## ماريوو باروغانّن يووباًا



## o t.me/t_pdf

15102022
àno
t.me/t_pdf

ماريو بارغاس يوسا: ليتوما في جبال الانديز، رواية ترجمة: صـالح علماني
Mario Vargas Llosa: Lituma en los Andes, 1996
© Mario Vargas Llosa, 1996
Y. Y الطبعة الأولى

كافة حقوق النشر والترجمة والاقتباس
Y. Y محفوظة لمنشورات الجمل، بغداد ـ بيروت

ص:ب:
(C) Al-Kamel Verlag 2021

Postfach 1127-71687 Freiberg a. N. Germany
www.al-kamel.de
E-Mail: alkamel.verlag@gmail.com

ماريو بارغاس يوسا
t.me/t_pdf

## ليـتوهـا في جبـال الأنـلـيز

روايـة

ترجمة صالح علماني

# !الى بياتريث دي موورا، صديقة عزيزة جدأ، وناشرة مثالية. 

Cain's City built with Human Blood, not Blood of Bulls and Goats.

William Blake
The Ghost of Abel
وليس بدينة قابيل شيدت الثيران والماعزم البشري،

وليام بليك
"شبح هابيل"

## القسم الأول

$\underbrace{\sim}_{\text {t.me/t_pdf }} \underbrace{}_{I}$

حين ظهرت الهندية عند باب الكوخ، حزر ليتوما ما الذي ستقوله
 من اللعاب كان يسيل من طرفي فمها الخالي من الأسنان. ـ ما الذي تقوله يا توماسيتو؟
ـ لست أفهمها جيداً أيها العريف.
توجه الحارس الأهلي إلى القادمة الجديدة، متحدئاً بالكيتشوا أيضاً، ، ألـا ومومئاً لها بيديه كي تتكلم ببطء. فكررت الهندية تلك الأصوات الـيات المتماثلة التي توحي إلى ليتوما بموسيقا بربرية. جلس فجأة بـي بعصبية بـية بالغة : ـ ما الذي تقوله؟
ـ لقد فُقد زوجها ـ غمغـم مساعده، ثـم أضاف: ـ منذ أربعة أيام كما يبدو
تلعثم ليتوما وهو يشعر بأن وجهه يمتلئ بالعرق. ـ ها هد صاروا ثلاثة، يا لأمهم العاهرة. - وما الذي سنفعله يا حضرة العريف.

صعدت قشعريرة ونزلت في نخاع ليتوما الشوكي، وقال:

الكيتنو ا: لغة تعود إلى ما قبل الفتح الإسباني، ومازال يتكلمها حتى الآن معظم أمالي منطقة الأنديز

ـ خذ أقوالها. فلتخبركُ بكل ما تعرفه.

 الطريق. هذا غير ممكن يا حضرة العريف. غير ممكن، ولكنه يحدث، وللمرة الثالثة. تصـور ليتوما الوجوه
 المعسكر ، والهنود العاديون عندما سيذهب ليسألهـمـ إن إن كانوا يعرفون
 المرتين السابقتين حين حاول استا اختفت آثارمما: رؤوس نافية، دمدمات بلا معنى، نظرات متهربة، أفواه

وحواجب مزمومة، هاجس بتهديدات. وسيكون الأمر نفسه هذه المرة. كان توماس قد بدأ باستجواب المرأة، وكان يسـجل ملاحظاته على
 اهها قد وصل الإرهابيون إلينا. سيأتون في أي ليلة من هذه الياليا الليالي". لقد


 للشرطيين ولم يرجع. لم يرهما أحد، لـم يلحظ أحد أحد عليهما الخـي الخوف أو التردد أو المرض قبل اختفاء أثرهما. أتكون الجـبال قد ابتلعتهمها إذن؟
 توماس كارينـيو تائهـين في القـمر مثـلما كانا في اليوم الأول. والآن، ، شُخص ثالث يختفي، يا للعاهرة العظيمة، مسح ليتوما يديه ببنطاله. كان المطر قد بدأ بالهطول. وكان الوابل يقرع توتياء السقف بأصـوات
 العاصفة أظلمت السماء، وحار الوقت يبدو ليلا". كانت تسمع أصوات

رعود نائية تدوي في الـجبال بزمجرات متقطعة، تصعد من باطن تلك




 بتكلمون بـجد أم إنهـم يسـخرون منه لأنه ساحلي. وبين لحظة وأخرى

 ستائر المـطر قد غيبـت أثر البراكات، والـخـلاطـات، والـمـحـدلات، وسيارات الجيب، وبيوت القرويين التي كانت تظهر من قبل بين أشجار





 كرويللي(') وهو نفسه من أحضر إلى ناكوس الأبكم بيدرو تينوكو، أولـ المختفـن

إنه شخص لا يعرف الـمواربة هذا الشُرطي، بالرغم من أنه كئيب بعض النشيء. إنه يتصارح في الليل مع ليتوما ويعرف كيف يفتح قلبه لإقامة صداقة. لقد قال له العريف بعد قليل من مجيئه إلى الموقع : (إن طريقتك في التعامل تجعلك جديراً بأن تكون قد ولدت في الساحل. بل (1) كرويللي criollo: مَّ هو مِن أمل أوروبي ومولود في أميركا.

وفي بيورا تحديداً يا توماسيتو". "أعرف أن هذا الكلام يعني الكثير عندما تكون أنت قائله يا حضرة العريف" لو لا رفقته لكانت الحا الحياة قاتمة في
 ومتشككين يقتتلون من أجل السياسة، والأدهى من ذلك أنهـم يختلفون!

 مفعمة بالنجوم والفالسات ورائحة الماعز والخدا الخدروب. فارتعشت أسنانه في نوبة كآبة.

ـ انتهى الأمر يا حضرة العريف ـ قال الحارس -. السيدة لا تعرف شيئاً في الواقع. وتكاد تموت خوفاً، ألا تلاحظ ذلك؟
ـ قل لها إننا سنعمل كل ما بوسعنا للعثور على زوجها.



 يمكن كسره في وجهها وعينيها الصغيرتين المغضنتين.
 (״ان ذلك سيحدث، كان لا بد من حدوثها). ولكنها لم تسمع بالطبع أي شتيء عن الإرهابيين أو عن ميليشيـا الدرب (٪)
 لتواجه وابل المطر . وبعد دقائق قليلة ذابت في الرطوبة الرصاصية ، (1) بونا (Puna) تسمية تطلق في البيرو وبوليفيا على المرتفعات المتوسطة في جبال الأنديز
(Y) الإشارة إلى منظمة پالدرب المضيء" ماوية التوجه، كما سيتضح فبما بعد.

متوجهة نحو المعسكر. ظل العريف والشرطي لبعض الوقت دون كلام.

 حاصرونا، فلماذا نخدع نفسينا. هز ليتوما كتفيه، إنه هو الذي يقنط عادة ولنار ومساعده هو الذي يرفع من معنوياته. أما اليوم فقد تبادلا الأدوار . ـ لا تفقد رباطة جأشك يا توماسيتو، وإلا سيجدوننا مخدرين حين يأتون، ولن نتمكن حتى من الدفاع عن نفسينا.



 سجل القيود وأوامر الخدمة. وفي الجانب الآنر يون يوند



 محاولة لسماع الأخبار من ليما أو من هوانكايو. وعليا وعلى الأرضية الترابية


 فيحملانها معهما دائماً ويضعانها في الليل تحا تحت الونا الوسانـا
 يستمعان عدة دقائق لسقوط المطر، وأخيراً علق ليتوما:


وربما ضموهم إلى ميليشياهـم. أو ربما كان هؤلاء الثلاثة إرهابيين أصلاً. وهل من عادة جماعة الدرب إخفاء الناس؟ إنهم يقتلونهم فقط، ويتركون شعاراتهم حتى يُعرف الأمر.

- بيدريتو تينوكو إرهابي؟ غير ممكن يا عـئ عريفي، وأنا واثق من ذلك -

قال الحارس -. هـنا يـعني أن جـماعة الـدرب صـاروا عنـد بابـنا. هـؤلاء



نهض ليتوما واقفاً:
ـ كفاك قنوطاً. أعدَّ لنا قهوة في هذا الجو البرازي. وبعد ذلك سنهتم بأمر هذا الشُخص.. ما اسمه هذا الأخير؟

- ديميتريو تشانكا يا عريفي. وهو رئيس ورشة الحفر بالبريمة. ـ أيريدون أن يقولوا لنا إن الثالثة ثابتة؟ ربـما سنتمكـن بفضل هـنـا الأخير من كشف سر الثلالثة.

ذهب الشرطي ليُحضر فناجين الصفيح ويشعل موقد البريموس.
 سيرسلونني إلى نهاية العالم هذه، فكرت لنفسي : "اهذا جيد، سيقضي
 أفضل" ـ تمتم توماس بذلك ثم أضاف : ـ كنت متعباً من الحياة ، أو أو هذا
 الخوف الذي أشعر به الآن، فمن الواضـح أنني لست راغباً في الموت.

- من يرغب في الموت قبل موعده هو شـخص مـخصي دون ريب،
 الأنحاء. هل كنت تود الموت حقاًّ؟ أيمكنني أن أعرف السبب، مع أنك مازلت شابآ؟

ـ وماذا سيكون السبب سوى تلك الأشياء．ـ وضحك الحارس وهو يضع غلاية القهوة فوق لهب البريموس الأزرق والأحمر．



الككوخ في ليالي أرقه．وغامر العريف بالقول متفاخراً： －إنك حزين بسب أنثى تحبها．
 وعليك أن تفتخر يا عريفي، فهي بيورانية أيضاً． －واحدة من بلدياتي－وافق العريف مبتسماً－．لا أقل ．

类 类 类
الصغيرة ميشيل تشعر بالاختناق في المرتفعات ـ كانت قد شكت من ضغنط في صدغيها ممائل لذاك الذي تسببه لها أفلام الرعب التي تفتنها الـيا ومن إحساس عام وغير محدد بالضيق－ولكنها كانت متأثرة مع ذلك من كآبة المشهد وخشونته．أما ألبير بالمقابل، فكان يشعر بأنه على أحسن ما

 حين وآخر．كانت الحافلة تهتز بشـدة تبدو معها وكا وأنها ستتفكـك في الانـي مطبات الطريق وفي تلك الحفر والأحجار التي تظهر في كل لـطظة


 وعباءات بونتشو، وكان بعضهم يضع على رأسه تشويو（1＂، ويتدثرون من أرن
（1）تُويو（Chullo）طاقية مع واقية للأذنين تصنع من وبر اللاما ويستخدمها هنود منطقة الأنديز．

أجل الليل الوشيك، وكانوا يحملون معهـم حزماً وصناديق وحقائب
 والصغيرة ميشيل لم يبديا أدنى اهتمام بضيق المقعد أو بازدحام الحافلة. سألها :

- Ca va mieux?
- Oui, un peu mieux ${ }^{(1)}$

وبعد لحظة قالت ميشيل الصغيرة ما كان ألبير يفكر فيه أيضاً: لقد

 للسفر بالطائرة، عمـلا بنصيحة ذاك السيد من السفارة، بينما أصر هو على السفر بالحافلة، فاضطرت الصغيرة ميشيل إلى الرضوخن ولما ولم تأسف

لذلك، بل على العكس، كانت ستشعر بالأسف لو أنها لم تفعل ذلك.
هتف ألبير وهو يشير من خلال زجاج النافذة المحزز : ـ طبعاً كنت ستأسفين. أليس رائعاً؟

كانت الشمسس قد بدأت بالاختفاء، وكان هناك ذيل طاووس مهيب في الأفق. وهضبة طويلة مخضرة، لا أشـجار فيها ولا مساكن، وكا ولا بشر
 خصل العشب الطويل الأصفر جـاول أولو أو بحيرات. أما إلى يمينهـمـا بالمقابل فكانت تنتصب جغرافيـ عـية الانمودبة غير متناسقة من ارتفاعات وانحدارات وانكسارات صضخرية.

ـ ـلا بد أن تكون التيبت هكذا ـ تمتمت الصغيرة ميشيل.

t.me/t_pdf
(1) بالفرنسية في الأمل : ـ أتشعرين بتحسن؟ ـ نعم، إني أحسن قليلال.

ـ أؤكد لك أن هذا أهم من التيبت ـ ردّ ألبير -. وأقول لك سلفاً : Le (1) ${ }^{\text {pérou, ca vaux le pérou! }}$

كان الليل قد خيم أمام الحافلة العتيقة، وبدأ الجو يبرد. وكانت تلمع بعض النجوم في السماء ذات اللون الأزرق النيلي. - برررر... ـ تكورت الصغيرة ميشيل على نفسها ـ الآن عرفت لماذا
 كان الحر خانقاً، والآن في الليل صـار الجو جليدنياً.


صدحت موسيقا حزينة رتيبة.

تعرف ألبير على صوت الآلتين الموسيقيتين :


ميشيل -. لبلة البرر! وسيحضر ها أهالي كونياك جميعهم.


 عن الإنكا والبيرو. وكنت في أثناء ذلك أتخيل هذا كله.
 لأنك شجعتني على المجيء. أظن أن كورامينات الغلوكوز قد أعطت مفعولها، فأنا أشعر بضيق أقل من الارتفاع وتنفسي صار أفضل.
بالفرنسية ني الأصـل : البيرو مي البيرو.
( ( ( ) آلتان موسيقيتان محليتان ني اليرو، الأولى تشبه الغيتار والثانية تشبه الناي.

بعد لحظة من ذلك أحس ألبير بأنها تغفو. فوضع ذراعه فوق كتفيها


 ويكتبه في اليوميات التي يسوّدها كل ليلة منذ ركبا فيا القطار في مـحطة كونياك، وكي يرويه بعد ذلك لرفاقه بكل تفاصيله الي وبله وبشيء من المبالغة هنا وهناك.
 وسيستعير من أجل ذلك جهاز العرض من أبي ميشيل. البيرو! ها ها هي



 والخلاسيين الذين يتمكن، بشيء من الجهد، التواصل معهم. أما أهالي
 التحدث بإسبانيته الركيكة إلى الجالسين قربه، ولكن دون أي قدر من
 وبينهم، وإنما هو حاجز الثقافةلا. فهؤلاء هـم المنحدرورن الحقيقيون من
 في ماتشو بيتشو، تلك الصخور العظيمة للمعبد ـ الحصن، حيث سيكون هو وصديقته بعد ثلاثة أيام.

 لقد كانا يشغلان المقعد الثالث إلى اليمين، وبينما هو يهوي إلى النوم، سمع ألبير السائق وهو يصغر. ثم بدا له بعدها وكأنه يسبح في ماء بارد.

وكانت هناك نجوم مذنبة تسقط على الهضبة الفسيـحة. كان سعيداً،

 شامة مغطاة بالشعر في وجه جميل. وفجأة أحس بمن يمن يهزه بعنف : فسأل

ـ هل وصلنا إلى انداهوايلاس. وهمست الصغيرة ميشيل في أذنه : ـ لست أدري ما الذي يحدث.

فرك عينيه وكانت هناك حزم ضوء داخل الحافلة وخارجها. سـمع
 بحركات مضطربة في كل مكان. كان الليل قاتمأ، ومن خلان الـلا الزجاج المحزز كانت تلمع نظرات النجوم. ـ سأسأل السائت عما يحدث.

لم تسمح له الصغيرة ميشيل بالنهوض. وسمعها تقول:
ـ من يكونون؟ ظنتنهـم جنوداً، ولكنهـم ليسوا كذلك. انظر، هناك أناس يبكون.

الوجوه تظهر وتختفي بسرعة مع حركة المصابيـح. يبدو أنهم كثيرو العدد، يحيطون بالحافلة. والآن استيقظ أخيراً، واعتادت عيناه على
 إلا عيونهم. وتلك الأثنياء اللامعة هي أسلحة، وماذا يمكن أن تكون غير
تمتمت الفتاة وهي ترتعش من رأسها حتى قدميها :

- موظف السفارة كان على صواب. كان علينا أن نسافر بالطائرة،

لست أدري لماذا جاريتك ووافقتك على المـجيء. لا بد أنك تدرك من يكونون، أليس كذلك؟
 بلا وجوه، وأحس ألبير للحظات بأن ضوء المصابيح يبهر بصره. أصدرا أمرأ لم يفهمه. فكررا الأمر بصوت ألموى أقوى.
ـ ـلا تخافي ـ همس في أذن الصغيرة ميشيـل ــ ــ ليست لنا أي علاقة
بكل هذا، فنحن سائحان.
نهض جميع الركاب واقفين وهم يضعون أيديهم فوق رؤوسهمّ، ثم بدؤوا ينزلون من الحافلة. كرر ألبير القول:

فلنتزل.
نزلا مـختلطين بالحشـد الـمتزاحمب، وحـين خرجا شـط

 ما يقولونه. ولكنهم كانوا يتكلمون الإنـان الإسبانية وليس الكيتشوا.

 من الأفضـل ألا يفتح فمه. ستأتي اللحظة المناسنـي من هما وما الذي يفعلانه هناك. كانت ميشيل الصغيرة تمسك ذرا وراعه بكلتا
 هو؟ ــ كانت أسنانه تصطك. من أوقفوا الحافلة يكادون لا يتبادلون الكـلام فيـمـا بينهـمـم. كانوا

 ميشيل وجود نساء بين المـهاجمين. بعضهـن يضعن أقنعة وأخريات

سـافرات الوجوه. بـعضهن يحـملن أسـلحة نـارية وأخريات مسلـحات بالعصي ومناجل المتثيتي. وجميعهن شابات. دوى في العتمة صو.ت آمر آخر لـم يفهمـه ألبير أيضاً. بدأ رفاقه فيأ وي






 لن يكتشفوا مكانها إذا حالفهما قليل من الحظ.

 بندقية معلقة من حزامها، ودمدم في الوقت نفسه - سائحان فرنسيان. لا يعرف إسبانية يا آنسة.

حازمة وساخطة : ـ اخرس.

فكر ألبير في كم كان هادنأ ونظيفاً كل شيء هناك فـاك في الأعلى، في

 ذكريات، وعندما يرويه عشرات المرات لرفاقه وتلاميذه في الملدرسة،
 على الطائرة؟ لو لم نفعل ذلك لكنا خسرنا أفضل تجربة في الر الر حلة"). بقي يحرسهم نحو ستة رجال مسلحين ببنادق رشاشة، وكانمانوا طورا طورال الوقت يبحثون عن عيونهم بحزم ضوء المعابيح اليدوية. أما الآخرون

فقد ابتعدوا بضعة أمتار وكانوا يبدون وكأنهم في اجتماع سري. استنتج

 ممن يحملون جعبة الظهر ويركبون الحافلة، سيعتذرون منهما، كان البرد يخترق عظامه. احتضن ميشيل الصغيرة وهو يفكر ئر : القد كان موظف السفارة محقاً. كان علينا ركوب الطائرة سأعتـنر منـكِ عندما يصبح بإمكاننا التكلم".
كانت الدقائق تتحول إلى سـاعات. وكان وائقاً عدة مرات مـات من أنه سيسقط مغمى عليه من البرد والإرهاق. وعندما بدأ الركاب الآلآخرون

 مختطفوهم بعد وقت طويل، وأخذوا يو قفونهم واحداً وآ واحداً ويتأملون
 يعيدون الركاب إلى الحافلة. كان الفجر قد بدأ بالبزوغ. وبدا وبدأت هالة مائلة






 بعضهم وراء بعض وبدؤوا يصعدون إلى الحافلة وعندما جاء دواء دورهما فيا فيا الصعود وجّه الشُابان المقنعان اللذان كانا عند صدره، وأشـارا إليه بالتنحي دون أن ينطقا بكلمة واحدة. ـ لماذا؟ ـ سألهها ألبير ـ نحن سـائحان فرنسيان.

تقدم أحدهما منه بحركة متوعدة، وقرب وجهه منه وزممجر : ـ اصمت! اخرس!
ـ لا إسبانية ـ صاحت الصغيرة ميشيل ـ. سائح ! سائح!


 الضائع في النجود الأنديزية.

ـ ما الذي فعلناه؟ ـ قالت ميشُيل بالفرنسية ـ ماذا سيفعلون بنا؟ ـ سيطلبون فدية من السفارة - فتلعثم ألبير.
ـ وهذا الرجل، لم يستبقوه من أجل الحصصول على أي فدية. ــ ـلم يعد يبدو على ميشيل أنها خائفة، بل كانت تبدو هلئجة، متمردة.
الراكب الآخر الذي أبقوه معهها كان قصيراً وبديناً. تعرف ألبير على
 دون توقف وينحني أحياناً ليتحدث مع السائقـ برأسه ويديه. وكانوا يحيطون به. لقد نسوه هو والصغيرة ميشيل. ـ أترى تلك الأحجار؟ ـ قالت متأوهة ـ أتراها؟ أتراها؟

كان خـوء النـهار يتـقـدم بسـرعـة عـلى الهـضـبة، وكانـت الأجـسـاد والأشكال تتميز بوضوح. لقد كانوا شباباً، مراهقين. كانوا الـوا فقراء، وكان وكان

 القبعة الجاثي على ركبتيه كان يقاطع إصبعين على شـكل صليب وراء ويحلف
 عن نظر هما.

سمعاه يصرخ، يتوسل. وكانوا يتدافعون حوله ويتنافسون ويحرضـون بعضهم بعضاً، وكانت الأحجار والأيدي تنزل وتعلو، تنزل وتعلو ونـو ـ نحن فرنسيان ـ قالت الصغيرة ميشيل.
ـ ـلا تفعلوا هذا يا سيدي ـ صرخ ألبير -. نحن سائحان فرنسيان يا
سيدي.
كانوا أطفالاً تقريباً، أجل. ولكن بوجوه خشنة أحرقها البرد، مثل الـل
 ينتعلها بعضهـم، ومثل الأححجار في أيديهـم المغطاة بالحزاز الـينـي التي بدأت

تضرب.
 يضم إليه الصغيرة ميشيل، حائلاً بينها وبين تلكالأذرع الضاريارية ــا . نحن شابان أيضاً يا سنيور، سنيور!

*     *         * 

ـ عندما سمعتُ أن الرجل بدأ يضربها وبدأت هي تبكي، اقشعر بدني ـ قال الشرطي - وفكرت: مثل المرة الـسابقة، مثلما حدث فـر في بو كايبا. يا لهذا الحظ.

لاحظ ليتوما غضـب توماس كارينيو وقلقه وهو يستحضر ذكرى تلك الحادثة. هل نسي أنه موجود معه وأنه يستمع إليه؟

 قريباً جداً من شخص متنفذ، أسافر معه إلى الغابات. ولكنني أمضيت ليلة سيئة جداً في بوكايبا. وكان سيحدث الشيء نفسه الآن في تنغو ماريا. ـ لـم تشـم أن الحياة مليئة بأشياء قذرة ـ قال ليتوما معلقاً ــ ــ أين كنت تعيش يا توماسيتو.

ـ كنت أعرف كل شيء عن الحياة، ولكن مسألة السادية تلك لم يرق لي. اللعنة، أمر غير محتمل حقاً. ولم أستطع أن أفهـمه أيضاً. إنه يثير في نفسي الخضب، بل الخوف أيضاً. كيف يمكن للإنسان أن يصير أسوأ من الحيوان؟ وهناك أدركت لماذا يدعونه تشانشو (1) " كانت هناك فرقعة، وصرخت المرأة. لقد كان يضربها. أغمض ليتومان عينيه وتصورها. كانت ممتلئة، متموجة، ،لها نهدان مكورانـ
 تخلف أخاديد بنفسجية على ظهر ها.
 الأشياء التي تفعلها بعضهن من أجل المال! ـ حسن، وأنـت كنـت هنـاك أيضاً من أجـل المـال، ألـيس كـذلك؟ تحمي تشانشو بينما هو يتلذذ بسحب روح تلك العاهرة. ـ لا تسمها هكذا ـ اعترض توماس -. حتى لو كانت كذلك يا حضرة

العريف.

- إنها مجرد كلمة تقال يا توماسيتو ـ قال ليتوما معتذراً.

بصق الشاب على حشرات الظلام بغضبـ. كان الليل متقدمأ وحاراً، وكانت الأشُجار تهمس من حولـي
 على بعد نحو مئة متر من الطريق العام المؤدي إلى أغواتيا وإلى بوكايبا ،



المنطفئ:

تشانشو (Chancho) : لفب بمعنى خنزير ، يطلن على الأشخاص القذرين في بعض بلدان أمبركا اللاتينبة.

ـ يكفي يا سيدي. لا تضربني أكثر. وبدا لكارينيو أن الرجل يضحكك، مئل تلك الضحكة الوافرة التي كان قد سمعها منه سابقاً في بوكايبا.
ـ إنها ضحكة شخص متنفذ، آمر، شخص قادر ، قوي، قذر محلي تفيض عنده السوولات(") والدولارات ـ قال موضحاً ذلك للعريف بحقد

تتخيل ليتوما عيني السادي المنتفختين تجحظان بين أكياس الشحـم وتحتقنان بالشُبق كلما تأوهت المرأة. إنه لا يستثار بمئل هذه الأمور ،

 هي الحياة العاهرة. ألا يقتل الإرهابيون الناس ذات اليمين وذات الشـمال بحجة الثورة؟ هؤلاء أيضأ بحبون رؤية الدماء.

ـ انتهِ من هذا الأمر يا تشانشو، لعن الله أمك، هذا ما ما كنت أفكر فيه ـ تابع توماس -. استمتع، أفرغ شهوتك ونم. ولكنه كان يواصل ضربها. والمرأة تتوسل بين حين وآخر : - يكفي يا سيدي. يكفي.

كان الشُاب يتعرق ويشُعر بالاختناق. مرت شار الـاحنة تهدر على الطريق
 والصخور ووحل الساقية. ومع عودة العتمة، عادت الحشُرات المضيئة

 الأقل ، لكانا تبادلا الحديث وتمازحا، ولكان استمع إليه وهو يصف

[^0]أكلاته العظيمة، فأمضيا الوقت في ذلك. وما كان سـمع ما يسمعهه ولا تخيل ما يتخيله.
ـ سـأدس فـيكِ الآن هـذا الــضـيـب الـحـديـدي كلـه ـ خـرخـر الـرجـل مجنوناً بالسعادة .. كي تصرخي مثلما صرخت أمك يوم ولدتك.
 تبتسم له الحياة ويحصل دائمأ على كل ما يريده. إنه يستطيع أن يتصوره ألهـه بسهولة، ولكنه لا يستطيع أن يتصور تلك المرأة، فهي بالنسبة إليه شكل بلا وجه، ظلّ لن يستطيع تحديد معالمه مطلقاً. - لو أن اسخريوطي كان معي وتحدثنا، لكنت نسيت ما يحدث في البيت ـ قال توماس -. ولكن البدين كان يحرس الطريق وكنت أعرف أن
 المأكولات.

عـادت الـمـرأة لـلـــراخ وواصـلـت البـكـاء هـذه الـــرة. أتكــون هـذه الضربات شبه المنطفثة ركلات بالأقدام : - من أجل أحب شبيء إليك ـ كانت تتوسل إليه. ـ عنـدئن انتبهـت إلى أنـني أحمـل المسـد

 العريف، أقسم لك بذلك.
مال ليتوما على جانبه ليراه. وعلى السرير المجاور كان بروفيل وجـ
 النافذة ويحدد خط شكله الخارجي فقط. ـ ما الذي نويت عمله أيها الفحل. كان قد صعد الدرج الخششبي على رؤوس أصابعه وراح يدفع باب

البيت برفق إلى أن أحس بمقاومة المزلاج. بدا كما لو أن يديه وقدميه قد استقلت عن رأسه. وكانت المرأة تتوسل برتابة (يكفي يا سيدي"، وكانيانت

 ينخلع : كان الصرير يختلط مع صوت الضربات والتوساتلات. وعندما انفتح الباب على مصراعيه وصرير مسامير تُنتزع من أماكنها وانها، توقفت

 مسمـار في الجدار. وكانت هناك ظلاك فلال مـجنونة. وكان الرجل المتشـابك
 المرأة المفزعتين. فقال متضرعاً
 فقال ليتوما ساخراً:

- وهل قلت له هذه البلاهة؟ وتقول له فوق ذلك (اسيدي)؟ ـ لا أظن أنه سمعني - قال الفتى .. وربمـا لـم يـخرج صـوتي. ربما كنت أتكلم في داخلي فقط.
 ومتعثر بالمرأة، وصوب سلاحه نحا نحوه دون أن يتوقف عن القهتهة بصوت يخرج من حلقه، وكأنه يريد بذلك بـث الحماسة في نفسه. بدا بـن لتوماس أن الطلقات قد انطلقت قبل أن يضغط هو نفسه على الزناد، ولكن وار لا ،

 تقدم الفتى خطوتين باتجاه السرير. كان نصف جسسد تشانشا الجانب الآخخر. وكانت ساقاه ما تزالان متقاطعتين فوف شرشف السرير الـير. كان ساكناً. ولم بكن هو من يصرخ وإنما المرأة.

ـ لا تقتلني! لا تقتلني! ـ كانت تصرخ مذعورة وهي تغطي وجهها، وتتلوى، وتغطي نفسها بيديها وقدميها
ـ ماذا تقول يا توماسيتو ـ كان ليتوما مذهولاً ـ. أتعني أنك قتلته؟
 فالورم الذي كان في صدره خمد. كانت ساقا الرجل تنزلقان نحو الأرض
 ـ أتعني أنك قتلته؟ ـ ألح ليتوما. وكان يستند إلى مرفقه وهو وه لا يز الـ يبحث في العتمة عن وجه مساعده. ـ ألسـتَ واحـدأ مـن حـراسـه؟ ـ سـألته الـمـرأة دون أن تفـهـمه، وهـي ترمش. كان في عينيها خوف حيواني، أما الآن فقد ظهر فيهـما الذهـول أيضاً : ـ لماذا فعلت هذا؟

كانت تحاول ستر نفسها، تكور جسدها، ترفع شرشفاً عليه بقع من الدم. أرته إياه متهمة. ـ ما عدت قادراً على تـحمله ـ قال لها تومـاسيتو ـــ مـن أجل لذته يضربك هكذا. لقد كان يقتلك.

ـ يا لك من فحل ـ فهتف ليتوما وهو ينفجر ضاحكاً : ـ ـ ماذا تقول؟ ماذا؟ ـ كانت المرأة تستعيد السيطرة على نفسها من





 ومن طلب منك حمايتي، إذا كان ممكناً أن أعرف؟

وقبل أن يتمكن توماس من الرد عليها، سمع جلبة جري وصوت

 المدخل. وقف ينظر إليه... ينظر إلى المرأة.. إلى السرير المشعث.. إلى الملاءة.. إلى الكلة المنزلقة. وكان يحمل المسدس في يده المرتعشة.
 لسانه. وعلى أرضية الألواح الخشبية غير واضحة المد المعالم كان النـ الجسد يختلج. ولكنه لم بعل يـن.
ـ يا للعنـة، ما هذا ـ كان اسـخريوطي البـدين يلهـث وعيناه مـُل جندبين : ـ ما الذي حدث يا كارينيتو؟
كانت المـرأة قد انتهـت من ارتداء ملابسهها وأخذت تنتعل الحذاء


 واسخريوطي لإحضارها إلى تشانشو.
 يدها، مشيرة إلى القتيل، وإليه، ثم إلى القتيل من جديلـ

قال الفتى. وكان صوته قد صار عذباً.

ـ أجل، أجل ـ صرخت المرأة خارجة عن طورها ـ ماذا سيحدث لنا
الآن.
ـ يـ لـلــنة ـ كرر اسخريوطي البدين كرجل آلي وهـو يرمس دون
توقف.

ـ أظن أنه لم يمت ـ قال الفتى متلعثماً ــ . لقد رأيته يتحرك.
ـ ولكن، لماذا فعلت هـذا يا كارينيو -. وانحتنى البدين ليفتحص الجسد. تـم نهض واقفاً وتراجع خطوة إلى الخلف : ـ ماذا فعل لك؟ لماذا قتلته؟

ـ كان يضربها. كان سيقتلها. من أجل لذته فقط. لقد اختنقتُ أيها البدين. لم أستطع تحمل تلك القذارة.

التفت نحوه وجه الاسخريوطي الذي كالبدر المكتمل ، حدق فيه
 شيئاً. كان ينظر إلى المرأة، وينظر إلى توماس ويتعرق ويلهث. ثـر تم قال
 ـ من أجل هذا قتلته؟ وصرخت المرأة بهستيرية:

ـ من أجل هذا! من أجل هذا! والآن، ماذا سيحدث لنا، اللعنة.
 تدوران في محجريهها وكأنهما من الزئبق : ـ ولكن، هل تعرف ما الذي فعلته أيها التعيس؟

ـ لـــت أدري مـا الـذي أصـابنـي. لا تــلـق، ليس الـذــب ذنبك. أنـا سأشرح كل شيء لعرّابي أيها البدين.
ـ ستأتي الشرطة، وسيحققون ـ كانت المر أة تقول ـــ أنا لا علاقة لي بالأمر، يجب أن أذهب. ـ ولكن، ، لـم بكن بإمـكانها أن تتحرك. ـ ــذـكر الفتـى وقد ازدادت



خطوات باتجاه الباب، ولكنها ما لبئت أن توقفت ورجعت، وكأنها لـم تكن تعرف ما عليها عمله. لقد كانت مذعورة جداً، يا للمسكينة. أحس الفتى بيد اسخريوطي البدين على رأسه، كان ينظر إليه بإشفاق وحنان، دون أي غضب. وقال له بحزم تام :

 يعثروا عليك، لقد كنت أعرف أنك لا تنفع في هـنـه الأمور ، ألـم أقل ذلك عندما عزّفوني عليك؟

 بدين هائل، وجه مدور مثل قرص الجبن، وبطن مثل عـجلة شـاحنة. ما
الذي جرى له يا ترى.


الرجل الراقد دون حراك.

وقاطعه ليتوما :
ـ ـ أنت لا تروي لي كل شيء يا توماسيتو
 النسيم الدافئ الذي يحرك الشـيرات والـير والأغصـان.
ـ لا يوجد معي ولو سنتافو واحد، لست أدري أين أذري أذهب. ليس معي سنتافو واحد، لا أدري ما الذي سأفعله. أنا لا أسرقه.
انطلق يعدو باتجاه الطريق العام، ولكنه بعد أمتار قليلة بدأ يمشي ببطء. أين سأذهب؟
كان ما يزال يحمل المسدس في يده. خبأه في القراب المثبت في

حزام بنطاله المختفي تحت القميص. لم تكن هنالك سيارات في الجوار، وبدت أضواء تينغو ماريا نائية.

 ويعرف أن الكابوس لم يكن إلا مـجرد كابوس. وعاد ليتوما إلى الضحك وهو يقول: ـ لماذا تخفي عني أفضل ما في القصة يا توماسيتو. وسـط هـسـيس الـحـــرات والــابـة ســـع الفـتـى وقـع أقدام الـــرأة المستعجلة وهي تحاول اللحاق به. أحس بها إلى جواره. - ولكنني لم أخف عنك شُيئًا يا عريفي. هذه هي الحقيقة كاملة. هذا هو كل ما حدث مثلما رويته لك. كانت هي تتذمر :
 أسرقه، أردت أن أستلف شيئاً فقط لكي أصل إلى ليما. لست ألـا لألك ألك ولو


كانا يسيران متعثرين على الطريق الضيت المتعرج الذي غطنه ألورا ألواق
 الأشجار وخيوط العناكب تلمس وجهيهما وأذرعهما. وهناك بالذات خفضت المرأة صوتها نادمة: ـ مـن طلـب منك التدخل -. ولكنها بعـد لـحظة عادت تؤنبه، وإن كانت أكثر سعادة : ـ من عيَّنك حارساً عليّ ، من طلب منك الد الدفاع عني هل طلبتُ منك ذلك؟ لقد ضيتعت نفسك وخيعتني أنا أيضاً، دون أن يكون لي أي ذنب.

ـ حسب ما ترويه لي، لا بد أنك قد ضاجعتها فـا في تلك الليلة. أنت لم تسحب مسـدسك وتطلق عليه النار لمـجرد أنك قرفت مـت من القـذارارات
 تخبرني بأهم جزء في القصة يا توماسيتو.

## II

"كل هؤلاء المـوتى ينزلقون من ذاكرة الجبليين"، هذا ما فكر فيه
 حافلة انداهوايلاس، ولم يعلق أي واحد من العمال الذين كانوا يشربون

 إحدى آليـات الـمعسكر. أيكونون قد ذهبوا للانضــمام إلى مـيليــيـيا




 مسدسيهما من تحت الوسادة، ناهيك عن الوصول إلى خزانة البنادق.





سيمزقوننا مثلما جرى تمزيق توباك آمارو(") يا صاحبي. سيحدث ذلك في أي لحظة، ربما هذه الليلة بالذات، وفي سيُظهر الجبليون الوجوه غير المعبرة نفسها التي أظهروها هذه الليلة حين سمعوا خبر حافلة انداهوايلاس. تنهد وخلع قبعته. لقد كان من عادة الأبكـم أن يغسل ملابِ ملابس ليتوما وممساعده. وكان يفعل ذلك هناك ، على بعد أمتار قليلة، على طريقة
 يتركها تقطر ماءها في صفيحة الغسيل. لقد كان يعمل بكثير من الضمير ، الضمر ، فيدعك القمصصان والسراويل الداخلية بالصـابون عدة مرات. تـم ينشر الملابس فوق الصخخور بالعناية والدقة التي يفعل بها كل شيءّ الدئ، مُركُزاً
 ومتأهباً بانتظار الأوامر. ويقضي النهار وهو يطا يأطئ رأسه محيياً. ما الذي فعله الإرهابيون بتلك الروح الربانية.
كان العريف تد انتهى من تضاء ساعتين في الجولة الإجبارية ـ على المهـندس، ومراقبي العمال، والمـحاسبين، ورؤساء الورش، ويا وزمـلاء
 التحقيق في حالتي الاختفاء التاليتتين. وكانت النتيجة هي نفسها


 باختفاء الأمهت كاسيميرو هواركايا. لا أحد يعرف إلى أين ذهبتا، ولا متى أو لماذا غادرتا ناكوس.
(1) نوباك آمارو (IVA1 - IV\&•) Tupac Amaru ( زعيم من البيرو وسليل الإنكا. تمرد ضد الإسبان. ثم جرى اعتقاله وأعدم بوحـية.

ـ ألا يبدو لك غريباً اختفاء هؤلاء؟ ـ أجل، غريب جداً.
ـ أمر يستحق التفكير، أليس كذلك؟ ـ ـ أجل، يستحق التفكير. - ربما أخذتهم الأثباح؟ - غير ممكن بالطبع، من يصدق شيئأ كهذا. ـ ولماذا اختفت المرأتان كذلك؟ ـ لأن ذلك ما حدث.




 من الإرهابيين. قد بكون هذا هـا هو التفسير. وإلا ، كيف يمكن ألا ألا يسـمع



 معهمّ، وبالرغم مـن أنه نقل المـنخفر مرتـن في إثر معسكرهـمـ. إنهـم
 الـُرطي قد ذهب لإجراء تحقيقات مع فلاحي القرية وفريق العمال الذين يشقون النفق، على بعد كيلومترات من ناكوس، باتجاه هوانكايو. ـ ماذا؟ ـ سأله وهو واثق من أن جوابه سيكون المرور بإصبعه على

عنقه.

ـ لقد توصلتُ إلى شيء ـ قال الحارس الأهلي ذلك وهو يجلس إلى جواره، على واحدة من الصخور التي تشوش منظر السفـح. كانا على ربوة في منتصف الطريق بين المخفر ومعسكر العمال المنتشر على امتداد
 إن ناكوس كانت قرية منجمية مزدهرة فيما مضى فئ أما الما الآن فليس فيها إلا
 السماء، ما بين الغيوم القطنية المترهلة، كانت تتوهج شمرئ الشُرطي قائلا: ـ مراقب العمال المختْفي كان قد تشاجر مع الساحرة،

قبل بضع ليال.
اللساحرة المعنية هي السيدة أدريانا، امرأة ديونيسيو، إنها أربعينية،
 في جعل الزبائن يشربون، وإذا كانت صادة في ما تقا تقوله، فإنها قادمة من
 منطقة تجمع ما بين الجبال والأدغالن. إنها تُحضٍر الطعام في النهار لبعض العمال، وفي المساء والليل تقرأ طالعهم في أوراق اللعبب وبطاقات

 امرأة ذات عينين واسعتين، بارزتين وملتهبتين، وردفين فخمين يتأرجحان
 إشاعات خيالية كثيرة عن ماضيها. يقال إنها كانت زوجة عانـيا عامل منجـم
 الشكوك في أنها ليسـت طاهية وعرافة وحسبـ، بل إنها شـيء آنـبا آخر في

ـ لا تقل لي إن الساحرة إرهابية يا توماسيتو.
 يعجبه ما تنبأت به، ورفض أن يدفع لها. وكانت دونيا أدريانا غاضبة جدأ

 زفر ليتوما وهو يقول ذلك، ثم أضاف: ـ هل استجوبتها استها ـ لقد طلبت منها الحضور إلى هنا يا حضرة العـر العريف.
لا يعتقد ليتوما بأنه قد تعرف على ديميتريو تشانكا. أما الأمهـت

 حانة ديونيسيو. أما المختفي الأول بالمقابل، بيدريتو تينوكو ، فقد فـد عاش





 واختفى دون أن يترك أثرأ. وفكر ليتوما: هكذا بدأت هذه المشـكلة، فكيف ستنتهي. نبهه مساعده:
ـ هـ هـ هي ذي دونيا أدريانا قادمة.


 تلهث قليلا"، وردت على تـحية العريف والحارس بانحناءة جافة من

رأسها دون أن تحرك شفتيها. كان صدرها الضخم الأمومي، يعلو ويهبط

 تبعـث هي وزوجها السكير، على الدوام شعوراً بعدم الراحة في نفس

ليتوما.
ـ شكرآ لمـجيئك أيتها السيدة ـ قال لها ــ ـ أنت تعلمين أن الناس ما زالوا يـختفون هنا في ناكوس. لقد اختفى ثـلاثة. هـذا كـُير، ألا ترين

ذلك؟
لم تُجب. إنها بدينة، هادئة، تسبح في كنزة مرقعة وتنورات ذات لون
 تدراتها. أيمكن لها أن تكون ذات جمال غابر كما يقولون؟ من الصعب تخيل ذلك أمام هذا الشبح الرهيب.

ـ لقد استدعيناك لكي تخبرينا عن شـجارك مـ ديميتريو تشـانكا تلك
الليلة. أعني مراقب العمال ذاك الذي الختفى أيضاً.
هـزت الـمرأة رأسهـا. كان لهـا وجه مـدور ومـخـلـل ، وفـم مــل نـدبـة جرح. كانت تقاطيع وجهاها تشبه وجوه الهنود، ولكن بششرتها بـها بيضاء وعينيها صافيتين جداً، مثل أولك الن النساء السـمراوات اللواتي رآهن ليتوما
 خيول واطئة ودون وبر. أتراها تعمل عاهرة في الليل؟ ـ لم تحدث أي مشادة بيني وبين ذلك الرجل ـ أكدت بحزم.

فتدخل الحارس كارينيو :
ـ هناك شهود يا سيدتي. كنت تريدين خمشه، لا تنكري ذلك. فصححت هي دون أن تتأثر :

ـ حاولت أن آخذ قبعته لكي أحصل على ما هو مدين لي به. لقد جعلني أعمل مجاناً وهذا ما لا أسمح به لأحد أحد. كان صوتها يخرج متثاقلا"، كأن أحـجاراً تصعـد مـن أعماق جسـدها



 العمال السكارى، بعد أن يذهب ليتوما ومساعده للنوم؟ ــ لم يعجبه ما قرأتِه له في أوراق الكوكا ـ ـ قال توماس.
 ولكن هؤ لاء الهنود وحدهـم لا يثقون بأوراق اللـعـب ولا وا بالنجوم ور ولا حتى بأكفهـم. إنهم لا يؤمنون إلا بأوراق الكوكا وحا وحدها. ـ ابتلعت لعابها وأضافت:

ـ وهذه الأوراق لا تكون واضحة تماماً.
 العينان ساهمتين وخارجتين من محجريهما، بل لقد خلد خليل لليتوما أنهمـا

 الظلام. إنه غير قادر على مواجهتهما. - وماذا رأيتِ في كفه يا سيدتي؟ - ما جرى له - تهربت بتلفائية.

فهتف ليتوما بصوت خافت: - قرأتِ في كفيه أنه سيختفي؟ وكان كارينيو إلى يمينه يمط رقبته.

هزت المرأة رأسها مؤكدة دون تأثر. ثم تمتمت : ـ لقد تعبت قليلا" من المسير. سأجلس.

 صـرة، وراحت تحرك الهواء بقبعة القش التي نزعتها عن رأسها. كان لها شعر سبط، لا شُيب فيه، مشدود ومئبت على رقبتها بشريط ملون، مئل تلك الشرائط التي يعقدها الهنود على آذان حيوانات اللاتيا

 - وهل يمكننا أن نعرف سبب كونه دنساً يا دونيا أدريانا؟

فأوضحت المرأة :
ـ لأنه بذّل اسـمه. تبديل الاسـم الذي يطلقونه على المرء عند ولادته
عمل خبيث.
ـ لـــت أستـغرب امتـنـاع ديـميتريو تــــنـكا عن الـدفع لـكِ ـ ابتـــم
توماسيوت.

- ومن هـم الذين سيقدمونه قربانآ؟ ـ سألها ليتوما.

قامت الـمرأة بـحركة يـــــن لـها أن تكـون عـلامـة ضـجر أو ازدراء.
وردت وهي ما تزال تهز قبعتها كمروحة :

 لم يحدث على أيديهم

- وهل تريديني أن أكتفي بمثل هذا التفسير؟
 رأيته في كفه. وقد تحقق. أولم يختفِ؟ إذن، فقد قدموه قرباناً.

إنها مخبولة دون شك، هكذا فكر ليتوما. وكانت السيدة أدريانا تنفخ مثل كير. رفعت بيديها السمينتين ذيل تنورتها حتى وجها ونها ونفّت أنفها، ،
 مصدرة صوتأ عالياً. وبالرغم من استياء العريف، إلا أنه أطلق ضححكة خافتة : يا لها من طريقة لتظيف الأنفـ

أيضآ؟
ـ هذان لم أضرب لهها في ورق اللعب، ولم أنظر في كفيهما، ولم أسحب لهما أوراق التنجيم. هل يمكنني الذهاب الآن؟

أوقفها ليتوما:
ـ انتظري لحظة.





 يبقى جالسأ على صـنرة لا يتحركا الـحال، ساكناً، ساهياً، مفكرآ فيما لا يعلمه إلا الله، إلى ألى أن تجف

الثياب المغسولة.

 بريق ووميض سقوف التوتياء. إنهم مثل وكر نمل . فـم فـمن لا يعملون منهم في التفجير في النفق أو في شدّ الرفوش، يستريحون الآن، ولا بلا بد أنهم يأكلون طعامهم البارد.

قال لها فجأة، وقد بوغت برنة المناجاة في صوته: - إنني أحاول القيام بعملي يا دونيا أدريانا. لقد اختفى ثلاثلة أشـخاص. وجاء ذووهم ليقدموا بلاغاً بذلك. ربما يكون الإرهابيون قد قتلوهمه أو أو
 في القضية. فهذا هو سبب وجودنا في ناكوس. ولهنذا يوجد هنا مـخفر للحرس الأهلي. أم أنك تعتقدين أن هناك سبباً آخر؟ كان توماس قد التقط بضع حصوات من الأرض وراح يقذفها مصوباً باتجاه أكياس الـمتراس. وكلمـا أصـاب هـدفه كـان يصلر صـوت نشـاز

خامداً.
ـ هل تُحمّلني مسؤولية أي شيء؟ هل أنا مذنبة لأن هناك إرهابيين في
الأنديز؟
ـ أنـت أحـد آخر الأشـخاص الـذين رأوا ديـمتريوس تشـانـكا. وقـد تشاجرت معه. ثم ما هذا الذي قلته عن تبديله اسمه؟ أعطِنا طرف خـيط. هل ها نطلبه كثير؟

نفّت المرأة أنفها مرة أخرى بهمهمة حجرية.
ـ لقد أخبرتكما بما أعرفه. ولكنكما لا تصدقان شيئاً مما تسمعانه، ، ما
 بأن نظراتها تحاصره، وأضافت : ـ هل تصدق شُيئاً مما أقوله؟ ـ أحاول يا سيدتي. هنالك من يؤمنون وهنالك من لا يؤمنون بهذه الأمور الغيبية. ليس هذا هو المهـم الآن. أنا أريد أن أحقعق فتط فـي في مصير


 الإرهابيين يعاقبون ممارسي الرذائل؟ وأنهـم يـجلدون شـاربي الـخــر؟

تصوري ما الذي سيفعلونه بك وبزوجك ديونيسيو وأنتما تعيشان على
إسكار الناس. ونحن هنا من أجل حمايتكما أيضاً.
رسمت السيدة ابتسامة ساخرة، ودمدمت:

- إذا كانوا بريدون قتلنا فلن يستطيع أحد منعهم. ولن يستطيع أحد


العريف. أنتما ونحن سواء في هذه الحال، إننا أحياء بمعجزة انـراء خالصة. كان توماسيتو يرفع يده ليقذف حصوة أخرى، ولكنه أحجـم. أنزل ذراعه وتوجه إلى المرأة:

ـ لقد اتخذنا الاستعدادات لاستقبالهـم يا سيدتي. زرعنا نصف الجبل بالديناميت. وقبل أن يصل أي واحد منهـم إلى المـخفر ستكون هنـاك
 ليتـومـا، وعاد يــول لـدونيا أدريانا: ـ العـريف لا يكـلـمـك عـلى أنك مشّبوهة، بل باعتبارك صديقة. تجاوبي إذن مع ثقته بك.
عادت المرأة تزفر وتهوّي بقبعتها قبل أن تهز رأسها موافقة. رفعت
 بقلنسواتها الثلجية، الرصاصية، الخضراء، الشامـار الشخة، المتفردة تحت قبة

السماء الزرقاء.
ـ كل هذه الجبال تغص بأعداء ـ قالت بعذوبة -. إنهم يعيشون فيها. يقضون الليل والنهار في تدبير شرورهـم. إنهم يسببون الأذي الأى والمزيد من الأذى. هذا هو سبب كثرة الحوادث: الانهيارات الثلجـية، الشاحنـاتنات
 صناديق الديناميت التي تنفجر حاملة معها أرجلاً ورؤوساً.

كانت تتكلم دون أن ترفع صوتها، بصورة آلية، مثل تراتيل الموكب أو مئل تأوهات المنتحبات في المآتم.

ـ إذا كان كل سر من عمل الشيطان، فليس هناك أي صدنة في الحياة
 أنداهوايلاس، هـل إبليس هو من قتلهـما بالأحجار أيضـأ؟ لأن الأعداء الذين تتحدئين عنهم هم الشياطين، أليس كذلك؟ ولكن المرأة أضافت وهي تشير إلى الجبال : - إنهم هم الذين يدفعون الهوايكو (1) أيضاً.

 والطينية التي تهوي من أعالي سلسلة الجبال، وتنزل مثل دوامة موت،

 الهوايكو من نزوات الشيطان؟
وعادت السيدة أدريانا تشير إلى القـم :

- ومن سواه قادر على إطلاق هذه الصخور. من يمكنه دفع الهوايكو بدقة إلى حيث يسبب أشد الأضرار.
 ليتوما شُعر بالذعر للحظات. ولكنه قال بإلحاح : - وماذا عن هؤلاء المحتفين يا سبدتي؟

أصاب أحد أحجار توماس هدفه ودوت ضسجة معدنية امتد صداهـا نـحو الأسفل. ورأى ليتومـا مساعده ينتحني لالتقاط حفنة أخرى من

القذائف.
وواصلت دونيا أدريانا :
(1) هوايكر huayco بالكيتشوا: هي انهيارات ضخية تحدث في ببال الإنديز.

ـ لا يـمكن عـمل الكثير ضـدها. ولكـن بالإمكـان عـمل شيء مـا. بالإمكان إرضاؤها، شغلها. ليس بتلك التقدمات والقرابين التي يتركها
 الحيوانات الصغيرة، هذا كله لا يفيد في شيء. ومثلها تلك الرشفات من
 يذبحون لها في بعض الأحيان خروفآ أو ألبكة، ولكنها مجردد حماقاتات إنها تنفع في الأوقات العادية، ولكن ليس في هذه الأوقات. فما يروت لها أكثر هو القربان البشري.
بدا لليتوما أن مساعده يكبح ضححكة المّرئ أما هو فلم تكن لديه رغبة في الضحك مما تقوله الساحرة. فمثل هذه الأحاديث تجعل بدنه يقشـعر ، الـا اللهم إلا إذا كانت تبجحات ادعائية أو هذيانات مخبولة.

ـ وأنت قرأتِ في كف ديميتريو تشانكا أنه...؟
فهزت كتفيها:
ـ لقد حذرته لأني رغبت في ذلك. ولكن ما هو مكتوب سيتحقق على أي حال.

ما الذي سيقوله رؤساءه هناك في هوانكايو إذا ما بعـث إليهـم عبر جهاز اللاسلكي الذي في المعسكر هذا التقرير حول ما حدث: اضضُحي
 نقطة. قدر مكتوب على راحة كفه، حسب قول أحد الشُهود، نقطة. أقفل التحقيق في القضية، نقطة. مع الاحترام، رئيس المخخر، نقطة. العريف

ليتوما. نقطةها.
ـ أنا أتكلم وأنت تضحك ـ قالت المرأة بخنة وبصوت خافت.
(1) التئتيا (Chicha) شراب كحولي يصنع بتخمير الذرة.

فقال العريف:

- إنني أضحك مـا سيعوله رؤسائي في هوانكايو إذا ما أخبرتهـم بالتفسير الذي قدمتِهِ لي. شكراً لك على كل حالـ ـ أيمكنتي أن أنصرف؟.




 أتكون هي نفسها شيطانة أيضاً. ـ هل هل رأيت هوايكو يوماً؟
- لا يا حضرة العريف، ولست أحب أن أراه أراه ولكنني حين كنـت


 لقد حمل معه صحخوراً هائلة إلى أسفل. وظل الغبار يغطي كل شيء باللون الأبيض عدة أيام. ـ هل تظن أن دونيا أدريانا متواطئة مع الإرهابيين؟ أتراها تتلاعب بنا على هواها بقصة شياطين الجبال هذه؟
ـ أنا أصدق أي شيء يا عريفي. فالحياة جعلتني أكثر الرجال تصديقاً
في العالم.
*     *         * 

منذ طفولة بيدريتو تينوكو كانوا يدعونه المخخبول، الأبله، المعتوه، الأحمقَ، وكانوا يدعونه كذلك آكل الذباب لأنه كان يمشي دائماً فاتحاً فمه.

لم تكن هذه الألقاب تغضبه لأنه لا يغضب من أحد ولا من شيء.
 بابتسامته الهادئة ، بروحه الخدئ إلـي
 الوقت الذي احتاجته من أجل ترك هذا الابن غير المـرغوب فيه ، فـي في










 وبينطال فضفاض ومشنحم يثبته بحبل، وبعل وبعباءة بونتشو مفككنة الخيوط،
 شتعره السبط الذي لم يمسسه مقص أو مشنط قَّن.
 الجنود أن ذلك عمل جائر . فكيف يمكن أن يؤدي الخدمة العـو العسكرية

 من يكون أو أين هو؟
لكن الجنود لم يسمحوا للجيران بأن يلووا ذراعهم وأخذوه مع غيره

من الشُبان الذين نصبوا لهم كمائن في الخمارات ومشارب التشيتشا ودور

 وألبسوه بدلة الخاكي وحذاء عسكرياً لـم يعتد عليه قطّ، لأن رفاقه رأوه أوه
 ومع بداية الأسبوع الرابع لتجنيده هرب من الثكنة.
هام على وجهه في الـجبال غير المأهولة في امبوريماك

 الرياح الجليدية، عندما عثر عليه الرعاة كان قـد

 أعادت إليه الحيوية. أخذه الرعاة معهم إلى أوكيباتا، وهي قرية قديمة في الأراضي العالية تنـمو فـيها بعض البطاطا الضـاربة إلى الــواد وبـعض درنات الأويوكو الضامرة.

اعتاد بيدريتو على أوكيباتا وسـمـح له قرويوهـا بالبقاء فيها. وقد اكتسب هنالك، كما في المدينة، تعاطف الناس وتقبلهـم بفضل روحـر
 لعمل كل ما يطلب منه، ومزاجه في أن يكون في عالم الأرواح الطليقة، ، جميعها كانت تمنحه هالة قديس. وكان القرويون يعاملونه بتوقير وينظرون إليه بخشـوع، موقنين بأنه ليس واحداً منهـم، بالرغم من أنه يشـاطرهـهـم أعمالهم واحتفالاتهم.
(1) فيسكاش Vizcach: حيوان من القوارض، موطنه جبال البيرو وبوليفيا وتشيلي.

بعد بعض الوقت ـ ما كان بمقدور بيدريتو أن يحدد متى، لأن الوقت
 جاءت جمماعة من الغرباء، جاؤوا وذهبوا تُم رجعوا وكان هنا
 ثيابآ مثل تلك التي برتديها آخرون كما يـخيل لذاكرة بيدريتو المشوشـة


 حيوانات الفكونا.
جرى التعاقد مع إحدى الأسر للقيام بأعمال الحراسة في أثناء نقل
 وسان خوان، على مسيرة يوم واحد من مركز البلدة. كانت هناك واك أعشاب


 ومن هناك كان يقودها رعاة أوكيباتا. ذهب بـيلريتو تينـوكو للعيـن الحراس في المحمية. ساعدهـم في بناء مأوى وإعداد تطعة أرض لزراعة البطاطا وحظيرة

 بين فترة وأخرى أحد رجال السلطة، في شـاحنة صغن ونيرة حمراءه يوجه
 وانقضى وقت طويل دون أن يطل أحد على المحمية، فحزم الحراس في
(1) نارايوك Varayok: بلغة الكيتشوا، تطلق على عمد أو زعماء القرى الهندية.

أحد الأيام أمتعتهم ورجعوا إلى أوكيباتا. وبقي بيدريتو وحده مع حيوانات الفكونا.
لقد أقام مع تلك الحيوانات الحساسة علاقة أكثر حميمية من أي
 وتفحص عاداتها، وحركاتها، وألعابها، ونزواتها باهتا باتمام ذاهل ، شاهبه

 الهاوية وتنكسسر قوائمها، أو حـين تنزف إحدى الإنات في ولادة غير إنـير
 أبانكاي وقرويو أوكيباتا، فكانت تتركه يدنو منـو منها دون أنـا وكانت الإناث المتوددات تسحبه من عنقه طالبة منه بأعينها الذكية أن أن يشدها من آذانهن أو يحك ظهور الانـا ما يروقها). بل إن الذكور في فترة السفاد، حين يصبح شرسة ولا يسهـ يسح






 من كل جهود بيدريتو، لـم تكن الحيوانات تسمح لهـم بـم بالاقتراب منها.
 معلبات محفوظة وبعض النقود.
 بيدريتو الرتيبة التي تتلوى من إيقاعات وظواهر الطبيعة : أمطار وبرد

المساء والليل، وشمـس الضـحى التي لا ترحـم. كان ينصب الأفخاخ للفيسكاش ولكنه لا يأكل في الغالب سوى البطاطا التي يجنيها من قطعة أرضه الصغيرة المزروعة، وقد يذبح بين حين وآخر أرنب كويي ويأكله.



 مأوى بيدريتو تينوكو ويطلعونه على أخبار أوكيباتا، فكان ألـان يستمع إلـيهم



 الأرض قد انقلبت، وأن لعنة قد حلت عليها، وأن ثمة أناساً يقتتلون.

في الليلة التي سبقت ذلك الفـجر حدثت عاصفة بَرَد. وكانت مثل تلك العواصف تصرع بعض حيوانات الفكونا الصغيرة دائماً. لقد كان
 تحت عباءته في المأوى طوال الليل تقريباً، بينما تتسرب من شـقوق

 عشرين شخصاً، إنهم أكثر عدداً من أي جماعاعة غرباء راء رآها بيدريتو تأتي


 أشعلوا موقدآ وراحوا يطبخون. رحب بهم مبتسماً لهم بوجهه المذهرنول، ومحيياً مرة بعد أخرى، ومطأطئآ رأسه باحترام.

كلموه أول الأمر بالكيتشوا، ثم بالإسبانية:




 وأحضر لهم كيساً من البطاطا وشرائح من اللحم المقدده، وقدمها إليه
وهو ينحني احترامآ.

ـ ألا تستطيع التكلم؟ سألته ذلك إحدى الفتيات بالكيتشوا. نقال آخر وهو يتفحصه من أعلى إلى أسفل :
 مطلقاً. أتفهم على الأقل ما نقوله لك؟
 خاصة إلى إدراك الطريقة التي عليه خدمتهم بها. سألوه عن الفكونانات:
 ومن تلك، أين تشرب الحيوانات المين الماء عادة، وأين تنام. وكانوا ويا يومنئون

 وهو يقفز ويقلد حركات الحيوانات عند هطول الياني المطر ، بأنها في المغاور.


 ويرتعشن كذلك من البرد ويكرر من حلقه الأصوات التي تتفاهم بها الحيوانات فيما بينها.
ـ إنها في هذه الجبال - نهم عليه أحدهم أخيرآ -. هناك أماكن نومها.

وقال الشاب ذو النظرة القاسية:
ـ خذنا إليها. تعال معنا، ساهم بنصيبك الئك أيها الأبكم.
 السماء زرقاء صافية، وكانت الشمس تصبغ الجبال المحيطة بلون ذهبي. كانت تنبعث من الأعشاب والأرض الموحلة، المليئة ببرك الماء،
 والجذور التي تبدو كأنها قد أصلحت الدنيا، وطمأنت من خارئ الفا الأعاصير والرعود ـ من أن تنتهي الحياة في كارئة قيامية. كان عليهم أن

 هل يرى جنوداً أم شرطيين؟ وكانوا يقولون : - إنه لا يفهم. إنه معتوه. ويقولون: ـ يـفهم، ولكنه لا يستطيع التعبـر. فكـل هذه العزلة، والعيش مع الفكونا جعلته أبكم. ويقولون: ـ هذا أفضل.

حين وصلوا إلى حافة الـجبال، أشـار لهـم بيـدريتو تينوكو بالقفز
 دون أن يتكلموا ودون أن يتحركوا انـرا حتى لا يُفزعوا الحيوانات. فسميعها مرهف، ونظرها بعيد المدى، وهي شديدة الاحتراز والخوف، وإنـورإنها ما إن تشم وجود غرباء حتى تبدأ بالارتعاش.

قال الطفل ذو العينين القاسيتين : ـ فلنتظر هنا، ولنكن هادئين، انتشروا دون ضجة.



إلى أن استقروا في أماكنهم، إلى أن اختنوا، إلى أن انطفأت الأصوات التي كانت تصدر عنهم. وتقدم على رؤوس أهابعه نحو المغاور. وبعد


 الإناث، للكبار أو الصغار. شدد بيدرو تينوكو من احتراسه، ومن هدوء
 بخفوت تحت سقف حلقه، مقلداً أصواتها ومتحديأًأ إليها بتلك اللغة اللـة التي

 وكان يمكنه أن يصطاده، ولكنه لم يفعل حتى لا يخيف الفكوناتِ كات كان يشعر بثقل نظرات الغرباء في ظهره. بدأت الفكونات بالخروج. ليس واحدة واحدة وإنما في أسر، مثلما هي عادتها. الذكر مع إناثه الأربع أو الخمس يحطنه بر برعايتهن، والألم مع

 وستأكله هي الآن. كانت تحرك رك رؤوسها إلى اليممين وإلى اليسار. إلى

 يشُدها من عقدة آذانها الدافئة أو حين يمد أصابعه بين وبرها ليقرصها. حين لعلع الرصاص ظنه رعدآ، عاصفة أخرى تقتربا


 مضرجة بالـدماء وهي تئن وظهورهـا مفتوحة، وعظامهـا مكسورة،

ومخاطمها وعيونها وآذانها مقلوعة بالقذائف. بعضها كان يسقط ثم ينهض




 وبتلك التأوهات الأسوأ من تأوهات الإناث عند المخاض.

وكان الطنل ـ الرجل يزمجر بين الفينة والأخرى : _ لا تصيبوه. انتهوا! بحذر !





 تمكنت من التسلل والابتعاد بين العشب باتجاه الوهدة. عندما وصل إلى ور الـى جانب الطفل ـ الرجل جنّا على ركبتيه وحاول أن يقبل يده، ولكنـه أبعده

ينزق صارخاً به.
ـ لا تفعل هذا. ابتعد، انصرف.

 ونصحته إحدى الفتيات مواسية :
 والـمــنـبين. ابـكِ من ذهبوا إلى الـسـجون، ابـكِ الشهـداء ومن ضحوا

كان يتنقل من مكان إلى آخر محاولاً تقبيل أيديهمّ، والتضرع إليهم، والركوع أمامهم. فيبعده بعضهم بالحسنى، وآَخرون بقرف.

كانوا يقولون له :
ـ لـيكـن لـديك بعض الـكبرياء والاعتزاز، ليكـن لـديك مـزيـد من الكرامة، فكر في نفسك قبل أن تفكر في الفكونات.
 المحتضر منها. بدا لبيدريتو تينوكو أن الليل لن يأتي أبداً. أحدهـ



 القاسية، وقال له مغيراً نبرة صوته وواضعاً يده على كتفه : ـ لسنا نحب عمل ذلك. إنها أوامر القيادة. وهذه محمية للعدو. عدونا وعدوك. إنها مححمية أوجدتها الإمبريالية. هذا هو الدور الذي فير فرضته الإمبريالية علينا نحن البيروانيين ضـمن استراتيجيتها الاتيا العالمية : أن نربيا
 أنت بالنسبة إليهم أقل قيمة من هذه الحيوانات.

ونصحته إحدى الفتيات بالكيتشوا وهي تحتضنه :
ـ عليك أن تذهب من هنا يا باباي(") سيأتي شرطيون، وسيأتي جنود. سيركلونك وسيقطعون رجولتك قبل أن يطلقوا رصاصن اصـة على رأسكا انصرف بعيداً.. بعيداً جداً.
(1) باباي: كلمة بلغة الكيتشوتا تطلق تحيبأ على الشـخص الدحترم أو الحجبوب.

وعاد الطفل ـ الرجل يشرح له بينما هو يدخن وينظر إلى الفكونات
الميتة:

- ربـما تفهـم بهذا مـا لـم تفهـمه حتى الآن. هذه حـرب، الـا ولا يمكـن


لأحد، ولا يقبل أحد يد أو قدم غيره.

ظلوا هناك بقية ذلك النهار والليلة التالية. رآهم بيدريتو تينوكو الـو وهر وهم يعدون الطعام، ويوزعون الحراس على الـجوانب المطلة على الطريق.
 بعض، في كهوف الجبل، مثلما كانت الفكونات تفعل. وعندما انصرفوا


 الفكونات الميتة وفوقها تحوم الطيور الجارحة والوحوش الرمّامنة الـامة

## $\ddot{Q} \underbrace{}_{0}$

t.me/t_pdf

ـ كم عمرك؟ سألته المر أة فجأة.
فهتف ليتوما :

ـ وأنا أيضاً أشعر بالفضول لمعرفـ أونة عمرك. فأنت لم تخبرني بذلك من قبل. كم عمرك يا توماسيتو؟
 تهتز كثيراً الآن. ولكن المحرك كان يشار
 ذات الخضرة العالية إلى اليمين، بينما هناك إلى اليسار جروف شبه عارية يشخر في أسفلها نهر هواياغا. كانا يجلسان بين أكياس وصناديق المانجا

واللوكوما والتشيرمويا والماراكويا(1) المغطلة بقطع من البلاستيك في

 الابتعاد عن الغابة وصعود الانديز باتجاه هوانوكو. كان الليل يزداد الياد برودة في الأعالي. وكانت السماء تفور بالنجوم.

وقال ليتوما متضرعاً :

- رباه، أتح لي أن أخاجع إمر امرأة مرة أخرى فقط قبل أن أن يأتوا لقتلنا.
 وقصصك عن البيورانية تجعلني أتأجج مثل جمرة با با توماسيتو.


 هو اسمك، أليس كذلك؟ كان البدين يناديك باسم كارينتينو. ـ النـــاء اللـواتي عرفتـهن كن خـجولات، مـمصـوصـات، أمـا هــه الـه
 نفسها بعد قلـل من الرعب الذي سيطر عليها في تنغو ماريا. أقول لك إنها حققت ذلك بسرعة أكبر مني. هي التي أقنعت سائق الشي الشا معه إلى هوانوكو، وبنصف السعر الذي طلبه منا. كانت تجادله مـجادلة الند للند.

ـ آسف لـمقاطعة حـديثـك ـ قال ليتومـا .، ولكنـنـي أشـعر بأنهـم سينقضون علينا هذه الليلة يا توماسيتو. أشعر وكأنني أراهم الآن بالذات يتسللون من الجبل. هل تسمع شيئاً هناك في الخارج؟ هل هل ننهض لإلقاء

نظرة؟
(1) كلها من ثمار المنطةة الاستوائية.

ـ عمري ثنلاثة وعشّرون عاماً ـ قال هو ـ.. وأنا أعرف كل مـا تجب

ـ ولكنك لا تعرف أن بعض الر جال يستخدمون بعض الحيل أحياناً
 يقلب معدتك يا كارينيتو؟

ـ لا تقلق يا عريفي. سمعي مرهف جدآ وأقسم لك إنه ليس هناك من يقترب من الجبل.
كان الفتى والمرأة متجاورين، محصوربن بين أكياس الفاكهة. وكان

 الأشجار اليابسة ولا هدير النهر. قال مساعد العريف متذكراً:
ـ كانـت اهتزازات الشـاحنة تلـهـق أحدنـا بـالآخر. وكلـمـا شعرت بملامسة جسدها كنت أرتعش.
ـ أهذا ما تسمونه ارتعاشاً الآن؟ ـ قال ليتوما ساخراً ـ لقد كنا نـا نسميه فيما مضى تحمية الشبّق. معك حق، ،لا يُسمع أي شيء في الخارج ، إنها مخاوفي فقط، أترى، لقد بدأ بالانتصاب وأنا أسمع قصتك، ألا ولكن تلك الضجة أُخمدته.

- حتى إنه لم يكن يضربني بجد ـ دمدمت المرأة. فانتفض كارينيو. بدا
 يضربني بقسوة بسبب الكلمات البذيئة التي كان يقولها وبا وبسبب توسلاتي وبكائي. ألم تلحظ أن ذلك كله كان من أجل الاستثارة فقط؟ من أجل
استنارته. ما رأيك يا كارينيتو؟

ـ اصمتي وإلا أنزلتك من الشاحنة ـ ـ أسكتها ساخطاً.

ـ لحسن الحظ أنك لم تقل لها "اصمتي وإلا سأنهال عليك ركلا"،، "اصـمتتي وإلا سـأكسر روحـك" ـ تاطعه لـيتوما .. لأن ذلك سيكـون مضحكاً يا توماسيتو.
ـ هذا ما ردّت به علي هي نفسها يا عريفي. وجاءتنا القهةهة معاً. كنا
 جديد.
واعترف لها الفتى :

ـ أجـل سيكون من المـضحك أن أضربك. أعترفُ لكِ بأن الرغبة
 معروفاً. سأقول لك شيئأ. لست أدري ما الذي سيحدث لحيا لـياتي الآن.
فردّت هي :
 أردت ذلك. أما أنا فورطتني في المشكـلة دون الـي عنا، وقد يقتلوننا. ولن يصدق أحور أحد ما جرى في الحقيقة. سيقولون إني إنك تعمل لمصلحة الشُرطة وإنني متواطئة معك. فوجئ ليتوما :
ـ ألم تكن المرأة تعرف أنك شرطي في الحرس الأهلي حينئذ؟
وتذكر الفتى ما تاله لها :

ساد الصـمت، وكأن المحرك تد انطفأ، ولكنه ما لبث أن عاد يشـخر ويغلي في الحال. بدا لتوماس أن تلك الأنوار في الأعلى هي طانـرة. ـ ا اسمي ميرئيدس ـ أهو اسمك الحقيقي؟ ـ لِيس لي سوى اسم واحد ـ قالت غاضبة ـ.. وأنا، لعلمك، لست

عاهرة. لقد كنت صديقته. وقد أخرجني هو من استعراض كنت أعمل
 واحدة من كثيرات. لقد كان لدى تـــنـنشو صف طويل من العشيقات. اسخريوطي تعرف على نحو خمس عشيقات منهن.

 فليس لنا إلا الجوع يا توماسيتو. واصل مساعده الحديث مستغرقاً في الذكرى :
 الشـاحنة بأن يسمح لنا بالركوب في القـي
 ميرئيدس. أيكون صحيحاً أن كل ذلك التأوه والنواح كان تمثيلاً من أجل استثارته؟ ما رأيك أنت يا عريفي؟
 يضربها، وهي تتظاهر بأنها تبكي، وعندئذ يحمى ويندفع. يقال إن هناك أشخاصآ هكذا.

- يا له من خنزير قذر ـ زمجر المساعد -. إنه يستحق الموت، اللعنة.


شؤون الحب هذه يا توماسيتو. فدمدم الحارس :
ـ هذا ما عرفته. لولا الحب لما كنتُ في هذه المنطقة النائية العاهرة، أنتظرُ مجيء بعض المتعصبين ملعوني الأم ليأتوا ويقتلوني.


ونهض حاملاَ المسدس في يده ومضى نحو باب الكوخ. نظر متفحصـاً
 لي وكأنني أرى الأبكم يتبرز على ضوء الـي القمر.
ما الذي سيحدث له الآن؟ من الأفضل عدم التفكير في ذلك. سيعل الكّ إلى ليما وسيرى ما الذي سيحدث الـي هل سيوراجه عرّابه بعد كل هـر هذا الذي

 الكبرى يا كارينيو. أجلى، ولكنه غير عابئ. إنه يشـعر الآن بأنه أحسن

 يتعرق، يختنت وهو ملتصق بألخـي أكانـت كل تـلك التأوهـات والتو أـــلات والضـربـات والتهـديدات مـجرد تمثيل، مجرد أكاذيب؟ أهي زيف أم إنها الحقيقة.

قال توماس مؤكداً:
ـ لم أكن أشعر بأي تأنيب ضمير يا با عريني، هذه هي هي الحقيقة. مهما يكن ما سيحدث. لأني كنت قد فُتنت بها، مثلما تخيلت حضرتك. غلبهـا النعاس من الخدر ومن رائحة المانجا الحلوة. كانت ميرثيلدس

 تتحرك تتقلب باحثة عن وضعية مريحة. وأخيرأ سمـعها تقول بصورت حاولت أن يبدو طبيعياً :
ـ فلنتوصل إلى اتفاق. استند إلى كتفي قليلا". وبعد ذلك أستند أنا إلى كتفك. إذا لم نتم بعض الوقت، فسنصل ميتين إلى هوانوكو. فعلق ليتوما :

ـ هيا، لقد صار الأمر جدياً. حدئني بسرعة عن أول مرة ضاجعتها
فيها يا توماسيتو.
وقال توماس بمرح:
ـ عندئذ مـددت ذراعي وأفسـحت لهـا مرقدأ. وأحسسـتُ بـجسـدهـا يلتصق بجسدي، وبرأسها يرتاح على ذراعي. - وقد انتصب معك بالطبع - قال ليتوما. تجاهل الشاب التلميح مرة أخرى، وقال :
ـ أحطتها بذراعي، وأسندت يدي عليها. كانت ميرئيدس تتعرق. وأنا كذلك. كان شعرها يحتك بوجهي، يدخل في في أنفي. أحسست بانـي وركها تلتصق بانحناءة وركي. وحين كانت تتكلم كانت شفتاها تلمسـان صدري، وكنت أشعر من خلال القميص بدفـء أنفاسها. فقال ليتوما:

- من ينتصب معه هو أنا، يا للعنة. ماذا أفعل الآن يا توماسيتو؟ هل أستمني؟
ـ أخرج وتبول يا عريفي، ومع البرد في الخارج سيخمد. ـ هـل أنت متدين جدأ؟ ـ قالت له ميرئيدس -. هـل أنت كات أتوليكي جدأ؟ ألا تتقبل إقدام رجل وامرأة على ممارسة بعض الأشياء؟ أتكون قد فتلته من أجل هذه الخطيئة يا كارينيتو؟

وغرَّذَ مساعده :
ـ أحسستُ بالسعادة وأنا أمتلكها قريبة مني. كنت أطبق فمي جيداً، وأرقد سـاكناً، أهغي إلى مـعاناة الشـاحنة وهي تصـعـد الـجبل، وأكبح

رغبتي في تقبيلها.
وقالت ميرثيدس بإلحاح :

ـ لا تتضـايق من سؤالي، فأنا أحاول أن أفهـم السبب الذي دفعك لقتله، ولا أجد سبباً لفعلتك. ـ نامي ولا تفكري بذلك. ـ طلب منها الفتى ـ افعلي مثلي ألـي أنـي أنا لم أعد أتذكر أي شيء، لقد نسيت تشانشُو وتنغو ماريا تماماً. لا تُدخلي الدين في هذه الأمور. كان ليلاً قاتماً في كتل الأنديز الصخرية التي تبدو أكثر وأكثر ارتفاعاً
 خلفوها وراءهم. فكانت هناك فجوة لونها ما بين الزرقة والبياض تبدو في الأفق.
انتصب ليتوما جالساً على سريره بغتة، وقال :
ـ أتسمع؟ أتسمع؟ خذ مسدسك يا توماسيتو. إنها أصوات خطوات ات ات في الجبل، أقسم لك.

## III

- ربما اختطفوا كاسيميرو هواركايا وأخفوه لأنه كان يعلن أنه بيستاكو


 جميعأ" ويكون مخمموراً حينينذ، ولكنني أعرف أن السكارى يقولون
 بيورا أيها السيد العريف؟
رفع ليتوما كأس خمر الينسون الذي ملأه له الختمار للتو، وقال
 جوفه رفع معنوياته التي كانت في الحضيض طوال النهار.

 إلى البيوت التي فيها أرواح تتألم فيعقد معها صفقة وينصرف. إن إن أن انزع الأحزان هو مجرد نفاية إذا قارناه بالبيستاكو.

كانت الحانة في قلب المعسكر. محاطة بالعنابر التي ينام فيها العمال.
(1) نازعر الأحزان: سحرة متخصمون بـــاعدة المتضرين على الموت وباختصـار آلام الاتخضار.

وكانت بـناء ذا سقف منـخفض، فـيها مقاعد خـُبـيـة وصناديق بـدل الكراسي والطاولات. أرضـها ترابية وعلى جدرانها الخشُبية تُعلق صـور نساء عاريات.

في اللبـل تكون مزدحمة على الدوام، ولكن الوقت مازال مبكراً ـ
 أربعة رجال يضعون لفاعات، و كان اثنان منهم يعتمران خوذتين واني واقيتين.
 العريف والشرطي كأسيهما الثانيتين من خمرة الينسون الينـئرن وذهبا للجلوس إلى طاولة مجاورة.

 شـعر دهني مجعد. يحشر جسـده في كنزة زرقاء لا يخلعها مطلقاً، وكانت


 الكحولي التي يصل إليها كثيرون من العمال المياومين ليلة السبت. وكان من عادته فتح المذياع بأعلى صوت على إذاعة خونين، لكنه لم يكن قد أشعله بعد تلك الليلة.
سأل ليتوما الجالسين على الطاولة المجاورة: ـ هل تؤمنون بالبيستاكو؟
الوجوه الأربعة التي التفتت إليه، والمغطاة حتى منتصفها بلفاعات العنق، كانت تبدو جميعها خارجة من القالب نفسه، بحيث يصعب عليه التمييز بينها : إنها وجوه محروقة بالشنمس القوية والبرد القارس، وشُعور جامحة لا تُدجَّن.

- من يدري؟ ربما نؤمن - رد أحدهم أخيرأ.

ثم قال بعد لحظة أحد من وضعا خوذة :






 العابر. وعندئذ يتمكن من امتصاص




 ضحيتهم، ويشرحونها الـا مثل بقرة أو خروف أو أو ختزير ويأكلونها. فإنهـم
 الأمور، يا للعنة. أيكون صـحـيـرنا بيستاكو؟
 -. وقد يكون ما قاله ديونيسيو صسيحاً. فربما حسبوه بيستاكو واصطاديوه قبل أن يُقُع شحمـهم.
احتفى به زملاؤه على الطاولة بهمسات وضحسكات. وأحس ليتوما بأن

 الآن ميت أو مخطوف، وهؤلاء البراز لا يتورعون عن ترف المز الماح

- إنكم تتبرزون بعظمة ساخرين من الخبر - قال لهم موبخاً ـ. لكن ما

 أنداماركا؟ أتحبون أن يجلدوكم بتهمة السكر؟؟ فقال ذاك الذي كان قد تكلم قبلا":


## ـ لست أحب ذلك لأني لست سكيرأ ولا خائناً ولا مخنثاً.

واحتفى رفاقه على الطاولة بما قاله بالضحك والوكز بالمرافق.
 قد تكلم حتى الآن ـ ولكنهم كانوا جميعهم هنالك من أها ألي البيرو على الأقل. يبدو لي أن مـا جرى في أنداموايالاس كان أسووأ. لـمـاذا حــر أولثك الفرنسيين في النزاع؟ قل لي قاطعه الحارس كارينيو متوجها إلى العريف :

 شخص غريب يمر في سيكواني. ـ وهل تظن أن البيستاكو قد جـر جففوا وشرّحوا الأبكـم وكاسيميرو هوار كايا ومراقب العمال.
بلل الشرطي شنفتيه بكأس خمرة الينسون :
ـ لقد أخبرتك يا عريفي بأنني أصبحت مستعداً، مع سير الأمور على هذا النحو، لأن أؤمن بكل ما يقولونه لي. والحقيقة أنني أفضل تسوية ألمية أموري مع البيستاكو أكتر مما أميل إلى ذلك مع الإرهابيسن.

 مثلا"، أنزلوهما من الحافلة وهرسوا وجهيهما حتى جعلوا منهما عصيدة

حسبـما قالـت إذاعة خونيـن. لـماذا فعلوا ذلك؟ لـــاذا لـم يقتـلوهمـا
بالرصاص ببساطة؟
ـ لقـد اعتدنا على الوحشية ـ قال توماسيتو ذلك، ولاحظ ليتوما شحوب مساعده. كانت كؤوس خمر الينسون قد أججت عينيه وأضعفت صوته : ـ أقول هذا عن نفسي أنا بالذات، وعلى المكشُوف، هل سمعرت بالملازم الأول باكورفو؟

 القبض على شخص هناك ، ولم يشأ أن يفتح فمه بكلمة واحـد من التظاهر بأنك قديس ومن النظر كأنك لا تفهمني"، ، قال له الملازم الأول (أحذرك من أنني إذا بدأتُ معالجتك، ونـك فسوف تتكلم مثل ببغاء".

وقد عالجناه.
ـ وماذا كان العلاج؟ ـ سأله ليتوما.

- إحراقه بعبدان الثقاب والـولاعات ـ شـرح لـ اله كارينيو -. بـدأأ من

 أنا لم أكن قد اعتدت بعد يا عريغي. باغتني تشنجات معوية وكدت أفقد الوعي.
ـ تصور ما الذي سيفعله بي وبك الإرهابيون إذا ما أمسكوا بنا أحياء -
 بكل هذه الضجة عندما يجلد تشانشو تلك البيورانية بضع جلدات في

تنغو ماريا؟

 متخلف ذهنياً. لم يتكلم لأنه لا يستطيع ذلك. لا يعرف الكلام. تعرّف

عـليه شـرطي مـن أبانكـاي وقـال : ااسـيـدي الـملازم، هـذا الشـخص هـو
 كلمة واحدة في حياتهه).
 العريف كأس خمـرة الينسون الجديد وشربه في رشفة واحدة: - إنك تمزح معي يا توماسيتو؟ يا للعنة العاهرة.

 وجمعنا له بعض النقود من عناصر الدورية. جميعنا أحسسنا بالضيت، ،


 شيء. لقد تصلبت مثل الـجميع. لـم أقص هذه الحـي الحادئة على أحد حتى ألـى
 لو لا ما تناولته من خمرة الينسون.


 بيدريتو تينوكو. وكيف يمكنه أن يفكر في أمر آخر، يا للعنة! تناول بقية خمرة اليانسون ونهض واقفاً:

- من الأفضل أن ننصرف قبل أن يشتد البرد.

لدى خروجهما أرسل إليهـا ديونيسيو قبلة طائرة. كان الخمّار يتجول

 البيرة إلى أفواه زبائنه ليشُربوها ويشجعهم على الرقص رجلاً مع رجل ،

لعدم وجود النساء. كان يثير حفيظة ليتوما بتصنعه وتملقه، فما أن يبدأ الختّار بحر كاته حتى ينهض العريف وينصرف. وذّعا دونيا أدريانا التي كانت تقوم على الخدمة وراء الكونتوار. فـحيتهم هي بانحناءة مبالغ فـيها،
 على إذاعة خونين، حيث كانت تصدح أغنية بوليرو تعرف عليها ليتوما :
 طويلتين : نينون سيفيا. وفي الخارج، كانوا قد شغَلوا للتو مولّد الكهرباء الذي يوفر النور






## ة.

t.me/t_pdf توتف ليتوما وهتف ساخطاً : ـ لـد انقلبت أحشائي، يا للعنة العاهرة! ـ وما السبب يا عريفي؟ فرفع صوته وهو يبحث عن وجه مساعده بضوء الماء المصباح : - بسبب تعذيبكم الأبكم المسكين هناك في باك بامبا غاليراس. ألا يؤنبك
ضميرك على تلك الوحشية؟

 إحساسي بالذنب. وهل كنت أنا المسؤول عما أصابه. لقد عاملناه هنا
 قد سامحني. ربما يكون قد أدرك أنهم كانوا سيجهز الُونا هناك في البونا.

ـ الحقيقة أنني أُفضل أن تروي له مغامراتك مع ميرئيدس يا توماسيتو. قصة الأبكم جعلتني في أسوأ حال.





ـ ولماذا تكره الجبليين كثيراً، إذا كان بإمكاني أن أعرف؟ كانا قد بدأا صعود السفـح باتجاه الموقع، وبما ونـا أنه كان عليهـما أن يمضيا منحنيين، فقد نزعا البندقيتين عن كتفيهما وحملاهما باليد. وكلما ابتعدا عن المعسكر كانا يغرقان أكثر في الظلام.

 لحظة صــت: ـ لا تظن أن الناس في المعسكر يعاملونك ببرود لأنك ساحلي. إنهم يفعلون ذلك لأنك شـرطي... وأنا أيضاً ينظرون الـا



 من يتقبلك، ثم إنهم يضعونك في الصف الأول كي تُنسف بالديناميت.


 نكن قد دفعنا له إكراميته.

توقف ليخرج سيـجارة. وقدم واحـدة إلى مسـاعـده. ومـن أجـل أن

 ذئاب جائعة. استأنف الشرطيان سيرهما أنـا ببطء، متلمسين الأحجار الزلقة بمقدمة حذاءيهما قبل أن يضعا أقدامهما.
 نغادرها أنا وأنت ـ قال ليتوما ـ، ألا تظن ذلك؟ الـن
 ولكن أحدنا سيموت غماً إذا بقي محبوساً في الموتع دون أن يشرب كأساً من حـن لآخر . مـن الـمؤكد أن أشيـاء فظيعة تـحدث. ديونيسيو

 الدرب المضيء على الشاذين بالإعدام.

 أليس كذلك؟ يعملون بالرفوش مشل البغال، وما يكسبونه لا يكاد يكفي


 ولا نسمح لهذا المأفون بأن يمد يده لمداعبتنا. ـ انتـظر بضـعـة شـهور، ومـن يـعـرف مـا الـذي ســــدث عـــدئذ يـا

توماسيتو.
كانت برك الماء قد غطت الأرض بعد مطر المساء. وكانا يتقدمان ببطء شديد. مشيا لوقت لا بأس به صامتين. وفجأة قال ليتوما : - ستقول إنه يجب علي عدم التدخل فيما لا يعنيني يا تومـاسيتو.

ولكن، بما أنني أتعاطف معك، ولأن خمر الينسون قد أفلت لسـاني. فسأقول لك: لقد سمعتك تبكي في الليل.
لاحظ أن الشُاب قد غيّر إيقاع مشيه، وكأنه قد تعثر، كانا كانا يضيئان
طريقيهما بمصباحين يدويين. وواصل ليتوما كلامه قائلا":
 لا تحوّل أحداً إلى محخنث.
واصـلا صعود الجبل دون أن يفتح الحارس الشـاب فمه. وبين الفينة والأخرى كان العريف يعود إلى التحدث :







 فأتأثر بنجو الك لبعض الوقت ، ولكنـك تتحول بعد ذلك إلى ما يشبه الـخرقة المبللة. ربما يكون من الأفضل ألا تحدثني عنها بعد اليوم، أن تنساها يا توماسيتو.
وأخيرأ جاء صوت مساعده المرتبك:

- إنني أخفف عن نفسي بالحديث عن مني ميرئيدس. هل أبكي وأنا نائم إذن؟ هذا يعني أنني لم أتصلب بما فيه الكفاية.
 أرادوا أن يكمنوا لنا، فسيفعلون ذلك عند هذا المنعطف. * * *

دخلوا إلى أنداماركا من الدربين اللذين يمكن الوصول عبرهمـا إلى البلدة ـ فمنهـم من صعدوا من نهر نيغرومايايا، ومنهـم من من خاضون بومارانغا وتجنبوا تشيباو. ـ ومن درب ثالث خطه من يأتون من قرية كابانا المجاورة، تسلقوا منحلر الجدول المغني (وهذا هو اسمه بلغة الكيتشوا
 وقبل أن يخرج الفلاحون للعمل في حقولهم والرعاة لاقتياد قطعانهم، وقبل أن يبدأ التجار العابرون مسيرهـم باتجاه بوكيو أو سان خـوان

 بعض الضوء للانقضاض على القرية. كانوا يريدون تفادي أن يهرب بعض من هم في القائمة مستغلين انتشار الظلام. لكـن أحدهم تمكن من الهـرب، أحـد أكثـر من كانوا يرغبون فـي في إعدامهمم: إنه الضابط الحاكم في أنداماركا. وقد هرب بـر بطريقة شـديدة العبثية جعلت الناس يـجدون صعوبة في تصديقها فيمـا بعـد. فبفضل إسهال جنوني أصاب دون ميداردو يانتك، نهض مهرو لـا لا الوحيدة في البيت الذي يتقاسـمه مع زوجته وأمه وستة من من أبنائه ، في امتداد شارع خيرون خورخي تشابيث، وقرفص خارج بيته، عند السور

المتاخم للمقبرة.
وكان ما يزال هناك يتألم ويذرف سائلاً نتناً ويلعن معدته عندما أحس




 الحجرية فوقه. اختار أن يقبع فوق الجثمان المتجمد لدو الـنـ فلوريسيل

أوكاتوما، ابن عمه، وبقي منذ الفجر حتى المساء دون أن يرى شيئاً، ولكنه كان يسمع الكثير مما يحدث في القرية التي يفترض، نـر نظرياً، أنه أعلى سلطة سياسية فيها.

كان عناصر الميليينيا يعرفون المكان، أو أنهم يحصلون المان على جيدة من أعوانهـم بين الأهالي. نشرو الهـرا حرا
 البيوت والأكواخ الموزعة في كتل مربعة حول الكنيسة والساحة الطة العامة.

 بالإسفلت أو الترابية، باستثناء الشارع الرئيسي، خيرون

 العمدة، وقاضي الصلح، ورئيس البريد، وأصحاب الحانـاتات الثـلاث وزوجاتهم، وشخصين مسرحين من الجيشّ، والصيدلي المرابي دوري دون

 إلى ساحة الكنيسة، حيث كان بقية أفراد الميليشيا قد جمعوا
 وجوههـم. وقد كانوا سافري الوجوه، باستثناء ثُلاثة أو أربعة منهم كانوا يضعون طاقيات لا تكسنف إلا عيونهـم. وكان معظمهـم من السُباب



 عمال المناجمم. وكانوا يحملون كذلك رايات حمراء عليها رسـم منجل

ومطرقة، وقـد رفعوهـا فوق برج أجراس الكنـيسـة، وعلـى سـاريـة دار



 اللينينية، الفكر المرشد للرئيس غونتالو (1)، وتدعو إلى إسقاط الإمبريالية والتحريفية والخونة وعملاء نظام الإبادة المعادي للعمال. قبل بدء المحاكمة أنشدوا نشـيد الثورة البروليتارية، باللغتين الإسبانية والكيتشية، معلنين أن الشعب قد بدأ بتحطيم أغلاله. ولأن القرويين ما كانوا يعرفون كلمات النشيد، فقد توزعوا بينهـم وجعلوهـم يكررون الأبيات وهم يصفرون لهم اللحن.

بعد ذلك باشروا المـحاكمات. وإضافة إلى من وردت أسماؤهـم في


وممارسي رذائل فردية أخرى.

كانوا يتناوبون على الكلام، بالإسبانية والكيتشوا: للثورة مليون عين ومليون أذن. لا يمكن لأحد أن يعمل بعيدأ عن أعين الشعب وينجو من القصصاص. هؤلاء الكـلاب القـمـامة حـاولـوا ذلك وهن وهـاهـم أمـامنـا الآن ،

 وتطلق النار على العمال، وتبيع البلاد للإمبريالية والتحريفية، وتعمل ليل نهار لتزيد الأغنياء غنى والفقراء نقرأ. أولم يذهب هؤلاء لاء البراز إلى بوكيو
(1) غونثالو : الاسم الحربي لإبيغايل غوثمان، مؤسس حركة الدرب المضيء المارية في البيرو.

ليطلبوا من السلطات أن ترسل الحرس المدني كي يحمي أنداماركا؟ أولم يدعوا القرويين إلى الوشاية بأنصار الثورة للدوريات العسكرية؟ كانوا يــداولـون ويتـحـدئون بـصبر وأنـاة عـن الـجرائـمر، الـحقيقـيـة والـمفترضة، التي اقترفها هؤ لاء الخـدم لحكومة ملوئة بالدماء حتى ونى
 كل واحد من الحاضرين، ضـد أبنائهـم وذرية أبنائهم. كانوا يوجهونـهـم ويشـجعونهم على المشاركة، على التكلم دون خوفـ من العقاب، لأن ذراع الشعب المسلحة تحميهمم.
 بالذات، والـجو الحمـاسي وأسباب غامضة ـ نزاعـات قـديمـة، أحقـاد دفينة، عداوات عائلية ـ وتحمس الفلاحون لطلب الكلمة. صحيح، لقد
 وإذا لم يرد إليه المستدين نقوده في اليوم المحددد، يحتفظ بالرهونات
 كثيرون من أهالي أنداماركا قد تـتُجعوا على التقدم إلى وسط الـيـا




 الأطفال في المقبرة.
تـمت إدانة الـجميع بغابة من الأيدي الـــرفوعة. كيثيرون من ذوي
 والعداء الذي راح يختمر، منعتهم كذلك من التجرؤ على قول أي شُيء في مصلحتهم.

أعدموهم بإجبارهم على الركوع وإسناد رؤوسهم إلى حافة بئر الماء.

 يشارك أعضاء الميليشيا في تنفيذ الإعدامات. ولم يجر إطلاق رصاصة


 يقررون وينفذون ويشـاركون في العدالة الشـعبية، راح أهالي أنداماركا يعـون قوتهـمْ. إنه قـدر لا عودة عـنه. لـم يـعـودوا ضـحـايـا، فــد صـاروا

محررين

 والعاهرات، والمختنين، والمسيئين إلى كرامة أنداماركا، الحثالة المتحفعنة للنظام الرأسمالي الإقطاعي المدعوعوم من الإمبريالية الأميركية والتحريفية التية
 الجماهير النضالية. فهذا كله سيتغير أيضاً. ففي محرقة التطهير التي تمثلها الثورة، ستتحترق الفردية الأنانية البرجوازية، الجيا وستنبئق الروح الجماعياعية والتضامن الطبقي



 باعتبارها أكثر قصص انداماركا صخباً.
 المسلحين الذين كانوا يتوالون على الكلام، هي السيدة دوميتيلا تشونتاثا.

فكلما شرب زوجها جرعة من الخمر، يدحرجها على الأرض بالركلات

 نفسه بعد ذلك حين قال وهو ينشـج إن روحاً شـريرة تسيطر على بدنـه ويستولي عليه الغضب كلما شـرب، وإنه يضطر إلى إخراج تلك الروح بالضرب.
الأربعون جلدة التي تلقاها أدمت حدبته وورمتها. ولـم يكن الألم الجسدي، وإنما الخوف هو الذي دفعه للقسـم بأنه لن يعود أبداً إلى شرب قطرة واحدة من الكحول، وللتذلل بالقول (شكراً، شكراً جزيلا")" لجيرانه الذين كانوا يجلدونه بسياط من الجلد والأمعاء. وقد قادته زوجته جرأ لتضع له بعض المراهمم.


 خدعوهم بوعود كاذبة. كم من تلك الاتهامات كانت صحيحة ، وكم الم منها



 كريسوستومو، قارع الأجراس القديم. كان يقوم بهذا العمل عندما كانت توجد أجراس في برج كنيسة أنداماركا، وعندما كاري كان في الكان الكنيسة نفسها


 ويـحاول إدخالهـم إلى بيته. واعترف أحد الرجال بصوت منكسـر من

الانفعال، وسط صمت مكهرب، بأنه عندما كان طفلا، استعمله دون

 مشُابهة. حُكم على قارع الأجراس بالإعدام رجماً بالححجارة والهراوى، ، وبقيت جثته مختلطة بجثث من ورد


 مثل روح يحملها الشيطان، متوجهاً إلى بوكيو. وقد وند وصل إلى الـى حاضرة المقاطعة بعد يوم ونصف اليوم، منهوكاً ولا يزال الرعب يملألأ عينيه، ليروي ما يحصل في أنداماركا.
كان أهالي انداماركا المنهوكون والمشوشون الذئ الذين لا يستطيعون النظر في عيون بعضهـم البعض، يشعرون بذلك الإحساس الذي الذي ينتابهم على أثر الاحتفال بعيد القديس شفيع قريتهمه، بعد أن يكونوا قد شربورا كل ما ما

 كبيرة في الاقتنـاع بفكـرة أن هذا الانفـجار الكـبيـر مـن فقـدان الوعي واللاواقعية قد انتهى وأنه لا بـد لـهـم من أن يعـودوا إلى الانـتـنـام فـي





 فولاذية لا تقهر مـن جانب الجـماهير. وانداماركا ستتحول إلى قاعدة

إسناد، إلى حلقة أخرى من السلسلة التي تغطي جبال الأنديز كلها وتمد فروعها باتجاه الساحل والأدغال. للطليعة. إنها مهمة جدأ، وذات فائدة، ولا غنى عنها، لأنها كما يشير اسمها، موجودة من أجل دعم المقاتلين: توفير الطعام لهمَ، معالجتهم،

 الجميع لهم مهمات ينفذونها، حبة رمل يساهمون اون العان بها. عليهم أن ينتظموا في جماعات حسب الأحياء، وأن يضاعفوا أعدادهـم في كل شارئ وارع وكل حارة وكل أسرة، ليضيفوا عيوناً وآذاناً وأذرعاً وأدمغة أخرى إلى المليون عين وأذن وذراع ودماغ التي أصبحت في عداد الحزب. وفي الليل اختار الأهالي خمسة رجال وأربع نساء ليتولوا مسؤولية التنظيم. ومن أجل مساعدة الأهالي وتأمين الاتصال مع القيادة سيبقى في انداماركا الرفيق خوان والرفيقة تيريسا. يجبب استيعابهـم ضـمن الأهالي، والتعامل معهم كما لو أنهم ولدوا هناك وكما لو أن موتاهم يرقدون بين موتى القرية.

بعد ذلك طهوا الطعام وأكلوا، ثـم توزعوا على البيوت وناموا مع
 مصدقين، غير واثقين، مذعورين مما أقدموا عليه ورأوه وسمعوه. عند الفجر تجددت الاجتماعات مرة أخرى. وتم اختيار بضعة فتيان


 في نهر ميغرومايو ويمضي آخرون باتجاه تشيبا وبومبارانغا، ويختفون بانين بين خضرة الأشجار القاتمة، وتحت صفرة الجبال الرصاصية.

وصلت دورية الحرس الجمهوري والحرس الأهلي إلى انداماركا بعد







 والملازم عن مبب عدم دفن الجئث، لم يـجد الأهالي جوا إذ لم يتجرأ أي منهم على المبادرة، حتى ولا أقرباء الضّايايا، فقد شُلهم
 جديدة إذا ما لمسـوا، ولو لمـجرد الدفن، أولئك الضحايا الذين الذين سحقوا رؤوسهم ووجوههم وعظامهم، كما لو كانوا أعداء لدودين.
 فقد أصدر الملازم أمرا ألى الحاكـم ليتولى كتابة محضر بالحادث الحاد يوقعه عدد من الأهـالي كشـهود. ثـم حملوا بـعـد ذلك الموتى إلـي إلى المقبرة،

 وأبناء إخوتهـم، وتعانقوا وهـم يطلقون الـشتائم ويرفعون قبضاتهـم نحو السماء مطالبين بالانتقام. بـــد تـعقـــم الـــكـان بـدلاء مـن الـمطهـرات، بـدأ الــــلازم بـطـلـب الإيضـاحـات. لـيس أمـام الـــلأ، وإنـما دخـل إلـى دار الـحكـومـة وراح
 وأصـر أمرأ صارماً بعـدم ابتعاد أحد عن القرية دون إذن منـه (ولكن

الرفيق خوان والرفيقة تيريسا كانا قد هربا فور رؤيتهما الدورية قادمة من
طريق بوكيو).
كان الأقرباء يدخلون ويخرجونون كل ربع سـاعة، كل نصف ساعة، ، وهم يطأطئون رؤوسهـم، ويبكون مضطربين قلقين من أن يكونوا قد قد قالوا أكثر أو أقل ممـا يجب أن يقولوه فيـيند القرية جو من الكآبة وصـمت حزين. كان الأهاللي يلحون على إلـي

 انداماركا المستقيمة حتى ساعات متأخرة. وقد أمضت نساء كثيرات النهار وهن يرتلن الصلوات في كنيسة الساحة المهدمة منذ أن تداعى سقفها في أثناء الزلزال الأخير.


 عرفها الأهـالي، في سياق هذا اليوم الاستثنائي الثاني، هو أن ميدا وانياردو
 للإدلاء بالشهادة ويدس أنفه في التحقيقات طالباً ذكر الأسماء والوقائع

بدقة وتحديد.
في تلك الليلة تمزق التعايش الزائف في انداماركا إرباً. فني البيوت،
 ليرصدوا الخارجين من قاعة دار الحكومة، كانت تنفجر المنـاقششات


 الأوامر جعلهم لا يعرفون كيف يتصرفون حيال هذا العداء المنفلت من

الجميع ضد الجميع. فكانوا ينظرون بازدراء أو دون مبالاة إلى الجيران
 والواشين، والخونة، والجبناء، والوصول إلى الاشتباك بالأيدي دون أن يتدخلوا للفصل بينهم. لا بـد أن الـمستجوبـبـن كانوا يروون للـمـلازم كل شـيء، مستـئنـين


 اختيروا قادة لقاعدة الإسناد وحبسهم في دار الحكومة.
 هناك نسور مازالت تحوم في الركن الذي جرت فيه الإعدام الامات ـ ـ وتكلم إليهم. ما كانوا كلهم يفهمون الإسبانية الساحني يتكلمها الضابط، ولكن حتى من فاتهم جلز الخطاب كانو كانوا يفهمون أنه يؤنبهم لتعاونهم مع الإرهابيين، ومششاركتهم في مهزلة تلك المحاكمة، ، وتنفيذهم تلك المذبحة الفظيعة.
"يحجب محاكمة انداماركا كلها ومعاقبتها"، كرر هذا القول عدة مرات.
 القرويين الذين تجرؤوا على تقديم اعتذارات مضطربة : ليس ما يقوله




 فيما بينهم، وكان الملازم ينظر إليهم بأسى. بقيت الدورية في انداماركا يومذاك. وخلال المساء والليل قام الحرس

الجمهوري والحرس الأهلي بالتفتيس ومصادرة الحلي والزينات والأشياء

 يتقدم إلى الملازم بشكوى ضد السارقين． في صباح اليوم التالي، وبينما كانت القوة تستعد للمغادرادرة آلخذة معها




 نواجههم بالعصي بينما هم يحملون البنادق؟ هكـا وكذا تريدنا أن أن نقاتل؟

 يقتاد معه المعتقلين المقيدين في صف طوريل． بعد بعض الوقت، ذهب ذوو المعتقلين التسعة إلى بوكيو، فـي فلم
 المعتقُلين．فليس هناك في أي مركز للشُرطة ولا في مكاتب القي



 القرية دون أن يخبر حتى أمه وأولاده عن المكان الذي ذهبا إليه．

## 皮 米 暴

ـ أعرف أنك مستيقظ وأنك تتحرق رغبة في التحدث إلي ـ قال ليتوما －．حسن يا توماسيتو، حدثني．

دخلت الشـاحنة إلى هوانكو عند الغروب، بعد عشُرين ساعة من خروجها من تنغو ماريا. لقد انثقبت إحدى العجلات مرتين على الطريت
 ليساعد السائق، وهو هوانوكوي لا يوجه أسئلة متهورة. عند مند مـخرج أكومايا، أمام أحد الحواجز ، الحوا ومن بين أكياس الفواكه حيث يختبئان،
 وتد توقفوا مرتين أخريين لتناول الفطور والغداء في مطاعراعم على الطريق،
 السائق. وقد أوصلهما الر جل أخيراً إلى قبالة السوق الميا المركزيا
 يعتقد بأننا هاربان من زوج غيور
ـ إذا كنتما هاربين لسبب آخر أيضاً، فلا تضا مودعاً، وأضاف: ـ ـ بما إن كل كوكائين الأدغال يمر من هذا الطريق، ، فإن هوانوكو تغص بالمخبرين الباحثين عن تجار المخدرات.
 الــوارع لـم تكـن قد أضيئـت بعـد. وكانتت محالات كئيرة في السـون
 ذاوية. كانت تعبق في الجو رائحة زيت وفواكه وروث خيول.
 أعاني التشنج والنعاس. لكنتي أشعر بالجوع أكثر من أي شيء آَخر. كانت تتثاءب وهي تفرك ذراعيها، وكان فستانها المزركش انـئر ملوناً

ـ فلنبحث عن مكان ننام فيه ـ قال كارينيو .، فأنا أكاد أموت أيضاً.


سألا الناس الذين كانوا يرشفون أطباق حساء يتصاعد منه البخار، واستفسرا عن بينسيون أو فندق صغير. كان عليهما أن يسبرا بحذر لأن الأرض تغص بـتسـولـين ومتشردين نائمين، وكانـت تظهر لهـمـا من الشوارع المظلمة كلاب هائجة تنبح عليهما. استبعدا بينسيون لوثيُندا لأنه قريب من مفوضية للشرطة. وعلى بعد ثلاث كوادرات، عند الناصية،
 التوتياء، وله شرفات صغغيرة كأنها للدمى. كان هنالك في الطابق السفلي بار - مطعم. قال توماس ممعناً في سرد التفاصيل : ـ طلبت منـي العاملة هـويتي الشـخصيـ، ولكنهـا لـم تطلبها مـن ميرئيدس، وجعلتنا ندفع مقدماً. ولم يلفت انتباهها أنه ليس لدينا أمتعة، ، وطلبت منا الانتظار في الممر بينما دخلت لتهيئة الغرفة. - غرفة واحدة؟ ـ تحمس ليتوما ـ سرير واحد لكما معأ؟ وواصل الشـاب إطالة القصة دون أن يسمعه :
 ميرثيدس تتثاءب وتدلك ذراعيها طوال الوقت.
_ أتعرف ما هو أكثر ما سأتحسر عليه يا توماسيتو إذا قتلنا الإرهابيون
 رؤية أنتى حقيقية. إنني أشعر وكأنني مـخصي منذ وطئت قدماي ناكوس. يبـدو أنكـ لا تهتـم كثـيراً بـهـذا الأمر، فأنـت تكـتفـي بـذكريـاتك عـن البيورانية، أليس كذلك؟

ـ ما كان ينقصني هو أن أمرض - قالت ميرثيدس متذمرة. ـ هذه مجرد ذريعة ـ احتج ليتوما ــ أظنك لم تصدقها.

ـ لا بـد أن السبب هـو مشقـة الطريق ـ قـال لهـا الفتى مشـجعاً ـ. ستتحسنين بعد أن تتناولي الحساء وتنامي جيداً.
فدمدمت هي „إنشاء اللههل. وأغمضت عينيها وبقيت ترتجف إلى أن
أحضروا لهما الطعام.
ـ كان بإمكاني النظر إليها على هواي وهي على تلك الحال ـ قال
توماسيتو.
ـ لم أستطع تصورها حتى الآن ـ قال ليتوما -. لا يساعدني على ذلك


هي على الأقل .


وكان التعب قد أحاط عينيها بالزرقة تحت رموشها.
ـ اللعنة، لقد كنتَ أكثر شبقاً من عجل القمر ـ قال له ليتوما بتقدير -.
وما زلتَ كذلك يا توماسيتو.
واصل الفتى بإصرار :
 وبالرغم من غبار السفر، فإن ذلك كله لم يؤثر عليها. لقد بقيت جميلة جداً يا عريفي.
ـ أنت لديك على الأقل هذه الذكريات عن ميرثيدس تعزي نفسك بها ـ قال ليتوما متذمرأ ــ أما أما أنا فلم أحضر معي أية ذكرى من بيورا ألمرا أو من تالارا، بل ولست أجد في ذاكرتي امرأة واحدة في الدنيا تستئير أشواقي. تناولا الحساء صامتين، ثم جاؤوهما بلفائف خبز بالأرز لم يطلباها، ولكنهما أكلاها أيضاً.

- وفجأة امتلأت عيناها بالدموع، بالرغم من أنها بذلت جهدها كبلا

تبكي - قال توماس -. كانت ترتجف وكنت أعلم أن السبب هو خوفها
 ذلك. فقد كان المستقبل يبدو لي قاتماً أنا أيضاً.

فقال له ليتوما :
ـ اقفز عن هذا الجزء من القصة ولنصل إلى السرير دفعة واحدة.
ـ امسحي دموعك ـ قدم لها كارينيو منديله -. لن أسمح بأن ينالك
أذى، أقسم لك.
 كانت الغرفة في الطابق الثاني، في نهاية الممر وكان يفصل بين السريرين
 شبكة عنكبوت، ولا يكاد يضيء سوى الجدران المشققة ذات الطلاء الباهت وألواح ختببية تنٔ تحت أقدامهما.

واصل توماسيتو المماطلة :
ـ أحضرت لنا العاملة منشفتين وقطعة صابون. وقالت لنا إنه إذا أردنا الاستحمـام فعلينا أن نفعل ذلك الآن، لأن الماء لا يصـل إلى الـى الطابق الثاني في النهار.

خرجت العاملة وتبعتها ميرثيدس حاملة المنشفة على كتفها. وعندما رجعت بعد بعض الوقت كان الفتى قَد استلقى في السرير وهو متوتر مثل
 تلف المنشفة على رأسها مثل عمامة، وكانت أن أزرار ئوبها مفتوحة وتحمل حذاءها بيدها. وسمعها تقول:

ـ حمام لذيذ، لقد أعادني الماء البارد إلى الحياة من جديد. وحمل هو منشفته وخرج ليستحم أيضاً.

ـ هل أنت رجل خصي؟ ـ قال ليتوما غاضباً ـ ما الذي كنت تنتظره إذن؟ وإذا ما نامت البيورانية أئناء استحمامك؟

كان الماء قليلا،، ولكنه كان بنصب بقوة، وكان بارداً بالفعل. دعك
 جفف بدنه ولبس سرواله الداخلي ولف المنشفة وثبتها حول خصر الصره. وجد الغرفة مظلمة. وضع ملابسه على كوميدينو، حيث كانت مرثيدس
 دس نفسه تحت الغطاء. اعتادت عيناه شيئاً فشيئاً على العتمة. أرهف سـعـه بـلهفة وجزع مـحاولاً التـنصت. كانـت تتـنفس بـعـمق وبـونواصـل متباعدة. أتكون قد نامت؟

وبدا لـه أنه يشـم جسـدهـا علـى مقربة منه. أخـذ نفساً عـمـيقاً وهـو مـضطرب، هـل يـذهـب لرؤيـة عرابـه ويـحـاول أن يـوضـح لـه مـا حدث؟
 يغادر إلى خارج البلاد بأي طريقة.

وارتعش صوت الشرطي وهو يخاطب العريف : ـ كــتـ أفكـر في كـل شـيء وفـي لا شـيء. أحـســــت بـرغبـة في التدخين، ولكنني لم أنهض كيلا أوقظها. كم هو غريب النـي النوم قربها. كم هو غريب التفكير : (إذا مددت يدي أستطيع لمسها").

ـ تابع، هيا - رنّ صوت ليتوما -. إنك تستثيرني يا توماسيتو.
وفجأة سألته ميرئيدس :
ـ هـل فعلت ذلك لأني أعجبتك؟ هل تأملتني بتمعن عندما ذهبت لإحضاري مع البدين من مطار تينغو ماريا؟ فدمدم كارينيو وهو يشعر بألم في فمه لدى النطق :

ـ كنت قد رأيتك قبل ذلك. عندما ذهبتِ الشُهر الماضي إلى بوكايبا
لتقضي الليل مع تشـانشو.
ـ أأنت من كان يحر سه في بو كايبا؟ لهذا السبب أحسست أن وجهـك مألوف حين رأيتك في تنغو ماريا.

وقال مساعد العريف:


 يضربها. وكيف كانت تتوسل إليه.

 لم يكن سبب التوتر الذي أصابك إذن هو القرف أو التدين. كنـت قد
 دفعك إلى إطلاق النار عليه يا كارينيتو.

ـ كان الحر يـحرق وجهي يا عريفي. وفكرت في أنني سأطبق فمها بصفعة عليه إذا ما واصلت التكلم هكذا.
وأكدت ميرئيدس بمزيج من الخضب والحنان :
 عن ارتكاب أي حماقة. نحن النساء أكثر برودة.
 استطاع التفى الرد أخبرأ ـ ـ لستُ أحب أن تعامليني وكأنني صبي ببنطال

ـ هكذا أنت يا كارينيتو. صبي ببنطال قصير - ضحكت ميرئيدس،ثم

أبدت الجدية وأضافت متهجية الكلمات: ـ ولكن، إذا كنتَ قد أحببتني، لماذا لـم تقل لي أي شيء. أعني وأنا هنا، بـجانبك.

ـ معها كل ما في الدنيا من حق ـ صاح ليتوما ــ ــ لـماذا لـم تفعل لها أي شيء؟ ما الذي كنت تنتظره يا توماسيتو؟
أسكتهـما نباح حانتق في الشـارع. وسـمعا (اللـعنة") وصوت ارتطـام حجر. سكتت الكلاب. كان الفتى يتعرق من قدميه حتى رأسه، أحس بها
 شعره. وبدأت تداعب الشعر برقة.

ـ ما هذا الذي تقوله؟ ـ طار صواب ليتوما.
ـ لـماذا لـم تأت مبـاشـرة إلى مـريري عـند رجوعـك من الحـمام يـا
 وجهه، داعبت وجنتيه ووصلتت إلى صدره : ـ كيف يخفق قلبك إ بوم، بوم، كم أنت غريب الأطوار، هـل تشـعر بالخـجل؟ هـل تـع هـع اني من أي مشكلة مع النساء؟

ـ ما، ما، ما هذا ـ كرر ليتوما وهو يستوي جالساً في الظالام ليراقب
توماسيتو.
فتلعثم الفتى وهو يمسك بيد ميرثيدس ويقبلها : ـ أنا لا أستطيع أن أستغلك مطلقاً، ولن أضربك أبداً. كما إنني... ـ أنت تكذب الآن ـ كان ليتوما يكرر غير مصدق ما يسمعه : ـ هذا غير ممكن، هذا غير ممكن.
واعترف لها الفتى أخيراً:
ـ ـلم أنفرد بأي امرأة من قبل. يمكنكِ أن تسخري مني إذا شئت. لم تضحك ميريُيدس. وأحس بها كارينيو تنهض وترفع الغطاء،

فتخلى عن نصف السرير ليفسـح لها مكاناً. وعندما أحس بها ملتصقة بجسده، احتضنها.
 لست أدري ما الذي تفعله في الحرس الأهلي ألئه أيها الصبي.
وبينما هو يقبل شعرها، عنقها، أذنها، سمعها تقول مغمغمة: ـ أظنتي بدأت أفهمك أحيرا يا كارينيتو.

## IV

هل يتقدم العمل في هذا الطريق؟ لقد كان لدى ليتوما إحسـاس بأن

 أسطوانة مشروخة. فالحكومة تنذر شركة المقاولات بأنها ستوقف العمل












 الفيضانات التي أحدثيها المطر قد خرّبت العلامات وحطمت الساتر ، أو

لأي سبب آخر. كان يخيل إلى العريف أنهم يواصلون الحفر والتفجير والتسوية أو إلقاء طبقات الحصى والزفت في المقطع نفسه الذي كانوا يعملون فيه عند محيئه إلى ناكوس.
 كيلومتر ونصف الكيلومتر من المعسكر، حيث يمكنه أن يرى هنالك في الأسفل، من خلال هواء الفـجر النقي، سقِوف التوتيـياء التي تغطي المهاجع وهي تلمع تحت شمس الشُروق. "اعند فتحة المنجم المهججور") ، هذا ما قاله ذلك الشخـص لتوماسيتو. وهـا هي ذي الفتحة تكاد تكـون مغطاة بدعائم منخورة، وقد كانت تشير فيما مضى إلى مديخل الحـر الحفرة،
 تدحرجت من القمة، ثلاثة أرباع الفتحة. وماذا لو كان هذا الموعد كميناّ؟ وإذا كان خدعة لإبعاده عن كارينيو؟ سينقضون عليهما منفصلين، فيجردونهما من السلاح ويقتلونهما. تخيل ليتوما جثته مدروزة بالرصاص، مهروسة ومقطعة الأوصال، وعاليها وعليها لافتة صغيرة مكتوبة بطلاء أحمر : (اهكذا يموت كـرا كلاب البر جوازية)" سحـب مسدسه السميث ويزون r^ من قرابه وألقى نظرة فيما حوله : أحجار ، وسماء، وبعض الغيوم المتفرقة شديدة البياض في البعيد. ليس هنالك ولو عصفور لعين واحد في الجو. كان ذلك الشـخص قد اقترب من توماسيتو من الـخلف في الـيوم

 معلومات عن المختفين. سيقدمها للعريف شخصياً إذا كانت ثمة مكافأةها. أتو جد مكافأة؟
ـ لست أدري. - قال كارينيو.

ـ ابتسم ـ أضاف الشخص ـ انظر إلى الكرة، أشُ بيدك. لا تورطني.

ـ لا بأس، سوف أسأل رئيسي ـ قال الحارس.
ـ ـليذهب وحده غداً إلى المنجم المهـجـج
 في الملعب : ـ اضحك، أشر إلى الطابة، وانس أنني كلمتك جاء كارينيو منفعلاً جداً ليطلعه على الخبر : الـا الـا ـ أخيرأ هناك شيء يمكننا الإمساك بـ يا يا عريفي. ـ سنرى يا توماسيتو. عسى أن يحدث ذلك. هل لديك فكرة عـئ عـن يكون ذلك الشخص؟ - يبدو أنه عامل. وأظن أنني لم أره من قبل.


 يتسلى على حساب ذي البدلة الشرطية. لقد حولوه إلى سخرية، مسدسه في يده وينتظر شبحاً.
ـ صباح الخير . سمع الصوت ورن وراء ظهره.
فالتفت والسـمث ويزون مُشـهر في يـده، ووجـد أمـامـه ديونيسـيو
الخمّار.
ـ انتبه، انتبه ـ طمأنه الختمّار بيـديه وهو يبتسـمّ، ثـم قال : ـ أنزل المسدس أيها السيد العريف، حذار أن ينطلق منه الرصاص.



 سيطرته على نفسه. ما الذي يفعله هذا هنا؟

ـ عمـل سيء مـجيئك بصــت هـكذا ـ دمدم -. كان يمكـن لك أن تتلقى رصاصتك.


 وخاصة أنتم رجال الشرطة. وليس هذا غنا غريب بالطبع.
لقد كان ديونيسيو يثير الريبة في نفس ليتو وني اللحظة أكثر من أي وقت آخر . الـريبـ ولكنه أخفى مشاعره يمد يده للمصافحة قائلا:

- إنني أنتظر شخصاً. عليك أن تغادر المكان.
- إنك تنتظرني أنا ـ رد ديونيسيو مستمتعاً ـ وأنا هنا، لأني جئتـ. ـ لست أنت من تحدث أمس إلى توماسيتو.

ـ انسَ ذلك الشخص، وانس كذلك اسمي ووجهي. - قال الخمّار ذلك وهو يقرفص : ـ من الأفضل أن تجلس ، لأنهم يستطيعون رؤيتنا من تحت. هذا لقاء سري.
جلس ليتوما إلى جواره على حجر أملس :
ـ أنت إذن من يستطيع أن يقدم لي معلومات عن هؤلاء الثاء الثلاثة؟

- إنني أقامر بجلدي في هذا اللقاء يا حضرة العريف ـ تمتم ديونيسيو.

 وغير مرئي، يـجب ألا يكون إلا نسر كوندور في مئل هذا الارتفاع. ثم
 تلك الأسرة في هوانكابي؟ لقد أعدموهم جميعاً، بـما في ذلك الكـلاب على ما يبدو.

فرد ديونيسيو بنبرة بدت لليتوما ملاطفة، بل منشر حة تقريباً:
 الإرمابيون. لقد أقاموا لهم محكمتهم الـُعبية كالعادة. المحظوظون منـئه منهم تعرضوا للجلد، أما عاثرو الحظ نهُشمت رؤوسهم.

 تلمعان ممتلثتين بالهياج، فنكر في نفسه: اططائر الشؤمه". ثم قال:


 جماعة الدرب؟ هل قتلوهم؟ هـل ألـو أخذوهم معهم؟؟ لن تقول لي إن من فعل ذلك هم البستاكو أو أرواح الجبال مئلما تدعي دونيا أدريانا، أليس

كذلك؟
أخذا الخمار يكشط التراب بالعود الصغير الذي كان يمضئه قبه




 ما يمضغون من الكو الكوكا.
 ستسبب أضرارأ في ناكوس. رؤوس كثيرة ستستط. إنتي أقامر بعنقي إذا أعطيتك إياها. هل فكرت بمكافافأة معينة؟ أنت تفهمني. فتـن ليتوما جيوبه بـحثأ عن سـجائر . قدم واحدة إلى ديونيسيو وأثعلها. ثم اعترف بوقار :

ـ لا أريد أن أخدعك. إذا كنت تأمل بنقود، فليس لدي قرش واحد.


 بالرد، هذا إذا ردوا. ويـجب أن أبعث استفساري عبر جهاز اللاسلكي الذي تملكه الشُركة، وهكذا سيعلم بالأمر عامل الجهاز ، أي أي أن ناكير أكوس

 وإذا لم يغن بعدها، فدس حربة في مؤخرتها).

انفجر ديونيسيو في الضحك وهو رهو يتلوى بجسسمه الرخو ويصفق.
 واسعة ووقورة فوق رأسيهـما وقد بدأ يخفق أجنـحته بنوع من الأنفة. أجل، إنه كوندور. إنه يعرف أنهم في بعض قرى خرَ خونين، في احتفالات
 الكوندور بينما الجبليون يصارعونها. إنه منظر جدير بالمشُاهدة.

ـ أنت حارس أهلي طيب - سمع ديونيسيو يؤكد له -. جميع من في المعسكر يعترفون بذلك فأنت لا تستغل سلطتك أبداً. لا يوجد كثيرون مثلك. وهذا يؤكده لك شخص يعرف سلسلة الجبال مثلما يعرف رائحة يده. لقد تجولت فيها من أقصاها إلى أقصاها.

ـ أيستلطفني العمال؟ ـ قال ليتوما ساخرا ـ ـ وكيف لهـم أن يستاؤوا مني. فأنا لم أقم صداقة مع أي واحد ممن في المنجم حتى الآن.
 قيد الحياة ـ أكد ديونيسيو ذلك بنبرة طبيعية، وكأنه يقول إن الماء سائل وإن الليل ظلام. توقف عن الكلام لحظة وعاد يكشط الأرض بعوده، ثـم

أضاف: ـ أما أولئك الثلاثة بالمقابل، بيدريتو وديميتريو وكاسيميرو، فلم يكن هناك من يتقبلهم. أتعرف أن اسم ديميتريو تشانكا كان اسماً مزيفاً؟ ـ وما هو اسمه إذآ؟ - ميداردو يانتك.

بقيا صامتين، وبينما هما يدخنان كان ليتوما يحك جسدال يعرف كل شيء. والآن سيعرف هو نفسه الحقيقة أيضاًا. ماذا فعلوا بهم؟؟ من المؤكد أن ما فعلوه شيئاً مرعباً. من يكونون؟ ولمان ولماذا فعلوا ذلك؟ هذا المتملق السكير متواطئ معهم دون شـك. كان النهار يتقدم بسرعة انـة ، ويحل دفء منعش مـحل برودة الفـجر، بدا أن حر الجبال قد بدأ بالاشتداد، وبدأت بعض القمـم تلمع تحت أشعة الشمس وبريق الثلج. وهناك فـر في

 أخبرتني بكل شيء، كل شيء بالتمام. إنه أمر يؤرقني. ما هذا الذي قلته عن أن ديميتريو تشانكا يدعى ميداردو يانتك.

 المزاج جدأ كمراقب عمال.
ـ لقد قُتلوا إذن ، ليس هناك مـر مجال للشُك والتردد. فالثلائة قد قُتلوا،
 المعسكر؟
كان الخمّار يطأطئ رأسه وهو ما يزال يكشط التراب بعوده. وكان ليتوما يرى خصلة شُعره البيضاء وسط الشُعر القاتم المشعتُ. تذكر سكرة يوم العيد الوطني في الحانة المزدحمة. حين كان ديونيسيو مثل حبة
 رجال: موضوعه المعهود كل ليلة. كان يتنقل من جماعة إلى أخرى،

متعثراً، متراقصاً، مرتشفـاً من الكؤوس والزجاجات، ومقـدماً خمـرة بيسكو الكاسدة، مقلدأ حركات الدب بين الحين والآلَانر. وفجأة أنزل ونر
 مرة أخرى إليتي الختّار المتعرقتين، وأحس بالقرف نفسـه الذي الذي أحس به

 ورسم نصف دائرة في الهواء ليستقر باتجاه المنجم المهجور. ـ هل الجثث الثلاث في هذه الحفرة؟ لم يؤكد ديونيسيو ولم ينفِ. وعادت يده السمينة إلى وضعها السابق، وبدأ العود يكشط الصشر من جديد بشـيء من الهلع.
 لليتوما أقرب للغدر منها إلى اللطف، وأضـاف: هذه الحـه الحفر ما زالـت


 أليس كذلك؟ شيطان المناجـم، المنتقم للجبال التي يستنزفها فـا الجشع
 أيها السيد العريف. ففي اللحظة التي تعرف فيها حضرتك المزيد، فإن


 الأمور. الحصار يضيق من حولنا وقد يصلون في أي

 على من يسكرون ويزنون، ومن يشـجعون على الشُرب وعلى مضانـاجعة

الآخرين. على من يلهون، بالرغم من النكبات. فنحن أيضاً محكومان
 أنك لا تملك الثـمن لشـراء السر. إنك تنقذ حياتك بـذلك أيهـا السيد

العريف!
سحق ليتوما عقب السيجارة بقدمه. ربما كان الخمّار على حق، ربما يكون جهله هو السبب في بقائه على قيد الحياة. حاو الوا




 ما حدث بالتفصيل. من هـم الذين أقدموا على مئل هذه الفعلة وإذا ما دسست السميث ويزون في فمه وجعلته يعترف؟ في قاع الحفرة" هذا مـا كان سيفععله الـملازم سيلفا، هنـاك في تالارا. وجاءته الضحكة.

- إروِ لي النكتة التي أضحكتك أيها العريف.
 أولئك الثلاثة. بيدريتو تينوكو ساعدنا في إعداد الموقع وعاش معني أحضره مساعدي إلى ناكوس. لم يكن يُلحق الأذى بأحدر ألحئ نهض واقفاً ومشى بضع خطوات وهو إى يتنفس بعمقى وكي وكما في مرات
 سلسلة الجبال العميقة. كل شيء يتجه نحو الأعالي هنا. وبكل ما فـا في جسده من خلايا أحس بالحنين إلى الصحارى، إلى بطاح بيورا غير المحدودة، المشعثة بأشجار الخروب، وبعطعان الماعز والكثبان البيضاء.

ما الذي تفعله يا ليتوما؟

وأيقن مرة أخرى، مثلمـا أيقن مرات كثيرة خلال هذه الشهور، من
أنه لن يخرج حياً من ناكوس. سينتهي في أعماق نفق مثل هؤ لاء الثـلائة. ـ الإصرار على كشـف القضية هو مضيعة للوقت أيها السيد العريف ـ قال الخمّار، وقد جلس على الحـجر المسطح الذي كان يـجلس عليه ليتوما من قبل : - رؤوس الناس حامية بسبب ما يحدث. وحين يكون الناس في مثل هذه الحال يمكن حدوث أي شيء.
 أكذوبة تقال، مئل قصة البستاكو أو الموكي... أشياء لم يعد يؤمن بها أحد في أي مكان متحضر. ـ أما الساحليون فأناس حكماء، أليس كذلك ـ قال ديونيسيو. ـ من السهل إلقاء مسؤولية اختفاء هؤلاء على الشـيطان، مئلما تفعل زوجتك.

ـ مسكين الشيطان ـ ضـحك ديونيسيو -. أدريانا تـجاري التـبار فقط. أولم يلقوا منذ الأزل مسؤولية كل الشرور التي تحدث على الشيـلـ الـيطان؟ فلماذا تستغرب إذن.

## فقال ليتوما متنبهاً وهو يتفحصه:

 ـ آه، يبدو أنك لا ترى الشيطان سيئاً إلى هذا الحد. وتحداه ديونيسيو بنظرته الصفراوية : ـ لولا الشُيطان لما تعلم البشُر التمتع بالحياة. أم إنك ضـد أن أن يلهو الناس أيضاً، مثل أولئك المتعصبين؟- بالنسبة لي، فليمرح الناس وليقضوا وتتهم في اللهو - رد ليتوما -. فهذا ما أرغب في عمله هنا. ولكنتي لا أجد أحداً ألهو معه. فضحك ديونيسيو :
ـ وما الذي تنظره لتضاجع مساعدك. الفتى ليس سيئاً.
ـ هذه الشـذوذات لا تنفع معي - غضب ليتوما.

ـ إنها مجرد مزحة أيها السيد العريف، لا تغضب ـ الـا قال الخمّار وهو
 القمر. وأكرر لك أن هذا أفضل بالنسبة إليك، ألكا وأسوأ بالـنسبة إليّ. فأنا أعرف أنني أصبحت بين يديك. إذا خطر لك أن تروي هذه المحادثة لأي شـخص، فسوف أكون جئة.
كان يقول ذلك دون أدنى ظل من القلق، وكأنه لا يراوده أدنى شك في أن العريف سيكون عاجزآ عن الوشاية به.
 الصفقة. ولكنني لست المسؤول. فأنا غير موجود مهما تظاهرت ببدلتي الشُرطية.

- يمكنني أن أقدم لك نصيحة ـ قال ديونيسيو -. اسكر سكرة محترمة وانس كل شيء. حين تذهب الأنكار يصبح الإنسان سعيداً. وأنا موجود في الحانة لخدمتك. إلى اللقاء أيها السيد العريف. حياه بحر كة مبهـمة من يده وانصرف، ليس عبر المسـار الذي ينزل
 للجلوس على الحجر ، وأشعل بيديه المتعرقتين سيججارته الثانية هذا
 الطيور التي ظهرت من جهة الثلوج. هنالك أنصار كثيرون للإرهابيين في المعسكر دون شـك ولهذا بدا ديونيسيو خائفاً ويريد مغادرة المكان، حتى وإن تطلب ذلك الوشاية ببعض زبائنه من أجل المال. هل رفض أولئك

 الموقع وشووه هو ومساعده، فإن القيادة سترسل التعازي إلى الـى أسرتيهـهـا وستذكر اسميهما في الأمر اليومي. يا له من عزاء بائس.

كان يمج السيجارة مرة بعد أخرى، وكان مزاجه يتحول من الغضب

 السحر أو حماقة من حماقات الجبليين. نهض وتقدم بضع خطورات من

 يجب عليه هو وتوماسيتو أن يدسا أنفيهما ليريا ما الذي سيجيانيانه. ألقى عقب السيجارة وبدأ النزول. لا بد أن كارينيو قد بدأ بإعداد الفطور. إن لدى توماسيتو سره أيضاً. ماذا عن بكائه المفاجئ. أيكـون

 الحارس الأهلي توماس كارينيو يبكي لأن امرأة تركته. حسن، لقد كانت


أكلها هذا الساذج.

## * * *

في فجر ذلك الـيوم، مــلـمـا في غــره مـن أيام السـفر والر حـلات،

 بالدغدغة نفسها إلى الجديد التي تشعر بها في كل مرة تخرج فيها إلى




 وشعره مشعث ويرتدي روب النوم.

ـ إنـني أُحـدُ ضـجة دائمـاً مـهـما حـاولت تفـادي ذلك ـ قالت لـه
معتذرة-. أو ربما كان عقلي الباطن يخونني لأني أرغب في إيقاظك؟
تثاءب مرة أخرى وهو يقول :
 فلنتفاوض؟ ها هو دفتر الشُيكات.


 أشد خطورة من الجبال.
 ملاحظاً الترتيب الدقيق الذي تضع به الفناجين والأطباق والمـلاعق في الخزانة، ئم قال: ـ رحلاتك هذه ستسبب لي قرحة يا ها هورتينسيا، هذا إذا لم تقتلني بجلطة قلبية قبل ذلك.

قالت وهي ترفع خصلة الشُعر عن جبهته :
ـ سأحضر لك جبناً طازجاً من الجبال. عد إلى السرير واحـلم بي بي. لن يحدث لي أي شيء، فلا تكن أحمق.

عندئذ سـمعا سـيارة الـجيب التابعـة للوزارة تتـوقف عند الباب، فأسرعت السيدة دِهاركور بالخروج. قبّلت زوجها مؤكدة له له مرة أخرى أنه

 لكانياس لدى الوداع ما كان يقوله له في المرات السابقة : ـ أعدها إليّ سليمة معافاة أيها المهندس.

كانت شوارع ليما مقفرة ورطبة. ووصلت سيارة الجيب في دقائق

قليلة إلى الطريق العام المركزي، حيث كانت حركة السير ما تزال قليلة
الكثافة.
ـ هل تصبح زوجتكَ عصبية مثل زوجي عندما تسافر أيها المهندس؟ ـ سـألت السيدة دِهاركور. وكانوا حينئذ يـخلفون أضواء ليـيما وراءهـم ويتقدمون في ضوء الفجر الحليبي. ورد عليها المهندس بالإيجاب :
 فإنها لا تعرف أننا ذاهبون إلى فم الذئب. فارتجت السيارة، وقال السائق :
 قبل أيها المههندس، لأنني ما كنـت سأوافق على المـئجيء. فلن أقامر
 ـ الذي يدفعونه لنا ـ ضحك المهندس كانياس. ـ الذي يدفعونه لكما ـ عبقت السيدة دِهاركور. أما أنا فلا أكسب سنتاً واحداً. إنني أفعل هذا كله حباً بالفن. ـ وأنت سعيدة بذلك تماماً با سيدتي. بل إنك مستعدة لأن تدفعي مقابل هذه الأشياء.





البائس.
ـ أنت المذنبة يا سيدتي. لقد كنتُ أقرأ مقالاتك في الـ الكوميرئيو، مثلما أخبرتك سـابقاً. وأنت من فتحت شـتـنـي كـيتي ورغبتي في السفر عبر

البيرو، والتعرف على العجائب التي تصفينها في كتاباتك. أنتِ المذنبة في دفعي إلى دراسة الهـندسة الزراعية، وفي وصـولي كذلك إلى إلى إدارة الأحراج. ألا يؤنك ضميرك فصفقت السيدة دِهاركور :
 يمكنتي أن أموت مطمئنة.
 من اكتشفت لنا هذه الأرض المحظوظة التي نعيش عليها، والتي نعاملها
 البلاد، ظاهرها وباطنها، مثلك.

- بما أننا دخلنا في المجاملات، فـرا فسوف أرد إليك مـجاملتك ـ قالت


 بأنني يتيمة مئلما كنت أُشعر في السابق.
 الجبال. كان الصباح جافاً وبارداً، وفي بقية الطريق، بينما هـم
 دِهاركور يضعان الخطط للوصول إلى ممولين لمـُـروعع إعادة تشـجـير


 والمـذكرات، والـمـحاضرات، والمـفالات، والرسـائل، والمـعامـلات، والتوصيات. حتى توصلا إلى ذلك. وقد بدأ المشُروع ينطلق، وا وبدلا مالْ من التشُرد في الرعي وزراعة ما يقيم الأود، ستبدأ التجمـعات السكانـيانية

القروية بـالعـمـل في التـــجـير، وإذا مـا استـمر وصـول الأرصـدة، فإن أحراجأ كثيفة من أشجار الكينيوا ستظلل مرة أخرى هذه الكهوف المليئة
 أركيولوجيون من كل أنحاء العالم من المجيء لحمل رموزها فور استتباب

 من الحطب في الطبخ والتدفئة، يـجب إقامة مـحطة تـجريبية، وإنشاء عشرة مشُاتل أخرى للغراس على الأقلى . يعني.. ومع أن السيدة دِهاركور
 وتعيد تركيب الواقع وفق رغباتها رغم أنها تعرف جيداً هذا الواقع الذي أمضت نصف حياتها في الصراع معه.
وصلوا إلى هوانكايو بعيد منتصف النهار وتوقفوا ليأكلوا لقمة ما، ، على عجل، وليملأ السائق خزان سيارة الجيب بالبنزين ويفحص المحرك والعجلات. دخلوا إلى مطمم في أحد أركان الساحة.





يبدو.

## قال المهندس كانياس :

 أمي كان غاليسياً، لا بد أن لي أقارب هناك الـي
 عثرات واهتزازات الجيب على الطريق المـخرب. لقـد كانـت الحفـر والانجرافات ما بين كوستاميو وازكوتشاكا كثيرة إلى حد أنهم كانوا على

وشك العودة؛ فعلى الرغم من تشبيّها بالمقاعد والسقف، كانت المطبات

 هوانكافيليكا ليلاً. كان الجو بارداً، فلبسوا كنزات وقفاز وازات ولفاعاتات

كان المـحافظ ينتظرهما في فندق السياح، فقد تلقى تعليمات بذلك
 نفسه. وهناك جاء للقاء بهما أيضاً فنيا الوزارة اللذان سيرافقانهما. وحما وحر كذلك قائد الحامية، وهو رجل قصير وودود، حياهما تحية عسكرية ثم

مد يده لمصافحتهما.
ـ شرف كبير أن ألتقي بشخصية مرموقة مثلك يا سيدتي - قال ذلك وهـو يـخلـع قبـتـه: - إنـني أواظب عـلـي قـراءة صفـحتـك في جـريـدة كوميرثيو. وقد قرأت كتابك عن هوايلهي انـي انـي من المؤسف أنه لبس معي لتضعي توفيعك عليه. أخبرهـما أن الدورية التي سترافقهـما جاهزة، وأنهـم يستطيعون بدء الجولة في الساعة السابعة صباحاًا. ـ اللدورية؟ قالت الـيـدة دِهاركور ذلك وهي تستججوب الــهـندس

كانياس بعينيها.
ـ لقد أوضحت لكم أننا لا نريد حراسة ـ قال المهندس للمحافظ.

 خاضعة للسلطات العسكرية. ـ متأسف جدأ يا سيدتي، ولكنتي لا أستطيع السماح لكما بأن توغلا
 شارب جيد التشذيب، وهو يجهد نفسه ليبدو لطيفاً: ـ المنطقة خطرة،

فالمتمردون يسمونها (أرض محررة"). وهذه مسؤولية كبيرة بالنسبة إلي. أؤكد لكم أن الدورية لن تتدخل في أي شيء

 بالموت والخوف والأشباح، لكل من قابلته من المحافـافظين ومعاونيهـم والعـمداء والرواد والنقباء والحراس الأهليين والحراس الجمهـوريين والجنود العاديين. ـ نحن لسنا سياسيين، وليست لنا أي علاقة بالسياسة أيها القائد. ما يشُغلنا هو الطبيعة، الوسط البيئي، الحيوانات، النباتات النـات نـحن لا نـخدي
 وأولئك المـجانين أيضاً. ألا ترى ذلك؟ إذا ما رأونا محاطين بالجنـو الـيرد فستتكون لديهم فكرة غير صحيحة عنا وعما نفعله. إنني شـاكرة حسن
 ذهابنا وحدنا، وإظهارنا أنه ليس لدينا ما نخفيفيه.
لم يكن القائد ليسمح بلوي ذراعه، لاسيما وأنه من المخيف اجتياز
 الهجممات المباغتة والاغتيالات. أصر على موقفه بنبرة اعتذارية. قد يبدو
 يؤنبه فيما بعد.
ـ سنوقع لكك علـى وئيقة تعفـيك من أي مسـؤولية ـ اقترح عـليه الـهندس كانياس -. لا تنظر إلى الأمر على أنه إهانة أيها القائد، ولكن مصلحة عملنا تقتضي ألا يعتبروننا منكم.
 الحملة كلها إذا ظل الضابط مصرأ على موففه. عندئذ حرر القائد وثيقة جعل المحافظ والخبيرين الآخرين يوقعون عليها كشهود.

وصالحته السيدة دِهاركور وهي تتمنى له لِلِة سعيدة:

 كولكا. إنه يتضمن صوراً جميلة جداً، سترى ذلك.
في صباح اليوم التالي ذهبت السيدة دِهاركور لتستمع إلى الـى القداس في في
 الكولونيالية المهيبة ورسوم المـلائكة الُْمص القـدي سيارتين : سيارة الجيب وسيارة فورد عتيقة ركب فيها الفنيان والمحافظ، ،

 النار. وبعد كيلومترات قليلة تحول الطريق إلى درب غير واضح المعالمالم، فخففت سيارة الجيب من سرعتها في مـحاولة لعدم الابتعاد كثيراً عن الفورد. وواصلوا الصعود والهبوط طوال ساعتين وسط مشهد شبه مقفر ، تتوالى فيه جبال جرداء تظهر أحياناً على سفوحهاردا، كعلامة على الحياة واللون، حفنة أكواخ وقطع أرض مربعة صغيرة مزروعة بالبطاطا والشعير والفول والأوكة والماسهوا. وكانت الفورد قد تـرا تخلفت كثيراً وغابت عن أنظارهم.
 والرايات الحمـراء ـ علْت المههندس كانياس -. لا بـد أن مـا قاله القائد صحيح. يبدو أنهم يسيطرون على هذه المنطقة. فقالت السيدة دِهاركور :
ـ أرجو ألا يقوض ذلك مشروع إعادة التشُجير . هذا ما كان ينقصنا. أربع سنوات لكي ينطلق المشروع، وعندما يبدأ.... فتدخل السائق :
ـ حتى الآن لـم أحاول التدخل، وأود أن ألفـت نظركمـا إلى ذلك.

ولكن لو أنكما سألتماني لقلت لكمـا إنني كنت سأشعر باطمئنان أكثر بوجود الحراسة.

دِهاركور ـ لسنا أعداء أحد. نحن نعدل أر من أر أجلهم أيضاً. ألا ترى ذلك؟
 أيضاً. ألم تشاهدي في التلفزيون الفظاعات التي التي يقترفونها؟
 هو سبب إحساسي بالطمأنينة.
وصلوا في المساء إلى ضيعة هوايّارخكرا، حيث يو يوند أحد المدا المشاتل. وكان الفلاحون يأتون إلى هناك ليأخذوا شتول أشـجار الكينيوا لغرسها حول حقولهم وعلى ضفاف البحيرات والجداول. كان مركز الضيعة شبه

 هوايّار خكرا وأعضاء مجلسها القروي الذين كانوا يحملون عصي القيادة، ، تجولوا معهم في المشُتل الذي جرى بناؤه بعمل جماعياعي. كانوا يبرا يبدون
 في الأعالي، منفصلين كثيرأ عن بعضهم البعض، ولكن إذا ما تحققت


 تضيع بين الغيوم. تنفس المهـندس كانياس بعمق، وفتح ذراعيه وهو يهتف بانفعال ويشُير :




سنة. ومن هذا المكان الذي تقف أنت فيه بالذات. مشهد رائع، أليس كذلك؟

إلى جانب المشُتل، هنالك حوش يقدم فيه الطعام. وكان المهندس

 امرأة عجوز لم تستطع أن توضح لهما أين ذهب أقرباؤها وسبب ذهابهـمـم

 لهـم ظهرها، رجع العمدة وأعضاء المجلس الـى بيوتهم. وبقوا وحدهـم وسط الضيعة. وكان حارسا المسشتل قد دخلا غرفتهما وأغلقا الباب




حين وصلت سيارة الفورد وفيها العمدة والفنيان إلى هوايتا رخكرار،

 وكانا قد نفخا وسادتيهما المطاطيتين، وسخنا القهوة على موقد بريموس نقال.

حيّا المهندس كانياس القادمين :
ـ ظننا أنكم قد تعرضتم لحادث. كنت على وشك الخروج للبحث
عنكم.
ولكن المحافظ كان قد تحول إلى شـحص آخر ؛ فالر جل الضئيل
 العجلات بالفعل، إنما لم يكن هذا هو سبب غضبه.

ـ يجب علينا أن نرجع فوراً ـ قال آمرآ فور نزوله من السيارة ـ. لا يمكننا قضاء الليل هنا بأي حال من الي الأحوال الي
 المهندس من روعه .. هذا منظر لا يمكن رؤيته في أي مكان آخر في العالم. لا حاجة للغضب يا يا رجل.
 المحافظ صوته ؛ وكانت ذقنه تهتز وهو يفتح عينيه ويغمضهمان مثل مبهور
 لا يمكننا أن نعرض أنفسنا للخطر هكذا. وخاء رونا
 كنت لا تسُعر بالأمان، فيمكنك العودة إلى المدينة.
كان صوت المحافظ قد تبدل، وكانت تخرج منه أصوات آت آمرة:

 نصيحتي ولنعد معاً. سنرجع ثانية ومعنا الدورية. لا تعرضي النا لناس واني للخطر
هكذا يا سيدتي.

التفت المهندس إلى الفنيين. وكانا يستمعان إلى الجدال صامتين:
ـ أنتما أيضـاً تريدان الذهاب؟

كانا شـابين صغيرين يرتديان ملابس بائسة. وكان يبدو عليهـما عدم الاطمئنان. تبادلا النظرات فيما بينهما دون أن يقولا شيئأ.


دِهاركور -. إذا كتتما تفضلان العودة فيمكنكما الانما عمل ذلك.
وأخيرأ سأل أحدهما المهندس بلهجة شـمالية:
ـ هل ستبقى أنت أيها المهندس؟

فقال المهندس :


 ـ نحن أيضاً سنبقى إذن. وليكن ما يشـاؤه الله.
 منصب سياسي، وإذا جاؤوا فلن أستطيع النـجاة. سأطلـب من القائد العسكري أن يرسل إليكم الدورية.
 وحسب. سنلتقي في هوانكافيليكا بعد يومين. وأتمنى لك عودي الكا ولا تقلق علينا، فهناك في الأعلى من يحمينا خيراً من أي دورية. أنزلوا بطانيات وحقائب الفنيين ورأوا سيارة الفورد تبتعد في الظيا الظالام.

فدمدم أحد الفنيين :
ـ عودته وحيداً في هذا الوقت وعبر هذه الدروب هي عمل جنـوني
 الكوخ. تمددت العجوز في فراشها بعد أن قدمت لهـم حساء لاذعاً جداً

 معهم سندويتشات جامبون وفروج وأفوكاتو ألوا ووزعـت عليهـم السيدة دِهاركور ألواحأ من الشـوكولاتة كـحلوى. أكلوا بتـمهل وهـم يتبادلون
 وتد كان الفني الشمالي من باكاسمايو وخطيبته من تروخيللو : لقد فازت
 وشدة بريقها عند تأمل الليل من هذه القمـم الأنديزية. وفجأة بدلت السيدة دِهاركور مجرى الحديث:

ـ منذ ثلائين سنة وأنا أتجول في أنحاء البيرو، والحقيقة أنه لم يخطر لي قظّ أنه يمكن أن تحدث مئل هذه الأمور.

ظل المهندس والفنيان والسائق صامتين يفكرون بكلماتها. تم استلقوا بعد ذلك بيابهـم ليناموا.

لقد وصلوا عند الفجر ، حين كان أفراد البعثة يستيقظون. كانوا نحو
 فلاحون، ولكن كان بينهم كذلك خلاسيون من المدينة، وكانوا ورتا ورتدون السترات وعباءات البونتشو، والان
 إلى ما قبل مجيء الإسبان. وكان أخرى من القبعات، ويغطي بعضهم وجهوهمهم بطاقيات لا تظهر منها إلا
 الكلاشينكوف؛ أما الآخرون فكانوا مسلحين بالبواريد أو المسدسات أو بنادق الصيد، أو بالسيوف والهراوى وحدها. وكانت الطاهية العجوز قد

اختفت.
قالت السيدة دِهاركور وهي تتقدم نحوهم :
 نهرب كذلك. هل يمكنني التحدث إلى قائدكـ؟ أريد أن أشرح له مـا الذي نفعله هنا.

لم يجبها أحد، ولم تسمع أية أوامر، ولكنهم جميعاً كما يبدو كانوا
 جماعات من شخصين أو ثلاثة أشخاص، لتحيط كل جماعة منهم بواحد
(1) أوخوتا (Ojota): نوع من الصنادل يستخدمه الهنود، ويصنع من ألياف نباتي.

من الخمسة. فتشوهم بدقة، وأخرجوا ما في جيوبهم، تمم قيدوا أيديهم وراء ظهورهم بقطع حبال أو بأمعاء حيوانات.

محتجزيها.

وإنما من أجل جمميع البيرويين. مهمتنا هي الدفاع عن الونا لوسط البيئي،
 هنالك في المستقبل طعام ويتوفر عمل لجميع أطفال سلسلة الجـلة الجبال. وكان المهندس كانياس يوضح لهم:


 لهوانكافيليكا. من أجلكم ومن أجل أبنائكم. هذا مفيد لنا بار جميعاً، مهمـا كانت أفكارنا السياسية.



 المنتصبة كجدران شاهعة تلمع بلون مائل إلى الخضرة.

بأدنى قدر من الذعر :

وكان المهندس كانياس يسأل من حين لاَخر :


وبعد وقت لا بأس به، دخلت جماعة منهم إلى الكوخ، ومن بقوا
 يستجوبونهـم بأصـوات عالية. وكان بإمكان مـن هـم الـم في الـخارج سمـاع





 كانت تفكر بزوجها وهي حزينة من أجله أكثئر من حزنها على نـيا نفسها. رأت المهندس كانياس يخرج. وكانت ملامحه قد تبدلت، كما كا لو أنه فقد الثقة التي كانت تبثه الحماسة طوال النهار، حين كان يحاول التحدث

- إنهم يصغون، ولكنهـم لا يريدون أن يسـمعوا أو يفهـموا ما يقال لهم. وكأنهم من كوكب آخر . حين صارت داخل الكوخ أجلسوها على الأرضى الما بالوض يججلس فيه ثلاثة رجال وامرأة منهم. توجهت الـوت السيدة دِهار كور إلى الذي يرتدي سترة جلدية ويلف عنقه بلفاع، إنه شاب، له لـحية نامية وعينان بنيتان، باردتان ومباشرتان. وروت له سيرة حياتها بشُيء من التفصيل ، منذ ولادتها قبل نحو ستين سنة في بـلاد نائية تطل على بـلـانر البلطيق ، ولكنها تجهلها ولا تحسن تكلم لغتها، مروراً أبطفولتها المتنقلة في أوروبا وأميركا، ودراستها المتقاطعة، مستبدلة المدارس، واللغات، والبلدان...
 تزوجت حديئاً من دبلوماسي شاب. حدثته عن حبها للبيرويين منذ النظرة

الأولى، وعن انبهارها بالصحارى، والغابات، والأشجار، والحيوانات، والثلوج، وبكل ما في هذه البلاد التي هي بلادها وها الآن أيضـاً. ليس لأن الان ذلك ما يقوله جواز سـفرها ـ وكان زوجها الثاني مارئيلو، قد منـيا
 ودراستها وتنبيهها إلى جماليات هذه البلاد في مقالات ومـحانـاتيات وكتب منذ سنوات طويلة. وستواصل عمل ذلك حتى نهاية حياتها، لأن
 عدوتهم؟
 اهتـمـام. ولـم يبدؤوا بـتوجيه الأسئلة إليها إلا حـين صـمتـتا، بـــد أن أوضحت لهم مدى المصاعب التي واجهتها هي وهذا الشُـاب الكريـم




 رحلاتها وجو لاتها.
 طلب منها أن تساعد اللـجنة الدائمة المكلفة بإعادة رسم أطلس البلاد وضبطه، وكانت تلك هي علاقتها الوحيدة بالقوات المسلحة، ، باستثناء


 التعليمات. وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بحكومات وإنما بمعاهد علمية، ، مئل سميئسونيان في واشنطن، ومتحف الإنسان في باريس، والمتحف

البريطاني في لندن، وبعض المؤسسات أو المراكز البيئية التي استطاعت

 وتحلدد، وبالرغم من أنها كانت تؤكد في إجاباتها على أن أيآ من علاقاتها لـم تكن ذات طابع سياسي، وأن كل تلك الاتصالات والعـلاقات كانت




 ـ هل ستقتلونني؟ - سألتهم وهي تشعر للـمرة الأولى بانـي بانكسار في

صوتها.
نظر ذو السترة الجلدية إلى عينيها مباشرة دون أن يرمش :



 الضمير، والشعور بأنك سامرية البيرو العظيمة. إنك حالة تقليدية الـنـئ
 كيف أكون حالة تقليدية؟

## فقال الرجل بالثقة الهادئة والجليدية نفسها :

- إنك نموذج المثقف الذي يخون شعبه. المثقف الذي يخدم السلطة البرجوازية، والطبقة السائدة. ما تفعلينه حضرتك لا علاقة له بالمحيط البيئي، وإنما هو أمر له علاقة بطبقتك وبالـة والسلطة. أنت جئت مع هؤ لاء الموظفين، والصحف ستقوم بالدعاية وستكسب الحكومة معركة. فمن

يقول إن المنطقة هي أرض محررة؟ ومن الذي أقام في هذه المنطقة ولو


 نواجه أعداء أقوياء، ولا يمكننا أخذ النوايا بعين الاعتبار بلار فتلعنمت السيدة دِهاركور :

 بيروي واحد على هذا القدر من المثالية، إنه يعمل بكل...
 عندما خرجوا كانت الشمس تغيب وراء الجبال، وكان مشتل الغراس
 ورأت السيدة دِهاركور السائق وهو يصعد إلى سيارة الجيب. وقد انطلق بها بعد قليل على الطريق المؤدي إلى هوانكافـيليكا.
 سعيد، لأن هذا الخلاسي كان شخصاً طيباً جداً.

ـ آسفة جداً أيها المهندس. إنـي أشُعر بالذنب تجاهك. لسـت أدري كيف أطلب منك...

- إنه شرف كبير لي يا سيدتي ـ قال دون أن يـني

 وأنت، فإننا أكثير حظوة. لقد أوضحوا لي ذلك للتو. إنها مسألة رموز على ما يبدو. حضرتك مؤمنة، أليس كذلك؟ أرجوكُ أن أن تصلي من

أجلي، فأنا غير متدين. أيمكننا أن نلتصت ببعضنا؟ سأصمد أكثر إذا


## ***

ـ ما الذي كنت تقوله في أحلامك يا توماسيتو؟ ـ سأله ليتوما. حين فتح الفتى عينيه، فزعاً، كانت الشـي
 ميرثيدس قد سرحت شعرها وارتدت ثيابها ووقفت تتأمله من أحد أركان السرير بعينين تفتيشيتين. وكانت تطفو على وجها قال لها وهو يتمطى

## $\ddot{\sim}$

t.me/t_pdf

ففتحت ميرثيدس فمها وضحكت : ـ منذ ساعات وأنا أتأملك نائمأ.

ـ الله، الله! ـ قال الفتى متحر جاً ـ لحسن الحظ أنك استيقظتِ رائقة
المزاج اليوم.
 في وجه ميرثيـدس الأسمر أسنـان فأر ناصعـة البيـاض يا عـا عريفي. وقـد أكملت كلامها قائلة : ـ كنت تتكلم وتتكلم. فظنـنتك تتظاهر بالنوم. ولكنني اقتربت منك ووجدتك متيبساً. فقال ليتوما بإلحاح

- وأية شُياطين كنت تقولها في نومك يا توماس آسيتو؟ ـ لقد كنت آكل ديكاً رومياً لا يمكن تصوره يا يا عريفي. ـ يا للسرعة التي تعلمـت فيها، لقد صرت تعرف كل شيء. ـ ـقالت ميرئيدس ذلك وهي تطلق قهعهة أخرى، فتصنع هو تثاؤباً طويلاً لكي

يداري اضطرابه، وأخافت هي قائلة : ـ لقد كنت تواصل في نومك قول الكلمات الجميلة التي قلتها لي ليلاً.

وعلق ليتوما مستمتعاً :
ـ لقد حان وقت التغنج.
ـ حسن، يمكن للمرء أن يقول أي شيء وهو نائم. - قال لها كارينيو مدافعاً عن نفسه. اتخذت ميرئيدس هيئة الجذّ ونظرت إلى عينيه مباشرة. مدت يدها نحوه، وغاصت أصابعها في شعره، فأحس توماس بأنها ونـا تمسد الشـير مثلما فعلت في العشُية : ـ هل صـحيح أنك تشعر نحوي بهذا الذي كنت تقوله طوال الليل؟ هذا الذي واصلت قوله وأنت نائم؟ وتلعثم كارينيو منفعلا" :

فرد عليه ليتوما: الحميمة لقد كيثيرأ يا عريفي.

ـ كان لكلامها في نفسك طعم القطر والكراميلا أيها الغشاش. لقد وضعتك ابنة مدينتي على لفة ونصف.
وأضافت ميرئيدس وهي تأكله بعينيها :
ـ أم أنك كنت تشتهيني وقد انتهى الآن كل شيء بـيء بعد أن استمتعت

ـ هـذا الحديث في وضـح النهار عن الأشيـاء التي تقال في الظلام
 ولكنها ما إن بدأت تبعثر شعري حتى زال غضبي. وقالت ميرئيدس بنبرة جدية :

ـ أعرف أنك لا تحب أن أحدثك في هذه الأمور. ولكنني لا أستطيع أن أقتنع بأنك قد أحببتني بهذه الصورة بمـجرد أن رأيتني مرتين، ولا ودون أن تكلمني ولو كلمتين، لـم يقل لي أحد مثّل هذا الكلام، وأنـي وأنت قلته ساعات وساعات، حتى بعـد أن انتهيت. ولم يركع أحد ويقبّل قدمي مثلما فعلتَ أنت. ذهل ليتوما : ـ هل ركعت وقبلت قدميها؟ هذا لم يعد حباً، إنه عبادة.
 بحـث عن المنشـفة التي يتذكر أنه تركها في الليلة الــــابقة عـند طرف وفـ
 وحين مرّ بجوار ميرثيدس، مال عليها ليقبلها. وقال لها بينما فمه على
ـ ما قلته هو ما أشعر به. إنها مشاعري نحوكِ.

ـ أكلة نظيفة ـ تحمس ليتوما ــ . وهل طر حتها في السرير مرة أخرى؟
وقالت له ميرثيدس :
ـ لا تتهيج، فقد جاءتني العادة. أفلتها كارينيو ضاحكاً :
 سأعتاد يوماً أم إنه علي أن أجعلك تتغيرين؟ فربتت على صدره:
 عملته في الليل؟
قال ليتوما متذكراً:
ــ لقد ضاجعتُ في إحدى المرات مومساً وهي في العادة الشُهرية،

كان ذلك في البيت الأخضر في بيورا. خفضت لي السعر إلى النصف. وتد سبب لي "المنيعون" الجنون بالقول إنني سأصاب بالسفلس.



 فالوقت قد تجاوز منتصف النهار. جلسا إلى المنضـدة الوحيدة الـشاغرة. وقد قال لهما الفتى الذي يـخدم إن موعد تناول الفطور قد فات. فقررا الخروج.

 مرا على صيدلية لشـراء فوط نسائبة من أجل ميرئيدس. واشـتريا من السوق كنزتين من وبر الألبكة، من أجل برد سلسلة ألجـلة الجبال.

قال توماس :

- من حسن الحظ أن تشانشو كان قد دفع لي مقدماً. هل تـصور ما كان سيحدث لو أننا كنا لا نملك سنتافو واحداً في جيبنا؟ فسأله ليتوما :
ـ أليس لتاجر المـخدرات هذا من اسـم؟ لماذا تدعوه دائماً تشانشو أو الشخص أو الزعيم؟
ـ لا أحد يعرف اسمه يا عريفي. حتى عرابي نفسه لم يكن يعرف
اسمه على ما اطن.

 مسـاء وتصل إلى العاصـمة في ظهـيرة اليوم التالي. ففي الليل تكـون

الحراسة أكثر تساهلا على حواجز مراقبة الطرق. لم تكن الساعة عندئذ


 والباعة، والمصورين المتجولين والكسالى الذين يتمشُون أو ينامون
 بالفواكه تأتي من الغابة أو تنطلق نحو الجبال أو الساحل. ـ وماذا سيحدث عندما نصل إلى ليما؟ ـ سألته ميرثيدس. ـ سنعيش معاً. ـ أي أنك قررت كل شيء وحدك. ـ حسن، إذا أنبِ رغبتِ يمكنتا أن نتزوج.

فقال ليتوما :
ـ هذا اسمه الوصول بسرعة. هل كنت تتحدث بجد عن الزواج؟ وسألته ميرثيدس مجارية :
ـ أنتزوج في الكنيسة، بطر حة وفستان زفاف أبيض؟
 هناك مع أمي لأطلب يدك، فأنا لا أب لي. مثلما تشائين يا حبي.
 ـ أرى أنك جاد. - قالت ميرئيدس ذلك وهي تلتصق بـجسده ، فطوق
 ـ أكثر مما تتصورين - همسس في أذنها ــ ــ إنني مستعد لقتل ألف
 ليما كبيرة جداً. إذا وصلنا إلى هناك لن يستطيعوا الإمساك بنا. ولكن منا
 عنك؟ هل تحبينني؟ ولو قليلاً فقط؟

فقالت ميرثيدس فوراً:
ـ لا، لست أحبك. يؤسفني أن أخذلك، ولكـنتي لا أستطيع أن أقول كك ما هو غير صحيح.
ـ وبدأت القول إنها لا تحب الكذب. ـ قال توماسيتو مغئو مغموما: ـ و وإنها
 علينا فجأة من السماء اسخخريوطي البدين.
 المناسب للتناجي في مكان عام مـ عشيقة الشخّص الذي قتلته أنتـ نفسك منذ قليل يا شِقفة الـ ...

## $\ddot{\text { Q }}$

t.me/t_pdf

وكان كارينيو يقول له
ـ اهدأ، اهدأ أيها البدين.
وقال ليتوما معترفاًا :
 ليما، في كل مكان بينما أنت تستحم في مياه دافئة. فقال توماس :
ـ الحياة تعاش فقط، ويـجب أن نعيشها مرة واحدة يا عريفي. وقد كنت أعيشها بأقصى سرعة منذ الليلة السابقة مع محبوبتي. فماذا يهمني
 قادراً على أن ينتزع مني ما حصلت عليه من السعادة؟ كانت عـينـا اسـخريوطي البـدين تـخر جـان مـن مـحـجريهـما وسفط الهوميتا(1) يهتز في يده من الغضب : الـين ـ ألا يمكنك أن تكون أكثر حرصأ يا كارينيتو.

هوميتا (humita): نوع من الططام المحلي يشُبه الكبة المقلية، يصنع من الذرة الطرية المبشُورة مع الفلفل والبندورة.

ـ أنت محق أيها البدين. لا تغضب هكذا. أتريدني أن أخبرك أمراً؟
 كان اسخريوطي يضع ربطة عنق ويرتدي سترة، ولكن القميص كان الن يضايقه؛ وقد بدا ذلك واضحاً من الطريقة التي يمط بها رقبته، فقد كان

 الأحذية يتفحصونه بفضول، و وكان هناك متشرد مستلقِ على مقر مقعد يرشف شراب ليمون، مذّ إليه يده يطلب صدقة. انهار البدين على المقعد بـجوار ميرثيدس. ولكنه نهض واقفاً على الفور، وكأنه تلقى شـحنّه كهربائية، وأشار إلى فندق السياح:
 رقم YV. اصعدا دون أن تسألا أحداً. لقد خرجت لألشت أنتري هوميتا. ابتعد بخطوات واسعة دون أن يلتفت نحوهما. انتظرا بضع دقائق، ثـم
 تـمسـح البهو في فندق السياح. وكانت الغرفة رقـم YV با بـجوار الـرجّ، ودفع كارينيو الباب بعد أن طرقه بأصابعه. قال ليتوما :
ـ كان بدينآ، وكان يأكل بشُراهـةِ وحش ويحرس تاجر المخدرات. هذا هو كل ما قلته لي عن اسخريوطي.
 عليه عرابي، ولم أعرف الكثير عن حياته. ولم بكن يعمل مع التشانشو طوال الوقت أيضاً، بل بصورة مؤقتة، مثلي. العير

 قطع الهوميتا بيديه. وكان يضع المـنديل حول عنقه كأنه فوطة. جلس

توماس إلى جانبه، بينما جلسـت ميرثيدس على الكرسي الوحيد في

 اسخريوطي كلمة واحدة، مد إليهما السفط الذي ما زالـنما زال يحتوي قطعتي هوميتا، ولكنهما لم بأكلا.

- في السابق كانوا يصنعونها بطريقة أفضل ـ قال البدين ذلك ون وهو
 يا كارينيتو؟

ربت توماس على ركبته وقال له :
ـ سنغادر هذا المساء أيها البدين. الهوميتا غير جيدة، ولكنك تأكلها

ـ العصبية تسبب لي الجوع. لقد انتصب شعر بدني حين رأيتك في
الساحة. حسن، الحقيقة أن كل شيء يسبب لي الجوع.
 شقراء من جيب سترته أشعل واحدة منها، ثم قال وهو يطلق الدن الدخان في حلقات :

ـ لـــد تكـلـمـت بـالهـاتـف مـع واسطـة ارتباطي، ذاك الـذي يـدعونه

 قال لي : (هذا يعني أن الفتى قد باع نفسه للكولومبيين. والعاهرة أيضاً لا شـك في ذلك".
ـ كان وجه اسـنريوطي شبه باسم، ولكن الابتسامة انقلبت فجأة إلى تكشيرة: - هل دفع لك الكولومبيون لتقتله يا كارينيتو؟
ـ لقد كان يشبهك قليلا يا عريفي، فرأسه لا يتسع لإمكانية و جود من من هو مستعد للقتل من أجل الحب وحده.

ـ اسخريوطي، المملوك، تشونشو، إنها أسماء أفلام.
 أخرى من حلقات الدخان، كانت عيناه المغضنتان، شبه الضائعتين بين كتل الشُحم في وجنتيه، تتفحصان ميرثيدس من أعلى إلى أسمل.
 فاحتجت ميرثيدس :
ـ قليل من الاحترام. من تظن نفسك أيها الفيل... أمسك كارينيو المرأة من ذراعها بحركة متضامنة :
 خطيبتي الآن أيها البدين. فاعتذر اسخريوطي وهو يُنقّل نظره فيما بينهما : ـ حسن، لا تصنعا من الحبة قبة. أريد أن أتأكد فقط من أمر واحدر
هل الكولومبيون وراء ما حدث؟

ـ أنا لـم تكن لي أي علاقة ـ ــارعت ميرئيدس إلى الرد. وأقسم الفتى :
 الاقتناع. ولكن الأمر كان هكذا. اندفاعة بنت لحظتها. فألح البدين :
ـ أخبرني على الأقل إن كانت عشيقتك من قبل. أخبرني بذلك على الأقل يا كارينيتو.
 لإحضارها وإعادتها إلى المطار في بوكايبا وفي تنغو ماريا. هذا كل ما هناك أيها البدين، يجب عليك أن تصدقني.

واصل اسخريوطي التدخين وهو يهز رأسه متضايقاً من حجم هذه الحماقة. ثم دمدم:
ـ عمل مجانين. يجب أن يكون صحيحاً إذن أنك قتلته من أجل... فقاطعه الفتى ضاحكاً :
ـ حسن، حسن. هم يظنون أن الكولومبيين قد دفعوا لي، فما الفائدة.
 قبل أن يسقط بين المارة في ساحة السلاح.
ـ التشانشو كان يريد أن يشو طريقاً لنفسه بعيداً عن الكولومبيين، نقد
 ومرات. وقد وصلت إلى الكولومبيين وشاية بذلك، فأرسلوا مـن يقتله.

$$
\begin{gathered}
\text { ألا ترى هذا الكلام منطقيآ؟ }
\end{gathered}
$$

## - بلى. ولكنها ليست الحقيقة.

كان اسخريوطي البدين يتأمل قمم أشجار الساحة. ثم قال أخيراً وهو يقوم بإيماءة غامضة.
ـ يمكن لها أن تكون الحقيقة. وستكون الحقيقة التي تناسبك أيضاً.
هل تفهمني يا كارينتو؟
فو جئ ليتوما :
ـ ـلم أفهم كلمة واحدة. أي مؤامرة هذه؟ ـ هذا الفيل يعرف كل شيء ـ قالت ميرثيدس.
ـ لقد فهـمتني هي - وعاد اسخريوطي للـجلوس علـى الــرير إلى جانب كارينيو. ووضع إحدى يديه على كتفه قبل أن يضيف : ـ قدم هذه
 اختراقهم؟ ألم يكن يريد تكرير الكوكائين وتصديره بنفسه، والتخلص من الـن

جسرهم؟؟ لقد قدمتَ لهم جميلا عظيماً بإزاحة هذا المنافس من طريقهم. وعليهم أن يشكروك على ذلك. يا للعنة، لماذا هـم ملوك هذه التجارة

نهض ثانية، وبحث عن سترته تم أشعل سيجارة أخرى. وبدأ توماس وميرثيدس التدخين أيضاً. ظلوا صامتين لبعض الوقت وهـم يعبيون أنفاس أنـاس

 أو قصيرة، وامتلأت الغرنة بالدوي، فرسمت ميرئيدس إشارة الصليب.

قال اسخريوطي :
ـ عند وصولك إلى ليمـا، ارتد بـلتك الرسميـة واذهب فورأ إلى
 للكولومبيين خدمة العمر يا عرابي. ويمكنك الآن أن تطلب ألب منهم فاتور أتورة
 لهم الحماية. وهكذا ستحول النكبة إلى نعمة يا كارينيو. وبهذه الطريقة ستجعل عرابك يغغر لك ما فعلته.

أبدى ليتوما إعجابه:
ـ هذا البدين لعنة كاملة. يا للفكرة العاهرة!
ـ حسن، لست أدري ـ قال الفتى -. تبدو مصيباً. أظن أن هذا هو ما يتوجب علي عمله.
وكانت ميرثيدس تنقل نظرها من أحدهما إلى الآخر مرتابة وسألت : ـ ما هذا الذي قاله عن ارتدائك البدلة الرسمية؟ ـ لقد فكر البدين جيداً في الأمر ـ أوضح الفتى للعريف ــ ــ كا كانت لديه خطته. أراد جعل الكولومبيين يعتقدون بأنني قتلت التشانشو لمصلحتهم.

لقد كان حلم حياة اسخريوطي هو العمل في المـافيا الدولية والوصول يوماً إلى نيويورك.

## قال اسخريوطي بابتهاج :

 هل ستذهب إلى عرابك وتقول له ذلك يا كارينيتو.

ليما.
فقال اسخريوطي :
ـ هذا إذا أنت استطعت الوصول إلى هنا هـاك. ما زال الأمر نظريآ فقط.
فلن أكون ملاكك الحارس كلما اقترفت حماقة.
ـ البدين بدأ يصبح أكبثر أهمية من مدا مداعبا ليتوما -. حدئني عنه أكثر.

- إنه شخا عضص عظيم يا عريفي. وصديت عظيم أيضاً. أوصامما اسخريوطي :
- إلى أن يحين موعد سفركما، من الأفضل ألا تمضيا في الطريق
 البدلة الرسمية؟
فسألت ميرئدس توماس بسخط مرة أخرى : - عن أية بدلة رسمية يتكلم؟

فانفجر اسخريوطي البدين بالضحك، ثم واجه المرأة بسؤال مباغت : ـ ما الذي فعلتهِ بصديقي حتى يتورط هكذا؟ ما هو سرك؟ - ما هو ، ما هو السر؟ ـ قاطعه ليتوما ـ أهو الـ ....
 ـ ما هذا الذي قاله عن البدلة، ما الذي يعنيه؟

فقال اسخريوطي ساخراً:

- إنها خطيبتك، ولـم تخبر ها بعد بأنك شرطي في في الـرس الأهلي؟ يا يا
 زعماء تهريب المخدرات من أجل شرطي عادي. فأطلق ليتوما قهقهة مجلجلة : ـ البدين ابن العاهرة كان على حت يا توماسيتو. فالبيورانية عقدت صفقة خاسرة تماماً.


## V

ـ هل تعني أننا معتقلان هنا؟ ـ سألت السيدة أدريانا. كان المطر يهطل مدراراً، وكان صوتها لا يكاد يُساد يُسمع مع قرع قطرا
 خروف، وتنظر بئبات إلى العريف الذي جلس على ألى أحد أركان المنضيدة. وكان ديونيسيو يقف بـجوارها من كل ما يدور حوله. كانت عيناه محتقنتين ونظرته أكثر زانـر زجاجية من المعتاد. وكان الحارس كارينيو واقفاً أيضاً، ويستند إلى خزانة الأسلحة.



 المرأة، ولكنه قال: - من الأفضل أن تُسهلي علينا الأمور يا دونيا أدريانا. فقالت بإصرار ودون اضطراب: - ولماذا نحن معتقلان؟ ماذا فعلنا؟

 وأخرج ليتوما البرقية التي كان قد تلقاها من هوانكا وانكايو رداً على استفساره


انداماركا الناجي من المذبحة التي اقترفتها جماعة الدرب؟ كنت تعلمين أن هذا الرجل جاء للاختباء هنا.

ـ كل من في ناكوس كانوا يعرفون ذلك ـ قالت المرأة بهدوء ـ. وهذا من سوء حظه.

- ولماذا لم تخبريني بذلك عندما استجوبتك في المرة السابقة؟ ـ لأنك لم تسألني ـ ردّت المرأة بالهدوء نفسه ـ. كنت أظنك تعرف

ذلك أيضاً.
رفع ليتوما صوته :
ـ لا، لاحظـي أنـنـي لـم أكن أعرف. ولكـنـنـي صرت أعرف الآن،
 المسكين، طريقة سهلة للانتقام منه بتسليمه إلى الإرهابيين. ظلت دونيا أدريانا ترمقه لبعض الوقت بنظرة إشفاق ساخرة، وهي
 ـ ليست لي أي عـلاقة بـجـماعة الـدرب. وهـم يكـرهـوننا أكثـر مـما يكرهون ميداردو يانيك. ليسوا هم الذين قتلوه. - من قتله إذن؟

ـ لقد أخبرتك من قبل. القَدَر.
 السكير. ولكن لا، إنها لا تسخر منه، قد تكون مـجنونة قذرة، ولكنها تعرف كل ما حدث؛ لا بد أنها متواطثة.
ـ أنت تعلمين على الأقل أن جئث هؤ لاء الثلاثة تتعفن الآن في أحد
 بذلك؟ لقد أخبرني به. ويمكنه أن يؤكد ذلك الآن، لو لا أنه يكاد يسقط

فهذر ديونيسيو وهو يغمز ويقلد حركات الدب:
 الآن، فأنا بكامل وعيي ولست أذكر أني تحدثت مع حضرتك ألك أبداً أيها السيد العريف.
ضحكك وهو يتلوى قليلا" بجسده المرن، وعاد إلى سهوه، متخذاً وضع التماسك ومتأملا الأشياء التي في الغرفة. مضى كارينيو للجلوس على المقعد، وراء المرأة.
ـ كـ كل الأيدي في ناكوس تشير إليكما. ـ قال لها مؤكدآ، ولكن السيد الـيدة


جرى للمخطوفين.
عندئذ أطلقت المرأة ضحكة استفزازية :

- وما الذي جرى لهم؟
 الشياطين، وانسي الأرواح الشُريرة والسحر الأسود ألسا والأبيا

 أنت وزوجك مسؤولان عما حدث؟

 المجعدة وجلوسها على جلد الخروف. لم تكن تبدو خائفة مما يمكن أن

يحدث لها.
وفكر ليتوما في أن المرأة تشُعر بالثقة من قدرها إلى حد الشفقة على على
 فهو لا يتذكر الآن أنه أراد أن يبيعه السر؛ ؛ بل وصلت به الصفاقة حد

إنكار أنهما تبادلا الحديث بـجانب المنجم المهجور، وأنه أفهمه بطريقة

 استبعلا الإرهابيين من المسؤولية عن مصير المختفين، ولكا ولكن الشكوكوك




 وزوجته لهـما عـلاقة كبيرة، وهـمـا في كل الأحـوال يـعـرفـان ما مـا جـرى


 الخاطئ أيها السيد العريف. نـحن ليس لنـئ لنا أي علاقة بالأمر. أدريانا تقرأ مستقبل الناس ولكنها لا تقرره. وانتزعت منه زوجته الكلمة :
 القدر... هذا هو اسمه. وهو موجود، حتى ولو كان لا يعجب الناس. تـم إن حضرتك تعرف جيداً أن التمتمات التي تصدر عن العمال ليست إلا

قمامة.
فقال كارينيو من ورائها :
ـ ليست قمامة. زوجة ديميتريو ، أقصهد ميداردو يانتك، صرحت الـت لنا قبل أن تغادر ناكوس أنها حين رأت زوجها آنـا لتناول كأس في حانتكم.
فتدخل ديونيسيو مستيقظاً من جديد:

ـ ألا يأتي جميع العمال ومراقبي العمال إلى محلنا؟ أين تريدهم أن يذهبوا؟ هل هناك حانة أخرى في ناكوس؟
ـ الحقيقة أنه ليست لدينا اتهامات محددة ضدكما ـ اعترف ليتوما ـ ـ الا
 ولكن إذا ضغطنا عليهم،، فسوف يؤكدون جميعهم بأن لكما يداً في هذه الاختفاءات.

ضحكت السيدة أدريانا مرة أخرى ضحكة مريرة ومتحدية. وكشرت
 وجوههم لتسلية الأطفال. ودمدمت:
ـ أنا لا أدس أفكارأ في رأس أحـد. أنا أسحـب منهـم مـا لـديهــم مـن

يحب النظر في المرآة.

وعاد دبونيسيو لمقاطعتها، مركُزاً عينيه المائعتين والمتذبذبتين على
ليتوما:

- وأنا أساعدهـم فقط على نسيان أحزانهـم بتقديم الشُراب لهـم. مـا الذي سيحلّ بالعمال إذا لم تتوفر لهـم حتى حانة ليدفنوا أحزانهـم في الكحول.

لمع برق في البعيد ثـم تلاه دوي رعد. وظل الأربعة صامتين إلى أن توقف الدوي ولم يبق سوى قرع المطر الأبكم. كان كامل السفل اللا إلى المعسكر قد تحول إلى مخاضة وحل المر حركتها الجداول الكثيرة. ومن خـلال الباب الـموارب، رأى ليتوما ستائر ماء المـطر ووراءها الــا سـحابة قاتمة. وكان المعسكـر والـجبال المحيطة قد اختفت في بقعة رمادية. وكانت الساعة الثالثة بعد الظهر. هتف كارينيو فجأة:

ـ هل صحيح هذا الذي يقال عنك بكثرة يا دونيا أدريانا؟ يقال إنك حين كنت شـابة قتلتِ بيستاكو مع زوجك الأول، عامل المنجـم الذي كان له أنف بهذا الحجم؟
التفتت الساحرة هذه المرة لتنظر إلى الحارس. بقي كل منهما يروز
 فهمست دونيا أدريانا بوداعة :

ـ ــ أعطني يدك يا فتى الـي
رأى ليتوما الحارس يتراجع وهو يبدأ ابتسامة، ولكنه ما لبـ البث أن اتخذ مظهراً جدياً على الفور. وكان ديونيسيو يتفحصه مستمتعاً وهو يدندن آند
 من الخلف مثل منفضة ريش مشـعثة. استشـاره مسـاعده بعينيه حول مـا



 توماسيتو تفعل ذلك وهو شاحب ينظر إليها بارتياب. وفكر ليتوما وقد
 كان ديونيسيو قد عاد للـجوء إلى أحد أحلامه، مغيمضاً عينيه، مدندنـانًا

 كما لو أنها بذلت جهداً عظيماً، تم دمدمت : ألم

 إلى الأمور الجدية يا دونيا أدريانا.
ولكنها واصلت وكأنها لم تسمع ما قاله ليتوما :

ـ ولك قلب بهذا الحجم. - وباعدت ما بين يديها مقدرة حجم قلب ضخم - با لها من محظوظة إذ تجد من يحبها هكذا. حاول ليتوما أن يضحك.

- إنها تسعى إلى تليّنك يا توماسيتو، إياك أن تنقاد لها ـ قال ذلك



 جسده ويتقافز قليلا على إيقاع اللحن، الانير مبالِ بكل مان الا حوله.
 تلبك ينزف كل ليلة. ولكن هذا يساعدك على البقاء حياً على الأقل.

 أدريانا في المعسكر وبين أهالي ناكوس، مثل تلك الإنـاعة القائلة بأنها
 يشعر مع ذلك بالاضطراب وعدم التركيز كلما تعلق الأمر بعالم الغيب. أيمكن معرفة سيرة الناس من خطوط أيديهم؟ أو من ورق اللعب؟ أو من أوراق الكو كا؟

وانتهت دونيا أدريانا إلى القول وهي تفلت يد الشُرطي :
ـ ستكون النهاية سعيدة، فلا تيأس. لست أدري متى. ربما عليك أن تتعذب بعض الشيء. إنهم جماعة من الشُرهين، ولا يملون من طلب المزيد والمزيد. ولكن ما يسبب لك النزف الآن سينتهي نهاية طيبة. زفرت مرة أخرى والتفتت إلى ليتوما الذي قال لها : ـ هل تحاولين الظرافة معه لننسى المختفين أيتها السيدة؟

## فأطلقت الساحرة ضحكتها مرة أخرى :

ـ أنت لن أقرأ لك حظك حتى ولو دفعت لي أجراً أيها العريف. - وأنا لن أسمح لك بذلك أيضاً. ولكن، يا للعنة العاهرة! ماذا أصاب


 اللتين مرت فيهما نظرة مذهولة، وكأنه يرى الجميع لأول مرة. أنبَّه ليتوما :
ـ دعك من دور السكران، لأنك غير مـخمور إلى هذا الحد. فلنعد
 وسوف أتر ككما تذهبان.
فقالت وهي تصلّب عينيها وصوتها :
 يتهموننا بأننا مختلقا أكاذيب. ورتل ديونيسيو :
 العريف. عليك أن تدرك بأنه لا جدوى. فلا تعارض القدر ، وانتبه إلى أن ذلك لا طائل منه.



 كانت سلسلة الجبال، حيث تتلامس الصخور والسماء، تلك التلونات

الغريبة ما بين البنفسجية والباذنجانية التي رآها تتكرر بكثرة في تنانير

 الجبال السرية شديدة العنف. كان كاريند اللساحرة، وكأنه غائب عن الوعي. طبعاً يا توماسيتو، فقد فا قالت لك لك ما كنت تحب سماعه.

## ألقت دونيا أدريانا نظرة متفحصة على الكوخ:

ـ وأين ستحتحجزنا؟ هنا؟ هل سننام نـحن الأربعة معاً بعضنا فوق
بعض؟
 عليك أن تقنعي بما هو متوفر. فهذا المخخر لا لا يليق بمستوانـا نـونا نحن أيضاً، أليس كذلك يا توماسيتو؟
ـ أجل يا عريفي ـ تلعثم السُرطي متنبهاً.
 تتركوه. سـوف يسرقون كـل شيء، وتـلك الأشـيـاء التـافهـة هي كـل مـا نملكه.


 كما لو أنها تنجز إجراء شكلياً، مظهرة أنها غير مهتمة في أعماقها يمكن أن يحدث لها. وكان ديونيسيو يبدو مع ذلك أكثر استخفافاً بمصيره
 يبدو كأنه فوق كل هذا. إنهما ما زالا يتشامخان عليه، يا للحياة العاهرة.
وأخيرآ قال ليتوما وقد هزمه قنوط مفاجئ :

ـ فلنعقد صفقة. أنتما تتعهدان لي بأنكما لن تغادرا المعسكر. لا تبتعدا عنه ولو لمسسافة عشرين مترآ. وبهذا الـشرط، أسـمـح لكـمـا بالإقامة في مححلكما ريئما نهي التحريات.

## فقتح ديونيسيو عينيه :

- وأين سنـههـب؟ لو كان باستطاعتنا لكنا غادرنا منـذ زمن. أليس
 ناكوس إلى سجن، وأنتم ونحن سجناء فيها. ألم تلاحظ ذلك حتى الآن أيها السيد العريف؟

نهضت المرأة واقفة بجهد كبير، فأمسكت بزوجها، وخرجا كلاهما
 يبحثان عن موطئ لأقدامهما على الحجارة والآكام حيث الوحل أقل. ـ لقد تيبست بعد الذي قالته لك الساحرة يا توماسيتو.

قدم إليه ليتوما سيجارة. دخنّا وهما يريان شبحي ديونيسيو وأدريانا يتضاءلان ويختفيان.

أطلق ليتوما نفئة دخان:
 يعانون الشيء نفسه، بعضهـم أقل وبعضهـم أكثر ، أم أنك تظن أـكن نفسـك الوحيد الذي يعاني من أجل امرأة؟

ـ أنت قلت لي إنك لم تعرف مشل هذا مطلقاً من قبل با عريفي. فقال ليتوما وقد أحس بأنه قد تضاءل : ـ حسن، ولكن كانت لي بعض الغراميات. الفرق الوحيد هو أن
 ففي إحدى المرات، حين كنت في بيورا، وقعت مثّل مجنون في حب

واحدة سمراء في ذلك البيت الأخضر الذي حدئتك عنه. ولكنني في الحقيقة لم أصل أبدأ إلى تمني الموت من أجل امرأة. دخنّا بصمت لبعض الوقت. وظهر في الأسفل شبح بدأ يصعد على

الدرب باتجاه المخفر.
ـ أظننا لن نعرف أبداً ما الذي جرى لهؤ لاء الثباثة يا توماسيتو. والحقيقة أنه مههما حاول عمال المعسكر جعلنا النا نفهـم أن ديونيسيو ودونيا أدريانا متواطئان في الأمر ، إلا أنني لا أستطيع ابتلاع ذلك. ـ وأنا أيضاً لا أستطيع أن أصدق ينا عريفي. ولكي إلان كيف نفسر اتهام جميع العمال لهما.
ـ يمـكن تفسـير ذلك لأن جـميع الـجبلييـن أنـاس خرافـات يؤمنـون بالشياطين والبيستاكو والموكي - قال ليتوما -. وبما أن ديونيسيو وزوجته نصف سحرة فإنهم يربطون بينهما وبين المختفين. حاول الحارس أن يمزح :
 قرأته دونيا أدريانا في كفي، أهي هذه التي تحدئت عنها قد أعجبتني.
 يعتمر خوذة عامل منجـم تعكس أشعة الشـمس في الأصيل الذي صـار مضيئاً، بسمائه المشرقة الخالية من الغيوم. من الذي يقول إنه كانت هناك قبل قليل خراطيم ماء تنسكب، ورعود، وغيوم سوداء مترهلة؟ وجاراه ليتوما في المزاج :
ـ آه، كراخو، لقد اشترتك الساحرة. ألا تكون أنت من أخفى هؤلاء الثلاثة يا توماسيتو؟ - من يدري يا عريني.

انتهيا إلى الضحك. كانا عصبيين، وكانت ضحكاتهما منافقة. وفي أثناء ذلك، وبينما كان ليتوما يرى الرجل ذا الخوذة وقد اقترب منهـما
 الأبكم الذي كان ينفذ طلباتهما، وكان ينـي ينظف العنا مجزرة قطيع الفكونا في بامبا غاليراس. منذ أن روى له توماسيتو القصة
 ذلك المـكان، ما بين المتراس وتلك الصـخور الرمادية، وهو يغسل
 رجال الشُرطة. ولكنه كان يرتدي ملابس مدنية، بنطال بلوجينز وسترة يظهر سوار أسود فوق ذراعها الأيمن.

 في القمر همـا أنا وأنتت. ألا تـُعر بالضيق الشُديد هنا في ناكوس يا

توماسيتو؟

- بل إنني أشعر وكأنني منبوذ. فالجميع يعرفون شيئاً ما بالطبع، حتى

 هـما المـخادعان. وبهذا يضللوننا وينجون من أي مسؤولية. أليس من الأفضل دفن هذه القضية يا عريني؟
- ليس هناك شيء خاص يشدني إلى كشف ملابساتها يا توماسيتو.
 سـوسة حب معرفة ما حدث. ومنـذ أن رويـت لي قصة النـي الأبكـم والمـلازم بانكورفو، لن أستطيع النوم إلى أن أعرف الحقيق الحيقة.
 فرق العمل. وحتى بين هنود القرية الذين لم يغادروا بعد. الجو متوتر، ،

وكأن شُيئاً سيحدث. ربما تكون تلك الإشاعات التي تقول إنهم سيوقفون

 قادرة على التحمل. إن الأجواء مشحونة. ألا تشعر بذلك؟ أجل، إن ليتوما يشعر بذلك. فوجوه العمال أصبحت تبدو غار إلـوة في



 ـ مساء الـخير أيها العريف. ـ قال ذلك الرجل الـا الذي المنجمية وهو ينحني محيياً. كان خلاسياً طويلا وقوياً، له ذقن نامية. وكان ينتعل جزمة عامل منجم ذات أرضية عريضة وملوثة بالوحل حتر
 بعارضة العتبة، وقال:
ـ أنا آبت من (لاسبيرانيا)" في طلبك أيها العريف ليتوما.

 من العمال في معسكر شـركة المعقاولات هـم عمال مسرحون مـون من تلك المؤسسة المنجمية.
 وهو يخلع خوذته ويهز شعره الطويل المزيت. وكان بنطاله وسترته مبللين بالعرق : ـ لقد قتلوا واحدأ من رجالي وجر حـر حوا آخر . أنا مسؤول الأمن في منـجـم لاسبيرانئـا، لـقد استولوا علــلى الـمتفـجرات وعـلى الفضـة المستخر جة وعلى ألف شيء آلخر. فقال ليتوما معتذراً:

ـ آسف جـداً، ولكـنـي لا أستطيع الذهـاب. فنـحن اثنـان فقط في
 أطلب تعليمات من القيادة في هوانكايو.
 ورقة مطوية من جيبه وقدمها إليه: ـ لقد اتصلوا بـجهاز اللاسلكي مع رؤسائك. وجاء الرد من هوانكايو بأنه يجب على حضـي الـي القضية. فمنجم لاسبيرانثا يقع ضمن منطقتك.
قرأ ليتوما البرقية وأعاد قراءتها دون حماسة. هذا ما كان يقوله دانه دائماً. ففي ذلك المنجم توجد تجهيزات أفضل مما في هذا المعسكر القذر. إنه


 بإقامة مخخر للحرس الأهلي في ناكوس؟ كا كان عليهم بالوا لألحرى أن يقيموه
 للإرهابيين. لقد أصبحوا قريبين جداً إذن. إن الحبل يضغط على العنق أكثر فأكثر.
كان كارينيو قد انهمـك بصنع القهوة على مـوقد البريمـوس. اسـم
 الخروف الذي كانت تجلس عليه دونيا أدريانا قبل قليل. لقد بدأت غلاية
 اختفوا بـعد أن حملوا غنيمتهـم. ولكن لا بد من التقرير الشُرطي مع الشكوى، لكي يعوض التأمين خسائر الشركة.
 - إذا أنت رغبت، يمكنني أن أقفز بسرعة إلى المنجم يا عريفي.

ـ لا، سأذهب أنا وحدي. ابق أنت في المـوقع هنا. وإذا ما تأخرتُ في العودة، فصلِ (أبانا الذي في السماء") على روحي. فطمأنه فرانتيسكو لوبيث :
ــ ليس هناك أي خطر أيها العريف. لقد جـد جئت في سيـارة الـجيب.

 إلى هنا أيضاً بعد أن تنهي الإجراءاءات
فرانثيسكو لوبيث يعمل منذ ثلاث سنوات في منجـم لاسبيرانثا، وقد


 وعلى كل محتويات صيدلية المنجم. وقال المنجمي وهو يرشف القهوة ببطء:

 وجدوهم لكانوا في عداد الموتى الآن. فالمهندسون والإداريون لا ينجون أبدأ. وخصوصاً الأجانب بالطبع.

> - ولا تنس رجال الشُرطة ـ قال ليتوما بصوت غائر.
> فقال فرانثيسكو لوبيت مازحاً :
 بالمقابل، اللهم إلا من يعتبرونهم من الصُفر.
 الأمور أمر طبيعي، وكما لو أنها تحدث منذ الأزل. ربما كان محقاًا يا يا

للعنة.

ـ بسبب كل هذه الأحداث، هناك من يتكلم عن إمكانية إغلاق منجم



الكلفة كثيراً.

- إذا كانوا يدفعون أتاوات، فلماذا يهاجمونهم؟ ـ قال ليتوما.

فوافق فرانئيسكو لوبيث:
ـ هذا ما نسأله جميعنا. ليس هناك راك منطق.

تلك المحادثة هي أيضاً من أكثر الأمور طبيعية في الدنيا.

*     *         * 

كان يمكن لامتلاك شعر بلون القشُ وعينين زرقاوين مائعتين أن




 طباعه، كان الخردل يصعد إلى رأسه كلما لحقوا به ليستثيروا غضبـه

 في الأنديز، يتقمص أحياناً شخحصية غريب له مظهر غرينغ

 أصله. لأنه كان متأكداً من أنه هو نفسه كان مصان مصدر الخلافافات بين أبويه، ، ولأن أباه أبوليناريو الذي كان يحسن معاملة أخوته وأخواته الآخرين،

كان يتعمد تكليفه بأقسى الأعمال، ويحطم عظامه بالمقرعة عند اقترافه
أدنى هفوة.
ولكن، على الرغم من سـخريات رفاقه وسوء عـلاقته بأسرته، فقد
 ومنذ بلوغه سن الرشد صار يحلم بأن يكبر بسرعة ليغادر ياولي وينـي إلى مدينة كبيرة، مئل هوانكايو أو بامباس أو أياكوتشو، حيث لا لا يجتّذب فضول الناس كيّيراً بشعره الذي بلون القسُ وعينيه الزرقاوين.

وقبل إتمامه الخامسة عشرة بقليل هرب من قريته مع تاجر جون
 إنزال بضاعته وتحميلها، وفي بيعها في السوق. وكانت لدى التاجر ديانيا دون بيركلس تشـالهوانكا شاحنة صغيرة من سنة نوح، مرقعة ومعـا ونادة الترقيع ألف مرة، وكان يجوب فيها كل قرى وضياع الفلاحين في وسط البلاد،
 أحذية - ويشتري الجبن والفول والفواكه والمنسوجات التي يحملها بعد
 ميكانيكياً ماهراً، وقد تعلم كاسيميرو إلى جانبه أن يعرف عن ظلـ ظهر قلب كل أسرار الشاحنة وإصالاحها في كل مرة تتعطل فيـها على الدرو الجبلية المريعة، وقد كانت تتعطل عدة مرات في كل رحلة.

لقد كان سعيداً تماماً إلى جانب بيركلس. فقد كان التاجر العجوز يبهره برواية قصهة حياته المـغامرة، وسلوكـه كـديك متـمـادِ في فنـاء


 أثناء جولاتهما يدل كاسيميرو على بعض أولئك الأبناء بغمنزة خبناء ونبيثة.

وكان كثيرون منـهـم يـحيون التـاجر باحترام، ويقبلـون يـده ويـعـونه
"اعرابهم").
ولكن أكثر ما كان يروق الفتى هو حياة التنقل التي كان يعيشها دون
 ولمـواعيد مهرجانات أو احتفالات بأعياد القـديسين شـفيعي القرى،
 كانـت تقترر مصيرهـمـا الـيومي، وخـي سيقضيانها في كل مكان. لقد كان لدون بيركلس بيت ريفي ثابت ودون ون عـجلات، في بامباس، وكان يتقاسـمهه مع ابنة أخ له وأو وأو لادها. وحين يكون هناك، يقيم كاسيميرو معهـم في البيت وكأنه واحـد من أفراد الأسرة. ولكنه كان يقضي معظم الوقت في الشاحنة، حيث ألوا أقام ملجأ من جلود البقر ما بين أكداس البضائع المحملة والمحمية بشـادر سميك. فإذا هطل المطر، كان ينام في قمرة القيادة أو تحت الشاحنة.
 وكاسيميرو على الأقل، فكل الأرباح كانت تلتهمها الشاحنة التي لا لا بد على الدوام من شراء قطع الغيار لها واستبدال إطاراتها، ولكنـها لألها كانت
 دون بيركلس، توصل كاسيميرو إلى معرفة كل الأنديز الأوسط مثلمـا
 في الوقت نفسهه على كل أسرار التجارة: أين يـمكن شـراء أفضـل أنواع الـذرة، وإلـى أيـن يـجـب أخــن الـخـيطـان والإبـر، وأن أن يـنتظر الأهـالـي المصابيح والأقمشة القطنية مثل مَنُ السماء، وأي الشُرائط والمشُـبك والعقود والأساور تجتذب جشع الفتيات بصورة لا تُقاوم.
 أخيرآ كشريك. وكلما كان دون بيركلس يهرم، كان الفتى يزداد رجولة ،

وراح ثنـل الــمـل يـتتقل إلـيه، إلى أن تـحول دون بــركلـس مـع مرور السنوات إلى مجرد مدير فني للشُركة، وصار كاسيميرو هو الوحيد الذي يقود الشاحنة ويقرر صفقات الشراء والبيع. وعندما أصيب الشيخ بجلطة دماغية أدت إلى شُلله وأفقدنه القدرة
 نقله إلى المستشفى وإنقاذه من الموت. ولكـن دون بيركـلس لـم يعـد يستطيع بعدها العودة إلى السفر، وكان على كاسيميرو أن يقوم بالر حلات

 بيركلس وأحفاده طالبوه، إذ كان يريد مواصلة استخخدام السيارة، بدفع مبلغ يفوق الإمكانيات الواقعية. فسلمهـم الشاحنة، ، ولكنه واظب على زيارتهم بانتظام وحمل بعض الهدايا ونـيا إليهم كلما جاء إلى بام بامباس إلى إلى أن توفي دون بيركلس، وكان قد أصبح في ذلك الحين سيد وصا وـاحب

 والرقص في مهر جانـات القرى، والرد بإجـابات ذكية عـلى تـــلـيقـات


 الشُهرية بانتظام.
في إحدى المرات، وبينما كان يبيع شرائط وأقراطاً في ضيعة صغغيرة في انداهوايلاس، رأى فتاة يبدو عليها أنها تنتظر لتكلمـه على انفراداد.

 الفتاة من درجة الشُاحنة حيث كان يجلس كاسيميرو.

ـ إنني أعرف ـ قال لها ضـاحكاً .. أنتت تريديـن أحد هذه الأقراط ولكنك لا تملكين نقوداً.
فنفت بحركة من رأسها وهي مضطربة.


وفي ضباب ذهنه، تذكر كاسيميرو شيئأ. أتكون هذه هي الصبية التئ التي

 الوجه الغانم في ذاكرته. - ومـن يؤكد أنـني أنا من فعـل ذلك ـ أجابها بـا باستهتار -. فكـم من الرجال ضاجعتت في تلك الاحتفالات. أو تظنين أنك ستقيدينني؟ وأنني سأتولى مسؤولية طفل لا يعرف أباه إلا الله؟
 كاسيميرو أن نصيحة بيركلس، في مثّل هذه الحالات، هي الجلوس وراء







 بعينيها المخضضلتين. كان اسمها اسونتا، وعندما سألها عن عمرها الانـا قالت ثمانية عشُر عاماً، ولكنه قدر أنها تزيد من عمرها.
رجع إلى هناك بعد شهر من ذلك، وسألل، ووصل إلى بيت الـيت الفتاة.

كانت تعيش مع أبويها وسحابة من الأخوة الذين استقبلوه بارتياب. فأبوها الذي يملك قطعة أرض خاصة يزرعها في القرية، كان مسؤولا كذلك ونك

 من أجل الإجهاض، ولكنها طلبت من كاسيميرو ألا يقلق، لأن عرابيها يعيشان في دسكرة مـجاورة، وقد قالا لها إنها تستطيع العيش معهما إذا

 فشكرته على ذلك بتقبيل يده.
وعــدمـا مرّ مـن الـقرية في الـمرة التـاليـة، لـم يـجـد أسـونتـا هـنـاك؛ ورفضـت الأسرة أن تـخبره بـمكانها. وقد استقبله الأب بـجفاء أكبر من

 وقال كاسيميرو لنفسه إنه قد فعل كل ما باستطاعته من أجل الفتاة، إنه يجب ألا يشعر بمزيد من الأرق من أجلها. وإنه إذا التقى بها ثانية فسوف يساعدها.

ولكن حياته لـم تعد إلى ما كانت عليه، وسرعان ما تبدلت الأحوال




 ودروباً مسدودة بـالصختور والـجذوع، وكتابـابـات متوعـدة ورخرقاً حـمراء معلقة على الجبال. وصار يقابل جماعاتات يتو جب عليا وليه دائماً أن يقدم لها وـا شيئاً مما معه : ملابس، مؤن، سكاكين ومناجل متشيتي. وبدأت تظهر

كذلك على الدروب دوريات السينتشيس(1) والجنود. فكانوا يتفحصون أوراقه ويسلبون ما في شاحنته، مثلمـا يفعل المتمردون. وكان وران الناس في
 حقيقية في بعض المناطق. فأسر وقرى بأكملـها كانـت تهجر ونر أراضيها وانـيا وبيوتها ومواشيها وتتوجه نحو مدن الساحل. صـارت تجارته لا تكاد تكفيه للعيش إلا بمشـقة، ثـم انتبه في أحد الأيام إلى أنه صار يخسر. لمـاذا كان يواصـل التر حال والشـراء واء والبيع؟
 تحد وتمضية وقت إلى فكرة متسلطة على عقله. لقد سـأل عنها كثيراً
 معلومات مزيفة إليه وإعطائه أخبارأ خيالية عنها.

 شقيقات أسونتا اعترضته في الطريق وأخرا وأخبرته بأن عرابي الفتاة يعيشان في



 وصار الجميع يرتابون من بعضهم البعض.
لمـاذا يبحث عن أسونتا بكل هـذا الإصرار؟ كان يسأل نفسه ذلك السؤال ولا يـجد له جواباً. أهو يفعل ذلك من أجل الابن ألا

(1) السيتـــيس : منظمات مدنية مسلحة في منطقة الطوارئ، تتعاون مع الجيشّ في حربه ضد الدرب المضيء.

العثور عليها، فقد واصل السؤال عنها هنا وهناك، وكأنه يمارس شعيرة دينية، وهو يعلم أنه لن يتلقى سوى الردود النافية. قد تكون ذهبت إلـيت إلى
 خادمة في أحد البيوت، أو عاملة، أو ربما تكون قد تزوجت ونـ وصار لابنه أو ابنته أخوة آخرون.
كان قد انقضى زمن طويل، وكان تفكير كاسيميرو في أسونتا يتناقص شيئاً فشيئاً عندما وصل إلى قرية أركا، إلى الجنوب مري من أياكوتشو في
 القرية -. ولدى خروجه من النزل الذي تناول فيه طعامه، وجد ونـي نـسه مـحاطاً بجـماعة معادية مـن رجال ونساء يشتـمونه ويشـيرون إلى شـعره
 إلى رشدهم بتوضيحه لهـم أنه ليس جميع الرجال الذي شاء شاء سوء الطالع
 ليأخذوا شـحمها، واختار بدلا من ذلك الصعود إلى شاحنـا يسمحوا له بالانطلاق فيها. كانوا خائفين وغاضبين ويحرضون بعضهم

بعضاً.
أخرجوه بالقوة من قمرة الشاحنة وبدؤوا يضربونه، دون أن يضغوا لشروحاته. وحين ظن أنه لـم يعد أمامه مهرب، سمـع صوت إطـا
 الأرض التي كان مطروحاً عليها، وبينمـا هو ذاهـل من الضـرب الـنـي تلقاه، سمع كاسيميرو أصوات منقذيه. كانوا يشُر حون للحششد الذـي انتزعوه من بين أيديهم بأنه يـجب عدم الإيمان بالبيستاكو ، وأنها مجرد خرافات، ومعتقدات ظلامية أدخلها الأعداء في وعي الشُعب. عندئذ تعرف على أسونتا بينهم. لـم يراوده أدنى شك. فبالرغم من قلة

الضـوء ومن ذهول ذهنه، إلا أنه لـم يرتب ولو لثانية واحلـة. إنها هي. الشيء الوحيد الذي تبدل فيها وهو أنه لم تعد لها جـا جدائل، وإنما شعر



 المسحيطين به، بأن هذا الرجل الأمهت، كاسيميرو وهواركايا، كان قد اغتصبها قبل خمس سنوات، منتهزاً فرصة الاحتفالات في قرية أخرى، وأنه قد تركها حُبلى، وأنها حين ذهبت لتخبره أخبره بذلك، عاملها وكأنها

 تكـن أسـونتا. فقـد كان كاسيـميرو على الأقل يـجـد صعـوبة كبيـرة في

 عالِ، وكأنها تتحدث عن امرأة أخرى. حاول أن يقول لها أنه أمضى كل الم الوقت في البحث عنها عـها. حاول أن يسـألها عمـا جرى لذلك الابن الذي كان ينتظره، وإذا مـا كان قد ولد
 تبادلوا الآراء بالإسبانية والكيتشوا. ثم وجهوا إليه أسئلة لم يستطع الإجابة عنها. وعندمـا رأى أنهـم قَد اتخذوا القرار حول مصيره، راوده إحساس
 كانت تدنو منه وبندقيتها مصوبة إلى رأسه. وكان كاسيميرو وايثقاً من أن يدها لن ترتعش وهي تطلق النار.

كانت ميرثيدس تقول :
ـ حارس أهلي! حارس أهلي! آخر ما كان يخطر على بالي هو أن



فمع امرأة مثلك إلى جانبي سأصل بعيداً جداً.
 ـ لماذا لديها هذا التصور السيء عنا؟ ـ ـ زمجر ليتوما عندئذ. ـ وماذا سيكون السبب ـ تنهد توماسيتو -. إنه الراتب البائس الذي نتقاضاه.

كانا قد غادرا هوانوكو قرابة الساعة السادسة، متأخرين ساعـة عـن

 آخرين، بينهم سيدة تئن قائلة (يا يسوع") مع كل مطب في الطريق. كان كان السائق يضع قبعة غاطسة في رأسه حتى أذنيه ولفاعاً يغطي فمه ، بحيـث
 وهكذا فإن ما كان يقوله كل من كارينيو وميرثيـدس في أذن الآخر ، لـم يكن يسمعه الآخرون. وكلما صعدت السيارة الجماعية سلسلة الجبال أكثير كان صـوت المذياع يزداد تشوشاً ويطغى على الــو سيقى صفـير

وأزيز.
علق ليتوما :
ـ كتتما متلاصقين جدأ، وقد انتهزتَ أنت الفرصة لتلمسها. - إنك تكلمني لتجد ذريعة وتقبّل عنقي. - قالت له وهي تلصق فمها

بأذنه أيضاً.
فهمس وهو يفرك شفتيه ببطء في محيط أذنها :

- وهل يزعجك ذلك؟
- إنك تدغدغني - قالت -. لا بد أن السائق يظنني مخبولة تضحك طوال الوقت.

وعاد كارينيو إلى تقبيلها :
ـ لأن الحب بالنسبة إليك ليس أمرأ جدياً.
 ميرثيدس -. على الأقل حين نكون معاً.


- وها أنت ترى ـ تنهـد ليتوما .، لقد عدتَ إلى ارتداء الزي الِي، وأنت هنا لا تستطيع حتى أن تخلعه. فسوف تموت أرت وأنت تنتعل جزمتك يا توماسيتو. أرأيت مئل هذا الفيلم؟ كـان كارينـيو يـضـع يـده عـلى كتـفهـا ويـحـاول أن يـخفف بـجـسـده
 بسرعة، والجو يبدأ بالبرودة. وكانا يرتديان الكنزتين المصنوعتين من وبر


 بصوت قوي من وراء لفاعه :
ـ لا تظنوا من كلامي أن شيئأ سيحدث. ولكن واء واجبي يحتم علي علي أخبركم. هنالك عمليات سطو كثيرة تحدث على هذا النىا الطريق في الآونة

ولم يعلق أي من الركاب بشيء، ولكن الجو في السيارة ازداد كثافة، ، وكأنه حليب قد تخثر. وأحس كارينيو بأن ميرثيدس قد تجمدت.


توماسيتو. ألا تتعب أحياناً من انتظارهم؟ ألا تفكر أحياناً : افليأتوا دفعة


الأدعية، وأضافت: ـ هل تريد أن تقول إننا في خطر؟

 فقال السائق ناصحاً :
 نصيحتي على الأقل. فمن يقومون بالسطو يكو بكونون مسلحين وأيديهم على الزناد.

## فقالت المرأة بسخط :

 بقينا بيد من أمام وأخرى من وراء، يا لهنه النصيحة اللعينة.

قال السائق :

- إذا أردت أن تُظهري لهـم بطولتك، فهذا عائد لك يا سيدتي. أنا

قلت لكم رأيي.

- إنك تخيف الركاب ـ تدخل كارينيو .. فالنصيحة شيء وإخافة

الناس شيء آخر.
أمال السائق رأسه قليلاً ليراه، وقال مؤكداً:
ـ ليست المسألة أنني أريد تخويف ألحا أحد. كل ما هنا هنالك ألنـي تعرضي للسطو ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة هشُموا ركبتي.
ساد صمت طويل كان يتخلله شخير المحرك وتشنجاته والأصسوات المعدنية لهيكل السيارة وهي ترتج في مطبات الطريق وأحجاره. علق راكب لم يكن قد تكلم حتى الآن :

ـ لست أدري ما الذي يدفعك إذن إلى القيام بهذا العمل الخطر.
 تعلمون أن ذلك خطر ... إنها الحاجة ـ قال السائق.

وهمست ميرثيدس في أذن الفتى :

- ملعونة الساعة التي جئت فيها إلى تنغو ماريا، ملعونة الساعة التي قبلت فيها دعوة ذلك الغبي. كانت أحوالي جيدة، لدي ما يكفي لشراء
 الباثيلون. أما الآن، فأنا مطاردة وبمرافقة حارس أهلا وألي.
 والآن سيبدأ أفضل جزء من حياتِكِ، حتى لو لم تصذّقي ذلك، أتعرفين السبب؟ لأننا معاً. وهل تريدين أن أخبرك شيئًأَ آخر؟

ـ وأنا مـا زلت أنتظر حدوت أشياء قوية، مداعبات، مضاجـعات
 لا أمل في شفائك يا توماسيتو ـ قال ليتوما متذمرأ.

- ما هو ؟ ـ همست ميرثيدس.
 حافة أذنها، فضحكت ميرثيدس بقوة.

ـ ألستما في رحلة زفاف؟ ـ قال لهما السائق وهو يلتفت إليهما.
 ـ إنها حاستي السادسة. ـ ضحك السائق - وبسبب القبـلات الكتيرة

وضتحك أحـدهـم في المقعد الـخلفي ودمدم أحـد الركاب "امبروك للعروسين" فجذب كارينيو ميرثيدس إليه وقبّلها وهو يهمس لها :

ـ لقد صرت امرأتي أمام الجميع. لم يعد بإمكانك الإفلات مني إلى

## فهمست هي :

ـ إذا واصلت دغدغتي فسوف أستبدل مقعدي. لقد بدأت أبول من
الضحك.
وجأر ليتوما وهو يهز سريره العسكري:
ـ إنني مستعد لأن أدفع أي شيء مقابل أن أن أرى أنثى تبول. لم يـن يخطر
 هناك نساء على مدى النظر.

ـ سيكون عليكِ أن تركبي في حقيبة السيـارة ـ قال لها كارينيو -. سأمنحك الآن استراحة. عشر دقائق دون قبلات. يمكـنك أن تنامي على كتفي مثلما فعلت في الشاحنة. وسأوقظك إذا تعرضنا ـ لقـد صـارت القصة تـحلو بهـذا الذي قالته عن التبول، وهـا وها أنت تطلب منها أن تنام، آه، يا للكارثة ـ احتج ليتوما.
ـ كم أنت ظريف أيها الشرطي الصغير - قالت وهي تستند إلى كتفه. ـ لـ يستطيع أحد تعكير شهر عسلنا ـ قال الفتى. كان الطريق مقفراً، وبين وقت وآخر كانت تعبر شاحنة ضخمة تجبر

 ينبعث من محيط بعض السحب الرصاصية ومن الأفق ذي القمـم والذرى الثلجية. وراح كارينيو يغفو.
 الشُرطي رواية قصته : ـ فتلمستُ خاصرتي وأنا أصارع البلبلة، فوجدت انـو المسدس في مكانه.

ـ سنعود إلى رعاة البقر - علق ليتوما -. وكـم شخصـاً قتلـت هذه

كانت ميرثيدس تفرك عينيها، وتحرك رأسها من جانب إلى آخر. وكان السائق يمد ونائق هويات الركاب إلى رجل
 وشعاراً، ورجلاً متدثراً بعباءة بونتشو يحمل مسدساً رشاشاً معلقاً بكتفه
 الطريق. ولـم تكن في محيط المكان أي أضواء أو بيوت، وإنما الجبال وحدها.

ـ انتظروا لـحظة. ـ قال الرجل ذلك وهو يمضي نحو الكوخ حـاملا الونيأيق في يده.
واعترف السائق ملتفتاً إلى الركاب :

ـ لست أدري أي ذبابة لـدغتهـم. فهؤ لاء عادة لا لـا يوقفون السيارات أبداً، وخاصة في مثل هذا الوقت.
وعلى الضوء الهزيل في الموقع، كان أحد الثرطيين يتفحص بطاقات الهوية واحدة واحدة. كان يقربها من عينيه وكأنه مصاب بقر الـير الـير النظر. بينما واصل الآخر فرك يديه.
دمدمت السيدة التي في المقعد الخلفي : ـ لا بد أن الطقس جليدي هناك في الخارج.
ـ انتظري حتى نصل إلى البونا لتعرفي ما هو البرد ـ حذرها السائق. ظلوا صـامتين لبعض الوقتت، يستمععون إلى صفـيـر الريح. وكان الشُرطيان يتبادلان الحديث الآن، ويعرض من حمل الوثائق ورقةً على

زميله ويشير إلى سيارة الدودج.
ـ إذا حدث لي أي شيء، واصلي أنت الرحلة. ـ قال الفتى ذلك

لميرئيدس، وقّل أذنها وهو يرى الشرطيين يقتربان من السيارة، أحدهما
وراء الآخر.

قال الرجل وهو يدس رأسه داخل السيارة من جديد : - ميرثيدس تريلليس.

 البلدية، وكان يأكل تشيفليس (1' دائماً. ـ أنا هي
ـ تعالي لحظة، من أجل التحقق من أمر.
أعاد إلى السائق بقية الوثائق ليوزعها على الركاب، وانتظر أن ينزل كارينيو من السيارة كي تتمكن المرأة من النزول. كان الشرطي الآخر قد أمسك الآن مسدسه الرشاش بيديه وبقي على بعد متر عن السيارة. قال توماس للعريف :


 متعلقاً بها.

ـ طبعاً، طبعاً ـ قال ليتوما ساخراً ـ . فأنت من أولئك الذين يقتلون القتيل ثم يسألونه بعد ذلك عن اسمه.

ابتعدت ميرثيدس وهي تمشي ببطء نحو الكوخ، يتبعها ذاك الذي

(1) تشيفليس (Chifles): شرائع من الموز الأخضر مقلية بالزبدة.

المفتوح، وكان يبتسم بمبالغة للشرطي الذي ظل يحرس السيارة، بالرغم من أن هذا لم يكن بإمكانه رؤية ابتسامته.
ـ كيف لا تمـوتون مـن البرد هنـا أيهـا الرئيس؟؟ ـ دمـدم وهو يـو يفرك ذراعيه بصورة لافتة للنظر ويقول ("برررر")، ثم أضاف : ـ على أي ارتفاع نحن هنا؟

## ـ ثلاثة آلاف ومئتان فقط.

أخرج الفتى علبة سجائره ووضع سيجارة في فمهـ و وكان سيعيد العلبة



نحوه.
لم يشعر الشرطي بأي خطر على الإطلاق. تناول سيجارة ووضعها في فمه دون أن يشكره.
ـ هذا الرجل مغفل كشرطي. فـحتى أنا، المغفل أيضاً، كنت سآخذ
حذري ـ علق ليتوما.

ـ كا كانا يموتان من النعاس يا عريفي.






فتجمد في مكانه.
أمره توماس عندئذ :
ـ ولا كلمة واحدة، ولا حر كة واحدة. أقول لك هذا لمصلحتك. كان يُبت عينيه على الرجل الذي فتح فمه الآن ـ تدحرجت الـي السيجارة

على الأرض ـ، وكان ينتزع منه مسدسه الرشاش بيده الأخرى، ولكن
 أحد الركاب منبهاً الشرطي الذي في الموقع. ورتل ليتوما :
ـ ولكنك لم تسمع شيئًا لأن الركاب النعسين لم يلاحظوا شُيئاً مما كان يحدث. أرأيت، إنني أحزر كل شيء. أتعرف السبب؟؟ لأنني رأيت أفلامأ كثيرة في حياتي وأعرف كل خدع انيها.


 ميرثيدس تطلق شُهقة مكتومة، ولكنـه لـم ينظر إليها، فقَد كان نظره
 الشُرطي يديه. وظل ينظر إليه وهو يرمش ببلاهة.

وقال كارينيو متذكراً:

خوفاً ولم تتحرك. وكان علي أن أكرر الأمر صارخاً. ـ ألم تبل على نفسها في تلك اللحظة أيضآ؟
عندئذ أمسكت بكلتا يديها السلاح الذي تركه الشرطي على المنضدة.
 وكنت ستتعجب من مدى إذعانهـا وانقيادهـما يا عريفي. سـمـحوا لي بتفتيشهـما وانتزاع مسـدسيهـما، وقيّد كل منهـما الآخر دون أن يتفوها

بكلمة.
وعندما أراد توماس وميرئيدس الذهاب، تجرأ أحدهما على القول متلعثماً : ـ لن تستطيع الوصول بعيداً جدأ يا صاح.

ـ ولـم تصل بالطبع - قال ليتوما ـ.. أنا أريد النوم يا توماسيتو، لقد نعست وقصتك مملة.

- إنني مسلح جيداً للدفاع عن نفسي ـ قاطهه كارينيو. ـ ما الذي يحدث هنا؟ ـ جاءه صوت السائق من خلفه. ـ لا شيء، لا شيء، هيا بنا. وسمعه يصرخ:
ـ كيف تقول لا شيء؟ ولكن من تكون حضرتك، ولماذا... فقال الفتى وهو يدفعه خارجاً : ـ اهدأ، اهدأ، ليست لك أي علانة الـي ، لن يصيبك شيء كان المسافرون قد نزلوا من الدودج وأحا بالأسئلة. فكانت تحرك يديها ورأسها بهستيرية : (الست أدري، لست الست
أدري".

ألقى كارينيو على مقعد الدودج برشاشي ومسدسي شرطيـي المورقع وأشار للسائق بالجلوس وراء المقود. ثم أمسك بذراع ميرثيدس وأجير أجبرها على الصعود إلى السيارة. ـ هل ستر سنا هنا ـ ـلـا قالت سيدة التذمرات بسخط. ـ لا تقلقي، ستجـدون من ينفلكـم. لا يـمكنـكـم المـجيء معي، سيظنونكم متواطئن.
ـ اتركني أنا أيضاً معهم إذاً ـ احتج السائق الذي صار وراء المقو المود ـ ومن أجل أية شياطين أخذت السائق معك؟ ـ تثاءب ليتوما -. ألا تكفيك رفقة ميرثيدس؟
 واضغط دواسة السرعة إلى أقصاها.

## القسه الثانـي

## VI

ـ حسن، أظن أنه يمكنني الانصراف الآن ـ قال ليتوما ذلك مقدراً أنه إذا غادر المنجم فسيصل إلى ناكوس قبل الغروب.



 بسيارة الجيب إلى ناكوس.







 بأي حال؛ وإنما هو عالم. وبالرغم من ألما أنه بسيط وودوده إلا أنه له مزاج اله
 وعي؟ - بالخطر الذي تعرض له في المنجـم عند إغارة الإرهابيين. فإن المهندسين كانوا يدعونه البروفيسور أو الحمى القرمزية.

بينما كان يأخذ أقوال التُهود وينظم قائمة بالأشياء التي استولى عليها المهاجمون ويكتب التقارير الضروورية من أجل شـركة التأمين، سمع
 بمرح، بالتحدث عن الفظائع التي كان الإرهابيون سيمارسونها عليه لو أنهم اكتشفوا أنه هناك ، أمام أنوفهمّ، يختبئ عميل (للسي - آي - إيه) في خزانات الماء. وكان الغريب يجاريهما في المزاح. ففي مادة الفظائع يمكنه أن يعطي دروساً لأولئك الإرهابيين الذين هـم ليسوا إلا مبتدئين لا
 وهذه ليست عادية بالمقارنة مع تقنيات قدماء البيرونيين الذين توصلوا في هـذا المـجال إلى أثـكال عـالية التفنُّن. أكثـر تفنـنـاً مـن أسـاليـب قـدماء المككسيكيين، على الرغم من تواطؤ المؤرخـين اللدولي للتستر على المساهمة البيروية في فنون القرابين البشرية. فالعالم بأسره يعرف أن كهنة


 الـجراحية الدقيقة التي كانوا يجرونـها لاستخراج أكباد وأدمـغة وكلى ضحاياهم كي يأكلوها في احتفالاتهم مع خمرة تشيشا فاخرة يصنعونها من الذرة؟ وكان المهندسان يلاطفانه وهو يلاطفهما وليتوما يتصنع التركيز على صياغة التقارير ، ولكنه لا يُضتِع كلمة من حديثهم. وقد كان ولان مستعداً
(1) لاغييرا فلوريدا (La gurra florida) حروب كان المكسيكيون القدماء يخوضونها ضد أعدائهم للحصورل على أسرى يقدمونهم قرابين لآلهتهـم.
 حرب مع شعب الأنكا الذي انتصر عليهما وأخضعهما لسيطرته.

لتــديـم أي شـيء مقـابل البقـاء مـعهـم لبعض الـوقـت والاستـمـاع إلى البروفيسور الثرثار وتفحص مظهره الغريب.
 المختلط برأسه ولحيته ذات السُيب الغزير. وكذلك بسترته ذات المعينات الحمراء والبيضاء التي يرتديها فوق سرواله وقميصه الكاوبوي وحذائه الجبلي. ليس هناك بيروي واحد يلبس بهذه الطريقة. ولكن اللغة الإسبانية التي يتكلمها كانت أكثر من متقنة، فكثير من كلماته كان ليتوما يسمعها
 حقيقي، يا للعاهرة. وسيستمتع هذه الليلة بحديئه. أخبره المهندسان أنه كان هناك أكثر من مئة عامل يعملون فيا في أنوا أنفاق
 الثلاتين عاملا". وربما سيضطرون إلى إغلاقه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فضلأل عن المشاكل وهبوط سعر المعادن، مئلما أُغلقت مناجم

 آخر، فالمنجم لم يعد صفقة رابحة. كان المعسكر يشبه معسكر شركة المقاولات في ناكوس : فهو ضيق، فيه عنابر من الخشـب ومبنيان من الاسـنت، حيث الكتب ومسـكن المهنـدسين عنـدما يأتيان. في أحد
 هوانكايو). وقد قدموا لليتوما غرفة في ذلك المبنى، فيها سرير ومصباح
 الطريق ما بين مدخل النفق والعنابر. إنهما وعاءان كبيران عاليان مثبتان
 الماء في اليوم السابق من أجل عملية التنظيف السنوية، فتسلق إليه

المهندسان والدكتور للاختباء فيه عندما أحسوا بقدوم الإرهابيين. وكانوا

 المهاجمون في تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن الستة وإجبارهم على الهرب ـ أما القتيل والجريح فهمها من الجمماعة التي تعمل تحت إمت إمرة فرانئيسكو لوبيث .، وفي الاستيلاء على المتفجرات والفتيل والأدوية والأحذية والمـلابس من المستودع والصـبدلية، ثـم في إلقاء الـخطب الـحمـاسـية على عـمال المنـجـم الذين أمروهـم بالـخروج مـن العنابر والاصطفاف في الفسحة الصغيرة المجاورة، على ضوء عدد من مصابيح الأسيتيلين.

ـ أتعرف ما هو الشيء الذي سأتذكره من هذه المغامرة أيها العريف؟
 أتذكر الخوف الذي أحسست به، ولا السرقة، بل ولا الشاب الـاب المسكين
 كانوا قد بدؤوا بتناول الطعام حول مائدة طويلة، حيث كانت تطفو في الجو رائحة شهية وسط دخان السجائر.
 بيتشين مؤيداً ـ وكانوا سيجرون لنا عندئذ محاكمة ثورية، ونكون النـي الآن في الجنة، أليس كذلك يا بالي؟
 سيذهب إلى الجنة فعلاً. تصور يا حضرة العريف أن الحمى القرمزية هذا اللي تراه، لم يقترف بعد خطيئه الأولى.
 وحاول ليتوما أن يكتشف في لهـجته ولو حرفاً له رنة أجنبية : ـ كنت

سأرافقَكما إلى حيث اللهيب. أعني اللهيب الذي يحرق وليس الذي (1) يبصق

كان قد أعد الطعام بينما المهـندسـان وفرانثيسكـو لوبيـ ورئ وليتوما يتناولون كؤوساً من خمرة بيسكو معطرة ملأت عروق العريف بدفـ ألـد لذيذ، وملأت رأسه بلا مبالاة متنبهة. الحقيقة أن الدكتور قد أعد مأدبة

 بزجاجات بيرة مبردة انتهت إلى استثارة بهجة ليتوما. لم بكن قـ إد تناول

 تضية الـمـختفــن في نـاكوس، ولا بكـاء تومـاسيتو الـلـلـلي واعترافاته العاطفية، وهما الموضوعان الو حيدان اللذان ـ مثلما انتبه الآن ـ يشغلان حياته كلها في الفترة الأخيرة.
ـ هل تعرف لماذا سأتذكر إلى الأبد وفاء هؤلاء الثلائين منجمياً أيها

 بفضل صمتهم.

ـ نـحن هنا أحياء ونتحرك مثل "اسان بوتا)" ولدينا قصة مثيرة لنرويها
للأصدقاء ـ أكد بيتشين.

فرفع البروفيسور كأس بيرته :
(1) (1lamas) التي استخدمها، فهي تعني اللهب وتعني كذلك حيوان اللاما المعروف. وقد أراد أن يقول إنه سيذهب إلى الجحيم حيث النيار الـيار الحارةة وليس إلى حيوانات اللاما التي تعطس مطلقة البصطاق بكثرة.

ـ ما زال هناك خبز كثير لا بد من تقطيعه. فأنتم تظنون أنكم مدينون
 بها (لآبووات) هذه الجبال. فهم الذين ترفقوا بكم ببركتي. وباختصار : أنا الذي أنقذتكم.
ـ ولـمـاذا يـكـون الـفضـل لـك يـا بـروفـيسـور؟ مـا الـذي قـدمتـه أنـت
للآبووات؟
ـ قدمت لهم ثلاثين سنة من الدراسة ـ تنهد الدكتور -. وخمسة كتب. ونحو مئة مقالة. آه، بل وكذلك خريطة لغوية ـ أركيولوجية لسلسلـة

الجبال الوسطى.

- ومن هم الآبووات يا دكتور؟ ـ ت تجرأ ليتوما على سؤاله.



 العبادات الوثنية، ظنوا أنهم قضوا بذلك على تلك العبادات. والحقيقة



شُرف آبووات منجم لاسبيرانثا!

تسُجع ليتوما بتأثير البيسكو والبيرة والـجو الودي، وتـخخل في
الحديث مرة أخرى :
(1) هواكا (huaca) أو غواكا: كلمة من لغة الكيتشوا. ومي أضرحة للهنود القدماء في

البيرو وبوليفيا.

ـ هناك في ناكوس امرأة نصف ساحرة تعرف الكثير في هذه الأمور يا
 بالأرواح، وهي تقول إنها تتواصل معها. وتؤكد أنها أرواح شُريرة تحب اللحم البشري.
فكرر الدكتور عندئذ :
 وأعرف كذلك زوجها السكير. لقد كان يمضي مـن قرية إـي إلى قرية مـع

 بتهمة العداء للمجتمع؟
سيطر الذهول على ليتوما. فهذا الشخخص مثل الرب، يعلم كل شل شيء ويعرف الجميع. كيف هذا وهو فوق ذلك كله أجنبي؟




 المتخصصين في العلوم الإنسانية.
وشجعه بيتشين :

ـ هيـا أيها الحـمى القـرمزية، أروِ للـعريف ليتومـا كيف أصبـحـت متخصصاً في شؤون البيرو.

 الإسبان، مـن تأليف سيـد يدعى برسكـوت. وقد حسـمـت قراءة ذلك اللك الكتاب مصيره. فمنذ ذلك الحين وهو يعيش مفعماً بالفضول حول حول أناس

وأشياء وقصص هذه البلاد. لقد أمضى حياته كلها وهو يدرس ويدرّس
 ذلك. ومنذ نحو ثلاثين سنة وهو يقضي كل إجازاته في جبال البيرو. لقد أصبحت جبال الأنديز مثل بيته. فتلعنم ليتوما وهو مفعم بالتوقير : ـ الآن فهمت لماذا تتكلم حضرتك الإسبانية بهذه الطلاقة.
فتدخل بيتشين :
 باسترسال، وكأنه هندي من سلالة صافية لا أقل ولا أكثر. ـ تعني أنه يتكلم الكيتُوا أيضاً ـ هتف ليتوما مفتوناً. فحدد البروفيسور دون أن يخفي سعادته لذهول الشُرطي : ـ أتكلم الكيتشوا بلهجتي كوسكو وأياكوتشو، مع قليل من لهجة ايمار أيضاً.

تـم أضاف قائلا إن اللغة البيروية التي كان يجب أن يتعلمها مع ذلك
 الأوسط، والتي تعرضت لغزو الإنكا فيما بعد.

وأردف مصححاً:
ـ ومن الأدق القول إنها تعرضت للمحو على يد الإنكا، لقد حقق

 كبيرة. فالانكا، مثل جميع الامبراطوريات، كانوا همجيين في معاملتهـم
 شعبي الهوانكا والتشانكا. دمروا مدنهم وشتتوهم ووزعوهم في كل أرجاء

تاهوانتيسويو(")، بطريقة نظام الميتيمايس(Y) الذي اتبعوه، أي النفي الجماعي للأهالي. ولقد تدبروا الأمر بحيث لا يلا يبقى أي أثر لمعتقداتهـم
 المنطقة لم تكن هي لغة شعب الهوانكا.

ثـم أضاف أن الـمؤرخين المـحـدثين لا يمـيلـون إلى التـعاطف مـع


 سيساعدونهـم أيضاً على التحرر مـمن استعبدوهـمـ. وقد كانوا متخطئين

 الهوانكا : فهـم لا يكادون يظهرون في الكتب التي تتحدث عـن عـن البيرو القديمة، ولا يذكرهم أحد عادة إلا للقول بأنهم كانوا أناساً لهـم عادات همجية ومتعاونين مع الغزاة الإسبان.

نهض المهـندس الطويل الأشقر ـ أيكون بالي هو اسمـه الأول أم كنيته؟ ـ وأحضر مرة أخرى زجاجة البيسكو المعطر الذي تذوقوه قبل تناول الطعام. وقال وهو يملأ الكؤوس :

ـ فلنتطعم ضد الصقيع. فإذا ما رجع جماعة الدرب، يجدوننا سكارى ولا يهمنا أي شيء.
(1) (1) امبراطورية الإنكاكما كانوا يسمونها بلغتّهم.
 يحتلونها حديثأ لاستيطانها، وأطلق الإسبان هذه التسمية فيما بعد على الهنود الذين يخدمون في صفوف الجيش الإبباني.

كانت الريح تعوي في النوافذ والسطوح مزعزعة المسكن. أحس ليتوما بالسكر. معرفة الحمىى القرمزية لديونيسيو ودونيا أدريانا أمر لا
 الاحتفالات مثل أوكوكو. ولا شك في في أنه كان يضع آنذاك مراياه الصغيرة
 عن الآبووات والبيستاكوات. يا للعنة العاهرة، سيكون ذلك رائعاً. هل يؤمن الدكتور بالآبووات أم أنه يريد إظهار سععة علمه؟ فكر بـناكور باكوس. لا بد أن توماسيتو قد استلقى في فراشـه الآن، ، وراح ينظر إلى الـسقف في
 أتكون أنثى قاسية تلك البيورانية ميرئيدس؟ لقد خلّفت الفتى مضيعاً. لا




 العريف بضربة حنين أخرى إلى بيورا البعيدة، إلى مناخها الـى الحار وأهلها المتدفقين الذين لا يعرفون كيف يخفون إِرآ، إلى قفارها وها وجبالها التي لا وجود فيها للآبووات والبيستاكوات، إنها مدينة تعيش في ذاكرته مثّل فردوس مفقود منذ انتقاله إلى هذه الجبال الوعرة. هل سيرى تلك المدينة مرة أخرى؟ وبذل جهده ليواصل متابعة الحديث.

ـ الهوانكا كانوا همـجيين أيها الحمى القرمزية. ـ تعلل بيتشين وهو يتفحص كأسه من خلال الزجاج الشـفاف خشـية أن تكون حشـرة قـد

 والنساء قرابين للنهر الذي ينحرف عن مساره، أو للطريق الذي سييـقونه

أو للـمعبد أو الحصن الذي يشيدونه، ليس بالعـمـل المتحضر على

ـ هناك في أودنس، قرب الحي الذي أعيش فيه، اغتالت طائفة من
 الشياطين بعلزبول. ـ قال البروفيسور ستيرمسون ذلك وهو يهر يهز كتفيه،

 في الوقت نفسه إذا حكمنا عليه من وجهة نظر هذه الأيام؟ كان فرانثيسكو لوبيث قد خرج ليرى إذا ما كان كل شيء علئ على مـا يرام، وحين رجع إلى الغرفة دخل معه تيار هواء جليدي. قال وهو ينفض عباءته البونتـو :

ـ كل شيء هادئ. ولكن الحرارة انخفضت كثيراً وبدأ هطول بَرَد. فلنلمس الخشب، عسى ألا يهوي علينا الليلة هوايكو من قمة يابا. أعاد المهندس ملء كأس لوبيث قائلا له : ـ دفئ نفسك بجرعة. هذا ما كان ينقصنا. بعد الخلاص من الإرهابيين

يأتينا الهوايكو.
دمدم المهندس الأشقر وهو ساه تماماً، وكأنه يحدث نفسه:

 ما أيضاً، خرج هكذا إلى السطح فجأة. حاول صديقه بيتشين إسكاته :

 صديقه : ـ كان يعرف السيدة دِهاركور، تلك التي قتلوها الثشهر الماضي

في هوانكافيليكا. وما إن يشرب جرعة خمر حتى يبدأ التفلسف عنها. هناك بون شاسع بين مهندس مناجم وفيلسوف يابياليم ولكن المهندس الأشقر لم يرد عليه. كان مستغرقآ في تأملاته، عيناه

 سيطر الوجوم على وجه البروفيسور وهو يقول ذلك، وتابع : - ولكننا نحن المخططئون بالطبع، لأننا نحاول ألن نفهر وريم هذه المجازر بعقولنا. بينما لا يوجد لها تفسير عفلاني.
قال بالي وهو يفتح عينيه كثيراً:

- هي كانت تعرف جيداً أنها تقامر بحياتها. وقد واصيا الصنت عمل ذلك،




 أرفع قبعتي احتراماً لك أيها العجوز. فرذّ له البروفيسور محجاملته : ـ حسن، أنتما أيضاً ما زلتما على قيد الحياة.
وقال بيتشين :

ـ نـحن نعيئ من إيراد هذا المنجم. أعني، كنا نعيش. ـ ماذا يوجد في البيرو حتى توقظ في بعض الأجانب هذه العاطفةّ؟ ـ

قال بالي مذهولا - إننا لا نستحق ذلك.
فضحكك الحمى القرمزية:
 يمكن فهمه بالنسبة لأناس من بلدان صافية وشفافة مشل بلادي.

## وقال بالي مغيّراً موضوع الحديث:

 لعب دور البطل، وخصوصاً إذا كان ذلك في سبيل منجم خاني أنني تبرزت في ثيابي ليلة أمس.
 ـ. أو بكلمة أدق، لقد شـممنا ذلك.
ضححك بالي، وضحك البروفيسور، وضحك فك لوبيـث أيضاً. ولكـن


 غرفة البروفيسور ستيرمسون، المـجاورة لغرفته. ودمدم باحترام ولـسانه معقود بعض الشيء من الخمر :
 والهونكا يقدمان البئر قرباناً حين يشقون طريقآ؟

 سيظهر فجأة ليشكل هالة تحيط بشعره الأبيض.



 لا تحدث انهيارات وهوايكو، ، ولكي لا تسقط الصواع اعق وتـي
 طبيعية من وجهة نظرهم، وإنما كل شيء كان يلما يحدث بإرادة عليا يتوجب عليهم كسب رضاها بالقرابين.

ـ هذا الذي تقوله سمعته في أحد الأيام من دونيا أدريانا يا دكتور.
فقال البروفيسور :
ـ انقـل تحياتي إليها وإلى ديونيسيو. آخر مرة التقيتهـما كانـت في مهرجان هوانكايو. لقد كانت أدريانا شـابة جميلة. ولكن جـلـا جمالهـا أخلذ يضمححل فيما بعد، مثلما يحدث لكـل شيء. أرى أنك تهتم بالتاريخ أيها

العريف.
ـ قليلا ـ وافقه ليتوما ـ. طابت ليلتك يا دكتور.

*     *         * 

كانوا مذعورين منذ أن علموا بأمر غزو البيستاكوات وبأن الأهالي في أحياء أياكوتشو قد نظموا دوريات لمواجهتهمم. فراحوا يقولون الون العلينا أن
 أرادوا إشعال مواقد في الليل ما بين العنابر لكي يرو لكـي
 حين أخذت ناكوس بالانحدار. فهذه القرية كانت فيما مضى قرية مزدهرة جداً. ولهذا جنت أنا وتيموكو إلى هنا عندما هربنا من كينكا. في ذلك الوقت كنت شابة، ولم يكن منجمـ ناكوس قد هُ هُجر بعد؛

 يحفرون أنفاقاً جديدة لاستخراج الفضة والزنك. وكان وان على وانى مستميلي
 المنجم الذي كان يدعى آنذاك منجم سانـانتا ريتا. ومن أجل إيلما إيواء القادمين

 الضخمة. وبقي الأمر كذلك إلى أن قال المهندسون ئلـئ يوماً إن المعدن عالي النوعية قد نضب، ولم يبق إلا حثالة لا يمكن بيعها.

عندما بدؤوا بتسريح الناس من العمل وبدأ منجم سانتا ريتا بالانحدار


 حارس المتجر، وقد بدأ ينحف ويقول إنه يشعر بالخفة، ، وكأنه قد أفرغ
 دبوس أن تفجره، كما إن رأسه استُنزف من الأفكار والذكريات. وحين مات بعد أسبوعين من ذلك، كان قد تضاءل ونحل لـدرجة صار يبدو

معها مشل
طفل سقيم في العاشرة من عمره، لم يعد يتذكر من أين أتى، ولا اسمه، وكان يسأل من يأتون لرؤيته بارتباك وبصوت والـو واهن عما إذا كان
 لي أحد، بل رأيناه أنا وتيموتيو بأم أعيننا. كان اسم حارس المستودع خوان اباثا. وبعد دفنه في بطن الوهدة
 مرضاً، وإنما هناك بيستاكو قد اعترض طريقه. وكان كل أهالي ناكوس، الاكّ

 بعد أن شاع أنني أعرف أي الجبال ذكر وأيها أنثى، وأي الصنخور ينجب
 يـجب الحذر واتخاذ الاحتياطات. فوضع جفنة ماء عند ملدخل البيت لوقف مفعول المسحوق السحري الذي يذروه البيستاكو على ضـحاياه ،
 شتيء من الصوف، ومشُد للنساء، وحمل مقص أو قطعة صابون أو فص ثوم أو قليل من الملح، يفيد أيضاً، لكنهم لـم يفعلوا شيئاً من ذلك،

ولهـذا حدث لهـم مـا حدث. لـم بكونوا يتقبلون الحقيقة، أما الناس


الجحود. أليس هذا صحيحاً؟
وحين انتبه أهالي ناكوس إلى ما يحدن الئ، كان البيستاكو الذي قتل


 يجري إرسال الشحم إلى الخارج وإلى ليما، حيث توجد مصنانع تشتغل بدهن الرجال والنساء فقط.
لقد تعرفتُ جيداً على بيستاكو سانتا ريتا. فبعد أن جفف خـد خوان أباثا ، قام بتجفيف سيباستيان، أحد أصدقاء تيموتيو. وقد تابعتْ ناكوس بأنـا بأسرها
 بنخلخله وخفة وزنه. أي منذ الليلة نفسها التي التقى فيـها بألـيا بأحد معارفه من مستميلي العمال في منجـم سانتا ريتا ، وكان عنـدئذ على مشـارف
 ببونتشو ويضع قبعة غاطسة حتى أذنيه وهو
 ودساكر المنطقَ يغري الفلاحين بالذهاب للعمل في ناكوس ويعطيهم بعض السولات مقدماً ليقنعهم.
 كان غريبأ عن المنطقة، ذا بششرة بيضاء ولحية صغيرة ونيرة لها لون صر صصار وعينين زرقاوين، وكان الناس الناس في ناكوس يدعونه الأب الكبير لأنه كان

 ريتا بعد نفاد المعدن، حين أحس سيباستيان فجأة بنفثة دخان أطلقها

الأب الكبير في وجهه وجعلته يعطس. وعندئذ بالذات أحسّ بدوخة

 ينتزعون شححمهم. أي مسحوق؟ إنه مسحوق من عظام اللاما أو الألبكة المطحونة في أغلب الأحيان. ومن يشمه يفقد الإحساس ولا ولا يعود قادرا




 الطريق. المصائب لا تأتي من الإرهابيين الذين يعدمون أناساً كثيرين أو


 يكدسـون احتياطيهـم من الدهن البشُري. ربما يكونون بـحاجة إليها هناك الـاك

 زيت يمكنه تشغيل الاختراعات العلمية أفضل من شـحم العوام. ولهـنـا
 التي يمكن مطها مثّل علكة حتى تصل إلى عنق الأضحية. الْتى هؤلاء ألاء أيضاً يحدثون أضراراً، ومن يمكنه إنكار ذلك.

ولكن أسوأ المصائب تأتي دائمأ من الأرواح التي لا وجوه لها. فهذه
 متحولة إلى صخور، تنتظر أن تتفتح عقول العنـ العمال بقوة المصيبة. إنكـم تغضبون حين أشرح لكم هذا كله. لماذا تسألون إذن، إذا كتتم ستصمون

آذانكم ولا تريدون أن تفهموا؟ من الخير لكم أن تتبعوا نصيحة زوجي،
 هو عليه، ويختفي الإرهابيون والبيستاكوات وكل ما ما يخيف ويُغضبـ.

## * * *

- ولكن لماذا أوقفوني أنا؟ ـ عادت ميرئيدس إلى التساؤل فجأة. وقاطعه ليتوما في الظلام :


 العيون، أو عن ديونيسيو والسـاحرة، فأنا لا أستطيع انتزاعهـما أيضاً من

قرعتي.

- ولا بأي شكل يا عريفي ـ ردّ توماس من سريره -. الليالي كلها مكرسة لـميرثيدس ولا أحد سواهـا ، اللهـم إلا عندما ألا
 أنت مع البيستاكوات ودعني وشأني مع أنثاي.

وكررت ميرثيدس :
ـ لماذا لم يوقفوك أنت، أو كلينا معأ على الأقلى
كان السؤال يتكرر على شفتيها مذ هربا من الشرطيين. وكان كارينيو

 الشرطة منذ زمن؛ وربما وجدا في بطاقتها خطأ ما أو لطخة مريبا




مشاكل؟ وسيصـلان إلى ليما سليمين معافيين خلال نحو سـاعتين. وكما لو أن سائق القطار أراد المصادقة على الصا كلام كارينيو، فأطلق صفارة الصار قطاره ورددت الجبال الجرداء أصداء الصفير الطويل المداد المديري.

 بيستاكوات الجبليين. لكن ما لا أفهمه هو أن يبدأ الناس في ليما تصـديق هذه الأمور. في عاصمة البيرو! أيكون ذلك ممكناً! ألـا ألـا
 إنني أفكر بقطار سلسلة الجبال الذي ينزل وينزل نحو (اديسامبارادوس") ؛ وأنا أحتضن محبوبتي.
 تلتصق به ـ. لست أريد الذهاب إلى السجن. هناك واكـي سجينة في تشوريوس، وكنت أذهب لزيارتها. إنني أفضل قتل نفسي قبل الذهاب إلى السجن.

احتضنهـا الشـاب بقـوة وراح يـلاطفهـا. كانـا متـلاصقين في مقعـد مخصص لراكب واحد. فقد كانت العربة مزدحمة، فـيها أناس واقفون
 الركاب في كل محطة. عما قريب لن يكون التنفس ممكنأن. لحسن الحظ أن محطة ماتوكانا أصبحت قريبة. وفرك توماس فمه بشُعر ميرثيدس وقان لها معاهداً:
ـ أقسم لكِ إنه لن ينالك أي أذى على الإطلاق. سأنقذك دألها دائماً، مثلما

 وصارت تبدو على أحجار الطريق إعلانات دعائية ملونة. كان مساء رصاصياً، بغيوم منخفضة، يتوعد أحوار بأمطار لن تأتي أبدأ. إنه مناخ ليما.

قاطعه ليتوما من جديد :

 يحشرون في سيارات فاخرة أطفالاً في الخامسة مـن ألـا أعمار هـم ليقتلعوا


 المدرسة ويبدؤون البحث عن غرباء لشنفهم؟ بـ
ـ بالنسبة للعيون، عينا ميرثيدس كبيرتان مئل النجوم ولهـما لون
التشانكاكا(1) . همس الحارس.
 الأنديز ، تحت رحمة مقود ذلك السائق الذي كان كارينيو يريه مسديس



 خدماته تلك ترك له كارينيو الرشاشين :
 يمكنك أن تبيعهما وتجني كومة من النقود من ألعاب الأطفال هذهـ وقال السائق متمنياً لهما شهر عسل طيب:
 ساعات قبل أن أذهب إلى الشرطة.

ـ الصـحيفـة تقـول إن جـنوناً مـمـاثلا حــث في تشـيكـلايو الشُهر الماضي، وكذلك في فيرينيافي - واصل ليتوما -. يقال إن امرأة رأت أربعة أميركيبن يلبسون أردية بيضاء ويقتادون معهم طفلاً؛ وإن جثة طفل آخر قد ظهرت في ساقية وقد اقتلعت منها العينان، وإن سار إلمارقي العيون
 مثلما حدث في أياكوتشو عند غزو البيستاكوات. لا أكثر و لا أقل. إن ما يحدث أشبه بجائحة، ألا ترى ذلك؟

- كي أكون صريحاً معك يا عريفي، فإن هذا كله لا يهـمني قلامة ظفر. فأنا سعيد جداً في هذه اللحظات.

وصـل القطار إلى محطة ديسـامباردوس قرابة الساعة السادسة. كان
 اجتاز كارينيو وميرثيدس الفناء العلوي في العتمة. لم يكن هناك ونـاك رجال شرطة في فناء المحطة ولا عند المخرج، باستئناء رجال الحراسة عند سور قصر الحكومة. قالت ميرثيدس عندما أصبحا في الشارع : - من الأفضل أن يمضي كل منا في حال سبيله الآن يا كارينيو. ـ هل تفكرين في الذهاب إلى بيتك؟ سيكون مراقباً مشل بيتي. من الأفضل أن نختبئ بضعة أيام عند أمي.
ركبا سيارة أجرة، وبعد أن أعطى الفتى للسائق عنوانيان في أنـي برينيا ،
انحنى على مرثيدس ليهمس في أذنها.
ـ أنت تريدين التخلص مني إذن؟
فقالت له بصوت خافت حتى لا يسمعها السائق :
ـ أريـد أن أكون واضـحة. لـــد حـدث مـا حـدث، لا بـأس. ولـكـنـني

ناضلت كثيرأ لأحقق استقلالي في الحياة. فلا تحلم بأفكار زائفة. لن أقبل بأن أكون ذيلا لحارس أهلي. ـ بـ ـل حارس أهلي سابق ـ قاطعها الفـي الفتى.
 أوكي يا كارينيتو؟
ـ ـ لا يمكنتي أن أتوقف عن الخلط بين هذا كله وديونيسيو والساحرة قال ليتوما.

ما يحدث يـجعل الأمر يبدو وكأن هذين المتوحـــين على حق، ،
 والكتابة، واستخدامه البدلة وربطة العنق، وذهابه إلى المـلى المدرسة وعيشه في

 يجب أن يكون ابن زنا. كلما فتح هذا المترهل فمه أشعر بقسُعريرة. ألا تشعر أنت بذلك؟ ـ أنا مصاب بقسُعريرة الآن أيضاً، ولكنها قشعريرة من نوع آخر يا عريفي. لأنتي بدأت شهر عسلي.

 واجتازت الزقاق المؤدي إلى العنوان الذي أعطاه الفتى للسائق، وعندئذ أصدر له أمرآ معاكساً :

ـ واصـل إلى الأمـام. لقـد غتيرت رأيي. مـن الأفضـل أن نـذهـب إلى الأحياء العليا.

التفتت إليه ميرثيدس وقد فوجئت، فرأت كارينيو يحمل المسدس في

ـ الـجنون والشياطين يهيمنون على البيرو بينمـا أنت غارق مع هذه الأنثى - قال ليتوما .. صحيح أنه لا وجود لأناني أكبر من الغـارق في

الحب يا توماسيتو. فأوضح له الفتى :
ـ كان هناك شـخص يقف عنـد عـمود النور، قبـالة بـبت أمي، وــم يعجبنـي ذلك، ربـما تكـون مـجرد تهيؤات، ولكـن لـم يكـن بإمـكاننا

المجازفة.
عند وصولهم إلى الأحياء العليا طلب من السائق التوقف بجوار ملجأ المسنـين وانتظر إلى أن ذهبت السيارة، فسحـب ميرثيدس من ذراعها ومشيا قرابة كوادرتين أخريين، حتى وصلا بيتأ تغطي أبوابه ونوافذه شباك

 إلى أسفل، دون سعادة. تم قالت لكارينيو على سبيل التحية :
ـ أنت لا تظهر هنا إلا عندما تسوء أمورك. منذ ألف سنة لم تأتِ.
 اعترف توماسيتو وهو يقبّل جبهة المرأة ـ. هـل الغرفة التي تؤجرينها

تفحصت المرأة ميرثيدس من قدميها حتى رأسها، ووافقت بزمجرة. ـ هل يمكنكِ أن تؤجريني إياها لبضعة أيام أيتها الخالة اليسيا؟ فأفسحت لهما الطريق للدخول، وقالت: ـ لقد شغرت بالأمس.

وحين مرت ميرئيدس بمحاذاتها تمتمت (مساء الخير")، فردت عليها
المرأة بهمهمة.
سبقتههما في الممـر الضيق الذي عُلقتت حهور فوتوغرافـية على

جدرانه، وفتحت باباً وأشعلت النور : إنها غرفة نوم بسرير واحد عليه لحاف وردي اللون، وهناك صندوق يشغل نصف مساحة الغرفة. وكانت هناك نافذة ضيقة دون ستارة، وفوق السرير صليب خشُبي معلق.

 صحيح أن الحجرة بسرير واحد، إلا أنكما اثنان... ـ سأدفع لك الضعف. فالحق حق ـ أكد الفتى. أومأت برأسها موافقة وأغلقت الباب وهي تني

علقت ميرثيدس :
ـ تظاهرك بأنك قديس لـم يكن إلا حكاية. ألـم تُحضر نساء إلى هنـ هـا من قبل؟ فهذه المرأة الكريهة لم تتأثر مطلقاً حين رأتني.

فصفر :

- يمكن لأي شخص أن يقول إنك بدأت تغارين.

ـ أغار؟
ـ أعرف أن الأمر ليس كذلك ـ قلب كارينيو -. ولكنني كنت أريد أن

 هكذا. وهذه المنطقة كانت حارتي في وقت سابلق الانـ هيا، فلنغتسل ونتخرج لتناول الطعام.
وقال ليتوما الذي كان سادرآ في ابتعاده عن الموضوع :

- يعني أن العلماء، حسبـ رأي هذا المترهمل، همـ نسل علاقة أخ

 بالطبع. لست أدري لماذا يستحوذ هو والساحرة على تفكيري. إنهما في

الواقع صاحبا الأمر والنهي هنا، أما أنت وأنا فليس لنا أي كلمة. أحاول

 أتعرف ما الذي قاله لي سائق المححدلة الهوانكي عن ديونيسيو؟ قال إن

اسمه بالكيتشوا يعني...
فقاطعه مساعده:
ـ آكل اللـحـم النـيء. اللـعنـة يا عريفـي، وهـل ستقول لـي أيضاً إن صاعقة هي التي قتلت أم الخمّار؟

- إنها أمور مهمة يا توماسيتو - تلعثم ليتوما -. من أجل فهم طباعه. كانت ميرثيدس قد جلسـت على الـسرير، وراحت تنظر إلى كارينيو بطريقة بدا للفتى أن فيها شيئاً من التنازل. وقالت له مرة أخرى بـري بمودة محاولة ألا تجرح مشاعره:

ـ لا أريد أن أخدعك. فأنا لا أشعر نحوك بمثل ما تشعره أنت نحوي. من الأفضل أن أخبرك مباشرة، أليس كذلك؟ لن أذهب للعيشّ معك، لن أكون زو جتك. ليكن هذا وأن أخراً فـر في رأسك. سنبقى معاً إلى أن نخرج من هنه الورطة فقط.

فخرخر وهو يداعب شعرها :

- حتى ذلك الحين سيكون هناك متسع من الوقت لتحبيني. ثم إنك لا تستطيعين الآن تركي حتى وإن كنت راغبة في ذلك. فمن سيُخر جـك من هذه الورطة غيري؟ أو بكلمة أدق، من سوى عَرّابي يمكنه أن يخرجنا من ورطتنا؟
 خرجا إلى الشارع. أمسك كارينيو ميرثيدس من ذراعها وقادها بخطوات واثقة، عبر شوارع ظليلة، تغص بعصابات صبية يدخنون عند النواصي،

حتى وصـلا إلى مطعم تشـيفا، وكانـت الصـالة مقسـمـة إلى حـجرات مفصولة عن بعضها البعض ببرابانات متسخة. وكان المحل يعبق بالدخان وروائح المقالي، وفيه مذياع يبث بأعلى صوت موسيقى روك. جلسا فيا في مكان قريب من المخرج، وطلب الفتى زجاجة بيرة مثلـجة إضـافة إلى
 متفرق وإيقاع كاخون(1) متديا
 الأمر يا توماسيتو - قالت ميرئيدس وهي تيني تحيط بعينيها زرقة واضحة، ، ولم تكن عيناها متألقتين مثلما كانتا في تنغو ماريا وفي هوانوكو. وتابعت: - إن سوء الطالع يلاحقني منذ ولادتي، وليس بإمكاني عمل أي شيء.
بدا الاهتمام على ليتوما لأول مرة هذه الليلة :
ـ راهنوا عليها في القمار؟ أخبريني كيف حدث ذلك يا توما تواسيتو. قالت هي بكآبة:
ـ مثلما سمعت. بعض السكارى والبطالين من أسوأ صنف. راهنوا

 ودفعتني مرة أخرى إلى الهاوية يا كارينيتو.

وديونيسيو يا عريفي.
 ليتوما -. هل قامروا عليها بالنرد هناك في موطنها، في بيورا؟

كاخون: (Cajon) آلة موسيقية خثبية لها شكل الطبل.

ـ لم تقل لي أين ولا كيف جرى ذلك. لقد أخبرتني بالأمر فقط، وقد تدلت خصيتاي عندئذ. أيقامرون عليها بالنرد وكأنها متاع؟ أيقامرون على

ـ ألم تخبرك إذاً ما كان ذلك قد جرى في بار صغير ، فيه امرأة تدعى
لاتشونغا، هناك على مقربة من استاد بيورا؟
 كم صعدت في الحياة من النقطة التي بدأت منها. وكيف أنني أعدتها إلى الهاوية بقتلي التشانشُو
ـ ياله من أمر مئير للفضول ـ قال ليتوما -. ففي ذلك البئ البار رأيت أحد



ميرئيدس وليس ميتشي؟

- حسن، كل من اسمها ميرثيدس ينادونها ميتشي أيضاً يا عريفي.

 أريد أن أستحم في حمامي الذي أحافظ عليه نظيفاً على الديلى الدوام. أريد ألن أبدل ملابسي وأخلع هذه القذارة التي أرتديها منذ خمسة ألـية أيام.

 الطعام بالشُوكة والسكين أم بالعيدان الصينية، قال له كارينيو إنه يفضل العيدان الصينية.
- سأعلمك أن تأكلي مثل الصينيين يا حبي. الأمر بسيط جدأ. وحين تتعلمين يمكنك استخدام العيدان كما الشوكة والسكين.

ـ كان كل شيء قد بدأ يسير على خير ما يرام في حياتي. كنت أوفر كي أذهب إلى الولايات المتححدة. لي صديقة في ميامي كانت ستسعى للعثئور لي على عمل هنـاك. وهـا أنا ألـا أعود الآن يد من وراء وأخرى من أمام.

 الصدفة تكفي لأن يؤمن أحدنا بالمعـجزات، أو بالبيستاكوات. ولكن عليك فتط أن تخبرني الآن...
 سوء حظي. لقد كانت أجمل أنثى في بيورا، أقسم لك.

 المـكسيك. هناك شـخص أعرفه أصبح الآن مليونيراً في تجارة تهريب الناس هذه.

فقالت وهي تنظر إليه بشفقة :
 يزيد كثيرأ عما أدفعه لخادمتي.
 ببعض (الزعرنات)، مثل حراسة التشانشوات بينما هـم يعيشون حياتهم بكل أبعادها مع نسائهم في تينغو ماريا؟
أكلا بصمت لوقت طويل، وشربا معأ زجاجة البيرة. ثم طلبا مثلجات


ـ السخرية في هذا كله أنك تبدو سعيداً ـ قالت له.
فقال وهو يرسل إليها قبلة طائرة: - إنني سعيد حقاً. هل تريدين معرفة السبب؟

وابتسمت ميرثيدس رغم إرادتها :

 بالرغم من أنك خرَّبت حياتي، إلا أنني لا أستطيع أن أغضب منك. قال لها مبتهجاً :
ـ شيء أفضل من لا شـيء. فهكذا تبدأ الأمور ثم ينتهي أحدنا إلى
المضاجعة.

$$
\begin{aligned}
& \text { فضحكت برغبة أكثّر مما في السابق : } \\
& \text { ـ هل أحبيت من قبل }
\end{aligned}
$$

 مثلمـا أحببتك. حسن، فأنا لـم أتعرف كذلك من قبل على امرأة بمثّل جمالك.

قال له ليتوما :
ـ قد تكون ميتسُي نفسها، فالحياة تقدم مثّل هذه المصـادفات. هل لديك صورة لها؟ فتحسر الفتى :

 عندئذ نقط، بل سأراها أيضاً.
 جاء يومها لرؤيتي في الاستعراض. ثم أخذني إلى بيته في تشاكاريا دل

استانكي. يا له من بيت! قدم لي هدايا. عرض علي شقة. وكل ما أشاء شريطة أن أكون له وحده. وهكذا جاءت الرحلة المشؤومة إلى بوكالبا.
 ومن سوء حظي أنني ذهبت للقاء به ثانية في تنغو ماريا. اكتست ملامح الفتى بالجدية :
ـ ومنذ المرة الأولى التي ضاجعت فيها التشانشو كان يضربك؟ ثم ندم على الفور لما قاله. ـ هل ستخاسبني؟ ـ قالت له غاضبة ـ هل صل هدقت أنك صرت الآن خطيبي أو زوجي؟
وقال الفتى محاولاً إصلاح الأمور :
 فلنتوقف عن الكلام في هذا الأمر. هل أنت راضية؟ بقيا صـامتين قليـلان، وطلـب كارينيو فنـجاني شـاي. وبينـمـا هـمـا يشربانهما، عادت ميرثيدس إلى الكلام، دون غضب، ولكن بحزم:
 فإنني أقول لك للمرة الأخيرة يا كارينيتو ، إنني آسفة لأنك وقعت في في غرامي. ولكنني لا أستطيع التجاوب معك. إنها طريقتي في الحياة. فمنذ

 علاقتي مع تشـانشو. هكذا كانت كل علاقاتي. وهكذا سأبقى..

فقاطعها :

- إلى أن نذهب إلى الو لايات المتحدة.

ـ أنت لا تغضب أبدأ؟ ـ ابتسمت ميرثيدس أخيرأ. ـ معك لن أغضب أبدأ. يمكنك أن تواصلي قول أفظع ما يمكنك.

## ـ الحقيقة أنك بدأتَ تنال إعجابي ـ اعترفت له.

دفع الفتى الحساب. وقبل خروجهـمـا قالت ميرثيـدس إنها تريد الاتصال هاتفياً بشقتها.

ـ لقد أعرتها لإحدى صديقاتي لتقيم فيها بينما أنا في الغابة. ـ لا تخبريها من أين تتكلمين، ولا تعطيها موعداً مؤكدأ لعودتك.
 تحت مائدة الكونتوار. وبينما هي تتكلمه، عرف كارينيو أنها تتلقى أخباراً
 وكانت ذقنها ترتعش :
 لتخبرهما بمكان وجودي. كانا من الشُرطة، فقد عرضا عليها وتائقهها. ـ وماذا قلتِ لها؟
 بعد - قالت ميريُيدس -. ماذا سأفعل الآن، يا يا ربي!
 لعب البوكر؟ سأل توماس.

فرد عليه ليتوما :
ـ تـحولت إلى دخان، لـم نعد نعرف عنها أي شـيء. إنها سر شـغل بيورا بأسرها.
 أن يفكر في البحث عنا في بيت الخالة اليسيا. اطمئني يا حبي

- ولم تشأ لاتشونغا أن تقول لنا كلمة واحدة عن المصير الذي انتهت
إليه ميتشي.

ـ أرى أن المختفين يلاحقونك في كل مكان يا عريفي. لا تلقِ كثير آ

من الـلـوم عـلـى ديـونـيــيـو ودونيـا أدريانـا، ولا عـلـى الإرهـابيـيـن أو البيستاكوات. فأنا أرى أن المذنب في هذه الاختتفاءات قد يكون أنت
نفسك يا عريفي.

## VII

كان الظالام ما يزال مخيمأ حين جاء فرانتيسكو لوبيث وأخرج العريف ليتوما من نومه القلق. فقد كان عليهـما أن يغادرا فورأ لأنه لا بد للـو لـوبيث
 في الفرن الصغير. وكان المهندسان والبروفسور لا يزالون نائمين عندما انطلقا في رحلتهما إلى ناكوس.

كانت الرحلة قد استغرقت قرابة ثلاث ساعات عند مـجيئهما، ولكن العودة تطلبت وقتاً مضاعفاً. فقد هطل المطر بغزارارة على أعلى سلسة
 بالانهيارات. فكان على العريف والسائق أن ينز لا ويدحر جان الصخان الصور لكي

 المسطحة تحت عجلاتها.

في أول الأمر باءت بالفشـُل كل محاولات فرانثـيسكو لوبيث لفتح
 همهمات أو حركات من رأسه. ولكن بعد ساعة من بده الر الرحلة، قطع العريف صمته فجأة ودمدم من وراء لفاعه الذي يغطي فمه : - يجبب أن يكون الأمر هكذا، فجبليو البراز قدموهـم قرابين إلى الآبووات.

التفت إليه فرانيسكو لوبيث مشوشاً :
ـ هل تعني المختفين الثلاثة في ناكوس؟
فأكد ليتوما :
 بكذبة. ديونيسيو والساحرة هما اللذان أدخلا الفكرة في رؤوسهـم وضحك فرانئيسكو لوبيث :
 صحيحاً قولهم إن الخمر تقتل. وإلا كيف يبقى سكير مثله حيآ؟
ـ هل تعرفه منذ زمن طويل؟







 جبهته، ولم يكن بإمكان السائق أن يميز إلا وجنتيه وألنيه وأنفه الأفطس وعينيه القاتمتين المغمضتين اللتين تتفحصانه. ـ وهل كان متزوجاً من دونيا أدريانا؟
ـ لا، لقد تعرف عليها فيما بعد في ناكوس. ألم يخبروك؟ إنها إحدى
(1) سبب الاعتذار أنه لـم يستخدم كلمة (Policia) للإبـارة إلى الـُرطة، وإنما كلمة (Cachaca) وهي تسمية محلية لرجال الــرطة تنطوي على بعض الازدراء.

أكبر القصص المتداولة في الأنديز. يقال إنه من أجل الاستيلاء عليها، قتل عامل المنجم الذي كان زوجأ لها، ثم سطا عليها بعد ذلك.
 الشخص، يصبح كل شيء فساداً ودماء. قال السائق : ـ والآن لم يعد ينقصنا إلا شيء واحد : الطوفان الشامل.

 السيارة الأمامي ستارة من قطرات كبيرة لا تستطيع معها ماسحتا الزجان الـاج
 شديد، وكانت السيارة تبدو مثل حصان حرون. قال ليتوما دون أن يرفع عينيه عن السائق : - وكيف كان ديونيسيو آنذاك. هل تعاملت معه بعض الشئـئ فقال فرانتيسكو لوبيث :
 يأتي إلى المهر جانات مع موسيقييه وبعض الهنديات إتيات نصف العاهرات اللواتي يرقصن مقنعات. وفي إحدى المرات رأيته في مهرجان المان خاو

 راح ديونيسيو يومذاك ينتزع رؤوس كل البطات وني المشُاركة في اللعبة. فانتهى بهم الأمر إلى طرده كانت سيارة الجيب تتقدم بخطوات سلحفاة وسط مشّهد دون أشجار
(1) رتصة خالاباتو (Jalapato) تعني حرفياً: شذّ البطة.

ولا حيوانات، بين صخور ووهاد وقمم وأنهار متلوية تزعزعها خراطيم ماء المطر . ولكن العاصفة لـم تكن لتحوّل ليتوما عن الفكرة المتسلطة على عقله. كانت هناك تجعيدة عميقة ما بين حاجبيه، وكان يتمسك بباب سيارة الجيب وسقفها لكي يقاوم الاهتزازات. ـ هذا الشخص يسبب لي الكوابيس ـ قال معترفاً ــ . إنه المسؤول عن كل ما يحدث في ناكوس.

ـ الغريـب أن الإرهـابيين لـم يقتـلوه بـعـ. إنهـم يـعـمـون الـمـخنـيـين والسكيرين والمومسات وكل أنواع الفاسدين. وديونيسيو هو كل هذه الأشياء وأكثُر - وبينما كان فرانيُيسكو لوبيث يقول ولئ ولك ألقى نظرة سريعة
 رواها الحمى القرمزية أيها العريف. لا تهتم به كثيرأَ. إنه غرينغو كثير
 ولم لا. ألا يقتلون هنا أيّاً كان ولأي سبب؟ الّه فكل يوم تُكتشف قبور ، مشل ذلك القبر الذي عثّر فيه على جثـث عشُرة انتجيليكانيين في ضواحي هواتنا. فما الغرابة في أن تبدأ طقوس القرابين البشرية أيضاً.

ضحك السائق، ولكن ليتوما لم يبتهج للنكتة، وقال : ـ ليس الأمر مزاحاً. ولكن سلسلة من الرعود قطعت ما كان سيضيفه. وقال فرانيّيسكو لوبيث صارخاً حين صار بإمكانه إسماع صوته: ـ لــت أدري كيف ستواصل سيرأ على قدميك حتى ناكوس. إذا كان
 الوحل. أليس من الأفضل أن ترجع معي إلى المنجم؟؟ ـ ولا بأي شـكل ـ دمدم ليتوما ــ ـ يجـب أن أكشف النقاب عن هـذه القضية مرة واحدة.

ـ لماذا أنت مهتم كثيراً بقضية المختفين أيها العريف؟ فماذا يهمك في نهاية المطاف أن ينقص العالم أو يزيد ثالاثة مقملين؟
 لقد كان شخصاً طيباً جداً.
ـ أنت تريد أن تكون جـون أن واين الأفلام أيها العريف. تريد أن تكون
العادل المتوحد.
حين وصلا بعد نحو ساعتين من ذلك إلى المكان الذي يتوجب فيه على سيارة الجيب أن تعود، كان المطر قد توقف. ولكن السماء كانت ما ما
 غير موزون. قال فرانيسكو لوبيث : ـ هناك شـيء يقول لي ألا أتركك وحـكـ وريداً. أتريد أن نبقى معاً بعض الوقت ريثما يجف الدرب؟

## فقال العريف وهو ينزل من الجيب:



 الضيق، سمع صوت تُشغيل المحرك وابتعاد سيارة الجيب. عنئذ زمجر بكل قواه: ـ يـ أعظم اللعنات! يا يا جبليي البراز أيها أيها المسُعوذون الوثنيون، يا هنود البراز ، يا أبناء أعظم العاهرات!

 الستائم. جلس على صـخرة وجعل من كفيه عشاً كيـلا تنطفئ النار ،

وأشعل سيبجارة. ذلك هو ما حدث، لقد اتضح كل شيء في ذهنه. فقد





 يحدث الآن في ناكوس.
شكرأ أيها الحمى القرمزية لأنك حلـو اللت لي اللغز

 بعضها البعض، إلا أنه كان يرفض في أعماقه تصديق ذلك. كيف يمكن لرأس طبيعي، حتى ولو كانت جبهته لا تزيد على إصبعين فقط، أن


 المطاف إلى أن يتهسُم في حفرة منجم.



 قطع هذا الطريق ماشياً هو وفرانتيسكو لوبيث قبل يومين، فإنه سيستغرق
 يكسر ساقه في هذه القفار التي لا وجود فيها حتى لعصفور يقلل من إحساسه باليتم.

مـا الذي سيقوله تومـاسيتو؟ وتصـور وجه مـساعـده، ومـلامح عدم التصديق في عينيه، والرغبة في التقيؤ التي ستداهمه. أو ربما لا يـدي







 يا توماسيتو. ربما كان لابد من تهدئة حشد الآبووات. فالطريق يكـي يجتاز عدة جبال، أليس كذلك؟
 هذه المرة. ضحك من بـلادته، ولكنه في الواقع كان يرغب في البكاء

 راحتـيه بــؤخرته وواصـل سيره مستنداً إلى الصـخور في كل الـي خطـوه يخطوها. كيف أمكن لهؤلاء العمال، وهم في غالبيتهم متمدنون الِّن، أنهوا
 ويذهبون إلى السينما، ويلبسون مثل المسيحيين، كيف أمكن لهـمـ ألـن

 مثل أسلافهم القدماء. ولكن كيف يفعلها هؤلاء الأشخاص الذين يلعبون الورق والمعمًّدون.

كان قد استعاد بعض صفائه، وفي البعيد، إلى أسفل، لـح ليتوما

أنوار المعسكر من خلال رمادية النهار. وعندئذ انتبه إلى أنه إضافة إلى الرعود البعيدة، هناك اهتزاز متواصل في الأرضر، أي لعنة هذه؟ إنـها إنها




 غير مرئية، وانتبه في بحثئه غير الواعي عن حمـاية إلى أنه قد قبع على
 مائلةً إلى الصفرة.



 فهل ستقتله صاعقة أخرى الآن؟ كان يرتجف من قد قدميه إلى رأسه، وكان
 أجل أكثر الأشياء قداسة" وأحس بالتشقق والجفاف في حنجرته.
كانت السماء قد ازدادت ظلمة، وبالرغـم من أن الوقت كان مان ما يزال
 الأحلام، رأى أنتى فيسكاش كبيرة بحجم أرنب تظهر من بين النـر الأحجار



 متدحرجة، متقافزة، متصادمة، متشُظية، متفتتة إلى يمينه ويساره في

دوي يبعـث عـلى الـجنون؟ الحـيوانـات لها حاسة سـادسة، إنها تشـم الكوارث. والفيسكاش الصغيرة خرجت من جحرها هاربة لأنها أحست

 إلى يمينه ويساره وفوق رأسه مرور كتل من التراب، وصرا وصخور من كل الـي
 القذائف التي ترتطم بها وترتد عنها. كم ستتحمل هذه الصـ الصـر الصرة؟ أحس
 تحمي ظهره، ويسقط فوقها ليسحقها ويسحقه معها فـا في ثُانية واحدة. وبينما عيناه مغمضتان رأى جسده وقد تحول إلى عـجينة، إلى ماثّامورا عفنة ودامية من عظام ولحم ودم وشعر ونتف من الثياب والحذاء، كلها مختلطة ببعضها البعض ومدفونة في الطين ومنجرفة نحو الأسفل، نحون ونـرئ. نحو..، عندئذ فقط خطر له أن هذا الانهيار، هذا الجبل الذي يتفتـت ويتهدم يتجه بحمولته من النيازك نـحو المعسكر. "إنه الهوايكو إذن")،
 ("سيسحفهم جميعأ هناك في الأسفل بعد أن يسحقني أنانا).

حين فتح عينيه، ظن أنه كان يحلم. فإلى يمينه، ووسط غمامة كيّيفة من الغبار، كانت تتدحرج صنرة ضن ان
 عريضة كأنها مجرى نهر كبير، تتبعها زوبعة من الصـخور والألأحـجار



 (إنه الهوايكو إذن يا ليتوما")، كرر ذلك وهو يشُعر بضربات قلبه في

صدره. (إنه يقتلك بالتجزئة") عندئذ أحسَ بضربة على رأسه ذكّرته في


 بالنسبة إليه.
عندما استعاد وعيه كان ما يزال يرتجف، ولكنه كان يرتجف الآن من البرد الذي جعل عظامه تصطك. كان الوقت ليلا"، وبسبب الآلام التي أحس بها حين حـاول التحركك، خيّل إليه وكأن سيـارة قد مرت فـيا فوقه






 حياً ولا بد له من أن يتحرك. لأنه إذا لم يفعل فسوف يتجمد يا يا صا لـو احبي.


 فردة جزمته اليسرى؟ لم يكن هناك أي عظم مكسور في جسده كما كما يبدو.

 الهـوايكو، ليس أقل من ذلك. أو مرّ بـجانبه بكـلمـة أدق. وهـا هو ذا، مضعضع، ولكنه حي. وفكر : (انحن البيروانيون عظام قاسية لا لا يمكن سحقها". وامتلأ بالزهو المسبق وهو يتخيل ذلك اليوم الذي سيعود فيه

إلى بيورا، وسيروي لشلة المنيعين في بار لاتشونغا قصة هذه المغامرة

كان قد نهض واقفاً، وعلى ضوء القمر الشـاحب، رأى فيما حوله

 الثلج منئورة هنا وهناك فوق الطين. ولكن لـم تكن ثـمـة رياح ولا ولا أي علامة تشير إلى احتمال هطول المطر. استكشف العـن العتمة في الأسفل ، المن حيـث يـجب أن يكون المعـسكر. فلـم يـلمـح أي ضـوء. أتكون العنابر ، والرجـال، والآلات وكـل شـيء قـد دُفن تـحـت شــلال الـتراب والـوحـل والأحجار؟

انحنى، وتلمس، وبحث، ووجد فردة جزمته. كانت ممتلئة بالتراب. نظفها كيفما استطاع وانتعلها. وقرر النزول فوراً وعدم انتظار النهار.
 وسعيداً. وكأنه قد اجتاز امتحاناً. هكذا فكر، ، وكأن هذه الجبال البرازية البـان ،




تكونين".

*     *         * 

"(كيف جرت قصتك مع البيستاكو يا دونيا أدريانا؟" كانوا يسألونها فور تناولهم الكأس الأولى، لأنه ليس هناك ما يروقهم أكتير من موت
(1) ماماي (mamay): لفظة احترام وتوقير بالكيتشوا وهي تأنبث لكلمة باباي التي مرت سابفا.
(Y) باتشاماما (Pachamama): الأرض بلغة الكيتشوا.

الذتاح. (اأكان البيستاكو الذي ساعدتِ في قتله هو نفسه الذي جفف ابن عمكك سيباستيان؟؟" لا، إنه بيستاكو آخر. لقد حـد
 أعرف أن هناك روايات كثيرة، وقد سمعتها كلها، ربما إن وقتأ طويلاً قد انقضى، وقد امححت من ذاكرتي بعض التفاصيل. لقد كنت شابة آنذاك، ، ولم أكن قد خرجت من قريتي. لا بد أنني الآن هرمة جدآ

 الأراضي، تتحول القرية إلى جزيرة، محصورة في أعلى الجـلـ الجـل ومحاطة



 بعض الدجاج أو الخنازير أو الخراف أو قطيعأ صـيرأ ألورأ من اللاما يرعونه



 أحيان كثيرة، فينسى البيت في كل مرة ويُحضر إلى القرية كاهناً ويتعاقد
 المنوال إلى أن أتى البيستاكو.

كيف عرفنا بـمـجيئه؟ بـسبـب التـبـل الـذي طرأ عـلى مـورزد الـمؤن سالثيدو الذي كان منذ سنوات يوزد الأدوية والملابس والـيا والأدوات الميا المنزلية
 ويعلن محركها وحدائدها عن محيئها قبل أن يتمكن أهالي كينكا من

رؤيتها بكثير. الجميع كانوا يعرفونه، ولكننا كدنا أن لا نتعرف عليه في تلك المرة. كان قد كبر وسـمن حتى تحول إلى مارد هائل. وكانت له في تلك المرة لحية بلون صر صار وعينان محتقنتان وبارزتان. وكان ينظر إلينا نحن الذين احتشدنا لاستقباله وكأنه يريد أن يأكلنا بعينيه. الر جال وال منا والنساء على السواء، وإليَ أنا أيضاً. وكانت نظرئ لا لا يمكنـني أن أنساها أنارت شكوك الجميع. كان يرتدي ثيـاباً سوداء مع جزمة تصل حتى ركبتيه، ويضع عباءة



 كان يغرس في الجميع نظرات ثاقبة تشير ريبة الرجال وفيا وفيع الفتيات. بعد أن أمضى يومين أو ثلاثة أيام في كينكا وتلقى الـي فائمة طلبات أبي ، غادر مع الفجر وفي اليوم التالي نزل إلى القرية أحد الحي الصبية الذين الـين يرعون
 في أحد منعطفات الجبل، على طريق باركاسبامبا. وكانت تظهر من حن انـلـة

الهاوية وهي مفتتة في قعر الهوة.
ذهبت مع أبي على رأس جمـاعة من الجيران، وبعد جهو الـي تـــكــنوا مـن الـنـزول إلى هـنـاك. ووجـدوا إطـارات الـشـاحـنـة الأربـعـة، ،




 الطريق؟ وقالوا: هذا ما حدث بالتأكيد. لا بد أنه قفز ثـم ركب سيارة

أخرى عابرة، وهو الآن في باركاسبامبا أو في هوانكايو، يعالج نفسه من الذعر الذي أحابها.
الحقيقة أنه بقي في كينكا في مغاور قديمة جلدار جداً في الجبل نفسه الذي تدهور فيه، وتلك المغاور تشبه خلية زنابير وعلى جـدرانـي


 والعائدين من المهرجانانات. كان يظهر مثل العدم، وفجأة وسط الظان الظلال، ، تبدأ عيناه بإطلاق الشُرر. وكان شبحه الضتخم المتسربل بالبونتشو المتطاير يشل من يرونه من الخوف. وعندئذ كان يقتادهم بكل سهولة إلى مغارته ذات السراديب الججليدية المظلمة، حيث يملك أدواته الجراحية. فيشقهـم
 شحمهمم. وكان يسلخهم ليصنع من جلد وجوهـهم أقنعة ثم يقطعهـم إلى قطع صغيرة ليصنع من عظامهـم المطحونة مسحوقاً منوُماً. وقد اختفى أشخاص عديدون بهذه الطريقة.
 مواشي كان عائداً إلى كينكا من حفلة زفاف في باركاسبامبا. وبدل أن أن

 أي مدخل من مداخل المغارة عليه أن يترك الفتاة.

 وكومة من الحجارة ليواجه سالثيدو إذا جاء ليسطو على ابنته. لم يلمد الـي
 الأولين. وفي الأسبوع الثالث، وتحت وابل فيل من المطر ، نزلت صاعقة

على سطح بيت كالانتشا وأحرقته. ومات هو وزوجته وبناته الثـلاث


 تختلط بصفير الريح ودوي الرعد، وكانت تأتي من المغاور التي يسكنها

عندئذ، حين طلب البيستاكو في المرة التالية فتاة لتكون طاهيته، قرر


 كثيرون يبكون في وداعها.

 شدمهها. أبقاها على قيد الحياة، ولكنه حولها إلى مساعلدة الـا بيستاكو. وكان قد اغتصبها في البداية، فامتطاها على أرض المغارة المار الرطبة وئقبها بلولبه.




 ثبتها سالثيدو في الصشخر ليسيل منها الدهن إلى جفنات من النحاس.

لقد كانت أختي هي الأولى بين عديدات دخلن إلى المغارة ليطبخن
 نحمل إليه جزية من الطعام. نتر كها عند مدخل المغارة، ونحمل إليه من

حين لآخر الفتاة التي يطلبها. ونتحمل بين فترة وأخرى اختفاء بعض الأهالي الذين يأخذهم البيستاكو سالثيدو ليجدد مؤونته من الدهن. وهل استمرت الحال على هذا المنوال إلى أن جاء الأمير الشجاع؟؟

 أحداث القصة من جديد؟ هل تبعـث الحماس في نفوسكم؟ أتجعلكم ترون أنه هناك للمصائب الكبيرة دائمأ تدابير علاج كبيرة أيضاً؟
 أياكوتشو وهو ينوي الدخول إلى المغاور ومواجهة البيستاكو. لقد تعرفتُ



 إلى مغارة البيستاكو لقطع رأسه وتحريرنا من طغيانه. ولكن تيموتيو أهر

 على هز أنفه مثل فمين. وقد كان حسن حظه في كبر أنفه. كان يقول بكل


 إلى المغارة، وتبول على مستوى قلبي".


 واحدة. فكيف سيخرج من المغاور بعد أن يقتل سالثيدو؟ لقد كانت تلك

المغاور كبيرة جدأ ومتشابكة لم يستطع أحد من قبل ارتيادها بالكامل. فالسراديب تنعطف وتصعد وتنزل وتتلوى وتتشعب وتتشابك مثل جـل جذور شـجرة أو كاليبتوس. وفضـلا عن الـخفافيشُ ، كانت هنـاك دهـاليز تعبق بأبخرة مسمومة لا يمكن لكائن بشري أن يستنشقها إلا ويتسمم.



 أوشكت معدته على الانفجار. وعندئذ فقط دخل إلى المغارة. كان ذلك قبيل الغروب، وكانت الـُمسس ما تزال في الأفق ، ولكن الظلام الدامس
 بنطاله، ويقرفص ليترك علامته. كان يتقدم في البدء متلمسان طـن طريقه وهو



 البريق ووصل إلى مأوى البيستاكو.
 ضوء مصابيح بالشحم البشُري، وبينما هو يكاد يدوخ من الرائحة النتنة، ،


 رحن يولولن بجنون. هدأ تيموتيو من روعهن وطلب منـن منهن التروي : فقد خلصهن من العبودية وصار بإمكانهن العودة إلى الحياة العادية. وعندئنـ انطلق الأربعة معاً في طريق العودة، مستدلين بأثر الرائحة التي كان قد

زرعها تيموتيو في طريقه، وكان يتبعها دون تردد بفضل قدرة أنفه على الشّم التي تضامي قدرة كلب صيد.
هذه هي قصة المارد سالثيدو. وهي قصة دماء وجثث وبراز ، مثل كل
قصص البيستاكوات.

## * * *

 ليتوما -. إنك محظوظ، فأنا أعيش مؤرقاً في هذه الأيام بسبب عـبـ عمليات

الاختفاء اللعينة.
ـ الأسبوعان اللذان أمضيناهما في ليما كانا شهر عسلي ـ فال مسـاعـاعده ـ. لقد كانا أسبوعين من الرعب والمفاجآت، ونزلت علينا المصائب. حتى إننا ظننا أنهم يريدون قتلنا. ولكن القن القلق كان يضفي على غرامنا، كنا نمارس الحب كل ليلة مرتين، وأحياناً ثـلاث مرات متتالية. إنها روعة باهرة يا عريفي. ـ هل بدأت ميرثيدس تحبك أخيرأَ؟


 تكون زوجتي أبداً.
بعد يومين من العيش في بيت الخالة اليسيا، في الأحياء العليا، ذهبت ميرثيدس لسحبب مدخراتها من فرع المصرف الشُعبي، في ساحة فكتوريا. دخلت وحدها. وظل كارينتو ينتظرها عند الناصية، متظاهراً بأنه


(1) زامبو (Zambo) خلاسي مولد من زنجي وهندية.

وجهه ندبة جرح، تاركاً الصحيفة التي كان يقرؤها وهو يستند إلى عمود







 ـ ولماذا تظن أن ذلك الشخص ليس إلا مجرد لص؟ أليست مدينة

ليما موبوءة بالنشالين؟
 الدليل الأول. وقد تعرضنا بعدها لعملين آخرين أسوأ منها. وصرت أرى
 الخطر يوحدنا أكثر يا حبي؟"ه.

 الشُخصية الوحيدة؟ تحدث إلى عرابك مرة واحدة لكي يساعدنان. ولكن مـحاولات كارينتو للوصول إلى عرابه كانت تـنهـب أدراج






ـ أخبـرتـني بـأنـها وجـدت البـاب مـخـلـوعـاً، وكـل شـيء مـــــوب

 عن ذلك لسبب ما وفضلوا أن يتبرزوا على سريري. هل هذا العمل هو صدفة أيضاً يا عريفي؟

- وجود البراز يؤكد أنهم مجرد لصوص ـ رذ عليه ليتوما .. إنه اعتقاد
 على بيت، يجب عليهم أن يتبرزوا فيه. هكذا يعتقدون. ألم تكن تعرف ذلك؟
- عندما أخبرت ميرئيدس بنهب بيتي، أخذت تبكي - زفر كارينيو -.

حبي، لا تبكي، أرجوك.

وكانت ميرثيدس تئن والدموع تسيل على خديها :
 أو لا في المصرف، والآن في بيتك. إنهم جماعة التشانشو. إنهم يبحثون التانـون عنا، وسيقتلوننا.
ولكن السارقين والحارقين لـم يكتشفوا المـخبأ المـونوه ببعض الطوب
تحت المرحاض، حيث يخبئ كارينيو دولاراته.


 حراسة أحدهـم ليومين، إيصال حزمة مال، مراقبة أحد البيوت، أعمـال ألـي
 دولارات وأضعه في المحخبأ. لقد كنت أفكر في مستقبلي. ولكن ميرثيدس أصبحت مستقبلي.

ـ اللعنة، عرابك هذا مئل الرب يا توماسيتو. إذا خرجنا أحياء من ناكوس فأرجوك أن تعرفني عليه. أريد أن أرى وجه إنسان من الألقأ ألوياء قبل أن أموت. فأنا لـم أرَ حتى مئل هؤلاء الأشخاص إلا إلا في الأفلام أو

قالت ميرثيدس مقدرة:

- بمثل هذا المبلغ لن نصل إلى الولايات المتحدة، فلا تحلم.




آخر موديل، هل ستقولين لي : (أحبك من كل روحي يا كارينيتو"؟


يريدون الانتقام منا؟
فقال لها الفتى باحتفالية :
ـ لقد جعلتك تضحكين على الأقل. تعججبينني عندما تضـحكينين، فغمازتا خديك وأنت تضحكين تُسرُعا نبضي. عندما تُحضر لنا ألمي النقو الآن، سنذهب لشراء فستان جديد لك، موافقة؟

ـ لا يمكن ممارسة الحب أول مرة في الثالثة والعشرين من العمر يا
 اكتشافك ما هي المرأة قد أتلف دماغك وقضى عليك.
فتنهد كارينيو :
 كنت أنتظر مجيء كل ليلة لكي أدخل الفردوس مع حبي.
 أو تمزح - قالت ميريثدس -. هل تشعر حقاً بما تقوله؟

ـ ماذا تريدينتي أن أفعل حتى تصدقيني؟
ـ لا أدري يا كارينيو. إنك تبلبلني بقولك هذا الكلام في كل وقت.
 ذلك وتواصله طوال اليوم كله.
ـ يا له من غرام أيها الفتى ـ علّق ليتوما.
 توماس ميرئيدس معه. طلب من سائق التكسي أن يوصله إلى ساحة أتشو تـم واصل السير حتى درب الحفاة. قاما بعدة جو لات قبل ألـا الكنيسة، حيـث كانت تنتظرهمـا السيدة العـجوز. كانت امرأة قصيرة



 ثنايا تنورتها لفافة من ورق الجر ائد بداخلها

 يقول شيئاً. ولم يكن وجه المرأة يعكس الخوف أو المفاجأة. ـ هل استفسرت شيئاً عن عرّابي؟ ـ سألها توماس.
فأومأت بالإيجاب. وقربت رأسها قليلا كي تنظر إلى عينيه. تكلمت وكأنها تهمس، بإسبانية طليقة ولكن بلكنة جبلية واضحةة :

ـ ذهبت لأترك؛ له خبراً، فجاء هو بنفسه إلى بيتي. كان قلقاً جداً.

سيد المععجزات (El Senor de los Milagros) : شفيع مدينة لِيما، وهو يُصوًّر برداء
بنفسجي وحزام أيض.

ظننت أنه سيبلغني بحدوث مكروه لك... بأنهم قتلوك. قال لي إنه عليك أن تتصل به بأسرع ما يمكن. ـ إنني أتصـل به عدة مرات كل يوم وهاتف بيته يرن مشغولاً على

- لا يريدك أن تتصل به في بيته. اتصل بمكتبه أفضل، قبل الساعة العاشرة صباحاً، وباسم (الصيني". قال الفتى :



 بشهر عسلنا. فعلى الرغم من قلق تلك الأيام ومخخاوفها، لن يقيض لـي أن أعيش مثل تلك السعادة أبداً يا عريفي.

عندما ودّعا السيدة ورجعا إلى النزل في الأحياء العليا، حاصرت ميرثيدس كارينيو بالأسئلة :
 يبدُ عليها أنها تستغرب من تخفيك، ومن وجودي معك، ومن السطو على بيتك. هل من الطبيعي حدوث مئل هذه الأمور لك في العادة؟ - إنها تعرف أن الحـياة في البيرو تنطوي على بعض المـخاطر يا حببتي فتلك التي رأيتها، والتي قد تبدو لك شيئاً ضئيلاً تافهاً، هي امرأة حديدية.

لقد مرت بألف محنة ومـخاطرة لتوفر لي الطعام في سيكواني وفي كوسكو وفي ليما.

كان كارينيو سعيداً باسترداد دولاراته، وكان يسخر من ميرثيدس لأنها وضعت مدخراتها في المصرف.


 رائعاً بتمزيق بطاقة هويتك، لأنك بهذا أصبحت مضطرة إلى الاعتماد


أمامي ببعض تلك الحركات التي كنت تؤدينها في استعراض الباثيلون؟ فاحتجت ميرئيدس مذعورة:
ـ كيف يمكنك التفكير في اللهو رغم ما يحدث لنا؟ يا لك من فارغ
الرأس وعديم المسؤولية.
ـ لأنني عاشق ولهان الهـي الـي حبيبتي وأكاد أموت شوقاً إلى الرقص معك وأنا ألصق وجنتي بوجنتك.
 ريكويردوس". هناك لا يمـكن لأحد أن يرى وجهيهـما. إنه مكان معتـم
 وموسيقى بوليرو لليو ماريني وأغوسطين لارا ولوس بانتشوس. شُربا عدة
 يتحدث حتى بمرفقيه عن الحياة التي سيعيشُانها في ميامي : سيقيم هناك شركة شُحن، وسيـجني ثروة طائلة، وسيتزو جان وينجبان أبناء. كان يحتضن ميرثيدس بقوة وهو يراقصها ويقبلها بشر اهة من عنقها ووجهها.
 إلى أن أتحدث مع عرابي، ويعود اسخريوطي البدين. عندها ألـي ستبدأ الحياة بالابتسام. مع أنها بدأت تبتسم لي منذ الآن بفضلك.

تنهد ليتوما :
ـ (الرينكون دي لوس ريكويردوس")(1) اسم جميل. إنك تئير مواجعي
 جيدة، وموسيقى رومانسية، وأنثى حانية ترقص معك وتلصق جسسدها بجسدك. أما زالت توجد في الدنيا مثل هذه الأنياء؟

قال له الفتى :
ـ لـقد كانـت ليلة جمميلة ورائعة يـا عريفي، فبينما كنا في حلبة الرقص، كانت هي أيضاً تقبّلني أحياناً، وبمبادرة منها، وكنت أنا أمني نفسي : "ها هي ذي بدأت تحبني"، ـ لقد استترتني من كترة التقبيل والتودد يا كارينيتو ـ هـمست لـه ميرثيدس وهي تعض أذنه .. فلنذهـب إلى الفراش مرة واحدة ونـجهز على نوبة الجنون التي وصلنا إليها بسلوكنا هذا. عند خروجهما من المححل، قرابة اللساعة الثالثة فجراً، كانا كلاهمـا ثملين إلى حدِ ما. ولكن مفعول كؤوس الكوباليبري طار من رأسيهـما دفعة واحـدة عندما اكتشفا وجود سيارات إطفاء وشـرطة وجـمهـرة من الناس بالقرب من بيت السيدة اليسيا، عند التقاطع بالذات إلـا كان الجيران قد خرجوا راكضين إلى الشارع لدى سماعهم صوت الفـي الفجار.

وقال كارينيو موضحاً للعريف :
ـ كانوا قد نزلوا من شاحنة صغيرة ووضعوا العبوة بكل هـدوء أمام كـُك خشُبي، على بعد عشُرين مترآ من نزل الخالة اليسيا. وكان ذلك هو الدليل الثالث. أهي صدفة أخرى يا عريفي؟ بـي

(1) اسم صالة الرقص، وهو يعني "ركن الذكريات".

ـ الآن لـم أعد أصدق كلمة واحدة مـما تقوله يا توماسيتو. فمـــألة
 قتلك لكانوا قتلوك، ولا تزعجني أكثر بكلامك.
حطم الانفجار زجاج بيوت كثيرة في المكان وأشعل النار في كومة

 حين اختلطا بالمتفر جين. أمضيا الوقت عند بوابة أحد البيوت إلى أن بزغ

الفجر.
ورجعا بعد انصراف رجال الشرطة والمطافئ. أدخلتهما الخالة اليسيا

 مثل الجيران الآخرين، بأن العملية موجه

 بل إنها سمعت الهمس داخل السيارة التي واصلت تقدمها حتى التقاطع،
 لأنهم لا يريدون قتل أحد، وإنما يريدون لفت نظر ذلك الموظف فقط فـطـ - ميرثيدس لم تصدق أبدأ قصة الموظف تلك ـ قال توماسيتو -. لقد كانت تقسم أن الأمر له علاقة بنا. وقد كبحـت نفسـهـا كـيا كيفما استطاعت أمام الخالة اليسيا، وعندما صرنا وحدنا انهالت علي :

 انتهى كل شيء، لقد اكتشفوا مكـاننا. وهذا إشـعار بذلك. وبينمـا هـم

يريـدون فتـلـنـا، أمـضـي أنـا وإيـاك للـرقص في پالـرينـكـون دي لـوس ريكويردوس". هل أنت سعيد بكل هذا أيها المجنون؟

كان صوتها مكسورآ، وكانت تختلج وتفرك يديها بطريقة اضطرت الفتى إلى فصل إحدى يديها عن الأخرى حتى لا تسبب أذى لنفسها. لم يستطع تهدئتها. فقد كانت تبكي وتهذي قائلة إنها لا تريد أن يقتلوها الوا، وتوبخه أو تتكور على نفسها فوق الـسرير منتحبة ومتلوية ومستسلمة

لليأس.
ـ ظنتنها ستموت، ستصاب بنوبة أو شيء من هذا القبيل لشدة خوفها ـ قال توماسيتو -. أنا لا يخيفني أي شيء، ولكئن رؤيتها في تلك الحال جعلتني فتاتاً.
لـم أعـد أعرف مـا أفعله، ولا أي وعود أقدمها إلــهـا لتتـوقف عن
ـ البكاء. فقد نفدت مني الوعود والعهود يا عريفي.

ذهب إلى البلاطة التي كان قد نزعها ليخفي تحتها حزمة الدولارات، ثـم جلس على حافة السرير وأجبر ميرئيدس على أخذ النقود بينما كان يقبلها ويمسد شعرها ويمسح جبهتها بشفتيه قائلا لها :
 هدية لك. احتفظي بها، خبئيها حتى مني أنا. لكي تكوني أكثر اطمئنـانـانا ريثما أتمكن من التحدث مـع عرابي، وحتى لا تشـعـري بأن الأرض قـي مادت تـحت قـدميك. حتى لا تشعري بأنك مقيـدة إليَّ وتعرفي أنـك تستطيعين الذهاب عندما تشائين. كفى بكاء، أرجوك. ـ أهذا ما فعلته يا توماسيتو؟ هل أعطيتها كل دولاراتك؟ ـ لكي تتوقف عن البكاء يا عريفي - قال الفتى.

قفز ليتوما في سريره :
ـ هذا الذي فعلته أسوأ من قتلك التشانشو لأنه كان يضربها يا شقفة
المغفل !

## VIII

 بذيلك، تهانينا على سلامتك أيها العريف! ـ قال الخمّار ذلك وهو يربت على كتف ليتوما.

كان ديونيسيو هو الوحيد الذي يبدو عليه الانششراح في جو الحانة الكئيب. لقد كان المحل مزدحمأ بالعمال، ولكن وجن وجوهـهم مقطبة كمن

 وقد استطاع ليتوما أن يرى في عيونهم الخوف البهيمي الذي ينهشهـمـم من

 الكآبة في الجبليين... يا للعنة!
 هذه المحنة. ما زالت أذناي تطنان بدوي تلك الحجارة العاهرة التي كانت تتساقط من كل الجهات.
واقترح ديونيسيو وهو يرفع كأسه:
 الذين أنقذوا حياة السلطة!
(وها هو ذا المترهل يسخر مني أيضاً) هكذا فكر العريف. ولكنه رفع

كـأسه وشـكر الـعمـال الـذين رفعـوا نـخبـه بـابتـــامـة مقتضـبـة وببعـض
 وكان قد خرج للتبول، وهو يفرك يديه.
 الصـاخبة والذاهـلـة نفسـهـا التـي سـمـعهـا من رئيسـه وهـو يتـحـدث عن مغامرته، وأضاف: ـ يجب أن ينشروا ذلك في الصحفـ ولـي وقال عامل على وجهه آثار جدري قديمة :
 شيء مماثل. يمر فوقك هوايكو ثم تخرج منه ماشياً على قدميك! ـ أتعني كاسيميرو هوار كايا الأمهت؟؟ ـ سأله ليتوما ـ الذي اختفى؟ الذي كان يدعي أنه بيستاكو؟
 مثلما يحدث ليلة كل سبت. وكان مخموراً هو أيضاً؛ فقد كانت عينا حمراوين وبـارزتين تحـت تلك الرموش البيـنـاء التي تثير القـلق في النفوس. وأعلن من الباب كعادته الاستفزازية وهو سكران : الها قد حـر حضر



 كانت دونيا أدريانا وزوجها يسعيان جاهدين لتلبية طلبات الزبائن. ضرب الألواح الخشبية بقبضته وطلب كأد عرف ليتوما ما الذي سيحدث. رذ ذو الوجه المجدور بالإيجاب:

- ومن سواه أعني. ألم تعلم بأن الإرهابيين كانوا قد أعديموه ثم المو البعث حباً مثل يسوع المسِح؟

ـ لست أعرف شيئاً، فأنا هنا آخر من يعلم بالأمور ـ تنهد ليتوما ـ. أتقول إنهم أعدموه ثم انبعث حيأ؟ فتقدم عامل أسمر شعره مثل أشواك نيص :
 كيف يمكن أن يصيبوه برصاصـة ثم ينهض سليماً دون أي جرح؟ وقال الحارس الأهلي كارينيو :
 قلب. هل يمكنتي أن أعرف لماذا قلتم لي وللعريف أنكم لا تلا تعرفون شيئاً عن الأمهت حين اختفى؟
ـ وهذا شيء يهمني أن أعرفه أنا أيضاً ـ دمدم ليتوما.

خيـم صمت متروِ، فالوجوه ذات التقاطيع الصارمة، والأنوف الفُطس
 ذلك الكتمان الفلكي الذي جعله يشعر أخيراً بأنه عسكري في ناكوس.
 المجدور، وأظهر صفاً من الأسنان الكبيرة البيضاء التي كشفتها الـيا ابتسامة

## ـ لأننا لم نكن نثق بالعريف حينذاك.






 الشارع، ليس بسبب عربدته، وإنما لأنه انخرط في البكاء؛ فالسكارى

الذين يستثيرهم الكحول فيبحثون عن المشاجرات، يستبقيهم ديونيسيو
 وكأن تلك المشاجرات الكحولية تسليّه حتى الموت. شرب بـلـي الأمهق كأسه في رشفات صغيرة، وكان ليتوما يترقب بلهفة من يجلس على الجمر أن يعود الأمهتّ للكالام. وقد فعل ذلك متوجهاً إلى حشد ذـتى ذوي اللفاعات والكنزات:

ـ ألا تو جد رشفة خمر للذبّاح؟ يا لكم من بخلاء! با لكـ لكم من تعساء!

 بيضاء جدآ، ولكن أكثر ما كان يحير في ذلك الر جل هو هو بياض زغب
 قبعة، وكانت مفتوحة تكشُف عن حفنة من الشعر الشائب في وسط

ـ خـذ يا كاسيميرو ـ قدم له الخمّار سيجارة -. الآن تبدأ الموسيقى من جديد وتستطيع الرقص.
 كجبلي وليس كنسر من البونا. هذا أمر يستحق شر الـوب كأس. أنزل زجاجة خمر يا ديونيسيو ، وقدم جولة شراب للأصدقاء على حسابي.


 ومشكلين قبضة مطبقة، مئلما يحدث عندما يتفرجون علئ على نهاية جولة لعبة بالنرد على حزمة كبيرة من الأوراق النقدية.
 سأل ليتوما. أخبروني كيف حدث ذلك.

فقال ذو الرأس الذي مثل النيص :
ـ هذا ما كان يقوله هو عندما يزور حيوانه، أي عندما تصـد الي الخـد الخمرة إلى رأسه. لقد كان يجوب سلسلة الجبال بحثاً عن فتاة أنجب منها ابناً. ووصل في إحدى الليالي إلى قرية في مـحافظة لامار، حيـث أوشـك الناس على شنقه معتقدين أنه بيستاكو. وقـي وقد أنقـذه الإرهـابـيون الذين حضروا في تلك اللحظة. ومن كان برأيكم زعيـم أولئك الإرهابيين؟ إنها الفتاة نفسها التي كان يبحث عنها.
ـ كيف أنقذوه؟ ـ قاطعه كارينيو ـ أليسوا هم الذين ألـين أعدموه؟ ـ اصمت. لا تقاطعه ـ أمرة ليتوما.

وأكمل النيص قصته :
ـ أنقـذوه مـن الأهـالي الذين كانوا سيشـنقونه لأنه بيستاكو، ولكـن
 بالموت. وقد تولت الفتاة نفسهـا مسؤولية تنغـيذ الحكم. فوجهـت إليه رصاصة دون تردد.

- يا لها من قصة - قال ليتوما -. وكيف جاء إلى ناكوس بعد موته؟ لم يجب الأمهت وبقي لوقت طويل يحاول إشعال السيجارة؛ ولكنه

 والمسخمر، لمح ليتوما نظرة غير محددة، ساخرة، فرحة، وهم كمن يعرف ما ما الذي سيحدث ويحلم ويستمتع به مسبقاً. وهو أيضاً كان يان يعرف ما ما الذي سيحدث ويحس بقشتعريرة. أما بقية الزبائن بالمقابل فلم يكن يبد ويدو عليهـم أنهم يعرفون أي شيء، بعضهـم كانوا يـجلسون على الصـنـاديق، ولكن




صوت ما بين التشوشات الكهربائية، أغنيات متناوبة من الكاريبي والأنديز

 ومظهراً للحاضرين عيني سمكة خارجة لتوها من الماء :
 أياكوتشو. هكذا أَقطّع شرائح ضحايايا


 ومع ذلك، كان ليتوما يعرف: فالجميع كانوا بحواسهم الخمس مع كاسيميرو هواركايا.
ـ هـذا ما حدث له، مئلما رواه هو على الأقل، أليس كذلك؟ ـ ــألـ

 نقط. وقد مات هواركايا.

## فصحح له النصص :

ـ أحس بأنه يموت با بيتشينتشو. الحقيقة أنه أغمي عليه. من الرعب

 بيستاكو. لقد أرادت الإرهابية أن تخيفه فقط. فقال ذو التروح الجدرية :

إلى رأسه، لقد قتلته ثم انبعث حياً.

ـ يا لها من قصة ـ كرر ليتوما وهو يرصد ردود فعل هنا وذا وذاكُ والآخر

البععيد ـ. لـــد نـجـا من حـكـم بالإعـدام وجـاء إلى نـاكوس ليتـعرض للاختفاء، فهل سينجو هذه المرة أيضاً؟ كانوا يواصلون شرب كؤوس البيسكو وخمر الينسون، ويتبادلون



 على الجدار. وكان ديونيسيو يحئهم كعادته في حالة الهياي التي التي يصل



 وهو يصرخ بصوت كالرعد:
 يعيش في المغاور، مثل ذاك الذي قتلتهُ دونيا أدريانا، إنه أنا في الطريق وينفخ مسحوقاً سـحرياً. أنت تعرفين عـمن أتـا كذلك يا دونيا أدريانا؟ هيا، اقتليني أنا أيضاً مثلما قتلـِبِ سالثـيدو أنـتِ وذو الأنف الكبير. لقد قتلني الإرهابيون أنفسهم مرة وأخفقوا. يا للعنة، إنني خالد!
انطوى على نفسه ثانية وتشوه وجهه الأبيض، وبدا كأنه يشكو من ذلك المغص في بطنه، ولكنه ما لبث أن استعاد السيطرة على نفسه بعد


 عندئذ هدأ كاسيميرو هواركايا مغتاظاً، ويداه على وجهه ، ناظرآ بعينيه

الجاحظتين إلى التشققات والكتابات والبقع وحروق السجائر التي تغطي
 يستطيع سماعه : (إياك أن تفكر في الخروج من الـن الحا الحانة الآن. ابق إلى أن

 كان وجهه الضخم الممتلئ يضحكك بفم مفتوح على اتساعه بالرغم من
 حثهـم على الرقص بحركاته. لـم يراود ليتوما أي شك : إنه يستخر من جهوده لجعل الأمور لا تجري مئلما هو مقدر لها أن تـرا تـرئ قال بيتشينتـو وهو يمسح آثار الجدري وكأنها تحكه :


 مختفياً، ربما خطر له الرحيل عن ناكوس دون ألـو أن يودع أحدأ.
 يظنه، هو ومساعده، أحمقين أو مغفلين مثله إلى هـذا الحـد ولكـلـن توماسيتو هو الذي بادر إلى الرد عليه:

 وليس هناك من يهدي أسبوع عمل إلى الشُركة هكذا.
 _ لا أحد يفعل ذلك إلا إذا كان نصف مخنبول. لقد كان ينقص رأس هوار كايا برغياً منذ ما جرى له مع الإرهابية.
 مقعرتان وأسنان خضراء من مضغ الكوكا :

ـ وما أهمية اختفائه في نهاية المطاف، ألن نختفي جميعنا أيضاً؟ وصاح صوت حلقي لـم يستطع ليتومـا تحديد صاحبه : - وبعـد هـا الهوايكو ابن العاهرة، سنختفي بأسرع مما تظنون.
 يفسحون له الطريق ليـمر، ولكـن دون أن ينظروا إليه متظاهرين بـا بأن كاسيميرو هواركايا لم يكن هناك وليس لـ وجرد وجود، وقبل أن يـجتاز الباب
 الغضب أو التعب:
 لآكلها. هذه هي تحية الذّبّاح الليلية. فلتموتوا أيها البرازيون!


 الموت. فكن شاكرأ! وارقص على ساق واحدة بدل التذمر أيها الجاحد! خرج واتجه مباشرة نحو عنابر النوم المضاءة بنور ضعيف ترسله مصابيح الضوء الصفراء التي تبقيها الشر كة مضاءة أيام السبت حتى الساعة
 تعثر بعد خطووات قليلة وسقط أرضاً مثل حزمة. بقـي مطرورحأ عـلى الأرض لبعض الوقت وهو يشتم ويتذمر ويبذل جهوداً مضطربة لينهض. وراح يحقق ذلك عـلى مـراحل : إحـىى قدميـه أولا"، ثـم ركبـة السـاق
 الوقوف. ولكي يتمكن من التقدم دون الوقوع مرة أخرى، راح يمشي منحنياً مئل قرد وهو يهز ذراعيه بقوة ليحافظ على توازن الـنه. أهو يتحه نحو
 أنها ليست حباحب، وهل هناك مثل هذه الحشرات المضيئة في سلسلة

الـجبال؟ عـلى مـُل هـنا الارتفاع؟ إنها أنوار العنبر. تـعلو، تنخفض،
 خافتة وهو يحاول الإمساك بها. وضحك الـي ليتوما أيضاً وهو يراه يقوم


 الذي تشير إليه هذه الأضواء المتهربة التي تزداد
 الأضواء. ولكنه صار يقعي فجأة على أربع، وقد أصبح دان داخل العـل العنبر، وكان يحاول الصعود إلى سريره. وقد تمكـن من تحقيق ذلك، ضارباً وجهه بالعارضة وشاعرأ بأنه قد خدش جاره جبهته وذراعيه. وبينما هو متكور على بطنه وعيناه مغمضتان، جاءاءته نوبة مغص في معدته وحاول أن يتقيأ

 أبانا الذي في السماء ولا يا قديسة مريمr.
 وصدره قبل أن يعذبه تحت إبطيه وفي عنقه وفي فخـذيه. أكان يعرف أنهم سيأتون بحثاً عنه عما قريب؟ ـ وما الفائدة من نجاتنا إذا كان الهوايكو قد تركنا دون عمل يا ماماي
 والجرارات والمحادل؟ وسأل النيص :
ـ أهـذا يسستدعي مـنـا أن نرقص عـلى سـاق واحـدة يـا دونيـا أدريـانـا؟ فليشرح أحد لي الأمر لأني لم أستوعبه. وتجاوب معه عامل آخر في وسط جماعة من الزبائن.

ـ ألم يتركنا دون سقف نأوي إليه؟ ألم يردم نحو مئة متر من الطريق
 يحتاجونها لوقف العمل في المشروع. لا توجد نقودا لقد الـد انتهى كل شيء! شدوا أحزمتكم وانفلقو!! وردت دونيا أدريانا :

ـ كان يمكـن لهـذا الهـوايكو أن يكون القيامة، فـلا تبكوا إذن. كان يمكن لكم الآن أن تكونوا مبتوري الأرجل أو الأذرع، أو دون ألهون عيون الهو أو أو مهشُمي العظام، محكومين بالعيش زانحفين مئل الديدان. ومع ذلك مان ما يزال هؤلاء المقمّلون الجاحدون يبكون!

وقاطعها ديونيسيو بصوت من حلقه:
ـ غَني ولا تبكي! أو بكلمة أخرى، فلنقتل الأحزان برقص الهواينيتو على طريقة سابايانغا أيها السادة.
كان في وسط الحانة، يدفع هذا الشخحص أو ذاكو ، مـحاولاً تشكيل قطار راقصِ يدور ويدور على الإيقاع الصادر عن المذياع. ولكن لِيتوما


 من ذراعه :

ـ هل هل أنت مريض يا عريفي؟
ـ لقد صعدت الخمرة إلى رأسي ـ تلعثم ليتوما -. سينقضي ذلك.
 ساعات لبزوغ الفجر. ولكنهـم كانوا يحملون مصابيح يدوية ويتحركون بيسر في عتمة تتخللها اسطوانات صفراء. كانوا كثيرين لا يكاد الاد يتسع لها لهم الحـيز الضيق، ولكنهم لا يتدافعون ولا يضايق أحدهـم الآخر، ولا

يستعجلون ولا يبدون خائفين أو غاضبين أو حتى عصبيين أو مترددين. كان يراهم مصممين وواثقين، والأغرب من ذلك كله اله ـ ـيفكر ليتوما ـ أنه
 لقـد كانوا يتـحركون بتصـميم هـادئ، مـدركين مـا يفعلونه وما سـوف يفعلون.

ـ هل تريدني أن أساعدك على التقيؤ؟ ـ سأله توماسيتو.
 هؤ لاء، فامسكني ولا تسمح لي بذلك. الشـخص اللذي هز الأمهتّ فعل ذلك وهـو يمسكه مـن كتفـه دون

ضغينة وبشيء من الكياسة:
ـ هيا يا هواركايا. انهض دفعة واحدة.
 باضطراب كلمات بدت حماقة لليتوما : ـ اليوم هو الأحد ولا أحد الا يعمل
 العميق بدا للعريف أنهم جميعهم يسمعون ضربات قلبه المدوية. ـ هيا يا هواركايا. لا تكن ضعيفاً وانهض. ـ أمره أحدهم. أهو النيص؟ أم المجدور؟ أم الأحدب؟
وامتدت إلى الفراش في الظـلام عـدة أيـبِ وسـاعـدت الأمهـق عـلـى الـجلوس تـم الوقوف. كان يـحافظ على انتصـابـه بـمشقة؛ ؛ ولو لا كثرة الأيدي التي تسنده لتهاوى مثل رجل من خرق.
ـ لا أستطيع الوقوف. ـ قال متذمرأ، ثم حم حاول أن يشتمهـم، دون دون أي حقد أو رغبة، وإنما كمسألة مبدأ : ـ يا لكم من براز! - إنه الدوار يا هوار كايا ـ وواساه أحدهم بطيبة.

## ـ أنت تشعر بهذا لأنك لم تعد أنت نفسك.

 ـ لا يمكنتي حتى أن أمشّي، اللعنة ـ كان الأمهت يحتج بأسى.
 لقدره، وفكر ليتوما في أنه صوت إنسان يعرف مصيره ويتقبله.

- إنه الدوار، لا تقلق يا هواركايا، سنساعدك ـ كرر آخر مشجعاً.

 يمضي نحو الداخل، لا تستغرب، فقد شُربنا قرابة خمس كؤوس من البيسكو، أليس كذلك؟
ـ أرأيت كيف أني كنت على على حق؟ ـ ـ قال ليتوما ذلك والتفت لينظر

 أراهن على أنهم يعرفون كذلك أين هو.
 توماس -. لست أعني بهذا أنني أحتفل بشيء، ولئ ولكـن عـئ عريفي تعرض
 بقيت وحيداً في مـخفر ناكوس، دون شـخص آخر أحدثئه عنك. هذا هور السبب الذي جعلني أسكر الليلة يا حبي.
كانوا يمسكون بذراعيه ويقودونه جميعهـم نحو بار باب العنبر، دون دون
 في الحيز الضيق تهز وتحرك
 متخفية، شبه مخخبأة وراء اللفاعات وخخوذ العمل أو طاقيات الصوف التي

تغطي الأذنين. وكان ليتوما يتعرف عليهم وينساهم. وتذمر الأمهق بوهن، محاولاً إبداء الغضب دون وأن يتو يتوصل إلى ذلك :
 تضيفه إلى الخمر دونيا أدريانا الساحرة. لقد حوّلاني إلى الى حطام.






 حوّلوا كاسيميرو هواركايا إلى نصف ميت.



خرجت الآن للتبول ولم يكن البرد شديداً.
 ـ لن تشعر وأنت ثمل بالبرد ولا بأي شيء آـي




 المسيح والعذراء والقديس الشفيع محمولة على ألكتاف أفرا أفراد الأخوية قبل
 الخاشعة، وبين كتل الجبال الضخمة والعنابر، كان يخيم الآن الوقار

الكثيف والورع الآمل لصلوات الجمعة الحزينة تلك التي يتذكرها ليتوما
 سمعه وتمكن من سماع كاسيميرو هواركايا الذي غيبه الجمع الكينيف لبعض الوقت :
ــ لــت عـدوأ لأحـد ولا أريـد أن أكون عـدوأ لأحـد. إنـه الــــم الـذي أعطاني إياه ديونيسيو! الـمرهـم اللذي ركبته لي زوجتـه! انـي هـما اللـذان جعلاني أتفوه بحماقات.
فكانوا يطمئنونه، ويمسحون عليه براحات أكفهم:
ـ نعرف ذلك يا هواركايا. لا تغضب، لا أحد يعاديك يا صاحبي. - جميعنا مـتتنون لك يا أخي ـ قال صوت ناعمب، يمكن أن يكون

صوت امرأة.

 حاجة إلى صوت آمر، لأن كل واحد منهم كان يعرف دوره، بدأ الحشد



 وخوضـها في البرك، وانز لاق الأجساد الرشيقِ، وحفـيف الاحتكان الاكِ ، وحين قذّر أنه قد مضى وقت طويل دور دون أن يسـمع تذمر الأمهت، سأل جاره بصوت خافت :
ـ أيكون كاسيميرو هواركايا قد مات؟ ـ الأفضل ألا تتكلم.
لكن الذي إلى يساره أشفق على جهله ونوّره بصوت يكاد لا يُسمع :

ـ يجب أن يصل حياً إلى هناكُ في الأسفل، كي يتم تقبله.




 المصابيح، حيث الريح تصفر ، سيودعونه ويدنعون ألمنه ويسمعونه يبتعد في
 أحجار قاع تلك الحفرة لدى وصوله إلى موعده المحدد.
 ظهره كأنه يقرأ أفكاره، وأخاف: ـ العريف ليتوما خرج (نوك آوت". * * *

لم يكن تيموتيو فاخاردو هو زوجي الأول بالكامل، فزوجي الكاميامل



 ضد تيموتيو فائلين : اكيف سيسمح لهذا الفظ كبير الأنف أن ئأخذ ابنته النته،


 أعود أبداً إلى كينكا.
لست أنكر ولا أوكد، وإذا كنت أنظر سامهـة إلى الـجبال وأنا أزم شفتي، فليس ذلك لأن الأسئلة تحرجني، ، وإنما لأن ونـئ وقتاً طويلا قد انقضى. فأنا لست واثقة إذا ما كنا سعيدين أم تعيسين. من الأفضل القول

إننا كنا سعيدين في الأزمنة الأولى، حين كنت أعتقد أن الملر والروتين هما السعادة. فقد حصل تيموتيو على عمل في منجيم سانتا ريتا وكنت أنا

 وحين كان يمر ديونيسيو من القرية مع راقصيه ومـجنوناته، كانت النساء
 ظهورهن بالضرب كيلا يتصرفن بضلال، ولكنهن كن يركضن وراءه رغم ذلك كله.

ما الذي كان يسحرهـن هكذا بسكير بدين؟ الشهرة، الأسطورة، الغموض، السعادة، موهبة التنبؤ، زجاجات البات البيسكو المعطرة من أيكا،

 خونين وهياكوتشو وهوانكافيليكا وأبو ريماك من دونه ، أو بالو بالأحرى من
 والراقصين الهوانكانيين والخونينيين الذين لا يتخلى عنهـم مقابل أي شيء. ومعهـم تـك الـحفنة من الـمجنـونات اللواتي يطبـخن في النهار ويُصبن بمس من الجنون في الليل ويمارسن فظاعات مريعة. ولم تكن الاحتفالات تبدأ إلا بعد وصول عصبة دين ديونيسيو إلى مدخل القرية قارعة طبولها، ومصفرة بناياتها، ومداعبة أوتار التشارانـانغو، ورانـا وراجّة
 الكاهن قد قذّم مباركته، فلن تكون هناك الك حفلة دون وجود ديون ديونيسيو.
 إلى آخر بالرغم من سوء السمعة الذي أحاط بــمـم. أي سوء سمعة؟؟ بأنهـم
 يحرقون الكنائس ويقطعون رؤوس تماثيل القديسين والعذراء ويسرقون

الأطفال حديثي الولادة. لقد كانت ألسنة سوء الكهنة خاصة هي التي تشيع ذلك عنهم. فقد كان هؤلاء يشعرون بالغئ بالغيرة من ديونيسيو وينتقمون من شعبيته بنشر الافتراءات عنه. حين رأيته أول مرة أحســــت بـأفـاع تذرع جسـدي من رأسي حتى
 المكان الذي كان يشكل ساحة ناكوس آنذاك، حيث يون يوند الآن مكتب شُركة المقاولات. وكان قد وضع بال بضعة الـو ألواح خشبية على حمالتين وعلق لافتة تقول: "هذه هي الحانة") وكان يعظ عمـال المنجـم : الا تشربوبوا البيرة ولا خمرة القصب أيها الـُباب. تعلموا السكر !"ه ، (اتذوقوا البيسكو

 وكانت هناك جوقات موسيقية، ومسابقات تنكرية، وسحرة وراقصـير اقر
 كان قدماي ورأسي يوجهوني يختلف كثيراً عما هو عليه الآن.
نصف بدين، نصف مترهل، عينان سوداوان، شعر أجعد، وهذه

 سعادته إلى الجميع. (الآن رقصة موليثا") فيتبعونه، "ارقصة الباسييو") فيطيعونه، "اجاء دور

 الناي، يرفع الأنخاب، يصرخ، يطقطق بالصنوج ويضرب الطبل. ويبقى
 كرنفال خونيـن، إلى أن تتحول ناكوس بأسرها إلى دوامة مـن النـاس

السكارى والسعداء: فلا يعود أحد يعرف أحداً، ولا أين يبدأ هذا وأين


 لسانه ويفرقعه مثل فرقعة المقالي في المقلاة. في تي تلك ولك الليلة أدماني تيموتيو فاخاردو من الركل وهو يقول لي : الو أنه طلب منك لكـنت ذهبت معه. أليس كذلك أيتها العاهرة؟؟!. لـم يطلب مني ذلك، ولكنني ربـما كنـت سأذهـب معه لو أنـي أنه طلب



 لنزواته، وتُبهج المـحتفلين في مهرجان إنات السبوت، بل وتتعهر لتنال رضاه. كان يقال إنهم ينزلون إلى الساحل لتجديد مؤونتهم من البيسكو ، وعلى تـلك الرمـال المـحاذية للبـحر ، كانـت الـمـجنـونـات والراقصـون
 يستحضر الشيطان متنكرأ بزي امرأة.
 وتقدير. ولكن أحداً لـم يكن يعرف في الحقيقة شيئآ كثيرأ عن حياته ،
 تربى وترعرع على يد جماعة من نساء قرية ايكيتشانيات ما يزلن وثنيات،
 الدومينيكيين، وأن الشيطان هو الذي أعاد إليه رشـده ، وعقد حلفاً معه.
 اكتشف البيسكو أثناء ترحاله في فيافي اللاحاحل، وأنه منذ ذلك الحين

يجوب سلسلة الجبال ليبيع هذا النوع من الخمر. وأن له نساء وأبناء في
 وساحر، ومُنُجْم، وعراف. ولم يكن هناكُ سر غامض ولا ولا أمر فظيع إلا ويُنسب إليه. وكان هو نفسه يعتز بسوء سميعنه.











والملائكةة".
لقد عرفتُ أثشياء أخرى عنه من امر أة أياكوتشية من هوانكانكاسانكوس. وقد كانت واحدة من مجنوناتاته ثم تركته، وجاء


 في جسدها. عندئذ أخبرتني. لقد كانت تجوب العـي العالم لوقت طويل مع جوقة ديونيسيو، وتنام معهم في العراء حيث يديث يداهمهم الليل، بعضهـم

 يبتهجون ويمر حون فيما بينهم، بعيداً عن أنظار الآخرين، يصيب الجنون

أفراد الـجوقـة. أو أنهـم، حسـب قول ديونـيسيو، يـزورون حـيوانهـم. فينتقلون من الحب إلى تبادل الضرب الـجنوني. من الحنان إلى خمش بعضهم البعض، من القبلات إلى العض ومن المعانقات إلى التدافع دون







 اللذهاب وأسابيع في الإياب. وكان ذلك ممكناً في تلك الأيام، حين لـم يكن هناك إرهابيون ولا سينتشيون في الأنديز . ولهذا السبب الختارت تلك المـرأة أخيراً الزواج هن من رئيس فريق العـي ناكوس. ولكنها كانت تعيشُ حالمة بمغامراتها القديمة، وهرئ وهي تتذكر وتتنهد : (لقد كنت سعيدة حينذاك") وكانت تلمس قروحها بحنين.

وهكذا لسعني الفضول بعد أن كان يسكني القلق منذ أن رقصت معه
 ناكوس في المرة التالية وسألني إذا كنت أود الزواج منه، قلت له طيب.
 وكان بيستاكو الأب الكبير يثير الفزع في نفوس الناس بعد أن جفف سـيباستيان صديق تيموتيو. لـم يطلب مني ديونيسيو أن أنضـم إلى (1) موللي (molle) في لغة الكتيتوا، نوع من الشجر له أوراق عطرة ويصنع من نماره نوع من التشيتشا.

المـجنونات، أو أن أكون واحـدة أخرى في جـوقته. بـل طلـب مني أن أتزوجه. فقد وقع في حبي منذ عرف كيف سـي البيستاكو سالثيدو، في مغاور كينكا. وقد أكد لي : ״إنك مرصودة لي في منـي الأزل". وقد أكدت لي النجوم وأوراق اللعب ذلك فيما بعا وبد.

 داهمهم الداء في صيف ماطر. إنه أمر يبعث على الضحكك، ولكنه كان يبكيهم بيأس آنذاك. فمنذ أن يفتحوا عيونهم مع صيـم
 يفعلون. فكانوا يغتسلون بالمـاء البارد ولكن دون جـدوى، يستـمنون ولكنها لا تلبث أن تنتصب مثل دمى بنوابض. وبينما هم يحلبون النـون المانيانية أو يشـذبون النباتات أو ينجزون ما عليهـم إنـجازه مـن أعمال، كانـا كانت
 مطارق أجراس. أحضرووا راهباً من دير سـان انطونيو دي أوكوبا. فأقام




 الجوقة الموسيقية تعزف موسيقى عسكرية بينما الفتيات يزينّه بأكاليل من الزهر. ثـم أغرقوه بعد ذلك في نهر مانتارو ، حسب تعليمات الـيمات ديونيسيو. وألقى الشباب المصـابون بالداء أنفسهم في النهر أيضاً. وعندما خر جرا


وخامدة من جديد.
رفض كاهن موكييا أن يزوجنا في أول الأمر. وكان يقول وهو يحرك

يده طارداً ديونيسيو : "هذا الرجل غير كاثوليكي، إنه متشرد ومتوحش".

 ويأكلون، يرقصون ويشربون، يرقصون ويرقصون حتى الغيبوبة. وعند مغيب شمس اليوم الثاني أمسكني ديونيسيو من يدي وري واقتادني لصعود





 ياناكوتو، حيث عاش ديونيسيو طفولته. وحين مـاتت أمه، مـحروقة
 في مكان ما. وتحول إلى مشَاءٌ، وعاش كروح تائهة، يروح ويجيء إلى إلى

 موعدأ للقـاء بهـا: يوم أحد الكـرنفـال عند مـنتصف اللـيلـ، في مقبرة





 زفافه، بعد خمس عشرة سنة من ذلك، كان علي أن أرافقه لينفذ وعده. لقد استغرقنا يومين في الصعود إلى ياناكوتو، اليوم الأول في شاحنة

والثاني على بغلة. وكانت هناك ثُلوج في البونا، وكان الناس يمضون بشفاه مزرقة ووجوه مشققة من البرد. ولكن المقبرة كانت من دون السور الذي يتذكره ديونيسيو، ولم يكن هناك أي حارس أيضاًا وحين سألنا ، ألـا

 قدمت لنا المأوى قد نامت، أخذني من ألـي يدي وقادني إلى القبر الذي دفن

 وغرسـه في قبر يـارانـغا، تُم خـلـع سـروالـه وجـلس عـلـــــه وهـو يطلـق

الولولات.
بعد ذلك، وبالرغـم من الجليد، مزق سروالي وبطحني أرضـاء، ثـم
 آنذاك، إلا أنني أطلقت صر خات أقوى من ولو لاته على على ما أظن، إلى أن فقدتُ الوعي. هكذا كانت ليلة زفافنا.

ومنذ ذلك اليوم بدأ يعلمني الحكمة، ، وقد كانت لدي قابلية جيدة

 إلى أعماق المـوسيقى وكيف أدخلها إلى أعمـاقي وأجعلها ترقي أتص على إيقاعي بدل أن أرقص على إيقاعها. وكنت أظن أني أتقن الغناء، ولـيا ولكنه

 تستقر على الأرض بعد أن تذروها الريح، وتحديد المرض بتمرير أرنب كويي حي على أجساد المرضى. واصلنا الترحال والنزول إلى الساحـر الـيل لتجديد حمولتنا من البيسكو، وإحياء حفلات كثيرة، إلى ألن بـئـئت الـدروب تصبـح خطرة بـعد توالي المـجـازر، وبدأت القـرى تقفر من

سـاكنيها أو تنغلق بريبة قاسيـة أمام الغرباء. فمضت المـجنونات في سبيلهن، وغادرنا الموسيقيون، واختفى الراقصون. وفيا وفي أحد الأيام قال
 الأرض أيضاً ونستقر" وكنا قد أصبحنا مسنين على ما ما أظن.
 التقو لات التي تشاع، فقد سمعت بها كلها. لقد لاحقتني مثل ظلي إلى كل مكان سنة بعد سنة. هل دسستِ لـه اللــم في طبق التشـونيو وقتلته
 قدمته هدية إلى اليبستاكو؟ هل أخذتموه إلى اجتماع سحرتكم في أعـي ألما
 وهل أكلتموه بعد ذلك أيتها الساحرة الخبيثة؟ ومنذ ذلك الحين بدؤوا يدعونني الساحرة ودونيا.

ـ لقد تعمّدت أن أتر كك تتعذب دون أن أرد على مكالماتك ودون أن أعطيك الموعد الذي كنت تطلبه ـ بادر القومندان إلى قول ذلك لكارينيو
 أخطط بكل خبث لمعاقبتك يا ابن أكبر العاهرات.

فهتف ليتوما :
ـ هيا أخيرأ ظهر العرّاب الشُهير. لقد كنت أنتظره بفارغ الصبر ، فهو أكثر شخص يهمني في قصتك. فلنر إذا كنتُ سأتخلص بذلك من أتره رعب الهوايكو اللعين. تابع، تابع يا توماسيتو. فهز كارينيو رأسه بتذلل : ـ حـ حاضر يا غَرَابي. مثلما تشاء. ولكي يتفادى أسخريوطي البدين النظر في عيني كارينيو، فقد كان

يدفن وجهه في شطائر البيض المقلي والبطاطا المقلية والرز الأبيض. وكان يمضغ بغضبن، ويشرب جرعة من البيرة البيرة بين كل لقمة وأخرى. أما القومندان فكان يرتدي الملابس المدنية ويضع على كتفيه لفاعاً حريرياً، وعلى عينيه نظارة سوداء، وكان رأسه الأصلع يلمـع في العتمة الخفيفيفة التي تقطعها أنابيب النيون المتباعدة. وكانت هنالك سيجارة مستعلة معلقة بشفتيه وكأس ويسكي يهتز في يله اليمنى.

- إقدامك على قتل تشانشو هو إهانة لي، فقد أرسلتك إلى تنغو ماريا لـحــايته. ـ قـال لـه القومـنـدان ـ ولكـن لـيس هـذا الأمر مـا هـو أشـد مـا يزعجني في بلاهتك. أتعرف ما الذي يضايقني أكثر؟ للسبب الذي فعلته من أجله. قل لي، لماذا فعلت ذلك أيها الخصي؟


دمدم الفتى وهو يخفض عينيه بتذلل.
ـ هل كنتم في ماخور؟ ـ ـ سأله ليتوما ـ أكانت هناك موسيقى وعاهرات حول الطاولة؟ أكان عرابك هناك مثل ملك؟ ـ مكان نصف مرقص ونصف بار ونصف ماخور ـ أوضح توماسيتو .. لا تو جد فيه حجرات منغردة، ويتوجب على الزبائن أخذ الفتيات إلى
 أي شيء، فقد كانت خصيتاي مكان لوزتي حينذاك يا عرينير أن

أمره القومندان بنبرة إمبراطور : ـ أريد أن أسمع السبب من فمك أنت بالذات يا ابن أكبر العاهرات. فهمس الفتى بصوت كالخيط وهو يطأطئ رأسه : ـ قتلت التشانشو لأنه كان يضربها من أجل لذته. أنت تعرف ذلك، فقد أخبرت أسخريوطي به.

لم يضحك القومندان. بقي هادئًا ينظر إليه من وراء نظارته القاتمة، ويهز رأسه ببطء. وكان يتابع إيقاع الموسيقى بقرع كأس الويسكي على الـي الطاولة. وظل على تلك الحال إلى أن أمسك أخلى أخيرأ، ودون أن أن يلتفت،


وعلى الانحناء وسألها وشوشـة :
ـ هل يروقك أن يضربك زبائنك، نعم أم لا؟
فضحكت المرأة وهي تقرص شاربه :
ـ كل ما تفعله بي يروقني يا باباثيتو. هل تريد أن نرقص معاًّ؟ أعادها القومندان إلى حـلبة الرقص بـدفعها برفق. وقرّب رأسه من كارينيو الذي كان متيبساً في كرسيه : ـ النساء يـحبن تلقي قليلاً من العقوبات في الفراش أيها المغفل ، وأنت لا تعرف ذلك. ـ ثم أومأ بـحركة قرف وأخاف : ـ ما يفلقني هو أنني وخعـت ثـتـي
 تشُانشو، وإنما لأنك مغفل. هل أنت نادم على ما فعلته على الأقل؟ - إنني نادم لأني لـم أكن عند حسن ظنك، بالرغـم من كل الـجميل
 ليضيف : ـ ولكن، اعذرني يا عَرّابي إذا قلت لك إنـي غير إنير نادم على قتل تتشانشو. بل إنني مستعد لقتله مرة أخرى إذا انبعث حياًا
 الذي يقوله؟ هل تظن أنه أصبح أكثر غباء مما كان عليه حين دخل هنا؟ هـل تسمع حقده على المسـكين تشـانشو لمـجرد أنه وجه صفعتين إلى عاهرته؟

فقاطعه كارينيو متوسلا:
ـ ــم تكن عاهرته، وإنما صديقته يا عَرَابي. أرجوك ألا تتحدث عـي عنها بهذه الطريقة، فهي الآن امرأتي. أعني أنها ستصبح امر أتيأتي عما قريب.

فأنا وميرثيدس سنتزوج قريباً.
بقي القومندان يتأمله للحظة، ثم انفجر ضاحكاًا.
وقال توماسيتو :
ـ لقد أعاد بذلك الروح إلى جسدي يا عريفي. فتلك الضحكة تعني
أنه بدأ يسامحني بالرغم من الشتائم التي كان يوجهرها لأمي. ـ هل هو أكثر من كونه مـجرد غَرَابك يا توماسيتو؟ ـ ـ سأله ليتوما .. ألا يكون أباك؟

ـ لقد سألت نفسي هذا السؤال مرات كثيرة أيضاً يا عريفي. إنه شك أعيشه منذ صباي. ولكن يبدو لي أنه ليس أبي. لقد كانت أمي خادمة في في


 - إنه أبوك بكل تأكيد ـ قال ليتوما -. فأنت لا نستحق العفو بعد الذي فعلته بالتشانشو. كان يمكن لذلك أن يورط عَرَابك ويخخوزقه مع تـجار المخدرات. وإذا كان قد عفا عنك فلأنه أبوك بالتأكيد. فمثل هذه الأمور ور لا يغفرها إلا الآباء.
ـ حسن، لقد أسأتُ التصرف ـ قال توماسيتو .، ولكنني قدمت إليه بذلك خدمة في الوقت نفسه. فقد تحسن بفضلي سجل خـدمته فـد فـي سلك الشرطة، حتى إنهم رصعوا صدره بوسام. وقد أصبح مشهور أَ لأنه قضى على تاجر المخدرات ذاك.

قال القومندان وهو ما يزال يبتسم قليلا:
 جربتها أنت يا اسخريوطي؟ الـا

 هي، فإنها مجرد سمراء لها ساقان جيدتان فقط.
 البدين، فواصل أكل شطائرك وأطبق فمك. ـ قال كارينيو ذلك، ثم تـر توجه
 البيرو. يجب أن تفهمني، فلا بد أنك أحببت يورماًّا

 أمر تستحق عليه أن يعرضوك في أحد أقفاص السيرك. وهل ستنركني أجرب هذه المرأة لأرى إن كانت تستحق اقتر أنـراف الحمداقة التي أقدمتِ عليها؟

ـ أنا لا أعير امرأتي إلى أحد يا عَرّابي. حتى ولا إليك أنتى، بالرغم من كل الاحترام الذي أكنه لك. قال القومندان :
 مع التشانشُو يمكن لها أن تكلفني الخصيتين اللتين منحني إياهما الربـ ابتهج كارينيو قليلا":
 الآن بطلاّ وطنياً يناضل ضد تجار المخخدرات. فلا تقل لي إنني قد إليك. اعترف بأنني قد قدمت لك جميلا يا عَرَابي.

ـ كان لا بد لي من تحويل النكبة إلى نعمة يا شقفة الغبي. ولكنك ورطتني على أي حال وتد أتعرض للمشُـاكل. فإذا أراد جماعة التشانسـو
 حشرة مثلك أم مني أنا؟ وهل ستندم على فعلتك عندما سير سلونني إلى

المقبرة؟
ـ لـن أسامح نفسي مطلقاً إذا حدث ذلك يا غرابي. ولكنني أقسم لك أنني سأذهب إلى نهاية العالم لأصفي الحساب مع من يمس شعرة واحدة منك.

ـ يا للعاهرة، سأبدأ البكاء تأثرآ من كل هذه المحبة التي تكنها لي. -



 كل هذا السلوك الغبي.
ـ اللعنة ـ هتف ليتوما -. إني أرى أن هذا النذل يتمادى. ـ لقد خفت يا عريفي - اعترف توماسيتو -. فما الذي أستطيع عمله، ماذا يمكنتي أن أفعل إذا استولى عَرّابي على ميرثيدس. ـ تسحب مسدسك وتقتله هو أيضاً ـ قال العريف. فرد مساعده وهو يهتز مغموماً في سريره:


 بلحظة عصيبة ومريرة، إنني أعترف لك.

ـ وهل تظنتي سأخاف منه؟ ـ ضـحكت ميرئيد.

- إنها تضحية يـجب علينا القيام بها لكي نستطيع الخروج من هذا
 يهدأ، لقد بدأ يمزح معي. ثم لدغه الفضيول وأراد أن يتعرف عليك. لن بـن أسمح له بأن يهينك، أقسم لك.
فقالت ميرئيدس وهي ترتب شعرها وتنورتها :
 قومندان أو أي جنرال أن بهينني. ما رأيك؟ هل سأجتاز الامتخان أيها
- بامتياز. ـ تنحنح القومندان، وأردف : ـ كرسي، كرسي. أرى أرى أنك مـمن يتقن اللـعب يا صغيرتي. هـا أفـا أفضل. فأنا أحـب النساء الـلواتي يتواقحن في إجاباتهن. فقالت ميرئيدس :

ـ هل تعني أننا سنرفع الكلفة فيما بيننا؟ كنت أظن أنه علي أن أدعوك بعَرَّبي أيضاً. طيب، فلنرفع الكلفة، يا قطي.

قال لها القومندان :

- وجهك جيد، جسـمك جيد، سـاقاك جيدتان، موافق. ولكن هـن الـا كله لا يكفي لتحويل فتى غر إلى فاتل. لا بد أن لديك ما ما هو ألـو أكثر من هذا حتى جعلت الصبي يرفع قوائمه. هل يمكينتي أن أعرف مـي ما الذي فعلته به؟
ـ أسوأ ما في الأمر أننـي لـم أفعل به شيئأ ـ قالت ميرئيدس -. لقد كنت أول من فوجئ بنوبة الجنون التي أصابته. ألـم أخبركّ فـي قتله أو لاً ثـم قال لي بعدها إنه فعل ذلك من أجلي، وإنه كان مدلهاً بحبي. لـم أستطع

أن أصدق، وما زلت غير قادرة على تصديقه. ألم يكن هذا هو ما حدث يا كارينيتو؟

ـ أجل يا عرّابي، هذا ما حدث ـ قال الفتى .. ميرثيدس لا تتحممل
 بطاقة هوية جديدة لميرئيدس؟ نريد الذهاب إلى الو لايات المتحدة وبدء حياة جديدة.

قرّب القومندان وجهه من ميرثيدس وأمسكها من ذقنها، وقال لها: ـ لا بد أنك عملت شيئاً خاصاً جداً لهذا الفتى حتى أوصلتِه إلى هنا هـا الحد من الهيام. هل أعطيته ولعة يا صغيرتي؟ ـ أرجوك ألا تسيء احترام ميرثيدس - قال الفتى ـ. . أحلفك بأعز شُيء لديك يا عَرّابي. لأني لن أسمح بذلك حتى لحضرتك. وسأله ليتوما :

- وهل كان غَرّابك يعرف أن ميرثيدس هي أول امرأة تضاجعها؟ فرد مساعدهه: ـ لا ، لا هو ولا أحد سواه. كنت أفضـل الموت على قول ذلك له. فهذا الأمر لا يعرفه أحد سوى ميريُيدس وأنت يا عريغي. ـ شـكرأ لثقتك بي يا توماسيتو.
- ولكن ذلك لـم يكن أسوأ لحظة في تلك الليلة. فالأسوأ أتى عندما طلب منها عَرّابي الرقص معه. لقد أحسست عندئذ بالغضب الِّب يتصاعد من جسدي وبأنني سأنفجر في أي لحظة.

 منك الكفارة باستثارة غيرتك. لقد غفر لك كل شيء في أعماقه، وسيحل

مشـاكلك، كل شـيء يـجري مـيلمـا تنبأت لك في هوانوكو. فكـر بـحل مشُاكلك فقط.

وتذبذب صوت توماسيتو الغاضب في العتمة : - ولكنتي كنت أفكر في أنه يلتصق بجسدنـوها ويداعبها. وكنت سأوقف ذلك المستغل عند حده حتى ولو دمرت نفسي. لكن القومندان جاء في تلك اللحظة ممسكاً بيد ميرثيدس وهو يكاد يموت من الضحك.
ـ هذه امرأة سليطة، ويجب علي أن أهنئك يا فتى. ـ قال ذلك وهو يداعب رأس توماس بلطف : ـ قدمتُ لها عرضاً مغرياً لكي تركّب لك قروناً معي، فلم توافق.
فقالت ميرئيدس :
ـ كنـت أعرف أنك تمتتحنني ولهـذا رددتك خـك ستكون آخر شخص يـخطر لي أن أخخون كارينيتو معه. هـل ستسـاعدنا إذن؟

- من الأفضل جعل امر أة مثلك صديقة وليس عدوة ـ قال القومندان .. يا للأنتى التي أوقعت نَفسك معها يا فتى. - وقد ساعدنا ـ تنهـد توماس -. ففي اليوم التالي حصلت ميرثيدس على بطاقة هوية جديدة. وفي تلك الليلة نفسها تركتني ومضت. ـ هل تعني أنها تر كتك فور حصولها على على أوراقها يا توماسيتو؟ فدمدم مساعده ببطء شديد : ـ آَخذة معها الأربعة آلاف دو لار التي أهديتها إليـها

 الأسطوانة المعهودة.

ـ هذا ما حدث إذن. اللعنة يا توماسيتو. وقال مساعده : ـ أجل يا عريفي. هذا ما حدث.


## IX

ـ الشخص الذي أعنيه يدعى بول، وله كنية غريبة، ستيرمسون ـ قال

 يعرفكما جيداً. هل تتذكرأن هذا الغرينغو؟

## أومأت دونيا أدريانا بالإيجاب وهي تكشر تكشيرة مقت:


 إلى هنا. هل كان إذن أحد الذين اختبؤوا في خزان المين الماء؟ أطلق ديونيسيو بصقة وقال :

 هل ما زال حياً هذا الحمى القرمزية الغرينغو؟

أوضح ليتوما :
 ليتوما -. كان يظن أن الإرهابيين قد أعدموكما الـما كعدوين للمجتمع.
 وشديدة البياض تتلألأ على توتياء العنابر الناجية من الدنـا


ورفوشاً ومـعاول وتقـلـب بعض الأحـجار التـي حـملها الهـوايكـو، في


 كانت ناكوس تبدو مقفرة. لم يكن قد بـقي في القرية إلا ألقا أقل من ثلـث العمال. وكانوا يواصلون المغادرة؛ فهناك مثّلا، على الدرب الصـلـ الصاعد

 وكأنهم لا يشعرون بثقل أحمالهم. قال وهو يشير إليهمم:
ـ هذه المرة أذعنوا للمغادرة فقط، دون إضرابات أو احتجاجات. ورد ديونيسيو دون أي تأثر :
 تريد وقف العمل منذ زمن. وها قد جاءتها الذريعة الآن. ـ ليست ذريعة، ألا ترى كيف صـار الـمكان؟ ـ قال الـعريف ـ ـ أي طريق سيشقون بعـد أن انهار الجبل على ناكوس؟ الـا لست أدري كيف لمـ يمت أحد في مثل هذا الانهيار. فزمجرت دونيا أدريانا وهي تشير بحركة ازدراء نحو العمال الذين

كانوا يقلبون الصخخور :
ـ هـذا مـا أحاول أن أدخله في رؤوس هؤلاء الهـنود العنـيـدين. كان
 عن الشكر لنجاتهم، ما زالوا يتذمرون. فدمدم ديونيسيو وهو يضحك بفتور :
ـ لقد نجوا من الهوايكو، ولكنهـم يعلمون أنهـم سيموتون الآن من

القلة، بسب انعدام العمل والجوع. أو سيموتون لأسباب أسوأ من ذلك. دعيهـم يرفسون على الأقلـ.
وسأل العريف وهو يبحث عن عيني دونيا أدريانا :
 ذلك؟ وهل عليَ أن أشكرهم أنا أيضاً لنجاتي؟ كان ينتظر أن ترد عليه زوجة ديون

 نحو القمم الوعرة التي تحيط بالقرية.



 شكرأ لأنكم أبقيتم على حياتي أيها السادة آبووات خونين. ـ لا يمكن القول أيها السـادة الآبووات ـ أنبه ديوينسيو ــ ـ لأن كلمة (آبوو" تعني السيد بلغة الكيتشوا. وكل تكرار هو إهانة كما يقول الفالس أيها السيد العريف.
ـ و ولا يمكـن القول كنلك أيها السيد الــريف ـ رذّ لـيتوما .. فإما عريف أو سيد، لأن جمعهما معأ يعني السخرية. حتى ولو كـو كنتُ معتاداً على السخرية من الناس دائماً.
 يصعب على المرء تجنب العيش في مرارة، مثلما هو حال الجميع في في ظل هذه الأحداث ـ اعترف ديونيسيو. تـم بدأ يصفر على الفور أحد تلك الألحان التي اعتاد قرع إيقاعها

بحذائه أيضاً في الليل، حين يعم السكر الحانة. استمع ليتوما إلى اللحن


 بيدريتو تينوكو الضئيل والوديع والوناب.
همهم وهو يخلع قبعته ويمسح العرق عن جبهته : ـ أشعر بالوهن وعدم القدرة على الصعود إلى الموقع الآن تحت هــ هـن الشمس. هل يمكنتي الجلوس قليلاً معكما؟

 وظهره مستند إلى الألواح الخشبية المغنـا الحانة. وكانت أصوات وصر خات العمال الذين يحركون الأحجار تصل إليهم متفرقة، قريبة أو بعيدة، حسب تبدل اتجاه الريح الـبح علق ليتوما :



 ستفعلانه الآن؟ هل ستغادران ناكوس أيضآ؟

فقال ديونيسيو :
ـ لا يو جد حل آخخر. فحتى هنود القرية ما عادوا يريدون العيش في ناكوس. معظم الشباب هاجروا إلى الساحل أو إلى هوانكايو. لـم يبر يبق إلا بعض المسنين الذين يموتون تباعاً فأصدر ليتوما حكمه :
ـ لن يبقى هنا إذن إلا الآبووات والبيستاكوات والموكيات. وسيقيمون

 إنني أقول هذا لأني لا أستطيع أن أنزع من رأسي ما نعرفينه أنت. فأولئك الثلالثة يقبعون هنا في رأسي ويسممون حياني اني أطلق ديونيسيو سحابة دخان وقال :

 بذاك الذي قتلوه من لاسبيرانتا مـلابْ أنت تحب ألأسرار الغامضة، وقد قلت لك ذلك من قبل.
 يلتفت مرة أخرى إلى دونيا أدريانا، ولكنها لـم تُدر وجهها نـيا نحوه هـنـه



 الرئيسيان في القضية. وخاصة أنتِ يا دونيا أدريانا.

 فكرة مهمة تشغلها عن الصغائر التي يقولها ليتوما.

وقال له :

- دخن سيجارة - قال ديونيسيو وهو يقدم له علبة سجائر -، وفكر في أنك ستذهب عمـا قريب، ربما إلى مسقط رأسكك، واْنك ستعيش فـر في حياة أكثر اطمئناناً من حياتك في ناكوس. سحب ليتوما سيجارة ووضعها في فمه. فأشعلها الخمّار بو لاعة قديمة ذات فتيل طويل حمْى لهبها فم العريف وأنفه. أخذ نفسأ عميقاً وأطلقه

بقوة وهو يرى ارتفاع دوائر الدخان في هواء الظهيرة القائظة النظيف
والذهبي.
ـ إذا خرجـتُ حياً من هنا، فسأحمل هؤ لاء الثلاثة معي أينما ذهبت. لاسيما الأبكم الذي اختفى حين جاء إليكما ليشتري بيرة في تلك الليلة. هل تفهمني؟
ضحك مساعده:
ـ لقد فهمكَ بالطبع عريفي. بيرة كوسكية ، باردة جدآ وتر جع بسرعة
الطير. أليس صحيحاً أنك فهمت تماماً أيها الأبكم؟
هـز بــدريتو تينـوكو رأسه عـدة مـرات بتـلك الانـحـناءات السـريعـة
والمميزة التي تجعل ليتوما يتصور أنه يرى دجاجة تنقر حبات من الذرة الذرة، وأخذ الأوراق النقدية التي أعطاه إياها العريف، تُم انتحنى انحناءة أخيرة

وخرج من الموقع واختفى في تلك الليلة غير المقمرة. قال ليتوما وهو يطلق الدخان من فمه وأنفه :

 ولكننا تكاسلنا حين بدأ المطر يهطل. وانشُغلنا أنا وتوماسيتو بالحديث وراح الوقت يمضي.




 عرق، وكـحول، وتبغ، وبول، ومنـي، ورائحة قيء نتـنة تبعـث عـلى
 دخوله هو ما جعله يتخذ وضع الدفاع، التأهب، التوجس من خطر

وشيك، بل الخوف الذي أحست به غريزته في كل ركن، خوف كثيف،


 السكر وحده. لم يتحرك أحد. والتفت الجميع لمراقبته. فانحنى بيدريتو المذعور انحناءات احترامر. وانطلق من وراء منضـدة الككونتوار متنـحنحاً، صـوت دونيا أدريانا القادم من العالم الآخر :
 إلينا. يجب أن يكون هو المطلوب. إنه هو. الأبكمب، ومن أفضل منه منه.



 أو لنتحدث عن المر أة التي تركته بالتأتأكيد. لقد كنـا كنا متواطئين أيضاً. لم




 التهديد الغامض، غير المحدد الذي يشعر به، فلم يعد يتجرأ على التقدم

 ووضع ديونيسيو كأس البيسكو في يده وشُجعه على شرب نـي نخب معه : - في صحتك، في صحتك. انسجم مع الحضور أيها الأبكم.

ورتلت، صلت، أنشدت دونيا أدريانا :

- إنه بريء، إنه غريبـ، إنه مـوسوم مـنـذ الـذي جـرى لـه في بـامبا غاليراس. الإرهابيون سبعدمونه عاجلاً أو آجلاً. فإذا كان سيموت في كل الْ


 شق الطريق؟ اجمعوا واطرحوا وقرروا.
وبينما كان الحر المتوقد ينزل عبر صدره ويداعب معدته، بدأ بيدريتو تينوكو ينتبه إلى أن الأرض أحخذت تلين وتتحرك ت تحت صندر صندله الموحل وقدميه الممتلئتين بالقروح. وصارت الدار تدور مئل خذروفـ لقد

 يبدو مثل عصفور يخفق بأجنحته وهو ثابت في الهواء
 على حجر الساقية، ويقفز على حد الضفة، ويهدأ على مصطبة البيت أو



 بل على العكس. ولم يكن بيدريتو تينوكو كذلك يشعر بذلك بـلك القدر من
 يده ويقفز قفزات متتالية يقول فيها : (يجب أن أن أرجع"). ولكنه لم يكن يكن يعرف كيف يذهـب. فما إن يشرب رشُفة من البيسكو حتى يصفق لـو له الحمّار ويربت على ظهره، أو يقبل خده في احتدام الحماسة بـين حـين
- إنها قبلات يهوذا تلك التي كنت تقبله إياها ـ قال ليتوما .. وفي
 علاقته مع فتاته. لقد حالفكما الحظ يا ديونيسيو الحيو ويا دونيا أدريانا. فلست أعرف ما الذي كنت سأفعله بكما لو أنني جئت إلى الحانة وأمسكتكما متلبسين... أقسم لكما. قال ذلك دون غضب، وبقدرية واستسـلام. وكانت دونيا أدريانا لا تزال مستغرقة في أفكارها، غير آبهة به، تتأمل العمـال الذين يقلبون
 القرفصاء واللفاع الصوفي يحيط بعنقه بفظاظة. نظر إلى ليتوما باستمتاع وهو يفتح ويغمض عينيه البارزتين اللتين كانتا أقل احمرارآ من المعتاد، ثم أكد واثقاً تماماً مما يقوله : ـ كان يمكن لك أن تكون راوية قصص ممتازاً. لقد كان هناك بـر بعض الرواة في فرقتي وأنـا شـاب. حــن كـنا نتـنفـل من قريـة إلى قريـة ومن

 يحققون نجاحاتـون كبيرة، كان الصغار والكبار يستمعون إليهـم بأفواه
 أخرى، واحـدة أخرى" كـان يــكـن لـك أن تـكـون وان واحــدأ مـن نـجـومي


العريف.

بإمكانه استيعاب قطرة واحدة أخرى.
 ألا يشعر بأي شيء، أن لا يعرف من يكون وأين هو.


يمارسونه في قرى محافظة لامار، في أياكوتشو، فيقدمون لسان ببغاء للعاجزين عن النطق. وهكذا يشُفونهم من البُكم. أظن أنك لم تك تكن تعرف ذلك أيها السيد العريف. وهمسس، بالككيتشوا، رجل مبـحوح ومـحزون لا يكاد صـوته يكـون

مسموعاً :
ـ أنت ستسامـحنا يا أبانا الصغير، أليس كذلك؟ ستكـون قديسنا، وسيجري ذكرك في الأعياد باعتبارك مخلّص ناكوس.



 أعصاب الأبكم الذي تمسكك أيد كثيرة بذراعيه وظهره لتحول دور دون ونـي وقوعه







 ـ كانت أزمنة أخرى، أفضل من هذه الأزمنة لأسباب كثيرة ـ أردف ديونيسيو بمزاج كدر -. خاصة أن الناس آنذاك كانوا يرغبون فيرن في اللهو.
 أيضاً نكبات في كل مكان. ولكن الناس هنا، في الأنديز، كانوا الانوا يملكون ما افتقدوه الآن : الحماسة للهو. الرغبة في العيش. أما الآن، فعلى الرغي الريم

من أنهم يتحركون ويسكرون، إلا أنهم يبدون أشبه بالأموات. ألم تلاحظ ذلك أيها السيد العريف؟
 أخرجوه إلى الهواء الطلق وبالرغم من وجوه
 طرف أنفه، في يديه وفي قدميه اللتين ضيعتا الصندل اليـن أيهطل البرد؟


 كاهن يصلي عند قدميه، أم أنها صـلاة الناسكا ألـا

 لتملأ الليل بشذاهاها بيدريتو تينوكو يتقن عمل ذلك، فقد مارسه في كنيسة عذراء الروساريو حين كانت يداه ماهرتين تحسنان اللعب بالخذلروف :
 المصفوفين فوق المذبح. واصل ديونيسيو كلامه :



 في هذا المجال، ألا تعتقد ذلك أيها السيد العريف؟

 إلى أين يذهبون؟ وبدأ قلبه يخفق بقوة كبيرة وغادره الألم الجسدي فجأة.

إنهم يأخذونه للقاء صديقاته بالطبع. طبعاً. إنهن هناك بانتظاره، هناك
 وقفز شاكراأ وانحنى لهم باحترام حتى تلامس جبهته الأرضن بالسعادة. سيجفلن حين يشعرن باقترابه، سيرفعن أعناقهن الطويلة،

 سيتلامسون ويتعانقون ويتشابكون معأ وسينسون، هن وهو، العالم كله ويلعبون احتفالآ باجتماع الشمل. ـ فلننته دفعة واحدة، يا لابن العاهرة. ـ توسل القاتل وقد فقد ثـقته
 وهو يدرك الآن كل شيء. لا، كفى، اللعنة. - لو أنك واثق من عُشَر هذا الذي ترويه لكـنـت اعتقلتـنا واقتدتـنـنا سجينين إلى هوانكايو - قاطعته دونيا أدريانا خارجة من تأملاتلاتها. ونظرت إلى ليتوما بإشفاق ـ يكفيك خلطاً أيها العريف.
 قال العريف ذلك وهو بنهض واقفأ. كان يشعر بإرهاق هائل يثقل عليه.
 أنا واثق من أن اسمي ليتوما. ولكنني لا أستطيع إنباته ، واني استطعت ذلك، فلن يصدقني أحد، بدءءآ من رؤسائي. فمـن سيصدق بوجود قرابين بشُرية في هذا العصر ، ألست محقآبّ ـ أنا أصدق ذلك ـ قالت له دود دونيا أدريانا وهي تجعد أنفها وتلوح له بيدها مودعة.

## * * *

أعرف أن بقاءنا في ناكوس بدل الذهـاب إلى قرية أخرى من قرى


الـثيخوخة ونحن في هذا المكان. لم تكن ناكوس هي الأنقاض التي آلت إليها فيما بعد. لم يكن يبدو أنها آخذة بالموت دقيقة إنـ إنر دقيقة. فبالرغم من أن منجـم سـانتا ريتا كان على وشك الـك الإغلاق، ، إلا أنها كانت نقطة عبور، فيها جالية فلاحية فوية وأحد ألفا ألضـل أسواق منا منطقة
 هنود، خلاسيين، وحتى سادة أيضاً، يبيعون ويشترون اللاما، الألبكة،
 الذرة، الأحذية، الأدوات، المصابيح. هنا الأنا كان يباع ويشترى كل ما ما يلز

 عشر مرات مما هي عليه الآن. كان ديونيسيو ينزل إلى الساحل الـيا للتمون
 بغالين كانا يقودان البغال ويحمّالان البضاعة ويفرغانها.

كلانا أحب ناكوس لأنها مكـان عبور. فدائماً هـنـاك غرباء يأتون ويروحون، يصعدون إلى البونا في سلسلة الجبال ألوا أو ينزلون إلى الـى الأدغال أو يتو جهون إلى هوانكايو والساحلى. وهنا تعارفنا ونا ها هنا وقع ديونيسيو في
 تحل محل درب الدواب. لقد تحدثوا عن ذلك سنوات وسنوات قبل أن



 والسكر. توقف العمل في الطريق وتسريح الجميع هي أمور أراها في
 الشجر والحجر، وأقرؤها في أحشّاء الصقر وأرنب الكويي. موت ناكوس

محسوم ومحتوم. لقد اتفقت عليه الأرواح وسيتحقق. اللهـم إلا إذا... أكرر ما قلته مرات ومرات : المصائب الكبيرة تتطلب علاجاً كبيرأ. هذا هو تاريخ الإنسان، حسبما يقول ديونيسيو. وديونيسيو يتمتع على الدوا بموهبة التنبؤ ؛ وقد اكتسبتها أنها أيضاً بمرافقته. هو الذي لقنتي إياها. ويفضل هذه الجبال أيضاً، كانت لناكوس هالة.. قوة سحرية. وهذا يناسبنا أنا وديونيسيو. فكلانا ينشّد إلى المـخاطر . أليست حياة المـخاطر هي الحياة الحقيقية التي تستحقق أن تعاش؟؟ وأما الأمان بالمـقابل فهو
 بيستاكوات إلى هنا مثل ذالك الذي جفف خوان ألـا الأب الكبير. لقد كان انحدار ناكوس يجتذبهم. وكذلك الحياة السرية في
 المدافن لمـا سكنت أرواح كثيرة هذه الأنحاء من الأنديز . لقد تطلب منا التواصل معهم جهوداً كبيرة. وبفضلهم تعلمنا الكثير ، وحتى ديونيسيو

 ما كان الكوندور الذي يظهر هو رسول أو مـر ألا


 الغيوم، هي وحدها التي تتجسد في كوندورات، أما الجبال الصـيال الصغيرة فتتجسد في صقور أو بئزان، وبعض الجبال الصغيرة السقيمة تتجسد في
 ما تقدر عليه هو إحداث أخرار قليلة أو نكب أنسرة ما. ويكفي لتهدئتها
 يجتازون الشعاب الصخرية.

لقد كانت تقع هنا أحداث كثيرة في المـاضي. أعني قبل زمن طويل من فتح منجم سانتا ريتا. وموهبة التنبؤ تتيح الرؤية إلى الونى الوراء وإلى إلى الأمام على السواء، أي رؤية الماضي والمستقبل ، وأنا رأيت ما كانت عاني ناكوس قبل أن يكون اسمها ناكوس وقبل أن يكسب الانحدار الجولة في
 الموت كان مزدهرأ كذلك. كان الناس يتألمون ويستمتعون بكثرة، ، مثلما

 فقط وليس هناك من يتذكر ما هي المتعة. لقد كان الناس في قديم الزمان
 حفظ التوازن. فالحياة والموت مثل كفتي ميزان متعادلتين، مثل كبشين متعادلي القوة يتناطحان دون أن يتقدم أحدهما أو يتقهقر.

ما الذي كانوا يفعلونه ليمنعوا الموت من التفوق على الحياة؟ ثبّتوا
 للسراويل الضعيفة وإنما للتنانير القوية. لقد كانت النساء آنذاك هن اللواتي


 الرئيس والسلطة حتى موعد الاحتفالات فقط؛ ؛ وبعدئذ إلى التضحية. لم

 من ذلك. بل يبقى حتى النهاية، قانعاً وفخوراً بأنه يقدم جميلا لشعبهـ.
 بكثرة، يعزف التشارانغو أو الناي أو القيثارة أو التخيراس أو أو أي آلة أخرى يتقن العزف عليها، ويرقص ضاربآ الأرض بقدميه طوال الـيرا الليل

والنهار كي يطرد الحزن، وينسى نفسه كي يفقد الشعور، حتى يقدم
 الليلة الأخيرة من الاحتفالات. يكنَّ مخمورات أيضاً، ومنفلتات دون
 يعترض سبيلهن في ذلك الحين الآباء أو الأزواج. بل كانوا يشُحذون لهن السكاكين ومناجل المتشيتي، ويشجعونهن : (ابحثن عنه، اعثرن عليه، اصطدنه، اعضضنه، أدمينه، حتى ننعـم بسنة سلام ومحاصيل وفيرة"الـ

 اصطياد الرئيس مماثلا. كنّ يشكلن دائرة واسعة ويحبسنه داخلها، وكن يغنين، طوال الوقت يغنين ويرقصن، طوال الوقت يرقصن، ويحرضن
 رئيس الاحتـفـالات قـد أصـبح في الطـوق، وأنـه لـم يـعـد قـادرأ عـلـى الإفلات، وتأخذ الـدائرة بالانغـلاق، والانغـلاق، إلى أن يمسكـن بـه.
 رئيس لاحتفالات السنة التالية. هكذا كانوا يشُترون السعادة والازدهـار



 وستبقون دون عـمل، سيأتي الإرهابيون ويقترفون مـجزرة، وسينهار الهوايكو ويمحونا عن الخريطة كلها. وستخرج الأرواح الشُريرة عندئذ
(1) التـناكو : (Chako) بالكيتشوا، حفلات الصيد.

لـلاحتفال راقصة رقصـة الكـاتشـاربـاري وداعاً للـلحيـاة وستتكون هنـاك كوندورات كثيرة تحوم حتى تغطي السماء. اللهم إلا إذا...


 رئيس الاحتفال، وأنه تخاذل وخاف أن يختاروه رئيساً لاحتفالات السات التالية، فغادر ناكوس. هذه كلها مجرد تقولات، مثل تلك التي تدعي أن

 أنتظر دوري للتجسد في بدن امرأة.

الموسيقى، مثلها مثل البيسكو، تساعد في فهـم الحقائق المريرة.
 فالأكتُرية يغطون آذانهـم كيلا يسمعوا. أنا تعلمـت منـي الموسيقى. غناء لحن هواينتو بحساسية، الخروج من الذات، الانفلات

 بالقدمين وقرعها، والدوران وتزيين الشكل، تكوينه وتفكيكه دون فقداندان
 وأنها تغلغـت في أعمماقك، وأنها هي التي تأمر وأنـت تطيع. هـنـا هـا هـا هو







والشُرب لا يعود ثمة هندي ولا خلاسي ولا سيد، لا يعود تُمة غني ولا
 وخلاسيون وسادة في الوقت نفسه. وليس الـجميع قادرين على السفر
 توفر الاستعداد والتخلي عن الكبرياء والخجل، النزول عن قاعدة التمثال التي يعيش الناس منتصبين فوقها. فمن لا ينوُم أفكاره، ولا ينسى نفسه، ، ولا يتخلى عن الزهو والغرور ولا يتحول إلى موسيقى عندما يغنى ينـي ، وإلى رقص عندما برقص، وإلى سكر عندما يسكر ؛ فإنه لن يستطيع الـخروج من سـجنه، ولا يمكنه السفر، لا يمكنه أن يزور حيوانه أو أن يصعد حتى التحول إلى روح. إنه لا يعيش : إنه انحدار وحي - ميت.

 يتحولوا إلى السكر نفسه. ولا يمكنهم كذلك أن يكونوا الغناء أو الرقص

 وبالرغم من أنه أبله، إلا أنه يحس الموسيقنى. إنه يعرف ذلك. لقد رأيته يرقص، وحيداً، أثناء صعوده ونزوله الجنل الجبل لتلبية الطلبات. إنه يغمض عينيه، يركز، ويبدأ المشي بإيقاع، يخطو على رؤوس أصابعه، ، يحركُ

 يمضي، يسافر، يدنو من الأرواح. الإرهابيون لم يقتلوه في ذلك اليوم، في بامبا غاليراس، لأن أرواح الـجبال كانت تحميه، أو ربما إنها كانت

 الهواكا، أما أنتم، فعلى الرغم من اللسراويل التي تلبسونها والخُصى التي

تتبجحون بها، فإنكم تشخخون في ملابسكم من الخوف. وتفضلون البقاء

 شيء على تحمل أي مسؤولية. فلماذا تستغربون إذا تحولت ناكو الـوس إلى

 الشُجاعة لوقفه. دعوا الحياة تفلت إذن والموت يملأ كل الأماكن الفارغة.

*     *         * 

ـ مسألة الدو لارات لا تهمني في شيء، فهي لها. ـ أكد توماسيتو بثية مطلقة: ـ ولكن أن تذهب. أن أفكر في أنني لن أرى ميرثيـدس أبداً،


 الحماسة ما يكفي حتى من أجل قتل نفسي،

 بدأت أفهم. و كذلك كونك أحادي الموضوع في في الحد أحديث ولا تتكلم عن
 ميرثيدس بعد تلك الدناءة، وبعد أن تخلت عنك بالرغم من أجلها. المفروض بك أن تكرهها من أعماق روحك.
 إننا لا نعرف الحب دون ضرب؟؟ ألا يقولون إننا نقول اکلما ضربتني أكثر أحببتني أكثرر"؟ وهذا المثل ينطبق تماماً على حالتي. ـ كل رقعة تغطي رقعة أخرى ـ شجعه ليتوما -. وبدلا من البـي البكاء على

البيورانية، كان عليك أن تجد أنتى أخرى حين كانت الأمور ساخنة وهكذا تنسى تلك الجاحدة.

- الوصفة نفسها التي قدمها عرّابي - قال توماسيتو.

 بالذات إلى ملهى الدومينو وتضاجع النحيفة اللعوب ليرا ليرا أو ثيليستينا ذات الـيات الثديين الكبيرين. سأتصل بالمححل كي يقدموا لك الك حسماً. وإذا لم تم تستطع تينك المؤخرتين انتزاع ميرئيدس من رأسك، فليجردوني مني من رتبتي. وتذكر الفتى بضحكة مغتصبة :

 واشتريت بطاقة من الفندق المقابل لملهى الدومينو لأرى إن كنت سأبدأ بالنسيان. ولكن ما حدث كان أسوأ. فبينما العاهرة تداعبني، رحت أتذكر ميرئيدس، وأقارن الجسد الذي أمامي بـجسد حبيبتي. فلم ينتصب معي يا

عريفي.

- إنك تعترف لي بأشياء حميمة لا أعرف معها ماذا أقول لك ـ ارتبك ليتوما -. ألا تخجل من رواية أشياء شديدة الخصوصية يا توماسيتو؟
 حتى باسـخريوطي البدين. أنت بالنسبة لي مثل ذلك الأب الذي لـم أعرفه يا عريفي. ـ ميرئيدس هنه كانت أنتى أكبر من طاقتك يا فتى. كنت ستتعذب
 ألم تلاحظ بأي كبرياء تعاملت معي في الليلة التي عرفتني عليها؟ حتيا حتى إنها كانت تقول لي يا قطي، يا للفاجرة!

وانكسر صوت كارينيو


 موجودات في نظري. فإما ميرثيدس أو لا أحد. ـ يا للعنة! - علق ليتوما.
قال القومندان متنحنحاً :
 ميرئيدس تلك، أجل، لقد اقترحتُ عليها ذلك حين رقصت معها في

 عهر وقالت لي : "الن أذهـب معك مقـابل كل ذهـب الدنيـا، حتـى ولو وجهت مسدساً إلى صدري. فأنت لست نمطي المفضل يا قطي". كان يرتدي الآن زيه العسكري ويـئلـي
 هناكُ علم البيرو ومروحة مطفأة. وكان كارينيو بالملابس المدنينية، يقف

 وسكين لفتح المغلفات.
ـ لا تقل هذه الأشياء يا عرابي. إنك تزيد مرارتي بذلك.

- إنني أقول لك هـذا كي تعرف أن هذه الـمرأة لا تناسبك ـ شـجعه
 فاجرة، أخطر ما يمكن أن تكونه المرأة. ومن حسن الحظ أنك تخلصت منها، حتى وإن كان ذلك رغم إرادتك. والآن، يجب ألا تضيع مزيداً من

الوقت. فلنهتم بوضعك. لا أظنك نسيت أنك في ورطة عويصة بسبب ما فعلته في تنغو ماريا، أليس كذلك؟ ـ لا بد أنه أبوك يا توماسيتو - همس ليتوما -. يجب أن يكون كذلك. بحث القومندان على طاولة مكتبه وتناول إضبارة من أعلى حافظة الأوراق، ثم هز ها أما كارينيو.
ـ سيكلف حلّ قضيتك جهدأ كبيراً، من أجل تنظيف سحجل خدمتك ، وإلا فإن هذه اللطخة ستلاحقك طوال حياتك. لكنني وجدت الطريقة، ، والفضل في ذلك يعود إلى حلآل قضايا معقدة بين مساعديّي. هل تعرف
 إلى خطئك، واستعدت صوابك، ورجعت الآن تطلب العفو. وكدليل
 الطوارئ. ستذهب لا الصطياد المنحرفين المتمردين يا فيا فتى. وقُع هنا.
 له من رجل يا توماسيتو.

 انـداهوايـلاس، وستكـون تـحت إمرة ضـابـط شـديـد الـسطوة، الـمـلازم بانكوربو. إنه مدين لي، وسيعاملك معاملة جيدة. ستبقى في الجبال بضعة شهور... حوالي السنة.
وهذا يبعدك عن التداول إلى أن ينسوك ويصبح سجل خـل هنا قتلناه وهنا دفناه. سـأجد لك فيما بعـا بـد موقعاً أفضل. ألا تقول لي

ـ اسـخريوطي البدبن تصرف معي على أحسن ما يرام أيضاً ـ تال
 انداموايلاس. أظنه كان خائفاً علي من الانتحار. وحسب رأيه، فإنه يمكن

الشُفاء من آلام الحب بالإكثار من الأكل، فهو يعيش ليأكل، لقد أخبرتك بذلك من قبل. راح اسخريوطي البدين يعدد أصناف الطعام بسعادة عظيمة:
 مخخلل، فلفل محشو، قواقع على طريقة بارمـا، كاوسا آلاليمينيا وبيرة طبيعية على المناخ القطبي. هذه هي المقبلات. وبعد ذلك دجاج محمر مع الرز الأبيض وجدي مشوي. ومن أجل الإجهاز على المسساء: طبق من حلوى الذرة وحلوى دونيا بيبا باللوز والعسل. ابشر يا كارينيتو. ـ إذا أكلنا نصف هذا الذي ذكرته سنموت أيها البدين.

ـ ستموت أنت وحدك ـ قال اسخريوطي -. فوجبة مثّل هذه تعيدني
 تكون قد نسيت ميرثيدس إلى الأبد.
 أنساها. لم أكن أتصور أنه يمكن لي الوصول إلى تلك الكـلك السعادة يا عريفي. وربما كان من الأفضل حدوث ما حدث، وأن تكون علاقتنا قصيرة الأمد

 ـ مـصـت بـدو لاراتك الأربـعـة آلاف بعـد أن قتلـتَ رجـلاّ مـن أجلـهـا وحصـلـت لـها عـلى بططاقة هـويـة جـــيـدة، ومـا زلـت تـفـكـر في روعـة بيورانيتك. إنك تتلذذ بالألم يا توماسيتو - تال ليتوما مستنكراً.
(1) تامال (Yamal) : دقيَ الذرة مع اللحم يطبخ ملفوفأ بورق الموز أو الذرة. (Y) كاوسـا آلا ليمينيا (Causa a la Lime) : بوريه البطاطا مع خس وجبنة بيضاء وزيتون وذرة ونالفل حار.

ـ أعرف أنك لن تتيح لي أي فرصة ـ قال له اسخريوطي البدين فجأة وهو يتعرق ويلهث وكل كتلته اللحمية الضخمة تنبض بالشراهراهة ، وكا وكان يحمل شوكته، مملوءة بالرز، ويؤرجحها علـه إلى إيقاغ كلماته : ـ ولكن دعني أقدم لك نصيحة صديق. أتعرف ما الذي كنت سأفعله لو أنني كنت مكانك؟

ـ ماذا كنت ستفعل؟
ـ كنت سأنتقم. - ورفع اسخريوطي الشوكة إلى فمه، ومضغ وهو
 الممتلئتين بلسانه وأضاف: ـ يـجب جعل تلك الجاحـدة اللعينة تدفع

- وكيف ذلك؟ ـ سأله الفتى ـ صحيح أنني أشعـر بالـمرارة وبـعسر الهضم، إلا أنك تُضحكني أيها البدين.
لهث اسخريوطي، وكان قد أخرج من جيبه منديلا أبيض كبيراً له
حاشية زرقاء، وراح يمسح العرق بكلتا يديه :
 هـنا سهل جـدأ، يكفـي دس شـكـوى ضـدهـا في مـلف القضـيـة. وبـــد التحقيق وإجراءات القاضي يتم إرسالها إلى سجن تشوريوس. ألم تـي تكن خائفة من إرسالها إلى سجن النساء؟ إذن، فلتُمض هناك بعض الوقت بسبب جحودها.

ـ عندئذ سـأذهب لإنقاذها في الليل، سـآخذ معي سلالم وحبالاً. مذا يروقني أيها البدين.

وقال اسخريوطي على الفور، وكأنه يعرض فكرة محكمة:
ـ في تـشـوريوس يــكـنـني أن أتـدبر الأمر لـيضـعوهـا في جـنـاح

السحاقيات. هناك سيجعلونها ترى النجوم والقمر يا كارينيتو. إنهن مصابات بالسلفس، وسينقلن إليها العدوى. ـ لـم يعد هذا يروقني أيها البدين. أتريد أن تصاب حبي ألـيبتي بالسفلس؟ لو جرى ذلك فسأذهب لأمزق بيدي كل أوليك السحاقيات.
 الشرطة في تاكورا حيث أعرف زميلا هناكُ ولتُ ولتمضي ليلة في الحجز مِ مع ضاربي السكاكين والنشالين والمحتالين والمنحططين. وفي صباح اليوم التالي لن تتذكر حتى اسمها. فضحك الفتى :
ـ عندئذ سأذهب إليها في زنزانتها لأركع على ركبتي وأعبدها. إنها
قديستي سـانتا روسا دي ليما.
ـ لهذا تخلت عنك. ـ كان اسخريوطي قد بدأ هجوم على الحـي الحلوى، وكان يتكلم وفمه ممتلئ: ـ كثرة التقدير لا تروق للنساء يا كارينيتو. إنهن يضجرن من ذلك. لو أنك عاملتها مثل التشانشُو، لوجدتها الآن وديعة إلى جوارك.

- إنها تعجبني هكذا. متكبرة، جريئة وهاربة ـ قال الفتى -. إنها تعجبني بطبعها الخرائي هذا. يعجبني كل ما فيها وكل ما تفعله. حتى ولو لم تصدقني يا عريفي. ـ ولماذا لا أصدق أن لك جنونك الخاص أنت أيضاً؟ ـ قال ليتوما ـ . أليس للـجميع جنونهـم هنا؟ أليس الإرهابـيـون مـجانيـن؟ وديـونيسيو والساحرة أليسا مجنونين؟ أو لـم يكن مجنوناً ذلك الملازم باكورفو الذي أحرق الأبكـم لإجباره على الكـلام؟ وهـل تريد من هو أكثر جنـوناً من هؤ لاء الجبليين الخائفين من الموكيات والذبّاحين؟ ألا تنقصهم عده برا براغ في رؤوسهم أولئك الذي يخفون الناس من أجل تهدئة آبووات الجبال؟ أنت على الأقل مصاب بجنون الحب الذي لا يضر أحداً سواك.
- وأنت الوحيد الذي يحتفظ برأسه سليماً في هذا المصح العقلي يا عريفي - قال مساعده.
- ربما كان هذا هو سبب شـعوري بالغربة في ناكوس يا توماسيتو.
 بعشاق مقتولين وبمحتبين مضيعين - قال اسخريوطي البدين -. ولكنني
 عملنا معأ. أتمنى لك التوفيق في منطقة الطوارئ. ولا تدع الإرهابيين يقضون عليك. انتبه لنفسك واكتب إلي. - ربما يكون هذا هو سبب ترقبي اللحظة التي ينقلونني فيها من هنا أضاف ليتوما .. فلننـم الآن، إن الفجر يطلع. أتعرف يا توماسيتو؟؟ لقد


 التي سنقضيها هنا؟
 لك قصة حبي من جديد، من البداية.
 أخرى؟

الخــاتمــة

## X

 وكان ليتوما في أثناء ذلك يجمع الملابس التي نشر ها لتجف على حبل الا مـعلق مـا بــن بـاب الكـوخ ومتـراس الأكيـاس والأحـجـار الـني يـحـمي


 وبالرغم من بعد المسافة، فقد عرف أنها امرأة.
"انتهى الأمر، ها هد جد جاؤوا" هكذا فكر ليتوما. تجمد في مكانه، ،


 تسلك. كانت تنظر باحئة ذات اليمين وذات اليسار، وتمضي من جهة إلى
 تلبث أن تبدله. إلى أن رأت ليتوما، وبدا كما لو أنها كانت تبا


 وقبعته ومسدسه السميث ويزون المعلق في قرابه. وها هي ذي قد بدأت

تحييه ملو حة عالياً بكلتا يديها، وكأنهما صديقان حميمان ومتفقان على موعد للقاء. من تكون؟ من أين هي قادمة؟ إلى أين ستذهب؟ وبّ وما الذي تفعله امرأة غير هندية في أعلى هذا الجبل، وسط البونا؟ فقد لاحظ ليتوما كذلك على الفور أنها ليست هندية، فهي بلا ضفائر، وبلا تنورة

 صرّة وإنما حقيبة. وكانت تواصل التلويح له بغضب، وكا وأن عدم استجابته كانت تضايقها. عندئذ رفع العريف يده وحياها. خلال نصف ساعة أو ثلاث أرباع الساعة التي احتاجتها المرأة لنزول
 بحواسه الخمس في عملية توجيهها. فكان يشير إليها بـحركات متحمسـة من ذراعه إلى السبل التي عليها السير فيها، والأماكن التي جعلتها كثرة
 أن تتعرض القادمة الـجـيدة إلى أحد تـلك الانزلاقات أو العثرات ألـو أو السقطات حيث كانت كل خطوة تخطوها اختبارأ للقدرة على النى حفظ

 ويتمايل، ويسقط، وينهض في ذهابه وإيابه ما بين المخخفر والمعسكر.
 العريف يوجه إليها التعليمـات بصـوت عـال (امن هنـالك، مـا بـين تلك الك
 من تلك الناحية، فهي وحل ذائب". وعندما أصبحت على بعد خمسين مترأ من الموقع، خرج العريف للقائها. ساعدها ممسكاً بذراعها، وأخلذ منها حقيبتها الجلدية.

قالت وهي تنزلق، تتمايل، وتتفلت من يدي ليتوما:

ـ حين كنـتُ هناك فوق، ظننتك الشُرطي توماس كارينيو. ولهذا
جييتك بثقة كبيرة.

- لا، لست توماس. - قال ذلك وهو يشُعر بغباء ما يقوله، ويمتلئ في الوقت نفسه بالسعادة : ـ لا يمكنك معرفة مدى مـو سعادتي وأنا أسمع

اللهجة البيورانية من جديد!

- وكيف عرفت أني من بيورا؟ ـ قالت مستغربة. فقال ليتوما وهو يمد إليها يده مصافحاً :

 هذه الجبال، بعيداً جداً عن موطننا؟

ـ توماس كارينيو موجود معك هنا، أليس كذلك؟ ــ لقد نزل إلى القرية قليلال، لن يتأخر في العودة.
 فتهاوت على أحد الأكياس المملوءة ترابآ والتي كان العريف ومساعده قد وضعاها بمساعدة بيدريتو تينوكو ما بين الصخور. ـ لحسن الحظ. ـ قالت منفعلة، وكان صدرها يعلو ويهبط كأن قلبها

 ساعة واحدة. ولكنني أمضيت أكثر من ثـلاث ساعات. أتلك هي القرية، هناك في الأسفل؟ هل سيمر الطريق من هناك؟ ـ كان سيمر من هناك ـ ـقال ليتوما ـ. لقد أوقفوا الـعمل ولن يكون ثمة طريق. لقد سقط هوايكو قبل أيام وأحدث أضرارأ كبيرة.
لكن الموضوع لم يهمها. فقد كانت ترصد درب الصعود بلهفة. ـ هل سنراه قادمأ من هنا؟

ليس صوتها فقط، بل هيئها وحر كاتها أيضاً كانت مألوفة له. وفكر
ليتوما: מالبيورانيات أفضل حتى في الرائحةال. وقال لها مستبقاً:

 تريدين زجاجة مياه غازية؟
ـ أي شيء، إنني أموت عطشاًا. ـ وكانت عيناها تراقبان القبان توتياء العنابر والصخور والسفح المشعـث بلطخات من العشب: ـ المنظر جمميل من

هنا.
فأحبط العريف حماسها:

- من بعيد أفضل من الاقتراب منه. سأحضر لك المياه الغازية.
 يضـعون فيه المشروبات المرطبة، استطاع أن يتفحص القادمة الجديدة براحة. لقد كانت متعة للنظر على الرغـم من تلوئها بالوحل وحل وتشـــث

 للعينين، يا أماه! نصف خضراواوين، نصف رماديتين، نصف لا أعرف
 بأنه كان يعرفها أو أنه رآها من قبل على الأقل؟ كيف ستكون ونـ وهي مرتبـ جيدأ، بفستان وحذاء ذي كعب، وقرطين، وشُفتين مطليتين بالأحمر

 والدفء. وتسارعت نبضات قلبه. أهي ميتشي؟ أهـا أهذه هي؟ خرج حاملا لها زجاجة المياه الغازية، وقال معتذراً أل ـ آسف، لا يوججد لـدينا كؤوس. يـجب أن تسْربيها مـن الزجاجـاجـة

مباشرة.

ـ هـل هو بـخير؟ ـ سألته المرأة، وكانت تتكلـم بين رشفة وأخرى، وكان هناك خيط من الماء يسيل في زورها: ـ ألم يمرض - توماسيتو مثل صخرة، كيف سيمرض - طمأنها ليتوما -. لـ يكن يعرف أنك ستأتين، أليس كذلك؟
 ثم إن الرسائل لا تصل إلى هنا كما أعتقد. ـ أنت ميرثيدس إذن.
ـ هل كلَّمَك عني؟ ـ ـ سألته وهي تنظر إليه بشيء من اللهفة. فأومأ ليتوما برأسه بضيق :
 ففي هذا القفر، حيث لا نعمل شُيئأ، لا يبقى لنا إلا تبادل الأسرار. ـ وهل هو غاضب جداً مني؟
 اللِلالي أنه يتكلم معلِ في أحلامه.
وخجل في الحال لأنه قال ذلك وبحث بـل بسرعة في جير فيوب سترته عن




 لصدف الحياة، اللعنة.

ـ أنتما الاثنان وحدكما هنا؟ ـ سألته ميرثيدس وهي تشير الـئير إلى الموقع. أومأ ليتوما بالإيجاب وهو يطلق الدخان:
ـ سنذهب من هنا عما قريب بفضل الله وفضل هذا الهوايكو الذي

سقط علينا. لولا ذلك لبقينا زمناً طويلاً. ـ أخذ نفساً عميقاً آخر من سيجارته : ـ المخفر سبغلق. والمعسكر كذلك. لقد بدؤوا بتفكيك الأشياء القليلة التي ظلت سليمة. ستختفي ناكوس من الوجود. الـي ألم تنشر الصحف


 الأخيرة في ناكوس. لقد فاجأني الهوايكو هناك في الأعلى وكاد يحملني
.

- إذا كان يحلم بي، فهذا يعني أنه لم يكرهني بعد الذي فعلته به. ـ الصحيح أن توماسيتو يحبك كثيرأَ. أنا لم أر أحـدأ يحب مثـلمـا يحبك هو ، أقسم لك. ـ هل قال لك ذلك هو نفسه؟

 الخضراوين الرماديتين. وفكر : (ايا للأشياء التي رآها توماسيتو في هاتين العينين وهو ينظر إليهما عن قرب").
ـ وأنا أيضاً أحبه كثيراً ـ همست ميرثيدس دون دون أن تنظر إلى ليتوما -. ولكنه لم يعرف ذلك بعد. لقد جئت لأخبره.
ـ ستقدمين له أكبر سعادة في حياته. ما يشعر به توماس نحوكك أكثر من الحب، إنه شيء أقرب إلى المرض، أقر أقسم لك.
 أنت متأكد من أنه سيعود، أليس كذلك؟
 يخيم هناك تحت، ولن يستطيعا رؤيته إلا بعد أن يتسلق نصف السفح.

كان الجو قد بدأ يبرد أيضاً. ورأى ليتوما ميرثيدس تحكم إغلاق سترتها،
 حارس أهلي عادي ولديه امرأة تتجشم عناء المحجيء إلى نهاية العالم هذه الـم
 آلاف دو لار معها؟ سيغمى عليك من الفرح يا توماسيتو. - إنها شـجاعة كبيرة منك أن تأتي ماشية وحدك من الطريق في هذه
 أن تضلي الطريق.
ـ لقد ضللت الطريق فعلا ـ ضحكت ــ ــ ـ ـ وقد ساعدني بعض الهنود.
 ناكوس! وكانوا ينظرون إلي كأنني من كوكب آخر، إلى أن فهموا أخيرأ ما أريده.

ألفى ليتوما عقب السيجارة نحو المنحدر وقال: - وكان يمـكن لكك أن تتعرضي للقاء كريه. ألم يـخبروك أنه يوجـد إرهابيون في هذه المنطقة؟
ـ لــد حـالفنـي الحظ. ـ قـالت معتـرفة ، ثـم أردفـت عـلـى الـفور : أستغرب أنك تعرفت على لهجتي البيورانية. كنت أظن أنني قد فقدتها. لقد غادرت بيورا منذ زمن طويل، حين كنت ما أزال فتية. ـ اللكنة البيورانية لا تختفي أبداً ـ قال ليتوما .. إنها أجمل لهـجة أعرفها. وخصوصاً لدى النساء. ـ هـل يـمـكنـني أن أغتسـل وأسرح شـعـري قلـيلاْ؟ لا أريـد أن يراني كارينيتو وأنا بهذه الهيئة.
وكان ليتوما على وشك أن يرد عليها : "ولكنك جميلة جداً هكذا")، إلا أنه كبح نغسه مرتعباً، وقال لها وهو ينهض وان واقفا :

ـ أجل، يا لي من أحمقق، فأنا لـم أفكر في ذلك. لدينا مغسلة وماء
 قادها إلى داخل الكـوخ وأحس بـيـي الأمل والأسى والاستياء الذي تفحصت به ميرئيدس السريرين والبطانيات المشعثة فوقهما، والحقائب التي تستخدم كمقاعدل، وركن الاغتسـال:
 لها المغسلة بالماء وقدم لها قطعة صابون جديدة ومضيى ليجلب جافة عن حبل الغسيل في الخارج. وعندما خرج كي تأخذ هي راحتها، ،
 ميرئيدس. وبعد بضع دقائق برز شبح مساعده بـين بـين الظالال البعيدة على اللسفح، وكان يصعد الجبل بخطوات واسعة. يا للمفاجاجأة التي تنتظرك أيها الفتى. سيكون هذا اليوم أسعد أيام حياتك. وعندما أصبح ألـي على بعد
 هوانكايو" ونهض واقفاً. إنها تعليمات القيادة، ومن تعبير وجه توماسيتو عرف أن هناك أخباراً طيبة. ـ أراهن أنك لا تعرف إلى أين سيرسلونك يا عريفي، أو بالأحرى يا

ـ ماذا؟ هل رفعوني؟
قـدم إلـيـه الـفتـى الـورقـة الـتـي تـحـمـل في أعـلاههـا تـرويـــة شـركـة
المeاولات :
 ستكون رئيساً للموقع هناك. مبروك يا يا رقيبي!
 ليتوما بإلقاء نظرة سريعة على تلك الـخربسـات السوداء على الورقة

البيضاء.

ـ سانتا ماريا دي نيفيس؟ وأين هذا؟
فضحك الفتى :

- في الأدغال، قريباً من أعالي مارانيون. ولكن المضحك هو المكان
 كان يبدو سعيداً جداً، فأحس ليتوما بالحسد وقدّر المكان بناء على

ـ لا تقل لي إنك ذاهب إلى بيورا، لا تقل إنك منقول إلى موطني. - إلى هناك بالضبط، إلى مفوضية حي كاستييا. لقد وفى عرابي بوعده، وأخرجني من هنا قبل الموعد الذي حدده.

 "المنيعين". ولكن، إياك أن تسمح لهم بأن يفسدوك.

- وما هذه الضجة؟ ـ قال الحارس متفاجئاً وهو يشير إلى الموقع : هل هناك أحد في الداخل؟



 الليلة. سأنام حيث يداهمني النعاس، في الحانة أو في العنبر. فبعد كمية
 اللقاء غداً. هيا، اذهب لتسلم على ضيفك يا توماسيتو.

ـ يا للمفاجأة أيها السيد العريف. ـ قال ديونيسيو حين رآه داخلاً: ـ ألم تغادر ناكوس بعد؟ فرد ليتوما ساخراً :

ـ لقد بقيت لأودعك وأودع دونيا أدريانا. هل لديك شيء للأكل؟ ـ بسكويت ومرتديلا ـ أجابه الخمّار ــ ــ أما الشُراب فهو بالجملة. إنتي

أصفي الموجودات.
ورد ليتوما :
ـ هذا أفضل. سأقضي الليل كله معكما وسأشرب حتى الثمالة. ـ هـاي، هـاي. - ابـتـسـم لـه ديـونـيسـيـو مـن وراء مـنضـدة الكـونتـوار باستغراب ورضى، وكان يخترقه بعينيه المائيتين : - في الليلة الماضية رأيتك سكران، ولكن ذلك كان بسبب الرعب من الهوايكو. أما الآن فأنت آتِ لتسكر بكل سوء نية. دائماً هناك متسع من أجل البدء. ملأ له كأس بيسكو ووضعه أمامه على المنضدة، ووضع إلى جانبه صحناً من الصفـيح مملوءاً بقطع بسـكويت مثئقبة وشـرائح دائرية من أمن المرتديلا.
كانـت السيـدة أدريانا قـد اقتربـت واستنـدت بـمرفقيـها إلى الألواح الـخشبية، وراحت تنظر إلى العريف من بـن كفيها بوقاحتها وفتورها المعهوددين. لم يكن هناك في المححل شبه المقفر إلا ثلاثة زبائن يسربون البيرة من الزجاجة نفسها، ويتبادلون الحديث وقوفاً إلى جانب الجدار في
 واحدة. فجعله اللسان الناري الذي لعق أحشاءه يرتعشُ - بيسكو فاخر، أليس كذلك؟ ـ ـ قال ديونيسيو متبجـحاً وهو يسرع
 السيد العريف!

شـم ليتوما الكأس، وبالفعل، فقد ميز في الشذى المتقد ما يشبه تُمالة
 لتدوسها أقدام كرامي ايكيني الخبيرين.
 وحتى في الأدغال سأعيش وأنا أتخيل ما كان يحدث هنا هنا بعـد النـ أن يتقدم الليل ويعم السكر.

 يشغل رؤوس الناس القليليـن الذين هنا بعـد الهـوايكـو وإغـلاق شركة

وتبتهج قليلاً ولو لمرة واحدة.

ـ من المحزن شرب الخمر وحيداً يا دونيا أدريانا ـ قال العريف ـــ ألا
تشاركاني الشراب؟
ـ بكل سرور - ردّ ديونيسيو.
سكب كأساً أخرى ورفع نخباً مع العريف.

وكنت تغادر مسرعاً بعد مجيئك بقليل، مثل روح يحملها الشيطان انـلـ
ـ و كأنك تخاف منا ـ أضاف ديونيسيو وهو يفرك كفيه.
 أفهمكما. أنا أحب الناس ذوي الشفافية. وبالمناسبة يا دونيا أدريانا، أنت لم تقصي على مطلقاً قصص البيستاكوات التي تروينها للجميع. ــ لو أنك كنت تُكثر من المجيء إلى الحانة لكنت سمعتها. أنت لا تعرف مقدار الأشياء التي ضيعتها بسبب سلوكك الر الرسمي.. وأتبعت المرأة قولها بقهتهة مجلججلة.

ـ لست أغضب لأني أعرف أنك تقول هذه الأشياء هنا دون رغبة في الإساءة ـ قال ديونيسيو ذلك وهو يهز كتفيه، وأضاف: ـ ـبعض الموسيقى ستبعث المرح في هذه المقبرة.

فأكد ليتوما :
ـ مقبرة هي الكلمة: ناكوس! يا للقتحبة، كلمـا سـمعت هذا الاسـم يقف شعر بدني. وعفوآ للكلمة البذيئة يا سيدتي. فقالت دونيا أدريانا :
ـ يمكنك قول كل الكلمات التي تشاء قولها إذا كان ذلك ينعشك. فأنا أتحمل أي شيء لمجرد رؤية الناس سعداء.
أطلقت ضصحكة أخرى مستهترة، ولكن موسيقى إذاعة خونين التي انطلقت في تلك اللحظة طنت عليها. ظل ليتوما ينظر إلى دونيا أدريانا :




 يصبح بالإمكان فهم جنون توماسيتو. ـ وأين الحارس توماسيتو؟ ـ سألته السيدة أدريانا.
 لزيارته، فتركتُ لهما الموقع ليستمتعا بشهر عسلهمانـا فعلقت دونيا أدريانا :

- جاءت من ناكوس وحدها؟ لا بد أن تكون امرأة قوية الإرادة. ـ وأنت تموت حسداً أيها السيد العريف ـ قال ديونيسيو. ـ طبعاً ـ اعترف ليتوما ـ. و لأنها فوق ذلك ملكة جمال.

ملا الخمار الكؤوس وقدم واحدآ لزوجته أيضاً. وفي أثناء ذلك بدأ أحد الرجال الثلائة الذين يشربون البيرة بالغناء بصوت عال وال، مرافقاً لحن
 المطوقة....1.
 شتيء صار الآن أقل خطورة وأهمية مما كان عليه : - إنها جديرة بتمثيل المرأة البيورانية. أي حظ حالفك بالنقل إلى حي كاستييا يا توماسيتو! بصحتكم أيها السادة!
شرب جرعة ورأى ديونيسيو ودونيا أدريانا يبلان شفانهانهـهـا فقطـ

 السكرة في ليلة الهوايكو لا تُحسب على حلى حد قول الخمّار. ـ كم شخصاً بقي في المعسكر؟
 كسول أو أكثر لم يغادروا.

ـ وأنتها؟
ـ ما الذي سنفعله هنا إذا كان الجميع يغادرون ـ أوضح الخمار ـ ـ ومع أنني هرمت، إلا أنني شخص رحالة منذ ولادتي، ويمكنتي أن أعمل في أي مكان آخر.

- بما أن السكر شـائع في كل مكان، فيمكنك أن تقيم كوخاً أينمـا

ذهبت.

- وإذا كان الناس لا يعرفون الشُرب، نعلمهم - قالت دونيا أدريانا.
 المهرجانات. ـ قال ديونيسيو ذلك وبدأ يقفز بتثاقل ويزمـجر : ـ لقد كنتُ

أملك دباً في شبابي، وكان قادرآ على رمي أوراق اللعب والكنس ورفع فساتين النساء. - عسى ألا تلتقيا بالإرهابيين في ترحالكما فقط. ـ نتمنى لك الشُيء نفسه أيها العريف. ـ هل نرقص معاً أيتها العجوز.

كان أحد الرجال الثلاثة قد اقترب وهو يتمايل ببطء، وسدّ يد دونيا أدريانا من فوق منضدة الكونتوار. فخرجـت للرقص معهـ دون دون أنـو أن تنطق


الهوانيو بالتصفيق.
بحث ليتوما عن ديونيسيو بعينهي :
ـ أي أنكمما ستذهبان بسركما. بعد قلبل ، عندما نسكر تماماً، هل ستخبرني بما جرى لأولئك الثلاثة.

وقال ديونيسيو الذي ما زال يقلد حركات دب ثقيل متقافز :
 الأصدقاء وامرح. في صحتك أيها السيد العريف!

رفع كأسه ليشـجعه، ، وشرب ليتومـا مـعه. من الصعـب الإحسـاس بالسعادة وسط ما يحدث. ولكن، حتى سـكر الجبليين كان يبدو له على
 والعمال الثلاثة الذين يشربون البيرة: فما إن يسكروا قليلاً حتى ينسوا كل


 العاملين الآخرين، وقال لهما ليبدأ الحديث:

ـ هـل بقيتـم من اجـل إطفـاء الأنوار في المـعسكر. هـل أنتم حراس
الآلات؟
فقال أكبرهـمـا سناً، وهـو رجل ضئيل الحـجـم، له وجهه كبير غير
متناسق وفيه أخاديد آثار جراح:
ـ أنا ميكانيكي وهما عاملا ثقابة. سنغادر غداً، وسنبحث عن عمل في هوانكايو. هذه هي ليلة الوداع في ناكوس. ـ لقد كان المعسكر مثل اللمبو حتى وهو ممتلئ بالناس، فكيف وهو مقفر الآن. أليس هذا محزنآ؟ ـ قال ليتوما.
سـمع ضـحكة حـجرية وتعليقاً خافتاً من الرجـل الآخر - وهو شـاب يرتدي قميصاً أزرق يظهر تحت كنزة رمادية، ولكنه سها عنهـما، لأن الثالث الذي كان يرقص مع دونيا أدريانا غضب من شـئ مـيء ما. ـ لماذا تبعدين جسمك عني أيتها العجوز. ـ كان يحتج بصوت أخنّ وهو يـحاول الالتصاق أكثُر بالمـرأة : ـ لـن تـقولي لـي الآن أنه لــم تـعـد تروقك ملامسته. ما الذي جرى لك أيتها العجوز. كان رجلاّ متوسط القامة، له أنف شديد البروز وعينان مضطربتان وغائرتان وقد تو قدتا مثل جمرتين بفعل الخمر أو التهيج. وفوق الأفرهول

 فوقها سترة مشدودة على جسده، لقد كان يبدو حبيساً داخل ثيابه. ـ أهدأ وأبعد يديك وإلا لن أرقص معك. ـ قالت له دونيا أدريانا ذلك أخيرآ دون غضب، وهي تبعده عنها قليلآ، وترصد ليتوما بطرف عينها : ـ الرقص شيء وما تريده أنت شيء آخر أيها الماكر.
ضححكت وضحك كذلك الرجان اللذان كانا يشربان البيرة. وسمع ليتوما ضحكة ديونيسيو المبحوحة من وراء منضدة الكونتوار. ولكن

الرجل الذي كان يرقص لـم يكن راغباً في الضحك. فوقف وهو يترنح، تم التفت نحو الخمّار ووجهه يشع بالغضب:

 لهذه التي لا تريد أن ترقص معي! فضحك ديونيسيو مرة أخرى :



كانت دونيا أدريانا قد رجعت للوقوف وراء منضدة الكونتوار، إلى
 كفيها، وراحت تراقب الجدل بنصف ابتسامة متجمدة، وكأن الأمر لا

يعنيها.
بدا على الرجل فجأة أنه لم يعد مهتماً بغضبه. فتراجع نـحو رفـي رفيقيه



 وزوجته، وفكر "لقد سكرتا". ولكنها سكرة بلا مرح ولا روح، مختلفة




 كم كان يبدو غاضباً. كان يقف قبالة ديونيسيو بوضعية ملاكم :

ـ ولماذا لا يمكنني مداعبتها فضلا عن مراقصتها؟ـ كان يقول له وهو
يضرب خشب المنضدة: ـ لماذا؟ أخبرني، هيا يا ديونيسيو.
فرد عليه الخمار وهو يشير إلى ليتوما:
ـ لأن السلطة موجودة هنا. وأمام السلطة يـجب التصرف الـي



إلى السكران وإليه بالتناوب، ويبا ويابتهاج.
فصرخ المخمور دون أن يتنازل بإلقاء نظرة على ليتوما :

 ألا تقول أنت دائماً بأن الشراب يساوي بيننا؟ ما هو الصحيح إذن؟ بحث ديونيسيو عن ليتوما بعينيه وكأنه يقول له : اما الذي ستفي ألـنـله
 تنتظر كذلك رد فعله، وكان بإمكان ليتومـا أن يشعر بعيـون الرجلين الآخرين مسلطة عليه. فقال :
ـ لست هنا بصفتي حارساً أهلياً، وإنما مثل أي زبون. فهذا المعسكر
قد أغلق. ولا أريد أي مشاكل. من الأفضل أن نشرب. رفع كـأسه، وحـاكاه الـمـخــور بـوداعـة، رافعاً يـده الفـارغة، وفـال الـا بجدية : (في صحتك أيها العريف".


 يذهلان لجمالها الآن.

ـ أنتما كاذبان. ـ قال المخمور وقد غضـب من جديد، وكان يضرب

المنضدة ويقرب رأسه من الخمّار بازدراء: ـ أقول لك ذلك في وجهك. يمكنكما أن تخدعا الجميع، أما أنا فلا.
لم يبد ديونيسيو أدنى قدر من الغضـب. ولم تتأثر ملامححه، ما بين

 كأساً أخرى بهدوء شديد وقدمها إلى المخمور بحر كة ودية :



وتذوق العنب.
"لا يـمكن أن تكـون ميرئيـدس هـذه هي ميشي"، فكـر ليتوما. لــد

 رشفات قصيرة متباعدة وهو يغمض عينيه. بدا أنه استكان، ولكنه ما إن فرغ من شرب الكأس حتى عاد للغضب :

 يحدث شيء؟ وها قد حدث كل شيء! جاء الهوايكو ، وتوقف العمل في الطريق، وسرحونا من العمل. وبالر ونم
 مطمئنين، تراقبان المباراة من الشُرفة.

وقف يلهث وقد تبدلت ملامحهه. كان يفتح عينيه ويغمضهمها ويلقي نظرات مرتابة على ما حوله، أهو مذعور لأنه قال ما قاله؟ راقب ليتوما
 وخرجت السيدة أدريانا من وراء المنضدة وأمسكت بيد المخمور ر :

ـ تـعـال لـنرقص، كي يزول غضبـك. ألا تـعرف أن الـغضـب مـؤذ

كانت تصـدر عن المذياع موسيقى لا يمكن تمييز ها بسبب التشوشُـات. وأخذ الرجل يرقص رقصة بوليرو متعلقاً بدونيا أدريانا مثل قرد. ومن الـا
 يتعلق بها، كان يداعب في الوقت نفسه مؤخرتها ويدعك فمه وأنفه برقبتها.
سأل ليتوما الخمّار :
ـ أين ذهب الآخران اللذان كانا يشربان البيرة هناك قبل قليل.
فأخبره ديونيسيو :
ـ لقد خرجا منذ عشر دقائق. ألم تسمع الباب؟
ـ وأنت، ألا يهمك أن يمد الرجال أيديهم إلى امرأتك أمام عينيك؟
هز ديونيسيو كتفيه:
ـ السكارى لا يعرفون ما الذي يفعلونه. ـ ضـحك مهتاجـآ، وتنشـق
 دقائق من السعادة. انظر كيف يتلذذ. ألا تحسده؟
 لـم بكن يتحرك مـن مكانه، وكانت يداه تـجوبان ذراعي وكتغي وظهـر
 ذلك، وعلى وجهها تعابير الضجر، وشيء من الاستياء. - إنه يتحول إلى بهيمة ـ بصق ليتوما على الأرض ــلـ . لا يمكنني أن أحسد بهيمة مثله.

فضحك ديونيسيو وتحول ثانية إلى دب:
ـ الحيوانات أكثر سعادة مني ومنك أيها السيد العريف. إنها تعيش

لتأكل وتنام وتنكح. فهي لا تفكر وليست لديها هموم. أما نحن فلدينا همومنا، إننا تعساء. وهذا وتيا الذي هناك ، إنه يزور الآن حيوانه، وانظر كـم

## اقترب العريف من الخمّار أكثر وأمسكه من ذراعه:

 كيلا يحدث شيء، كيلا يحدث ما حدث. ما هي تلك الأشياء؟
فرد عليه ديونيسيو وهو يقوم بحركات
المروض :
ـ اسأله أيها السيد العريف. إذا كنت تصدق ما يقول سكران، فاذهب إليه وليخبرك هو. أخرج من فضولك دفعة واحدة. أجبره على التكلم، أسحب منه ما تريد بالرصاص.
 كذلك توماسيتو وميرثيدس وهما متعانقان في اللحظة التي يكون حبهـا على أشده.
ـ لـم يعد يهمني أي شيء ـ تلعُتم -. لقد أسدلت الستار، لقد رميت

 العمل في الطريق قد توقف. بفضل الآبووات صار بإمكاني الذهابـ الـابـ لم أشعر في حياتي بالتعاسة مثلما شعرت بـر بها هنا. فقال الخمّار مؤيداً :
ـ أيوه، مع البيسكو بدأت تتوضح لك الحقائق. مثلما يحدث للجميع أيها السيد العريف. إذا واصلت على هذا المنوال فسوف تزون تزور حيوانك أنت أيضاً. ماذا سيكون؟ الحرذون؟ الخنزير؟
بدأ المـخمور بالصـراخ، فالتفت ليتوما لينظر إليه. وما رآه ملأه

بالقرف. فالر جل المحشُو في سترته ـ السجن كان قد فتح سرواله وكان يمسك عضوه بكلتا يديه، ويعرضه على دونيا أدريانا، أسود ومنتصباً، ويصرخ بلسانه المعقود :
 معبودي". كفالٍِ تصنعاً.

داهمت ليتوما نوبة ضحك. ولكنه كان يشعر برغبة في التقيؤ ، وكانت تدور في طواحين رأسه الشكوك حول ميرثيدس. أتكون هي فتاة بيورا أم لا؟ لا يمكن وقوع كل هذه المصادفات، يا للعنة العاهرة. هل تكلّم هذا

المعتوه عن أشياء فظيعة؟
دارت السيـدة أدريانا على عقبــهـا ورجعت إلى منضـدة الكـونتوار. وكانت هناك من جديد، تستند إلى مرفقيها وتنظر بأكبر قدر من عدم المبالاة إلى السكران ذي السروال المفتوح. وكان هو يتأمل عضوه بنظرة كيبة في وسط المححل.

قال ديونيسيو :
ـ كنت تتحدث عن أشياء فظيعة أيها السيد العريف. فهل رأيت ما هو أفظع من هذا المشهجد.
أطلق قهتهة عالية، وضحكت معه دونيا أدريانا أيضاً. وقلدهما ليتوما مجاملاً، إذ لم تكن لديه رغبة في الضحكك. فقد تأتيه تشنجات القيء في أي لحظة.
ـ سآخذ هذا الفحل معي ـ قال لهما ــ ـ لقد أصبح مزعجاً جداً ولن يتر ككما بسلام طوال الليل.

فقال ديونيسيو :
ـ لا تقلق بسأني، فأنا معتاد. هذه المشاهد جزء من عملي. ـ كم الحساب؟ ـ سأله العريف وهو يمد يده إلى محفظته.

فمد ديونيسيو يده إليه:


المو جودات؟ ـ شـ شـرأ جزيلاً إذن.
ذهب ليتوما إلى حيث كان السكران. أمسكه من ذراعه، ودفعه دون
غضب باتجاه الباب:
ـ أنا وأنت سنخرج لنسْم الهواء في الخارج يا صاحبي. لـم يُبد الرجل أدنى مقاومة. وكان يرفع سرواله بسرعة، فدمدم وهو

- بالطبع أيها العريف. فالناس يتوصلون إلى التفاهم بالحوار.
*     *         * 

كان ينتظرهما في الخارج ظلام جليدي. لم يكن هناك مطر ولا رياح
 في المساء، وأحس ليتوما بأن أسنان العامل تصطك وكرك، وكان يشعر بـه يرتعش وينكمش على نفسه في ملابسه التي مشل قميص تقييد المجانين. ـ أعتقد أنك تنام في العنبر الذي لم يدمره الهوايكو ـ قال له ليتوما


الآخر، فقد نحطم رأسينا بين الحفر في هذا الظارملام.
كانا يتقدمان ببطء، يترنحان، يتعئران في العتمة التي لم تخفف منها نظرات النجوم وبريق الهلال الخافت. وبعد خطوات قليلة أحس ليتوما بأن الرجل ينحني على نفسه ممسكاً معدته. ـ هل تشُعر بتشُنجات؟ تقيأ فتتحسن. حاول، ، حاول، إلى أن يـخرج منك كل القرف، سـأساعدك في ذلك. كان الرجل منحنياً يرتعش مع تشنذجاته، فوقف ليتوما وراءه وراح

يضغط له على معدته بكلتا يديه مثلما فعل مرات ومرات لرفاقه المنيعين في بيورا، حين كانوا يخر جون ثُملين من بار لاتشونغا. فاحتج السكران فجأة بنصف لسانه :

- إنك تنكحني.

ـ هذا ما تريده أنت ـ ضحكك ليتوما ــ ـ ولكنني لا أميل إلى الر جال
أيها الفحل.
وزمـجر الآخر بين تشنـجاته :

- ولا أنا أيضاً. ولكن المرئ المرء يتحول في ناكوس إلى مخنث، بل وإلى

أشياء أخرى أسوأ.
أحس ليتوما بأن قلبه يخفقَ بشُدة. هنالك شيء ينهُ هُ هذا الرجل من الداخل وهو يريد أن يتقيأه أيضاً. إنه يريد التخفف من شـئه بـئ بروايته إلى أحدما.

وأخيراً انتصب المخمور وهو يطلق زفرة راحة.

- إنني أحسن حالاً. - وبصق وهو يفتح ذراعيه - يا للبرد القذر هنا. - إن دماغ المرء ليتجمد ـ أيده ليتوما -. من الأفضل أن نتحرك. أمسك كل منهمـا بذراع الآخر ثانية وتقدما، وكانـا يطلقان اللعنات كلما تعشُرا بحـجر أو غطسـت أقدامهمـا في الوحل. وأخـيرا أ ظهرت كتلـة العنبر أمامهما، أكثُر قتامة من الظلمـة المححيطة به، كان يُسـمع صفـير الرياح في أعالي الجبال، أما حيث هما فكل شيء صـئ صامت وهادئ. كان ليتوما قد تخلص من مفعول الكحول، وصار يشعر بالصحو والصفاء. بل

 الرمال المجاورة لملعب كرة القدم في بيورا. وكان دماغه الذي يوشك أن ينفجر مشغولاً بفكرة واحدة فقط : (يجب أن أجعله يتكلم").
- حسن، فلندخن سيجارة يا صاحبي قبل النوم - قال له. ويبدو أن السكران قد تخلص أيضاً من سكره:

ـ وهل ستبقى هنا؟

- إنتي أشعر بالوهن ولا أريد الصعود إلى الـموقع الآن. تـم إنني لا
 ـ قل أسرة. فقد أخذوا كل الفرش.
سمع ليتوما بعض الشُخير في أقصى العنبر. وألقى الرجل الـقل بنفسه على الـى
 ليتعرف على المكان: كان هناك سريران من ألواح خثبية إلى جانب ذاك
 وأشعل سيجارتين. قدم إحداهما إلى العامل بصوت لطيف : الطيف الـي
ـ ليس هناك مثّ السيجارة الأخيرة في السرير، بانتظار النوم.
 جمرة اللسيجارة تتوهج في العتمة، وتلقى نفثة من الديان بينما واصل الرجل : ـ لماذا بقيت هنا؟ ما ما الذي تريده مـي مني؟




 وميداردو يانتك، الشهير بديميتريو تشانكا؟ أكا أخبرني بذلك بينما نـيا نحن ندخن هذه السيجارة الأخيرة.
ـ لـن أخبرك ولو مت. ـ شـخر الرجل وهو يتنفس بقوة. كان يتحرك في السرير، وفكر ليتوما في أنه سينهض واقفاً الآن ويخرج راكضاً من

العنبر ليذهب إلى حيث ديونيسيو ودونيا أدريانا. ولكن الرجل أردف : ـ لن أخبرك حتى لو قتلتني. حتى لو سكبت علي بنزيناً وأشعلتني بعود ثقـاب. يـمكنك أن تبدأ أسـاليـب التعـنيب تلـك التي تـمـارسونها علـى

الإرهابيين إذا شئت. فلن أخبرك حتى ولو عذبتني.
فقال ليتوما بتمهل مبالغآ في لطفه :
ـ لن ألمس شعرة واحدة منك يا صاحبي. ستخبرني بذلك وسأذهب. وغداً ستغادر أنت ناكوس، وأنا سأغادرها أيضاً. كل منا سيذهـب في

 سأتخلص من المسمار الذي يوخزني هنا منذ زمن. لست ألعـن أعرف اسـمك ولا أريـد أن أعرفه. أريـد فقط أن تروي لـي مـا جـرى. حتـى نـنـام كـلانـا

مطمئنين يا صاحبي.
ساد صمـت طويل، يقطعه الشُخير المتقطع القادم من أقصى العنبر.
 غمامة من الدخان تدخل إلى أنفه وتدغدغه أحيـانـأن. لقد كان مطمئنـناً. فهو واثق ثقة مطلقة من أن الرجل سيتكلم. ـ قدموهم قرابين للآبووات، أليس كذلك؟ ـ للآبووات؟ سأله الرجل وهو يتحرك. وكانت عدوى قلقه تنتقل إلى العريف الذي كان يشعر أحياناً بحكة متعجلة في أنحاء متعددة من جسده. ـ أرواح الـجبال ـ أوضـح لـه ليتوما .. الآمارو، الـموكي، الآلهـة،
 الككوارث. هل ضـحوا بهـم حتى لا يأتي انهيار الهوايكو الأين؟ حتى لا يـجيء الا الإرهابيون لقتل الناس أو اقتيادهـم؟ حتى لا يـجفف البيستاكوات الـي عامل؟ هل هذا هو السبب؟

ـ لست أعرف لغة الكيتشُوا ـ شخر الرجل ـ.. ولم أسمع قبل اليوم بهذه الكلمة، أقلت آبوو؟ فألح ليتوما : ـ ـ ألم يكن هذا هو السبب يا صا هاحبي؟


 الاثنين الآخرين لا يعنيانك مثل ابن بلدتك. وأنا أيضأ أشعر بحزن ألـن أكبر على الأبكمّ بيدريتو تينو كو. هل كنتما لانيا صديقين أنت وديميتريو ، أعني ميداردو يانتك؟

ــ كان كل مـنا يـعرف الآخر. لــد كان يعـيش مـع زوجتـه هـنـاك في الأعلى، على السفح وكان يرتجف خوفآ من أن يعرف الإرهابـيون أنه هنا.
 كيف هرب؟ بالا ختباء في قبر. لقد كنا نتبادل الأحاديث ألحين أحيانآ. وأكثر ما
 انكافيليكا فقد كانوا يقولون له : (اسيمسكون بك عان عاجلا أو أو آجلاً. إنك تورط الجميع ببقائك في ناكوس. انصرف، اذهب من هنا"،.
ـ لهذا السبب ضحوا بمراقب العمال؟ لكي ينالوا رضى الإرهابيين؟ اعترض العامل بهياج وهو يدخن وينفث الدخان دون توقف، وبدا كما لو أن السكر قد عاوده:

ـ ليس لهذا السبب فقط. ليس لهذا السبب وحده، اللعنة. ـ لأي أسباب أخرى إذن؟
ـ لقد قال ملعونو الأم هؤلاء بأنه محكوم بالموت، وعاجلاً أو آجلا"

سيأتون لتنفـيـذ حكـم الإعدام به. وبـما إنه كان يلزمهـم شـخص، فمن الأفضـل أن يكـون مـمن وردت أسـمـاؤهـم في قائمـة الإرهـابـيـين، لأنـه سيموت عاجلالّ أو آجلاً.
ـ تريد أن تقول إنه كانت هناك حاجة إلى دم بشري، أليس كذلك؟
ثارت حفيظة الرجل :

عمل؟ هل تعرف ما الذي يقولانه الآن؟
ـ ماذا يقولان.

- إننا لم نقدم التضحيات الكافية ولهذا غضبوا علينا. وحسب قول هذين اللذين سأفعل بأمهما، كان علينا أن نفعل مزيداً من الأشياء. هل تلاحظ ذلك؟

 وليس هناك من يعرف إذا كانوا موجودين حقاً.
 بأن ذاك أو أولئك النائمين في أقصى العنبر سيستيقظون ويـجبرونه على الصمت. أو أنهم سيأتون على رؤوس أصابعهم ويكممون فم المـخمور. وسيحملونه هو نفسه لأنه سمع ما سمعه، ، إلى فتحة المنجـم المهـجور
 القتل هو أهون ما في الأمر. أولم يصبح القتَل أمرأ عادياً مثّل التبول والتبرز؟ ليس هو ما يخوزق الناس. ليس أنا وحدي، وإنما كيّيرون ممن ذهبوا كذلك. إن ما يخوزقنا هو الشيء الآلآخر.

$$
\begin{aligned}
& \ddot{\mathbf{Q}} \underbrace{\infty}_{0} \\
& \text { t.me/t_pdf } \\
& \text { ـ الشيء الآخر؟ ـ أحس ليتوما بقشعريرة. } \\
& \text { فهمس المخمور وقد انشرخ صوته: }
\end{aligned}
$$

ـ الطعم في الفم. إنه لا يزول، مهما غسل أحدنا فمه. إنني أشعر به الآن. وفي حلقي أيضاً. بل إنني أُسعر به حتى في بطني. وكأنني انتهيت من المضغ لتوي.
أحس ليتوما بعقب السيجارة يحرق أصابعه فأفلته. داس بقدمه على الشرارات. لقد فهم ما كان الرجل يقوله ولم يعد يريد معرفة المزيد. ـ تعني أنكمم فعلتم ذلك أيضاً ـ دمدم ـ وظل يلهث وار وفمه مفتوح

 معدتي، وقد عدت أتبرز دماً من جديد. حاول ليتوما أن يسحب سيـجارة أخرى ولكن يـديه كانتا ترتعشُـان بشدة، فأفلت منه علبة السجائر. بحثث عنها متلمساً الأرضية الر الرطبة، المليئة بأعقاب السجائر وأعواد الثقاب.

وقال العامل متلعثماً :
ـ الجميع شاركوا، ومع أنني لم أكن أريد ذلك، فقد شاركت معهم.
وهذا هو ما يخوزقني. اللقم التي ازدرتها.
وأخيراً تـمكن ليتوما من العئور على علبة السـجـيائر. أخرج منهـا سيجارتين. وضعهما في فمه، وكان عليه أن ينتظر بعض الوقت قـن قبل أن تتمكن يده من تتبيت عود الثقاب لإثعالهمها. قدم واحدة للرجل المستلقي دون أن يقول شيئاً، رآه يدخن، ، وتلقى مرة أخرى نفثة من الدخان النتن في وجهه، وأحس بالحكة في أنفه.

 النعاس؟ إذا لم أسكر تداهمني الكوابيس. ـ أترى نفسك وأنت تأكل مواطنك؟ أهذا ما تحلم به؟
 وأقاما عليها مأدبة وكأنها إحدى اللذائذ. ـ داهمته نوبة تشنج وأحس ألـو به
 يأتيان وينتزعان خصيتي أيضاً بأيديهما. يأكالانها أمامي. إنتي أفضل السكا على رؤية هذه الأحلام. ولكن، ماذا عن القرحة؟ قل لي إذا كانت هذه حياة. يا للعنة. نهض ليتوما واقفاً فجأة:
ـ أرجو لك السُفاء يا صاحبي. - قال ذلك وهو يشُعر بدوار. وكان
 حيث أنت ذاهب. لن يكون ذلك سهـلا على ما أظن. ولا أعتقد أنك ستنسى هذا كله بسهولة. أتعرف؟ ـ ماذا؟

- إنني نادم لإصراري على معرفة ما جرى لأولئك الأشخاص
 اضطررت لقضاء اللليل في العراء، كي لا أزعج توماس الاسيتو. إلا أنني لا أريد النوم بجانبك، ولا بالقرب من هؤلاء الذين يشخخرون. لا أريد أن
 لأستنشق بعض الهواء، اللعنة.
مضى نححو باب العنبر متعثرأ، وخرج متلقياً صفعة هواء جليدي. وبالرغم من تشوشه فقد أدرك أن الهـلال الرائع والنجوم تضيء الـنـر دائمـأ بوضوح، من السماء الصافية، قمم الأنذيز المشظاة.
t.me/t_pdf


## الفهرس

V ..... القسم الأول
I
9
ro ..... II
$7 V$ ..... III
qV ..... IV
irq ..... V
IVr ..... القسم الثاني
IVo ..... VI
$r \cdot v$ ..... VII
rro ..... VIII
Y79 ..... IX
r90 ..... الخـاتمـة
rqv ..... Xt.me/t_pdf

مـكتـبـة| سُر مَن قرأ

## t.me/t_pdf

## هذا الكتاب

 الأشخاص. كان من الأنضل أن أبقى مرتاباً. سأذهب الآن وأتركك لتنام. حتى لو اضطر رت لتضاء الليل في العراء الواء، كي لا أزعج توماسيتو. إلا أنني لا أريد النوم بجانبك، ولا بالقرب من مؤلاء الذين يشخرون. لا أريد أن أستيقظ غداً وأرى وجهك وأتحدث معك بصورة طببعبة. سأخرج لأستنشت بعض الهواء، اللعنة.
مضى نحو باب العنبر متعثراً، وخرج متلقياً صفعة هواء جليدي. وبالرغم من تشوشُه نقد أدرك أن الهلالا الرائع والنجوم تضيء دائماً بوضوح، من السماء الصافبة، قمم الأندنز المشطظة.



[^0]:    السول : وحدة النقد في البيرو.

