـر الفصل

 وعندما قام البرتغاليّون بتأسيس مدينة ناتال في عيد الميلاد من سنة 1597 أَحْصوا ضمن صفوف القبائل الهنديّة خمسين مقاتلاَ فرنسيًّاً من حَمَلة

عددٌ من هؤلاء الأوروبيّين ذابوا فيما بعد في البوتقة البرازيليّة. آخرون

 الأطلسيّ.
اليوم لـْ يعد هناك وجودٌ لهنود التّوبي المقيمين في السّاحل، ولِّنْا نعرف عنهم سوى ما ترويه روايات ذلك العصر التي كتبها الرَّحّالة عند
 الرّوايات مصداقيّة تلك التي تروي حكاية فيضـانٍ أُحدثه الرّبت الأكبر توبان،

وفرضه على البشر الذين أغْضبوه. ماتت البُريّة كلّها في هذا الطّوفان،






## حول هصادر روايـة „البـرازيل الحمراءه،

أكثر ما يدهش في هذه القصّة هو أنّها حقيقيّة. لا يعني ذلك أنها تبدو






 لويزيانا، ومستعمرات سان لوران، والهند الصينيّة، وبوندينيّيري لها لها في آذاننا وقعّ يُعيد إلى الحضضور الفرنسيّ الكولونينيالي، في حين لا لا تثير كلمة
 النسيان التام.
خطرت على بالي فكرة هذا الكتاب للمرّة الأولى عندما كنت أعيش في البرازيل من حوالي عنّر سنوات خَّلت، ويشُكلِ أدقَّ في اليوم الذي
 الذي يعود إلى العصر الكولونيالي البرتغالي يكاد يختنق اليوم وسط

طرقات السفر السريح وناطحات السحاب، ولا بدّ من القيام بجهدِ خاصٍ
 في مدينة ريو المعاصرة، عَرَضَ المتحف لوحابِ تصويريّةً كبيرةً تمثّل الخليج في فترة اكتشافه. في هذه اللوحات نرى المستنفعات اللامعة التي

 العشُوائّة. في تلك اللوحات في التي تمثّل خليج ريو، ما كان يمكن التعرّف
 من حياته البريّة كلّه.

لمْ أستطع مقاومة جاذبيّة هذا التصوير الشعريّ لتلك اللحظات الأولى. تعرّفت فيها إلى اليُيمة التي كانت تسيطر على تفكيرية الويري وهي اللقاء الأوّل ما بين حضاراتِ مختلفةِ، ولحظة الاكتشاف التي تحتوري على بِّى بذرة
 العابرة والفريدة مشاعر خاصّة، فمع آتها تتعلّق بمـجتمعاتِ كاتِ كاملةِ، إلّا آنها تشبه الدفْق العشقيّ الذي يمكن أنْ يتملّك كائنين اثنين في اللحظة التي يلتقيان فيها للمرّة الأولى. من المؤسف أنّ تلك اللحظات المؤسّسة، وفي أوروبا خاصّةً، قد ذُفنت تحت مشيّدات التاريخ وتحت أطلاكله، ونادرة هي الأماكن التي



 فيه حين نتأمّل المناظر الساحليّة آثار تلك اللحظة الدراميّة القريبة الحيّة،

التي تجعلنا نكاد نرى المراكب وهي ترسو على الشاطىء واضعةً حضـارةً




 كان التوجّه الذي انطلفتُ منه في البداية متوقِّعاً أنْ أكتشَف ما ما يُنبه الباب
 ذلك الفراغ الذي تمثّله الأراضي الجديدة.
لكنْ مع تقدّم الأبحات التي قمت بها، سرعان ما تبّدى هذا الفراغ
 جامدةً، ونقيرةً بالأحداث، ويسيطر عليها الخوف والشـكّ، لكتنّي على






 كتابات مونتين أساساً للأفكار الفلسفيّة التي درجت لاحقاً حورا حول مفهوم المتوحّش الطيّب، والعودة إلى حالة الطبيعة. تّمّوجدتُ بعدذلك كيّيراً من النصوص، فالنسيان الذي هِيمّيمن على تلك المر حلة التاريخيّة يتاتّى من رفض تغنية ألـئ الذاكرة، وليس من غياب الونائق.

هناك العديد من النصوص المعاصرة المتوفَرة، ومنها ما كُتب باكراً بقلم الشنخصيّات الرئيسة في تلك الأحداث نفسهاي، وأُعيد نشره في في عصرنا.

 أحد البروتستانتيّين الذين كانوا في حملة فيلوغانيونين، والألشياء النياء الفريدة
 أندريه تيفيه، وهو الكوزموغرغافيّي" المرافق لهنري الثاني، وكذلك كانكا كتابه




 في تلك الفترة موجودة في المستودعات القديمة، من ضيمنها المذكّرات الميات العديدة، ورسائل الهجاء التي كتبها فيلوغانيون نفسه، والتفنيد الني كتبه القَتّس ريشير، (وعنوانه في حدّ ذاته يوحي بالجوّ العامَ لتلك الفترة التانية: "ادحض الأحلام المجنونة والتجديف المقزّز والأغلاط والأكاذيب التي
(I) إعادة نشر المكتبة الكلاسيكية ليفر دو بوش . نص وضعه فرانك ليسترينيان، وتسبقه متابلة مع كلود ليفي نتراوس، 1994.
(II) إعادة نشر شكانديني، 1997 ـ النسخة الكاملة وضعها وقدم لها وكتب حواثيها فرانك ليسترينـان.
(III) متطظفات أعيد ننرها ني كتاب :الفرنسيون في أمريكا خلال النصف الثاني من
 من النصوص وملاحظات بقلم سوزان لوسانيهي. معدمة بقلم د. ا 1 بوليان، المنـؤورات الجامعية في فرنسا، 1953. (IV) إعادة نتر ميتاليه، 1979، ، مقدمة بقلمج ج ب دوفيول ومارك بوييه.

أشاعها نيكو لاس دوران المسمّى فيلوغانيون")). وهناك رسائل اليسوعيّين
البرتغاليّين.
إضافةً إلى هذه الأدبيّات، هناك العديد من الدراسات التاريخيّة
 "فيلوغانيونه لآرثور هولهارد، ومؤلّفات ش.أ جوليان حول استعمار الأمريكيتّين، وكذلك منشورات معاصرة لجان بول دوفيول(1) وفيليب



 التي كتبها المؤزّخ الفرنسيّ فرانك ليسترينيان، التي تقع في النقطة
 المختصّ بأدب القرن السادس عشر معرفته المتميزّة في خدمة هذا



 وانحطاطل|"(VI)، وكلّها نصوصٌ ضروريّةٌ جدّاً لمن يريد أن يستوعب الفكر

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) منشورات بورداس، } 1978 \text { (II) } \\
& \text { (II) منشورات فرانس-امبير } 1994 \text {. }
\end{aligned}
$$

 لمحبي الكتب، ديف. كلنكسشيك، 1990 (IV) (V) المنشوررات الجامعية في فرنسا، 69 (V) 19. (VI)

المعقّد والخصْبِ لذلك العصر. في هذه الكتب يقوم ليسترينيان بالمقاربة والمقارنة، كما أنّه يقدّم شرو حاته بطريقةٍ واضحةٍ ومجلّدِّدِّ للغاية، وبفضله


 بالخيوط"، والذي كان الإصلاح الدينيّ بالنسبة إليه في البداية مثالاً قريباً
 الأصل؛ وفي داخله ستحدث تلك القطيعة التي ستكسر فيما بعد فرنسا

 أخاف إلى سعادتي بفهْم ما جرى استمتاعي بقراءة ما كتب، فعلى الرغم من التزامه بالدقّة المنهجيّة للكتابة العلميّة، فإنّ مؤلّفاته جميعها قد كُتبت بطريقةٍ رائعة.
إنّ مثل هذه الغزارة في الأعمال المكرّسة لثلك المواضيع قد أثارت
 ولا واحدة من تلك المقاربات على أهمّيّنها قد توافي الخياليّة التي كوّنتها عن تلك الأحداث؛ ولا ولا واحدة منها في أن أروي تلك القصّة على طريقتي، وبشكّلِ يعكس حياتي الخاصّة، وأفكاري، وأحلامي، وينسج العلاقات الضروريّة بين تلك القصّة وبين
 والأبطال، والمؤلّفات الذي سرعان ما حمل إليّ من الضيق أكثر ما ما حما حمله من الراحة، فما هو بالنسبة إلى المؤرّخ غاية - أي وصف الو الو اليائع - ليس بالنسبة إلى الروائيّ سوى بداية، فهو يجب أن يتتقل من الموضوع إلى

الحبكة، ومن الأحداث الإجماليّة إلى الأفعال الخاصّة، ولتحقيق ذلك يجب أن يتوفّر له الهواء والفضاء؛ أي: ما هو مـجهول، ويجب أن يتحقِّق

لديه خاحّةَ الانفعال.
في هذه القصّة التي تهيمن عليها السياسة، والمغامرة، والل(هوت، والتي يملؤها المحاربون، والمتعصّبون، والمهرّبون، يئست من من أنْ أكتشف تلك الك



 (افي الباخرة الثانية التي كانت تُدعى روزيه على اسـم قائدها، كان هناك ستة صِبْيةً أخذناهم معنا من أجل أن يتعلّموا لغة المتوحّشين"،

 التاريخ المعقّم، والأمور المجرّدة كلّها التي توحي بها الهيا السياسة والدينين. معهم جاءت الحياة، حياتهم طبعاً، ولكنْ أيضا حياتي وحياة كلّ كائنٍ إنساني. ما هي إذنْ تلك الدراما الفظيعة التي تنهي دائماً مرحلة الطفولة ولة
 أنْ يتعلّموا لغته؟

هكذا ولد جوست وكولومب، ومعهما ولدت (البرازيل الحمراء"). أمّا كنيتهما، كلامورغان، فقد أوحت إليّ بها إيمانويل دو دو بو بويسون الما التي

 دانييلو، وهي جدّتها، ومؤسّسة مدارس سانت ماري. لا علاقة بالطبع بين

هذه العائلة وبين الأحداث المرويّة في هذه القصّة، لكنتّي شعرت بأنّ ذلك الاسْم الجميل والنادر اليوم في فرنسا يثير القوّة الكامنة كلّها في تقاليد العاثلات التي تميّزت منذ القرون الوسطى، والتي انطلقت بكلّ شغفي للمشاركة في حروب إيطاليا، وآثار تلك العائلات تظهر، تمّ تضيع في أحداث تأسيس مجتمعات العالم الجديد.
في النهاية أريد أن أشيد بالقراءة الدقيقة، والنصائح التي قدّمها إليّ ابني موريس، ومدام بول لابيير، وجان ماري ميلو، وويلارددوود، وهو الذي الذي قام بترجمة روايتي (الحبشي") إلى اللغة الانجليزيّة. ج. ك. روفان
ärof
t.me/t_pdf

## جان كريستوف روفان

ولد في 28 يونيو عام 1952 في بورج في مقاطعة شير. هو طبيبّ،

 المنظمات غير الحكومية في نيكاراغوا، وأفغانستان، والفلبين، ورين وروانداندا، والبلقان، وترأس منظمة ACF، (العمل ضد الجـوع)، وقد تناول الكاتب بالْدراسة من خلال تجربته على الأرض، دور دور المنظمات غير الهير الحكو الحومية في حالات الصراع، وخصوحاً في دراسته الأولى، (الفنخ الإنساني") (1986)، وهي مقالة عن التحديات السياسية التي تواجه العمل الإنساني، ومفارقات الحركات (ابلا حدود)، والتي من خلال مساعدة الشعوب، تقوم بتوطيد
 (1999). تدور كتاباته حول أدب المغامرة والرواية التاريخية والسياسية،
 روايات استشرافية. حاز جان كريستوف روفان على العديد من الجوائز
 الأولى عام 1997، كما حصلت روايته (البرازيل الحمراءها" عام 2001 على جائزة غونكور أيضاً، وانتخب عضواً آلا في الأكاديمية الفرنسية في 19 يونيو
 جائزتين: الأولى جائز ة الأطباء عام 2014، وجائزة موريس جنيفوا لمائلمدينة غارش في العام نفسه.

## حناز قصّاب حسن

أستاذة جامعيتّ، وفاعلة ثقافتّة، ومُترجِمة، إلى جانب تدريسها المسرح
 عددِ من رسائل الماجستير وأُطروحات الدّكتور اه.
أدارت حنان قصّاب حسن احتفالتّة دمشتق عاصمة الثقّافة العربيّة لعام 2008، وشغلتٌ منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحتيّة


 المتوسّط، والمركز العربيّ للتّدريب المسر حيّ، والصّندورق العربيّ لشّباب المسرح العربيّ، وغيرها.
عملتٌ مع اليونسكو بصفتها خبيرةً خارجيّةً، وعضواً في لِجان تقيمي مشاريعَ ثقافيّةٍ
أخرجتْ مسرحتيتن، وأدارت ورشات عملِ حول سيميولوجيا

 ومفاهيم المسرح، وفنون العرض (بالمسناركة)، كما أنّ لها عدداً كبيراً من
 وييكيت، وسعد اللهونوّوس.
حصلت على ثلاثة أوسمةِ ثقافيّةِ من فرنسا، وخُحصّص لها مُدخلٌ في في مُعجم النّساء المبدعات الصّادر في فرنسا.
t.me/t_pdf

## إصلارات دار مهدوح عدوان للنشر والتّوزيع

品番置

