## بيرلل براون قكتبة رnal| ${ }^{\circ}$



ترجمة: رامي البيروتي

انتفاضة الحمر
,ار

## RED RISING

Pierce Brown

$$
\begin{aligned}
& \text { انتفاضة الحـمر - رواية } \\
& \text { تأليف: بيرس براون } \\
& \text { تر جمهاعن الإنكليزية: رامي البيروتي }
\end{aligned}
$$

978-9933-641-73-3:ISBN
الطبعة الأولى: 2022

## 2942023

$$
\begin{aligned}
& \text { دار مدوح عدوان للنشّر والتوزيع } \\
& \text { سوريا - دمشق - صب: / } 19838 \text { / } \\
& \text { هاتف-فاكس:/ } 0096311 \text { /6133856 } \\
& \text { جوال: } 00971557195187
\end{aligned}
$$

 الموقع الإلكتروني: addar.mamdouhadwan.net
fb.com /Adwan. Publishing. House twitter.com/AdwanPH

Copyright © 2014 by Pierce Brown Map copyright © by Joel Daniel Phillips

بيرس براون


انتـفاضة الحمر

419

ترجمهاعن الإنكليزية:
رامي البيروتي

تمت تر جمة هذا الكتاب بمساعدة صندوق منحة
معرض الشارقة الدولي للكتاب للتر جمة والحقوق.


منحة الترجمة
Translation Grant
صندوق منحة الشارمة للترجمة
Sharjah Translation Grant Fund

الانتفاضة الحمراء عَملُ خياليّ. الأسماءُ، والأماكِينُ، والشَّخِصيّاتُ،

 أماكنَ واقعيّة، هو مَحضُ مصـيادنة.

لو الدي الذبي عَلْتَني المَتُني.


## شُكر وتَقدير

 مِن: آرون فيليبس، وهاناه بومان، ومايك براف؛ على صَقلِهِم لعَلي بحكمَتْهِم ونَصَائحهِهم.
الشُكُر مَوصولٌ لوالدَيّ، وشقيقتي، وأصدقائي، وعائلة فيليبس الذين


هذه.
كنتُ لأعيََ بسلام، ولكنّ أعدائي جلبوا لي الحرب.

أراقبُ ألفاً ومئتين مِن أقوى أبنائهم وبناتهمّ، وأنا أصغي إلى رجُلٍ
 الذي أجَّجَ اللّهُبَ المُستعِر في قِبِيُ


 النبيلة للديمقراطيّة، السر طان الذي سيُسِقِّمُ الجنس البشري"، .
عيناه تخترقان الطلّاب المجتمعين: ا(أنا وأنتم ذهبيّون. نحن قمّة



 عَديمو النُدبَّة، لا تَستحِقّون أيّ شيء؛ فأنتم لا تَعِرفون الألم. لا تَعرِفون

 بأنّه لن يَنجو مِنكم سوى أو وئك القَادرين على الحُكم" . ولكنتي لست ذهبيًاً. أنا أحمر.

إنّه يظنُّ أنَّ مَن هُم على شاكلتي ضُعفاء. إنّه يظنُّ أنتي أحمقُ واهنٌ،
 بها المُروج، ولم أتناوَل وَجباتِ مِن لحم لِّان الطائر الطنّان، ولكنّني طُحِنتُ في أحشاء هذا العالم القاسي، مَصقولاً بالْ بالكراهية، ومُكتَسباً

الصابة بالحُبِّ.
إنّه مخطئ.
لا أحد مِنهُم سينجو.

## الفصل الأول

## العبد

هنالك زهرة تتمو في المريّخ. إنْها حمراء وعنيدة تَصَلُح ترُّرَتَا. تدعى هابيمانتو س، ونعني (زهر ة الدمه".

## 1

## ©

## $0 \rightarrow \infty$

t.me/soramnqraa

أوّل شيء عليكَ معرفته عنّي هو أنّي ابن أبي. وعندما أتو الأخذه، فعلتُ
 على التلفاز، و V حين قام الذهبيّون بمُحاكمَته، ولا حين قام الرماديّون
 هو ذلك الشَّخص الرَزين المُتحكِّم بانفعالاته؛ إنَّه الأكبر، وأنا الأصغ كان مِن المُفترضِ أن أبكي، لكنْ عوضاً عن ذلك الكُ أخذ كير ان يَزعقُ كفتاةٍ،


 دون حذاء رقص!
 تَكسِر العُنق. إنّهم يَدعون الأَحِبَّاء يفعلون ذلك.

أشمَّ رائحتي النتنة مِن داخل بِّةَ الشُواء التي أرتديها. هذه البِّة مصنوعةٌ

هِن نوعِ مِن النانو بلاستيك، وهي حارّةٌ كما يبدو مِن اسمها. إنّها تعزلني مِن رأسي حتّى أخمصِ قدمي. لا يدخل أيّ شُيء إليها، ولا يخرَ

 ناهيك عن الرائحة النتنة التي تفوحُ عندما تتبوّل. الأمر الذي يتكرّر دائماً؛
 كان مِن الممكن تزويدُ البِّةّ بقسطرة، لكتنّا نُفضِّل النتانة.
 ببعض الشائعات عبْر جهاز الاتّصال الذي أضعهُ في أذني. وحيداً في هذا النفق العميق أعتلي الكةٌ على شكل مِخلَبٍ معدنيِّ عملاقِ، تقبضُ على وِي الأرض وتَقضمها. أراقبُ مؤشّرات انصهار الصخور مِن مقعد القمرة
 أصابعي بسلاسةٍ داخل فقّازات التحكّم التي تقوم بتو جيه أذرُعِ الحَفِرِ،
 كي تُصبِح غطًاس جحِيه، على أصابعكَ أن تَعزف بسرعةٍ كألسنة اللّهب. أصابعي تَعزف أسرع مِن ذلك. على الرغم مِن الأصوات التي تَردّدُ في أذني، إلّا أنّني وحْدي في هذا النفقِق العميق. وجودي هو عبارة عن اهتزازاتٍ وأصداء لأنفاسي. الانيو الجوّ
 نَهرٌ جَديدٌ مِن العَرقَ ينسابُ مُخترقاً عُصابة الرأس القرمنَيّة، التي
 كشعري الصدئ. اعتدتُ سابقاً أن أملَّ يدي مُحاو لاً مَسَحُ العَرقِ، لأنتهي

بخَدشي عَبْيّ لنِطاء وَجهِ بِزّة الشُواء التي أرتديها. ما زلتُ أشعرُ بالحاجة


بالنسبة إليّ، خرباً مِن ضُروبِ التعاسة الخالصة بِّ
تبدو جُدران النفق، المحيطة بمقعد قُمرتي، مغمورةً بهالاتِ مِن
 المنجم التي حفرتها اليوم. في الأعلى يلمع الهيليوم-3 كانَّنَ فضّيٌّةٌ مائلةٌ،







 المرّيخ بأنفاقهِ العَميقة بتغيير ها.
يتتابُ المرء شعورٌ غريبٌ ومخيفٌ بالوحدة في تلك الأنفاق العميقة. ومع زمجرة الحفَّار أسمع في الخلفيّة أصوات أصدقائي، جميعهم أكبر منّي سنّاً. على الرغم مِن كونهم أعلى منّي بمقدار نصف كيلومتر، لكنّني لست
 مِن مَدخلِ النفق الذي قُمتُ بحفره، ويهبطون بوساطة خطَّأَاتِ وحِحبالٍ متأرجحين على طول جدران النفق لكي يصلوا إلى عروق الهيليون الهيوم-3


يتطلّبُ مهارةً فائقةً في استخدام القدم واليد، ولكنتّي أنا مَن يكسبُ هنا مِن
 وأنا أصغرُ مَن قام بهذا العمل، ويمكنُ تَذكّره.
لقد مضى على وجودي في المناجم ثلاث سنوات. تبدأ العمل في

 إلّا منذ ستّة أشهر؛ لذا لا أعرف لماذا قال ذلك الك
إيو تجولُ في خاطري، وأنا أمعِنُ النظر في شاشة التحكّمه، جاعلاً

 مُناداتها به، ونحن صغار.





 مُستو طَنات التنقيب قد رأى النجومَ قطط.
إيو الصغيرة. لقد أرادوا تزويجها بمجرّد بلو بلوغها الرابعة عشرة مِيّل كلّ فتيات العشيرة، لكنّها لم تَطمَع، وفضَّلت انتظاري إلى إلى أن أبلغَ السادسة
 لقد قالَت بأنّها كانَت تعرف بأنّنا سنتزوج منذ طفولتنا لـنـا أنا لم أعرف.

- ا"تمهّلّ. تمهّل. تمهّل !"). يَنفجرُ عمّي نارول صارخاً عبر قناة الالتّصال. ا(ادارو، على رسلك يا ولد!ا". تتجمّدُ أصابعي. إنّهُ بعيدُ في
 - (ما الأكرُ بحقِّ الجحيم؟)". أسألُ مُنزعِجاً. لا أحِبُّ أن أُقاطَع
 بارلو العجوز بصوتٍ خافت.
- ا"جَيبٌ غازيّ، هذا ما في الأمر". يصيح نارول. إنّه المسؤول عن طاقمنا المكوّن مِن أكثر مِن مئتي فرد: ا"تمهّل ! سأنادي فريق المّا المسح لتفحّص البيانات قَبل أن تقو م بنسفنال|.
- (اذلك الجيبُ الغازيّ؟ إنّه صغير"). أقول: (اإنّهُ أنسبهُ بَبُرةٍ غازيّة.
بوسعي تدبّر أمره".


 و الطاعة هي الجانب الأفضلز, من الإنسانِة. أنِصتُ إلى الكبار يا فتى".


 في ذلك، خاصّةُ عمتي.
- "إنّي مُنهِمكُ بإنجاز ما لديّ مِن عملٍ هنا ". أقولُ له: "إنٍ كنتَ تظُنُّ أنَ هنالك جيباً غازيّاً، يمكنتي ببساطة أن أههبطَ نحو الأسفل، وأفحصهُ


سيطلقون المَواعِظ عن ضرورة الحذر. كأنّ الحذر ساعدَهـم مِن قبل يوماً. إنّنا لم نَفُز بالإكليل منذ زَميز بعيد.

 و دع أمر هالي. قد أكو ن عجوز انسمينأ، لكنّ حفَّاري مازال قادر أَعلى صُنغ

ثُقْبِ".
تنطلُق أصوات الضحكك في الأعلى مِن مئتي حفَّار، كأنهم في كَورَس؛


القيادة.

- "استمع إلى العم نارول يا دارو. يُستحسنز أن تتر الجي قلملاً إلى أن نَحصُل على القر اءاتلا. يُضيفُ أخي كيران موافقاً على كلامهم. هو يكبرني بثلاث سنين، ما يجعلهُ يعتقدُ بأنّه حَكِمٌّ، وعلى دِرايةِ واسعةِ بالأمور. إنّه لا يعرف سوى الحذر: "اهنالك شُّسّعَ من الو قت"). - (امُتْسَع مِن الوقت؟ تبّآ، سيستغرق ذلك ساعات". أنفجرُ صارخاً. الجميع ضدّي في هذا. كلّهم على خطأ، وكلّهم بطيئون، ولا يفهمون بأنّ الإكليل على بُعدِ خطوةٍ شـجاعةٍ واحدةٍ فقط. زِد على ذلك أنّهم يشكّكون بي: (إنّك جبانٌ يا نارول)".
يَسودُ الصمت على الطرف الآخر مِن الخط. أن تَنعتَ رجُلاَ بالجُبنِ، ليسَت الطريقة المُمُلى للحصول على تعاونه؛ ما كان عليّ قول ذلك. - (ابر أميِ قُم بالدَّسِح بنفسكَّ". يصيُحُ لوران ابن عمّي نارول: الا تفعل

ذلك، وستكون عَيْر ةُ غاما جيدة كالذهبيّن، سيفوزون بالإكليل للمرَّة، أوه، إنَها المرَّة المئة!!).
الإكليل. أربع وعشُرون عَشيرةً في مُستو طَنَة ليكوس للتَنْقيبِ تحتَ








 نقم بأية مجازفةِ كبيرةِ بِسبَب الرجانيال العجا العجزة - الور انا إخر س، كفى حديثاُ عن الإكلبل! أْمب الغاز با با ولدى

 استدعاء فريق المِكثـاف ليحمي نفسه، أو إنّه خائف. السَّكيرُ وُلِّلد، وهو

 في الواقع، شخصٌ واحدٌ فتط كان يَهتمُّ لعمتي، وقد ماتَ عنديْ مندما قام عمّي بسحب قدميه. عمّي ضعيف. إنّه حَذرٌ، ومُسرِفٌ في شر ابه، نُسخَةٌ باهتٌٌ عن أبي.

يَرمشُ بعينه بصعوبة، ولمدّةٍ طويلةٍ، كأنّه يتألّمُ في كلِّ مرّةٍ يفتُ عينيه،

 أصغي إليه، كانَت لتذكِّرني باحترام أجدادي مِيْ على الرغم مِن أنّني مُتزوِّج،
 بعد)". سأنصاع، ولو أنّ هذا يثيرُ حنقي كوَخزاتِ اتِ العَرقِ على وَجهِي. - (احسناً) . أقولها متململاً.

أحكِمُ إغلاقَ قبضة الحفَّار وأنتظر ، بينما عمّي يستدعيهم مِن المَقصوروة الآمنة أعلى النفق العميق. سيستغرق الأمر ساعات. لقد قمت بحساع ذلك. لم يتبَّ سوى ثماني ساعات إلى أن تنطلقَ الصفّارة. كي أتغلّبَ على غاما، عليّ أن أحافظَ على مُعدًّل 156.5 كيلوغرام بالساع الماعة. سيحتاجُ

 مُستَحيل! لكنْ إن تابعتُ العَملَ، وتجاهلتُ ذلك المَسَحَ المُمِملَ سنتمكّن

مِن فعلها.
أتساءلُ لو يَعلمُ عمّي نارول وبارلو كَم نحن قَريبون. على الأرجّح،

 هكذا تجري الأمور الآن، وإلى الأبد. نحن عَشيرةُ لامبدا، سيبقى الألمر

 يكون هنالك سقوط. لا شيء يستحقُ المُججازَفة بتغيير الهَرميّة. اكتشفَ أبي ذلك في النهاية بعد أن فقد كلَّ قوّته.

لا شيء يستحقُّ المُجازَفة بحياتِكَ. أشعرُ بِرباط الزواج، المَصنوع مِن الشَعرِ والحرير، يتدلّى مِن الخيطِ المُحيطِ بعُنُقي على صَدرياطِيُ ورُحتُ أفكِّر بأضلاع عإيو.
هذا الشُهر، سيزدادُ قليلاُ ما ألحظهُ مِن أشياء نحيلة تبرزُ عَبرَ جلدها. ستذهبُ مِن دونِ علمي لتَطلُبَ الفُتاتَ مِن عائلات غامِا الِّا سأتصرّفُ كأنّني




 لن تبيعَ جسدها كي تُطِمِني، أم قد تَععلُ ذلك؟ وِّ ولكنْ بعدها فكَّرُتُ في الأمر: كنتُ لأقوم بأيّ شيء كي أطعمها...
أنظرُ إلى الأسفل مِن فَوِقِ حافّة حفَّاري. إنّها لمسافةّ طويلةٌ حتّ حتّى قاع النَفقِق الذي حَفرتُه. لا شيء سوى الصَّحِرِ المُنصَهِر، وهَسْسَسة الحفَّاراتِ

 بين جِدار مِهواة المَنجَم وبين هيكلِ الحفَّار الْمُتْبذبِ؛ كي أحِفًّفَ مِن






خطوةً بعد خطوةٍ أهبطُ ببطء، مُمبدئَاَ بَضِعِ قدمَيّ بين أصابع الحفَّار،





 رائحةُ المَوتِتِ

## 2

## الهُجهَع

لا تستطيع بِّتي تحمُّل الحرارة هنا في الأسفل. الطبّة الخارجيّة






 انصهار كعب حذائي: الطبقة الأولى ذابت. الثانية تغلي مُبقِبِة. بعدها سيحينُ دَورُ لحمي.


 الأطراف العالقة في الآلات وكيّها، تماماً كما في حالتي. أغلب الرجالي

يصابون بالنُعِرِ حين يَعَلَون؛ لذا فالنصل المِنجَليّ سلاحٌ بغيضٌ هِلاليٌُ






 فجأةُ رغبةٌ بالبكاء.
كان عتّي محقَّا، وكنت أنا على خطأ، لكنْ فلتحِلَّ عليّ اللّعنات لو جعلتُ يوماً ما يَعْرفُ ذلك.

- (أحمق !). هذا ألطف تعليق لديه
- (امجنو ن، مخنول، ملعونانا)، يصيح لورانيان.
- (القليل مِن الغاز") . أقول: (افلنحفر الآن ياعمتي"
 خارج حفَّاري تاركاً إيّاه في النفق العميق للوَرَديّة الليليّة، وأمسكُكُ بيدي



 صفراء تتدلّى مِن السقف كالعناكب.

لدى وصولنا إلى المِصعد الثقاليّ المستطيل، كانت عُّيرتي وثلالثمئة

رجُل مِن عشّيرة غاما قد يُّبوا أصابع أقدامهم تحت الدرابزين المَعدنيّ.
 بضع تربيتات على ظهري. الشباب مشلي يعتقدون بأنّنا قد فزنا بالإكليل
 مِن الكميَّة التي استخرِّتمَهِا غاما؛ أمّا أولئكَ الكبار الأغبياء، فيكتفون

 القذارة الصدئة تحتت أظافره بأنّهُ لم يَمضِ أسبوعُ على على وجو تثبيت أصابع قدميه تحت الدرابزين ليبقى معلّقاً في الهواء، بينما ينطلِّق المِصعد بنا إلى مسافة ستّة كيلومترات نحو الأعلى. طقطقة تصمّ الآذان. - (الدينا أخر قُرِمن غاما يطفو هنا"). يضحكُ بُ بارلو باتّجاه رجال لامبدا. مهما بدا ذلكَ تافهاً، لكنّهُ مِن الجميل دائماً رؤية الغاما، وهُم يُفسِدون شَيئاً ما. إنّهم يحصلون على ملى مزيدِ مِن الطعام والسيجار، المزيد مِن كلِّ
 أتساءل إن كانوا هُم سيحتقِرو نـا الآن. طفح الكيل. أمسِكُ النانو بلاستيك الأحمر الصدئ لبزّة شواء الولد، وأجذبهُ نحو الأسنل . ولد. هذا مُضحكَ. فهو بالكادِ يَصغرني بثلاث سنين. يكاد أن يموت من التعب، ولكنْ عندما يرى اللّون الأحمر الدمويّ


 بإله.

في الأعلى، في محطّة التجمُّع، التي تبدو ككهِبِ رماديٍ كبير مِن


 بأن نبقى بعيدين عن المسار المغناطيسيّ للقطار الأفقيّ في الجانب الآنير مِن المحطّة.
لا نختلط مع رجال غاما لدى توجُهنا نحو القطار الأفتيّ في صفِّ


 بلوين أحمرَ دمويّي





 بآنهمه لن بضطرّوا إلى استخدامها. الطاعة هي الفضيلة الكبرى.



بني لونه. ناعمٌ ومُسبَّلٌ يتدلّى أمام عينيه اللّتين تشبهان مكعّبين مِن الجليد مغلَّفين بالرماد. شُعارُ بني لونه -وهو رمزٌ رماديٌّ مُضلَّعٌ أشبه برقم أربعة،


لقد سمعتُ أنّهم سحبوا دان الشنيع مِن الجبهة في أوراسيا، آيَاً كانت

 على أن يراني، وأنا أححِّقُقُ بتلك الذراع

 لطالما ظنتُ أنّكَ ستصبح بطلاً شَجاعاًا". .

- (أنتََ البطل|" . قلتُ مشيرا بر أسي إلى ذراعه.
- وتظّنَ آتكَ ذكيّ، أليس كذلك؟
- مُجرَّد أحمر .

يغمزُني: ״اانقل سلامي إلى طائركَ الصغير . لقد أينعَت تلك الغانية اللّعوب)". يلعقُ أسنانه: (احتّى بالنسبة إلى صدئّةّه). - الم أرَ طائرأ في حياتي". إلّا في مكعبَ العرضِ المُجسَّم.


 وأنحني بعمق. يشاهلُ عمّي ذلك، فيستدير مُبتعداً، وقد انتابهُ القرف. نتركُ الرماديّين خلفنا. لا أمانعُ الانحناء، لكنْ على الأرجح كنت

$$
1140
$$

لأجزَّ عنق دان الشنيع، إنْ أتيحت لي الفرصة. هذا أشبه بالقول بآنّه بوسعي الانطلاقِ بسفينة فائقة السرعة نحو الزهرة، إنْ أردتُ ذلك. - (اداغو، يا داغو!". ينادي لوران على غطًّاس الجحيم لعشيّ الجيرة غاما. إنّ هذا الرجُل أسطورة؛ باقي الغطًّاسين لِسوا سوى نسخِةٍ باهتةٍ عنه. بوسعي أن أكون أفضل منه: (اكمم استخرجت اليوم؟)".
 متكلّفة. يشعلُ سيجاراً طويلاً، وينفثُ سحابة مِن الدخانِّ

- الا أعرف") يقولها مُتشُدّقاً.
- هيّا، كفاك ذلك!
- لا أهتمّ لذلك. الأمر لا يتعلَّق بكميّة الخام يا لامبدا. - "(بل يتعلّق، وأيّ تعلّق! كم استخرجَ في أسبوع؟"، . يصيح لوران،
 ينصتون باهتمام.
- (اتسعة آلاف وثمانمئة وواحد وعشرون كيلوغراماً). يتفاخر رجال الغاما. لدى سماعي لهذا أستندُ وأبتسم؛ أسمعُ صيحاتِ الابتهاج مِن شباب اللامبدا، لكنّ الأيدي العجوزة لم تأتِ بأيّ فعل. إنّني مُنشَغُلٌ
 قبل، مرّة واحدة ربحناه في لعبة ورق. والفاكهة، سمعت بأنّ الإكليل يؤمّن لك الفاكهة. على الأرجح ستتبرّعُ بكلً ذلك للأطفال الجائعين، فقط كي تُبرهنَ للجمعيّة بأنّها لا تحتاج إلى جوائزهم؛ أمّا أنا، كنت لآكل الفاكهة، وأمارس ألاعيب السياسة بمعدةٍ ممتلئة، لكنْ هي لديها شغفٌ للأفكار المثاليّة، بينما أنا ليس لديّ أيّ شغفي زائل إلّا بها.
- (امع ذلك لن تربحوا". يهمهمُ داغو لدى انطلاق القطار: "دارو ما

- صغيراً أم كبيراً، لقد أوسعتُ مؤخّر تكَ الخشنة ضرباًّ.
- هل أنت متأكّدٌ من ذلك؟
- ابِكلِّ تأكيد). أغمزه وأرسلُ إليه قُبلة: (الإكليل لنا. أرسِسل أخواتكَ إلى مَجْمَعي هذه المرّة للحصول على السُكَّر"،. أصدقائي يضحكون

داغو يراقبني. بعد قليل، يأخذُ نفساً عميقاً مِن سيجاره. إنه يتوهَّج


إلى قشُرة.

بعد النزول مِن القطار الأفقيّ، أتوجّهُ مع باقي الأطقُم إلى المَغْسَل،

 الر جال بِّزاتهم بعد ساعاتٍ مِن التَبَوّل والتعَرّق كي يأخذوا حمّامِ هو هواء. أخلعُ بِزّتي، وأضعُ واحدةً مِن قبَّعات الر أس، وأمشني عارياً إلى مِنصَّةٍ

 الصداقة الو حيدة التي تظهر هنا هي الإرهاق والضا والضر الصا الناعم على الأفخاذ الذي يخلق إيقاعاً مع أزيز الأدشاش وصفيرها
يغلقُ باب قمرتي خلفي مُصدِراً هسيساً، فينخفضُ صوت أِئِ الموسيقا.


امتصاص، بينما ينقذف هواءٌ مُمعمٌّ بالجزيئات المضادّة للبكتيريا بصوت صصارخِ مِن أعلى الآلة نحو جسدي، ليكشُطَ منه الجلد الميّت والدَّرنَ إلى مَصرَفِ أسفل القُمرة. هذا مؤلم!
بعدها، أرافقُ لوران وكيران في طريقهما إلى الميدان؛ لاحتساء الحساء الشراب
 مَنح الإكليل. عُلَبُ الصفيِحِ سيقومون عند منتصف اللّيل بتوزيع حِصصِ الغذاء، وإعلان الفائز بالإكليل . سيكون هنالك رقصٌ قبل ذلك وبعده، مِن أجلنا نحنُ عمّال الورديّة النهاريّة.



 مُكتسباً لنا. إنّها أحد أشكالِالِ المُقاومة الوحيدة المُتاحة لنا لنا ضِدَّ الجمعيّة
 لرقصنا، أوغنائنا، طالما أنّنا نَحفرُ طواعية. طالما أنّنا نهيّئ الكوكب للبقيّة،
 يُعاقَب عليه بالموت.

جعلَ أبي مِن هذه الرقصة رقصتهُ الأخيرة. لقد شاهدتها مرّةً واحدةً،
 لأغنية عن الوِديان البعيدة، والضباب، والأحبّاء المفقودين، والحصَّادهِ أن تقودنا إلى ديارنا غير المشهودة. كنتُ صغيراً ويملؤني الفضول، عندما

Lute(*) اسم يطلق على مجموعة الآلات الموسيقية الوترية الشُبيهة بالعود. (المتر جم).

قامت امر أةٌ بِنائها، بينما كان ابنها يُشنَّق لسرقته الطعام. لقد كان صبيًاً



 ظلَّ ذلك الصوتُ يلاحقني تلكَ اللّيلة، فبكيتُ وَحيداً في مطبخنا ونِّن




 فيها أزهارآ بعد الموت.







 لن تأكل، وبدونها لن أعيش .

Zither (*) اسم يطلن على مجموعة الآلات الموسيفية الونرية الثيبيهة بالقانو . (م).

ستهزأ منّي لقولي ذلك، لكنّها روحُ قَوِينا. لقد نِلنا نصيينا مِن حياةٍ لا


 مِن مكانٍ كَمَوطِنا.
أبحثُ عنها في المَجَمَع حيثُ تسكن عائلتي، الذي يبعدُ مُ مسافة نصف



 مرمى حَجرِ مِن منزلي. إخوتها كانوا بمتزلة إخوتي، وأبوها بمتزلة أبي الذي فَقَدتُه. خبيصة من الأسالاك الكهربائيّة تتشابك مع بعضها على طول سقف
 متأرجحة بلطفي مع دور ان الهواء الصادر عن نظام الأكسجة المركيّ المّيّة


 بضوئه الباهت عارضاً فيديو هاتِّتِ مِن الجمعيّة.
منزل عائلتي مَحفورٌ في صحخرةٍ على عُلوِّ مئة مترِ عن أرض المَّمَجمَع.
 مِنْ وجودٍ حبالٍ وبكراتِ قادرةٍ على حمل المرء إلى الار تفاعات الشُاهعة

للمَجمَع، إلّا آنها تُستخدم فقط مِن كبار السنّ والعاجزين، ولدينا القليل
مِن كليهما.
لمنزلنا بِضُ غُرفِ. أنا وإيو لم نتمكّن إلّا مؤخّراً مِن الحصول على غُرفةِ مستقلّة لنا. كيران وعائلته لديهم غُرفتان، وأمّي وأختي تِّتشار كان واحدةً أُخرى.

جميعُ أفراد عشيرة لامبدا الموجودين في ليكوس، يعيشون في مَجمَعنا؛ أمّا جيراننا مِن عشيرتي: أوميغا"'، وأبسيلون"*"، فإنّهم يبعدون عنّا مسافةً يستغرق قطعها دقيقةً عَبْرَ نَفِّ عَريضي يُفضي إليهما مِن كِلِّ طرَف. إنّا مرتبطون جميعاً مع بعضنا، ما عدا عشيرة غا غاما التي تعيشُ في الميدان، فوق الحانات، وأكشاك الإصلاتح، ومتاجر الحرير، والبازارات؛ أمّا عُلَبُ الصفيحِ، فيعيشون في حصنِ فوق هذا كلّه، بالقربِ مِن السطِّ القاحل لعالمنا القَاسي. هنالكَ توجدُ الموانئ التي تجلبُ الغئِ الغذاء مِن كو كِبِ الأرض إلينا نحن -الروَّاد الأوائل - الذين تقطَّعت بهـم السّبُل .
 تليها موسيقا تزداد صحخباً مع التتالي السريع للمَشُاهِد التي توجِزُ انتصارات اتِ


 صراع الإنسان في سعيه لاستيطان كواكب المجموعة الشمسيّة وأقمارها.

(*) أوميغا $\omega$ الحرف الرابع والعشُرون مِن الأبجدية الإغريقية. (م). (** (أبسيلون ن الحرف العشرون مِن الأبجدية الإغريقية. (م).

القبلية. كانت تصَّةٌ عن التجربة والتضحية، عن الر غبة العار مة بتحذّي





والمشتري؟




 يشبُ جمال طائرِ مُعترَسِي مُتوحِّش



 وتحتحّلوذ ما لا لُطُقِ .



 الأحمر جاهزأ نلا نحن- بني الألوان الأرقى - حينها سِنتضمُ إليكُم،



 غُرفة مطبخ المنزل فارغة، لكنّني أسمعُ إيو في غُرفة النوم. - (توقّف حيثُ أنت!". تأمرني مِن خلال الباب: „لا تنظرُ تحت أيّ

ظرفِ كان إلى هذه الغرفة). - "احسناًّ، أتوقّف.

تخرجُ بعد دقيقةٍ، مُرتِبكةُ وخَجِلة. شعرها مُغطّى بالغبار وشِباكِ العنكبوت. أمرّرُ يدي عَبرَ هذه الفوضى دِيْ الآن عادَت مِن مصنع النسيج؛

حيث كانت تَحصِد الحرير الطبيعيّ.


- لم يكن لديّ وقت لذلك. كان عليّ التسلُّ خارج مصنع النـيّ

لإحضار شيءئ ما.

- ماذا أحضرتِ؟

ذلك؟ ولا تَدخُلِ الغُرفة).

أندفعُ نحو الباب، لكنّها تمنعني مِن ذلك، وتسحبُ عُصابة الرأس
 أخحكُ، وأجذبها مِن كتفَيها لأسححبها للخخلف بما يكفي للنظر إلى عينيها.

- (أو ماذا؟". أسألها، وأنا أرفعُ حاجبي.

تكتفي بالابتسام لي، وتُميلُ رأسها، فأبتعلُ عن الباب المعدنيّيّ بوسعي

الاندفاع إلى مَهاوي الْمَناجِم المُنصهرة مِن دون أن يرفَّ لي جفن، ولكنْ هنالك بعض التحذيرات التي يمكن تجاهلها، وأُخرى لا يمكنكَ تَ تجاهلها

أبداً.
تَقفُ على رؤوسى أصابع قدميها، وتطبعُ قُبلَةٌ على أنفي. (اوَلدٌ مُطيع؛
 شمَّت رائحة حَر قي. لا تُلاطفُني، ولا تَوَبِّخني، حتّى إنّها لا تتحدَّكُ إليَ البتّة، إلّا لتقولَ لي: (أحُبُّكَ) مع لمسِةِ مِن القَلقِق في صوتها

 للنوى العصبيّة.

## (امِن أين حصلتِ على هذا؟)، أسألُ.

- لم أُلِِْ عليكَ المُحاضرات، لا تَطرح عليّ الأسئلة: كيفَ وماذا. أقبِّلُ أنفها، وألعبُ بالرِباطِ الرقيق مِن الشُعر المُتموِّج حول بنصرها رِباطُ زواجها مصنوعٌ مِن شعري المَلفوفِ مع قِطِع صغيرةٍ مِن الحرير. الِّ - (الديَّ مفاجأة لكَ اللّيلة)، تقول لئ - (اوأنا لديَّ واحدة لكِ"). أقولُ لها، وأنا أفكِّر بالإكليل. أضعُ عُصـابة رأسي على رأسها كالتَّج، فتعلو التجاعيد على أنفها مِن شدة تبلُّلِها. - ياه، حسناً، في الواقع لديَّ مفاجأتان لكَ يا دارو. إنّه لمن المؤسف أَنكَ لم تستبق التفكير. كان بوسعكَ أن تُحِِر لي مكعباً مِن السُّكُرَ، أو مُلاءةً مِن الساتان، أو .. ربّما حتّى بعضاً مِن القهوة، كانت لتكون مِن ملائمة
للهديّة الأولى.
- ("قهوة!). أضحكك: (أيّيّ لَوِِ مِن بني الألوان تزوّجتِ برأيك؟؟".

تتنهلُ: الا يحصل المرء على امتيازات مِن الغطًّاس، لا امتيازات على الإطلاق. لا شيء سوى الجنون، والعِناد، والاندفاع ...".

- (البر اعة؟سسس").سسس أقولُها مع ضحكةٍ خبيثِّة، وأنا أمرّرُ يدي نحو الأعلى على جانب تنّورتها.
 (ارتدِ الآن هذه القفّازات إن كنتَ لا تريد سَماعَ ثرثرة النـرة النساء. لقد سبقتنا أمّك)،.


## 3

## الإكليل











 ضحايا الانفجار.
لا وجود لأحدِ مِن أبناء أريس في ليكوس. حربهُم العبيّة لا تَطالُنا.
 بالبازلت. (م).

إنهم يُعلنون مجلدّداً عن جائزةٍ لمن يُدلي بمعلوماتِ عن أريس، مَلكِ


 جعل المرّيخ جاهزاً البني الألوان الأُخرى. إنّ ألذى للبشريّة.




 الشُقلبات لينتهي بهم المَطافُ، وقد سقطوا على وجوِّهِّم، أو وْزِموا مِن

قِبل فتاة.
تمتدُُ الأضواء مُتتظِمةً على طول الدهليز الطويل. بعيداً، عمّي نارول


 إلى خصره، وصندوقها الصوتيّ البلاستيكيّ بأوتاره المعدنيّة المسُدودة




 اعتادَالعزفَّلِي، وتعليمي حر كات الرقص التي لم يتسنَّ لأبي تعليمي

إيّاها قطّ، حتّى إنّه علّمني الرقصة المُحرَّمة، تلك التي سيقتلونكَ بسببها.



 دروسه تلك هي التي علَّمتني كيف أتحرّك، وجعلتني أتفوَّق على الأولاد الآخرين، ونحن نلعبُ ألعابَ المُطاردَة والأشباحِ في الأنفاقِ القديمة.
 بالعشرات". يقول لي: (انحن نرقص بمفردنا؛ لأنّ غطَّاسي الجحيمّ لا

أفتقُُ تلكَ الأيَام؛ عندما كنتُ صغيراً بما يكفي كيلا أحكُم عليه مِن
 خمس سنوات فقط، لكتّني أشعرُ كأنّها العُمرُ كلَّه.
أتلقّى تربيتاتٍ على ظهري مِن عشيرة لامبدا، حتّى الخبّاز فارلو يومئ

 بنظرةٍ يَملؤه ها الفُضولو

- (إنكَ تَتسـمُ كالأحمقِ") تقول لي، وهي تَقرصُني مِن جانبي: (ماذا

فعلتَ؟!!.
أهزُّ رأسي غَيرَ مُبالٍ، ومُحاوِلاً مَسَحَ الابتسامة الحمقاء عن وَجهي،
لكنَّ هذا مُسَحَحيل !

- (احسناً، إنّكَ تَفتخِرِ بشيءٍ ما كثير اً) . تقول بارتياب.

ابن كيران وابنته، ابنة أخي وابنه، يتقافزان في الأرجاء. توأمان بعُمر الثالثة، سريعان بما يكفي لكي يَسبِبًا كلَّلَ مِن زوجة كيران وان وأمّي. ابتسامة أمي، هي ابتسامة امر أةَ خَبِرت ما تُعطيهِ الحِياة، وهي في أفضلِ حالِ تكتفي بإظهار مَعالِم الدَّهشة. (يبدو آنّكَ أَحَرقتَ نفسكَ ايَ يا قلبي"). تقول ذلك لدى رؤيتها ليديّ في القفّزاز ات. صوتها بطيءٌ و وساخر . - (امجرَّدُ بثرة)". تردُّ إيو عوضاً عنّي: (ابثرة كريهة)" . تهزُّ أمّي رأسها باستهجان: (اكان والده يعود إلى المنزل بأسوأ منهاه" . أضعُ ذراعي حَولَ كتَفَها. كانا أنحف ممّا اعتدته عندما علَّمتني -كما تُعلِّم جميع الأمّهات أبناءهنّ- أغاني قَوِينا. - (اهل كانت هذه إشارة قَلِقِ التي سَمِعتها، يا أمّي؟").أسألُّ. - (اقَلَقَ؟ أنا؟ يا لكَ مِن وَلِّ سخيف". تتنهّدُ أمّي مع ابتسامةِ بطيئة. قَبَّلتُها على وَجنتِها.
نِصفُ العشُائر كانت مُنتشيةَ مِن السَّرابِ، لدى وحولنا إلى الميدان. فإضافةَ إلى كوننا قَوماً راقصاً، نحن أيضاً قَومٌ سِكِيرِ . عندما يتعلِّقُ الأمرُ




 دُفعَةِ جديدةِ، ليكون جَوابُ أمّي المُعتاد هو أخذُ رَشَفِّ والقَول: ا(اسَيِّدٌ مِن السُراب أفضلُ مِن سَيٍِّ إنسان، فهذي قُيودٌ مَذاقُها حُلو"، سيكون مَذاقها أكثر حلاوةَ مع الشراب الذي سنحصل عليه مِن

الصناديق التي يمنحها الإكليل. إنّ لكُحولها نكهاتٌ، كالتوت وشيء آخر يدعى بالقرفة. ربّما سأحصل حتّى على آلة زيثير جديدة مصنوعة مِن
 أعزفُ عليها منذ ملّةٍ طويلةِ جدّآ، لكنّها كانت لأبي.
تصدحُ الموسيقا أمامنا مِن الميدان، ألحانٌ فاسِقةٌ مِن آلاتِ إيقاعيةّ
 يتدافع أفرادهما بمرح، وهُم في طريقهـم إلى الحانات. أبواب الحمان الحانات جميعها مُشرَّعة؛ لذا فإنّ دخانها وأصواتها يندفعان نحو ساحر الِّة الميدان.

 منازل عشيرة أوميغا تشغلُ عدّة طوابق متتالية، تعلوهِ هِا مستودعات المؤن، وجدارٌ شديدُ الانحدار، ثمّ عالياً عند السقف تو جـد غائرةٌ ذاتُ كوى للمشاهدة مصنوعة مِن زجاج النا


 هِن ذلك.

راقصو احتفاليّة مَنِح الإكليل، وبهلوانيّوها، ومغنّوها، كانوا قد بدا بدأوا



 أنّه شهد أخير آكيف أحرزتُ لنا الإكليل .

في احتفالاتنا، حيث الطعام قليلٌ، ومِن الصعب حصول المرء على
 قدحاً مِن الشراب حتّى قبل أن أجلس. لطالما حاول جعل الآخرين

 إن لم يكن بالمَولِدِ.مكتبة سُر مَن قرأ



 واضِحِ وصَريح.
أولاد كيران يتجمّعون مِن حوله. زوجته تقبّلُ شُفتيه، وزوجتي تقبِّلُ
 ظهورهنّ بمثل هذا المَنظرِ الفاتن الأخّاذ، بعد قضهاء يومهنّ في في مصنع




 حتّى أبدو قاسياً كداغو، أو مُنهكاً كعمّي نارول.
 على الرغم مِن مصنع النسيج، وعلى الرغم مِن الأطفال الذين أنـين أنجبوهنّ،


للّون الأحمر . لا يرتدون أيّ لون آخر . الأحمرُ دائماً. إنّهنَ قلبُ العشائر
 الفراشات، والدانتيل الموجودة في صناديق الإكليل المُستورَدرة! ألمسُ الشِّعارَ على يدَيّ: إنّه ذو بُنيةِ عَظميّة، دائرة حمراء مع سهم وتظليل. يبدو هذا مناسباً، لكنْ ليس بالنسبة إلى إيو ريّ ريّما لها














وأهدرَ حياته.

- (إنّه مجنون! ستعرفُ ذلك يُ يوماً ما. مجنونٌ، ونبيهّ، ونبيلٌ . نارول، إنّه

$$
\begin{aligned}
& \text { الأفضلُ مِن بين أثققّائي". قالها والدي ذات مرّةرّة. } \\
& \text { الآنَ، إنّه آخرُ مُن تبقّى منهم. }
\end{aligned}
$$

لم يخطُر لي يوماً بأنَّ ابَي سيوذّي رتصة الشُيطان، التي يُسمّيها كبارُ











 جدَّاً: (اسمِعنا الأخبار أيها الفتى الذهبيَّ. الإكليل! إنَّكَ ابن أبيك، . تحرّكَ عمّي، وزاد نشّاطه.

- (ما الأمر ياعمّ؟؟) ،أسألُ: : أتعاني مِن الغازات؟؟". تتّسُع فتحتا أنفه: מأيها الوَغدُ الصغير !").



 الجانب الآَخر مِن الطاولة، بينما أمّي تُقلِّبُ عيونها.
- (إنّه يشعرُ بالمرارة فقط؛ لأَنه لم يفعل أيَّ شيءُ لَعينٍ للفَوزِ بالإكليل. لقد جعل مِن نفسه أضحوكةًا) يقول لوران عن والده الـهـ

حضنهها). أقول مُتجهّماً.
والد إيو يربِّتُ على رأسي ملاحظاً كيف تقوم ابنته بمعالجة يدي المحرو قة تحت الطاولة. أرتدي قفّازاتي مجدّدآَا فيغمزُني. تكتشفُ إيو الضهجّة حَولَ الإكليل مع وصولِ عُلَبِ الصفيَِّ، لكنّها لم

 أحد مِن العشائر الأُخرى قَلِقًأ هكذا. العديد أتوا اليُظهِروا الحترامهم؟ جميعُ
 برّ|قةٍ لعشيرة غاما، الوحيدة التي تحتوي على طعام أكثر مِن الشرابِ، ويُدِّنِ السيجار.
- الا أتوقُ إلى الانتظار لرؤية الأحمق، وهو يأكلُ مِن المُحْصّصاتِ


مِن قبل".

- "اومع ذلك فإنّه بطريقةِ ما أنحفُ مِن امر أهَ". يضيفُ كيران. أضحكُ مع لوران، وأدفع بقطعة خبز هزيلةٍ إلى إيو . - (ابتهجي". أقول لها: "إنّها ليلةٌ للاحتفال"). . الستُ جائعة) . تجيب.
- ("و لا مع بعض القرفة على الخبز؟؟". قريباً سيكون. تمنحني نِصفَ الابتسامة تلك، كآنّها تعلم أمراً أَجهِله.

عند الثانية عشرة تهبط زمرةٌ مِن عُلَبِ الصفيِحِ بالأحذية الثقاليّة مِن المِرجَل. دُروعهُم رديئةٌ ومُلطَّخة. معظمهم فتيانُ، أو شيونُ تُ تقاعدوا


 حرَّاقات نُطلِق منها، مع أنَّ إيو لن تُمانِع سرقة ورا واحدةٍ منها. عضلة فكِّها تنقبض، وهي تشاهد عُلَبَ الصفيِِ يحومون بأحذيتهم

 أكون دقيقاً).

- (انتباه، انتباه! يا أيتها القذارة الصدئيّة). يصيح دان التُنيع. مع
 بودغينوس مِن نوعيّة رديئة؛ لذا يتأرجح بالهواء مثل شيِّ عجوز الـا مزيد
 ليديه الصغيرتين المُشُذّبتين.
- (ازملائي الروّاد، كم مِن الرائع رؤية احتفالاتكم! لا لا يسعني إلّا أن أعترف". يضحكُ ضحكةُ مكتومة: (بأنّ الطبيعة البسيطة لسعادتُمُم تستهويني: شرابٌ بسيط. طعامٌ بسيط. رقصٌ بسيط. ياه، يا لأرواحكُم الجميلة التي تجعلكُم تستمتعون بهذا القدر ! لماذا؟ لأنّني أتمنّى لو أنّ بمقدوري الاستمتاع مثلكُم، فأنا في هذه الأيُام لا أجدُّ المُتُعةَ حتّى خارج الكو كب في بيوت الدعارة الوَرديّة بعد تناولِ وَجبةِ مِن لحم الجومبون
(*) لقب يطلقَ على النحاسِيّن، مستمدَّ مِن الفلس: وهي عملةُ من النحاس. (م).

الفاخر، وكعكعة الأناناس. كم هذا مُحزِنٌ بالنسبة إلي! كم هي مُرفَّهةٌ




الثقاليّ

- لكن لنُعُد إلى المهم. الجميع حقَّقَ حِصصَ الإنتاج المُحلَّدة ما عدا
 حليب، أو بهارات، أو مستلزمات نظافة، أونة، أو موادّ رفاهية، أو عناية سِنيّة



 عشيرتا: مو، وخي خسرتا الني عشُر رجُلاً في انفجارِ للغاز مثل ذلك






 يتصرّف الرجُل الحقيقيّ. لن أقفزَ فرحاً بالنصر . سأكتفي بابتسامةِ وإيماءة.
( الحرف الثاني عثر مِ الأبجدية الإغريقبة. (م). ( الحرف الثاني والعشرون مين الأبجدية الاغريقية. (م).
- ويسرّفني بالنيابة عن الحاكِم العام للمرّيخ، نيرو ذهبي أوغوستوس، أنْ أمنحَ جائزة إكليلِ الإنتاج، والتَّفوقِ الشهريّ، والشَجاعِّاعة المُظفَّرَة، والطَّاعة، والتَّضحية و....
عشيرة غاما تحصلُ على الإكليل.
ونحن لا نحصلُ على أيّ شيء.


## 4

## الهـديَّة

مع منح صناديق الإكليل الملفوفة لعشيرة غاما، أخذذُ أفكِّر : كم هو ذكيّ كلّ هذا الذي يحدث! لن يدعونا نفوز بالإكليل. لا يهتمّون بكون الحسابات غير مطابقة. لا يأبهون بكون الشباب يصرخون محتجّين،


 أن نفكِر بالتآمر .
على الرغم مِن خيبة الأمل، إلّا أنّ قسماً منّا لا يلوم الجمعيّة. إنّنا نلوم عسُيرة غاما التي تلقّت الهدايا. باعتقادي في قلب المرء قَدرٌ محدّدرٌ الْ

 الصعب عليه أن يفكّر في كره أححد غيرهم. يظنّ المرء بأنّهم سيُشُاركون، لكنّهم لا يفعلون ذلك.
يهزّ عمّي رأسه، وهو ينظر إليّ، والآخرون يحمرّون غضباًّ. لوران

يبدو كانّه على وشك مهاجمة عُلَبِ الصفيحِ، أو عشُيرة غاما، لكنّ إيو




كم تُحبُُ زوجتي!

- (ارقُص معي". تهمسُ إيو . تصيح بعازفي الزيثير كي يتابعوا عزفهمه،


 تطرق الطاولات. التنانير ذات الطبقات تطير. الأقدام تضرب

 عينيها أرى قلبي. في أنفاسها أسمع روحي. إنّها موطني. إنّها عائلتي. إنّها

تسحبني بعيداً، وهي تضحك. نسّقّ طريقنا مِن خلال الجموع لكي

 مصنع النسيج؛ حيث تعمل وتكدّ النساء. الوقت الآن هو بين وَرديّتين. - (إلى أين نذهب بالضبط؟) ،أسأل.
 تبخّرت، فسأصفعكَ على فمكَ.

يقعُ نظري على بصلة هايمانتوس حمراء دمويّة اللّون تنبت مِن الجدار،

 الخارجيّ لك. لا، لا تسحبها! سأحتفِظُ بنِصفك". أشمُّ الهايمانتوس في يديها. لها رائحة الصدأ، ويَخنةُ أمّي الفقيرة.

 بها، أرجُلها النحيلة غير متناسبةٍ مع بطونها السمينة. تقودني إيو إلى أعلى


 صنعوا هذه المخلوقات. تقودني إيو ضاحكةً نحو حائط، وتبعد غطاءً كثيفاً مِن شباك العنكبوت كاشفةُ عن قناةِ معدنيّةِ صدئة.

- (افتحة تهوية). تقول: القد تآكل الملاط عن الجدران قبل أسبوع كاشفآ عنها، وعن قناةٍ قديمةِ أيضاًا).
- سوف يجلدوننا يا إيو، إن عثرو اعلينا؛ إنّه مِن غير المسموح لنا... - ا"لن أدعهم يُفسِدون هذه الهديّة أيضاًا". تُقِبِّني على أنفي: (اهيّا تعال ياغطًّاس الجحيم. لا وجود حتّى لحفَّارِ منصهرٍ في هذا النفقت"،

تبعتها عبر سلسلةٍ طويلةٍ مِن الانعطافات في مِهواة منجـم صغيرة، إلى
 البشريّة. هنالك أزيزٌ وطنينٌ يدندن في الظلا فلام. تمسكُ بيدي. إنّه الشّيء الو حيد المألوف لي.

- (ما هذا؟؟). أسألُ عن الصوت.
- ("حيوانات)، تقول، وهي تقودني في هذه اللّيلة الغريبة. شيءُ ناعمٌ يوجد أسفل قدمي. أدعُها تسحبني إلى الأمام، والتوتر يعتريني: (اعشبُ وأنشجار . أشجارٌ يا دارو . نحن في الغابة").

 قلب الظلال. إنّها تنبض بالألوان والحياة. ألتقط أنفاسي، وإيو تضحكّ،




 خلالها الألوان، لكنْ هذا مشهُّ مختلفُ تما تماماً.


 الصافي كفقاعة شفّافةِ تطلّ على السماء السماء، يوماً ما كانت مُجرَّد كلمة.
لا يمكنتي رؤية سطح المرّيخ، لكنْ بوسعي رؤية إطلالته. النجوم




إنّها رائحةٌ غريبةٌ، عطرةٌ يملؤها الحنين، على الرغم مِن أنتي لا أملك أية ذكريات عن العشب. وبينما أزيز الحيوانات وطنينها يعلو مِن الانيا الأجمة والأشجار القريبة، جذبتها نحوي إلى الأسفل، وقَبَّلَها لأوّل مرّةِّة وعيوني مفتوحة. الأشجار وأوراقها تتمايل بلطفي من جرّاء الهواء الآتي عبر
 والمناظر، وأنا أمارس الحبّ مع زوجتي على فراشِ مِن العشُب، تحت سقفِ مِن النجوم.

- (اهذه مجرّة أندروميدا"). تخبرني لاحقاً، ونحن مستلقيان على ظهرينا. الحيوانات تصدر أصوات صرير في الظلام. السماء فوقي تبدو شيئاً مرعباً. إنْ أمعنتُ التحديق أنسى قوّة الجاذبيّة، وأشعر كأنّي سأهوي أِي نحوها. أشعر برعشةٍ تسري على طول ظهري. إنّني محخلوقٌ يعيش في في
 يرغب بالهروب إلى الأمان، الهروب مِن هذه الغرفة المختلفة الغريبة المملوءة بالأشياء الحيّة، والمساحاتات الفسيحة.

تستدير إيو لتنظر إلي"، وتمرّر أصابعهاعلى آثار ندوب البخار التي تبدو كانّهار تجري على صدري. في الأسفل ستجد ندوباً على طول بطني مِن أفعى الحُفَرَ . (اعتادت أمّي أن تروي لي قَيصاً في عن أندروميدا. كانَت ترسم
 بها، تعرفين ذلك".
وبينما نحن نستلقي معاً، أخذت نفساً عميقاً، فأيقنت حينها بآنّها كانت قد خطّطت لشيء ما. ادّخرَت شيئاً ما لنتحدث عنه في هذه اللّحظة، فلهذا المكان تأثير كبير .

- ا(لقد فُزتَ بالإكليل، جميعنا يعرف ذلك). تقول لي. - (الا داعي لأن تخفّفي عنّي؛ لم أعد غاضباً. لم يعد الأمر مهمّاً"). أقول: (بعد رؤية هذا لا شيء مِن ذلك مهمّ"). - (اعمَّ تتحذّث؟). تسألني بحلّة: "إنّه مهمٌّ أكثر مِن أيّ وقتِ مضىى. لقد فُزتَ بالإكليل، لكنّهم لم يدعوك تحصل عليه").
- إنّه غير مهمّ. هذا المكان.. . - هذا المكان مو جود، لكنّهم لا يسمحون لنا بالمجيء إلى هنا يا دارو. مِن المؤ كّد أنّ الرماديّن يستخخدمونه لأنفسهـم. إنّهم لا يشـاركون.
- "المَ عليهم فعل ذلك؟؟") أسألُّ، والحيرة باديةٌ عليّ. - لآنّنا نحن مَن صنع هذا، لأَنه لنا! - (أهو كذلك؟؟). إنّها فكرةٌ غريبةٌ عليّ. كلّ ما أملكه هي عائلتي ونفسي. أيّ شيء آخر هو ملك للجمعيّة. نحن لم ننفق المال لنرسل الرُوّاد إلى هنا. مِن دونهم كنّا لنبقى على كو كب الأرض المحتضر مثل باقي
البشريّة.
- دارو ! أأنت أحمر إلى تلك الدرجة التي تجعلك غير قادرِ على رؤية

ما فعلوه بنا؟

- (انتبهي إلى ألفاظك". أقولُ بحزم. تلوي فمها: „أنا آسفة. الأمر فقط.. نحن مكبّلون بالقيود يا دارو. نحن لسنا مستوطنين. حسناً، نحن كذلك، ولكنّا أقرب إلى أن نكون عـلـ عبيداً. إنّنا نتوسّل للحصول على الطعام. نتوسّل للحصول على الإكليل كالكالاب التي تتوسّل للحصول على الفتات من مائدة سبّدهابا .
- (اقد تكونين أنتِ عبدة). أردُّ بسخط: ״لكنّني لستُ كذلك. أنا لا
 المرّيخ صالحاً للبسُر . هنالك نبلٌ وشهامةٌ عندما تطيعين...."..
تلوِّحُ بيدها: (اهل أنتَ دمية ناطقة؟)، تقذفُ كلماتهم اللّعينة: (القد كان


- هذه الأرض مِن حقّنا يا دارو. لقد رويناها بِعَر قنا ودِمْائنا، لكنّها الآن




 هِن أجله؟ سأقو لها محجّداً: و الدكُ كان على حقّع.

عمره؛ لأنّه كان على حق").
- اكان والدك ضعيفاً). تتمتمُ.
- (اللّعنة! ما الذي يعنيه هذا؟). يندفعُ الدم إلى رأسي.
- (ايعني آنّه كان لديه الكثير مِن التحفّظ، يعني أنّه كان لدى والنـي

- كانت لديه عائلة ليحميها!
- مع ذلك لا يزال أضعف منك.
- الحذارِ !". أقو لها مُهسهساً.
- (احذارِ؟ أهذا ما يقوله دارو، غطًّاس الجحيم المجنون مِن ليكوس؟؟". تضحكُ بتسلّط: اوالدك ولِدَ حريصاً ومطيعاً، لكنْ هل أنت كذلك؟ الـَ لم أكن أظنّك هكذا عندما تزوّجتك. الآخرون قالوا بآنك أشبه بآلة؛ لآنّك لا تعرف الخوف. لقد كانوا عُمياناً؛ لم يروا كمّ الخوف الذي الذي يكبِّلك").
في حركةٍ لطيفةٍ مفاجئةٍ تمرّر براعم الهايمانتوس على عظمة ترقوتي. إنّها مخلوقٌ مججبولٌ على المزاجيّة. لون الز هرة بِن لون رياط رياط الزواج في

إصبعها.
أستديرُ لأواجهها مستنداً إلى مرفقي: (هيّا انطقيها. ماذا تريدين؟؟". - (أتعرف لماذا أحبُّك يا غطًّاس الجححيم؟)". تسألني. - لروح الدُّعابة التي لديّ.

تضحكُ بلؤم: (الأَنكَ تعتقد بآنّه بو سعك الفَوزُ بُ بالإكليل . أخبرني كيران كيف أحرقتَ نفسك اليوم".
 من يقومون بذلك، وليس الأكبر".

- كيران كان خائفاً يا دارو. ليس عليك، كما سيخيّل إليك. لقد كان خائفاً منك؛ لآنه غير قادرِ على القيام بما قمـتَ به. الفتى لم يفكّر في ذلك أصلا.

دائماً ما تحدّثني بالألغاز. أكره ذلك الكلام المجرّد الذي تعيش مِن
أجله.

- (إذنْ، أنْتِ تحبِينّي لاعتقادك بأنّني مقتنعٌ أنّ هنالكَ أشياء تستحقّ الدخاطرة؟). أحلُّلُلّغز: (أم لأنتني طموح؟).
- (لأنّ لديك عقلاًّ). تمازحني مُعاكِسة.

تجعلني أسأل مجلّداً: (اماذا تريدين منّي أن أفعل يا إيو؟"). - تصرَّف. أريدكَ أن تستخدم مواهبك لتحقيق حلم أبيك. إنّك ترى
 هذه الأرض، أرضنا، إنّها تستحق المخاطرة.

- كم مِن المخاطرة؟
- حياتك. حياتي.

أسخرُ متهكّماً: (أأنتِتِ متلهّفة كلّ هذا القدر للتخلّص منّي؟". - (اتكلّم، وسيستمعون إليك). تردُ مُحفِّةً: (اللّعنة! إنّه أمرٌ شديد السهولة. جميع الآذان توّاقةُ إلى صوبِ يقودها عبرْ الظلام").


- لـن تُشْنَقَ.

تضحاكُ بخشُونة: (اسأشنَقُ بقدر ما لدى زوجتي مِن ثقة").



- (اياه! حسناً إذنْ، أخبريني يا إيو ما الهدف مِن الموت؟ الْ أنا




 تحرق عيوني: "إنّه سَلبَ فقط أباً وزوجاً؛ لذا ما الخطب في ألًا تكون الحياة عادلةً، وأن يكون لدينا عائلة؟ هذا ما يجب أن يكون مهمّاً فقط".

تلعقُ شفتيها، وتأخذ و قتها في الردّ.

- (الموت ليس عبثيّاً كما تقول. العبث هو حياة بلا حريّة يا دارو. العبث هو العيش مكبّلاً بقيود الخوف، الخوف مِن الفقدان، مِن الموت. أنا أقول: فلنحطّم تلك القيود. حطّم قيود الخوف لتحططّم القيود التي
 يكون لنا. يمكن أن يكون للمستوطنين الذين استُعبدِوا هنا، وماتوا هنا"ال.
 حيٌ متوهْج: ا(إن قُدتَ الآخرين إلى الحريّة، أتتخيّل الأمور التي بوسعك الـيك

 تطلّعاتكَ منخفضةً جدَّاً).
- (إنَّكِ تكرَرين الأفكار اللّعينة نفسها". أقول بشدّة: دأنتِ تعتقدين بأنّ الحلم يستحقّ أن يموت المرء لأجله. أنا أقول بأنّه لا يستحق. ألهِ أنتِّ تقولين بآنه مِن الأفضل الموت واقفاً على قدميك، وأنا أقول: إنّه مِن الأفضل
العيش راكعاً على ركبتيك".
- "أنتَ حتّى لا تعيش! !". تنفجرُ غاضبة: (إنّنا بشُرٌ آليوّون، بعقول آلاتِّ وحياة آلات...".
- ("وبقُلوبِ آلات؟؟". أسألُها: (أهذا ما أنا عليه؟").
- دارو...
- (امِن أجل ماذا تعيشين؟". أسألُهبا فجأة: ॥ألأجلي؟ لأجل العائلة والحُبّ؟ أم لأجل حلم ما؟؟".
- إنّه ليس مجرّد حلم ما يا دارو. أنا أعيش مِن أجل الحلم بأن يولد

أطفالي أحراراً، بأن يكون بوسعهم اختيار ما يريدون أن يكونوه، بأنّهم سيملكون الأرض التي سيعطيها لهم و الدهم. - (أنا أعيش لأجلك". أقول بحزن.

تُقْبَّني على خدّي: (إذنْ، عليكَ أن تعيسُ لما هو أكبر مِن ذلك"). تسود لحظاتٌ طويلةٌ مِن الصمت الفظيع بيننا. إنّها لا تستوعب كم

 جدَّاً. ألستُ كافياً لها؟

- القد قلتِ بأنّ لديكِ هديّة أُخرى لي؟؟". أقول ذلك لأغيّر الموضوع.


على الأقلّل".
نستلقي بصمبت لنشاهد كيف يتسلّل الضوء إلى السماء كأنّه موجة مَدِّ ناريّة. إنّه لا يشبه أيّ شيءٍ كنـتُ قد حلمت بهـ كـ لـم أستطع منع الدموع؛
 تتكشّفُ ألوان: الأخضر، والبنيّ، والأصفر التي تتلوّن بها الأشجار في الغرفة. إنّه منظرٌ جميل. إنّه حلم.
ألتزمُ الصمت، ونحن في طريق عودتنا إلى كآبة القنوات الرماديّة. الدموع محبوسةٌ في عيني، ومع تلاشي روعة ما رأيته، أتساءلُ: ما الذي الذي تريده إيو منّي؟ هل تريد منيّي أن آخذ نصلي المِنجَليّ وأُطلِقَ تمرُّداًُ سأموت. عائلتي ستموت. هي ستموت، و لا شيء علي الـي الإطلاق سيجعلني أخاطر بها. إنّها تعلم ذلك. أحاول اكتشاف ماذا يمكن أن تكون هديّتها الأُخرى مع خروجنا مِن

القنوات إلى مصنع النسيج. أدفع بنفسي خارج القناة أوّلاَ، ثمّ أمدُّ يدي لها، عندها أسمع صوتاً، لهُ لكنة أهل الأرض المُمُتملِّقة. - ("حُمرٌ في حدائقنا)، أخذذ يتحذلق: (ايا له مِن أمر!)".

## 5

## الأغنية الأولى

## ة

t.me/soramnqraa

يقفُ دان السنيع مع ثلاثة مِن عُلَبِ الصفيحِح. هراواتهم تطقطق بين
 خلفهما نساء مِن عشيرتيْ: مي، وأبسيلون، يقمن بلفّ الحرير مِن الدود
 يخبرنني بألاّا أكون أحمق. لقد تجاوزنا المناطق المسموحة الجَلْد، لكنْ إن قاومت سيعني ذلك الموت؛ سيقتلون إيو، وسيقتلونني.

- (ادارو....). تدمدمُ إيو .

أقحم نفسي بين إيو وعُلَبِ الصفيحِ، لكنّتي لا أقاتل. لن أسمح بموتنا مِن أجل نظرةٍ خاطفٍِ على النجوم. أخعٌ يُيَيّ خارجاً ليعلموا بأننّي سأستسلم.

- (اغطًّاس الجححيم". يتوجَّهُ دان الشنيع نحو البقيّة بضحكةٌ مكتومة:
 أشبه بأن تعضّك أفعى، ويركلك حذاء. أسقط ملتقطاً أنفاسي، ويدَاي على الشبكة المعدنيّة. الكهرباء تندفع عبر عروقي. أحسستُ بطعم عصارتي

المعديّة يصل إلى حلقي. (اجرّبها يا غطًّاس الجحيم"ّ. يقول دان بصوتٍ
 أيّة عواقب. مجرّد بعض المرح بين النباب. جرّبها آيها الوغدلها. - (إفعلها يا دارو!") . تصيح إيو .
 عليه، وهو يُطبق الأصفاد المغناطيسيّة حول معصمي. ما الـي الذي كاني انـت إيو
 عبر مصنع النسيج إلى الزنزانات؛ هذا يعني الجَلد، لكنّ الأمر سيقتصر على الجلد فقط؛ لأنّني لم ألتقط الهر اوة، لأنّني لم أستمع إلى إيو.

مضت ثلاثة أيّام، وأنا في زنزانةٍ من زنازين المِرجَل، قبل أن أتمكّن مِن رؤية إيو مجلّداً. بريدج، وهو واحدُّ مِن عُلَبِ الصفيحِ القدماء، وانِّ والألطف

 شفاهي.

- "(دارو". شفاهها تمسحُ أذني. النَفُسُ دافيُّ، والشُفاه متشقِقةٌ

 ونحن نراقب شُروق الشمس، تبخّر تاركاً إيّاها أشبه بذكرى متلاشية،
 مِن حولها، وأنا أسمعُ جلبة الحشد في الميدان. وجنوه
 كآنّني طفلٌ تحت نظر اتهمه، تحت الأضواء الصفراءـ

الأمر أثبه بحلمٍ عندما تخبرني إيو آنها تحبُّني. لبرهةٍ تترك يدها في


 ظهري، وهي تهمس حكمةً في أذني: ا(حَطِّم القيود يا حُبُي"،



 تُسْمَع، وهُم ينقلوني.
تُلبسني عُلَبُ الصفيحِ بِزَّة الشُواء لغطَّامي الجحِيم. رائحتها الحارقة

 المشانق. الأدراج المعدنيّة صدئةٌ وقذرة. أمسكُها بيدي، وأنظر إلى إلى أعلى
 حبلُ جِلديّ. يتنظرونني أعلى المنصّة.

- ("ياه، كم هي مرعبة هذه المناسبات يا أصدقائي!"!. يصيح الحاكم



 تكون هنالك مستوطنات، وتلك المستوطنات القليلة التي لدينا ستتمنّ ونّق إلى أشلاء بفعل الفوضى، سيُحتجَز البُر في كوكب الأرض . وسيَّزَفِ

البسُر على هذا الكوكب إلى أن تحلّ نهاية العالم، لكنّ النظام، الانضباط،


يَخْرِق هذا الحَقدب".
خطابه أفصح مِن المعتاد. بودغينوس يحاول إبهار أحدهم بذكائه.



 وجهه أكبر سنّا، صارمٌ وينبض بالقوّة. شعر هلا لامعٌ، وممشّطُّ إلى خلف
 الذي أراه هو الذي خَلَّفته نُدبة تمتدّ على طول عظم وجنته اليمنى. كنت قد عَلِمتُ مِن شاشـة العرض المُجسَّم أنَّ نُدبةً كهذه يحملهِ الأعلى مقاماً مِن الذهبيّين؛ الفريدون ذور النُّدبة، هكذا يسمّونهم: إنّهم رجال اللّون الحاكم ونساؤه، الذين تخرّجوا في المعهد؛ حيث تعلّموا


المجموعة الـُشمسيّة.
إنّه لا يتحدَّثُ إلينا، بلْ يتحدَّثُ إلى ذهبيٍ آخر، طويلٍ ونحيل، نحِيل
 بمعجونٍ غريبِ لكي يُبِرز لون وجنتيه، ويغطّي الخطوط في وجه

 يتحدّثُ إليه بصوتٍ خافبِ، ولا يتحدّث إلينا.

ولمَ عليه التحدُّث إلينا؟ نحن لا نستحقّ كلمات الذهبيّين. بالكاد
 الحمراء. ينتابني الخجل، وبعدها عرفت لماذا.


 معه حاشيته: اثنان مِن الغربان (أقصد سبجيّان كي أكون دقيقاً) يحومان
 في الأرض. هُم ولدوا ليقتلوا البشُر. أطول منّي بما يزيد عن قدم الـمين.
 ورؤيتهم أشبه برؤية أفاعي الحُفَر ذات الدي البِ البارد تجتاح مناجمنا؛ كالاهما زواحف.
هنالك أيضا اثنا عشر شخصاً ضمن حاشيته، ومن بينهم ذهبيٌّ أضعف، يبدو كأنّه تلميذه، حتّى إنّه أكثر جمالآَ مِن الحاكِم العام، ويبدو آنّه يكره

 غامقّ، ليس أخضر كعيونهم، والشعارات على أياديهم. هنالك علك علامات إثارة محمومة تلمع في تلكَ العيون. قلّما يكون لديهم غطَّاس الِّا جحيم
 مسرحيّاً. أتساءل: كم مستوطنة تنقيب أُخرى تشاهد ذلك لـو أنَّ الحاكِم العام هنا.
سرعان ما سيجعلون مِن عمليّة نزع بزّة الشّواء التي ألبسوني إيّاها في الحال عرضاً مثيراً. أرى نفسي في شاشـة العرض المُجسَّم في الأعلى،

ورِباط الزواج يتدلّى مِن الخيط حول رقبتي. أبدو أصغر وأنحف من
 معدنيٌ بالقرب مِن حبل المشنقة؛ حيث أُعدِم أبي. أثشعرُ برعشِّ تسري في في جسدي، وهُم يلقون بي فوق الفو لاذ البارد، ويثبتون يدَيّ بالقيود. أشمّ رائحة الجلد الصناعيّ للسياط، وأسمع رئيس عمّالِ يسعل. - (افلتُحقّق العدالة إلى أبد الآبدين"). يقول بودغينوس. حينها تأتي السياط، مجموعها ثمانية وأربعون. ليسوا رؤوفين، ولا حتّى عمّي. لا يمكنهم ذلك. السياط مع النحيب تنهش لحمي، مصدرةً صوتاً حادّاً غريباً، وهي ترسم قوساً في الهواء. موسيقا الرعب. بالكاد
 أصحو كنت أتساءل إن كان بالإمكان رؤية عظم ظهري على شاء الشة العرض

المُجسَّمَم
إنّه استعراضٌ، كلّ هذا استعراضٌ لقوّتهم. جعلوا عُلبةَ الصفيح، دان
 بصوتِ عالٍ بما يكفي للكاميرات، وعندما تنهال آخر جلدة سوطِ على

 نصيبي مِن ثمانيةٍ وأربعين جلدة
بعدها يسحبونني جانبأ، ويتركوني أنز ف. أنا متأكّدٌ بأنّني صرختّ
 - حتى اليافع، حتّى الجميل، لا يمكنه الهربب مِن العدالة. إنّنا نحافظ


الطاعة سيعمّ الاضطراب. سيفنى البشر على الرمال المشعّة لكوكب الأرض. سيشر بون مِن البحار المتبحّرة. علينا أن نتَّحِد. إلى أبد الآبدين فلتحقّق العدالة.

## كلمات حاكِم المناجم بودغينوس تبدو كاذبةً خادعة.

لم يشعر أحدُ بالإهانة لانَني ضُرِبت، ولكوني مضرّباً بالدماء، ولكنْ عندما سُحِبت إيو إلى أعلى منصّة المشانق، سُمَعت الصيحات، ولِّ وانطلقت

 على وجهها لدى رؤيتها لي؛ إنّها ملاك.
 الرجُل الذي تُحبّ. مع ذلك هي هادئة. إن وجدَ خوفٌ، فهو في داخلي
 على الصندوق البارد. إنّها ترتعشـ . أتمنّى لو أنّ دمائي أدفأت لها الصـيا الصندوق على نححو أفضل .
عندما يبدأون بجلد إيو أحاولُ ألّا أنظر. لكنّ الإحجام عن ذلك،
 كلّ مرّة يهوي بها السوط. قريباً سينتهي ذلك يا يا حبّي. قريباُ سنعو د للحياة
 تحمّل كلّ هذا الجَلد؟

- (أو قف ذلك"). أقول لعُلبَةِ الصفيحِ بجانبي: (أو قفه!). أتوسّل إليه: (اسأفعل أيّ شيء، سأنصاع. سآخذ نصيبها مِن الجَلد. فقط أوقف ذلك! آيها الأوغاد اللعينون، أو قفوا ذلك!".

ينظر الحاكِم العام إلى الأسفل نحوي، ولكنّ وجهه ذهبيٌّ، أملسُ بلا
 سيشعر بالر أفة إن أذللتُ نفسي، إن رميت بنفسي إلى النار مِن أجل الحُبِّ، سيشُر بالتُفقة؛ هذا ما يحدث في القِصَص.

- (يا صاحب السعادة، امنحني عقابها)". أناشده: (أرجوك!)". أتوسّل
 بالدماء ظهر ها. أرى الحنق يتعاظم داخلها. هنالك سبب لكونها غير خائفة.

- (أسكِتوا هذا الوضيع الحقير! إنّه يزعج آذان الحاكِم العام". يأمر بودغينوس، فيُعِحم بريدج حبلاٌ معقوداً في فمي. أطبق فمي وأبكي. ومع الجلدة الثالثة عشُرة، وأنا أتمتم كي لا تفعلها، تحدِّقَ إيو في

 مهاويها المهجورة. إنّها أغنية الموت والرثاء، الأغنية الممنوعة، الأغنية

التي سمعتها لمرّةٍ واحدةٍ مِن قبل.
مِن أجل هذا سيقتلونها.


 الذي يحدث. القليل مِن الرجال يرغبون حقاً برؤية الجمال، وهو يحترق. ينظرُ بودغينوس محرجاً نحو الحاكِم العام أوغوستوس، الذي يهبط


النبيل. عظام وجنتيه المرتفعة تلتقط الضوء. تلك العيون الذهبيّة تتفحّص
 يتحتّث بصوتٍ مُفعَم بالقوّة.

- (ادعها تغني"). يقول لبودغينوس، غير مكترثِ بإخفاء افتتانه. - ولكنْ، يا سيّدي....
--(الا ترمي الحيوانات بأنفسها إلى ألسنة اللّهب طوعآ، البشر فقط مَن
 يخاطب طاقم تصويره: ا(تابعوا التسجيل. سنحذف الأجزاء التي سنراها غير مقبولة1).

كم جعلت هذه الكلمات مِن تضحيتها تبدو تافهة.
لكنتي لم أر إيو جميلةً قطّ بمقدار ما كانت عليه في تلك اللّحظة، في

 إنّها الفتاة التي اختارت أن تموت مِن أجل أغنية الموت.
تذكر الصيحّ، ياتيّي
عندما قضى الشتتاء ليبزغ الريـع
إنّهم يز أرو ن إنّهم يز مـجر ون
لكنّا أخذنا البذار
وزر عنا الو ادي بأغانٍ من نار
تعاديهم تعادي الجـتع

تعادي الطمع

في أسفل الو ادي
بسمع تمايل الحصّاد، تمايل الحصّاد
تمايل الحصّاد
في أسفل الو ادي
يسمع الحصّاد يغنيّ حكايةً عن شتاء يمضي

ياولدي، ياو لدي
تذكّر السلاسل والقيو 2
عندما حكم الذههيوّ نِ بلجامِ من حديد
فجعنا وانتحبنا
تأوّهنا وصر خنا
لااججل حلمنا السعيد بو إٍد مجيد

وعندما علا في النهاية صوتها، ونفدت كلمات الأغنية، علمتُ بأننّي فقدتها. أصبحَت شيئا أكثر أهميّة؛ ولقد كانت على حقّ، بأنّني لا أفهم. - ا(لحنٌّ ظريفٌ، لكنْ أهذا كلّ ما لديكِ؟؟"، يسألها الحاكِم العام عندما تنتهي. إنّه ينظر إليها، لكنّه يتحدّث بصوتٍ عِّ عالٍ إلى الحشُود، إلى أولئك الذي سيشاهدون مِن المستوطنات الأُخرى. حاشيتهُ تضحك بِّ بصوت خافتِ مِن سالح إيو، الأغنية. ما هي الأغنية؟ مجرّد نوتات في الهواء؟ إنّها عديمة النفع مقارنةُ بقوّته، أشبه بعود ثققابٍ في وجه عاصفة. إنّه يهينا.
"(أيريد أحد منكم مشاركتها الغناء؟ أناشدكم أيّها الحُحرُ الأشاوس مِن...".. ينظرُ إلى مساعده، الذي ينطق الاسم: (... ليكوس، انضمّوا إليها الآن إن

بالكاد أتنفّس مِن خلال الحبل المعقود. إنّه يشوّه أخراسي. الدموع تنهمر على وجهي. لا ترتفع أية أصوات مِن الحشود. أرى أمّي ترتجف الـو غاضبة. كيران يقبض بشدّةٍ على زو جته. نارول يحدّق في في الأرض يبكي. جميعهم هنا، جميعهم صامتون، جميعهم خائفون.

- (امع الأسف ياصاحب السعادة، وجدنا الفتاة وحيدةُ في حماستها"). يعلن بودغينوس. لم تكن إيو تنظر إلى أحمٍ سوايب: (امِن الواضح ألنّ رأنّ رأيها

- " انعم") . قال الحاكِم العام بفتور: (الديّ موعدٌّ مع أركوس. اشنق هذه العاهرة الصدئة، وإلّا ستستمرّ في العواء"ا.


## 6

## الشَّهيدة

من أجل إيو لا آتي بأيّ ردّ فعل. أنا الغضب. أنا الحقد. أنا كلّ شيء،




 يداي ترتعشان. شهوقات الحشود تتعالى مِن خلفي.
 بودغينوس، والتعاطف يفيض منه أمام الكاميرات.






كان على دان الشُنيع أن يساعد ديو في الصعود إلى المشُنةة؛ إنّها تخطو
 تقوله، إلاّا آنتي لا أستطيع سماعه، لكنّ ديو تطلق عـي عويلا
 الرجال يمسحون عيونهم. كان عليهم إفقاد ديو لوعيها كي كي يتمكّنوا الِيا مِين


 وتُخرِج زهرة الهايمانتوس التي أعطيتها لها. إنّها مسحوقة مهشّمة، ثـتمّ تصرخ بأعلى صوتها نحو الجموع المحتشدة: (احطّموا القيود!!). يُفتَح الباب السحريّ تحت قدميها، فتسقط، وللحظةٍ قصيرةِ، يطفو


 لكنّ العالم باردٌ وقاسِ بالنسبة إليّ. إنّه لا يلا يلين كما أشتهي. أنـا أنا ضعيف. أنظر إلى زوجتي، وهي تموت، وزهرة الهايمايمانتوس التي أعطيتها إيّاهِا تسقط مِن يدها. تلتقط الكاميرا كلَّ هذا. أندفعُ إلى الإمام كي أقبَّلً كاحلها. أحتضن قدميها. لن أدعها تعاني.


لن يطول الأمر، وستختفي الأصوات كلّها، حتّى طقطقة الحبل.
زوجتي خفيفة الوزن كثيرآ.

عندها يبدأ لطم ترنيمة الأفول. القبضات على الصدور. الآلاف.

 بينما الرياح تنوح في غياهب الأنفاق القديمة.

والذهبيّون، إنّهم يطيرون مبتعدين.

والد إيو، ولوران، وكيران، يجلسون عند بابي طوال اللّيلّ. يقولون
 لن أموت. أريد أن أموت. أمّي تكسو جراحي بالحرير الذي سرقته أختي ليانا مِن مصنع النسيِ.

- أبقِ مجدّد النوى العصبيّة جافّا، وإلّا ستحصل على ندوب. ما هي الندوب؟ هي عديمة الأهميّة. لن تراها إيو، لذا لمَ أهتمّ لذلك؟ لن تمرّر يدها على ظهري. لن تُقبِّل جراحي.

لقد رحلت.
أستلقي في سريرنا على ظهري كي أشعر بالألم، وأنسى زوجتي، لكنّني لا أستطيع النسيان. إنّها معلّقُقُ على المشنقة إلى الآن. في الصباح سأمرّ بجانبها، وأنا في طريقي إلى المناجم. لن يطول الـي الأمر، وستفوح منها

 إنّهما ترتجفان الآن في اللّيل .
هنالك نفقٌ مخخيٌّ حفرته منذ زمنٍ بعيدٍ في غرفة نومي في الصخرة

كي أتمكّن مِن التسلّل خارجاً وأنا طفل. أستخدمه الآن. أخرج مِن الممرّ


السكون يعمّ المَجَمَع صمتٌ مطبقٌ ما عدا ذاكُ الصادر عن مكتّب


 بأغنيتها، ويعز فونها مجدَّداً في أثناء موتها، ما يجعل للفيديو انطيا انطباعاً خاطئأً.
 يجري إسكاتها بحبل رجالٍ طغاة.

 بدا ذلك أثبه بـُخصي اخترق البثّ؛ لأنّ مشهد زوجتي أخذ يو يوض عبر اليُـاشة العملاقة مجدّداً.





تبدو الشوارع هادئة، وأنا أشقّق طريقي نحو الميدان. ستعود الر رديّة

 البطحة التي في يده، وقميصه الأحمر البلالي.

> أحكمُ قبضتك ابن أبيك، "أيّها الحقير أتيت لتمنعني ياعمّي؟؟ غبيٌّ وتافه.

راح يهمههم: (المَ أستطع منع والدلك مِن قتل نفسه اللّعينة، ولقد كان رجُلاُ وأيّ رجُل، أفضل منك بكثير، وأكثر مقدرةً على ضبط النفس". أتقدّم إلى الأمام: (لا أحتاج إلى مالى موافقتك").

- اكالّا أيها الملعون الصغير! لست بحاجتها"). يمرّرُ يده عبر شعره:

 أخي، مئل فَتاتك").

 كانت لتريده فتاتك.
أشير بإصبعي نحو عمّي: ا(أنت لا تعرف شيئاً. ولا أيّ شّيء عمّا كانت تريد". إيو قالت بأنّي لن أفهم ما الذي يعنيه أن تكون شهيداً. سأريها بآنني أعرف.
- (أصبت) . يقولها وهو يهزُّ رأسه: (اسأمشي معك إذنْ، بما أنّك فاقدٌ للبصيرة، ورأسك مملوءٌ بالحماقات). يطلق ضحكة خافتة: (انحن عشيرة لامبدا نحبّ الأنشوطة".

يرمي لي بطحته، ورحت أخطو بتردّدٍ إلى جانبه.
 مخبراً إيّاه بأنّ الكلمات والرقص لا قيمة لهما كالهباء المنوور. حاولتُ تصفية حساباتي معه، لكتني أفسدتُ الأمر برمّته. لقد قضى عليّ تماماً.

يترنّح ببطء إلى اليمين: (هنالك في حياة المرء لحظات تعرف فيها بانّه

 مِن المعتاد. غريب! لقد جعلني أُكمل شرب البطحة.

- (هل قرّرت؟"!. يسألني، وهو ينقر على رأسها: "بالتأكيد، لقد قرّرت. نسيتُ بأنّني من عَلْمكَ الرقصى".
- (اعنيدُ كأفعى الحُفُر، أليس هذا ما تقوله؟؟)، أقون بهدوء، مظهر آ ابتسامةٌ صغيرة.
أمشي مع عمّي بصمبِ لبرهة. يضع يده على كتفي. هناكُ نحيبٌ يريد
الخروج مِن صدري. أبتلعه.


تنهمرُ الدموع لدى دخولي الميدان. يحتضنتي عمّي بيلِ واحدةِّ،

 شُفته العلويَّة ملويّة بفعل نُدبَة. الثيب يخطّط شعره الكثيف

 - الراقص؟

 دون أن يلتفت يقول: الحَطِّم القيود، أتفهم؟؟".

يتركني هنالك في الميدان مع زوجتي المتأرجحة. أعلم بأنّ الكاميرات
 مِن المعدن؛ لذا فالدرجات لا تصدر أيّ صرير. كانت معلّقةَ كدمية. وجهها شاحبٌ كالطبشور، وشعرها يتحرّك قليلاٌ مع أزيز المراوح المزع في الأعلى.
مع قَطِ الحبل بوساطة النصل المِنجَليّ الذي سرقته مِن المناجمّ،
 طريقنا إلى خارج الساحة، متّجهين نحو مصنع النسيج. وريّ وريّة ليليّة تعمل هناك لتنهي ساعات دوامها المتبقية. النساء يشاهدن بصمبت كيف أحمى إيو إلى قناة التهوية. هنالك أرى لِيانا، أختي. طويلة وهادئة مثل أمّي، إنّها تراقبني بنظراتٍ قاسيٍة، لكنّها لم تفعل أيّ شيء و ولا أية واحدةٍ مِن النسوة تفعل. لن يثرثرن عن مكان دفن زوجتي. لن يتحدّثن، ولا حتّى مقابل الشوكو لا التي تعطى للجواسيس . خـن أجيال، دائماً ما كان يُشُنَق أحد من جرّاء ذلك.
إنّها ذروة الحُبِّ المطلق، قُدَّاسُ إيو الصامت
تبدأ النسوة بالبكاء، وبينما أمرّ بينهنّ يمددن أنفسهن ليلمسن وجه
 الفراغ المعدنيّ الضيّق، لأخذها إلى حيث مارسنا الحبّ تحت إِي النـي النجوم،
 وأتمنّى أن تراني روحها في المكان الذي كنّا فيه سعداء. أحفر حفرةً بالقربِمِن قاعدة الشَجرة. يداي الملطّحّتان بتر اب أرضنا،

حمراوان كشعرها، عندها آخذ يدها، وأُقِّل رِباط زواجها. أخعُ البصلة



 تبهر عيوني، ولا أستطيع منع دموعي. عندما أنسحب مبتعداً، أرى عُصابة
 الآن، وآخذها معي.

يضربني كيران على وجهي عندما يراني عائداً إلى المَجمَمَع لوران غير



 أن أستخدم يداً واحدةً لنتل الطعام مِن الصحن إلى الفم. أمّي تمسك بين

 هكذا!
أُنهي وجبتي مع قدوم دان الشنيع. لا تغادر أمّي الطاولة، وأنا أُسحَبُ بعيداً. عيناها تبقيان متسمرّتين حيث كانت يدي ممدّدة. أظنّ بأنّها تعتقد أنّها إنْ لم تنظر إلى الأعلى فإنّ هذا لن يحدث، حتّى لو أنّ بوسعها سماع

سيشنقونني أمام الملأ عند التاسعة صباحاً. أشعرُ بالدوار لسببٍ ما. قلبي ينبض ببطء على نحوٍ غريب. أسمع صدى كلمات الحاكِم العام

قَومي يغنّون، كما أنتنا نرقص ونحبّ؛ هذه قوّتنا، ولكنّنا نحفر أيضاً، وبعدها نموت. قلّما يكون بوسعنا اختيار السبب. إلّا أنّ هذا الاختيار ونـار هو القوّة. هذا الاختيار هو سلاحنا الوحيد، لكنّه ليس كافياً.

إنّهم يمنحونني كلماتي الأخيرة. أنادي على ديو. عيونها دامية ومتورّمة. إنّها كائنٌ هشُّ ضعيفٌ ون، بخلاف أختها تماماً.

- (اما كانت آخر كلمات إيو؟؟". أسألها، على الرغمر مِن أنّ فمي يتحرّك ببطء على نحو غريب.
تَظظُر إلى الخلف إلى أمّي، التي أخذَت تتابع أخيراً، لكنّها الآن تهزُّ رأسها. هنالك سيء لم يخبروني به، شيء لا يريدونني أن أعرفه، سرّ يكتمونه حتّى وأنا مقبلّ على الموت. - لقد قالت بأنّها تحبُّكُ لا أصدّقها، لكنّني أبتسم وأُقبِّل جبهتها. ليس بوسعها تحمّل أسئلةٍ أُخرى. وأنا مشوّشٌّ وبالكاد أتكلّم. - سأوصل لها سلامك.

$$
\begin{aligned}
& \text { لا أغنّي؛ لقد خُلِقِتُ مِن أجل أشياء أُخرى. } \\
& \text { موتي بلا معنى. إنّه الحبّ. }
\end{aligned}
$$

لكنّ إيو كانت على حقّ؛ أنا لا أفهم هذا. هذا ليس انتصار أَ، هذه أنانية.

لقد أخبرتني بأنّ عليّ أن أعيش لما هو أكبر . إنها تريد منّي أن أقاتل، لكنّي
هنا، أموت على الرغم ممّا كانت تريد. أستسلم بسبب الألمَ المّ أُشعرُ بالذُعرِ كما يُذَعَر المنتحرون عندما يدر كون حماقتهم. لقد فات الأوان.

أشعرُ بالباب يفتح مِن تحتي. جسدي يسقط. الحبل يسلخ الجلد على عنقي. ظهري يطقطقّ وخزات إبريّة تخترق فقراتي القطنيّة. كيران يتقدّم متعثّرًا عمّيّي نارول يدفعه بعيداً. يلمس قدمي مع غمزة ويسحب. أتمنّى ألّا يدفنوني.

## الفصل الثاني

## الولادة الجحليـلـة

هنالك مهر جان نر تدي فيه أقنعة بو جو ه شُياطين كي نحمي مو تانا في الو اديـيمن الأرواح الشُرير ة. الأقنعة تتلالّال بذهب كاذب.

## 7

## لعازر

لا أرى إيو عند الموت. أهلي يعتقدون بأنّنا سنرى أحبّتنا عندما نتوفّى.

 يحرس الوادي، ويقف مع أهلنا، على طول طريق حجريّة ترعى الخر افـ
 وأولئك الذين يُدفنون يَقطعون الطريق الحجريّ على نحرِ أسرع. لكنّني لا أرى حُبتي، ولا أرى الوادي، لا أرى شيئا سوى أشّباح أضواء



 وألتقط الأكسجين بأنفاسي، وألهث، وأبصق التراب ابت
تمرُّ دقائق قبل أن أتمكّن -وأنا راكعٌ- مِن النظر حولي. أتحرّك كِ جاثماً في منجمّ مهجورٍ، نفق قديم متروك منذ زمن بعيد، لكنّه لا يزال متّصـلاُ

بنظام التهوية. له رائحة التراب. شعلة حراريّة واحدة تضيء بجانب قبري، مُلقيةً بظلاٍٍ غريبٍِ على الجدران. إنّها تحرق عيوني تماماً مثلما فعلَت الشمس، وهي تشرق على قبر إيو .

## لست ميّتاً.

إدراك ذلك يستغرق وقتاً أطول ممّا يعتقد المرء، لكنْ هنالك الجرح
المُدمَّى حول عنقي؛ حيث قطع الحبل الجلد. هنالك ترابٌ في الجروح التي سبّتبها ضربات السياط على ظهري.

مع ذلك لست ميّتاً.
عمّي نارول لم يسحب قدمَيّ على نحوِ كافِ، لكنْ مِن المؤكّد أنّ عُلْبَ الصفيحِ كانوا ليتحقّقوا مِن الأمر، إلّا في حال كانِي كانوا كسولين. ليس
 أشُعر بضعفٍ ووهنٍ شديد، وأنا أتقدّم إلى المشنقة. حتّى الآن أشعر بسُيء في عروقي، أشعر بخْولِ، كانّه قد جرى تخديري. لقد فعل نارول ذلك.
 يقوم بإنزال جسمي؟؟
مع سماعي لهلدير خفيفٍ آتٍ مِن الظلام خلف الشعلة الحراريّة، أعلم بأنّني سأحصل على الإجابات. عربة مدرّعة، أثبه بخنفساء معدنيّة أِيّ بستّ عجلات، تزحف في منتصف نفقِ طويل. ومع توقْفها أمامي تنفث





تشرين الأوّل/ أكتوبر، لكنّهم يقتادونني بلطفٍ، ويوجّهونني نحو فتحة العربة المدرّعة عوضاً عن إجباري على دنورينهو لها
في داخل العربة المدرّعة، ضوءٌ





 يعلّمني الرقص. - (إنّكم أبناء أريس، أليس كذلك؟"). أخمّن. يجفل الرجُل المذعور، بينما أخذت عيون المرأة تسخر منّي.
 تتلاعب القطّة بفأرِ اصطادته. - أنا دارو. - إيه، نحن نعرف مَن أنت.
 يسمح لنا بنقاش أيّ شيء معه حتّى نصل إلى المنزل"). - (اشكراً لك يا رالف"). تتنهّد هارموني نحو الغَضِّ، وتهزُّ رأسها. بعد إدراكه لخطئه، أخذ الغَضُّ يتلوّى في مقعده المُقَولب معدّلاً مِن
(موح النُر عند الإغريق. (م) Cacodemon (*) (**) إنارة إلى القديس لعازر الذي أقامه المسيح مِن الأموات. (م).

جلسته، لكنّتي أتوقّفُ عن إظهار أيّ اهتمامٍ به. هنا المرأة هي المَبِك. على
 كو كب الأرض المندثرة اللّواتي كنّ يصنعن حساءٌ مِن نقيّ عظام الأطفال.




- (الماذا لستُ ميّتأ؟). أسألُٔ. بات صوتي بعد شنقي أشبه بصوت تمرير الحصى على سطحِ معدنيّ.
- لأنّ لدى أريس مهمّة لك يا غطَّاس الجحـيم الصغير .

تجذب يدها، وأنا أخغط عليها.

- (أريس...). تتالت في عقلي ومضاتٌ لمشُاهد انفجار القنابل، والأطراف المبتورة، والفوضى. أريس. أعرف نوع المهمّات التي يريدها. إنّني مُخدَّرٌ لندر جة أنّني لا أعرف ماذا وأِّا وأقول له عندما يسألني. عقلي يفكّر
 البقاء مدفوناً في الأرض؟
- (أيمكنتي استعادة يدي الآن؟)، . تسألُ هارموني. - إن خَحلعتِ قناعكِ فقط، وإلآ سأحتفظ بها.

تضحكك وتنزع قناعها. وجهها هو النهار واللّيل معاً. الجانب الأيمن

 مِن النادر وجود امر أةٌ ضمن طاقم حَفرِر

مع ذلك فإنَ الجانب غير المحروق مِن وجهها هو المفاجئ؛ إنّها

 متباعدة، وقلّما تعتني بأظافرها. لديها سكاكين في حذائها؛ أعرف ذلك مِن وِ

الطريقة التي جذبَت بها يدها نحو الأسفل عندما أمسكتُ بها.
رالف الغَضّ قبيحٌ على نحوٍ لا يمكن تجاهله. وجهٌ داكنٌ خشنٌ،
 ونحن نسير عبر أنفاقِ مهجورةٍ، إلى أن وصلنا إلى طرقات أنفاقِ مضاءة
 مِن أنّ شعار الحُمر يزيّن أيليهمم، فأنا لا أثق بهمم. إنّهما ليسا مِن عشيرة

لامبدا، أو مِن ليكوس. يمكنهمها أن يكونا فضّيّين أيضاً. أخيراً، ألمّحُ آليَّتٍ وعرباتِ مدرّعةً أُخرى عبر الفتحة. لا أعرف أين
 طريقنا، وحصلتُ على وقتِ أكثر لأفكاري، أصبح الألم أسوأ. أتحسّس رِباط زواجي. إيو ما تزال ميّتة. لا تنتظرني عند نهاية هذه الرحلة. لمانـ لماذا
 القوّة؟ هل كان بوسعها أن تحيا أيضاً؟ أشعر بأمعائي كانّنها حفرةٌ سوداء.
 المدرّعة نحو آليّةٍ تسير على الطريق. يصبح الموت سهِلاً إن كنتَ قد
اختبر ته مِن قِبل .

لكنتّي لا أقفز . أجلس مع هارموني ورالف. إيو أرادَت المزيد لي. أضغطُ على عُصابة الر أس القرمزيّة في قبضتي.

الطريق النفقيّ يتّسع قليلاً مع اقترابنا مِن نقطة تفتيشي تحرسها عُلبُ

 بعدها يحين دورنا. أخذت أتلوّى في مقعدي مئل رالف. هارئ هارموني تضحك
 العربة المدرّعة، وتُلوّح لكي يسمحور النا بالمروِرِ عبر البوّابة.

 السبجيّة، لكنّهم لا يضيّعون و وقتهم هنا في الأسفلـ.





 هارموني بالتزول مِن العربة المدرّعة. - (الديار أخيراًا). تقول: (حان الوقت الوالَن لمقابلة الراقص"،

## 8

## الراقص

نظرات الر|تص تخترقني غير مبالِ بوجودي. إنّه في مثل طولي





عن الأحمر الصدئ. لديه ابتسامةٌ أبويّة.





 في الرقصات. هل هُم مِن غطَّاسي الجحيم أيضاًّ؟

- (إنّه ليس مُستَغِباًا). هارموني تأخذُ وقتها بنطق الكلمات، تقلِّبها على طول لسانها. تضغط على يد الر اقص، وهي تمر مِن حوله لتنظر إليّ: (لقد أدركَ اللّعين الأمر منذ ساعة") .
 إلينا أن نغامر بإخر اجه إلى هنا. هل تعلم أين (هنا") يا دارو؟").

 جملتي. التفكير في إيو يكبح صوتي: (المهـم هو آنكّم تريدون شيئاً منَي". - (أججل، هذا هو المهمم") يقو ل الراقص. تَلمسُ يده كتفي: (الكنْ يمكن

 مِن تشكّل الندوب").
- (الندوب لا تهم". أقول مُحدِّقاً في قطرتيّ الدم اللّتين تسقطان مِن
 خارج القبر : (إيو، إنّها .. ميّتة، أليس كذلك؟ الك؟").
- نعم إنّها كذلك. لم نتمكّن مِن إنقاذها يا دارو.
"
- لم نستطع فقط.
- (الماذا؟؟). أكرّر مُحدِّقاً فيه بنظرةٍ ثاقبةٍ، وكذلك أحدّق في أتباعه،
 أن تنقذوها. إنّها الشُحص الذي تريدونه الشّه الشُهيدة اللّعينة! هي كانت تهتمّ بكلّ ذلك. أم يريد أريس الأبناء فقط وليس البنات؟؟).
- (الشُهداء عددهم كبير، وقيمتهم صغيرة". تقول هارموني متثائبة. أَنسلُّ نحو ها كالأفعى، وأُطبِق على عنقها؛ موجات مِن الغضب تجتاح وجهي إلى أن يتخلّر، وأشعر بالدموع تفيض مِن عينَيّ. طنين الحرًّاقات


الباردة.

- "(دعها!"). يصيح أحدهم: ("هيّا يا فتى!)".

أبصقُ عليهمَ، وأهزُّ هارموني بعنفب مرّةً، وأرمي بها جانباً. تجشثمُ على الأرض، تركل، وعندما تنهض تلمع سڭّينّ في يدها.
الر اقص يتدخّل بيننا: (اكفى! كلاكما، رجاءٌ يا دارو !").

- (افتاتُكَ كانت حالمة يا فتى") . تبصق هارموني عليّ مِن الطرف الآخر للر اقص: "بلا جدوى كاللّهب فوق الماء...").
- (اهارموني، اخرسي أيتهها اللّعينة!". يصيح الراقص: "أبعدوا هذه الأشياء اللّعينة!". تسكت الحرَّاقات. يتبع ذلك صمتٌ متوتِّرٌّ، لينحني نحوي مقترباً، ويتكلّم معي. ينخفض صوته. تنغّسي سريع: النحن أصدقاء يا دارو، نحن أصدقاء. لا يمكنني الإجابة الآن عوضاً عن أريس، لما لماذا لم ألم يستطع مساعدتنا كي ننقذ فتاتك؛ أنا فقط واحد مِن مساعديه. لا يمكنتي مسـح الألم. لا يمكنني إعادة زوجتك إليك. ولكنْ انظر إليّ يا دارو. انظر
 يمكنتي فعل الكثير، لكَنْ يمكنتي منحكَ العدالةً).
يذهب الراقص إلى هارموني، ويهمس لها بشيء مان على الأغلب
 أخنقها، وهي وعدَت بأنّها لن تطعنتي.

تبدو هادئة، وهي تقتادني بعيدآ عن الآخرين عبْر ممرّاتِ معدنيّة ضيّقِةٍ



 عن ظهري الممزّق. أحاول ألاَ أصرخ.




 زوجتكَ أَدَّت غرضهاها،
غرضها. يبدو ذلك غير مبالِ جدّاَ، مترفّعاً وحزيناّ، كأنّ فتاتي المبتسمة
 داخلي، ورحتُ أُحدِّق في الشبك المعدنيّ قبل أن أستدير وأنظر في عينيها

- (اوما الغرض منكِ إذنْ؟). أسألـ. ترفع يديها الملطّختين بالوسخ والدم
- مثل الغرض منكَ أيها الغظًّاس الصغير؛ تحويل الحلم إلى حقيقة.

تأخذني هارموني -بعد أن نظَّفت ظهري مِن الوسخ، وأعطتني جرعةً مِن المضادّات- إلى غرفةِ مجاورةٍ للمولّدات الهادرة. على طول الهول جدران

الغرفة تصطفت أسِرَّةُ محمولةُ، ويُجاج" سائل . تتركني هناك. الدُش شيءٌ

 أفتح منفث الحر ارة إلى أن بدأ البخار الكثيف يتصاعدي، وراح الألم يقطع ظهري.
بعد أن بتّ نظيفاً، أرتدي ملابسَ غريبةً أعدّو ها لي. ليست أفرو لاَّ، ولا


يدخل الراقص إلى الغرفة، وأنا ما زلت أقوم بارتداء ملابسي. يجرّ الِّرّ
 رجُلاً مثيراً للإعجاب، أقوى مِن بارلو، وأوسم منتي على الرغي
 على أحد الأسِرَّة المحمولة التي تصدر صوت طوت طقطفة جراء اء وزنها - لقد أنقذنا حياتك يا دارو؛ لذا فحياتك هي ملكنا، ألا توافق على

- (اعمّي هو مَن أنقذ حياتي". أقول.

 يعمل كمُخخِبر لصالحنا منذ زمنِ حتى قبل موت والدلكا). - هل شنقوه الآن؟
(*) أداة تستخدم لرشَّ الماء فيها ثقوب يخرج منها الماء بــدة. (م).
- بعد أن قام بإنزالك؟ لا أتمنّى ذلك. لقد أعطيناه جهاز تشويش
ليفصل كاميراتهم القديمة. لقد قام بعمله مثل شبح.

عمّي نارول، رئيس عمّال، لكنّه يثمل كالحمقى. لطالما اعتقدت بأنّه
 مثله، أو يشعر بكلّ تلك المرارة، لكنّه لم يستحقّ يوماً كلّ هنا هنا الاحتقار الذي عاملته به. ولكنْ لماذا لم يُنِقذ إيو؟ - (اتتصرّف كأنّ عمّي اللّعين يدين لك بششيءٔ ماها). أقول. - إنّه يدين لَقَومِه.

- "(قَوْمه|). أستخر مِن هذا المصطلح: (اهنالك عائلة. هنالك عشيرة. حتّى مِن الممكن القول: إنّ هنالك مَجمَعاً ومنجماً، ولكنْ قَوم؟ قَوْ م.

 تعالِه: (الحمقى الذين لا يفعلون شيئاً سوى تفجير الأشُياء. مثل الأطفال الذين يركلون أعشاشُ أفاعي الحُخَر مِن شُدّة غيظهم"، هذا ما أريد فعله؛ أريد أن أركل، أن أدمّر كلّ شيءُ مِن حوليك أهينه، لهذا أبصق على الأبناء، مع أنتّي لا أملك أيّ سببِ فعليٍ لكُ انُرههم.
 كم هي كليلة حقّاً ذراعه الميّتة، أنحف مِن ذراعه اليمنى ذات العضهِ الِّلات،

 يظهرُ أحياناً عندما أسخر منه، عندما أستخفّ به وبأحلامه. - مُحخبرونا موجودون كي يمدُّونا بالمعلومات، وليساعدونا بالعنور

على المتميّزين الفريدين كي نتمكّن مِن إخراج أفضل ما لدى الحُمر مِن المناجم. - كي تتمكّنوا مِن استخدامنا.

يبتسمُ الراقص باقتضاب، ويلتقط القصعة عن السرير المحمول. ا"سنلعب لعبةُ لنرى إن كنت واحدأ مِن أولئك المتميّزين يا دارو. إنْ فزت،
 - حُمر دونيّون! لم أسمع بهذا المصطلح من قبل.

- وإن خسرت؟
- حينها لن تكون مِن المتميّزين، وسيفوز الذهبيّون مرّةً أُخرى. أنتفِضُ لدى تخخيلي الأمر .
يمسكُ بالقصععة أمامي، ويشرحِ القواعد: (اهنالكُ بطاقتان في القصعة: واحدة عليها منجل الحصاد، والأخرى عليها حَمَل. إن اخترت المنجال ستخسر، وإن اخترت الحَمَل ستفوز".
 يلفظ الكلمات الأخيرة. إنّه اختبار. هذا يعني آنّه لا و وجود لعامل الحّ الحظّ فيه فيه
 الطريقة الوحيدة التي بوسع هذه اللّعبة أن تقيس ذكائي بها هي أن تـن تحمل كلتا البطاقتين المنجل؛ إنّه المتغيّر الوحيد الذي يمكن التلاعب به. هذا



أمدُّ يدي إلى القصعة، وأسحب بطاقةُ بحيث لا يتمكّن أحدٌّ مِن رؤية
 - (القّد ربحتُ). أقول.

 وأنا أمضغ الور رقة. أبلعها وأسحب البطاقة المتقِقية مِن القصعة، وأقذفها نحوه. منجل.

- (ورقة الحَمَل بدت ببساطةِ جيّدةَ جدَّا، وكان من الصعب مقاومة

أكلها،. أقول.

- مفهوم تماماً.


 المجد العسكريّ، إله الدفاع عن المواقد والبيوت، إلهاّ مُبْجَّلاً وما إلى إلى

 المولّدات، ويشعرني السيجار باندفاع ممايثل لنشوية ضبابيّة، بينما يتلوّى دخانه عبر رئتي.
- (أريس كان وغداً، شفيعاً شُريرآللغضب، والعنف، والتعطّش للدماء والمجازر). يقول.
- إذن، عندما تُسمّون به فأنتم تشيرون إلى حقيقة الأمور في الجمعيّة.
- نوعاً ما. الذهبيّون يفضّلون أن ننسى التاريخ. ومعظمنا نسي، أو لم يدرسه قط. لكنّني أعلم كيف وصل الذهبيّون إلى السُّلطة مِن مئات


 طيّ النسيان. لقد استمدّوا أفعالهم مِن غضهب أرميس، ويهِ والآن نحن أبناء ذلك
- اههل أنت أريس؟". أسألُ بصوتِ خافت: العوالم. لقد دمّرواعوالمَّ' لكنّ ريا أبعد بكثير عن كوكب الأرض مِن المرّيخ. إنّه واحدٌ مِن أِّ أقمار زحل على ما أعتقد. لماذا سيقصفون بسلاحِ نوويٌّ عالَماً بعيداً كلّ هنا البعد؟".
- (اكلّب! لست أريس") يجيب.
- لكنـكَ تنتمي إليه.
- اللا أنتمي إلى أحد سوى هارموني وقَومي. أنا مثلكَ يا دارو، ولدتُ في عشيرة حفًّاري أرض، عمّال مناجم مِن مستوطنة تيروس. أنا فيّا فقط أعرف أكثر عن العالم". يعبس لدى رؤيته ملامح نفاد صبري: (أنتَ تظنّ بأنني إرهابيّ. أنا لست كذلك" الكـي - (الست كذلك؟) . أسأل. استلقى إلى الخلف، وأخذذ يدخّن سيجارة.
 وتقفز إلى ارتفاعاتٍ غير معروفة، ثتّ سيأتي رجُل ويقلب جرّةً زجاجِّةِّ على البراغيث. ستقفز البراغيث وتصطدم بأعلى الجرّة، ولن تتمكّن مِن

الذهاب أبعد، ثمّ يزيل الرجُل الجرّة، ومع ذلك لن تقفز البراغيث إلى الأعلى أكثر مِن المسافة التي نشأوا معتادين عليها؛ لأنّهم يعتقدون بان بأنّه ما
 خلاله مشل جذوة سيجاره: ا(انحن البراغيث التي تقفز إلى الأعلى. دعني أريك الآن إلى أيّ مدى".
يأخذني الر اقص إلى الأسفل عبر ممرٍّ متداع نحو مصر مصعدٍ أسطوانيٍّ معدنيّ. إنّه شيٌّ صدئّ، ثقيلٌ ويصدر صريراً بُينما نصعد بثباتِ إلى الأعلى.

- عليكَ أن تعرف بأنّ زوجتك لم تمُت سدى يا دا دارو ـ الخُضر الذئ الذين

 مئات الآلاف مِن مستوطنات التنقيب، وأولئك الموجودون فين في المدن، سمعوا أغنية زوجتك. - (اقصّة مبالغ بها). أتأفّف: (॥لا وجود لنصف ذلك العدد مِن الدستوطنات". يتجاهلني: (لقد سمعوا غناءها، وباتوا يطلقون عليها الآن اسم بيرسيفوني" . أنتفض وأنظر إليه. كلا! هذا ليس اسمها. إنّها ليست رمزهم. إنّها لا

- (اسمها إيو". أقول ساخراً: "وتنتمي إلى ليكوس"). - إنها تنتمي إلى شعبها الآن يا دارو. وسيتذكّرون الحكايات القديمة عن ربّةٍ خطفها إله الموت مِن عائلتها. حتّى وهي مخطوفة لم يتمكّن

الموت مِن إبقائها إلى الأبد. لقد كانت العذراء، ربّة الربيع المقدّر لها أن
 القبر؛ هكذا يفكّرون في زوجتك.

- (ههي لن تعود)". أقول ذلك لأنهي المحادثة. النعاش مع هذا الرجُل

عقيم؛ مجرّد تكرار.
يتوقّف مصعدنا فنخرج إلى نفقٍ صغير . نمشي عبره إلى أن نصل إلى مصعدٍ آخر مِن معدٍٍ أملس، يُعتنى به على نحرٍ أفضـل . اثنانِ مِن أبناء أريس مع مناجل يحر سانه. لن يطول الأمر، وسنصعد إلى الأعلى مـجّدداً.

- (إنّها لن تعود، لكنّ جمالها، وصوتها، سيتردّد صداهما إلى أبد
 لديها في حياتها. إنّها نقية، مثّل والدك. كلانا، أنا وأنت"، يلمس صدري
 نحن مخلوقات أدنى في المخطّط العظيم لما ستؤول إليه الأمور، ولكنْ
 بأغنية إيو . مِن دو ن أيدينا الخششنة، ما كانت لتبنى أحلام القّلوب النقيّة قط"،
- (ا(اختصر !). أقاطعه: (إنّكَ تريدني مِن أجل شيءٔ ما).
- (القد حاولتَ أن تموتَ مِن قبل". يقول الراقص: پأتريدُ فعل ذلك
مرّة أُخرى؟".
- ا(أريد...".. ماذا أريد؟ (أريدُ قتلَ أوغوستوس"). أقولها، وأنا أتذكّر الوجه الذهبيّ البارد، وهو يأمر بإعدام زوجتي. لقد فعل ذلكَ اريلكَ مترفّعاً
 بودغينوس، ودان الشنيع. سأقتلهما أيضاً.
- (اتريد الثأر إذنْ". يصيح. - لقد قلتَ بآنّه بو سعك منحي إيّاه. - لقد قلتُ بأنّ بإمكاني منحكَ العدالة. الثأر شيء فارغ، يا دارو . - سيملأني. ساعدني على قتل الحاكِم العام. - "إنَّكَ تحِدُّ كثير اً مِن تطلّعاتك يا دارو"، . يتسارع المصعد. أذناي تفرقعان. إلى الأعلى، ثّمّ إلى الأعلى، ثّمّ إلى الأعلى. إلى إلى أيّ مدى الهى سيستمرّ هذا المصعد بالصعود؟ "االحاكِم العام ببساطة واحدُ مِن الـى أكثر الذهبييّن أهميّة في المرّيخ". يناولني الر اقص نظّارات مظلّلّة. أضعهها بتردّدٍ بينما أخخذ قلبي يخفق بشدّة في صدري. إنّنا نتّجه نحّو السطح: "اعليكَ أن

تُوسِّع مِن مداركك"!.
يتوقّف المصعد. تفتح الأبواب. لم أستطع رؤية شيء.
مِن خلف النظارات تتقلص حدقتاي لتتكيفا مع الضوء. عندما تمكنت أخيراً مِن فتح عيني، توقعت رؤية مصباح، أو شعلة حرارية هائلة تتوهج، مصدر ما للضوء. لكني لم أر أي شيء. الضوء كان في كل مكان، مِن مصدر بعيد مستحيل. غريزة بشرية ما في داخلي كانت تعرف هذه الطـي الطاقة، هذا المصدر الأولي للحياة. إنها الشمسِ. ضوء ماء النهار. ترتعش يدياي وأخرج مِن المصعد مع الراقص. إنه لا يتكلم. أشك أني كنت لأسمعه

حتى لو فعل.
نقف في غرفةٍ ذات طابِ غريب، لا تشبه أيّ شيءٍ تخيّلته. هنالك مادّة
 صور كوكب الأرض التي كانت تُعرَض على مكعّب العرضِ المُجسَّم.


مصنوعة مِن الخشب الأحمر، ومنقوشٌ عليها أشجارٌ وغزال. موسيقا


 بسقفِ عالٍ، وثلاثة جدران، وحاجِّ طويل على شكل نافذةِ زجاجيّة. كلّ
 مترنَحاً نحو النافذة، باتّجاه الضيوء، لأسقط على ركبتَيّ. أضغط بكلتا يلَيَيّ على الحاجز، وأطلق تنهيدةً واحدةً طويلة.
 وراء الز جاج تمتدّ مدينة.

## 9

## الكذبة

المدينة عبارة عن أبراجٍ، وحدائقَ، وأنهارٍ، ونافورات. إنّها مدينة


 للبشُر . إنّه مكانُ الأكاذيب، والثروة، والرِيْ ولماهيّة الفاحشة. ألتقطُ أنفاسي، وأنا أنظر إلى هذا المشهد الغروتسكي" (*) الرجال والنساء يطيرون، يتلألؤون، ذهبيّون وفضيّيون. هذه هي اليّ الألوان الوحيدة التي أراها في السماء. أحذيتهم الثقاليّة تحملهم كاللآلهة، بتقنتّةٍ تضفي عليهم مظهراً في غاية البهاء مقارنة مع الأحذية الثقاليّة الفاشلة

 إلى حديقة برج مجاور؛ إنّه تُملٌ، وحركته المتأر جحة في الهواء تذكّرني
(*) تعبير مستمد مِن النمط الغروتسكي، وهو فنّ زخرفيّ يتميز بأشكالن بـُريّة وحيوانيّة


كاريكاتيري. (م).

بإحدى المرّات عندما رأيت كيف تَعطًّل النظام الهوائيّ في بِّزة شواء صبيّ

 حول نفسه مبتهجاً. أربع فتيات، لسن أكبر منّي، يَطرنَ خلفه في مطاردةٍ

 سنّي، ولكنْ بطريقةٍ ما يبدون حمقاوات على نحوِ غير معقول.

وراءهـم تطير سفنّ في الهواء عبر ممرّاتٍ محدّدةٍ بإشاراتٍ ضوئِّة. سفنٌ صغيرةٌ، الأجنحة المشُطورة، كما يسمّيها الراقص، تواكبُ اليخوت الجويّة الأكثر تعقيداً. على الأرض، أرى أر رجالاُ ونساءُ يتحرّ كون عبر ممرّاتِ عريضة. هنالك سيّارات، مصابيح إشـارةٍ ملوّنةٍ على طول المستويات الدنيا: أصفر، أزرق، برتقالي، أخضر، وَرديّ؛ مئات التدرّجات لعشرات



 أجل الآلهة عوخاً عن البشر .
وراء المدينة الممتدّة تقريباً على مدّ البصر، يبدو سطع المّ المرّيخ الأحمر
 في الأعلى زرقاء، مرصّعة بالنجوم. عمليّة الاستصلاح قد قد الد اكتملت. هذا هو المستقبل، الذي مِن المفترض ألّا يكون موجوداً قبل عدّة

عدّة مرّات أخبر تنا فيها، أوكتافيا ذهبيّة لونا، أنّنا نحن -شعب ليكوس-



 الأسفل، مستعبَدين، نكدُحُ ونعاني لنَخلق ركائز هذه ... هذه الإمبر اطوريّة،

ونحافظ عليها. نحن -كما كانَت إيو تقولُ دائماً- عبيدُ الجمعيّة.
الراقص يجلس على كرسيٌّ خلفي، وينتظر إلى أن يصبح بإمكاني
 النُمس لم تعد تعمي بصري. بجانبنا تقبع تلك الآلة التي تدعى بيانو مصدرةً لحناً كئيباً.

- (القد أخبرونا بأنّنا أمل البشريّة الوحيد)، أقولُ بصوتِ خافبت: (ابأن"
 رِن أجل الجنس البشُريّ. التضحية جيّدة. الطاعة هي الفضيلة الكبرى..."٪ الذههبي الضاحك يصل إلى البرج القريب؛ يستسلم للفتيات وقبلاتهز"، وخلال لحظات سيشربون نبيذهم، وسيحصلون على تسليتهم. يخبرني الر اقص عن حقيقة الأمر .
- كوكب الأرض ليس مكتظاًّ يا دارو. منذ سبعمئة عام مضت، توسّعوا نتحو قمر هم لونا"("). ولأنّه مِن الصعب إطلاق مركبية فضائيّةٍ تخترق الغلاف الجويّ، وتتغلّب على الجاذبيّة الأرضيّة في كلّ مرّة، أصبح لونا
(*) قمر الأرض باللاتينيّة.

ميناء الأرض، الذي قاموا مِن خلاله باستيطان أقمار وكواكب المجموعة

- (اسبعمئة عام؟). أشهت متعجّباً، لأشعر فجأةَ بغباءٌ شديد.
- على لونا، الكفاءة والنظام أصبحا موضع اهتمام رئيس. في الفضاء كلّ رئةٍ يجب أن يكون لها غاية؛ لذا بدأت تدريجيّاً شرعنة النظام اللونيّ الأوّل، وأُرسِل الحُمر إلى المرّيخ لجمع الوقود مِن أجل النو النوع البشُري.
 للهيليوم-3، المستعمل في استصلاح العوالم والأقمار الأُخرى. على الأقلّ هذه لم تكن كذبة.
- هل استصلحوا العوالم والأقمار الأُخرى؟
- (الأقمار الصغيرة نعم. ومعظم الكواكب. طبعاً عدا الكواكب
 أغنياء لونا يدركون بأنّ كوكب الأرض ليس سوى استنزافٍ لأرباحهم.
 لضرائب، ومملوكين مِن قبل شركاتِ وبلدانِ مِن كوكب الأرض، لكنْ تلك الكيانات نفسها لم يكن بوسعها إنفاذ حقوقهم بالملكيّة؛ لذا تمرَّد أههل لونا الذهبيّون وجمعيتّهم ضدّ بلدان كوكب الأرض، فحاربهـم أهل

 اليوم، إمبراطوريّة مبنيّة على أكتاف الحُمر").
 تمييزهم مِن العُلوّ الذي نحن فيه، وعيوني لِيست معتادةً على النظر إلى مسافاتِ بعيدةٍ، ناهيك عن رؤية كلّ هذا الضوء.
- لقد أُرسِل الحُمر إلى المرّيخ منذ خمسمئة سنة مضت. الألوان الأُخرى أتت إلى المرّيخ منذ قرابة ثلاثمئة سنة مضت الـي بينما بقي أجدادنا يكدحون تحت السطح. لقد عاشو في مدنٍ بمناخِ شبه أرضيّ، مدنٍ مع فقاعاتٍ مِن الغلاف الجويّ فوقهم، بينما باقي الْعالم فكان يُحوّل إلى الى مناخ شبه أرضيٍ ببطء. الآن، أزيلت الفقاعات، وأصبح العالم ملائماً لأيّي

إنسان.
الحُمر العُلويُون يعيشون كعمّال صيانة، عمّال نظافة، حصَّادي حبوب، عمّال تجميع. التحمر الدونيّون هُم أمثالنا الذين ولدوا تحت الدت السطح، العبيد الفعليّون. في المدن، يـختفي الحُمر الذين يرقصون. أولئكَ الذين يُعبرِّ عن عن آرائهم يتلاشون. أولئكَ الذين يطأطئون رؤوسهـم ويَّبَلون حكم الجمعيّة، ومكانهم في الجمعيّة، كما تفعل كلّ الألوان، يعيشّون

حريّةٍ نسبيّة.
ينفثُ سحابةُ مِن الدخان.
أشعر بأنّني خارج جسمي، كأنّني أشُاهد استيطان العوالم، وتحوّل

 عِظاتِ مشابهة، مع آنّها لم تكن تعرف الحقيقة قطّ. لو كانت تعرف ذلك، كم كان ليزيد حماسها، وهي تتحدّث؟ هذا الو جود أسوأ مِن أيّ شيء كاء كان يمكن أن تتخيّله. ليس مِن الصعب فهم اليقين الذي يقاتل به أبناء أريس. - (اخمسمئة عام). أهزُّ رأسي: (اهذا هو كوكبنا اللّعين!").

- (ابالعَرق والكدح أصبح كذلك"). يقول موافقاً. - إذنْ، ماذا سيكلّف استر جاعه؟
- (ادماء). الراقص يبتسم لي ممُل قِطٌّ بلدة شارد. هناللك وحشٌ يتخفّى خلف الابتسامة الأبويّة لهذا الرجُل. كانت إيو على حق؛ ستبلغ الأمور حدَّ العنف.
لقد كانت الصوت، مثّل أبي. إذنْ، ماذا سأكون أنا؟ يَدُ الانتقام؟ لا يمكنتي استيعاب أنّ شـخصاً بهذا النقاء، وكلّ هذا الحبّ سيريد منّي أن ألعب هذا الدور! لكنّها فعلت. أفكّر برقصة أبي الأخيرة. أفكّرّ بأميّ، بليانانا، بكيران، بلوران، بوالدَيّ إيو، بعمّي نارول، ببارلو، بكلّ مَن أُحبّ. أعرف كم سيحيون حياةُ قاسيةُ، وكيف سيموتون بسرعة. والآن أعرف لماذار الـون أنظر إلى الأسفل، إلى يدَيّ. إنّهما ما سمّاهما الر|قص أثشياء مجرو حة،
 الحبّ. الآن، بع.لدما رحلت، أصبحتا خشنتين بسبب الكراهية. أطبقتهما على شكل قبضتين إلى أن أصبحت مفاصل أصابعي بيضاء كقلنسواتٍ جليديّة. - ما مهمّتي؟


## 10

## النَّحات

نشأتُ مع فتاةٍ ذات خمس عشرة سنة، سريعة الضحكا تحبّ تحبُّ زوجها





ابنة عمّي نارول. لم تعد على قيد الححياة.


 الغاما ذاكك كان لديه عائلة. كان يحفر مثلي. ولد مثلي، سار عبر المغئي مثلّي، حتّى إنّه لم يَرَ الشـمس قطّ. لقد أُعطِي فقط حزمةً صغيرةً مِن الدواء
(*) (*مط مِن الشُقت المترفة التي تكون في أعلى طابق مِن مباني المدن المزدحمة ولها إطلالة على المدينة. شاعت في عنرينيّات القرن العشرين في الولايات المنحدة.

مِن قبل الجمعيّة، وانظر ماذا كانت النتيجة. كم كان ذلك ذكيّاً منهم! كم مِن الكراهية خلقوا بين الناس الذين يفترض أن يكونوا مِن عائلة واحدة!
 يعلمون كم سُرِق منهم، لكانوا شعروا بالحقد والضغينة التي أشعر بها،

 يصبح كلّه رماداً.
أسأل الر اقص لماذا بثَّ الأبناء موت زوجتي إلى المناجم. عوضاً عن ذلك، لماذا لم يعرضوا للـُحمر الدونيّن غِنى السطح؟ كاد كان ذلك ليولّد الكثير مِن الغضب.

- الأنّ التمرُّد الآن كان ليُسحِق خلال أيّام". يشرحُ الراقص: "اعلينا
 مِن الداخل. تذكّر ذلك. نحن محطّمو الإمبراطوريّة، لسنا إرهابيّين"). عندما أخبرني الراقص ما الذي عليَّ فعله، ضحكتُ. لا أعلم إن كان في وسعي فعل ذلك، فأنا مجرّد نكرة. آلاف المدن تمتدّ على سطح


 رجالها مِن قادة الأساطيل والأسراب؛ أمّا سيِّد الرماد، الذي الِي وَّل عالم ريا إلى فحم محترقِ، فهو تابعها المطيع. كما آتها تسيطر على الفرسا تلا
 لا تحصى كالنجوم. أولئكَ السبجيّون هُم مِن النخبة فقط، بينما يطوف

الجنود الرماديّون على المدن ليؤمّنوا النظام والانصياع إلى الهرميّة؛ أمّا البيض، فيصدرون أحكام عدالتهم، ويطبّقون فلسفتهمه، والوَرديّيون يُمتِّعون ويخدمون في بيوت بني الألوان العليا، والفضّيّون يحسبون ويتحكّمون
 التقنيّات، والزُرقُ يطيرون بين النجوم، والنُّحاسيّون يديرون ون البيّ البيروقراطيّة

مكعّب العرضِ المُجسَّم يُظهر لي ألواناً لم أكن أعلم بوجودهانـا
 وطُعومٌ جلديّة. نساءٌ بجلبٍ ناعمٍ وأملس، ونهودٌ مكوّرةًّ، وشعرٌ لامعٌ، يجعلهنّ يبدون كأنّهنّ نوعٌ مـختلفٌ عن إيو، وكلّ النّ النساء اللّواتي رأيتهنّ في حياتي. الر جال مفتولو العضاتلات، وطِوال القامة على نحوِ فظيع. أذرعهـم
 يَعرِضن دُماهنّ الجديدة.
أنا غطَّاس جحيم عشّيرة لامبدا مِن ليكوس، لكنْ ماذا يعني ذلك مقارنةً مع كلّ هذا؟

- (هارموني وصلَت، حان وقت الذهاب"). يقول الر اقص مِن مكانه

عند الباب.

- (أريد القتال). أخبره، ونحن نستقلّ المصعد الثقاليّ متّجهين إلى
 لتتلاءم مع تلك التي لدى الحُمر العُلويّين. أرتدي الثوب الثّي الفضفاض المخصّص للحُمر العُلويّين، وأحمل حزمة مِن أدوات تنظيف الشوارع. هنالك صبغةٌ على شعري، وعدساتٌ لاصقةٌ في عيوني، بحيث أبر أبدو

كنسخةٍ حمراء بتدرّجاتٍ أكدر لمعانأ، وأقلّ اتّساخاً. (الا أريد هذه المهمّة. والأسوأ أنتي لا أستطِع فعلها. من يستطيع؟". - (أنت قلتَ بأنّك ستفعل كلّ ما سيتطلّب منك فعله). . يقول الر اقص. - (الكن هذا...". المهمّة التي كلّفني بها هي الجنون بعينه، مع هذا ليس ذلك هو سبب خوفي؛ أنا أخاف أن أصبح شيئاً، ما كانت لتتعرّف إليه إيو. سأصبح شـيطاناً مِن حكاياتنا عن ليلة تشرين الأوّل/ أكتوبر . - أعطني حرّ|قاً، أو قنبلةُ؛ أمّا هذا، فدع أحداً غيري يقوم به. - (أنخر جناكَ مِن أَجل هذا). تتنهّلُ هارموني: (اوفقط مِن أجل هذا. إنّه هدف أريس الأكبر منذ أن ولد الأبناء".

- كم أخر جتم؟؟ كم منهم حاول القيام بما تطلبون منّي القيام به؟
 عنه: (اسبع وتسعون أخفقوا في أنثاء النحت . . هذا ها ما نعلم به)".
- اللّعنة! وماذا حدث لهـم؟
- (القد ماتوا). تقول بجمود: "أو طَلبوا الموت"). - (اربّما كان على نارول أن يدعني أُشَنَته . أحاولُ الضحكك. - "ا(دارو. تعال إلى هنا. تعال"). يُمسكني مِن كتفي، ويسحبني إلى الداخل: :اربّما أخفق الآخرون، لكنّكَ ستكون مختلفَاً يا دارو؛ حَدسي يخبرني بذلك".

ساقاي ترتعشان، وأنا أنظرُ لأوّل مرّة إلى سماء اللّيل، والأبنية تمتدّ مِن حولي. أشعر بالدوار كأنتني أقع، وكأنّ العالم قد خرّ ترج عن محوره. كلّ

شيءٔ مفتوحٌ للغاية، لدرجة أنّ المدينة تبدو كائنها ستنهار نحو السماء. أنظر إلى قدمَيّ، أنظر إلى الطريق، وأحاول تخيّل آنّي أسلكُ طُرقَ الأنفاق مِن المَجمَعُع إلى الميدان.
شُوارع مدينة يوركتن تمسي أماكن غريبة في اللّيل. كُراتٌ مشعّةٌ مِن الضوء تصطف على طول الأرصفة والطرقات. الفيديوهات التي تيرّ تُبّها
 أجزاء مِن الجادّات الموجودة في هذا القسمم مِن المدينة المخحصّص للتقنيّات المتطوّرة؛ لذا معظم الناس يمشون على مساراتِ متحرّكةٍ، أو يستقلّون المواصلات العامّة، ورؤوسهم منحنية إلى الأسفل كمقابض العكّازات. الأضواء الباهرة تجعل اللّيل ساطعاُ كالنهار تقريباً. إنّني أرى الِّ حتّى أنواعاً أكثر مِن الألوان. هذا القسّم مِن المدينة نظيف؛ فِرقٌ مِن عمّال التنظيف الحُمر تقوم بتطهير الشوارع. الشوارع ومسارات المشُي لدئلـئم تمتدّ بانتظام مثاليّ.
هنالك شريطٌ أحمرُ باهتٌ في المكان الذي علينا أن نسير فيه، شريطٌ
 تسير على طول مسارها الأعرض؛ بر امجها المفضّلة تعرض حيثما تسير،

 الثقاليّة والعربات، كسائر النحاسيّين، والسبجيّين، والرماديّين، والفضيّين، مع رخصةٍ مناسبةٍ، مع أنّ الأحذية المرخّصة رديئة على نحوٍ فظِيع. إعلان كريم للبثور يظهر على الأرض أمامي. امر أةٌ بتقاسيم نحيلة على نحوٍ غريب تنسلّ خارج ثوبِ مِن الدانتيل الأحمر، عاريةً على نحِوٍ ملائمِّ

تقوم بدهن الكريم في مكانٍ على جسهها؛ حيث لم يسبق لأية امر أة أن تكوّنت لها بثور فيه قط. أحمرُّ خجلاً، وأنظر بعيداً بقرفي؛ لآنتي لم أَّرَ مِن قبل، سوى امرأةٍ واحدةِ عارية.

- (اعليكَ أن تنسى حياءل1). تنصحني هارموني: (اسيفضحكَ ذلك
- (إنّه إعلانٌ يا عزيزي". تدندن هارموني بتعالِ، وتتشاركُ الضحك مع الر اقص.
ذهبيّة متقدّمة في العمر تطير فوقنا، أكبر سنَّا مِن أيٌّ إنسانِ رأيته مِن قبل . نخفِضُ رؤوسنا مع مرورها.


 بضائع يجعلونهم يعتقدون بآنّهم بحاجِّ إليهانا.
- إمئل كلّ ذكور النحل"). تهسهس هارموني. - (إذنْ، هُم ليسوا بعبيدها. أقول.
- (پياه! بل هُم عبيد)، تقول هارموني: (امُستعبَدون برضاعتهم مِن حلمات أولك الأوغاده.
 هارموني تصدر صوتآ ساخطاً.
- الذهبيون نظّموا كلّ شيء بـئ بحيث تكون حياء حياتهم أسهل. لديهم عروض تُتُّج لاسترضاء الجماهير والترفيه عنها. إنّهم يمنحون الأموال

والهِبات ليجعلوا الأجيال متعلّقين باليوم السابع مِن كلّ شهرِ أرضيّ.
 الذهبيّين، فالتلاعب هو فنّهمتم.
نعبر نحو منطقة الألوان الدنيا؛ حيث لا توجد مسارات مسپٍ محدّدة. واجهات المحازن مُعلَّمة بأشرطةٍ إلكترونيّة خضراءـ بعض المِّ المخازن تبيع شهراً مِن الواقع الافتراضيّ مقدّراً بالساعات مقابل معاش رِّ أسبوع.

 يدعى أوسجيلِّا" (*. مخازن أُخرى تقدّم خدماتٍ مصرفيّةُ، أو تعديلاتِ
 أفهمها، يتحدّثون بالأرقام والاختصارات؛ لم ألمَ أرَ مِن قبل مثل هذا الهرج والمرج. المواخير المُعلَّمة بشريطِ وَرديٍّ، والنساء والرجال المعرو


 للدينا من بضائع، وشراب، وسيجار، وخدمات فقط.
بعض المناطق في المدينة مخصّصةٌ لاستعمال الألوان العليا. الدخول ونح
إليها يعتمد على بطاقات تصريح. لا يمكنتي ببساطة أن أسير، أو أقود مركبةً إلى مناطق الذهبيّين، أو النحاسيّيّن، لكنّ النحاسيّ بوسعه أن

مدينة تخخليّة وردت في رواية سيد الخواتم لكاتها البريطاني ج. ر. ر.
تولكين . (م).

يتسكّع في منطقة الحُمر، متردّداً على حانةٍ، أو ماخور، ولكنّ العكس ليس صحيحاً على الإطلاق، ولا حتّى في البازار المتوحّش المتاح للنجميع،
 والطعام، وعوادم السيّارات.
نسير عميقاً إلى داخل البازار. أشعر بأمانٍ أكثر هنا في الأزقّة الخلفيّة، مقارنةً مع ما شعرت به في الطرق المفتوحة في في مناطق التكنولوجيا



 كلّ مكانٍ مِن حولنا، والأضواء تومض مِن الأجهزة. المكان هنا أكثر
 هنالك مكاناً في البازار حيث يُمنع حتّى على السبجيّ الذهاب إليه. (افي أكثر أماكن البشر كثافةً، تنكسر الإنسانيّة بسهولة)". يقول.
 يكترث لوجودك. في ليكوس كنت لأدفعَ مِن قبل رجالٍ نشأ لأت معهمّ، وكنت لأُقابِل فتيات طاردتهنّ، وتعاركت معهنّ في طفو في لتي. هنا، الألوان الأُخرى تصطدم بي، وحتّى بدون أيّ اعتذارٍ بسيطٍ. إنّها المدينة، ولا ولا تروق
لي؛ أشعر بالو حدة.




- الصبغة في شعرهل. يزمجر نحوي، وهو يستنشق نفحةً مِن شعري:

حرَّاق يبرز مِن حزامه. لديه سڭّين خلف معصمه. أميّز ذلك مِن
 جوهريّ في كلتا مقلتيه، ياقوتتان حمراوان صغيرتان تلمعان عندما يقع الضوء عليهما بزاويةٍ مناسبة. أحدِّقُق في الجوهي

- (امـ خطبه؟ ألا ير يد الذهـاب؟؟"). يبصقُ السفَّاح: (استمّرّ في التحديق، وسأنتزع كبدك لأبيعها في السوق"، .
يعتقد بأنتي أتحدّاه. في الواقع لديّ فضول فقط حول الياقوتتين، ولكنْ
 تقفز إلى يده. القوانين مختلفة هنا في الأعلى. - تابع اللّعب والتطاول يا ولد، تابع اللّعب. - (اميكي ينتظرنا)". يقول الر اقص للرجُل .

أرى صديق صاحب الأنف المُعدَّل، وهو يرمقني بنظراتِ تحدًّ محاولا لاً

 أيها الكسيح") . ينظر إلى صديقه: (هل تعرف أيَّ ميكي؟؟"). - كّغ! لا يوجد أيُّ ميكي هنا.

- القد أرحتني". يضعُ الراقص يداً على الحرًّاق تحت سترته: ("بما أنك لا تعرفُ ميكي، فلن يكون عليك أن تفسّر لميكي لمـاذا... لم يتمكّن صديتي الكريم مِن الوصول إليها). يزيحُ سترته كي يستطيعا رؤية نَّعُّبِ محفورٍ على أخمص سلاحه؛؛ خوذة أريس.

عندما يرى النقش، يبلع ذو الأنف المُعدَّل ريقه، ويقول: (اللّعنة!").
 يتقدّم ثلائة آخرون نحونا صدريّتها، وتظهر لهم قنبلة مربوطة إلى معدتها، وهي تُقلِّبَ صاعقاً يو مض بين أناملها الحمراء الرشيقة. - لا داعي؛ فنحن على ما يرام.

المبنى مظلمٌ مِن الداخل. إنّه ظلامٌ كثيفٌ مع دخانٍ وأضواءِ تومض، شبيهٌ بما يوجد في منجمي. الموسيقا تنبض. حيث يشربُ الرجال ويدخّنون، توجد أسطواناتٌ زجاجيّةٌ تقف كأعمدةِ بين المقاعد والطاو لات. في داخل الزجاج نساءٌ يرقصن. بعضهنّ يلتوين في الماء،
 الموسيقا. أخريات يدرن حول أنفسهنّ مع إيقاع الألحان محاطين بدخِينِ ذهبيّ، أو ألوانٍ فضيّة.
يقودنا سفّاحون آخرون نحو طاولةٍ في الخلف، يبدو آنها مصنوعةٌ مِن
 اعتقدتُ أنّهم وحوشٌ بداية الأمر، لكنْ كلّما أمعنتُ النظر عن قربِ زادت حيرتي. إنّهم بشر، لكنّهم مصنوعون بطريقةٍ مختلفةٍ، منحوتون


 يتسكّعن بين الدخان والأضواء الغريبة.
ميكي النَّحات: هو عبارة عن مِشرَطِ بشريٍّ، مع ابتسامةٍ عوجاء،

وشعرٍ أسْود ينسابِ مثل بِركة زيتٍ على جانب واحٍٍ مِن وجهه. وشمٌ
 شعارُ البنفسجيّين المبلعين، لذا فهو دائم التغيير . رموزٌ بنفسجيّةٌ أُخرى تُلطِّخ معصميه. إنّه يلعب بمكعّب أحاجِ إلكترونيّةٍ صغير ذي أو جِهِ متبدّلة. أصابعه سريعة، أنحف وأطول مِن المعتاد، ولديه اثنا عشر منها. هذا مذهل ! لم أَرَ فنّاناً مِن قبل، ولا حتّى في مكعّب العرضِ المُجسَّمَم إنّهـم نادرون كبني اللّون الأبيض.

- (اياه، الر اقص!"). يصيح مِن دون أن يرفع نظره عن مكعّبه: (استطعت تميّزك مِن سماع صوت السحب الذي في خطواتك". ينظرُ بخزر إلى

 غاية الإتقان، ابحتئي عن ميكي، اتّفقنا؟؟).
- (اميك)". يقول الر اقص، ويجلس إلى الطاولة مع تلك المخلوقات الخياليّة. يمكنني ملاحظة أنّ هارموني تشعر بالدوار بعض الشيء الشيء جرّاء

الدخان. أنا معتادٌ على استنشُق أشياء أسوأ.

- (احسناً يا هارموني يا حُبّي". يقولها ميكي بصوتٍ أنبه بخرخرة العطط: ا(ألم تتخلّي عن هذا الكسيح بعد؟ تعالي وانضمّي إلى عائلتي، ربَما؟ نعم؟ ستمنحين نفسك زو جاً مِن الأجنحةَ؟ مخالبَ في يديكِ؟ ذنِّباًّ؟ قروناًّ ستبدين شرسةٌ مع قرون، خاصّةُ وهي ملفوفةٌ بُمُلائي الحريريّة). - (إِنحَت لنفسكَ روحاً، وقد تحصل على فرصةٍ حينها)" . تردُّهارموني
(*) الأماثيست، أو الجمشت هو حجر كريم ذو لون أحمر وردي سمماوي. (م).
- أوه! إن كان الحصولُ على روحِ يتطلّب مِن المرء أن يكون أحمرَ،

عندها سأنسحب.

## - إذنْ، فلنتاقشُ العمل.

- (ايا لكِ مِن فظَّهَ يا عزيزتي! الحوار يجب أن يعدّ نوعاً مِن أنواع الفنون، أو وليمةٌ كبرى. كلّ طبقِ يأتي في وقته المحذّدر). أصابعه تُحلِّق فوق أوجه المكعّب. إنّه يطابقها وفقاً لتردّدها الإلكترونيّ، لكنّه بطيءّ

بعض الشيء ليتمكّن مِن مطابقتها قبل أن تتغيّر . ما زال لم يرفع ناظريه.

- الدينا عرضّ لك يا ميكي". يقول الر اقص، وقد نفد صبره. إنّه يحدّق

في المكعّب في الأسفل .
ابتسامة ميكي طويلة وعوجاء. هو لا يرفع ناظر يه. الر اقص يكرّر قوله.

- إذنْ، مباشرة إلى الطبق الرئيس، أليس كذلك أيّها الكسيح؟ حسناً،

قِّمّمرضر
يضرب الر|قص بعنغي المكعّب مِن بين يدي ميكي. يصمتُ الجميع على الطاولة. السفّاحون يتأهّبون مِن خلفنا، والموسيقا تستمرّ بالعزفـ



صديقي؟!.
يومئ الر اقص إلى هارموني، فتمرّز صندو قاً صغير اً إلى ميكي. - (اهديّة؟ لم تكن مضطرّاً لذلك". يتفحّص ميكي الصندوق: ا(مادّة
 مذعوراً. ينتفض مبتعداً عن الطاولة، ضارباً غطاء الصندوق بعنف: (أيّها الأوغاد الحمقى الملاعين، ما هذه؟!٪.

ينحني ميكي إلى الأمام، وصوته يصبح مـجرّد هسهسة خافتة: "القد أحضرتموها إلى هنا؟ كيف حصلتم عليها؟ هل أنتم مجانين؟؟". ينظر ميكي إلى أتباعه، الذين يحدّقون نحو الأسفل، نحو الصندوق، متسائلين عمّا أفقد سيّدهـم توازنه.
("مجانين؟ بل نحن معتوهون ملاعين". يبتسم الراقص: (اونريد أن
تُربَط بأسرع ما يمكن").


- "ابِه"). يشير الراقص إلبيّ.
- (انصر فو !!). يصيح ميكي على حاثيته: "النصر فو آيّها المتصنّعون، المتملّقون، الفاجرون! أنا أتكلّم معكم... آيها المسوخ! الخرجوا ملمن هنا!!). عندما اندفعت حاشيته لتخرج مبتعدةً، يفتح الصندوق، ويفرغ محتواه على الطاولة. جناحان ذهبيّان يتدحرجان مصان مصدرين طرطقةً على الطاولة، إنّه شعار الذهبيّين.
يجلس الراقص: (انريد منك أن تحوِّل ولدنا هذا إلى ذهبي"،


## 11

## مجانين

> - أنتم مجانجن. (أ). نتسم هارموني.

- (أظنُّ بأنَكَ قد أخطأت التعبير، هلّا نكرّر ما قلته؟|. يقول ميكي

للراقص.

- أريس سيدفع لك قدرآَ مِن المال لم ترهُ في حياتك، إن نجحتَ بربطِ هذه بصديقي الشابّ هنا.
- (امستحيل !". يعلن ميكي. يرفع ناظريه إليّ، يتفحّصني للمرّة الأولى.


 تهزُّ هارموني رأسها: القد فعلوا ذلك مِن قَبلى ،.
 - (شخص موهوب)، ت تقول هارموني متهكّمة.
- ا"مستجيل !!.، ينحني ميكي إلى الأمام بقدْرِ أكبر، حتّى وجهه النحيل

بلا أيّة ندبة: (اهنالك حمضّى نوويٌّ يجب أن يتطابق مع الأجنحة، هنالك
 طبعاً لا تعلم، ورقائق بيانات مربوطة بقشرة أدمغتهم الأماميّة للتحقّق مِن
 وأجهزةالتعقّب، ومجلس ضبط الجودة، وهنالك أيضاًا الصدمة والاستدلال ولصالِّ الارتباطيّ. لنقل بأنّنا جعلنا جسمه مثاليّاً، ستظلّ هنالك مشكلة وركّ واحدة: لا يمكننا جعله أذكى. لا يمكن للمرء أن يجعل مِن الفأرِ أسمداً).

- (ايمكنه التفكير كأسد)". يقول الر اقص بجلاء. - (أوه! يمكنه التفكير كأسد)". يضحك ميكي بصوتِ خافت. - ("ويريد أريس أن يتمّ الأمر"). نبرة الر اقص باردة. - أريس. أريس. أريس. لا يهمّمّ ما الذي يريده أريس، أيّها القرد الأحمق. انسَ أمر العِلم. قدراته البدنيّة والعقليّة ستكون على الِّى الأرجح كمُنظِّف مراحيض أخرق متبب! وأملاكه الماديّة لن تكون متكافئة. إنّه ليس مِن نوعهمه، إنّه صدئيّ. - (أنا غطًّاس جحيم مِن ليكوس". أقول. يرفع ميكي حاجبيه: ا(أوه! غطًّاس جحيم! أخلوا القاعات. أتقول
 عمليّة جَلدي بُيُّت على التلفاز . الكثير يعرفون وجهي: إتبّا لي !!). يتمتم. - (القد تعرَّفتَ إلى وجهي)". أقول مؤكّداً.

يُخِرج الفيديو واسع الانتشار ويشاهده، مقلّباً نظراته بيني وبينه:
 - (زوجتي") . أنفجر في وجهه.

عضهالت فكّ ميكي تختلج تحت جلده، وهو يتجاهلني: (أنتَّ تصنغُ ناجياًا). ينظرُ إلى الراقص متّهماً إيّاه: (يا راقص، يا أيها الوغد اللّعين! أنت

لم أنظر إلى الأمر مِن قبل بهذه الطريقة. أحسّ بخَدرٍ مزعِّ في جلدي.

- (انعم") ه هي إجابة الر|قص.
- إن جعلته ذهبيّاَ، ماذا ستفعل به؟
- سيتقدّم إلى المعهد وسيُقَبَل هنالك سيتفوّق بامتيازِ ليصل إلى


 يقوم بما يطلبه أريس مِن أجل القضيّة.
- (ايا ربّ العرش". يتمتم ميكي. يحدّق في هارموني، ومِن تمّ فيّ في الر اقص: (تريدون منه أن يكون فريداً ذا ندبة أصيلاُولِيس مُجرَّد برونزيّ؟"). البرونزيّون ذهبيّون باهتون. مِن المرتبة نفسها، لكنْ يُنظرُ إليهم بازدراء؛ لمظهرهم، ونَسبِهم، وقُدر اتِهم الأدنى: (الا، لا نريده برونزيّاًّا". يؤكّد الر اقص. - أم قز ماً ماجناُ؟
- لا نريده أن يذهب إلى النوادي الليليّة، ويأكل الكافيار مثل باقي الذهبيّين عديمي النفع. نريده أن يقود أساطيل.
(*) المتببة: يفرّق الكاتب بين أسلوبَيْ حديث كلرً من الطبقة الذهبيّة، والطبقة الحمراء،

وعند ذكرهما كصفتين استُعملت كلمة (مُتبّب) بمعنى (ملعون). (م).
- "أماطيل !لقد فقدتم عقلكم. إنّكم مجانين". عينا ميكي البنفسجيّتان


 الآن مسالمين وبمظهرٍ جميل، لكنْ هل تعلم ما الذي حدث أليّا

يهزُّ رأسه ويضحك بـن بخبث. (المعهد ليس مدرسة، إنّه موقع اصطفاء حيث يذهب الذهبيّون ليقارع أحدهم الآخر، إلى أن يعثروا على أقواهـم عقلاُ وجسماً. أنتَ ستموت").

مُكعَّب ميكي ملقى على الطرف الآخر مِن الطاولة. أمشي إلى هناك مِن دون أن أنبس ببنت شفة. لا أعرف كيف يعمل، لكنّني أعرف أحاجي الحي كوكب الأرض.

- (اماذا تفعل يا فتى؟). يتنهّد ميكي بإنشفاق: "إنّه ليس بلعبة). مكتبة - (اهل سبق أنْ كنت في منجم؟؟". أسأله: (اهل سبقَ قطّ أن استخدمتَ أصابعكَ للحَفِرِ عبر فَالِق بزاوية انتني عشرة درجة، وإجراء حساباتِ
 قوّة الدفع؛ بحيث لا تُطلِّق تفاعلاٌ لجيبِ غازيّ، وأنت جاللّ
 لتضع بيوضها؟؟).
- هذا..

يخفتُ صوته، وهو يشاهد كيف علَّلَ مِخلبُ الحفَّارِ أصابعي الحركة، وكيف انتقلت إلى يَّيّ الرشاقة التي علّمني عمّي الرقص بها. أهَمِهِمُّ وأنا

أعمل. يستغرق الأمر لحظةً، ربّما دقيقة، أو ثلاث، لكتنّي أتعلّم الأحجية،



 - (المستحيل !11، يتمتم. - التطورّر". تردُّهارموني. يتــمـ الر اقص: (اعلينا مناقشة السعر)".

## 12

## النَّحثُ

## Ö_s

t.me/soramnqraa

باتت حياتي ضرباً مِن العذاب المؤلم.
شعاري مربوطٌ إلى مِشطَيْ يذَيّ. يزيل ميكي شُعار الحُمر القديمّ ويزرع جلداً وعظماً جديدين فوق الجروح، ومِن ثّمّ يبدأ بتنصيب رقاقي البيانات تحت الجلديّة المسروقة في فصّي الدماغيّ الأماميّ. أخبروني أنيّ أنّ الصدمة قتلتني، وأنّه كان عليهم إعادة إنعاشُ قلبي. إذنُ، لقد مُتُتُ مرّتين.
 حلم. كنت في الوادي مع إيو. قَبَّلتني على جبهتي، عندها أفقت، وشـي ونعرت بالغُرَز والألم.
ميكي يفحصني، وأنا مستلقٍ في السرير . إنّه يجعلني أنقل الكرات


- إنّا نُشِّلِ المشابك العصبيّة يا عزيزي.

يفحصني بوساطةُ أحاجِ لغويّة، ويحاول جعلي أقرأ، لكنتّي لا أعرفِ


الاستيقاظ مِن أحلامي أمرٌ قاس؛ ففيها إيو تطمئني، لكنْ عندما

 شيء أبيض، مع ذلك بوسعي سماع وَقِ الموسيقا، وهي تصـدر مِن ناديه.
 ثالاث مرّاتٍ في اليوم. ذراعاها نحيلتان، و جهُها ناعمٌ و حزينٌ مثلما رأيتها لأوّل مرّة، وهي جالسة مع ميكي إلى طاولته السائلة. الجناحان المُمنتنيان خارج ظهرها، مربوطان بشُريطٍ قرمزيّ. لا تنظر أبداً في عينَيّ. يستمرّ ميكي في جعلي أطوِّر المشابك العصبيّة بينما يصلحُ النسيج
 تفارق وجهه، وهو يُطيل مِن لمسي على جبهتي، ومناداتي بعزيزي. أشعر كأنّني إحدى فتياته، أحد ملائكته التي نحتها مِن أجل مِل متعته.

- (الكنْ لا يكفي أن نكون راضين عن العقل فقط)". يقول: (اهنالك
 تحويلك إلى ذهبيٍ فولاذي". - وذلك يعني؟
- (أسلاف الذهبيّين، يسمّونهم الذهبيّن الفولاذيّين. كانوا رجالاً

 تطلّب الأمر أجيالاً مِن تحسين النسل والتلاعب البيولوجيّ لصنعهم. داروينيّة مصطنعة!.

يصمت لبر هة، ويبدو أنّ الغضب بدأ يتملّكه.

- "ايقولون بأنّ النَّحاتين لن يتمكّنوا أبداً مِن استـسـاخ جمال الإنسـان





يستبدلُ ميكي جلد ظهري ويدَيّ؛ حيث وضعَت لي لي إيو الضِمادات على حروقي. يقول: إنّ هذا لن يكون جلدي جي الحيّي أساس متجانسة.
- هيكلكَ العظميّ ضعيف؛ لأنّ جاذبية المّريخ تعادل ثلاثين بالمئة مِن جاذبيّة كوكب الأرض، يا عصفوري الصغير الرقيقي كا كما أنّ نتص الكالليوم في غذائك قد انعكس عليك؛ فكثافة عظم الذهبيَ الطبيعيّ تبلغ

 الفولاذ إن أردت النجاة في المعهد. سيكون هذا ممتعاً بالنسبة إليّ، وليس

بالنسبة إليك.
يقوم ميكي بنحتي مجدّداً. الألم المُبِّحِ يفوق أيّ وصفِّ، أو تعبير. - على أحدٍ ما أن يُكمِل عملَ الربّ هن هنا.

في اليوم التالي، يقوم بتقوية عظام ذراعي، ومِن ثمّ يتتقل إلى أضلاعيكي،

 عليّ، ولم يوقظني مِن هذه العمليّة الأخيرة إلاّ بعد عدّة أسابيع. عندما

أفقتُ، رأيتُ فتياته مِن حولي يَمَنَ بتطبيق زَرعاتِ جديدةٍ مِن اللّحمب، ويُدلِّكن عضلاتي بأصابعهنّ.
أخذ جلدي يتعافى ببطء. إنّه أشبه بلحافِ مُرقَّعِ مِن اللّحمّ. لقد بدؤوا
 العضلات، وتجلّد الأوتار . جسمي يرتعش في الليالي، وأشعر بحكَّةِ، وأنا أتعرَّقُ مِن المسام الجديدة الأصغر. لا يمكنني استخدام مُسِعْناتِ قويّةٍ
 النسيج الجديد، ودماغي المُعدَّل.
يجلسُ ميكي إلى جانبي في أسوأ ليالِيّ، ويروي لي القصص. حينها
 المنحرفة.

- (امهنتي هي أن أَخلُقت عصفوراً صغيراًا). يقولها في إحدى الليالي التي جلسَ فيها إلى جانبي في الظلام . الضوء الصادي

 والأصوات، والرقص، مع متفرّجين كلّ ليلة"). - (يبدو ذلك مريعاًا). أتمتمُ ساخر اً: (إنّه أشبه بالمناجم"). يبتسمُ بلطفِ، ويلقي بعينيه نظرةً بعيدة: (اقد تبدو لك كِ حياةٌ مترفةً، لكنْ مع ذلك كان هنالك جنونٌ في البستان. كانوا يرغموننا على تناول الحبوب، حبوب تجعلنا نطير بين الكواكب بأجنحةٍ مِن غبارٍ لزيارة ملك الجان في المشُتري، والحوريّات في أعماق أوروبا'". عقلي كان

دوماً منفصلاُ عن جسدي؛ لم يحظ بالسلام على الإطلاق، ومِن دون أيةّ
 أحلامي المحمومة، تماماً مثلما كانوا يتمنّون دائماً. حلمتُ بك، علكّ على ما الِّ
 - (هل كان حلمأ جميلاُ؟"). أبـأل.

- ماذا؟ -
- الحلم الذي ظهرت أنا فيه.
- (اكلّا، كلّا! لقد كان كابوساً عن رجُّلٍ مِن الجححيم، مُحبٌّ للنار ا".

يصمتُ متأثّراً.
 إلى إجبارنا على فعل هذا؟ لماذا يعاملوننا كأنّنا عبيدٌ لديهم؟؟،

- اللُُلطة.
- السُلطة ليست حقيقيّة؛ إنّها مجرّد كلمة.

يتأمّل ميكي بصمت، ثمّ يهزّ كتفيه النحيلتين: ا(سيقولون: لطالما كان
 مِن الحريّة، وستنال حياةً حالمة. سيعطونكَ حياة التضحية، والعائكائلة، والجماعة. ويستقرّ المجتمع، بلا مجاعةٍ، أو إبادةٍ، أو حروبٍ عظمى. وعندما يحارب الذهبيّو ن، فإنّهم ينصاعون للقوانين. إنّهم... بنلاء، عندما تتشاجر العائلات العظيمة).

- نبلاء؟ لقد كذبوا عليّ؛ أخبروني بآنتني مِن الروَّاد الأوائل .
 "كلّا! فلا أحد مِن المليار أحمر دونيّ، الموجودين تحت سطح المِّ المرّيخ،

كان سيسعد لو أنّه عَلِم ما يَعلمُه الحُحمر العُعلويّون، حقيقة أنّهم عبيد؛ لذا أليس مِن الأفضل أن يكذبو|؟؟". - مِن الأفضل ألاّلا يُستعبَدوا.

عندما بتّ مستعداً، أدخل مولّداً للقوّة في الأنبوب الذي أنام فيه، ليحاكي الزيادة في الجاذبيّة على جسدي. لم أعرف ألمأ كهذا مِن قبل
 والتغيير، إلى أن أحصل على دواء يحوّل الضراخ إلى أنينٍ لا نهائيِّ خافت. أنام آياماً. أحلم بالديار والعائلة. كلّ ليلة أستيقظ بعد رؤية إيو تُشنَقَ مجدّداً. إنّها تتأرجح عبر عقلي. أفتقد دفئها في السرير إلى جانبيا عليا على الرغم مِن إعطائهم لي قناعاً للانغماس في الواقع الافتراضيّ، يحاكي مكعّب العرضِ المُجسَّمَ، كي أنهمك به ويتشُتّت تركيزي.
توقّفتُ تدريجيّاً عن استخدام مسكّنات الألم. عضلاتي ما ما زالت غير معتادة على كثافة عظامي؛ لذا فوجودي أصبح لحناً مِن الآلام. إنّهم يبدؤون بتغذيتي بطعام حقيقيّ. ميكي يقضي الليالي الطوال ال جالساً على طرف سريري يُمسٍد شعري. لا أكترث لكون أصابعه أشبه بأرجُل عنكبوت، ولا أكترث لاعتقاده بأنتني قطعة مِن تجليّلياته الفنيّة. يعطيني شيئناً
 والخضر اوات تشكّل وجبتي. لم آكل جيّداً هكذا مِن قبل قط.

- (أنت بحاجة إلى السعرات الحراريّة)". يقولها ميكي ملاطفاً: (اكنتَ قويّاً جدّاً مِن أجلي؛ كُل جيّداً؛ إنّكَ تستحق هذا هِا الطعام". - (ما تقييمك لأدائي؟". أسأل. - (أوه! الأجزاء الصعبة قد تجاوزناها ياعزيزي. أتعلم أتّك فتى بارع؟

لقد عرضوا لي الأشرطة مِن العمليّات الأُخرى، حيث حاول نحّاتون

 ا"قلبك كقلب حصانٍ فحل. لم يسبق لي رؤية مثله مِن قبل. لقد عضّتك أفعى حُفَرَ عندما كنت صغيراُ على ما أظنّ؟! .

- نعمه، بالفعل.
- اعتقدتُ ذلك. كان على قلبك التأقلم كي يُبطل مفعول السمّ. - (القد مصَّ عمّي معظم السمّ وبصقه عندما تعرّضتُ للعضّ"). أقول. - " (كلّا"). يضحك ميكي: "هذه خر افة. لا يمكن امتصاص السمّم. إنّه لا يزال يجري في عروقك، محبراً قلبك على أن يكون قويّاً إن كنت تريد أن تبقى على قيد الحياة. إنَّكَ شيءّ مميّز، مثلي تماماًا ،. - (إذنْ، لن أموت هنا؟). أتلعثمم.

يضححكُ ميكي: (الا، لا! لقد تخطِّنا ذلك الآن. سيكون هنالك ألمّ، لكنّنا تجاوزنا خطر الموت. قريباً سنكون قد حوّلنا الإنسان إلى إله. الأحمر إلى ذهبيّ. حتّى زوجتك لن تستطيع التعرف إليك"). هذا ما كنت أخافه.

عندما أخذوا عيوني، وأعطوني عيوناً ذهبيّة، شعرت بأنّني ميّتٌ في داخلي. (إنّه أمرٌ بسيط، مجرّد إعادة ربط للعصب البصريّ بعينَيّ المتبرّع"). يقول ميكي. إجراءٌ بسيطُ قام به عشرات المرّات لأغراض تجر الجميليّة. "الجزء الأصعب كانت جراحة الفصّ الدماغيّ الأماميّ". يقول. لكنّي أخالفه؛ نعمه، هنالك الألمُ الأكبر، لكنْ مع العيون الجديد الـيدة، بِتُّ أرى أشياء لم يكن بوسعي رؤيتها مِن قبل. العناصر أوضح، وأكثر حدّة، وتحمّلها لِّا لاريا

مؤلمٌّ أكثر. أكره هذه العمليّة. كلّ هذا مجرّد تأكيدِ على تفوّق الذههبيّين. لقد تطلّب مني الأمر القيام بكلّ هذا كي أصبح متساوياً معهـم بدنيّا؛؛ لا عجب

بأنّنا نـخدمهم.
إنّها ليسَت لي. لا شيء مِن هذا لي. جلدي ناعمٌ للغاية، ونَيِّرّ، ولا تشوبه شائبة. لا أعرف جسمي بلا ندوب. لا أعرف ظهر يدَيّ. ما كانت

إيو لتعرفني.
ميكي يأخذ شعري بعدها. كلّ شيءٍ تغيّر.
إنَّها أسابيع مِن العلاج الفيزيائيّ. المشي ببطءُ في أرجاء الغرفة مع إيفي، الفتاة المُجنَّحَّة، يجعلني وحيداً مع أفكاري. حيث لا لا أحد منّا يهتمّ
 إلى أن يأتي ميكي، ويتغزّل بفكرة أنّنا كنّا لنتجب أطفالاً رائعين لو كنّا معاً. حتى إنّه في أحد الايّام أحضر لي ميكي آلة زيثير أثريّة، مع صندوقٍ صوتيٌّ مِن الخشـب عوضاً عن البلاستيك. وهذا ألطف شئ شئ فعله يومأ. لا أجيد الغناء، لكنّي أعزف الأغاني الاحتفاليّة لليكوس: تلك الألغا لأغاني التقليديّة الخاصّة بعشيرتي، التي لم يسمعها أحد خارج المنجم قَطّ . هو وإيفي يجلسان معي أحياناً؛ لذا على الرغم مِن اعتقادي بأنّ ميكي مخلوقٌ الِّ بائسٌ نوعاً ما، إلا أنّني أشعر كآنّه يفهم الموسيقا، ويقدِّرُ جمالها وأهِ وأهميّتها، لكنْ بعد ذلك كلّه لا يقول أيّ شيء يعـيّ يعجني حينها أيضاً، وهو في حالته

المسسالمة.

- (احسناً، إنّك أصلبُ عوداً بعض الشّيء مقارنةُ بقياسنا الأوّل". تخبرني هارموني في صباح يوم ما، وأنا أستيقظ. - (أين كنتِ؟). أسأل، وأنا أفتح عينَيّ.
- (أبحثُ عن متبرّعين"). تنتفض حين ترى قزحيتّيّ: "لن يتوقّف العالم لأتكّ هنا)، . تقول: (الدينا عَملُ علينا القيام به. ميكي قال بأنّه بوسعك
- إنّي أزداد قوّة.
- (اليس بما يكفي". تقول مخمِّنة، وهي تلقي عليّ نظرةٌ متفحّصة: ("إنّكَ تبدو كصغير زرافة. سأصلحُ ذلك).
تأخذني هارموني إلى صالةٍ رياضيّةٍ قذرةٍ مضاءةٍ بمصابيح كبريتِّةٍ

 لي يد العون أبداً، بل على العكس هي تلوِّح باتّجاه مركز الصالة الريانيّيّة المظلم. - "القد اشترينا ذلكَ لك") تقول هارموني.

 الدرع يتدلّى معلّقاً بين سلكين معدنيّين. (إنّها آلات تكثيفـي") .
 وجذعي، وذراعَيّ، ورقبتي، عدا رأسي الذي بقي حِّيرّاً الآلَة مصمّمةٌ لكي



 عندما ترمّم العضلة التمزّ قات، هي بذلك تقو مي بيناء نفسها؛ هذه هي العـي العمليّة التي صُمّمت آلة التكثيف كي تقوم بها. إنّه اختراعٌ شُيطانيّ.

تمرّرُ هارموني لوحات الوجه الخاصّة بالآلة فوق عينَيّ. جسمي لا يزال في الصالة الرياضيّة، ولكنْ رأيتُ نفسي أتحّ أتحرّكُ عبر معالِم المرّيخ الوعرة. إنتّي أركض، أدفِ ساقي ضدّ مقاومة آلة الة التكئيف، التي تتزايد وفقاً لمزاج هار موني، أو أو طبيعة المكان المو الموجود في المحاكاكاة.
 أسـابق النمور عبر الشُجيرات، أو أذهب إلى سطح لونا المـا المملوء بالفوهات قبل أن يصبح مأهو لاً، لكنْ دائمأ أعود إلى المرّيخ كي أر ألى كض عبر تُربته الحمراء، وأقفز فوق وديانه السحيقة. ترافقني هارموني أحياناً بوساطة الآلة الأُخرى، لنا يكون لديّ أحد لأُسابِقه. إنها تقسو عليّ، وأحيانا أتساءل إن كانَت تحاول تحطيمي، لكنّني لا أسمح لها بذلك.

- (إن لم تتقيّأ خلال تمرّنك، يعني أتك لا تحاول بجد)". تقول.


 مع هارموني، أستيقظ وأنا أتقيّأ في سريري. أختلج، وأرجف، وشتيأئم تتناهى إلى مسـمعي.
- (اهنالك عِلمٌّ في هذا، أيتّها الساحرة الصغيرة الشُّيرةه، يصرخ
 قبل أن تجف. لا تدمّريه!".
 لحظة، سيذبحه باقي الأطفال كفتى حفَّارات جديد يا يا أيها الر اقص"،
- (إنّكِ تذبَحينه!). يقول ميكي، وهو يئنّ: (أنتِتِ تدمِّرينه! جسمه لا

يستطيع التعامل مع انحلال العضلات".
" "الم يَعترِض على العلاج" . تذكّره هارموني.

- (الأنّه لا يعرف أنّ بو سعه الاعتراض") يقول ميكي: "اليس لديها أيّ

- (إنّه ليس ولدك!!). تسخرُ منه هارموني.
 واحد مِن أحصنة كوكب الأرض الفحلة القديمة. إنّها وحوشٌ جميلةٌ
 تفقد القدرة على ذلك؛ إلى أن ينفجر قلبها").


## يختّم الصمت للحظات، ثمّ يُسمَع صوت الر اقص.

- أريس أخبرني ذات مرّة بأنّ النار الأشدّ حر قآَ، هي التي تُشكِّل الفو لاذ الأكثر صلابة. استمرّ في الضغط على الفتى.
 ضعيف؛ ومِن الراقص لآنه يظنّ بأنّني أداته. فقط هارموني لم تُغضبني؛

 يخبرني بذلك. إنّها لا تحيكُ المكائد مثل الر اقص، أو أو سيّده أريس. إنّها
فُلي، تَنضحُ بغضبِ يجعل كلّ شيءٍ آخر تافهاً.

وفي الأيّام التي تلت، يعطونني أدوية لتسريع تركيب البروتين، وتجديد

العضطلات، ثمّ بعد أن تعافى نسيجي العضلي مِن الصدمة الأولى، أخذوا
 مِن الحلقات السوداء تحت عينيه، وشحوب وجهي على تباعدٍ بيننا خلال الأسابيع الفائتة، فلم يعد يحكي لي التيا القصص، كانّها خائفُّ ممّا صنعت يداماه، بعد أن بات بات شكلي الآن أكثر اكتمالاًاً.




 بالمقارنة معي. حتّى حينها لم أكن قد بلغت بـت القَّمّة بعد.
بدأ جسمي بالتغيُرُ؛ أصبحت أثخخن. عضلاتي باتت قويَّةٍ ومشُدودةً
 تدريجيّاً أبني قوّتي. كتفاي يصبحان أعراني أعرض، وأكثر استدارة، كذلك
 العضالات القاسية تحيط بجذعي كالديار الديع. حتّى يداي، اللّارنان لطالما كانتا أقوى ما لدي، ازدادت قوّتهما في آلة التكثيف، حتّى بتُّ قادرا العلى سحق
 أحدٌ يصافحني بعد الآن.
أنام تحت تأثير قوّة جاذيّيّة عالية؛ كذا عندما أتحرّكُ في المرّيخ، أشعر



بهيئة إنسانٍ في الصـالة الرياضيّة، يقفز مرتدَاً كانّه ضُرِب بحرَّاق. بوسعي
اختر اقه الآن.
أصبح جسمي كأجسام الذهبيّن، مِن سلالة النّخبة، ليس قزماًّ ماجنأ،

 ولكنْ هنالك قوّة فيهما لا تتناسبُ مع باقي جسميا بانِئ إن كانَ جسمي هو النصل، فهُهما حَدُّه.

وليس جسمي فقط هو الذي يتغيّر؛ فقبل أن أنام، أشرب تونيك مُشْبَعاً


 الذباب، توبة الليدي كاسترلي، 1984، وغاتسبي العظيم. أستيقظُ، وأنا وانـا على معرفةِ بيُلاثة آلاف عامِ مِن الأدب، والنصوص القانونيّة، والتاريخ.

 الموسيقا مسموعٌ في الخلفيّة. راقصات ميكي بكامل طارِي اقتهنَ اللّيلّة. سأعطيك ثيابك يا دارو. أنا والراقص نريد أن نتناولَ العشاء معكَ احتغالاً. إيفي ستهتمُّ بنظافتكُ
تغادرُ وتتركني وحيداً مع إيفي. اليوم كالمعتاد، وجهها هادئٌ كالثلجي

 الأعلى؛ لذكك تبدو كالمالك، بريئةٌ ونيّةّ، لكنّها ليست بريئة، ولا نقيَّة. إنّها

وَرديّة. يناسلونهنّ مِن أجل المتعة، مِن أجل تقاسيم نهودهنّ وأوراكهنّ،


وأنا؟ مِن الصعب أن أنظر إلى نفسي في المرآة؛ فأنا أعرفُ بأنني
 الرجال الذين قتلوا زوجتي. أنا ذهبيٌّ، وأنا باردٌ مثيله.
عيناي تلمعان كالسبائك. بشرتي ناعمةٌ ومائلةٌ إلى السُّمرة. عظامي أكثر قوّة. أشعر بكثافة العظم في جذعي النحيف النحيف عندما تنتهي إيني مِن قصّ الشعر الذهبيّ، تتراجع إلى الخلف، وتنظر إليّ. أشعر بخوفها، وأعاني منه في داخلي. لم أعد بشريّاً. جسديّاً أصبحت شيئّاً أكثر .

- (إنّكَ جسيل". تقون إيفي بهدوءِ، وهي تلمس شعارَيّ الذهبيّين. إنّهما أصغر بكثيرٍ مِن جناحيها الريشيّيّن. الدائرة متموضعة في في منيّ منتصف ظاهِرِ كلً يد. الجناحان يمتدّان إلى الخخلف على طول الـى اللّحمبَ يننُنيان

كالمناجل إلى الأعلى على جانبي عظم معصمَيّ.
أنظر إلى جناحَيّ إيفي الأبيضَيْن، وأعلم كم تظنّ أنّ مظهر هما قبيحٌ على ظهرها. كم تكرههما! أريد قول شيء لطيف لها. أريد جعلها تبتسم،




 هيئة إنسان.

تقبَّلُ إيفي أعلى رأسي قبل أن تندفع مغادرةً، وتتركني وحيداً لمشاهدة مكعّب العرضِ المُجسَّمَ في انعكاس المرآة. لم ألْحظ أنّها دسّت لمي في جيب الصدر ريشةً مِن جناحيها.
تعبتُ مِن مشاهدة مكعّب العرضِِ المُجسَّم. بتُّ أعرف تاريخهم الآن، وأتعلّم المزيد كلّ يوم، لكنتّي تعبت مِن كوني في الداخلى تِ تعبت مِن الاستماع إلى وقع الموسيقا مِن نادي ميكي، وشمّ أوراق النّعناع الِّع

 رؤية كلّ تلك الأعين الممتلئة تصبح فارغة. هذه ليست ليكّ ليكوس لا لا و جود للحُبِّ هنا، ولا للعائلة، أو الثّقة. إنّه مكانٌ مريض. - (ايا ولدي، تبدو مستعدّاً لقيادة أسطولٍ مِن السفن فائقة السرعةه).



 الجنس البشري"،.

 السهل رؤية أنه يظنّ ذلك. يدي اليسرى تذهب باتّجاه اليُّعار على يدي اليمنى، وأتر كها هناك لبعض الوقت.

- لقد أخبرتكَ بأنّك كنت رائعاً. الآن، حان و قتك لكـك لكي تطير. - "إنك تعطي الفتيات أجنحة، لكنّك لا تسمح لهنّ بالطيران، أليس

كذلك؟氏. أسأل.

- "إنّه لمن المستحيل بالنسبة إليهن"أن يطِرْنَ. إنّهن أشياء أكثر بساطةً
 يرقصْن مِن أجلي". يسُرح ميكي: "الكنْ أنت، أنت ستطير، أليس كذلك يا ولدي الرائع؟)،.
أحدِّق فيه، ولا أقول شيئاً. شفتاه تنقسمان لترسمان ابتسامةًّ لأنتّي أثير

$$
\begin{aligned}
& \text { أعصابه. دائماً ما أفعل ذلك: "إنّك خائف منّي". أخبره. } \\
& \text { يضحكُ: (احقاّ؟ ياه! أنا كذلك الآن يا ولدي؟؟"). }
\end{aligned}
$$

- (انعم، لقد اعتدت معرفة الخير من الشُر. إنّك تفكّر مثل بقيّتهم"). أومِئ نحو انعكاس مكعّب العرضِ المُجسَّم: (اكلّ شيء منقوشُ علّ على الحجر. كلّ شيءء منظّمٌ بإحكام. الحُمر في القاع، والبقيّة كلّهم يقفون
 الموجود في الأسفل . الحُمر ينتفضون يا يا ميكي"، - ياه! لديكم طريق طويل عليكم قطعه. ..
 في انعكاس المر آة، مكافحاً للتخلّصص مِن قبضتي. لا شـيء أقوى مِن قبضة غطّاس الجحيم. أضحكُ في المرآة، وأنا أنظر بعيوني الذهبيبّة في عيونه البنفسجيّة. رائحة الخوف تنبعث منه. رعب بدائيّ. كفأرٍ محاصرِ مِن قبل أسد.
- ميكي، كن لطيفاً مع إيفي. لا تجعلها ترقص. امنحها حياةُ مترفةً، أو سأعود و أقتلع يديك مِن جسدك.


## 13

## أشيـاء سِيئـة

ماتيو وَرديٌٌ فارع الطول، ورقيقٌ، مع أطرافٍ طويلةٍ، ووجهِ جميلٍ



 يساعدني في استعمال مستحضرٍ لإماتة بصيلات الشُعر على ذراعيّيّ،



 كان هو الوردة، فأنا الشُوكة.

 الأناقة في لونا. الآنَ، مع قليل مِن تشّذيب الحواجب (ياه! إنَّ حاجبيك

أشبه باليرقات التي تتغذّى على الفطور ) وإزالة شعر الأنف، وإزالة الزوائد اللحميّة، وتبيي تلك الأسنان الجديدة الملساء (التي -إن كان بوسعي قول ذلك- لونها أصفر كالخردل المنقّط بالهندباء... أخبرني، هل هل نظّفت الـو
 عن الهيليوم -3)، وتعديل لون البشرة، وحَقِنِ الميلاتونين، ستصبح وَرديّا وأنيقاً كما يجب أن تكونا).
أتنمّرُ مِن كلّ هذا الغباء: (إنّني أبدو الآن كذهبيِّ أصلاًا).

- إنكَ تبدو كبرونزيّّ! ذهبيّ مزيّف! واحد مِن أولئك الأوغاد الأدنى
 - يا لك مِن وغد مَزَّاح لعين يا ماتيو !

 مرّةٍ ستقول فيها: (اللّعنة)"، أو (ملعون)، سأصفعك، ليس على بوزكك، إنّما على فمك. وإن قلت: "ملعون")، أو "بوز")، فسأركلك في خصيتيك -
 المر يعة. إنّك تبدو كأنّكَ ولدت في حاوية متبَّبة).
يتجهّم ويضع يديه على ور كه الضيّق.
- وبعدها علينا أن نُعلِّمك آداب السلوك والثقافة، الثقافة، يا سيّد. - أنا أعرف آداب السلوك.
- كما يليق بالصانع. سنبل جهدنا لنجعلك تنكر هذه اللّكنة، وهذا النُتم، وتتخلّص منهما. ينكزني، وهو يحصي عيوبي.
- (اربّما عليكَ أنتَ نفسكَ أن تكتسب بعض آداب السلوك يا فتى

يسحب إحدى قفّازتيّ، ويصفعني بها على وجهي، ويأخذ قارورةٍ بيده، ويمسك بها قريباً مِن حلقي. أضحكـ أِك
عليك أن تسترجع ردود أفعال غطًّاس الجحيم سريعاً، وتوائِمها مع
هذا الجسد الجديد الغبيّ.
أنظرُ إلى التقارورة متفحّصـاً.

- هل ستنكزني حتّى الموت؟
 ناعماُ كشعرة، ولكنْ مع نبضةٍ عضويّةٍ، يصبح أقسى مِن الألماس. إنّه الشنيء الوحيد القادر على الختراق الواقي النبضيّ. بلحظة يكون سوطاً، وبأُخرى يغدو سيفاً مثاليّاً. إنّه سلاح السيّد النبيل، الذهبيّي. وأيّ لونٍ آخر

يحمله مصيره الموت.

- إنّها قارورة، أيها الأبله!

يضغط على حلقي، فأسكت.
سلو كك هو الذي أجبرني على سحب شفرتي وتحدّيك، وإنهاء حياتك
 في ذلك الوكر الذي تدعوه ديارك. حينها كنتَ حشرة، نملة؛ أمّا ذو البريق


 تراق الدماء. أقلّهم على الإطلاق الفريدون ذوو الندبة. آداب السلوك، يا

سيّد. آداب السلوك ستحميكَ إلى أن يصبح بمقدورك حماية نفسك مِن قارورة الشامبو خاصّتي. - (اماتيو ...). قلتُ وأنا أفرك حكلقي. - (انعم؟)". يتنهّد. - ما هو الشامبو؟

حصّة أُخرى أقضيها في غرفة ميكي للنحت ستكون أفضل عندي مِن إرشادات ماتيو؛ على الأقلّ ميكي يخاف منّيّ

في الصباح التالي يحاول الراقص تغيير اسمي.
 وقبَ قصير، ستكون العائلة قد ماتت نتيجة حادث شحن. وأنت الناجي والوريث الوحيد لديونهم ومنتلتهم المغمورة. اسمه، اسمك، سيكون كايوس ذهبيّ أندروميدوس. - (اتبّآ لهذاه) . أردّ: (إمّا أن أكون داروي، وإمّا لا أحدل). يحكّ رأسه: (ادارو، إنّه. .. اسمّ غريب").

- لقد جعلتني أتخلّى عن النعر الذي ورئته عن أبي، والعيون التي ورثتها عن أمّي، واللّون الذي وُلدت عليه؛ لذا سأحتفظ بالاسم الذي منحاني إيّاه، وستجد طريقةُ لينجح الأمر .
- ("تروقني أكثر عندما لا تتصرّف كالذهبيّيّن". يدمدم الر اقص متذمّراً.
- (الآن، مفتاح تناول الحشاء كصاحب بريقِ ذهبيّ هو أن تأكل ببطء". يقول ماتيو، ونحن نجلس معاً إلى طاولة في البنتهاوس حيث أراني

الر اقص العالم لأوّل مرّة: (استجدُ نفسكَ مجبراً أعلى الوجود في الكثير مِن ولائم تريمالكيو "*.' في مئل تلك المناسبات، سيكون هنالكا لك سبعة أطباق: مق"بّات، حساء، سمك، لحمّ، سلطة، حلوى، شراب كحولي"،

يشير إلى صينيّةٍ صغيرةٍ مملوءةٍ بلوازم مائدةٍ مصنوعةٍ مِن الفضّة، ويشرح الطر ائقَ المختلفة لاستخدام كلً منها عند تناول الطعام.
 الوجبة، فعليك إمساك ذلك بداخلك. السيطرة على وظائف الجسم هو أمرٌ متوقّعٌ مِن ذوي البريق الذهبي"ّ".
 حاجتهم؟ وإن فعلوا، أتساءل هل ما بداخلهم يخرج ذهبيّاً أيضاًّ؟ يصفعني ماتيو بالقفّاز على خدّي: إإن كنت متلهّهاً إلى هذا الحدّ لرؤية الحُمرِ مجدّداً، ما عليك يا آيهِا السيمّد سوى القيام بزلّة لسانٍ واحدةٍ أمامهـم، وسيكونون سعداء لتذكيرك باللّون الذي ينزف به كلّ البشر ـ آداب السلوك الـوك
 هذه الشوكةً|.

أريدُ أن أخبره بأنّها تُستخدَم لالتقاط مؤخّر ته، لكنّني أتنهّد وأعطيه الإجابة الصحيحة.

- السمك، ولكنْ فقط في حال وجود الحَسك في الطبق. - وكم يتوجّب عليك أن تأكل مِن هذه السمكة؟ - (اكلّها)، . على ما أظنّ.

Trimalchio (*) تشُتهر الشخصيّة باقامة حفلات العشاء ألفخمة التي أصبحت مضربأللمثل . (م).

- "كلّا!". يصيح: (هل كنت تنصت إلى ما أقوله أصلڭُ؟". يداه الصغيرتان تمسكان بشعره، ويأخذ نفساً عميقاً: "أعليّ أن أذكّركَ بَأنّ هنالك البرونزيّين، والذهبيّن،، والقردة الماجنين؟؟"). يترك لي البقيّة كي أكملهم.
- (االقردة الماجنون لا يتمالكون أنفسهم أبداً). أتذكَّر بصوتِ عالٍ: الديهم كلّ صفات القوّة، لكنّهم لا يفعلون أيّ شيء لكي لكي يستحقّوها إلنّهم يلاحقون المتعة منذ ولادتهم. هل أصبت؟؟!.
- لست مصيباً فحسب، بل ممتاز. الآن، ما المتوقّع مِن ذهبيّ؟ مِن

> فريدِ ذي ندبة؟

- الذي يعني؟

نبرتي باردةٌ، وأنا أقلّد لكنة الذهبيّن : (إنّه يعني التحكّمه، يا سيّد. تمَالكُ
 عن السيطرة. إن كان يوجد مفتاح لفَهِم ذوي البريق الذهبيّي، فذلك يكمن
 للإشارة إلى إخفاقها في التغلّب على عزيمتي، أو استعباد حُليماتي الذو قيّية على الرغم من مذاقها الطيّب". . - يبدو أنّنا كنّا ننصتُ في نهاية المطاف

يعثر عليّ الر|قص في اليوم التالي، وأنا أتدرّب على لكنة ذوي البريق الذهبيَ أمام المر آة المجسّمة في البنتهاوس. بوسعي أن أرى أمامي صورةٍ
 لفظ كلماتي. لا زلت أحاول الاعتياد على جسمي، حتّى بعد مرور أشهرٍ

على آخر عمليّةٍ جر احيّة. أسناني أكبر ممّا كنت أظنّ سابقاً. وكون ذهبيّي

 كان بوسعي رؤية نفسي كواحيِ منهم؟ حينها يصبح إظهار التعجرف أنس أسهل.



 وابتسامته المتصنّعة: (امُّدّ حرفl").
 - (اممتاز) . ينّي الراقص مع رجفةِ سـاخرة. مصفّقاً وضارباً يده الــليمة

على ركبته.

- (قريباً سـأحلم كأنّني ذهبيّ حواجب لعين أيضاًا). أقول بقرف.

 المِنجَلِّيِّ ونحرت نفسي يمن الوريد إلى الوريد، وِيْن ثمّ حرقت بِقايايا إيو كانت لتتقيّأ، وهي تنظر إلي".
 شاب". يخرجُ بطحةَ مِن حذائه، ويشرب القَلِّلِ قبل أن يمرّرّ ها ها لي.
أضحك: (آآخر مرّةٍ تُملتُ فيها، قام عمّي نارول بسحبير) . آخذ رشفة: "اربّما نسيتَ ما هي عليه المناجم. أنا لست صغيرا آلـ، يعبس الر|قص: الم أقصد إهانتك يا دارو. الأمر فقط أنك تفهم ماذا

تفعل، وتفهم لماذا تفعل ذلك، لكنّك ما تزال تفتقد للنظرة الشـاملة، وتقوم بالحُكِم على نفسك. فالآن على الأرجح تشعر بالغثيان مِن مجرّد رؤية نفسك الذهبيّة. هل أصبت؟؟". - ا(نعم، أصبت". آخذُ رشفةً مشبعةُ مِن البطحة. - الكنّكَ تلعبُ دوراً معيّناً فقط يا دارو"، ينني إصبعه لينزلق نصلّ مِّ مِن حلقةٍ على إصبعه. لقد عادت لي ردود فعلي، وهي سريعة بما يكفي لكي لكي لكي

 تتذكّر مَن أنت فعلاًاًا .

- (ارائحته تشبه رائحة البيت)". أقولها، وأنا أمصّ إصبعي: هاعتادت أقمي صنع حساءِ دَم مِن أفاعي الحفر . الحقّ يقال، لم يكن سييّأًا .
- أتغمسُ خبز كتَّان فيه، وترشّ عليه براعم زهر - (اكيف عرفتَ ذلك؟". أسأل.
- (أمّي كانت تفعل ذلك أيضاًا). يضحكُ الراقص: ا(كنّا نتناولها في احتفالِّة الرقص، أو قبل احتفالِّة منح الإكليل عندما كانِّ النوا يعلنون الفـي الفائز . لطالما كانت عشيرة غاما الملعونة!).
- (بصحّة غاما إذنْ). أضحكُ وآخذُ رشفةُ أُخرى.

الراقص يراقبني. تتبخّر الابتسامة أخيراً مِن وجها
 - (اعتقدتُ أنهَ أنت مَن سيقوم بذلك"، . أقول . يضربُ قدمه العليلة: القد مرَّت مدّةٌ منذ أن قمتُ بذلك آخر مرّة. أفضَّلُ راقص في أويكوس. كان بوسعي التحرّك مئل تيّارات الهواء في

الأنفاق العميقة. أفضل راقصينا كانوا جميعهم مِن غطَّاسي الجحيم. لقد كنتُ واحداً منهم لعدّة سنوات، كما تعرف"،

- اكتشفتُ ذلك.
- حقّاً، الآن؟

أشيرُ إلى ندوبه: ا(فقط غطلَّاس جحيم كان ليتعرّض للعضّ كلّ تلك
 الحُفَر إلى الخارج. لقد تعرّضتُ للعضِّ أيضاً، لكنْ لديّ قلبٌ كبيرٌ على الأقل"،
يومئ برأسه، ويشُيحً نظره بعيداً: (اوقعتُ في عسٌّ و، وأنا أحاول إصلاح
 كانوا الأخطر نوعاًا".

يومئ بر أسه.

- السُمُّهم أخفّ. أخفّ بكثير مِن آبائهم؟؛ لذا لم يكونوا مصمّمين على

 بالمقايضة مع عشّيرة غاما)، في ليكوس ليس لدينا ترياق. يقترب منّي منحنياً.
- إنّنا نرمي بك في عشٌّ لصغار أفاعي الحُفَر، يا دارو. تذكّر ذلك. اختبار القبول سيجري بعد ثلاثة أثهر مِن الآن. سأدرّبك با بالتز امن مع مع
 استمررْتَ في كُره ثوبك، عندها ستُخفقَ في الاختبار، أو ربّما أسوأ مِن

ذلك؛ ستجتازه، ومِن ثمّ ستر تكبُ زلّةٌ ليُكشَف أمرك؛، وأنتَ في المعهد، وسيُفِسد ذلك الأمرُ اللّعينُ كلّ شُيء.
أتلوَّى في مقعدي. للمرّة الأولى هنالك خوف آخر يعتريني. ليس مِن
 أعدائي. كيف سيكونون؟ منذ الآن أرى استهز اءهم واحتقارهم.

 - (إإنَكَ مخطئ). ينفجرُ الر|قص: (اأنت تُستخدَم لأنّك أكثر مِن
 حُلمَها. أنت حارسه. صانعه؛ لذا لا تنفث الغضب والكراهية مِن حولك.
 حلم إيو، مِن أَجل عائلتك التي ما تزا ال على قيد الحياة، مِن أجل قَوِمكِ". - أهذا هو رأي أريس؟ أعني أهذا هو رأيك؟ - (أنا لستُ أريس". يكرّر الراقص. أنا لا أصدّقه؛ لقد رأيت الطريقة التي ينظر فيها رجاله إليه، وكميّة الاحترام التي تلبي الـيه له اله هارموني. - انظر إلى نفسك، يا دارو، وستّركُ بُأنَكَ رجُلٌ صالِّ عليه أن يقوم بأشياء سييّة.

يداي الآن بلا ندوب، وينتابني شعورٌ غريبٌ عندما أقبض عليهما، إلى أن يتحوّل لون مفاصل أصابعي إلى درجة البياض المألو بألوة لديّي. - أرأيت؟ هذا الذي لا أفهمه. إن كنتُ رجُلاُ صالحاً فلمَ عليّ القيام بأشياء سيّة؟

## 14

## أندروميلـوس

ليس بمقدور ماتيو أن يعلّمني الرقص. إنّه يريني كيف يبدو شـيكل كيّ



 كلّ رقصةِ مجدّداً على نحوِ متتالِ، ومِن دون موسيقا، وبالاعتماد على آلى
 أملأ وقتي فيها بشيء سوى الرقص والغناء، بات جسمي باري بارعاً في حفظ الحركات. حتّى جسمي الجديد هذا لا يقلّ براعةّ، حيث بوسعي القيام


 إحدى الرقصات، البوليميديس، تولًّد شعوراً آلالحنين. ماتيو يجعلني أمسكُ بهر اوةِ، وأنا أتحرّك كِ في الأرجاء بخطوراتِ التفافيّة، ذراعي المير المسسكة

بالهراوة ممدودةٌ، كأنّني أقاتل مع شفرة. ومع حركة جسمي، أسمع كذلك أصداء الماضي: أثعر بارتجاجات المنجمه، وبرائحة عشيرتي. لقد
 لها، تشبه كثيراً رقصة الحصَاد المحظورة.

لدى انتهائي، يبدو ماتيو غاضباً. - إأهذه لعبة ما؟؟". يدمدم.

- ماذا تقصد؟

إنه يحدِّق بي، وينقرُ قدمه: (ألم تغادر المناجم قط؟؟".

- (اإنّك تعرف الإجابة). أردُّ.
- ألم تقاتل بالسيف أو الترس؟
- ا"طبعاً فعلت. وكذلك قدتُ سفناً فضائيّةُ، وتناولتُ العشاء مع قادة الأسراب"). أضحكُ، وأسأله عن الغاية مِن أسئلته.
- هذه ليست لعبة يادارو.
- (اوهل قلت ذلك؟"). أنا مرتبك. ما الذي فعلته لأستفزّه؟ اقترفتُ خطأ بالضحك للتنفيس مِن التوتّر.
- (أتضحك؟ إنّك تشتبك مع الجمعيّة يا ولد، وتضحك؟ إنّهم ليسوا مجرّد فكردّ بعيدة. إنّهم الواقع القاسي. إن اكتشفوا مَن تكو ن، لن يشنقولك"). يبدو وجهه تائهاً، وهو يقول ذلك، كأنّه يعرف جيّداً ما يقولن. - أعرف هذا. إنّه يتجاهلني: (اللسبجيّون سيمسكون بك، ويسلّمونك للبيض الذين بدورهم سيأخخذونك إلى زنازينهم المظلمة وسيعذّبونك. سيقتلعون

عينيك، ويقطعون أيّ شيءء قد يجعل منك رجُلاً. لديهم طر ائق أكثر تعقيداً، ولكنّي أراهن بأنّ المعلومات ليست غايتهم الوحيدة؛ إن أرادوا فلديهـم موادٌ كيميائيّة للقيام بذلك. ولن يطول الأمر بعد أن تخبرهم بكلّ شـلّ شيء، سيقتلونني أنا، وهارموني، والراقص. وسيقتلون عائلتك باستخخدام قشَّار اللّحم، ويدوسون على رؤوس أبناء أشقّائك وبناتهم؛ تلك هي الأمور التي لا يبثّو نها على مكعّبات العرض المُحسَّمَ. هذه هي النتائج عندما يكو هُكَّام الكواكب أعداءك. الكو اكبـ يا ولدل). أشعر برعشةٍ تتخلّل عظامي. أعرف تلك الأمور. لماذا يصرّ على أن يصلّع رأسي بها؟ أنا أصلاً خائف. لا أريد ذلك، ولكنّني خائف. إنّني

مُتماهٍ تماماً مع مهمّتي.

- لذا إنّني أسألك مجدّداً: هل أنت مَن يقول الر اقص بأنّك هو؟ أتوقّفُ متفاجئاً. ياه اعتقدتُ بأنّ الثقة متجذّرةٌ بين أبناء أريس، بأنّهم جميعهم متّفقون في الر أي، لكنْ ها هنا يو جد تصدّع وانقسام. إنَّ ماتيو حليف الر اقص، لكنّه ليس صديقه. شيءٌ ما في رقصي جعله يعيد تفكيره؛


 بآخر رقصة، التي يسمّيها بوليميديس. - أنا دارو بن ديل، غطًّاس جححيم عشيرة لامبدا مِن ليكوس. لم أكن قطّ أحداُ أخر، يا ماتيو .
يشبكُ ذراعيه: (في حال كنت تَكذِب عليّ..."). - أنا لا أكِذب على بني الألو ان الدنيا.

لاحقاً في ذلك المساء، أبحثُ عن الرقصات التي أديّها. بوليميديس:

 لحركات الحروب القتاليّة، واستخدام الشفرة. أشُاهلُ صورةً مجسّمةُ
 وليس كالسبجيّين الصاخبين الرهيبين، إنّما كطيورٍ تنعطف مع النسيم
 يشقّون طريقهم عبر حقلٍ مِن السبجيّين والرماديّين، كما لو آنّهم يلعبون بالمناجل، وجميع الأجساد التي تتساقط أمامهم كأنّها سنابلُ قمحِ تنفث الدم عوضاً عن العصائف الصفراء. دروعهم الذهبيّة تسطع، وشُفراتهم تلمع. إنّهم آلهة، ليسوا بشر أ. وأنا أنوي تدميرهم؟
 الهايمانتوس الخاصّة بإيو، أنتظر مدّةٌ طويلةُ حتّى أستطيع النوم أخيريراً،
 تعلّمت الرقص منه عوضاً عن أخيه السِگِّير . أستيقظُ، وأنا قابضٌ على عُصابة الرأس القرمزيّة بيدي. أمسكُ بهِ بها بحرصِ تماماً مثلما أقبض على رباط زواجي. كلّ تلك الأشياء تذكّرني بدياري.
ومع ذلك ليست كافية.

في الصباح يحضر الر اقص، بينما أتناول فطوري.

- سيسعدكُ أن تعلم بأنّ قراصتنتا قد أمضوا أسبوعين، وهُم يخترقون
 كايوس ذهبيّي أندروميدوس إلى دارو ذهبيّ أندروميدوس.
- جيّد.
- (أهذا كلّ ما لديك لتقوله؟ هل تعلم كم.... لا يهم"، يهزُّ رأسه مصدراً
 ذلك الحواجب، ويرسم علامات تعجُّب على الوجوهوها
أهزّ رأسي لأخفي خوفي: إإذنْ، سأفرم اختبارهم المتبَّبَب ولن يهتمّوا
لذلك أبداًا).
- قلنَها كذهبيّ.

في اليوم التالي، يأخذني ماتيو بالمركبة إلى إسطبلات عششار، القريبة







الرغم مِن قصّة إيو عن أندروميمداه

- (إنّها وحوش") أهمس لماتيو .
- "بصرف النظر). يردّ هامساً: : اإنّها أساليب النباء، عليك اليك أن تجيد ركوبها، وإلّا ستسبّب الحرج لنفسك في بعض المناسبات الرسميّة"). أنظر إلى الذهبيّن الآخرين الذين يركبون الأحصنة في الأنحاء. هنالك

ثلاثة فقط في الإسطبلات اليوم، كلّ منهم يرافقه خادمٌ مثل ماتيو، وَرديّون

- (امناسبة مثل هذه؟؟). أسأله مهسهساً: (احسناً، حسناً). أثيرُ إلى حصانٍ فحلٍ أنٌود ضخم ذي حوافر تدهس الأرض: (اسآخذ ذلك الوحش".

يبتسم ماتيو : (أظّنّ أنّ هذا يناسب قدراتك أكثر").
يعطيني ماتيو مهراً، مهراً كبيراً، ولكنّه مهر . لا يو جد أيّ نوع مِن أنواع التواصل الاجتماعيّ هنا؛ الفرسان الآخرون يمرّون ممتطين أحصصنتهم،
 كافية لي كي أعرف كم أبدو سخيفاً. ليست بدايةً موفّقة. ويزداد الأمر سوءأ عندما يجفلُ مُهري لدى توجّهِنا أنا وماتيو نحو أيكة مِن الأشجار.


الذي أشُرتُ إليه سـابقاً.
 ثّمّ تنكز حصانها، وتنطلق مبتعدة. أنهضُ على قدمَيّيّ وأشاهدها
 الشمس الغاربة.

## 15

## الالاختبـار

يحين وقت اختباري بعد مرور شهر ين على تدربي العقليّ مع الر اقص.
 مصمّمٌ ليساعد عقلي على التأقلم مع التبدّلات التي تطر أ على المنظور الفكريّ. على سبيل المثيال: إن كان للسمكة 3453 حرشفة على جانى جانبها
 حراشف أكثر؟ الجانب الخارجي. يطلقون على هذا التفكير الاستقرائيّ.
 مرّة. أنا بارعٌ جدّاً في ذلك.
لقد وجدته أمراً مثيراً للسخرية؛ بإمكان الر اقص وأصدقائه اختلاق


 بلا هوادةٍ على سِوارها اليشمي(*. لا أعرف، لكُنْ مِن الممكن أن تكون
(*) اليَّشم: حجر كريم عادة ما يكون أخضر اللون. (م).

هي أيضاً جزءاً مِن الاختبار. عندما لم تكن تنظر، أخطف القلم مِن بين
 سرقة قلم فتاةٍ حمعاء مِن دون أن تعلم أيّ شيء عن ذلك. أخذَت تحدّق
 يعطونها قلماً آخر؛ لذا تركض نحو النـو الخارج، والدموع تغلبها. بعدها يقوم المُشُرِف الفِلسي بالنظر إلى لوح بياناته الرقميّ، ويعيد تشغيل الفيديو مِن
 إعجابٍ هنا.
فتاةٌ ذهبيّةٌ حادّةٌ كنصل شُفرةٍ تعارضُ ذلك، وتهمسُ بسخريةِ فية في أذني: (ابتار")، في أثناء مرور ها بجانبي، وهي تشّقّ طريقها عبر الردهة إلى الحّا الخارج أخبرني ماتيو ألّا أتحدّث مع أحدِ؛ لأنّني لستُ مستعدّاً بعد للتواصل
 بتار، سفاح، مكيافيلّي، بلا رأفة؛ كلّها تعبّر عن رأيها بي. المضحك الْكِ في
 صوتٌ موسيقيٌ يخاطبني.



 النَقرُ كاد أن يفقدني أعصابي! يأتي هذا الصوت اللّامع مِن رجُلٍ شـابٌّ، كأنّه أطلّ مِن قصيدة شـرِ يونانيّة. الغطرسة والجمال ينضحان منه. تناسلٌ مثاليّ. لم أر في حياتي الـي مِين

قبل ابتسامةٌ عريضةَ وبيضاء كهذه، ولا بشرةَ ناعمةٌ وبرّاقةَ كهذه. إنّه يُمثّل كلّ ما أحتقره.

يربِّت على كتفي، ويقبض على يلي في واحدةٍ مِن طرائق التعريف
 حاول إرساء سيطرته، زدتُ الضغط على يده إلى أن نترها إلى الخلف.

لمعة مِن القلق تبدو في عينيه.

- (ايا إلهي، يدك كالملزمة!". يضحك. بسرعة يقدِّم نفسه باسم كاسيوس، وأنا محظوظ لأنّه لا يمنحني الكثير مِن الوقت كي أتكلّم؛ لآنّه قطّب حاجبيه عندما فعلت. ما تزال لكنتي غير مثاليّة.
- (ادارو"). يكرّر: (احسناً، إنّه اسمٌ لا يتناسب مع اللّون بعض الشيء.

 أنطونيا سخرَت مِن أسلوبك. ولكنْ اسمع، سأغفر لك ذلك إن أخبرتني

كيف أدّيت الاختبار"،.

- أوه، ستغفر لي؟

يقطّب حاجبيه معاً: "أحاول أن أكون لطيفاً. نحن عائلة بيلونا لسنا إصاليّين، ولكتّا نعلم أنّ رجالاً صالحين يمكن أن يأتوا مِن نسبِ وضيع. تعاون معي ياصاح".
بسبب هيئته التي بدا عليها، أشعرُ بالحاجة إلى استفزازه. - حسنا،، أتجرّ أعلى القول: إنّي تو قّعت أن يكون الاختبار أكثر صعوبة. ربّما لم أوفَّق بذلك الجزء المتعلّق بالشمعة، لكنْ عدا ذلك. .. كاسيوس يراقبني مع تكشيرةٍ متسامحة. عيناه المملوءتان بالحيويّة

تتر اقصان على وجهي بينما أتساءل أنا إن كانت أمّه قد لفَّت له شعره في الصباح بمكواة تجعيدِ ذهبيّة.

- (ابيَدينِ كيديك، ينبغي أن تكون مرعباً مع الشُفرة). يقولها على نحو

قيادي.

- (أدائي مقبول)". أكذب؛ ماتيو لم يسمـح لي بلمس ذلك الشئيء.




 ينقر على أحد جناحيه ويغمز: "(هنالك الكثير مِن الدرّاق هناك. ولا واحدة منها متعفنّة)".
- لسوء الحظ، لا أستطيع.
- (أوه!). يقفز كأنّه تذكّر فجأةٍ أنّني رِيفيٌّ مِن كوكبِ بعيد: الا تا تقلق حيال الأمر يا سيّد، سأدفع وأتكفّل بكلَ شيء" الّ



 بيلونا مكتوب هناك. ابن البريتور تيبيريوس ذهبيّ بيلونا، إمبر اتور الأسطول
 الحاكِم العام، أوغوستوس بقوّته. مِن الواضح أنَّ العائلات تكره بعضهـا يبدو أنّ لديهم عادة بغيضة بقتل بعضهم، كصغار أفاعي الحُغَر حقّاً.

ظظتت أنني سأكون خائفاً مِن هؤلاء الناس. ظنتت أنّهم سيكونون

 لككنْ ليسوا جميعاً جميلين، ولا حتّى طوالاً ومستبدّين. وقلّة منهم فقط

 بأطفالِ رُضَّع. غالبيّهتم مِن البرونزيّينّ والقر دة الماجنجن.
بعد ذلك يستأنفون باختبار مواصفاتي الجسديّة أجيّة أجلسُ عارياً على
 ضبط الجودة بمراقتبي مِن خلال النانو كاميرات. آآمل أن تحظوا بمنظرٍ جميل، . أقول.
يدخل عاملٌ بُتُيٌ، ويضع مجسّاً لاقطاً على أنفي. عيناه خاويتان. يفتقر


يُطلَب إليَّ أن أحبس نَسَي بقدر ما تسمح لي رئتاي. عشُر دقائق،

 بدأت أميلُ في مقعدي، كان يعود الأكسجين. يقومون بتجميد الْيد الغرنة


 كافيةِ مِن الدم والأكسجين إلى دماغي، ومِن ثمّ ير اقبون مقدار الحر الحر كة التي

يمكن أن آتي بها قبل أن أتقيّأ. اعتدت ركوب حفًّار بطول تسعين متراً؛ لذا عليهم أن يستسلموا.
يقيسون تدفّق الأكسجين إلى عضلاتي، نبضـات قلبي، كثافة أليافي العضليّة وطولها، معدّلات مطاوعة الشدّ لعظامي. يبدو الأمر أشبه بنزهٍِ في حديقةٍ بعد الجححيم الذي عشته مع هارموني.
يجعلونني أرمي كُرات، ثمّ يو قفوني أمام حائطر، ويطلبون إليّ أن أو قف


 لبرهة. هُم يقيسون ذلك أيضاً.
ثمّ انتهيت بعد أن قاموا بفحص العيون، والآذان، والأنف، والفم. أشعر بشعورٍ مِن الابتعاد المُبهم عن نفسي بعد الاختبار، كأنّهم قاموا
 سوى ذلك الذي أجريته مع كاسيوس. أدخلُ متخبّطاً إلى غرفة خلع الملابس، متألّماً ومشوّشاً. بعضهـم




 قميصها. أُحصدرُ صوتأ، فتلتفتُ فجأةًا ولبضع لحظاتِ حر جةٍ أقفُ هن هنالك


لم أستطع التحكّم بردّ فعلي. إنّها جميلة: وجهٌ على شكل قلب، شفتان
 على الحصان مبتعدة. إنّها الفتاة نفسها التي نادتني بالقرد الماجن عنداندا كنت أمتطي المُهر.




 مِن الزجاج المقوّى. مع أنّ الكوكب قد استُصْلِّح، إلّا أنَّ الغطاء النباتيّ
 الوديان، وحول خط الاستواء. الغطاء النباتيّ يبدو كندوبِ خضراء تِيرّ تقطع سطحه المملوء بالفوهات.

الماء يملأ فوهات اصطدام النـازك، مسُكّلاً بحيراتٍ هائلة. والحوض الشُماليّ، الذي يمتدّ على طول نصف الكوكب الشُماليّ، يطفح بالمياه

 الزراعيّة. العواصف والجليد يسودان في القطبين حيث يتدرّب بي السبجيّيون
 معتدلاَ يسود غالبيّة سطح المرّيخِ الآن.



الحُكَّام يديرون تلك المستوطنات، مِن خلال حُكَّام مناجم مستقلّين، مثل : بودغينوس، يقفون على شؤونها اليوميّة.
مع كلّ تلك المناجم، وكلّ تلك المدن، أعتقد بأنّ المصادفة وحدها هي التي جلبت الحاكِم العام إلى دياري مع طاقم تصويره. المصادفة ووظيفتي كغطَّاس جحيم. أرادوا أن يجعلوا منّي عِبرةً لغيري؛ إيو كانت مـجرّد فكرةٍ إضافيّة. وهي ما كانت لتُغنِيِّ لو لم يكن الحاكِم العام مو جو انواً هناك. لا سِحرَ في سخرية الحياة. - ("كيف ستكون الأمور في المعهد إن تمڭّنت مِن الالتحاقِ به؟". أسألُل ماتيو، وأنا أنظر مِن النافذه.

- الكثير مِن الصفوف على ما أعتقد. كيف لي أن أعرف؟ - ألا يو جد معلومات عن ذلك؟

t.me/soramnqraa
- كّ".
- (اكلا؟؟). أسأل.
- ( (حسناً، القليل، أعتقد)" . يعترف ماتيو : "بأنّ المعهد يقوم بتخريج ثلاثة
 الفريدون يمكنهم أن يترقّوا في المـجتمع، والخَّيجون يمكنـونهم ذلك أيضاً، لكنّ فرص نجاحهـم محدودة نسبيّاً، ولا يزال عليهـم أن ينالوا ندوبهم؟، والمنبوذون يرسلون إلى مستوطناتٍ بعيدةٍ قاسيةٍ، مثل: بلوتو؛ ليشرفوا

على الأعوام الأولى مِن الاستصلاح" ".

- كيف يمكن للمرء أن يصبح مِن الفريدين؟ - أتخيّل أنّ هنالك نظامَ تَراتُبيّةٍ مِن نوعِ ما؛ ربّما منافسة. لا أعرف.

ولكنّ الذهبيّن نوعٌ منيٌّ على الغزو. سيكون مِن المنطقي أن يكون ذلك جزءاً مِن المنافسة.

- ("كم هذا مُهَمب!) أتنهّد: (إنّك مفيدٌ ككلبٍ عديم الأرجُل أحياناً). - (اللعبة، يا سيّد، التي بُنيَت عليها جمعيّة الذهبيّين هي الرعاية. أفعالك في المعهل ستخدم كتجربة أداءٍ موسّعة للظفر بالرعاية. أنت بحاجة الِّة


 أنت نفسك بريتور، وقد يصبح لديك أسطول. تخيّل ما الذي يمكنك القيكّ القيام به مع أسطول، يا سيّ. فقط تخيّل").

التي في عينيه مُعديٌّ؛ بحيث تجعلني أسرح بخيالي.


## 16

## المعهلد

نتائج اختباري تصدر، وأنا أمرِّن قدراتي على التمييز الثقافيّ، وتكييف اللّكنة مع ماتيو في البنتهاوس العالي الخاصّ بنا. أمامنا مشهُّلٌ للمدينة


 أسكبُ قهوتي.

- (القد رُبط لوحي الرقميّ ليصبح تحت سيطرة طرف آخر"). أقول: "إنّه مجلس ضبط الجودة).
يقفز ماتيو عن كرسيّه: "لدينا على الأرجح أربع دقائق". يهرع إلى




 عائلتي المزيّفة.

إحدى البُّيّيات تذهب إلى المطبخ، وأُخرى -امرأة وَرديّة- تدلّك
كتفي. ماتيو يلمِّع أحذيتي في غرفتي. طبعاً هنالك الكـي آلات للقيام بتلك
 لسُخصٍ القيام به؛ لأنّ ذلك يضيّع فر صة إظهار للسُّلطة والتحكّمَ.
 ويعلو طنينها، وهي تحوم خارج نافذة البنتهاوس. باب الركوب ينزلق
 أجعل لوحي الرقميَ يفتح نافذةً مِن الزجاج المقوّى ليطير الرجُل في

 وبيروقراطيٌّ نحاسي".

- ألي الشرف بمخاطبة حضرتكم، دارو ذهبيّ أندروميلوس، ابن لينوس ذهبيّ أندروميدوس، وليكسوس ذهبيّة أندروميدوس المتوفيَّنّن مؤخّراً؟
- لك شُرف ذلك.

ينظر البيروقراطيّ إليّ، وهو يتفحّصني مِن الأعلى إلى الأسفل،
 مِن مجلس ضبط الجودة في المعهد. لدينا بعض الأسئلة التي نتوسّل
إليكم للإجابة عنها)".

نجلس قبالة بعضنا في المطبخ، إلى طاولتي المصنوعة مِن السنديان. هنالك يربطون إصبعي بالكَّ، وواحد مِن البيض يضع زو الِّاً مِن النظّارات التي ستحلّل حدقتيّ، وردود أفعالي الفيزيولوجيّة الأُخرى؛ سيكون اليّين بمقدورهم معرفة إن كنت أكذب.

- سنبدأ بسؤالٍ ضابطِ لنُقيِّم ردود فعلكم الطبيعيّة عندما تقولون الحقيقة. هل أنتم مِن عائلة أندروميدوس؟
- نعم.
- هل أنتم مِن جنس البريق الذهبي؟
- (انعم") . الكذبُ ينسابُ مِن فمي مفسداً أسئلتهم الضهابطة. - هل غششتم في اختبار قبولكم قبل شهرين؟
- كّه.
- هل استخدمتم مُجدِّداً للنوى العصبيّة لتحفيز مستوياتٍ عاليةِ مِن الإدراك والوظائف التحليليّة خلال مدّة الاختبار بحدّ ذاته؟
- 
- هل استخدمتم أدواتِ شبكيّةً لتجميع المصادر الخار جيّة وتركيبها على نحوِ آنيّ؟
- (اكلّا!). أتنهّد، وقد بدأت أفقد صبري: "لقد كان هنالك جهاز تشويش في القاعة؛ لذا فأمرٌ كهذا سيكون مستحيلاُ. أنا سعيد بأنّك بحثت جيّداً في الأمر كي لا تضيّع و قتي آيّها النحاسي"ّ".

ابتسامته بيروقراطيّة.

- هل كان لديكم عِلـّمٌ مسبقٌ بالأسئلة؟
 (اعمَّ يدور كلّ هذا؟ لست معتاداً على أن أوصف بالكاذب مِن قِبل أحمِ مِن

مستو اك").

- (إنّه إجر اءٌ يُتَّع مع جميع النخبة مِن أصحاب النقاط العالية، يا

سيّدي ذو البريق الذهبيّ. أتوسّل تفهّمك". يدندن البيروقراطيّ: پاكَّ مَن
 ربطتم أدواتكم بأدوات شخصص آخر خلال الاختبار؟؟".

- كلّا. كما قلت: كان هنالك جهاز تشويش. أشكرك على تركيزك وإصغائك أيّها الرأس الفلسيّ.
بعد ذلك يأخذون عيّنةٌ مِن دمي، ويقومون بمسـح دماغي. النتائج فوريّة، لكنّ البيروقراطيّ لا يشاركها: (إنّه البروتوكول"). يذكِّرُني: (استحصلون على نتائجكم خلال أسبوعين" .
حصلنا عليها خلال أربعة أسابيع. لقد نجحت في فحص ضي

 أخفقت في سؤالٍ واحدى سؤال واحد فقط مِن المئات مِن الأسئلة. لدى
 فيَّ، ثمّ يسقط الر اقص في الكرسيّ، ويبدأ بالضحك؛ ؛ إنّه ضحكُ مِّ مِن النوع
- (اللّعنة!) . يشتُم: (القد فعلناها)" .
- ا"هو فعلها") يصحّح ماتيو.

يستغرق الراقص دقيقةٌ قبل أن يستعيد تركيزه بما يكفي ليحضر زجاجةٌ مِن الشمبانيا، لكنّني ما زلت أشعر بأنّ عينيه تنظران إليّ، كآنّني
 بخلقه! ألمس براعم الهايمانتوس في جيبي، وأثشعر برِباط الزواج حول عنتي. إنّهم لم يخلقوني، بلْ هي مَن فعلت.

عندما يصل الخادم ليقلني إلى المعهل، أودّع الر اقص في البنتهاوس. يُطبِق بشُدّةٍ على يديّ، ونحن نتصافح، ويَنظرُ إليّ بالنظرات نفسها التي

 قام بواجبه؟ كان عمر والدي خمساً وعشرين عاماً عندما نظر إليّ هكذا. الراقص بعمر الأربعين الآن. لا يو جد فرق في ذلك. أخحكك. عمّي نارول لم ينظر إليّ هكذا قطّ، ولا حتّى عندما تركني أُنزِل إيو؛ على الأرجح
 عندما أفكّر بمعلّميَّ وبآبائي، فإنّ عمّي نارول هو أكثّ مَّ مَن أثّر في تكويني:
 مستقبلي. لذا حاول منعي مِن أن أكون غططَّاس جححيم، إنّها دروسه التي
 بالغرض.

يعطيني الراقص سكّين الخاتم التي استخدمها ليجرح بها إصبعي قبل أشهر، لكنّه أعاد تشكيلها لتبدو على هيئة حرف L. - (اسيعتقدون بأنّه السيفرون(*) الذي ينقشه الأسبرطيّون على
 لليكوس، ولامبدا أيضاً. تفاجئني هار موني بأخذها ليدي اليمنى، وتقبيلها حيث كان شعار الحُمر
 الأُخرى، فليس بوسعها البكاء.
(*) تستخدم الكلمة للدلالة على أية شارات، أو رتب في الأزياء العسكريّة. (م). (**) لاكديمونيا اسم قديم كان تعر فـ به أسبر طة نسبة إلى مؤتسّسها لاكديمون. (م).

- (إيفي ستأتي للعيش معنا). تخخبرني. تبتــم قبل أن أتمكّن مِن سؤالها لمماذا. يبدو ذلك غريباً على وجهها: (أتظنّ بأنّكَ الوحيد الذي الني
 أنا وماتيو نتشارك الابتسامة والانحناء. نتبادل التُّريفات المناسبة،

 - لا يمكنك أخذ هذا معك، يا سيّدّ. رِباط الزواج الذي على يدكَ غريبٌ بما يكفي. الزهرة ستجعل الأمر خارجاً عن المقبول. - (أعطني بتلة إذنْ). أقول.
- ("فكَّرتُ بُأَّكَ ستطلبُ ذلك"). يُخِرج قلادةً: إنّه شُعار أندروميدوس . شعاري على ما أذكر. إنّه مِن الحديد. يُسِقطه في يدي: (إِهمس باسـها)".
 في المر كز لِعُلَق مِن جديد: (هذا قلبك. احرسه بالحدديد").

 أنت مَن عليّ شكره يا سيّدّ). يحمرُّ خجلاً عندما أنز له.
- (اسَيطِر على انفعالك"). يذكِّرني بصوته الصغير ذي النبرة القاتمة: اآداب السلوك، تُّمّ آداب السلوك، ثـّمّ احرق منز لهم اللّعين وحوّله إلى

أقبضُ على الحصان المجنّح في يدي بينما تعبُر المركبة فوق الريف المرّيخي. أصابع مِن الخضرة تمتدّ فوق الأرض التي عِشتُ كي أحعِرها.

أتساءل: مَن هو غطَّاس جحيم عشيرة لامبدا الآن؟ لوران لا يزال فتيّآللغاية.
 وقد شهلد ما يكفي مِن عائلتنا يموت؛ لا يمتلك الشُجاعة للقيام بذلك. لدى ليانا ما يكفي، لكنْ لا يسمحُ للنساء بالحفر . إنّه على الأغلب داين، أخو
 سريعأ. الفكرة تجعلني أشعر بالسوء.


 مِن النوع الذي لا يزال يضحك للىى رؤيته لفراشة. - ("جوليان)". يعلن على نحوٍِ لائِّ، ويأخذني مِن ساعدي. ليس لدينا لـِينا بيانات لنتبادلها عبر ألواحنا الرقميّة؛ لقد أخذوهها منّا لدى صعودنا المركبة؛ لذا عوخاً عن ذلك أقدّم له مكاناً في الجانب المعابل لي: (ادارو، اسم مشير للاهتمام جدّاً").

- ((هل ذهبت إلى أجيا مِن قبل؟؟). أسأل جوليان.
- (ابالطبع". يقول مبتسماً. إنّه دائم الابتسام: (اما الذي تعنيه بألميه بألم تذهب مِن قبل؟ هذا غريب! ظتنتُ بآنتي أعرف الكثير مِن الذهبييّن، لكنْ


 بائسةٌ، هكذا يقولونه، - لكنْ ليس بالنسبة إلبنا.

يضحك: (الا أظنّ ذلك. طالمـا أنك لا تمارس ألاعيب السياسة). - الا أحبّ اللّعب كثيرأ). ألحظ ردّ فعله؛ لذا أخغّف مِن جديّتي بغمزة: (إلّا في حال وججود رهانٍ هنالك يا رجُل . إن كنت تفهم ما أعنيه"). - أفهم! ما اللّعبة التي تعجبك؟ الشطرنج الدمويّ؟ الغر افكروس؟ - (أوه! الشطرنج الدمويّ جيّد، لكنّ الحرب الوهميّة هي المفضّلة)".

أقولها مع تكشيرةٍ ذهبيّة.

- ا(خاصّةًّ إن كنتَ مِن مشجّعي نور تاونه". يبدي موافقته. - ("ياه!.. نو ر تاون. لا أدري إن كنّا سنتّفت"). أقولها مبدياً نفوراً. أشير إلى نفسي بإصبعي: ("يوركتن").
- (ايو كتن ! لا أدري إن كنّا سنتفق أبد)" . يضحكّ.
 والسخريات، والابتسامات، كلّها نماذج مِن المخالطة الاجتماعيّة، ماتيو أحسن صنعي، لكنْ علينا أن ننصف جوليان أيضاً، إنّه لا يبدو كوحش

عليه أن يكون وحشاً.

- ا(لا بلّ من أنّ أخي قد وصل الآلَ ولا إلى المعهد. إنّه أصلاً مو جود في منزل العائلة في أجيا، ويفتعل المشكالات بلا شلا شكّ"، يهزُّ جوليان رأسه بفخر : "أفضل رجُلٍ أعرفه. سيصبح عريفاً، سترى ذلك. إنّه فخر أبينا، ومصدر سعادته، وهذا يعني الشيء الكثير إن أخذنا بعين الاعتبار تعداد أفراد عائلتنا). لا و جود لذرّة غيرةٍ في صوته، وهِ الحبّ فقط. - (اعريفا؟؟) . أسأل. - أوه! بمصططلحات المعهد؛ إنّه قائد عُصبته. الُُصبة. أعرف ما هي: هنالك اثنتا عشرة منها، مبنيّة نوعاً ما على

الصفات الشُخصيّة الأساسيّة. كلّ واحدةٍ منها مسمّاة وفقاً لأحد آلهة
 للتواصل، ونوادٍ اجتماعيّة. كن مِن المجتهدين وسيعثُرون لك على عائلةٍ فويّة لتخدمها. العائلات هي القوّة الحقيقيّة في الجمعيّة. لديهم جيوشهم الخاصّة، وأساطيلهمه، ويسهمون في قّوّات الحاكمة المُعظَّمة. الو لاء يبدأ بهم. هناك القليل مِن الحُبِّ بين سحّان الكوكب نفسه. إنّهم يشُّلون منافسين على أقلّ تقدير .

- (أيّهِا الأخر قانى هل فرغتما مِن مداعبة بعضكما؟؟). ولٌّ عفريتٌ يطلّ

 - (هل نضايقك؟) . لسخريتي لذعة مؤدّبة.
- إن كانت مضاجعة كلبين تضايقني؟ على الأرجح نعم، إن كانا

يقف جوليان: (اعتذر أيّها الوغد").

- (اتبّاً لك". يقول الولد الصغير . بنصف ثانية، يسحب جوليان قفّازاً أبيضَ مِن حيث لا أدري: (أبهذا تريد أن تمسِح مؤخّرتي أيها الذهبيّ المخنّث؟؟1.
- (اماذا؟ أيها الوخيع الصغير!"). يقول جوليان، وهو مصدوم: (امَن
ربّاك؟؟.
- الذئاب، بعد أن لفظني فَرْجُ أمّك.

Pantheon (*) أغريبا، وتقول بعض الفرضيّات بآنّه مخصّص لعبادة الآلهة الرومانية الاثني عـّر .

يرمي جوليان القفّاز على الولد الصغير . أراقب، وأنا أقول لنفسي: إنّا
 على الأغلب. إنّه يشبه لوران القبيح الصغير الانفعاليّ. جوليان لا يعرف ماذا يفعل، لذا قام بالتحدّي. - تحلًّ، يا سيّد.

- (امبارزة؟ هل شـرت بالإهمانة إلى هذا الحدّ؟"). يردّ الولد القبيح على الأمير منذمّراً: (حسناً، سأخيط كبرياء عائلتك المتهتَك بعد العُبور أيها المخنّثل). ينفّ من أنفه بوساطة القفّاز .
 منفوخٌ إلى الخارج مثلما علَّمه أبوه على الأغلب. لا يمكن لأحمد أن يهين عائلته. - هل أنت غبيّ؟ أترى آية شفرةٍ هنا؟ يا لك مِن أحمق! انصرف الآن. سنتبارز بعد العُبور. - الالعُبور ...؟". أخيرا آيسأل جوليان عن رأيـي.

 الحلقات المحيطة بفَرْجِ أوكتافيا ذهبيّة لونا. - (إذنْ، كيف سمعت به؟ه، أسأل .
- (امِن مصادر داخلية). يقول الولد: (وأنا لم أسمع به، أنا أعر فه، يا رأس القذارة الكبير أنت). اسمه سيفرو، وأسلوبه يرو قني.

لكنّ حديثه عن العُبور يقلقني. أدركُ أنتي أعرف القليل فقط، وأنا


 عالٍ. كيف تمكّن متقّدمون بمثل هذه العلامات المنخخفضة مِن الوصول إلى هنا؟ ينتابني شعورٌ غريبٌ مِن كلّ هذا. وما علامة سيفرو؟؟

 في اللّيل مثل حديقة سيوفِ مرصّعةِ بالمجوهراتِ النـي النوادي الليليّة تتألّق على الأسطح، وأرضيّاتُ الرقص مصنوعةٌ مِن هواءٌ مُكثَّفُ فتياتٌ بِّ بالكاد يرتدين الثياب، وفتيانٌ أغبياء يرتفعون وينخفضون مع تلاع تلاعب المازج الثقاليّ بالفيزياء. فقاعاتٌ عازلةٌ للضحجيج تفصل أحياء الثياء المدينة. نحن نعبُرها ونستمع إلى عوالمَ بأصواتِ مختلفة. المعهد يقع خلف المناطق الليليّة لأجيا، وشُيِّد ضمن الجد الجانبيّة لوادي مارينر، التي ترتفع إلى علوّ ثمانية كيلومترات. الجدران

 والمنحوتات، رومانيّ الطابع حتّى النّخاع.
لم آتِ إلى هنا من قبل، لكنتّي رأيت الأعمدة. رأيت مقصد رحلتنا.
 وأنا أفكّر في وجهه. أفكّر في كلماته. عيونه، وهي تتفحّص الحّي شُاهدتُ في مكعّب العرضِ المُحسَّم كيف يلقي الحاكِم العامٌ خطبته مرّةٍ

تلو الأُخرى على الصفوف التي سبقتني. قريباً سأسمعها مِن شفتيه بنفسي. قريباً سأعاني غيظاً شديداً . سأشعر بنارٍ لاذعةٍ في قلبي، وأنا أراه شخصيّاً مرّةً أُخرى.
نحطُّ على منصّة إنزالٍ، ونُساقٌ إلى ساحةٍ مفتوحةٍ مِن المرمر، تطلّ على الوادي الفسيح. هواء اللّيل منعش. أجيا تنبسط مِن خلفنا، وبوّابات المعهد تمتلّ مِن أمامنا. أقف مع قرابة ألفٍ مِن ذهبيّي الحوراجبِ، جميعهم يحدّقون بنظراتٍ ملؤها الثقة المتبجّحَة لِعِرقهـم اللّعين! بعضهـهم تـجمّعوا معأ، أصدقاء مِن خارج الجدران البيضاء للمدرسة. لم أكن أتوقّع أن تكون

صفوفهـم بهذا الحجـم.
رجُلٌ ذهبيٌّ طويلّ محاطُّ مِن جانبيه بسبجيّين، وزمرة مِن المستشارين الذهبييّن يرتفعون بوساطة أحذيتهم الثقاليّة أمام البوّابة. قلبي يصبح بارداً لدى تعرّفي إلى وجهه، وسماعي لصوته، ورؤيتي للبريق في عينيه

المسبو كتين.

- (أهلاُ وسهلاُ بأبناء البريق الذهبيّ". الحاكِم العامّ نيرو ذهبيّ أوغوستوس، يقولها بصوتِ ناعم نعومة بشرة إيو . لكنّه عالٍ على نحوِّير طبيعي: "أفترض أنَّكم تدركون وقع وجودكم هنا. مِن آلاف المدن المريخيّة. مِن كلّ العائلات العظيمة، أنتم القلّة المختارة. أنتم قِمّة الهرم البسُريّ. اليوم ستبدؤون معر كتكم للانضمام إلى طبقة النخبة مِن عِرقنا.
 والغربيّة لكوكب الأرض، لونا، أقمار الكواكب الغازيّة العملاقة، أوروبا، النجم العنقوديّ اليونانيّ، النجم العنقوديّ الطرواديّ، عطارد، كاليستو، المشروع المشترك لإنسيلادوس وسيريس، والروَّاد الأوائل في هيلدا

البعيدة).

يبدو لي كأنني منذ يوم فقط قد عرفت أنّني كنت مِن روَّاد المرّيخ
 لمغادرة كوكب الأرض المحتضر، مِن الانتشار نحو الكوكب الـون الأحمر. ياه، كم أجاد حُحَّامي الكذب! الارخ!
خلف أوغوستوس، عند النجوم، هنالك حركة، لكنْ ليست النجوم هي التي تتحرّك، ولا حتّى الكويكبات، أو المذنّبات. إنّهمها الأسطولان:
 الأسطول السادس تحت قيادة والد كاسيوس، بينما الأسطول الخامس الأصغر فهو تحت القيادة المباشرة للحاكِم العام. معظم السفن مملوكة
 أوغوستوس يُظهر لنا لماذا نحنُ-هُم يحكمون صغيرٌ جدّاً. مليارات الأطنان مِن الفو لاذ المقوّى والنانو معدن تّتحرّك عـر عـر
 فضيّة في محيطِ مِن الحبر . كلّ أسطولٍ يقوده إمبراتور؛ وكلّ سرّبِ فِّ في الأسطول يقوده بريتور . ما الذي يمكنني فعله بكلّ هذه القوة....؟
أوغوستوس يلقي خطابه بكلّ غطرسة. أبلعُ المرارة في حلقي. كان

عن أعدائي؛ أمّا الآن، فهو يحترق في داخللي.

- للجمعيّة ثلاث مراحل: الهمحجيّة، والهيمنة، والانحطاط. فالعظماء يصعدون بسبب الهمحجيّة، ويحكمون في أثناء الهيمنة، ويسقطون بسبب انحطاطهم الذاتيّ.
يخبرنا كيف سقط الفرس، وكيف انهار الرومان؛ لأنّ حُكَّامهم نسوا

كيف أكسبهم أجدادهم الإمبراطوريّة. إنّه يثرثر عن السلالات المُسلِمة الحاكمة، والتخنّث الأوروبيّ، والإقليميّة الصينيّة، والاحتقار، والإخصاء الذاتيّ الأمريكي؛ كلّ الأسماء القديمة.
 كوكب الأرض، وحرّرت نفسها مِن أصفاد الديمقراطيّة، مِن الكذبة النبيلة، مِن مفهوم أنّ البشُر إخوة، وخُحلقوا متساوين. أوغوستوس أخلذ ينسجُ أكاذيبه الخاصّة بلسانه الذهبيّ. إنّه يتحدّث عن معاناة الذهبيّن. يذكر كيف جلست الِّ الجماهير في العربة متوقّعةً أن يقوم العظماء بسحبها. جلسوا يجلدون العظماء إلى أن لم يعد في وسعنا

التحمّل أكثر .
أمّا أنا، فأتذكّر نوعاً آخر مِن الجَلد.

- البشر لم يُخلقوا متساوين؛ جميعنا نعلم ذلك. هنالك الك الوسطيّون، وهنالك المتطرّفون. هنالك القبيحون، وهنالك الجميلون. ما كان ليوجد هذا لو كنّا جميعنا متساوين. لا يمكن لأحمر أن يقود سفينةً فضائيّة، تماماً مثّلما لا يستطيع أخضر أن يعمل كطبيب.
يز داد الضحك في أرجاء الساحة عندما يخبرنا بأن ننظر إلى أثينا المئيرة للشفقة، مولد السرطان الذي يدعونه الديمقراطيّة. انظروا كيف أسقطتها أسبرطة. الكذبة النبيلة جعلت أثينا ضعيفة. جعلت مواطِنيها ينقلبون على أفضل قادتهم، ألكيبيادس؛ بسبب الغيرة. - حتّى أمم كوكب الأرض راحوا يغارون مِن بعضهـم. الولايات المتّحدة الأمريكيّة فرضت مفهوم المساواة بالقوّة، وعندما اتّحدت الأممه، تفاجأ الأمريكيّون عندما وجدوا أنفسهـم مكروهين! الجماهير تغار. كم

- إنَّ قِتالنا هو ضدّ الكذبة النبيلة. ولكنْ كما قلتُ مِن قبل، وأقول لكم

 مِن مرحلة الهمحجيّة إلى مرحلة الهيمنة، ولكنْ مثّل أجدادنا الروحيّين، الرومان، نحن أيضاً يمكن أن ننحدر نحو الانحطاط إنّه يتحدّث عن القرود الماجنة.
 ولدتم بلوٍٍ آخر لكان لديكم بئور . لكان لديكم ندوب. لُعرفتم الألمـم يضحك كأنه يعلمُ الألم. أكره هذا الر جُل !
- (أتظنّون أنَكم تعرفون ما هو الألم؟ أتظنّون أنّ الجمعيّة هي القوّة
 مِن قبل. العديد مِن الطبقات الحاكمة ظنّت أنّها ستكون الأخيرة، وأنّها بلغت الذروة، لكنّهم نشأوا ليِّنين وبدينين، ونسوا تلك البّور، والجروح، والنّدوب، وشظف العيس، وحافظوا على كلّ نوادي المتعة الباهرة،
 والمجوهرات، والأشياء الخياليّة التي تتطلّْنْهَا أنتنّ أئتها الفتيات في أعياد ميلادكنّ. العديد مِن ذوي البريق الذهبيّ لم يضحّوا؛ لهذا السبب
 ذهبيّة لونا لديها الندبة نفسها. ندبة الفريد. نحن لسنا أسياد المجموعة الشمسيّة بالو لادة. نحن أسيادٌ لأنّنا نحن -الفريدين ذوي الندبة، الذهبيّين الفو لاذيّنِ- مَن جعل الأمر على هذا النحو". يلمسُ الندبة على خدّه. كنت لأمنحه واحدةَ أُخرى لو كنت أُ أقرب.

الأطفال مِن حولي يلهثون خلف القذارات التي ينطقُ بها هذا الرجُل

- الآن، إنّ الألوان التي تنقّب في هذا الكوكب أصلبُ منكم. إنّهم

 بلا شكّ سمعتم عنها ليست سوى فتاةٍ بليدةٍ ظِنَّت بأنّ غناء أغنيةٍ يستحقّ

أعضُّ بشدّةٍ على داخل فمي. جلدي يرتعش مِن شُدّة الغضب عندما



 ليس مِن أجل قتل عدوّه، إنّما لمجرّر إيذائه فقط؟ لا أحد منكم، أراهن على ذلك.

أشعر بطعم الدم في فمي. لديَّ سكّين الخاتم التي أعطاني إيّاها الر اقص. لكنتي أنفث غضبي. أنا لست بشهيد. أنا لست انتقاماً. أنا حُلم إيو . مع ذلك، عَدُمُ فعل أيّ شيءُ بينما فاتِلُّها يشُمت مستمتعاً، يجعلني أشعر بالخيانة.

- ("مع الوقت ستحصلون على ندوبكمبِمن سيفي". ينهي أوغوستوس: "لككنْ أوّلاً عليكم أن تستحقوهاها.


## 17

## الانتقاء

- (ابن لينوس وليكسوس ذهبيّي أندروميدوس، كلامما مِن عُمبة
 يسألني موظَّتُّ إداريُّ مُمِلٌّ ذو بريقِ ذهبيَّ


 على باقي العائلات. - (اكلّا!). أجيب.

يقلِّبُ في لوحه الرقمي: (احسناً إذنْ، كيف تظنّ أنّك أدّيتَ اختبار
الذكاء العامّ؟ إنّه اختبار الاستقر اء). يوضِّح.

- أعتقُُ أنْ نتائجي تتكلّم عن نفسها.
 أن تتكلّم على نتائجك. - أعتقد أتني أرسلتُ اختبارك إلى الجحيم يا سيّد.
- (أوه!". يبتسم: (افي الواقع لقد فعلتَ ذلك. حقّاً فعلت. عُصبة مينيرفا للذكاء قد تكون مناسبةّ لك. ربّما بلوتو للحِّداع، أو أبولو للتفاخر .
 على أفضل وجه. وسنشرع بالمقابلات بعد انتهائك".
الاختبار سريع"، وهو على هيئة لعبة انغماسِ في الواقع الافتراضيّ. هنالك كأسٌ على تلّةٍ يجب أن أحصل عليها، لكنّ عقباتِ عديدةً تقف
 يقوم جِنيٌّ صغيرٌ بسرقة المفتاح الذي حصلتُ عليه. لكنْ في كلّ خطوبة في الطريق، هنالك بعض مِن النكسات والضيق، ودائماً هنالك ما هو هو غير متوقّع، وخارج حدود الاستقراء. في نهاية المطاف، أصلُ إلى الكأس، وِّ وِّ ولكنْ فقط بعد قتلِ ساحِر مزعجّ، واستعبادِ وَحشيٌّ لعِرقِ الجنّ بوساطة


لكنّهم أزعجوني.
لم يطل الوقت بعدها، حتّى بدأ المُقَابِلون بالتوافد على دفعات. يتبيّن
 قِبل الحاكِم العامّ؛ ليقوموا بتعليم الطّلابِ وتمثيلهم مِن كلّ عُصبِّ ضمن

المعهد.
مثلما قلت: المُشُرِون مئيرون للإعجابِ. هنالك رجُلٌ ضخمٌ ذو


 الطفوليّ يبدو منبهراً جلّاً بيدَيّ. يجعلني ألعبُ لعبةٌ معه حيث يمّ يمّ كلتا يديه، وراحتاهما إلى الأعلى، وأنا أضع يدَيَّ فوقهما، وراحتاهُهُما إلى

الأسفل. إنّه يحاول ضرب يدَيَّ، لكنّه لا يتمكّن مِن فعل ذلك. يغادر بعد

لقاءٌ غريبٌ آخر يقع عندما يقابلني رجُلٌ جميلٌ ذو شعرٍ ملفوف، مع
 عندما أكون دون توقّعاته. مع ذلك، أظنّ أتنّي أعجبته؛ لأَنه يسألني ماذا أحبّ أن أكون في يوم مان - (إمبراتور أسطول". أقول.

- "ابوسعك القيام بأشياء عظيمة مع أسطول. ولكنّ" تصوّركك هذا في غاية الرفعة والسموّ". يتنهّل، مشدّداً على كلّ كلمةِ بلكنةٍ أشبه بخر برخرة

 الرقمي: "الكنّ هذا مستبعدٌ نظراً إلى مكان ميلادكّ. أمم. حظّآّ موفّقاًّ). أجلس وحيدآ لقرابة ساعة، إلى أن جاء رجُلُ متجهّمّمٌ لينضمّمّ إليّ. وجهه البائس النحيل حادّ الملامح، لكنْ لديه ندبةٌ، ومقبض شُفرةٍ معلِّقٌ على خصره. اسمه فيتشنير . هنالك علكة تملأ فمه. البِّزَة التي يرتديها سوداء وذهبيّة، وهي -نوعاً ما- تُخفي الكرش البسيط الذي يبرز على الرغم مِن رائحة المستقلبات الخفيفة التي يستهلكها. مثل آخرين كثر، يرتدي شارةً
 على أطراف أكمامه.
- "إنّهم يعطونني المتوحّشين المجانين"). يقول: (إنّهُم يعطونني قتلة عِرقنا، أولئك المملوئين بالفضلاتي الِين والنابالمه، والخل". يَشُمُّ الهواء: "تفوح منك رائحة الفضلات").

لا أتفوّه بأيّة كلمة. يستند إلى الباب، ويعبس، كآنّه مستاءٌ منه بطريقةٍ ما،
 - (المششكلة هي أنّنا نحن -عُصبة مارس - نحترق على الدوام. الأطفال يسيطرون على المعهد في البداية، ثمّ يكتشفون بأنّ النابالم يبقى قرابة ..."). يفرقع أصابعه. ليس لديّ أيّ جوابِ. إنّه يتنهّد ويتأوّه في المقعد. ويعد
 سيعيدونك إلى ديارك آيها القرد الماجن").

أركله على قصبة ساقه.
راح يعرج مبتعداً، وهو يضحك مثل عمّي نارول الثمل . لم أُرسَل إلى الديار . عوضاً عن ذلك، أجد نفسي مع مئة آخرين وقد جرى اقتيادنا إلى غرفٍٍ كبيرٍة، بمقاعد عائمةٍ، وجدرانٍ ضخمةٍ، تغلبُ عليها شبكةٌ مِن العاج. الشبكة تشكِّل رقعة مربّعةُ على الحائط، عشرة
 الصفّ الأوسط، نحو خمسين قدماً فوق الأرض. تسعة وتسعون ونر طالباً آخر

 تتدلّيان مِن الصندوق الذي فوق رأسي. هنالك أرقامٌ وأحرفٌ تظهر أمام صندوقي؛ إنّها إحصائيّاتي. على ما يبدو يفترض أنّني شديد الاندفاع، ولديّ صفات متطرّفة عالية فيما يتعلّق بسرعة البديهة والو لاء، وعلى نحِّ خاصّ الغضب.

هنالك اثنتا عشرة مجموعةًّ بين الحضور. أفراد كلّ مجموعةٍ يجلسون معأ على مقاعد عائمةٍ حول راياتٍ ذهبيّةٍ منتصبة. مِن بين الرايات التي أراهـا

تلك التي تحمل رسوماً تمثّل رامياً، وصاعقةً مِن البرق، وبومةً، وذبُاً ذا





 الطلّاب الجُجدد لُُصبتهم، محاولين العثور على شبّانِّان وشابّاتّات بوسعهم
 الأفضل والألمع مِن طبقتهم الذهبيّة الحاكمة. ريّما هذا هو التِيْ الاندفاع الذي يَنطقُ منيّي
تبدأ عمليّة الانتقاء عندما يقع الخيار الأوّل على ولدِ عملاقِ مِن




 بصوتٍ خافتِ فيما بينهم قبل أن يبدأوا بطرح الأسئلة عليّ. - مَن مما والداك؟ ما إنجازات عائلتيهما؟؟


 تملك تسعين منجماً، وحصّةُ في إحدى قارّات المرّيخِ الجنوبيّة.

المُشُرِف مِن عُصبة ميركوري أخذذ يستُم ويلعن، وأظهر لي ابتسامةٌ
سريعة.

- (اأتمنّى أن تبقى متاحاً في الجولة القادمة). يعول .
 تركيزي، وبين الحين والآخر يصعب معرفة على مَن وقع الاختيار. لقد


 ينساب بثلاث ضفائر ذهبيّة على طول ظهرها، والثاني عريض المنكبين




 السياسيّة. عندما يشيرُ إليّ، يكشِّر فيتشنير. أنا الخيار العاشر، العاشر مِن أصل ألفـ.


## 18

## زملاء الدراسـة

أشعرُ بانتباضٍ في معدتي، وأنا أمشي مع الجَمع الثرثار إلى قاعة الطعام ذات الحجم الهائل، مع أرضيّية وأعمدةِ مِن الر خام الأبيض، وسِير وسماءِ
 ليس كما توقّعته. بالنسبة إلى أوغوستوس، الدرّ الدروس ستكون تلك الآلهة الصغيرة. أضحكُ ساخراً. لو نجعل دفعتهم هذه تقضي سنةٍ
في المناجم.

هنالك اثتتا عشرة طاولةَ، كلّ واحدةٍ منها تّسّع لمئة مكانٍ للجلوس. أسماؤنا تحوم فوق المقاعد على شككل أحرف ذهبيّة. اسمي يحوم إلـي إلى



مِن الواضح أنّ نتججة اختباري العالية هي أولى استحقاقاتي.

- (رائع! البتَّار يتصدّر السباق نحو الفوز بمنصب العريف) العيا يقولها صوتٌ مألوف؛ إنّها الفتاة مِن الامتحا المان. أقرأ اسمها. أنطونيا ذهبيّة

سيفيروس. مظهرهما جميلّ وقاس، عظام وجتتين عالية، وابتسامةٌ متكلّفة،

 نتيجة إليّ على الطاولة. كاسيوس الفتى الذي قابلته في أثناء الاختبار، يجلس على نحوٍ قطريٍ على الطرف المقابل لي. ابتسامته العريضة تجعل الجّل 6- تلمع بقربه. يمرّر يده عبْر تجاعيد شعرهـ
 يحومان حول اسمه. في حين أنْ كاسيوس يتّكئ في جلسته، هذا هِا الفتى، بريام، يجلس منتصباً كالنصل. ملامح وجهه إلهية. عيونه متأهّبة. شعره هصفّف. إنه في مئل طولي، لكنّه عريض المنكبين. لا أعتقد أنتني رأيت كائناً بشريّاً بمثل هذا الكمال مِن قبل . أشبه بتمثالٍ لعين! اكتشف أنّه لـم
 أن يخضع للانتقاء. والداه هُما مَن يختاران عُصبته. لاحقاً أكتشف لما لماذا؛ فو الدته الفضائحيّة حاملة راية عائلة بيلونا، تملكُ قمرَيْ كوكبنا.




- (اطوني! لا داعي لأن تكوني بغيضة)". يلوح بإصبعه: (اردّي عليّ بابتسامةٍ مشّل فتاةٍ مطيعة).
تِظهرُ له حر كةً بذيئةً بأصـابعها: "بل أفضِّل رميكَ من النافذة يا كاسي"، .
(*) ملك في الأساطير الإغريقيّة كان له قدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب.
- (أوه!). كاسيوس يرسل إليها قبلة. تتجاهلها: "احسناً يا بريام، أعتقد بأنّه سيتوجّب علينا اللّعب بلطفٍ مع هؤ لاء الحمقى، أليس كذلك؟؟ التِ. - (ياه! إنّهم يبدون مِن الصنف الجيّد بالنسبة إليّ". يردُّ بريام بتكلّف: (أتخيّل آنّنا سنشُكّل مجموعةٌ جيّدةٌ جدّاً)، إنّهم يتكلّمون بلغة الطبقة العليا.
- (إن لم تسحبنا حثالة عمليّة الانتقاء إلى القاع، يا سيّدي". يشير إلى الجانب البعيد مِن الطاولة، ويبدأ بإطلاق الأسماء عليهـم: (المُتجهِّم؛
 الحشيشة؛ بسبب.. حسناً، لآنَه هزيل. أوه! أنبتِ، أنتِ الشُو كة؛ لأنّ أنفكِ يبدو معقوفاً مثلها. و... تلكَ الضئيلة إلى اليمين مِن الزميل الذي يبدو كبرونزي"، تلكَ هي الحصوة").



 عماد مجموعتنا. ملح الأرض إن شُئت. صنف جيّدله .




- (احسسناُ، يا عزيزي دارو، كيف تمكّنتَ مِن الغش؟؟. يسألن، وأنطونيا

تبعدُ ناظريها عن محادنتها أريا: إنّها فتاةٌ صغيرةٌ مصنوعةٌ مِن شعرِ مجعّدِ وغمّازات.

- (أوه! كفى يار رجُل) . أضحك: ا(لقد أرسلو' إليّ ضَبطَ الجودة. كيف كنت لأغش؟ مستحيل! هل غششُت أنت؟ نتيجتك عالية) .
أتحدّث بلغة الطبقة الوسطى. إنّها مريحةٌ أكثر مِن لغة الطبقة العليا التي
يثرثر بها ذلك النكرة بريام.
- (أنا؟ أغش! لا. فقط لم أحاول بما فيه الكفاية على ما يبدو". يردّ كاسيوس: الو كنتُ صافيَ الذهن، لقضيتُ وقتاً أقلَّ مع الفتيات، وأكثر في الدراسة، مثلك".

 عليّ أن أظهِرَ بأنَني أصدِّق ذلك
- (وهل درست؟؟). أسأل. أشعر فجأةٌ بحاجةِ ملحّةٍ لإحراجه: (أنا لم

أدرس على الإطلاق".
يتجمّد الجوّ.
ما كان عليّ قول ذلك. معدتي تتشقلب. آداب السلوك.
وجه كاسيوس يعتريه الغضبب، وأنطونيا تبتسمُ بتصنّع. لقد أهنتُه. بريام يتجهّم. إن كنتُ أريد أن يكون لي مستقبل مهنيّ مع الأسطولن، عندها على الأغلب أنا في حاجةٍ إلى رعايةٍ مِن والد كاسيوس ذهبيّ بيلونا، ابن الإمبراتور . ماتيو غَرسَ ذلك بي. كم مِن السهل نسيان ذلك! الأسطول موجود حيث توجد القوّة. الأسطول، أو الحكومة، أو الجيش. وأنا لا أحبّ الحكومة، ناهيك عن أنّه بمثل هذا النوع مِن الإهانات تبدأ

المبارزات. الخوف يَطِرِ على طول ظهري مدركاً كم هو رفيع الخطّ
 الجديدة، فلا أجيدها. سيمزّقني إلى أشلاء، ويبدو الآن أنّ لديه رغبة

للقيام بذلك.

- (أنا أمزح". أحني رأسي باتّجاه كاسيوس: "هيّا يا رجُل! كيف لي أن أحرز نتيجةَ عالِةَّ كهذه مِن دون أن أدرس حتّى تنزف عيوني؟ يا يا ليت كان بوسعي قضاء وقبِ أكثر بالتسكّع مثلك. في نهاية الأمر لقد وصلنـا إلى الى المكان نفسه. كلّ تلك الدراسة لـم تصنع لي أي فرق"، يومئ بريام موافقاَ على عرض الصلح هذا.
- (أراهن بأنّه كان عملاُ شاقاًّا). يقول كاسيوس متبجّحّآَ، ويميل بر أسه موافقاً على أسلوبي العجيب بالاعتذار. توقّعتُ أن تنطلي اللّعبة عليه.


بعدها جعلت ماتيو فخوراً بي. أغازل فتاةً تدعى كوين، وأصادق كاسيوس وبريام، وأماز حهما، بريام الذي لم يشتم على الأغلب في حي الـي




 أيضاً فتى كالريشة يدعى روكي، ذو هيئةّ وحديثٍ يليق بشُاعر . ابتساماته بطيئة، قليلة، ولكنْ صادقة. أمرٌ نادر.
- "(كاسيوس !"). ينادي جوليان. يقفُ كاسيوس، ويعانق تو أمه الأنحف والأجمل . لـم أربط الأمور ببعضها مِن قبل، لكنّهما شقيقان توأمان، لكـنْ لِيا بتوأمين حقيقِيّن. جوليان قد سبق أنْ قال بأنّ أخاه موجودِ في أجيا

مِن قبل.

- "إنّ دارو ليس كما يبدو عليه هنا". يخبر جوليان الطاولة، ووجهه يكتسي بجديّة. إنّ لديه موهبةُ في الاستعراض المسرحيّ - (أنت لا تقصد بأنّه .."). يضع كاسيوس يده على فمه. أصابعي تتلمّس سگّين اللّحم على مائدتي. - "انعم") . يومئ جوليان بجديّة. - (اكلّا"). يهزُّ كاسيوس رأسه: (الا تقل بأنّه يُشجِّع يو ر كتن ! بجوليان، قل لي بآنّه لِس كذلك. دارو، دارو! كيف يمكنك ذلك؟ إنّهم لـم يربحوا مباراةً قطّّ. بريام أتسمع ذلك؟؟ الـ أرفع يدَيّ إلى الأعلى معتذراً: "أعتقدُ بأنها لعنة الولادة. أنا نِتاجُ
 - لقد اعترف لي بذلك في المركبة. جوليان يفتخر بمعرفتي. فخخورٌ بأنّ أخاه يعرف بأنّه يعرفني. إنّه يتطلّعُ إلى موافقة كاسيوس. كاسيوس لا يغفل عن ذلك أيضاً؛ يمنحهُ إطراءُ بسيطاً، ويغادر جوليان مكان المختارين الأوائل ليعود إلى مقعده بين المختارين الأواسط في منتصف الطاولة، مع ابتسامةِ راضية، وكتفين مشُدودين. لـم أكن أعتقد بأنّ كاسيوس مِن ذلك النوع.
مِن بين أولئك الذين التقيتهم، فقطط أنطونيا تكرهني على نحوٍ صريح.


مِن الازدراء. بلحظة تضحك، تغازل روكي، ومِن ثّمّ تشُعر بنظراتي، فتتجمّد. الشُعور متبادل.

غرفتي كأنّها مِن الأحلام: خطوطِّ ذهبيّةٌ تزيّن النافذة التي تطلّ على





 عليه، لكنّ الجلجلة، والحرارة، والظلمة، وأفاعي الحُفَر التي تُحاكى الِّى

يحضرون المزيد مِن الطعام. أوغوستوس كان كثير الكلام، ولم يتفوّه
 وأنا أغفو بمعدةٍ مملوءةٍ، ممسكاً بالقلادة التي تحتوي على زهرة إليا إيو في داخلها. عائلتي ستخلد إلى النوم جائعةً اللّيلة. أهمسُ باسمهـا ـ أخرِّ جُ رِباط
 لهم بذلك. لقد تركتي، تركتني مع الدموع والألم والشُوق، لقد تركتني
 اللحظة لا يوجد سوى الحُبّ. - (إيو)" أهمسُ وأغلقُ القلادة.

## 19

## العُبود

أتقيّأ، وأنا أستيقظ. قبضة ثانية تضربُ معدتي الممتلئة، ثمّ ثالثة. أصبحَت معدتي فارغةً، ورحتُ ألتعط أنفاسي. أسعل غارقاً في فئِّ فئي




 القتلة. لقد اكتشفوا أمري. يعرفون ماذا أكون. لقد انتهى الأمر . كلّ شيء إنئ انتهى. وجوههم عبارة عن جماجم خالية مِن أيّ تعبير، مجرّد أقنعة.



 اختبار . هذا كلّ ما في الأمر ـ إنّه اختبار .
كان بوسعهم استخدام الصواعق. هناللك سببٌ للضرب. إنّه شيءٌ

معظم الذهبيّين لم يختبروه قطّ؛ لذا أنتظر. أتكوّر وأتر كهم يضربونني. عندما أمتنع عن المقاومة، يظنّون بأنّهم أتمّو اعملهمّم. نوعاً ما نعم؟؛ فلقد أوسعوني ضرباً مبر حأ إلى أن شعروا بالر الـا



 الموت والبول تفوح مِن الكيس. أبدأ بالضحك الِّ إنّه أشبه بيزّة شوائي اللّعينة! حينها تُضرب قبضة صدري، فألتوي لاهثاً.

 طالب. المغترض أنّ العشرات منهم يعانون في هذا الوقت المعيرَ ذاته،


 لعين؟ أكتم ضحكتي. يا لها مِن حِيل مؤثّرة!

 الكيس يغطّي رأسي، يشوّسني ويفقدني حسّ الاتَجاه. لا أستطيع معرفة الجهة التي نطير باتّجاهها، ولا كم نرتفع
 أعاني تسارعاً في التنفّس. مع ذلك لم يكن الأمر بسوء بِّةّة الشواء.


رأسي يرتطم بالأرض مسبّباً لي الضيق. لا يمضي وقتٌ طويلُ بعدها، ويقومون بخلع الكيس مِن رأسي في غرفةِ حجريّة فيّة فارغةٍ مضاءةٍ بضوئ
 وينزعون عنّي قلادة الحصان المجنّح الثمينة، ثمّ يغادروني


 أعرف ما سيكون هذا. - (ددارو، هل هذا أنت؟". يسأل جوليان: اههل أنت بخير؟؟".
 ينهض هو أيضاً، دافعاً نفسه إلى الأعلى بيده اليسرى؛ إنّها يده المهيمنة.

 - (ماذا تظنّ هذا؟؟). يسأل. - مِن الواضح آنَّ العُبور .

- لكنّهم كذبوا؛ لقد قالوا بآتهّ سيكون غداً .


- (آيّها المُشُرِف! لقد كذبتم علينا يا سيّدي". يحتجّ جوليان. يزيح شُعره الجميل إلى الخلف بعيداً عن عينهـ.
حر كات فيتشنير ثقيلة، لكنّ عينهي مثل التطط: الالكذب يحتاج إلى كثير مِن الجهلها). يهههم بفتور .
- "احسناً... كيف تجرؤ على معاملتنا هكذا!". ينفجر جوليان: (امِن
 اتّهامك بالاعتداء. وقد آذيت قدم دارو"،
- (إنّها الواحدة صباحاً، آيها الأحمقّ؛ إنّه الغد"). فيتشنير يفرقع بالوناً

 مع اللدر النجميّ للمعهد على الأرض الحجريّة القذرة: ا(بإمكاني جعل ذلك أكثر غموضاً، لكنْ يبدو آنَكما غلامان بِلُبِّ أملس . واحد منكما فقط
سيخرج حيّاًا".

يغادر مِن حيث أتى. يصدر الباب صريراً يعقبه صوت إطباقِ مُدوِّ.
 وراح ينتابني شعورٌ سيّيٌ بأنّني الوحيد في هذه الغر الغرفة المُدرِك كِ لما حدث في الحال.

- (اماذا يعتقدون أتّهم يفعلون؟؟. يسألني جوليان: (هل يتوقّعون منّا
أن...". .
- (ايَقتُل كلانا الآخر؟؟". أتمّم على الرغم مِن العقدة التي في حلقي:

 أحصل عليه؟).

إنّني أضخم منه. لست بطوله، لكنْ هذا لا يهمّم. ليس لديه أية فرصة. - ا(اعلي" أن أحصصلَ عليه يا دارو". يهمهم. ينظرُ إلى الأعلى: آأنا مِن عائلة بيلونا. لا يمكنتي العودة إلى الديار مِن دونه. هل تعرف مَن نحن؟

يمكنكَ العودة إلى ديارك مِن دون أن تشعر بالخزي والعار؛ أمّا أنا، فلا أستطيع. أحتاج إليه أكثر منك".

- لن نعود إلى الديار يا جوليان. واحدٌ فقط سيخرج حيّاً. لقد سـمعته. - ("لن يقوموا بفعل ذلك...". إنّه يحاول. - كهّ
- أرجوك. أرجوك يا دارو. اذهب إلى ديارك فحسب. أنت لا تحتاج إليه مئلي. أنت لا تحتاج إليه. كاسيوس. .. سيشُعر بـخزي وعار كبيرين إن لم أتمگّن مِن الحصول عليه. لن أتمگّن مِن النظر إليه. كلّ فردِ مِن عائلتي مِن ذوي الندبة. أبي إمبراتور، إمبراتور! إن لم يتمكّن ابنه حتّى مِن اجتيّ الِياز مر حلة العُبور ... ماذا سيظنّ جنوده؟ - سيظلُّ يحبّك. أبي كان ليفعل ذلك. يهزُُ جوليان رأسه. يأخذ نفساً، ويقف منتصباً. - أنا جوليان ذهبيّ بيلونا مِن عائلة بيلونا يا سيّدي. لا أريد فعل ذلك. ليس بوسعي شرح كم أكره إلحاق الأذى بحجوليان،
 بسعادتها وحياتها. بإمكاني التضحية برغباتي. بإمكاني التضحية بهذا

$$
\begin{aligned}
& \text { الأمير الهزيل. بإمكاني حتّى التضحية بروحي. } \\
& \text { أخطو نحو جوليان. } \\
& \text { - ا(دارو....). يهمهمم. } \\
& \text { - دارو كان لطيفاً في ليكوس. }
\end{aligned}
$$

أمّا أنا، فلا. أكره نفسي لذلك. أظنّ أنّني أبكي؛ لأنّني لا أستطيع الرؤية

قواعد المـجتمع، وسلو كه، وأخلاقه، تتنَحّى جانباً. كلّ ما يتطلّبه الأمر
 ليس آنيّاً حتّى مع لكمي لجوليان على وجهه، وتلطيخ دمائه لمفاصل أصابعي، لم يكن ذلك قتالاً. الغر فة هادئة. إنّه أمرٌ محرج. أشعر بآنّني وقٌ


جلدي، وأصداء أنفاسي تتردّد.
يريدون منّي أن أقتله؛ لأنّه لم يحقّق علامهَّ جيّدةً في اختباراتهم. هذا عدم تكافؤ. أنا مِنجَلُ داروين. الطبيعة، وهي تفصل الحبوب عن عن القشّ لا أعرف كيف أَقَتُل . لم أقتَلُ إنساناً مِن قبل . ليس لديّ نصل، ولا ولا هر اوة، ولا حرَّاق. يبدو مِن المستحيل أن أتمكّن مِن جعل هنا فـا الفتى -ذي اللّحم


 إلى مستوى نظري، ينتابني النعر. لا أعرف كيف يقاتل. إنّه يهجم بتراخِ


يمتلكني الغضب.
وجهي يتخذَّر، وقلبي يصدَح. إنّه في حلقي، وعروقي تتفجّر.
أكسر أنفه بضريةٍ مباشُه. يا إلهي كم أنّ يديّ قويّتان!
يتأوّه، وينحني نحوي ممسكاً بذراعي مِن زاويةٍ غريبة. يخلعها. أستخدم جبهتي. أصيبه مباشرةُ في جسر أنفه. أجذب مؤخّرة عنقه، وأضربه بججهتي مرّة أُخرى. لا يمكنه الإفلات. أفعلها مجدّداً. شيءٌ مـا

يتهشّم. الدماء والعَرَقُ يرغيان في شُعري. أسنانه تُطُطِّع فروة رأسي. أتراجِ

 الجحيم التي لدَيّ تُحطِّم عظم القصر المقّوّى الذي لديّ لديه. هنالك لهاثٌ مح صفيرٍ حادّ، وصوت فرقعةٍ مئل تكسّر الأغصان.
 له بجههتي. أرى كلّ شيء باللّون الأحمر . أرى كلّ شيء الّاء مضاعفاًاً أتقدّم
 الذهبيّ، كان قد أصبح خائر القوى، مثل ريشةٌ ذهبيّةٍ رطبة. الديّة الدماء تندفِ

 وجهه أصبح أشبه بزهرٍٍ دمويّة.

الفمصل الثاثث

"هـذا نصلكَ الِمنجَكِيّ، يابني.
سيكنطط عر وق الأرض من أَجلك. سيقتّل أناعي الحُقُرَ .

 هـذا فال عمّي.

## 20

## عُصبة مارس

هنالك سكونٌ في روحي، وأنا أنظر إلى الفتى المحطّم. حتّى كاسيوس


 اختتفاء الدموع. دمه يسيل مِن ركبتي على قصبتي الخالية اليَّ مِن الشُعر . إنّه
 إلى أنْ ملأ الزفير صدري. عندما أرفع ناظري، إنّه لا يزال ميّتّا. هذا ليس صائباً.
ظنتتُ أنّ الجمعيّة تلعب الألعاب فقط مع عبيدها. أنا مخطط؛؛ لم تكن العلامة التي أحرزها جوليان في الاختبارات مشل علامتي. لم تكن لديه الـي المقوّمات الجسديّة التي لديّ؛ لنا كان كبش فداء. مئة طالبِ لِكُلِّلِ عُصبة؛
 هذا ليس سوى اختبارٍ دمويٌّ لعين! !.. بالنسبة إليّ. حتّى عائلة بيلونا، بكلّ قوّتها، لم يكن بوسعها حماية ابنها الأقلّ كفاءة؛ و هذاهو الهدفـ الهي

أعلم آنهم أرغموني على فعل ذلك، ومع هذا ما أزال أشعر بأنّه كان
 بطقطقة عمودها الفقريّ الصغير؛ إنّه خياري. لكنْ ماذا كان الخيار الآخر معها؟ مع جوليان؟ إنّهم يفعلون ذلك ليجعلونا نتّشح بالنذب.
 هذا ليس مَن أكون، وليس ما أريد أن أكون. أريد أن أكون أباً، وزوجاًّ، ور اقصاً. دعوني أحفر في الأرض ـ دعوني أغنّي أغاني قَومي، وأقفز، أنيا وأدور حول نفسي، وأجري على طول الجدران. لن أغنيّي الأغنية المحنوعة أبداً ألـئ
 أعيش مع أسرتي فقط. لقد كنّا سعداء بما يكفي للحريّة ثمنُ باهظٌ جدّاً.

لكنّ إيو لا توافق.
اللّعنة عليها!
أنتظِرُ، لكنْ لم يأتِ أحدٌ لرؤية الفوضى التي صنعتها. قفل الباب
 جوليان، وأمشئي عارياً نحو الرواق البارد. إنّه خالٍ. ضوءُ خا خافتٌ يقودوني

 جلدي. ليس بوسعي الهروب منه، ممّا فعلت، مهما أطلتُ الُّ المسير في في
 يعلمون أنّ الأفعال السوداء تُحمل طوال الحياة. لا يمكن تخطّيها. يجب

على المرء أن يحملها إن أراد أن يحكم. هذا هو درسهم الأوّل. أو ألم يكن الدرس بأنّ الضعيف لا يستحقّ الحياة؟

أكرههم، لكتنّي أنصت إليهم.
فُز. تحمّل الذنب. احكُم.
يريدون أن أكون بلا رحمة، وبذاكرةٍ قصيرة.
لكنّ نشأتي مختلفة.
إنّ كلَ ما يغنّيه قومي هو عن الذكريات؛ لذا سأتذكّر موته هذا . سييّقلني


أجل الحريّة.

لكنّي خائفٌ الآن.
هل بوسعي تحمّل الدرس الآتي؟
هل بوسعي التظاهر بأنّني باردٌ بلا مشاعر مثل أوغوستوس؟ بِّيتُ أعلم
 الذهبيّون. يمكنهم القيام بما لا أستطيع القيام به.

علنى الرغم مِن كوني وحيداً، إلّا آتني أعرف أتّي سأعثر على الآخرين

 في صحبة الفائزين خلاصاً مِن ذنبي. لا أحبّ زملائي مِن الطلّاب، لكنْ أعتقد أنّني سأضطرّ إلى ذلك. أريد الشُعور بالراحة التي يمنحونها،

وبتطميناتهم بأنّني لست شرّير آ. وهُم يريدون الشّيء نفسه. مِن المفترض أن يجعل منّا ذلك عائلةَ، عائلة ذات أسرارِي مؤلمة. أنا محقّ.

يقودني نفقي إلى الآخرين. روكي، الشاعر هو أوّل مَن أراه. إنّه ينزف مِن مؤخّرة رأسه. آثار بقع الدم باديةٌ على مرفقه الأيمن. لـم أكن ألـن أظنّ أنّ لديه القدرة على القتل. دمُ مَن هذا؟ عيناه حمراوان مِن شـدّة البكاء. بعد ذلك عثرنا على أنطونيا. إنّها مثلنا، عارية. تتحرّك كسفينةِ ذهبيّة، تطفو في الأنحاء، بهدوئ في عرض البحر . قدماها تتركان آثاراً آدمويّةً حيثما تمشي. إنّني أخشىى العثور على كاسيوس. أتمنّى أن يكون ميتّاً؛ لأنّني أخلاف

 ليرغب بقتلي. لا أحد في حياتي كان لديه سبب ممائل مِن قبل . لم يكر هني
 للعُصبة أن تلتفّ وتترابط مع بعضها بو جود أسرارِ كهذه؟ لا يمكنها ذلك. كاسيوس سيعرف أنّ شخصاً ما هنا قتل أخاه. آخرون خسرو أِّا أصدقاءهـم، وبذلك العُصبة ستفترس نفسها. الجمعيّة تتعمّد القيام بذلك؛ يريدون

الفوضى. سيكون هذا اختبارنا الثاني؛ الصراعُ القَبليّ
نحن الثنلاثة نعثر على بقيّة الناجين في قاعة طعام، أشبه بكهفٍ حجريّ،
 يَنسلُّ عبر النوافذ المفتوحة. كلّ هذا أشبه بشيء مِن الحكايات القديمة. مِن الأزمنة التي يدعونها بالعصور الوسطى . عند الجانب البعيد مِن الغرفة


مغروسة في مركزه. نجود (" بلون ذهبيً وأسْود تزيّن جوانب الحجر ـ ذئبٌ

 يعتقدون آنّهم يستحقَون شرف قيادة العُصبة، لكنْ واحدٌ فقط وِ بوسعه ذلك.


## فيما يبدو آنها قلعة ضخمة. هنالك غرفة حيث بوسعنا الاغتسال.

ماءٌ متجمّدٌ ينساب مِن الحوض على الأرضيّة الباردة. الآن تسيل
 أرض الضباب والصخور.
زِيٌّ أسْودُ وذهبيٌّ وضِع لنا في مستودع أسلحةٍ شبه فارع. كلّ طالبِ

 تخزينٍ ما. هنالك أنهارٌٌ في إحدى الزوايا، وأجلس بصمت هِا هذا المكان باردٌ جدّاً وهادئ. بعيدٌ جدّاً عن دياري.
 قمح الصيف الذهبيّ، مع عظام و جنتين عالية، وعينين دافئتين، لكنّ و جهري شاحب. يجلس أمامي في وضعيّة القرفصاء لبضع دقائق قبل أن يقترب ويطبق على يدَيّ. أنسحب إلى الخلف، لكنّه بقي ممسكاً بها إلى أن نظرتُ

- "إن رُميتَ في الأعماق، ولم تسبح، ستغرق". قالها، وهو يرفع حاجبيه النحيفين: (الذا استمرّ في السباحة، اتْفقنا؟؟).

> (*) نوع من أقمـئة الزينة. (م).

يهنُّ رأسه: (الا يُعتدُّ به كثير اً؛ لذا سأعطيكَ حقائقَ يا أخخي. هذا هو النظام:
 خمسة أشهر فقط مِن الحمل قبل أن يُحفَّز المخاضِ ما ما عدا السبجيّنيّن، فقط نحن نتظر تسعة أشهر كي نولد. أمّهاتنا لا يتلقّين أيّة محفّزات، ولا مسكّنات، ولا نيكليوتيدات. ألم تسأل نفسك لماذا؟؟".

- كي يكون المنتج نقيّأ.
- "ولكي تُمنَح الطبيعة الفرصة لقتلنا. مجلس ضبط الجودة مقتنع"



 نتحوّل إلى عِرقٍ ضعيف. العُبور على ما يبدو هو استمرارٌ لهذه الِّه السياسة.
 كان أحمق. كان مِن عائلةٍ لا قيمة لها، ويفتقر إلى البديهة و الذكاء، وبلا
 المجلس؛ هنالك سببٌ لموتها". أكان هنالك سببٌ لموت جوليان؟
روكي يعرف ماذا يفعل؛ لأنّ أمّه في المجلس. إنّه يحتقر أمّه، و حينها فقط أدركُ بأنّ عليّ أن أعجب به. ليس هذا فحسب، في كلماته أعثر على
 ذلك إلى أن تصبح لدي القدرة على تغييرِها.
- (اعلينا أن ننضّمّ إلى الآخرين). أقولها، وأنا واقف.


 الرغم مِن ذلك لا تز ال هنالك مسافة كبيرة لقطعها.
بعض الطلّاب يبكون مجتمعين معاً في مجموعاتٍ صغيرةٍ على طول الطاولة الخشُبيّة. آخرون يجلسون متّكئين على الحائط، ورؤوسهِ بين أيديهم. فتاةٌ عرجاء تبحث عن صـديقها. أنطونيا تُحدِّق غاضبةً نحو

 والتسعين والأخير في عمليّة الانتقاء. وفقاً للقوانين التي عرضها النيا روكي، مِن المفترض أن يكون ميّتاً.
العملاق تيتوس حيٌّ ومملوءٌ بالكدمات والرضوض



 في الغرفة. أتساءل: كم كان آمناً، وهو يخنق ولداً آخر حتّى الموت؟! أحرِّكُ خاتمي جيئةُ وذهاباً على طول إصبعي أحدهم يصفعني بلطفٍ على رأسي مِن الخلف.
- هيه يا أخي.
- (كاسيوس). أهزُّ رأسي.
- (أباركُ ككَ انتصارك. كنت أخشى أن تكون مجرّد عقل". يضحكُ كاسيوس. تلافيف شعره الذهبيّة حتّى لم تتأثرّ يضع ذراع انـيه حولي، ويتفحّص الغرفة مع أنفَ متجعّد. إنّه يدّعي عدم المبالاة، لكنْ بوسعي معرفة أنّه قلق.
- اياه! أهنالك شيءٌ أبشَ مِن إشفاق المرء على نفسه؟ كلّ هذا البكاء"). يبتسم، ويشير إلى فتاةٍ بأنف مكسور: (اوالآن أصبحَت قبيحةٌ على نحوِ مزعج. مع أنّه لا يسعني القول بأنّها كانت, من النو ع الذي لا يمكـك تجاهله قُط. هيه؟ هيه؟؟. أنسى التكلّم.
- هل أنت في صدمة يا رجُل؟ أم أصابوا قصبتك الهوائيّة؟ - (افقط لست في مزاج مناسب للمزاح الآن). أقول: "تلقّيت بضع ضرباتِ في الرأس . كتفي مهشّـٌّ بعض الشيء. لست معتاداً على هذا"). - (الكتف يمكن إصلاحه على الفور. فلنُعِده إلى مكانه). مِن دون استعدادٍ مسبِّ، يمسك بكتفي المخلوع، ويجذبه ليعيده إلى تجويفه قبل
 مهتاز") . يربِّت بيده على كتفي نَفسه: (هيّا ساعدني بالمقابل، ألن تفعل

ذلك؟«.
يمدُّ يده اليسرى. أصابعه المخلوعة بدت كصواعق برق. أسحبها
 ألّا يتسارع تنفّسي.

- (اهل رأيت جوليان يا رجُل؟؟". أخيراً يسأل. إنّه يتحدّث الآن بلغة الطبقة الوسطى مع عدم وجود بريام في الأنحاء.
- "إيه، الولد على الأغلب يحاول أن يكون لطيفاً بقتاله. والدي علّمنا
 يتجهّم كاسيوس: (ايظنّ آنّني أحسن منه في كلّ شيء إلّن إنّه أمرٌ مغهوم؛ فهذا
 تتقلّب أحشائي.
 هو الحديث عن نفسه. في نهاية المطاف، هذا ما رُبِي كاسيوس مِن أجلّ أجله.



بالفطرة.
بالنظر مِن حولي، إنّه لمن السهل رؤية أنّ رو كي كان على حقّى ـلم ـلم يكن
 الكومة يُذبَحون مِن قِبل مَن هُم في الأعلى. بالكاد أصيبَ أحدهم عـم عدا
 الخاصّة به أحياناً.

كاسيوس يقول بأنّ قِتالهُ كان سهلاً. لقد قام بالأمر بطريقةٍ صحيحةِ، وعادلِ، وسريعة. سحق القصبة الهوائيّة بلكمةِ مسطّحةِ بعد عشر ثـر بوانٍ

 الخوف إلى نفسي ليعشّش فيها. كاسيوس يهدأ تدريجيّاّ مع دخول فيتشنير، وأمرِنا بالاقتراب مِن

الطاولة. واحداً تلو الآخر، تمتلئ المقاعد الخمسون. وشيئاً فشيئاً أخذ

 كنت أظنّ. أنطونيا تجلس في الطرف المقًابل لنا، أمامي مباشرةً، وتنظر
 ولا أظنّ أتّها مِن النوع الذي سيحاول الذيل ذلك.
جوليان ليس الوحيد المفقود؛ أريا، ذات الشعر المجعّد والغمّازات،
 بريام المُقدَّم المثاليّ، وريث أقمار المرّيخ. لقد سمعت أنّه كان المُمبارِز

 بحقّ الجحيم قتله؟ لقد أفسد المجلس الأمر، وأراهن أنّ أمه ستُحوِّل
 - (إننا نُفرِّط بأفضل ما لدينا). يتمتم كاسيوس بتحفُّظ. - (امر حباً بكم أيتهها الحثالة الصغيرة"). يتثاءب فيتشنير، ويرفع قدميه على الطاولة: מالآن، لا بدّ من أنَّم أدركتم أنّ العُبور يمكن أن يُطلِّ عليه
 تصرّفاته أسوأ مِن تصرّفاتي.
 تعتقدون أنّ خمسين طفلاً سيؤثّرون على تعدادنا. هنالك أكتُر مِن مليون
 كلّهم مِن الفريدين ذوي الندبة، أليس كذلك؟ الكّ الآن إن كنتم ما تزالون تظنّون

بأنّ هذا كان أمرأ وضيعاً، فعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أنَّ الأسبرطيّن كانوا ليِتلوا أكثر مِن عشرة بالمئة مِن مواليدهم؛ والطِّ


 تفريط". يضحك بصوتٍ خافتِّ، وينظر إلى الجالسين حول الطاولة مِن
 هذا درسٌ كبيرٌ لكم. لقد كان فتى رائعاً، وجميلاُ، وقويّاً، وسريعاً. عبقريّاً درس لِيلاُ ونهاراً مع عشرات مِن المعلّمين، لكنّه كان مدلّالًا وأحدٌّ ما -لن
 على الأرضيّة الحجريّة، ومِن ثمّ داس على قصبته الهو ائيّة حتّى مات" . يضع يديه خلف رأسه.

- الآن، هذه هي عائلتكم الجديدة؛ عُصبة مارس، إحدى العُصب الاثنتي عشرة. كلّا! لستم مميّزين، ولا ششيء مميّز في انّكم تعيشُون على إلى كو كب مارس (*) ومِن عُصبة مارس. أيضاً أولئك الذين مِن عُصبة فين فينوس، ويعيشون على كوكب فينوس (م") لا شُيء مميّز فيهم. إنّهم بِبساطة يناسبون اللُصبة. إنّكم تدركون ماذا أريد أن أقول. بعد المعهد ستبح للتَتلمُذ، على أمل أن يكون ذلك لدى عائلات: بيلونا، أو أوغوستوس، أو أركوس، إن كتتم تريدون جعلي فخوراً بكم. ربّما سيساعدكم الختّيّيجون السابقون مِن عُصبة مارس في العثور على فرصةٍ للتَتلمُن، أو ربّما
(*) كوكب المريخ. (م) (م)
(**) كوكب الزهرة. (م)

سيعرضونها عليكم بأنفسهم، أو ربّما ستكونون ناجحين لدرجة أنّكم لن تحتاجوا إلى مساعدةِ مِن أحد.

لكنْ لنجعلَ الأمر واضحاً، الآن تحديداً أنتم أطفال. مـجرّد أطفالِ حمقى صغار. منحكم أهلكم كلّ شيء. فقد كان هنالك دولك دوماً آخرون،
 ويغطّون أنوفكم البرّاقة عندما تخلدون إلى النوم ليلاً، بينما الصدئون يبدأون بالحفر قبل أن يحصلوا على فرصية للمضا جعة؛ إنّهم يبنون مدنكمه، ويبحثون عن وقودكم، ويجمعون قذاراتكم، وكذلك الوَرديّون، يتعلّمون الّمن فنّ إمتاع الآخرين، قبل أن يبدأوا بالحلاقة بعد؛ أمّا السبجيّون، فلديهم أسوأ حياة متبّبة يمكن أن تتخيّلوها، لا شيء سوى الغابات، والفولاذ،
 عليكم فعله آيها الأمراء والأميرات الصغنار، هو أن تبدوا كنسخةٍ مصغّرةٍ
 البيانو، وركوب الخيل، والرياضة. لكنْ الآن، إنّكم تنتمون إلى المعهدل، إلى عُصبة مارس، إلى ولاية المرّيخ، إلى لونكم، إلى الجمعيّة. بلا .. . بلا. ابتسامة فيتشنير المصطنعة بليدة. يداه الممتلئتان بالعروق تستريحان

على كرشه.

- في هذه اللّيلة أخيراً فعلتم شيئًاً بأنفسكم. تغلّبتم على أطفالِ مثلكمم. لكنّ قيمة ذلك كقيمة الريح الذي تطلقه عاهرة وَرديّة. جمعيّتنا الصغيرة تتأرجح على رأس إبرة. بنو الألوان الأُخرى سيقتلعون قلوبكم المتبَّبة مِن أجسادكم لو أتيحت لهم الفرصة. ومِن ثّتّ هنالك الفضيّون ألـيّ أيضاً،


الأطفال؟ أتعتقدون أنّ السبجيّين سيتبعون حثالةً صغيرة مثلكم؟ خانقو الأطفال أولئك سيجعلون منكم عبيدهم الصغار للمتعة، إن رأوا منكم ضعفاً؛ لذا عليكم ألاّلا تظهروه أبداً.

- (وإن يكن، فمن المفترض أن يجعلنا المعهد أشدّاء؟". يهمهم تيتوس الضخم.
- كلّا! أيها الأخرق العملاق. يفترض أن يجعلك ذكيّا،، وقاسياً، وحكيماً، وصلباً. مِن المفترض أن تكرف أنبروا خمسين عاماً خلال عشّرة
 عليّ أن أكمل؟


## يفرقع بالوناًّ مِن العلكة.

 فخورةٌ يمكنها حتّى أن تقارن نفسها ربُما مُ مع بعض العائلائلات القديمة.








 على طريق مباشر لنيل المنصب، والشهرة، والشُّلطةّها .

- (الفوز؟؟،. أسأل: (ماذا يوجد هنالك لنفوز به؟).
- الآنن، أنتم في وادٍ بعيدٍ مُستصلِ في الجزء الجنوبيّ الأِّقصى ممّا يُعرف بوادي مارينر. في هذا الوادي تو جد اثنتا عشُرة عُصبة في اثنتي عشرة
 للسيطرة على الوادي بأيّة وسيلةٍ متاحةٍ لكم. عدّو ها بمنز لة دراسة حالِّ حالة في الكسب، والحكم، والإمبراطورية. هنالك همهمة مِن الإثارة. إنّها لعبة. وأنا الذي اعتقدت أنّه سيكون عليّ ارتياد الصفوف والدراسة هنا.
- (وماذا إن كنت عريفة العُصبة الرابحة؟؟". تسأل أنطونيا، وهي تلفّ

شعرها الذهبيّ المجعّد على إصبعها.

- عندها أهلاُ بكِ في المجد يا عزيزتي. أهلاً بكِ في الشهرة والسُّلطة. إذنْ، عليّ أن أصبح العريف.
نتناول عشاءً بسيطاً. يغادر فيتشنير، ينتفض كاسيوس، مع نبرة صوته التي أصبحت باردةً، ويعتريها مزاحٌ سوداو يوري.
 سأبدأ أنا: نيكسوس ذهبي تشيلينتوس. عرفته عندما كنّا أطفالاً، كما أعرف بعضكم. كسرتُ قصبته الهوائيّة بأصابعي"، لا أحد يتكلّم: (اهيّا! العائلات يجب ألّا تخفي أسراراً فيما بينها)". مع ذلك لا يجيب أحد.
سيفرو أوّل مَن يغادر، ليجعل استهزاءه بلعبة كاسيوس واضحاً.

إنّه أوّل مَن أكل، وأوّل مَن ذهب للنوم. أريد أن أتبعه. عوضاً عن ذلك،







 قرابة المترين ونصف. في المقابل: روكي الرشيقن، يذكّرني كيّيراً بأنخي



 لا أستطيع العئور عليها. الأدراج لم تعد موجودة فئرة. ابتلعتها القلعة. أنال قسطاً مِن الراحة في مهجِعِ طويلٍ مملوءٍ بالمطارح. الذئابِ تَعوي عَبْرَ السديم الذي يتحرّك؛ ليُخفيَيَ المرتنعات وراء قلعتنا. أغرق في النوم بسرعة.

## 21

## حُكمُنا الذاتيّ

يو قظنا فيتشنير مِن المهاجع الطويلة في ظلمة الصبح. ساخطين ننهض

 0.37 مِن الجاذبيّة.


 والسهول. إنّه ميدان معركتنا.
أرضنا عبارة عن منطقة مرتفعات: ترتفع فيها تلالٌ مكسوّةٌ بالطحالب،
 السديم يغطّي كلّ شيء، حتّى الغابات الكثيفة التي تمتدّ كلحافِ صو صوفيًّ على سفوح التلال. قلعتنا تقع على تلّة إلى الشمال مِن نهر، الِّ الِّ ووسط وادِ طوليِّ ضيّقِ صغيرٍ على شكل قصعة، نصفه مغطّى بالعشب، والنصف الآخر بالأشجار. ومِن الشمال والجنوب هنالك تلالٌ أكبر تطوّق الوادي

على شكل نصف دائرة. مِن المفترض أن يعجبني المكان هنا. وإيو أيضاً

 خاصّتنا. كلتاهما ليستا معي. أشعر بالفراغ في هذا الفردوس.




 طفيفٌّ يؤّيّي مِن أرض الوادي الطوليّ الضيّق إلى البوّابة الغريبّة للقَلعة



مِن النوم المتقطّع
السديم يتلاشى مع بزوغ فجر يوم صيفيّ. صَغيرُ غزاله، أصغر وأسرع




 صُنعها مِن باب التسلية، لكنْ أنا لم أشاهد سوى الطعا ألمام واللّباس حيوانات المرّيخ المقدّسة تجعل مِن أرضنا موطناً لها. نقّارو الخشّب ينقرون الشوح والسنديان. في اللّيل، تعوي الذئاب عبْر المرتفعات،

وفي النهار تتجوّل في الغابات. هنالك أفاع بالقرب مِن النهر، ونسورٌ في
 أنّ لوران، أو كيران، أو ماتيو هنا ليحموا ظهري! أيّ أحد ممّن يمكنتي الوثوق بهم. أنا خروفٌ في زيّ ذئبٍ بين قطِعٍ مِن الذئابِ.
بينما يصعد بنا فيتشنير المرتفعات الصخريّة، ليا: الفتاة ذات العرج، تسقط. ينكزها بقدمه بفتورٍ، إلى أن نقوم بحملها على ألى أكتافنا. أنا وروكي نتكبّد هذا العناء، تيتوس يبتسم بتصنّع، فقط كاسيوس مَن قام بالمساعدة عندما تعب روكي، تُمّ بولوكس: وهو فتى نحيلُ بصوتٍ أجشّش، وشُرٍ محلوق، يحِلُّ محلّي. صوته يبدو كأنه يدخّن السيجار منذ أن كان في الثانية مِن عمره.

نمشي بتثاقل عبْر وادٍ صيفيٍ مِن الغابات والحقول. الحشرات لا

 شوائي القديمة. الجمميع مِن حولي يتمتّعون باللّياقة والرشاقة، لكنْ فقط كاسيوس، وسيفرو، وأنطونيا، وكوين (أسرع فتاةٍ، أو شُيءٍ لعينٍ يمشُي
 مَن كان بوسعنا ترك البقيّة خلفنا. فقط فيتشنير بحذائه الثقاليّ بوسعه
 ساحباً شفرته بسرعة. إنّها تطوّق عنق صن صغير الغزا الن، ومِن ثمّ يقبضُ على النصل لِيَتّل الحيوان.

- (العشُاء). يقولها، وهو يبتسم ابتسامةً عريضة: (ا|سحبوه") . - (اكان بو سعك أن تقتله في مكانٍ أقرب إلى القلعة"). يتمتم سيفرو.

يحكُّ فيتثنير رأسه، وينظر مِن حوله: (اهل سمع أحدٌ آخر صوت غوبلن(*) صغير بدين وشنيع... حسناً، أياً يكن الصوت الذي الذي يصدره الغوبلن؟ اسحبه|".

يمسكُ سيفرو بر جْل الغزال: (أأخر ق!").
نبلغ قمّة مرتفع صخريٍ يبعد خمسة كيلومترات جنوب غرب قر قلعتنا. هنالك برجٌ حجريُّ يهيمن على القمّة، نقوم مِن أعلاه باستطلاع أرض المعركة. في مكانٍ ما في الخارج، أعداؤنا يقومون بالأمر عينه. مسرح
 بالثلج تملأ الأفق الغربي. وفي الجنوب الشُرقيّ غابِّةٌ بدائيّةٌ تسيطر على
 يجري نحو الجنوب؛ إنّه أرغوس وروافله. بعيداً في الجنوب، بعد السهول والأنهار، تنخفس الأرض لتشُكّل مستنفعات. ليس بوسعي ما بعد ذلك؛ أمّا في السماء الزرقاء، فيحوم على ارتفاع كيلومترين جبلّ
 المُشُرِفون دفعة طلّابِ كلّ سنة. وفي قَمّته تتلألأل قلعةٌ أشبه بتلك التي في الأساطير . تقترب ليا منّي بخطى متئاقلة، وتقف بـجانبي. - (اكيف يحوم هكذا؟"). تسألُ بلطف.

ليس لديّ أدنى فكرة.
أنظرُ شمالاً. نهران في الو ادي المكسوّ بالغابات يقسمان أرضنا الشمالِّة، الموجودة كائنٌ خياليٌ شائعٌ في الحكايات الأوروبية وغالباً ما يكون قصير القامة،

وشريرأ، ومحتالاً. (م).

على حافّة برارٍ شـاسعة. إنّهما على شكل V يشيران إلى الجنوب الغربيّ نحو الأراضي المنخفضة؛ حيث يشكّلان رافداً واحداً لأرغوس. تحيط الـي
 كالندوب حيث لا يزال السديم عالقاً.

- (اهذا برج فوبوس"). يقول فيتشنير: البرج يقع بعيداً في الجانب الجنوبيّ الغربيّ مِن أرضنا. إنّه يشرب مِن القربة، بينما يفتك بنا العطش،




مارس.
النهر الشرقيّ يدعى فورور، والغربيّ الذي يمرّ غرب قلعتنا تماماً،
 المنطقة بين النهرين، ويتقدّم نحو الوادي، ويهجم بجهة الشمال الشرقيّ عبْر الأرض الحر اجيّة السهلة ليصل إلى قلعتنا.

- (اهذه نكتة بلهاء، أليس كذلك؟؟"). يوجّه سيفرو سؤاله لفيتشنير. - (اماذا تعني آيها الغوبلن؟)". يفرقع فيتشنير بالوناً مِن العلكة.
 إلّا أنّه يمكن لأيٌّ كان أن يصل مباشرةً إلى بابنا الأمامي. إنّه ممرٌّ منبسطُ مثاليٌّ مِن الأراضي المنخفضة يصل مباشرةً إلى بوّابتنا. كلّ ما عليكَ فعله هو عبود نهرٍ آسنٍ واحد.
- (اتشير إلى ما هو واضحٌ كالشُمس، هذا ما تجيده، أليس كذلك؟ أتعلم، إنّك لم تعجبني قطّ آيّها الغوبلن الصغير الأحمقى". يحدّق فيتشنير

في سيفرو متعمّداً لبرهةٌ، ثمّ يهزّ رأسه: (اعلى كلّ حال، سأكون في الأوليمبوس".

- (ماذا يعني هذا أيها الُمُشِفِف؟"). يسأل كاسيوس بحدّة. لا يعجبه
 على أخيه الميّت، فإنّ هذا لم يقَلّ شيئًاً مِن تأئير ما قاله.


 حزام عفّةٍ لحماية النقاط الضعيفة. يسود تَّمُرٌ عام.
- (اكان يمكن لهذا أن يكون أسوأ). أقول، مشيراً إلى ما وراء رأس
 ("كان يمكن أن نكون مكشوفين مثل أولئك الأوغاد البائسين").


 الذئاب ستأكل ما لم تأكلوها.
- (إلّا إن أكلنا الذئاب). يتمتم سيفرو، راسماً ملامح غريبة على وجوه البقيّة مِن عُصبتنا.
إذنْ، علينا أن نحصل على طعامنا بأنفسنا. تشير أنطونيا إلى الأراضي المنخفضة.
- ماذا يفعلون؟

سفينة إمدادٍ سوداء تنزلق مِن الغيوم نحو الأسفل، لتَحطَّ وسط السهل العشبيّ الذي يفصل بيننا وبين الحصن النهريّ البعيد لأعدائنا مِن عصبة


 والبسكويت، والنبيذ، والحليب، والعسل، وانـون والجبن. - ("مِن الواضح آنَه فخخ) . يسخر سيفرو.

- (اشكرأ يا غوبلن". يتنهّد كاسيوس: "الكنتّي لم أتناول الفطور"). تحيط الهالات بعيونه غير المبالية. يرمقني بنظرةٍ عبر الجموع من زملائنا، ويبتسم لي: (أنتسابق يا دارو؟؟".
أفاجأ أوّل الأمر، ثمّ أبتسم: (استعدّ!)،
لقد اختفى.
قمت بالعديد مِن الأشياء الغبيّة لأطعم عائلتي. قمت بالعديد مِن الأشياء الغبيّة عندما مات الشخص الذي أحبّ. أدين لكاسيوس بالرفقة، وهو يتسابق لهبوط سفح التلّة المنحدر.
تُمانية وأربعون ولدأ يشاهدوننا كيف نجري مسرعين لملء بطنينا؛ لا
أحد يتبعنا.
- (أحضرورا لي قطعةً مِن لحم الخنزير المغطّس بالعسل!!". يصيح فيتشنير. أنطونيا تنعتنا بالأحمقين. سفينة الإمداد تحوم مبتعدةً، بينما
 تحت قوّة جاذبيّة 0.376 (بمعايير كوكب الأرض) إنّها بغا بغاية السهولة النـة


الأراضي المنخفضة، عبر عشب بعُلوِ الكاحل. يتغلَّب كاسيوس عليّ،

 - (ايبدو كشُعار عُصبة سيريس ذاك الذي على سارية علمهم؛ آلهة الحصاد1). يشير كاسيوس عبر السهول الخضضراء إلى الحصن. عدّة أشنجار تتخلّل مسافة بضعة كيلومترات التي تفصلنا عن القلعة. رايات مئلّثة ترفرف على أسوارهـم. يقذف بعنبة إلى فمه: ا"علينا إلقاء نظرٍٍ عن قرب قبل التهام الطعام. قليل مِن الاستطلاع").

- (اموافقَ .. لكنْ شيءٌ ما ليس على ما يرام هنا)". أقول بهدوء. يضحك كاسيوس في السهل المفتوح: "اهراء! سنلحظ المتاعب حال
 التبختر أمام بوّاباتهم، والسخرية انِّ منهم إن أردناله. - (اشيءٌ ما يتخمّر في داخلي") . ألمس معدتي.

مع ذلك، لا يزال هنالك شيء ما غير سليم. وليس فقط في بطني. إنّها ستّة كيلومترات مِن الأرض المفتو لـو

 دوريٌّ ينزلق مع النسيم. إنّه ينقضُّ منخفضاً نحو الأرِّ الأرض قبل أن يجفلَ مرتدّاً إلى الأعلى ويبتعد. أضحك إِّ بصوتٍ عالٍ، وأتّكئ على الطاولة - ("إنّهم في العسَب)|. أهمس: "إنّه فخّ".

- (ايمكننا سرقة أكياسٍ منهمَ، والعودة محمّلين بالمزيد مِن هذا"). يقول بصوتِ عال: ॥أثر كض ؟؟).

يبتسمُ ابتسامةٌ عريضةٌ، على الرغم مِن آنه لا أحد منّا متأكّد، إن كان
مسمو حاً لنا بدء القتال خلال يوم الاستطلاع. لا يهـمّ.

عند العدّة الثالثة، نركل طاولة الاستخدام الواحد محطّمين أرجلها، ليحصل كلانا على متر مِن البلاستيك المقوّى كسلاح. أصرخ كرجُلٍ مجنونٍ، وأر كض باتّجاه البقعة حيث هرب العصفور الدوريّ، كاسيوس
 مِن انقضاضنا المجنون. كاسيوس يصيب الأوّل في رأسه بضربة مبارز
 سلاحي على ركبة أحدهم، فينهار على الأرض متأوّهاً. تفاديت لكمة أحدهمه، وكاسيوس يصدّها. نرقص كزو جين. بقي ثلاثة منهم. واحد منهـم

 إنّه يواجهني مع ظهر يله على خصرهـ، والنصل المقوّس مشرعٌ كشفرة. لو كان شفرة، لكنت ميّتاُ، لكنّه ليس كذلك يلك أجعله يخطئ، ليصد إحدى



المِنجَليَّ وسكينّه قبل أن ألكمه وأُسقطه أرضاً.
عند رؤيته كيف أتلاعب بالنصل المِنجَليِّ في يدي، يعلم آخر فتى غير مصابٍ بأّنه حان وقت الاستسلام. يقفز كاسيوس عاليأ تحت قوّةَ جاذبيّة 0.376 وينفّذ ركلةٌ جانبيّةً دورانيّةٌ غير ضروريّةٍ في وجه الفتى. يذكّرني بالر اقصين والوثّابين في ليكوس .

الكر افات، الرقص الصامت. يشبه على نحوِ مخيفِ رقصة الافتخار
لشباب الحُمر .
لا شيء صامت في شتائم هذا الفتى. لا أشُعر بأيةّ شفقةٍ على هؤلاء الطلّاب. جميعهم قَتلوا أحداً ما اللّلِلة الفائتة، مثلي تماماً. لا يو جد بريئون في هذه اللّعبة. الشيء الوحيد الذي يخيفني هو رؤية الكيفيّة التي يُجهز فيها كاسيوس على ضحاياه. إنّه الرُقَيّ والإبداع؛ أمّا أنا، فالغيظ والز بو سعه قتلي خلال ثانية، لو أنهّ يعلم بسرّي

 ذلك رائعاً! ما الذي لديكم لتقولوه دفاعاً عن أنفسكم، أيّها المتسلّلون

الحمقى؟؟!.

## الذهبيّون المقبوض عليهم يشُتموننا فقط.

 ما؟". لا إجابة. أعبس: (احسناً، لا بدّ من أنّ هذا محرج").
يلمع وجه كاسيوس. للحظة ينسى موت أخيه، لكنْ أنا لا أنسى. أشعر بالظلمة، بالفراغ، بالشّرّ عند تلاشي الأدرينالين. أهذا ما أرادته إيو؟ أن ألعَبَ الألعاب؟ يصل فيتشنير إلينا، وهو يحوم في الهوواء فوقنا مصفقاً
 - (القد أتت التعزيزات!). يضحك.
 المرتفعات. في الجانب المقابل، جسمٌ ذهبيٌّ يرتفع مِن الحصن النهريّ ويّ البعيد، ويطير باتّتجاهنا. امرأٌّ جميلةٌ ذات شعرٍ قصيرٍ تستقرّ بالقرب

مِن فيتشنير في الهواء. مُشُرِفة عُصبة سيريس. إنّها تحمل زجاجة نبيذ وكأسين.

- (امارس، هيّا للنزهة!). تنادي، مشيرةً إليه باسْم إله عُصبته. - (إذنْ، مَن أعدّ هذه الدراما يا سيريس؟"). يسأل فيتشنير .
- أوه! أبولو على ما أعتقد. إنّه وحيدّ في مقرّه الجبلي. هاكِّكَ نبيذ زينفاندل مِن كرومه. أفضل بكئير مِن صنف العام الفائت
- ("لذيذ!". يعلن فيتشنير: "الكنّ" فِتِانك كانوا جاثمين في العشُب، كأنّهم كانوا يتو قّعون حدوث النزهة على نحوٍ تلقَائي". إنّه لأمرٌ مريبٌ، أليس كذلك؟!.
- (اتفاصيل)". مُشْرِفة سيريس تضحك: (اتفاصيل متحذلقة)". - ا"حسناً، إليكِ بهذا التفصيل: يبدو أنّ اثنين مِن فتياني يساويان خـن خمسة هِن فتيانك هذا العام ياعزيزتي".
- (هذان الفتيان الجميلان؟". تضحكُ سيريس بفتور: اظظنتُ أنْ
عديمي الجدوى قد ذهبو ا إلى أبولو وفينوس".
- أوه! حسناً فتيتكِ بكلّ تأكيد يقاتلون كربّات البيوت والمزارعين.
لقد أحسنوا فرزهم.
- لا تحكم عليهم بعد آيّها الوغد. إنّهم مِن المختارين الأواسط. مجموعتي مِن المختارين الأوائل في مكانٍ آخر، يحصلون على بثراتهم
- (ايتعلّمون كيفيّة التعامل مع الأفران؟ مرحى!"). يعلن فيتشنير ساخراً: (الخبّازون هُم أفضل الحكّام، كما سمعت".

تنكزه: (ياه، أيتها الشُيطان! لا عجب بأنّك قوبِلْتَ لمنصب فارس
الغضب. يا لكَ مِن نذلِ وضيع!").
يقرعان كأسيهما، ونحن نشاهد مِن الأرض.

- اكم أحبّ يوم الاطلّلاع!). تضحك سيريس بفتور: (امير كوري أطلق
 لأنّ ديانا كشفَت الأمر بثرثر تها، وأمَّنت بذلك وصول ألف قطّة. فتيان جوبيتر لن يجوعوا مثل السنة الفائتة. القطط ستكون سـينة كباخوس"،
- ( ادياناعاهرة)". يعلن فيتشنير .
- لقد كُنت؛ أرسلتُ إليها قالِب حلوى على شكل قضيبٍ ذكريٍّ، ومملوءٍ بطيور نقّار خشٌب حيّة.
- لا، لم تفعلها.
- بلى
- (أيّها الوحش! !). تربّتُ سيريس على ذراعه لألحظ كم تسود سلوك
 أيضاً: "حِحنها سيكون مُخرَّماً بالفتحات. أوه! الهوت لا بدّ من أن يكون


- حِسٌّ مر هفٌّ، إذنْ؟ حسناُ، أنا متأكّد أنّ بوسعي إعداد بعض الألاعيب بسرعة مِن أجلكِ في الأوليمبوس ... - (امر حى !"). تتودّدُ على نحوٍ لافت.

يشربان النخب مجدّداً، وهُما يطوفان فوق طلّابهما الذين يسيل منهم


 ينادي كاسيوس ناكزاً واحداً مِن أسراهم الدعـابين في أنفه: (اما القواعد؟؟". - (اكلوهم!"). يصيح فيتشنير : (ودارو، ضع ذلك المنجل المتنبَّب مِن يدك. تبدو كحصَّاد حبوب"،
لا ألقيه. إنّه شبيهٌ جدّا" بنصلي المِنجَليّ مِن الديار . ليس بتلك الحدّة؛ بِّ لآنَه لم يُصنع لِيقتل، لكنّ توازنه مماثل .

- (أنتم تعلمون أنّه بوسعكم أن تطلقوا سراح أبنائي، وتعيدوا لهم مناجل الحصاده). تقترح سيريس علينا. - (أعطِني قبلةُ وستنفّق)، . يصيح كاسيوس.
 واحدةُ عندما تصبح ذا ندبةً أيّها الأمير الصغير"). تنظرُ كِن فوق كتفها: (إلى والى أن يحين ذلك، أنصحكَ أنت والحصّاد بالهرب"). نسمعُ وقع الحوافر قبل أن نرى الأحصنة الملوّنة، وهي تعدو نحونا عبْر السهلِ . لقد أتوا مِن البوّابات المفتوحة لقلعة عُصبة سيريس. الفتيات على ظهر الأحصهنة يحملن شباكاًا.
- (أعطوكِ أحصنة، أحصنة؟) ". يعترضُ فيتشنير : (هذا غير عادل أبداً!)". نر كضُ وبالكادِ نصل إلى الغابة. لم يعجبني أوّل لقَاءٍ لي مع الأحصصنة. إنّها ما تزال ترعبني بشدّة. كلّ هذا الصهيل والدوس. أنا و كاسيوس نلتقط أنفاسنا. كتفي يؤلمني. يُلقى القبض على اثنين مِن تعزيزات تيتوس، بعد

أن وجدا نفسيهما محاصرين في أرضٍ مفتوحة. تيتوس المقدام يطيحُ بحصانٍ أرضاً، ويضحكُ، وهو يهمُّ بالإجهاز على إحدى إِلى الفتيات تحت
 الصاعقة تجعلُ تيتوس يتبوّل على نفسه. فقط سيفرو غير آبهٍ بما يكفي كي
 خافتة. تيتوس يلْحظ ذلك.

- (هل مِن المسموح لنا قتلهم أم لا؟". يتذمّر تيتوس تلك اللّيلة على العشاء. نأكلُ ما تبقّى مِن مأدبة باخخوس: (أو سأُصعَقُ كلَ مرّ؟؟؟").
- ا"حسناً، ليس الهدف قتلهم". يقول فيتشنير : الذا لا لا لا تتجوّل في الأنحاء وتنحر زملاءك في الصفّ، أيها القرد المجنون!"،.

 الأمر لم يعد بعد الآن مجرّد نجاة الأصلح، يا كيس العضهالات العمالاق الهمنون الأحمق! ماذا سيكون الهدف الآن مِن جعلنا

اجتياز ها). .
- (انعدام الر حمة). تشبك أنطونيا ذراعيها: (إذنْ، الآن لم تعد مقبولة؟ أهذا هو ما تقوله؟؟".
- (أوه! مِن الأفضل أن تكون مقبولةّها). يبتسم تيتوس ابتسامةً عريضةً، وأخذ يتبجّح طوال اللّيل بإطاحته بالحصان أرضاً، كأنّ ذلك سيجعل الجميع ينسون البول الذي لوّث سرواله. بعضهـم فعل . لقد جمع مِن حوله

قطيعاً مِن الكلاب المتزلّفة. فقط أنا وكاسيوس من يبدو أنه يكنّ لنا ذرّة احترام، ولكنْ مع ذلك فهو يبتــم لنا بتصنّع، وكذلك فيتشنير . فيتشنير يضع جانباً قطعة الهام بالعسل التي يتناولها.

- لنوضح الأمر يا أولاد، كي لا يتجوّل جاموس الماء هذا في الأرجاء، ويسحق الجماجم. انعدام الرحمة مقبولٌ يا عزيزتي أنطونيا. إن مات أحدهـم نتيجة حادثٍ، هذا مفهوم. الحوادث تحدث لأفضلنا. لكنّكم لن

 ماسّة لأيّ تدخّلِ طبيّ. إنّهم سريعون بما يكفي لإنقا لإنقاذ الحيوات في معظم الأوقات.
- على الر غم من ذلك تذكّروا: الهـف ليس القتل. نحن لا نهتمّ إن
 هو الفوز؛ هذا ما نريده.

وهذا الاختبار البسيط للوحشيّة قد أصبح مِن الماضي.

- نريد منكم أن تظهروا لنا ألمعيّتكم، مشل الإسكندر، مثل: قيصر، ونابليون، وميريووتر "• نريد منكم أن تقودوا تِيشا جياً، وتنشُروا العدالة،
 في بطن أحمق آخر . دور المدرسة هو العثور على قادة الر جال، وليس قتلة الر جال. إذنْ، الهدف -يا آيها الأولاد الحمقى الصغار- ليس القتل، إنّما الغزو. وكيف تغزون في لعبة يوجد فيها إحدى عشرة قبيلة معادية؟

شُخصية مِن ابتكار المؤلفـ، يفترض بآنه قائدٌ عسكريٌّ أمريكيٌ John Merrywater (*) عبقريٌ في أثناء فترة غزو الذهبيِّن لكوكب الأرض. (م).

- (القضاء عليها واحدة تلو الأُخرى". يجيب تيتوس مظهراً معرفةُ

مسبقة.

- كلّا أيّها العملاق آكل البشُر!
- (أخخر قَا". يبتسمُ سيفرو ابتسامةً عريضةٌ لذاته. قطيع تيتوس يراقبُ بصمبِّ أصغر فتى في المعهد. لا تُطلَقَ أيّة تهديدات. لا تَرتعِشُ الوجونِّ
 يبدون في غاية الجمال، والقوّة، والو حشيّة لكي يكونوا عباقرة.
- (أيّي أحد غير العملاق آكل البشُر يريد أن يخمّن؟؟") يسأل فيتشنير. لا أحد يجيب.
- (استشكّلون قبيلةٌ واحدةً مِن اثنتي عشرة قبيلة). أقول أخيراً: (اعن طريق الاستعباد1".
تماماً مثل الجمعيّة؛ تُبنى على أكتاف الآخرين. إنّه لِس عملاً وحشيّا،

يصفقّق فيتشنير على نحوٍ ساخر : (ارائع يا حصَّاد. رائع ! يبدو أنّ أحدهم يسعى جاهداً لنيل لقب العريف"، الجميع يتحرّك في مكانه مضطّرباً عند آخر مقطع. يخرج فيتشنير علبة طويلة مِن تحت الطاولة: (االآن يا أيّها السيّدات والسادة، هذا ما سوف تستخدمونه للاستعبادا. يخرج رايتنا:
"إِحوهها. احموا قلعتكم. واغزوا كلَّ الآخرين".

## 22

## القبـائل

ير حلُ فيتشنير في الصباح. الراية ممدّدةٌ على كرسيّه، وهي: عبارة عن

 أقدام مثّتّة إلى نهاية القطعة الحديديّة. إن كانت القلعة هي وطننا، فالر اية
 على جباههم. سيظهر هنالك شعار ذئبٍ إلى أن يُضغط شعارٌ آلخر على ألى الجبهة. على العبيد أن يطِيعوا أوامرنا الصريحة، أو سينبذون إلى الأبد. أجلس قبالة الراية في ظلمة الفجر، آكل مخلّفات وليمة أبولو . ذئبٌ يَعوي عبْر السديم. يـجتازعواؤه نافذة البرج المُحصَّن العالية. أنطونيّ الِيّا

 نتبادل النظرات، ولكنْ لا ترحيب. إنّها تريد منصب العريف.

كاسيوس وبولوكس ذو الصوت الأجشّ يدخلان بعدها. بولوكس يتذمّر مِن أنه اضطرّ إلى الخلود إلى النوم مِن دون أن يقوم الوَرديّون بو بععه في الفراش.

- (امِن الواضح آنها رايةُ قبيحةُ للغاية، ألا تعتقدون ذلك؟؟. تتذمر

تُرشَّ بالأحمر كرمزِ للغضب والدمّ" .
- (اليست ثقيلة). يرفع كاسيوس الراية مِن عصاتها: (اطنتت آنّها

 خريطة حجريّة جديدة تهيمن على أحد الجدران. التفاصيل بالقرب




 مِن أنّهم لا يمالكون نما يكفي مِن أجسا أِمام لملئه.

 - االغوبلن أحضر المؤونة!!. يهلّل كاسيوس بلطف: "اهمم. نحن بحاجة إلى حطب. أيعرف أحد ما كيفية إشعال النار؟؟)، سيفرو يعرف. يبتسم كاسيوس ابتسامة عريضة: (بالطبع، إنّك تعرف أيّها الغوبلن"). - (اهل اكتُتفت أن قتل الخراف سهل جدّاً عليك؟") . أسأل: (امِن أين حصلت على سلاح؟؟11.
- (اولدت معه)|. أظافره مغطَّةٌ بالدم. يتجعّد أنف أنطونيا: ا(أين نشأت بحقَّ الجحيم؟ه.

سيفرو يشير إليها بإصبعه الوسطى، إنّه جوهر الموضوع.


- "(إذنْ، كما لحظتم جميعاً، سيستغرق الأمر وقتاً لا بأس به قبل أن يحصل أي" أحد على ما يكفي مِن عيدان الاستحقاق ليصبح عريفاً"). يعلن كاسيوس، وجميعنا مجتمعون حول الطاولة: ("بطبيعة الحال، كنت أفكّر

 لدينا قرارات فوريّة ومنظّمة)".
 أنطونيا بلؤم ناقلةُ نظرات عينيها الكبيرتين منه إليّ. تستدير لتنظر إلى الى
 منّا أنسب للقيادة مقارنةُ بالآخرين؟؟".
- (أمَّنو النا العشُـاء... والفطور"، تقول ليا على نحوٍ وديع، وهي بجانب روكي، مشيرةً إلى بقايا طعام النزهة.
- العندما ركضا إلى الفخّ مباشرة....). يذكِّر روكي الجميع.

تومئ أنطونيا برأسها بحكمة: (انعم، نعم. نقطة حكيمة. العجَلة قد
تؤذيناه.

- (...لكنّهما قاتلا مِن أجل حريّتهما)". يكمل روكي، لينال زورة مِن

أنطونيا.

- (ابأرجُلِ طاولة في مواجهة أسلحةٍ حقيقيّة)" . يهدر تيتوس موافقاناً، مع تحفّظ: : (الكنْ بعد ذلك هربا وتركا الطعام خلفهما؛ لذا كان فيتشُنير هو مَن أعطانا الطعام. هما كانا ليعطيانه للعدو، كانا ليقدّمان الطعام مثّل البُنيّين"،
- ("هيه، هذا تشويهٌ لحقيقة ما حدث). يقول كاسيوس. يهزُّ تيتوس رأسه. (اكلّ ما رأيته هو فِرار كما كقرودِ ماجنةٍ صغيرة)".

يستاء كاسيوس.

- انتبه إلى سلوكك يا سيّد!

يرفع تيتوس يديه: "إنّني أراقب فقط؛ لماذا أنت غاضبٌ هكذا، أيها
الأمير الصغير؟؟!.
 يمسكُ كاسيوس بمِذراته التي سرقها ويوجّهها نحو تيتوس: (أسمعت يالي أليا
تيتوس ذهبيّ لادروس؟".

أخذ تيتوس يحدّق فيه، ثمّ ينظر إليّ، ليجمعني مع كاسيوس. فجأَّأ! شكّلنا أنا وكاسيوس قبيلةُ في عيون الآخرين. المنظور الفكريّ يتبدّل

 الهيليوم-3 ببراعتها، واليسرى نصف مليون. إنّ براعة اعيّ أحمر دونيّ عاديّ
 أشبه بجناح الطائر الطنّان. أبدو هادئاً، لكنّ عقلي يسابق الأفكار.



 الدم، خاصّةُ عندما يكون غير مسوّغ. بوسعي طرح هذه الدُمِية الرّ الكبيرة أرضاً.

أرفع عينَيّ ببرودٍ نحو تيتوس. ابتسامته بطيئة، الازدراء بالكاد ملحوظ.
 هذا ما تفعله الذئاب، على ما أعتقد.
 لقد ربحت. أكره السياسة، خاحّةً في غرفة مملوعةٍ بالذكور المسيطرين. - (ابالطبع سمعتك، يا كاسيوس. إنّك تقف على بعد عشُرة أقدام). يضحك تيتوس بصوت خافت.
تيتوس لا يعتقد بأنّه قويٌّ كفاية ليتحدّانا أنا وكاسيوس على نـيّ نحوٍ علنيِّ،
 تُرسَم الحدود. أنهض فجأةًا مؤكّدأ على آنّني مع كاسيوس. يجرّد دلك دلك تيتوس مِن أيّ زخمم.

- (أهنالك أيّ أحد يمانع تولّي أيّ منّا القيادة؟). أسأل. - (الا أريد لأنطونيا أن تقود؛ إنّها عاهرة"). يقول سيفرو. أنطونيا تطأطئ رأسها، لكنّها تهزّه موافقَة

 كلٌّ منَا أنه الأفضل". ـ يقول كاسيوس: (هكذذا سنخسر").
 وإيماءة: (القد فهمت)".
- دعكِ مِن هذا التعجرف يا أنطونيا. حتّى بريام وافق على حاجتنا إلى قائد واحل.
- (امَن هو بريام؟"). يضحك تيتوس. يحاول لفت الانتباه إليه مجدّداً.

كلّ ولِد ذهبيٌ على سطح الكو كب يعرف مَن هو بريام. تيتوس يحاول الآن







لقد أوقعته في الفخّ، وأوقعتني أيضاً.

- (اسمعوا يا فتية، أعرفُ بُانَكم توَاتون إلى القيادة"). تُكمِل: (أدركُ

 يفوز أحدهم بخمسة عيدان استحقاقِ، ويكون جاهز أِّأ ليصبح عريفاً، عندها سيكون لدينا قائد.

حتى ذلك الوقت، أقول بأن نتريّث. إن فاز بها كاسيوس، أو دارو،

 يجب أن يحصل أيضأ على فرصة للفوز بالمنصب .. في نهاية المطاف، قد يحدّد ذلك مستقبلكم المهني"،
إنّها ذكيّة. ولقد جعلتنا نغرق. كلّ ولِّد في الغرفة يتمنّى بلا شك لو لو

 بها المطاف عريفة. إنّها عنكبوتٌ بكلّ تأكيدن

- (انظرو!!!. تقول ليا الموجودة بجانب روكي.

صوت بوقِ يصدح مِن خلف القلعة.
الراية تختار هذا الوقت لكي تلمع. الثعبان والذئب يتجرّدان مِن


 تو جد علامات لأيّة قلاعِ أُخرى على الخريطة، لكنّ شُعارات الُُصبِ غير المكتشفة ترفرف في مفاتِح الخريطة الدلاليّة. بلا شُك، ستّجد لها لها موطناً حالما نقوم باستطلاع الأراضي المحيطة. بدأت اللّعبة، والجميع يريد أن يصبح عريفاً الآن.

 فنصب الفخاخ، فنُّنّ حرب: خاطفة، فالإغارة، فالدفاع، فالهججوم. ثمّ يبصق بولو كس. تيتوس يفقده وعيه. أنطونيا تغادر. سيفرو يقول شيئاً ما بذيئاً لتيتوس، ويسحب ذئبه إلى الخارج، إلى مكانٍ لا يعلمه سوى الله

 تعلّمت آنّه باستطاعتي الحَفر: حينما كان يتسلّل بارلو ليدخّخن، فأقفز إلى آلة
 يتشاجرون.

كاسيوس، وروكي، وليا -التي تتبع روكي في كلّ مكان- يأتون معي، على الرغم مِن أنّ كاسيوس على الأرجح يظنّ أنّنا نتبعه. نتّفق على أنّ

الآخرين لن يعرفوا ما الذي عليهم فعله، وكذلك نحن لن نقوم بأيّ شيء

النار، أو سيتجمّعون حول الراية خوفاً مِن أن تُسرق.

لا أعرف ماذا أفعل. لا أعرف إن كان أعداؤنا يتسلّلون عبر التلال نحونا. لا أعرف إن كانوا يقومون بعقد تحالفات ضدّ مارس. لا أعرف حتّى كيف يجب أن تُعب هذه اللّعبة الملعونة! لكنْ لسبٍ ما ما، أفترض
 يبدو أنّ لدينا نزعة أكبر للاختلاف.

## أسأل كاسيوس ماذا يظنّ أنّ علينا أن نفعل.

 وهو مُتظارِفٌ مِن أوغوستوس. كان شديد المنهجيّة، فقد شدّ قفّازيّا
 خاضها يوماً في نادي أجيا القتالي.

- (أطبقت عليه، وطعنته في رضفته، بينما كان لا يزال يَحفُّ شُ شِرته في أثناء استعداده". ينال استهجان ليا: (ماذا؟؟ كان النز ال قد بدأ. أنا ماكر"، ولكنْ لست وحشاً. لقد ربحت فقط).
- (أشعر كانّكمم جميعكم تفكّرون هكذا)| أقول: ("جميعنا أقصد").

لم يلحظوا زلّتي.
إنّه على حق؛ عُصبتنا غير قادرةٍ على مهاجمة العدوّ بو ضعنا هذا، لكنّ



معرفة إن كان أعداؤنا في وادٍ طوليِّ ضيّيّ يبعد نصف كيلومتر إلى الشمال
 اللّعب أم في مركزه؟ هل هنانك أعداء في المر تفعات؟ أو إلى الشمال مِن المرتفعات؟
أتّقق مع كاسيوس. علينا الاستطلاع.

ننقسم: نتّجه أنا وكاسيوس نحو فوبوس، ومِن ثمّ نتحرّك عكس عقارب الساعة. ليا وروكي ينطلقان نحو ديموس ويقومان بالاستطلاع مع ععارب الساعة. سنلتقي عند الغسق.
 خاليةٌ مِن الأحصنة ومقاتلي سيريس؛ أمّا سلسلة المرتفعات الـا إلى الجنوب،


 فسنستغرق نصف يومٍ كي نقلّص المسافة، ونصبح قريبين مِن خطّ الأشجار

على بُعد قرابة عشرة كيلومترات مِن قلعتنا، نعثر على حصنٍ مِن
 حراسة ممرّ. في الداخل يوجد صندوق نجاةٍ بسيطُّ يحتوي على اليود، والطعام، وبوصلة، وحبل، وستّة أكياس حفظ مقوّاة، وفرشُاة أسنان، وأعواد كبريت، وضماداتٍ بسيطة. نجمع الأغر اض ونضعهها وضمن أكياس الحفظ المقوّاة النظيفة.
إذنْ، الإمدادات محخفيّة في أنحاء الوادي. شيءٌ ما يخبرني بأنّ هنانكّ

أغر اضـأ مخفيّةً في الريف أكثرُ أهميّةٌ مِن عِدَدِ النجاة الصغيرة. ريّما أسلحة؟

 بعضنا الآخر، فأسلحةٌ صاعقةٌ يُجب أن تَحلَّ محلّ أسلحتنا المعدنيّة قريباً. في هذا اليوم الأوّل نتعرّض لحروق شمسي شديدة، يُرطِّبها السديم خلال عودتنا. تيتوس وقطيعه أصبحوا ستّة الآن، يعودون حالآلَ مِن تَوغُّل




 الحجارة محاولين خلق شُرارات، لكنّ حجارة القلعة لا تُولّد أيّة شرارة. المُشُرِفون أذكياء حقَاً.
قطيع تيتوس يُرغِم الحثالة -إنّهم المختارون الأواخر - على جمع الحطب، على الرغم مِن عدم وجود نارٍ لديهم. جميعهم يبيتون، وهُم

 مصادقتهما بالقول لنفسي بأنّني أفعل ذلك كي أنشئ قبيلتي الخاصّة فقط. يبدو أنّ كاسيوس يظنّ أنّ كوين، تلك الفتاة السريعة مِن المَيختارين


القبائل تكبر، والدرس الأوّل يجري حالاً.

أنطونيا تعثر على صديقِ لها في زميل مُجحدَّر : إنّه العِدائيُّ ذو الرأس

 تكون الفتاة مشُعوذةً عَفِنةُ، لكنّها على الأقَل ليست غبيّة. لكنْ لاحقاً يسرق قطيع تيتوس فؤوسهمّ، وهُم نيامٌّ، فأعدل عن رأيم.
نخرج أنا وكاسيوس للاستطلاع معاً. في اليوم الثالث نرى دخاناً يتصاعد مِن بعيد، قرابة عشرين كيلومتراً إلى الشُرق. إنّه أشبه بمنارةٍ في الغسق. فِرَقُ الاستطلاع المعادية ستكون في الخارج مثلنا. لو آنّهم أقرب، أو لو أنّ لدينا أحصنة، لتحرّينا عن الأمر، أو لو أنّ لدينا رجالاُ أكثر،

 أفاجيج ومسايل يمكن لها أن تخفي فِرقاً مِن المحاربين، وأيضاً هنالك عدّة كيلومترات مِن السهول المكشُوفة التي سيتوجّب علينا قطعها. لن نقوم بهذه الرحلة الطويلة المرهعة. لن نقوم بها مع امتلاكُ بعض العُعب لأحصنة. لا أخبر كاسيوس، لكنّني خائف. المرتفعات تمنح شعوراi بالأمان، لكنْ في الأراضي الموجودة خلفها مباشرةُ تطوف عِصاباتٌ مِن صغار الآلهة المختلّين عقليّاً صغار آلهةٍ لا أريد أن ألتقي بهـم بعد. فكرة لِقاء عُصبٍ أُخرى، تجعل الجميع مذعورين أكثر مِن فكرة أنَّ المنزل نفسه ليس آمناً. إنّه مثل ما كانت تقول أو كتافيا ذهبيّة لونا دائماً: لا

 الحال ثمار التوت البريّ التي جمعها كل مِن ليا وكوين، وفي هذا الصباح

حاول استخدام الراية على كوين ليرى إن كان بالإمكان استعباد أحِّد مِن أفراد عُصبته لصالح فِرَق الإغارة الخاصّة بها ويكتشف بالِّن بأنّ ذلك ليس

- (اعلينا أن نوحّد العُصبة معاً بطريقةٍ ما)". يقول لي كاسيوس، ونحن نستطلع المرتفعات الشُماليّة: (المعهد سيكون معنا لبقيّة حياتنا. إن خسرنا، لن نحصل على منصبٍ أبداًا".
- (اوإن استعبدنا خلال مجريات اللّعبّ؟). أسأل. ينظر إليّ بقلق: (وهل هنالك ما هو أسوأ مِن هكذا خسارو؟؟"). وكأنني بحاجةٍ إلى مزيٍٍ مِن التحفيز .
 فلكي يصبح إمبر اتوراً لا بلّ من أن يربح في سَ أنتِّه.
 لديّ أدنى فكرة عن معنى ذلك إلى أن أتينا إلى هنا.
يتّفق كلانا على أنّه مِن أجل تو حيد عُصبتنا مجدّداً، على تيتوس أن
 بعد اليوم الأوّل؛ لقد باتـت قبيلته كبيرةُ جدَّاً.
- (أقول بأن نَتُلهه، وهو نائم). يقترح كاسيوس: (أنا وأنت يمكننا فعل

كلماته تجعل القسعريرة تسري في جسمي. لم نقرّر بعد، على الرغم

 حتّى بالقرب من تيتوس. إنّه كثير الابتسام والضحكك، ويتحدّى أفراد قطيع

تيتوس بالجري والمصارعة عندما لا يخر جون للإغارة، تماماً مثلما أخفي غضبي، وأنا بين أعدائي.
وبينما يتو اصل الجميع معي بحذر، فإنّ كاسيوس محبوبٌ مِن الجميع عدا قطيع تيتوس. حتتّى إنّه بدأ بالاختفاء مع كوين. إنّها تَروقني. قتلَت غزالاً بوساطة فخّ، ثّمّ راحت تروي قصّةّ عن كيفيّة قتلها له بأسنانها، حتّى


 أسنانها. يعجبني الكذّاب الملتزم.
تسوء الظروف في الأيام الأولى. يبقى الناس جائعين؛ لأنّنا ما زلنا بحاجة إلى إشُعال النار في القلعة، والنظافة الشخصيّة باتت منسيّةٍ بعد أن خُطفت آنتان مِن فتياتنا، مِن قِبل فرسان سيريس، وهُمُما تستحمّان في النهر أسفل بوّابتنا تماماً. الذهبيّون يرتبكون عندما تبدأ حتّى مسامهم الدقيقية

بالانسداد، ويصابون بالبثور.

- ا"تبدو كلسعة نحلة)". يضحك روكي علينا أنا وكاسيوس: (أو شـمس

شُعاعيّة بعيدة").
أتظاهر بأنّني منبهرٌ بها، مع أنّني لم أحصل عليها خلال حياتي الحمراء
بأنْرها.
كاسيوس ينحني إلى الأمام ليتفحّصها: (اياه يا صاح! إنّها مجرّد..."). حينها يفقأ روكي البثرة مباشرةٌ في وجه كاسيوس، ليجعله ينحني إلى الخلف، ويتقيّأ مِن شدّة القرف. تنفـجر كوين ضاحـة - (أتساءل أحياناً). يبدأ روكي الحديث بعد تعافي كاسيوس: "امـا

الغرض مِن كلّ هذا. كيف يمكن لهذا أن يكون الطريقة الأكثر كفاءةً لاختبار استحقاقاتنا، لتحويلنا إلى كائنات تستطيع حكم الجمعيّة؟!). - (اوهل توحّلت إلى نتيجةه ما؟)". يسأل كاسيوس بقلق. إنّه يبقي نفسه بعيداً عن هذا الآن.

- (الشّعراء لا يتوصّلون إلى ذلك أبداً) . أقول. يضحكك روكي ضحكةٌ خافتة: العلى النقيض مِن معظم الشّعراء، تمكّنتُ مِن ذلك في بعض الأحيان، ولديّ إجابتي عن ذلك" . - (انطقها". يُلِّح كاسيوس. - ("كآنني ما كنت لأفعل ذلك مِن دون تعليماتِ مِن فتانا المدلّل". يتنهّد روكي: (القد أتوا بنا إلى هنا؛ لأنّ الوادي يمثّل البشريّة قبل حُكـم الذذهبيّن. مشرذمين، متفرّقين حتّى في قبيلتنا نفسها. يريدون منّا يلّا أن نَمرَّ بالعمليّة التي مرّ بها أجدادنا خطوةً خطوة. هذه فـي اللّعبة ستتطوّر لتُعلِّمنا دروساً جديدة. الهَرَميّات ضمن اللّعبة ستتطوّر. سيكون لدينا حُمرٌّ، وذهبيّون، ونحاسيّون". .
- "ووَرديّون؟"). يسأل كاسيوس متَأملاً. - (اهذا منطقي". أقول.
- (ياه! هذا سيكون في غاية الغرابة). يضحكُ كاسيوس، وهو يَلفُ يُّ خاتم الذئب الذي على إصبعه: االأمّهات والآباء سيستشيطون غضباً إن حدث ذلك. ربّما لهذا ينظر تيتوس بشبّقِ إلى الفتيات؛ إنّه على الأرجح يريد
 أخحك. فيكسوس، أخخطر تابع لتيتوس على الأرجع، والآخرون غادروا منذ قرابة ساعتين، بناءً على أوامر تيتوس، لاستغلال ميزة ارتفاع

برج فوبوس في استطلاع السهول، بغرض الإعداد لغارةٍ على عُصبة
سيريس.

- "امِن الأفضل أن يكون فيكسوس في صفنّا عندما نقوم بلعبةٍ ما".

أقول: (إنّه اليد اليمنى لتيتوس").
روكي يتابع بتسلسلٍ آخر مِن الأفكار.
 الذهبيّون وَرديّين جعلته يستاء: (اولكنْ .. الباقي أسهل . إنّه عالمٌّ مصغّرٌ

عن المجموعة الشمسيّة)".

- ("تبدو لِي أشبه بلعبة انتزاع الحَلَمْ بالسيوف، إن كنتم تذكرونهاها). أردُّ. لم ألعب هذه الرياضة قطّ، لكنْ خلال دراستي مع ماتيو تزوّدت بأحدث المعلومات عن الألعاب التي كان يلعبها هؤ لاء الأطفال في حدائق آبائهم. - "همم"). يومئ كاسيوس برأسه. يقَحم إصبعه في صدر روكي
 حيث لا تجرؤ الشُمس على السطوع يا روكي. نحن أصحاب العقول العظيمة اتّخذنا قرارنا. إنّها لعبة انتزاع العَكَم"،
- (فهمت"). يضحك روكي: "اليس بوسع كلّ الرجال فهْم الاستعارات والمعاني المزدوجة مثلي، لكنْ لا تخافا يا صديقَيَ ذوَيّ العضهالات،
 اختبارنا الأوّل سيكون إعادة جمع عُصبتنا معاً قبل أن يطرق العدوّ بابنا"). - (اسحقاً!). أتمتم، وأنا أنظر مِن فوق حافّة اللريئة. - (اهل مِن شيء يزعج مؤخّرتك؟) الـ يسأل كاسيوس. - (يبدو أنّ اللّعبة قد بدأت في الحال)، أشير نحو الأسفل.

عبْر الوادي الطوليّ الضيّق، تماماً حيث تَلتقي الغابة بالسهل العشبيّ،

 بل تابعُ تيتوس مَن فعل ذلك، وهذا يعني أنّ تيتوس تز داردادُ مصداقيتّه.

## 23

## $p^{\prime}+\underset{\sim}{\circ}$

على الرغم مِن أنّا جميعاً ما نزال ننام تحت سقفٍ واحير، استغرق


 والاتكاليون، والضتعفاء، والمتكبرّرون، والسياسيوّون. غالباً ما يستقطب تيتوس المختارين العُلويّين، أو المختارين الأواسِئ



 فر حاً مِن محجرّد فكرة إقحام المعدن في اللّحم
لو كان لدينا أنا وكاسيوس حِسٌّ سياسيٌّ أكبر، لكنّا تدبّرنا أمر سرقة
 قابلاً للانقياد، إنْ أخبرناهم بأنّ عليهم الانصياع فقط. بصرف النظر عـن عن هذا

كلّه، أنا وكاسيوس كنّا الأقوى لبعض الوقت، لكنْ بعدها مَنحنا لتيتوس الوقتَ كي يُرهِب، ولأنطونيا كي تتلاعب. - (اسحقاً لأنطونيا!). أقول.

كاسيوس يضحك، ويهزُّ رأسه الذهبيّ، ونحن نتّجه شرقاً على طول
 بوسعهما قطع مسافة كيلومتر في غضون دقيقة.


 عليهم، رؤساء؟ طاغية متخفٍ في ثياب الضروروة"). - (إنّها كروثٌ في كأس شراب). أقول.
 عمّي نارول كان ليخبره. - عفواً؟ آه. سمعت ذلك مرّةَ مِن أحمر عُلويّ في يوركتن. تعني: أنّها كذبابةٍ في نبيذ.

- (أحمر عُلويّ؟)". يضحك كاسيوس مِن أنفه: (إحدى مربّياتي كانت
 المرأة كانت تقصُّ عليّ الحكايِّات، وأنا أحاول النوم"). - (هذا جميل). أقول.
 تصمت، وتدعني وشأني، لأنّ كلّ ما كانَت تريد فعله هو الحديث عن

الوديان، وعلاقات الحُبٌ الكئيبة التي تنتهي دائماً بشكلٍ مِن أشكال الحزن. مخلوقُ كئبب!).

## - ماذا فعلَت والدتك عندما اشتَكيت؟

- إأمي؟ هيه! صفعتني على رأسي، وقالت: هنالك دوالك دوماً شيءٌ ما ما

 يستطع التصديق بانتّك مِن يور كتـن".
تعود الظلمة إلى داخلي. حتى التفكير في إيو لم يبدّدها. حتّى التفكير

 -إضافةُ إلى روكي- أنّني الوحيد الذي يشعرُ بذلك. أنظرُ إلى يَيَيّ، فأتذكرُ دماء جوليان.
فجأةً! يشيرُ كاسيوس نحو السماء إلى الجنوب الغربيَّ منّا: (ما هذا بحقّ الجحيم المتْتَب؟؟11.
العشرات مِن الروبوتات الطبيّة التي تومض تـدلّقّقمِن قلعة الأوليمبوس
 سهامٍ مشتعلةٍ باتّجاه الجبال الجنوبيّة البعيدة. مهما حدث، شئر شيء واحد مؤكّد: الفوضى تسود في الجنوب.

 نظلَّ بأمان، نبتي أمر طهينا سرّاً.
نجتمعُ مع قبيلتنا لتناول العشياء، عند بحيرةٍ في المرتفعات الشماليّة.

ليسوا جميعهـم مِن المختارين العُلويّين. لدينا بعضهم: كاسيوس، وروكي. لكنْ بعدها، فلا أحد ذا ترتيبٍ أعلى مِن الاختيار السابع عشر ـ لدينا لانِ بعض





 الرعاية المحدودة التي تلقّو ها في أثناء نشأتهم.

معظمهم أذكى منّي، لكنْ لديّ ذلك الشيء المميّز الذي يدعونه
 يمكن القول بأنّ لذلك أهميّةٌ كبيرةً، لكنْ لديّ عيدان كبريت، وهِّا ونا يجعل

 عنزةً أو نعجة. ليس مسموحاً لأيّ أحدٍ بأن يكونَ طفيليّاً، ولو أنّ المُتجهِّم يحاول فعل ذلك. لا يلحظون رعشة يدَيّ، وأنا أذبح معزتي الأولى
 يموت، ولا يزال يعتقد بأنّني صديقه. الدم دافئي، مثل دم جوليّنيان. عضلة العُنِق قاسية. السكّين المثلّمة تضطرّني إلى حزّه كأنّها منشار، تماماً كما كـا
 أيضاً بمساعدة الشوكة، وعندما لا تتمكّن مِن فعل ذلك، آخلذُ يديها بين يدَيّ وأقودها مانحاً إِيّاها قوَّتي.

- (هلل البابا سيضطرّ إلى أن يقطّع لك اللّحم أيضاً؟). تقول الشوكة

> ساخرة.

- ا"اسكتي!) |. يقول روكي.
- (ايمكنها خوض معاركها وحدها يا روكي. لِيا، لقد سألتكِ الشُوكة سؤالآل! ترمقني ليا بنظرةٍ سريعةِ مع عينين واسعتين مرتبكتين: (ااسأليها سؤالآ آخر يا شو كة").

 أن أسألها إيّاه. كنت قد طلبتُ إليها ذلك قبل ثلائين دقيقة مضت، قبى قبل

إحضاري الماعز لليا.
أحرِّكُكُ رأسي مومئاً مِن ليا إلى الشُو كة.

- "هل ستبكين؟". تسألُ الشو كة: (امسحي دموعكِ في...").

تزمجرُ ليا، وتقفز عليها. تتدحرجُ الاثنتان، وكلّ منهما تَلكمُ الأُخرى في وجهها. لم يطل الأمر قبل أن تتمكّن الشوكة مِن الإطباق على ليا

 شـاكراً. الفتاة ذات الوجه المظلم تومئ لي بيطء برأسها.
في الصباح التالي تقف ليا منتصبة. حتّى إنّها تستجمع ما يكفي مِن الشجاعة لتمسك بيد روكي. كذلك تلَّعي بأنّها تجيد الطهو أفضل منّا
 بنتيجةِ أفضل . تناولُ الطعام الذي أعدّوه أشبه بتناول إسفنج ليفيٍّ جافِّ. حتّى كوين، مع كلّ قصصها، لا تتمكّن مِن الإتيان بوصفِّ وآحدة.

نطهو لحم الماعز والغزال في مطبخ مخيّمّنا الذي يبعد ستّة كيلومترات عن القلعة، ونقوم بذلك في المسيل في أثناء اللّيل؛ بحيث لا يمكي الضوء والدخان. لا نقتل النعاج؛ على العكس، نجمعهم ونودعهم بأمانٍ

 وقَتلتُه إن اكتشفوا أنّ لدينا نارآ، وطعامآَ، وماءً نظيفاًّ...؟ كنّا أنا وروكي عائدين إلى القلعة مِن رحلة استطلاع إلى الجنوب عندما سمعنا صوتاً قادمأ مِن أجمةٍ صغيرةٍ مِن الأشَجار. نقترب زاحفين، نسمعُ أصوات همهِمةِ وتقطيع. متوقِعين رؤية قطِيع مِن الذئاب يفتك


 التوت البريّ السيّئ، كانت كافيةُ لتحويلهم إلى همج متوحّشُين.

- (اعلينا أن نعطيهم أعواد ثقاب)". يخبرني روكي بعدها: (الحجارة هنا

لا تصدر شرارةٌ مِن الصوّانه".

- كلّا! إن أعطيناهم أعواد ثقاب، عندها سيصبح لتيتوس أيضاً فوّة
- وهل لهذا أهميّة عند هذه النقطة؟ سيمرضون إن استمرّوا بأكل اللّحم النيّئ. إنّهم مرضى أصلاً!
- (إذنْ، فليتبرّزوا في بناطيلهم") أصدر نتخيراً: "هنالك أشياء أسوأ").
 مارس قويّة أم أن يكون دارو صاحب السُّلطة في مارس ضع الِيفة؟
- (ادعهم يفسدون بطونهم المتبَّبَه). إنَه رأي كاسيوس: (القد فعلوا ما يريدون. فليجنوا ما يستحقّون".

جيشي يوافق.

- أنا معجبٌ بجيشي، الحثالة، المتختارين الأواخر. إنهـم ليسوا
 عندما أعطيهم الطعام فقط، في البداية لم يكونوا يفعلون. إنّهم لا يقغزو ون الـون خلف تيتوس في أثناء غارات الفؤوس عند منتصف اللّيل، ببساطة لأنّهم لم يعودوا يستمتعون بذلك. كلّا إنّهم يتبعوننا لأنّ كاسيوس ساحرّ
 يعرف. إنّه مثلي؛ ولدٌ في منجم.
مع ذلك، لا يزال الأمر يبدو كأنّ لديّ استراتيجيّة مِن نوعِ ما. أجعلُ مَن معي يصنعون خر ائط منطقتنا على الألواح الرقميّة التي وجدناها الـا في الأقبية الرطبة في قعر الفجّ، لكنْ ما زلنا بلا أسلحةٍ سوى نصلي الِّنِّجَليّ، وبضع سكاكين، وعصيّ مدبّبة؛ لذا فمهما كانت الاستر اتيجيّة التي لدينا فإنّها مبنيّةٌ على الحصول على المعلومات وعات
الشيء المضحك هو أنَّ قبيلةُ واحدةَ فقط لديها فكرةٌ لعينةٌ عمّا يحدث، وهي ليست قبيلتنا، وليست قبيلة أنطونيا، وبكلّ تأكيد ليست قبيلة تيتوس؛ إنّها قبيلة سيفرو، وأنا متأكّدٌ تقريباً بأنّه العضو الوحيد فيها، إلّا في حال
 لا تقـبم وجبات عشاء عائلّةَ، لكنْ على الرغم مِن ذلك، نراه بين الحين

والآخر، يركض على طول سفوح التلال في اللّيل مرتدياً جلد الذئب،
 المهلوسات". حتّى إنّ روكي سمع في إحدى المرّات شيئاً - ليس بذئبيَعوي في خبايا المرتفعات. في بعض الأيّام، يمشي سيفرو في الأنحاء

 على الرغم مِن أنّها مغرمةٌ بكاسيوس المِ
نطلب إليها أن تخبرنا قصصاً عنه، لكنّها لا تفعل. إنّها مخلصةٌ الّْا وربّما






 تَعقُّبي. أعلم أنْ ذلك يُّعِجِ تيتوس جدَّاًُ - (أظنّ أنه يستمني في مكانٍ ما بين السُجيرات)". يضحك كاسيوس ضحكةً خافتة: (افقط ينتطرنا حتّى يقتل بعضنا بعضنا الآخر"). مع عودة ليا، وهي تعرج إلى القلعة، يخرج روكي للبحث عنّا أنا وكاسيوس.

- (القد ضربوها)". يقول: (الأمر ليس سييّاً جدّاً، لكنْ ركلوها على معدتها، وأخذوا منها ما جنته طوال اليوم".


## - (امَن؟؟". يسأل كاسيوس منزعجاً: (أيّ نذلٍ حقير؟).

 بالعين. لا يمكن لذلك أن يستمر"). يقول روكي: (افتية تيتوس يتضوّرون جوعاً. ما الذي كنت تتوقّع منهم أن يفعلوه؟ اللّعنة! المتوحّش الكبير
 توحيد العُصبة، والحفاظ على التحضّر ـ ربّما حتّى أنطونيا ستعيدُ قبيلتها

إلى رشدها!).

- (أنطونيا؟ الرشد؟)". يسأل كاسيوس مقهعهاً.
- (احتى لو حدث ذلك، سيكون تيتوس الأكثر قوّة". أقول: (اوهذا لن يحُلَّ أيّ شيء".
 القوّة. حسناً إذنْ". يجذب روكي شعره الطويل: (اتَحدَّث إلى فيكسوس،
 الُُصبة يا دارو، وإلّا سنخسر عندما تأتي عُصبة أُخرى وتِ وتدقَ بابناها .
في اليوم السادس آخذُ بنصيحته، مع علمي بخرورج تيتوس في غارة، أخاطر بالبحث عن فيكسوس في البرج المُحصَّن. مع الأسف، يعود تيتوس باكراً أكثر مِن المتوقّع.
- (اتبدو في قَمّة النشاط والحيويّة)". يقول لي قبل أن أن أتمكّن مِن العثور على فيكسوس في القاعات الحجريّة للبرج المُحصَّن. يقف في طريق الـي
 في الردهة خلفي. فيكسوس مع اثنين آخرين. أشُعرُ بمعدتي تسقط قلِيلاُ
 أن أسأل؟؟".
- (أريد مقارنة خرائط استطلاعنا مع الخريطة الرئيسة في غرفة القيادةه) . أكذب، وأنا أعرف أنّ لديَّ لوحاً رقميّاً في جيبي. - أوه! تريد مقارنة خرائط الاستطلاع بالتخريطة الرئيسة... أمن أجل

صالح مارس، يا دارو النبيل؟

- "وهل هناللك مصلحة أُخرى؟". أسأل: ("جميعنا في جانبٍ واحد، ألِيس كذلك؟!.
- "أوه! نحن في جانبِ واحد"). يقول تيتوس مفجّر اُ ضحكةٌ منافقة: "افيكسوس، إن كنّا في جانبِ واحدٍ، ألا تعتقد أتّه سيكون من الأفضل أن نتشارك خرائطه الصغيرة مع بعضنا؟").
- "اسيكون ذلكَ أفضل شيء"). يوافق فيكسوس: (المششروم، الخر ائط، لا فرق"، إذنْ، هو مَن هاجم ليا الصغيرة. عيناه ميّتان مئل عينَي غراب. - (أجل؛ لذا سألتي نظرةً من أجلك يا دارو"). يقتلع تيتوس خرائط الاستطلاع منّي. لم يكن هنالك ما يمكنتي فعله كي أو وقف. - ا(على الرحب واللسعة)" أقول: (اما دُمتَ تعرفُ أنّ هنالكَ نير ان أعداء بعيدأ في الشُرق، وأعداء على الأغلب في الغابة الكبرى في الجنوب، أغِر كما تريد. فقط لا تدعهم يمسكونك، وسروالك مرخي""،

تيتوس يشّمّ الهواء. لم يكن يستمع إليّ.
 ستشار كنا وتخبر نا لِمَ تفوح منك رائحة دخان الحطب"). أتجمّدُ، ولا أدري ماذا أفعل. - اانظر إليه، وهو يتلوّى. انظر إليه، وهو ينسج الأكاذيب". صوت

تيتوس مملوءٌ بالاششئزاز: (أستطيع شمَّ خداعك. شمَّ الأكاذيب تقطرُ منكَ كالعَرقَ" .

- (امثل امرأة في خصوبتها"، يقول بولوكس بطريقةٍ ساخرةٍ، ويهزُّ رأسه معتذراً إليّ.
- (امقرف! ). يقول فيكسوس ساخر اُ: (إنّه وغدٌّ تافه. بائسٌّ مخنّث"). لا لا أعرف لمَ ظنتّت أنّه سيكون بمقدوري جعله ينقلب على تيتوس . - (إنّك طفيليُّ صغير"). يتابع تيتوس: (اتقتطعُ مِن الأخلاق شيئّاً فشيئً؛
 يضيّقون الخناق عليّ مِن الخلف، وِمن الجوانب: تيتوس ضختم، بولو كس
 في ظهرنا").
أهزُّ كتفي على نحوٍ عرضيّ، محاو لاً جعلهم يعتقدون أنّني لست خائفاً.
- (أبو - (أوهعنا). يتساءل إصلاح الأمر"). أقول.
- (الحل بسيطٌ أيهّا الرجُل الكبير). أنصح: (أأحضر فتيتك وفتياتك إلى المنزل. توقّف عن غزو سيريس كلّ يوم قبل أن تأتي عُصبةٌ أُخرى وتذبحكم جميعأ؛ عندها ستتحدّث عن النار، وعن الطعام"). - (أتعتقد بأنّه بوسعك أن تُملي علينا ما يجب فعله يا دارو؟؟ أهذا هو المغزى مِن الأمر؟؟". يسأل فيكسوس: ॥أتظنّ أنّك أفضل لآنكَ أحرزت
 - "إنّه كذلك". يضحك تيتوس بصوتِ خافت: "إنّه يظنّ أنّه يستحقّ أن يكون العريف).

فيكسوس بو جهه الشبيه بالباز ينحني مقترباً منيّ، شفتاه تلفظان كلّ

 إنّه يضحك مِن أنفه بازدراء. أرى أنَّه يُزيح رأسه ليبصق في وجهي يفعل ذلك. كرة اللّعاب تضرب وتنساب ببطءٍ على خدّي نحو شفتيَيّ تيتوس ينظر مع ابتسامةٍ ذنبيّة. عيناه تلمعان. فيكسوس ينظر إليه باحئاً
عن التشجـيع• بولو كس يقتر ب.

- "إنّك ذَكرٌ صغيرٌ مدلّل"). يقول فيكسوس. أنفه يكاد يلامس أنفي: "إذنْ، هذا ما سـآخذه منك، يا سيّد؛ ذَكركَ الصغير").
- (أو يُمكنكَ تركي أرحل") . أقول: (ايبدو أنّكَ تسدُّ الباب").
- (أوه!). يضحك، وهو ينظر إلى سيّده: (إنّه يحاول أن يظهر آنّه ليس
 الذهبيّة: (القد سبق أن حَطمتُ فتيةُ مغرورين مثلك في أندية المبارزة آلاف الِ المرّات".
- (اسبق؟"). أسأل متشُكّكاً.
- أحطَّهم كالأغصان، ثُمّ آخذ فتياتهم كنوع مِن الرياضة. يا للإحرأج الذي سبّبته لهم أمام آبائهم! يا للفوضى الباكية التي أحدئتها في الفتية أمثالك!
- (اياه! فيكسوس". أقول متنهّداً، تاركاً ارتعاش الغضب والخوف الذي فيَّ بعيداً عن صوتي: (افيكسوس، فيكسوس، فيكسوس. لا و وجود لفتية مثلي" .
أعيدُ النظر إلى تيتوس لكي أتأكّد أنّ نظر اتنا قد التقت، وأنا ألوِّح

عرضيّا، كأنتي أرقص، بيد غطًّاس الجحيم خاصّتي، وأنهال بها على جانب عنق فيكسوس على الوريد الوداجيّ بقوّةّ، كأنّها ضربة مِرزَبّة. لقد

 إلى نصفين. عوضاً عن ذلك، إنّه يتشقلبُ نحو الجانب تحت الجاذبيّة
 به، وهو ير تطم بالأرض. نظراته باتت خاوية. الخوف يملأ جو في. جسمي قويٌّ جدّاً.

تيتوس والآخرون منذهلون مِن هذا العنف المفاجيئ، لدرجة أنّهم لا يوقفونني، وأنا أستدير مارّاً بالقرب مِن أيديهم الممدودة، وراكضاً عبْر الأروقة.

أنا لم أقتله!
أنا لم أقتله!

## 24

## حَربُ تيتوس

لم أقتل فيكسوس، لكتنتي قتلتُ فرصة توحيد الُُصبة. أركضُ إلى




 بالقرب مِن البوّابة السفلى للبرج المُحصصَن، متَجهاً إلى داخل السِّ الساحة الرئيسة للقلعة.

- (اكاسيوس!!. أنادي عند بوّابة القلعة؛ حيث ينام رجالي: "كاسيوس!"،. يطلّ برأسه عبر النافذة، وينظر إلى وجهي.
- (أوه، سحقاً، روكي!!) يصرخ: (القد حدث الأمر . أيقظ الحثالة!!).
 أبطأ منّي، ولكنّ واحدةً أُخرى تأتي مِن موقعها على الجنى الجدار لتعترضني،


أيّ مجهود، تقفزُ مسافة تمانية أمتار مِن الدريئة، مع فأسي في يدها، و تنطلُُ لتعترضَ طريقي قبل أن أصل إلى الأدراج. خاتمها بذئبه الذهبيّ يلمعُ في الضوء المنحسر. مِن الجميل النظر إليها.


 البوّابة الضخمة المزدوجة التي تفصل القلعة عن المَمَرّ المُنحَدر المُمفِِي إلى الأسفل نحو الوادي الطوليّ الضيّقّ. السديم يتسرّب عبر البوّابة المفتو حة ليختفوا في الظلمة. فقط كوين تبقى في الحخلف. كوين، هي الأسرع مِن عُصبة مارس، تَتِب على الأرض المرصوفـة مثل غز الن، وتأتي لمساعدتي. تديرُ هر اوتها في الهواء. كاساندرا لا ترا تراها. شعرها الذهبيّ الطويل المربوط كذيل حصـان، يُصِفِق في هواء اللّيل


 تُكسر، لكنّها تنقلب في الهواء، وتسقط على الأرض المر صورفة. لا لا تبطئ
 نلحقُ بالآخرين عند قعر الوادي الطوليّ الضيّق. متحرّكين عبر التلال الوعرة، نتوجّه نحو حصنا الشمماليّ الموجود عـير الطميقاً في المرتفعات المغطّاة بالسديم. البخار يلتصق بشعرنا، متقطرّاً على شُكل لآلثئ. نصل إلى الحصن بعد حلول منتصف الليل بمدّة. إنّه برجٌ كهفيٌّ قاحلٌ ينّ ينحني فوق الإفجيج كساحرٍ ثمل. الإشنيات تغطّي الأحجار الرماديّة الثشخينة.

السديم يغطّي دريئته، ونحن نُعِدُّ أوّل وجبةٍ لنا مِن الطيور الموجودة في أطناف (*) البرج الوحيد. بعضهـم يهربـ أسِئهـ أسمع صوت أجنحتها في اللّيل المظلم؟ حربنا الأهليّة بدأت.

لسوء الحظ، تيتوس ليس عدوّاً غبيّاً لم يأتِ للنيل منّا كما كنّا نعتقد

 بالدهن. الخر اف التي جمعناها سابقاً يمكن أن تبقى لأسابيع، ولألشا لأشهر في
 سيتركون تيتوس خلفهم. لكنّ تيتوس يعرف بأمر سلاحي، النار؛ لذا يتجنّبنا كي لا يتمكّن فتيته وفتياته مِن رؤية الرفاهية التي لدينا.
لا يترك فبيلته لمدّة طويلةٍ كي لا يدع لها وقتاً للتفكير . فالسعار والحرب يسبّبان انعدام الأحاسيس لدى المرء؛ لذا فهُم يغيرون على عُع عُصبة سيريس منذ اليوم السادس، وهو يصنع جوائز لأفعال الشُجاعة والعنف،
 نتسلّل في الأنحاء لنراقب وِحداتهم الـحربيّة مِن بين الأجمة والأعشاب الطويلة للسهول. أحياناً، نحصل على إطلالةٍ مِن قمم المر تفعات الجّ الجنوبيّة بالقرب مِن فوبوس، لنشهد منها حِصار عُصبة سيريس.
يرتفعُ الدخان حول عُصبة سيريس على شكل تاج مُكفهرّ. أشجار التفّاح تُقطع، والأحصنة تُسرق. مُغيرو تيتوس يسرقونِ -حتّى بوساطة الؤهقِ- مشُعلاً مِن أحد أسوار سيريس، في محاولةٍ لجلب النار إلى
(*) إفريز يشرف خارجاً عن البناء للحماية مِن المطر . (م).

قلعة مارس. فرسان سيريس يلحقون بهم بِدلاء مِن الماء قبل أن يصلوا


 غصن شجرةٍ مدبّبٍ على هيئة رمح. تسقطُ الفارسة عن السرج، وينقضّ عليها بولو كس. يأخذون عبدين آخرين ذلك اليوم، وتيتوس يأخذ الحصان

لنفسه.
إنّه اليوم الثامن لنا في المعهلد، وأنا أشاهدُ الحصار مع كاسيوس وروكي مِن المرتفعات. يمتطي تيتوس اليوم الحصان الذي أمسكوه، ويسير به مع وهق تحت سور عُصبة سيريس، متحذّياً رامياتهم بأن يطلقن سهامهنّ اليّ
 زاويةٍ أفضل مع قوسها. تسحبُ السهم إلى الخلف حتّى أذنها، تصوّب، وتماماً قبل إطلاقها للسهمه، يقذف تيتوس بوهقه إلى الأعلى. يندفع مرفرفاً عبر الهواء. تتتفضُ إلى الخلف، لكنْ ليس بالسرعة الكافية، فالوهق أحاط بعنقها، وتيتوس يركل حصانه لينطلق مبتعداً عن السور، ويُحكِم شدّ الوهق. صديقاتها يسرعن للإمساك بها؛ إنّهنّ يمسكْن بها بقوّةٌ، لكنّهنّ يُجبَرن على تركها قبل أن يقتلع عنقها.
يتردّد صدى صيحات صديقاتها عبر السهول، وهي تُجذب بقوّةٍ نحو
الأسفل مِن فوق قمّة السور، وتُسحب مِن قبل تيتوس العائد إلى أتباعه

 مُشُرِفين يطوفون مع أباريق مِن النبيذ، وصينيَة مِن الأطايب النادرة.

- (او القلو ب العنيفة تشُحلُ أكترُ ألسنة اللهب شر اسة"). روكي يدمدم،

وهو راكع.

- "إنّه جريء"). أقولها باحترام: "وهو يحبّ ذلك"). لقد لمعت عيناه عندما ضربت فيكسوس في عنقه. كاسيوس يومئ أيضاً: (اكثيراً جدّاً"). - (إنّه قاتل"). يوافق كاسيوس، لكنّه يعني شيئاً مختلفاً. أنظرُ إليه. هنالك نبرةٌ حادّةٌ صرفة في صـوته: (او كاذب"). - اههل هو فعلا"؟". أسأل.
- هو لم يقتل بريام.

يصمت روكي. بحجمه الأصغر منّا، يبدو كالطفل، وهو لا يزال جاثياً على ركبتيه. شعره الطويل مربوطٌ كذيل حصان. الأوساخ تغطّي أظافره، التي يخدشُها، وهو يربط حذاءه في أثناء نظره إلى الأعلى.

- (إنّه لم يقتل بريام). يعيد كاسيوس. الرياحُ تصفرُ متأوّهةُ فوق التلالِ مِن خلفنا. اللّيل يحلّ بيطء اليوم. وجنتا كاسيوس تتواريان خلف الظلالن، مع ذلك لا يزال وسيماً: (اما كانوا ليجمعوا البريام مع وحشٍ مثّل تيتوس. بريام قائد، وليس سيّد حرب. سيضعون بريام مع أححٍٍ ما سهلٍ كواحدٍ مِن حُحُثالتنا!ا).

أعرفُ إلى أين ينوي كاسيوس أن يصل بهذا؛ إنّها الطريقة التي ير اقب فيها تيتوس. البرود في عينيه يذكّرني بنظرات أفعى الـحُفَرَ، وهي تتابع


 - اكانوا ليجمعوا تيتوس مع أحد آخر") . أقول.

- ا"أحد آخر ". يكرّر كاسيوس مومئاً.
 مخنخرُ فُ في رأسه: تركُ صديتي يظنُّ أنّ عَدوّنا هو مَن قتلَ أخاهِ؛ إنّ فيّ في ذلك
- ا(الدماء تولّد الدماء تو لّد الدماء نو لّد الدماء...". كلمات روكي للرياح التي بدور ها تحملها إلى الغرب نحو السهول الو الواسعة ونحو ألسنة اللّهب التي ترقص منخفضةً في الأفق؛ حيث تجثي الِّم وراءها جبا جبالٌ باردةٌ
 لا يرفع روكي ناُظريه عن وجهي أبداً.

أجد القليل مِن المتعة في أنّ عبيد تيتوس ليسوا بالحلفاء المؤثّرين له؛


 بأي" شيء أكثر، أو أقلّ ممّا يأمرهم به؛ تلك طريقتهم في ممارسة التمرّد. إنّهم يقاتلون حشيما يأمرهُم بذلك، ومَن يأمرهُم بأن يقاتلوه، حتّى إنّهم لا لا
 لهـم، حتّى لو أنّهم يعر فون آنّه سام، ويكوِّمون الحجارة فوق بعضها إلى أن تنهار الكومة، ولكنْ إن كانت هنالك بوّابة مفتو حة تفضي إلى حعن العدوّ، وتيتوس لم يأمرهم بدخولها، سيقفون في مكانهمَ، ويحكّون مؤخّراتهمـ. على الرغم مِن اكتسابه للعبيد، وإتلافه محاصيل وبساتين سيريس، فإنّ قوّات تيتوس التي يمكنُ الاعتماد عليها في أمور العنف، تصبح مئيرةً

للشفقة عندما يحاولون فعل أيّ شيءء آخر. رجاله يُفرغون أمعاءهم في مراحيض الخنادق الضحلة، أو خلف الأشجار، أو في النهر، في محاولةٍ لتسميم طلّاب عُصبة سيريس. حتّى إنّ إحدى فتياته تسفط في الماء، بعد أن أفرغَت أمعاءها في النهر، متخبّطةً في فضلاتها. إنّه مشهُّ كوميديُّ،
 خلف أسوارهم العالية، ويصطادون السمك مِن النهر، ويأكلون الخبز مِن أفر انهمه، والعسل مِن مناحلهم.
ردّاً على الضحكك، يسحبُ تيتوس أحد العبيد الذكور إلى أمام البوّابة.
العبد طويل القامة، وذو أنفٍ طويل، وابتسامةٍ عابثةٍ مخصّصةٍ للسِّدِّاتِ الِّ
 يبكي مستنجداً بأمّه كطفل صغير . لن يقود سفناً حربيّة أبداً.
المُشُرِفون -حتّى أولئك الذين لُعُصبة سيريس- لا يوقفون العنف.
 تهبط الروبوتات الطبيّة مع أزيزها مِن الأوليمبوس لتكوي إصابةً بليغةً في الرأس.

في صباح اليوم العشُرين على وجودنا في المعهد، يرمي المدافعون
 الكبيرة واختراقها بوساطة شُجرةٍ مقطوعة. ينتهي الأمر بالمُحالِّاِِرين بالاقتال فيما بينهم على الطعام ليكتشفوا لاحقاً أنّ الخبز معجونٌ بِّ بنصال

شُفرات. الصراخ يستمرّ إلى ما بعد الظهيرة.
ردُّ تيتوس يأتي قبل هبوط اللّيل تماماً. مع خمسة عبيدٍ جُدد، ومِين بينهم الذكر ذو الأذن الناقصة، يقترب مِن البوّابة إلى أن يصبح على بُعد

ميلِ عنها. إنّه يستعرض أمام العبيد، ممسكاً بأربع عِصيٌ طويلة بيده.
 مع انحناءةٍ صغيرةِ باتّجاه بوّابة سيريس، يلوِّح بيده، ويأمر العبيد بأن يشرعوا بضرب الفتاة. مثل تيتوس، إنّها طويلة وقويّة؛ لذا مِن الصعب الإشفاق عليها بادئ الأمر .

يضرب العبيد الفتاة بحذري، مع تلويحِ استباقيّ، ثمّ يذكّرهم تيتوس بالعار الذي سيوصمون به إلى الأبد إن لم يطيعوا؛ فيقومون بالتا بالتلويح على


 على الأرض بالا حولِ ولا قوّة.


 ويمدُّ يده نحو يدِ ليا مِن الغريب رئ رؤيتها تمنحه القوّوّة.
 أن انسحبنا إلى قلعتنا، تسلّل تيتوس عائداً تحت جنح التح اللّيل ليخبّبئ الفتاة
 ومقيّدة، ثمّ جعل إحدى الإناث مِن أتباعه تصري في في أثناء اللّيل لتـظاهر

 ظنّت أنّ المُشُرِفين سينغذونها، وأنها ستعود إلى المتزل إلى أتمها وأبيها،

إلى دروسها في الفروسيّة، إلى جرائها وكتبها، لكنْ في ظلام الصباح الباكر كانت ترتجفف مع عَدوِ أحصصنة الفر سان لدى خرو جرجهم مِن حصن سيريس،
 حماقتهم إلّا حينما سمعوا الروبوتات الطبيّة تهبط مِن خلفهم لتحمل جسدها المُهشَّمَ إلى الأوليمبوس.
لم تعد أبداً. مع ذلك، إلى الآن لم يتدنّحّل المُشُرِفون. لستُ متأكّداً مِن سبب وجودهم أصلاً.
أفتقد الديار . ليكوس بالطبع، ولكنْ أيضاً المكان حيث كنت في أمان مع الراقص، وماتيو، وهارموني.

قريباً لن يبقى هنالك أحد ليُستعبَد. لم تعد عُصبة سيريس تخرج أبداً بعد حلول الظالام. وأسوارهم العالية تحت حراسـةٍ دائمة. الأشـجار خارج الأسوار قُطعَت كلّها، لكنْ هنالك محاصيلُ وبِّ وبساتينُ وراء أسوارهم أيضاً.
 أيّ شيء سوى أن يَعيثَ فساداً في أرضهمّ، ويسرق ما تبقّى مِن تفّاحهم.
 طاغيةٌ بعد خسارته للحرب، يوجِّه أنظاره إلى الداخلـو

## 25

## الحربُ القَبليّة

ثلاثون يوماً مضى على وجودي في المعهل، ولم أعثر على أيّ أثر
 سيريس يجوبون الأطر اف الشر قيّة لأرضنا. وبعد أن انـي انسحبت قبيلة تيتوس إلى قلعتنا، باتوا ير كبون خيولهم بلا خوف. لا، ليست بقلعة، بل ألصبحت

أنا وروكي نتوصّل إلى ذلك عند الصباح الباكر. الضباب لا يزال

 الهادئ مئل خشخشَة العملات المعلنيّة في وعاءِ مِن صفيح. ها ها هو صوت تيتوس، إنّه يلعن ويشتم رجال قبيلنه كي ينهضيوا. مِن الواضي ألنّ أنّ القليل



 نيراننا المتّقدة. أوه، كم كنت لأعطي مقابل الحصول على سرير مججدّداً!

أنا وكاسيوس نتسلّل على طول الطريق المنحدر القَر الذي يفضي إلى
 يعلو مِن الداخل. يبدو أنّ العبيد قد نهضوا. أسمعُ سعالاً، وتذمّراً، وبضع الِّع صيحات. الطقطقة الطويلة، وجلجلة السلاسل تعني أنّ البوّابة تُفتح. يسحبني كاسيوس إلى جانب الطريق، لنختبئ في السديم بينما يمرّ العبيد بمشُيةٍ متثاقلةٍ بالقرب منّا. وجوههم شاحبة في في الضوء الباهتِ. التجاويف تملأ وجناتهم الغائرة، وشعرهم متّستخ. الوحل يغطّي الجلد حون

 لم يفعل. كاسيوس هادئٌ بجانبي، على الرغم مِن أنتي أشعر بأنّه غاضب نتسلّل عائدين إلى الأسفل عبر المسار، ونراقب كدح العبيد مِن مسافةٍ
 وتمشيط الشُجيرات الشائكة بحثاً عن التوت البريّ. واحد، أو أو اثنان منهم بلا آذان. فيكسوس، المتعافي مِن هـجومي بكدمةٍ أرجوانيّةٍ كبيرةٍ على عنقه، يمشي في الأرجاء ويضربهم بعصا طويلة. إن إن كان الاختبار هو هو توحيد الُُصبة المتشرذمة، فأنا أخفقت.

الصباح الباكر يتلاشىى، والشُهيّة تتبّلّل مع قدوم أشّعّة الشُمس الدافئة،

 عندما كنت صبيًاً في ليكوس، كانت أمّي تُقَدِّم لي حساء على مائدتنا
 موت أبي. كيران وليانا يجلسان معي، لم يبلغا العاشرة بعد. وِحدةُ إضاءة

وحيدة كانت تومض فوق المائدة؛ لذا فإنّ أمي كانت مغطّاةً بالظلام، ما

 الحساء في المغرفة، وكيف اهتزّت يد أمّي عندما سمعته. الصر اخ لم الم يكن مِن الألم، إنْما مِن الرعب.

- (اما الذي يفعله بالفتيات...". يهسهس كاسيوس لي، ونحن ننسلّ بعيداً عن القلعة مع حلول اللّيل : (إنّه وحش!"!).

في أذنيَي.
- (إنّها مدرسة). يذكّرني: (اماذا لو فعل تيتوس ذلك لفتياتنا؟ لليا...

لكوين؟".

- (اسنقتله). كاسيوس يجيب عوضاً عنّي: (اسنقتله، ونقطع قضيبه، ونقحمه في فمه|). وأعلم أنّه يفكّر أيضاً بالذي فعله تيتوس لجوليان. على الرغم مِن تمتمة كاسيوس، إلّا أنتّي آخذ بذراعه، وأسحبه بعيداً
 أُخرى. عاجزّ مئلما كنت عندما أخذ دان الشنيع إيو منَي. لكنّني مختلفُّ الآن؛ يداي تحوّلتا إلى قبضتين، أنا أكثر ممّا كنت عليه حينها.
في طريق عودتنا إلى حصننا الشُماليّ، نرى بريقاً في السماء. الأحذية
 عندما يرى نظراتنا الشرّيرة.
- ما الذي فعلته يا أصدقائي الشباب كي أستحقّ مثل تلك النظرات؟ - "إنّه يعامل الفتيات كحيوانات!". يستشيط كاسيوس غضباً، وتبرز العروق في رقبته: (إنهنّ ذهبيّات، وهو يعاملهنّ كالكلاب، كـأنهنّ
- إن كان يعاملهزّ كالورديّات، فذلك لأنهنّ لا يَستحقِقنَ في هذا
 - "إنّك تمزح!"). كاسيوس لا يستطيع أن يفهم: ("إنهنّ ذهبيّات، لَسنَ وَرديّات. إنّه وحشٌ! !ال،
- "إذنْ، أثبت أنّك رجُل وأو قفه). يقول فيتشنير : (طالما أنّه لا يقوم
 حتّى هذه".
- (اهذا كذب!". أخبره. لن أشفى أبداً ممًا أصابني من جرّاء إيو . ذلك الألم سيدوم إلى الأبد: (ابعضُ الأمور لا تتلاشىى. بعض الأمور لا يمكن

إصلاحها".

- ا(على الرغم مِن ذلك، فإنّا لا نستطيع القيام بأيّ شيء؛ لأنّ لديه مقاتلين أكثر". يبصق كاسيوس.
فكرة تنتابني: ("بو سعنا إصلاح الأمر)" .

يلتفتُ كاسيوس نحوي. لقد سَمِعْ الموت في صوتي كما رئ رأيته في
 مصنوعان مِن النار والجليد، مع أنّني لستُ متأكّداً أَينا هو الجليد الينـي وأينا هو النار. على الرغم مِن ذلك، النقائض تسيطر علينا أكثر ممّا نريد؛ لذا ونا نحن

- ا(لديك خطّه؟). يقول كاسيوس.

أومئ ببرود.
فيتشنير يراقبنا، ويبتسم مكشّراً: اتبّاً، لقد آن الأوان أخيراًII.

الخطّة تبدأ باعترافٍ لا يمكن أن يقوم به سوى شخص كان متزوّجاً
 حتّى كوين أخذت تنخر ضاحكةَ في الصباح التالي، ثّمّ تغادر لتركض

 مِن القلعة.
يحرسُ كاسيوس حصننا الجديد مع مَن تبقّى مِن قبيلتنا، في حال حاول تيتوس مهاجمتنا، بينما نذهب أنا وروكي إلى مـخبأ المؤون النهار. حَضُر الغسق، ولم تحضر كوين. على الرغم مِن الظلام نتعقّب المسار الذي كانت لتسلكه مِن برج ديموس. سرنا إلى أن وصلنا إلى البرج نفسه، الذي يقع في الهضاب المنخفضة محاب مِن رجال تيتوس يتسكّعون حول قاعدته. يجذبني روكي ويسحبني إلى
 يجلس فيكسوس على غصنِ عالِ ينتظر وهو مختبئ. هل أمسكوا إِئِ بكوين؟



 شيءّ ما ليس على ما يرام.

ليا تلتقي بي عند بوّابة الحصن. تعانق روكي، وتنظر إليّ كأنّني أبوها، أو ما شابه. إنّه ليس كيانها الفزع المعتاد. جسمها الأشبه بالعصافير ير تعشُ ليس مِن الخوف، بل مِن الغضب.

- عليك أن تقتل ذلك الوغد القذر يا دارو. عليك أن تقطع خصيتيه

تيتوس . (اما الذي حدث؟). أنظرُ مِن حولي: (لليا. أين كاسيوس؟؟).
تخبرني.
تيتوس أمسكَ بكوين، وهي في طريق عودتها مِن البرج. لقد ضربوها إِيا،

 على ردّ الفعل الذي أرادوه، لكنْ ليس منّي.
كاسيوس كان يقوم بنوبته، وعندما نام البقيّة، غادرَ متسلّالًا إلى القلعة لتحدّي تيتوس. بطريقةٍ ما كان الشابٌ الرائع متبجّحَاً بما فيه الكفاية،
 الذي التهم قبيلة تيتوس خلال بضعة أسابيع. كان ابن الإمبراتور على


الصغير، إنّه ليس كذلك.

- "الكنّه حي". أقول.
- (أجل، أنا حيّ أيّها القرد الماجن!). يخرج كاسيوس متعثّراً بلا قميصِ مِن الحصن.
- (اكاسيوس!"). تتقطّع أنفاس روكي، ويبهت وجهه فجأة!!

عين كاسيوس اليسرى مطبقة مِن شدّة تورّمها. شفتاه مشقوقتان. أضلاعه أرجوانيّة كالعنب. عينه الأُخرى مُدمَّاة. ثلاثة ألصابِ
 ملؤها الحزن. كاسيوس كان ابن الإمبراتور، فارسهم اللامع، والآن هذا الفتى محطّم، والنظرة التي تعلو وجوهـهمه، واللّون الشار الشاحب لبشر تهمهم، يخبرني بأنّهم لم يشاهدوا من قبْل قطّ شخْصاً جميلاُ قد شُوِّه. أنا شاهدت. رائحته كالبول.

يحاول أن يجعل الأمور تبدو كلهوٍ عابث: القد أبر حوني ضرباً عندما

 فتى صالح، ووافق على أن يفتح البوّابة إن احتجنا إلى فيلى فعل ذلكي . - (الم أعتقد أنك على هذا القدر مِن الغباء). أقول. - (بالطبع هو كذلك، إنّه يريد أن يكون واحداً مِن فرسان الحاكِ الحمة الُمعظَّمةه". يتمتم روكي: "احيث كلّ ما يفعلونه هو المبارزةه"). يهزّ شُعره
 حصان: "كان عليك أن تتظظرنا").

- (اما حدث قد حدث)". أقول: (اسنمضي قدماً بالخطةّ)". - (احسناًا"). يصدر كاسيوس نخيراً: "لكنْ عندما يحين الوقت، سيكون تيتوس لي".


## 26

## الموستانغ

جزءٌ مِن كاسيوس كان قد اختفى. ذلك الفتى الصلب الذي قَبلته



- (اشكراً لك، يا أخي"، يقول لي، وهو يمسك برأسي مِن جانبيه ليساعد نفسه على النهوض. إنّها المرّة الأولى التي يقولها
 هذا في أيّ مكانٍ آخر، لكانوا قتلوني". - (اعلى الأقلّ لم يكلّفك ذلك حياتك). أقول. يضحك كاسيوس ضحكة خافتة: (كبريائي فقط).
- (اجيّد. فهو شيٌ لديك فيائض منه)". يقول روكي مبتسماً.
- (اعلينا أن نستعيدها). تكشيرة كاسيوس تتلاشّى، وهو ينظر إلى روكي، ثّمّ إليّ: (اكوين. علينا أن نستعيدها قبل أن يأخذها إلى بر جهها). - (اسنفعل ذلك". سنفعل ذلك بحقّ الجحيم.

نذهب أنا وكاسيوس شرقاً و وفقاً لخطّتي، أبعد ممّا ذهبنا إليه مِن قبل.

 شُرقأ تقودنا أقدامنا الطويلة بعيداً وسريعاً. - (هنالك خيال إلى الجنوب الشُرقي"). أقول. لا ينظر كاسيوس.

 أرجلنا. الحشرات تحوم فوق المياه الباردة. الأرض بين ألمار أصابعي تمنخني

 مِن كلَ هذا البروتين.

- اكم نبعد شرقاً عن القلعة باعتقادك؟؟). أسأل كاسيوس، وأنا أثشير
إلى خلفه.
- "اربّما عشرين كيلو متراً. مِن الصعب تقدير ذلك. أشعر بأننا أبعد، لكنّ ساقيَّ منهكتان فعلاًا". يستقيم وينظر إلى حيث كنت ألشير أشير : (حسناً.

فهمت".
فتاةٌ تمتطي موستانغ" "مبرقشـاً تراقبنا مِن حـافّة الوادي الطوليّ الضيّق.

 عندما سقطتُ مِن المهر الذي جِي جعلني ماتيو أمتطيه.
(ها نوع مِن الخيول البريَّ الطليةة التي تستوطن غرب الولايات المتّحدة الأمريكةّ. (p)

- (أريد حصانها لأمتطيه في طريق العودة). يخبرني كاسيوس. لم

 ركوبٌ رائع ! مِن أيّة عُصبِّ أنت؟؟".

ينتابني القلق بشأن هذا.
تقتربُ الفتاة ممتطيةً الحصان لمسافة عشرة أمتار، لكنّ الشعارات على كمّها ورقبتها مغطّاةٌ بقطعتين مِن القماش المخخيط. وجهها مخططّطُ بـلاثة خطوطٍ قطريّة مِن عصارة التوت الأزرق المـخلوط بالدهن الحيوانيّن ونيّ لا
 الغابة الجنوبيّة، أو مِن الشُرق، أو حتّى مِن المرتفعات الشماليّة الشرقيّة
البعيدة.

- ("هيه، أتباع مارس". تقول بتعجرف، وهي تنظر إلى الشعار على

سُتَرِنا.
ينحني كاسيوس على نحوِ مُيرٍ للشُفقة؛ أمّا أنا، فلم أكلّف نفسي عناء
ذلك.

- (اياه، هذا رائع!). أركلُ حجراً بحذائي: (اهيهه ... موستانغ. شُعارُ
 إنّها صغيرةٌ ورقيقةٌ، لكنّ ابتسامتها ليست كذلك. إنّها تسخر منّا: (اما
 أربِّت على نصلي المِنجَليّ: (القد اكتفينا، سنعود إلى ديارنا)، . أشير إلى الجنوب مِن قلعتنا. تكتم ضحكتها على كذبتي الخرقاء.
- أكيد، طبعاً ستفعلون.
(اسأكون عادلاً معكِ"). يجبر كاسيوس وجهه المُهُشَّم على الضحكك:
 المغطّى بالقماش تحت سرجك الـك أيًا يكن، وخذيني معك إلى إلى الحصن.

 بأربع خطواتٍ إلى الخلف إلى أن استسلم كاسيوس مِن محاولة سرق قته.


ينفخُ كاسيوس صدره موافقاً.
فتتظرهُ حتّى يفهم.
ثم يُتَجهَّم.
- (انعمم. أوه! كما ترين، ليس لدينا أيّة أدوات في مَعقلِنا عدا تلك العائلدة إلى إلهنا؛ لذا لا بدّ من أنّكِ صادفتِ عُصبة سيريس" . تنحني إلى

 كتتم حملتموها معكم. إذنْ، سيريس موجودة في هذه الأنحاء أيضاً. على الـى


وجهها الذي على شُكل قلب تُطغى عليه عيونها الضاحكة الْير، وفمها ذو الضحكة الساخرة. شعرها الذهبيَ شديد اللّمعان في الشمسى، وينساب بضفائر على ظهرها.
- (إذذْ، أنتمه في الغابة؟". تسأل: (اشمالاً في المرتفعات، على
 لديكم أحصنة. يا لكم مِن عُصبةٍ مسكينة!!. - (اعاهرة!)". يوضِح كاسيوس -
- (يبدو أتّكِ فخورةٌ جدَّا بنفسك") . أضع نصلي المِنجَليّ على كتفي. ترفع يدها، وتلوِّح بها إلى الأمام والخلف: "انوعاً ما. نوعاً ما. لكنْ


 سرجي أيضأ؟!). - أحاولُ إسقاطكِ عنه فقط يا موستانغ

 موقع قلعتكَ؟ عن أبراجها ومساحتها؟ بوسعي أن أكون سيّدة رؤوفة. ترمقني بنظرة لعوبٍ، وهي تتفحّصني مِن أعلى رأسي إلى أخمص قدمَيّ. عيونها تلمع كعيون الثعلب. كلّ هذا لا لا يزال مجرّد لعبية بيّ بالنسبة إليها، ما يعني بأنّ عُصبتها في مكانٍ متمدّن. أحسدهانِّ وأنا أتفحّصها بطريقةٍ مماثلة. كاسيوس لم يكذب؛ فمِن الجميل حقّاً النظر إليها، لكنتّي أفضٍّل أن أسِقطها عن حصانها الموستانغ. قدماي متعبتان، ونحن نلعب
لعبةٌ خطرة.
- (اما كان ترتيبكِ في عمليّة الانتقاء؟؟). أسأل على أملِ الحصولِ على

مزيد مِن الاهتمام.

- أعلى منك، آيّها الحصَّاد. أذكرُ أنّ ميركوري أرادكَ بشدّة، لكنّ
 شدّة غضبكَ وانفعالكَ.
- (اكنبِ أعلى منّي؟ إذنْ، أنتِبِ لستِ مِن ميركوري؛ لآنَهم اختاروا
 تذكُّر مَن أيضاً انتقوه قبلي، لكنّتي لم أتمكّن؛ لذا أبتسم: (اربّما ليس عليكِ أن تكوني مغرورةً هكذا. عندها ما كنتُ لأعرفَ ما هو تو ترتيبك في عمليّة الانتقاء|.

ألحظ السكّين تحت سُترتِها السوداء، لكنّني ما زلتُ غير قادرِ على

 بكوين، وأذنها المفقودة.
انتهى عملنا. بوسعنا تركُ موستانغ. إنّها ذكيّةٌ بما يكفي لتكتشتفَ ما ما تبقّى، لكنّ المغادرة بلا حصان قد تكون مشُكلة، ولا أظنّ أنّ موستانغ

> بحاجةٍ فعلاً إلى حصانها.

أتظاهرُ بالضحجر . كاسيوس يبقي ناظريه على التالال مِن حولنا، تُمّ أبدأُ
 حوافر الحصان الأماميّة. ينظر هو أيضاً، وعندها حركة الفتاة أصبحت لا إراديّة. حتّى مع إدراكها بآنّها خدعة، إلّا التّا أنها تنحني إلى التى الأمام لتلقي
 بينا. أنا سريع، وكذلك هي، لكنّها تفقد توازنها بعض الشيء، التئ وكا


أرمي بنفسي عليها لأمسكَ بيدي اليمنى القويّة ضفائرها الطويلة عندما ينطلق الحصان بعيداً. أحاولُ جذبها بقوّةٍ عن السِرج، لكنّها كانت كالنـار المستعرة.

 كاسيوس مهتزّةٌ عبر الهواء وتُعرقِل الحصان. الفتاة والوحش يسقطان معاً في العشب المو حِل. - (اكاسيوس، اللّعنة!)". أصيح.

- آسف!
- كِدتَ تقتلها!
- أعلم، أعلم. آسف!

أركض نحوها لأرى إن كُسِر عنقها. سيُدمِّر هذا كلّ شيء. إنّها لا
 فخذي. على الفور أملُّ يدي إلى هنالك، لألوي مِعصمهـا مبعدلاً يدها، ثمّ آخذ السكيّن وأغرسها في الأرض.

 لتصبح الخطّة أكثر تعقيداً بعض الشّيء.

أسمع صوت حو افر.
الجميع لديهم أحصنة ملعونة إلّا نحن.
ترمشُ الفتاة، فأنزعُ القماشُ عن شِعارها. عُصبة مينيرفا. الإغريق يطلقون عليها اسم أثينا. طبعاً. سبعة عشُر حصاناً ينتضّون مِن قمّة التلّة

نحو الوادي الطوليّ الضيّق، وفرسانها يحملون رماحاً صاعقة. مِن أين حصلوا -بحقّ الجحيم- على رماحِ صاعقة؟

- ((حان وقت الجَري يا حصَّاد). تقول الموستانغ مستهزئة: (لقد

حضر جيشي".
لن يكون هنالك أيّ جَريٍ. يغطس كاسيوس في البحيرة. أقفز مبتعداً
 الماء لأنضمّمّ إليه. لا أجيدُ السباحة، لكنّني أتعلَّم بسرعة.
فرسان عُصبة مينيرفا يسخرون منّا أنا وكاسيوس، بينما نخوض الماء



 إنّها تساعدنا على العوم، وبما أنّه لا أحد مِن عُصبة مينيرفا ينوي السباحة

لملاقاتنا، فإنّنا بأمان حتّى الآن.

- (اينبعي أن يكون دوكي قد أشُعلها الآنا. أخبر كاسيوس، وقد

- سيشُعلها رو كي. الإيمان... ياصديقي ... الإيمان.
--مَن المفتر ض أيضاً أنْنّا أو شكنا على الو صول إلى الديار.
- حسناً، مازالت الأمور تجر ي أفضلـ من خطّيّي .
- (اتبدين ضجرهة يا موستانغ !). أصرخ وأسناني تصطك: (اتعالي
- (اكي أصاب بانخفاضي في درجة الحرارة؟ لست غبيّة. أنا مِن عُصبة
 نفسي بوساطة مَوِِدِ قلعتكم. هل ترى؟؟". تشير وراءنا متحدّثة بسرعة إلى
 بغيمةِ ركاميّةٍ عظيمة.

عمودٌ مِن الدخان الكثيف يرتفع مِن بعيد.
أخيراً.

- ("تبَّاٌ كيف تمكَّن هؤ لاء الأوغاد مِن اجتياز الاختبار؟"، أسألُ بصوت عالٍ: "القد كشُفوا مكان قلعتنا)،
- "إن تَمكَّنا مِن العودة، سأجعلهم يغر قون في قذارتهم". يردّ كاسيوس بصوبت أعلى أيضاً: (اعدا أنطونيا. إنّها جميلة جدّاً على ذلك").

أسنانُنا تصطك.
الفر سان الثمانية عشر يظنّون بأن عُصبة مارس غبية، بلا أحصنة، وغير
مستعدة.

- (ايا حصَّاد ويا أيها الوسيم، عليّ ترككما الآن"). تصيح بنا موستانغ: "احاولا ألاّ تغرقا قبل عودتي مع رايتكم. يمكنكما أن تكونا حارسيّ الجميلين، وتحصهال على قبّعاتٍ مناسبة، ولكنْ علينا أن نعلّمكما التفكا التِير على نحوِ أفخل،(1).
تعدو بحصانها مبتعدةٌ مع خمسة عشر فارساً، الذهبيّ الضخـم يقود

 أدو اتنا الزراعيّة مرميّة في الو حل على الشاطئـ
- ("مـ موستانغ إنّها امممـ امر أة شششـ شهوانيّة). يتمكّن كاسيوس

هِن نطقها على الرغم مِن رعاشه.

- إنّها مـ ممم- مخيفة.
- تتت تذكّرني ببـبـ بأمّي.
- ققــ قد أصصصـ أصابك خطببــ خطبٌ ما.

يومئ بر أسه موافقاً: (إذذْ... الخخخــ الخطّة نااII ناجحة نوعاً ما).
إن استطعنا الخروج مِن البحيرة مِن دون أن يُقَبَ علينا.

 للهواء مِن الشقوق الصغيرة الناتجة عن الضغط. ربّما قد تتاح لنا الفرصة

 يمكنهم الجلوس بغباء في قلعتهم مِن دون قتالٍ مثل أتباعنا؟
سأصبح عبداُ مجدّداً. ربّما ليس عبداً حقيقيّا، لكنّ ذلك لا يهمّ. لن
 أغرق، لو تركتُ خطّتي تُخفق. مع أنّني لا أعرف كيف سأهزِم أعدائي.
 البحيرة، ويينما أستعدّ للسباحة نحو النُاطئ، بصرف النظر عن النتيجة، عندها تجفلُ الأحصنة لسبٍ ما ما. ثّمّ صوت صراخِ يشقُقُ طريقه عبر الماء.
الخوفُ يقطر على طول ظهري مع سماع عِواء شيءُ ما. إنّه ليس ذئباً.

لا يمكن أن يكون ذلك ما أظنّه. ضوء أزرق يومض مع رفرفة رمح صاعقٍ
 يهبّ لمساعدته والكهرباء توهّجت باللّون الأزرق مـجدّداً. إنّني أرى ذئباً أَسْودَ يقف فوق أحد الأجساد بينما يسقط الآخر . الظالام مجدَّداً. سكون، ثّمّ الأنين الحزين للروبوتات الطبيّة التي تهبط مِن الأوليمبوس. أسمع صوتاً مألوفاً.

- المكان آمنٌ الآن. اخر جوا مِن الماء يا أسماك.

 بينها. جسمي يرجف كصبيّ حفَّار في أثناء العمل. - (اغوبلن، أيّها المختل، أهذا أنت؟"). أنادي.

 ذَهَبُ زِيِّه الأْنْود مغطّى بالو حل، و وكنلك و وههه.
يز حف كاسيوس لينهض على ركبتيه، ويحتضن سيفرو معانقاً: (أوه أٔ أنت ججج- جميل، يا أيها الغوبلن، ججـ جميل، جججـ جـج جميل، وذو رائحةٍ نتنة).
- (اهل يتعاطى الفطر المسموم؟". يسأل الغوبلن مِن فوق أكتاف كاسيوس: "اتوقّف عن لمسي أيها القرد الماجن") . يدفع كاسيوس بعيداً عنه
بحرج.
 فو قهم، وآخذ ملابسهم الجافّة لأستبدلها بملابسي. أتحسّسُ النبض.
- (پكلّا"). يدير سيفرو رأسه نحوي: (هل كان عليّ فعل ذلك؟"). - (الللـ لماذا تسألني كككـ كأنتي قققـ قائد سِربك؟؟"). أضحكُ : (أنت تعلم كيف تجري الأمور").
 ما ما تزالل مثله؛ لذا، هل عليَ قتلهم؟"). يسأل بلا مبالاة. أنا و كاسيوس نتبادل نظرات التعجّب.
- (اككـ كلّ!"). كنّا قد اتّفقنا عندما وصلت الروبوتات الطبيّة لأخذ أتباع مينير فا بعيداً. لقد آذاهم بما يكفي لإنهاء و جودهـمـ في اللّعبة.
- "إذنْ، بحقّ السماء، ما الذي تتـت تفعله هنا ممدـ متجوّ لاً بيـ بفراء الذئب هذا؟؟!. يسأل كاسيوس.
- "روكي قال بانّكما ستكونان في الشُرق". يردّ سيفرو باقتضاب: (ايقول بأنّ الخطّة ما تزال قائمة)"). - (اهههـ هل وصل أتباع مينيرفا إلى القلعة؟"). أسأل.

يبصق سيفرو على العسبّ، بينما يلقي القمران التوأمان بظلالٍ مخيفةٍ على وجهه القاتم: (اتبّاً! كيف لي أن أعرف؟ لقـئ لقد تجاوزوني على الطريق

 مينيرفا إلى الحصن، سيدمّرون تيتوس، وسيستولون على أرضنا"ا. - (أجلّ، هذه هي الفكرة". أقول. - سيأخذون رايتنا أيضاً.. - إنّها مخاطرةٌ علينِا القيام بها -... لذا سرقتُ الراية مِن الحصن، ودفنـا

كان عليّ التفكير في ذلك.

- (اسرَقَتها، هكذا بكلّ بساطة). يضحك كاسيوس: (أيّها المحنون

يبدو سيفرو مستاءء ومسروراً، ولكنّه مستاءٌ أكثر: ااحتّى مع هذا، لا لا
يمكننا أن نضمن مغادرتهم لأرضنا").
- (اماذا تتـ تقترح؟". أسأل، ما زلت أرتعش لكنّ صبري نفد. كان

بوسعه مسـاعدتنا مِن قبل.

- نستعيد الأفضلِّة كي نطردهم بعد أن يؤدّوا عملهم بإسقاط تيتوس،
كما هو جليّ.
- (أأجل، أجل. هذا مفهوم). أتخلّص مِن آخر رعشاتي: (ولكنْ كيف؟^. يهزُّ سيفرو رأسه. - سنستولي على راية مينيرفا. - (ا|اانتظر)، يقول كاسيوس: (أتعرف كيفيّة القيام بذلك؟؟"). يطلق سيفرو صوت نخير ساخر: (اماذا كنت تعتقد بأنتي أفعل طوال الوقت، أيّها الغبيّ المدلّل؟ أستمني بين الشُجيرات؟"ا ينظر كلٌّلّ مّا أنا و كاسيوس إلى الآخر . - (انوعاً ما)، . أقول.
- "(في الواقع نعم") يوافق كاسيوس.

نمتطي أحصنة مينيرفا، ونتّجه إلى الشرق مِن المرتفعات. لستُ بفارسٍ جيّد. على العكس مِن كاسيوس طبعاً؛ لذا تشبّثتُ جيّداً بأضلاعه

المرضوضة. وجوهنا مطليّةٌ بالوحل. إنّها تبدو كظلالٍ في اللّيل؛ لذا سيرون أحصنتنا، ورماحنا، وشعاراتنا، وسيظنّون بأنّنا منهم.
قلعة مينيرفا تقعُ في أرضٍ متموّجةٍ مكسوٌة بالأزهار البريّة، وأشَجار

 الحجارة الرمليّة، يعتر ضنا صوتٌ مِن السور فوق البوّابة. سيفرو لن يكون موضع قبولٍ بعباءة الذئب التي يرتديها؛ لذا يقوم بحراسة طريق الفرار. - ("و جدنا عُصبة مارس". أنادي: (أوه! افتح البوّابة المتببة) . - ا(كلمة السرّ"). يطلبها الحارس بكسلٍ مِن البرج المُحصَّن. - (انهد-ردف-رأس!"). أصيح. سمعها سيفرو آخر مرّة كان هنا. - "احسناً. أين فير جينيا والفر سان؟). يصيح الحارس.

> موستانغ؟

- (أخذذوا رايتهم يا رجُل ! الأوغاد لم يكن لديهم حتّى أحصنة. ربّما قد نتمكّن مِن الاستيلاء على قلعتهم". ينطلي الأمر على الحارس.
- أخبار رائعة! إنّ فر جينيا شيطانة. جون ألـّا أعدّت العشاء. تناو لا بعضه


 وكاسيوس. إنّ قلعتهم محتلفة: أجفّ، وأنظف، وأقلّ كآبة. لديهم حدائق وأشُجار زيتون تلتفُ بين أعمدة الطابق السفليّ ذي الحجارة الرمليّة.

نختبئ في الظلال بينما تمرّ فتاتان مع كؤوس الحليب. ليس لديهم أيّة مشاعل، أو نيران موقدة يمكن للعدوّ أن يلحظها مِن بعيد، شـموعٌ صغيرةٌ الِّ فقط، ما يجعل التسلّل أسهل. مِن الواضح أنّ الفتاتين جميلتان؛ لأنّ كاسيوس يقوم برسم تعابير على وجهه، ويتظاهر بآنه يتبعهما على الدر الد الـى

 النوافذ تطلّ على السهل المظلم. أمام النو افذ هنالك أطلـ أطلس مينيرفا ممدّد.

 حصن مينيرفا في الغابة الكبرى؛ هذا كلّ ما اكتُشِف. لديهم سجلّات بنتائج كلّ منهم كي يتمكّنوا مِن متابعة إنجازاتهم. واحلٌ منهم يُدعى باكس، يبدو أنّه كابوسٌ دمويّ. قام شخصيّياٌ باستعباد ثمانية، وتسبّب بهبوط الروبوتات الطبيّة لالتقاط تسعة طلّاب؛ لذا أعتقد أنّه ذلك الضخم الطويل كالسبجيّين.
لا أعثر على رايتهم في أيّ مكانٍ في غرفة القيّادة. إنّهم مثلنا، ليسوا أغبياء بما يكفي ليتر كوها ملقَاةً هنا هكذا. لا مشُكلة، سنعيُّ عليها بطر يقتنا. في هذه اللّحظة تماماً، أشُمُّ دخان النار التي أشعلها كاسيوس يتسرّب عبر
 التي لدى عُصبة مارس. أحطِّم كلّ شيء.
وبعدما أتلفتُ خريطتهمه، وانتهيت مِن تشويه تمثال مينيرفا، أستخدم فأساً وجدته لحفر اسم مارس على طاولة حربهم الطويلة الجميلة. تنتابتني

رغبةٌ بحفر اسم عُصبةٍ أُخرى في الحطام لإرباكهم، لكنّني أردت أن يعلموا


 مينيرفا جشعون متكبّرون، فلْندعهم يشعرون بعض الشيء كعُصبة مـئ مارس؛ فلندعهم يشُعرون بالغضب والفوضى.
 كِدتُ أجعلها تفقدُ وعيها، وأنا أرفعُ فأسي. لا جلدوى مِن إيذائها. لا يمكننا أخخذ أسرى، ليس بسهولة؛ لذا سحبتُ كالّا مِن النصل المِنجَليّ، والرمح الصاعق. وَحلُ على وجهي، وشُعري الذهبيَ أشعثـ أبد ألدو مثيراً للرعب. - (هل أنتِ جون؟) - أهدر .

- كکكـ كلاّ. . . لماذا؟
- أتجيدين الطهي؟

تضحكُ على الرغم مِن خو فها. ثلائة فتية استداروا حول الز اوية المَ اثنان
 - (الأعداء!). يصيحون: (الأعداء!).

- "إنّهم في الأبراج"، . أزمجرُ لأربكهم مراراً وتكراراًاً، وأنا أهبط الدرج

 - (اعُصبة مارس!"). يصرخون: (اعُصبة مارس قد أتت!"). فتى يافع ير كض كالبرق مارّاً بجانبي. أمسكُ بِياقِّه وأرمي به عبر النافذة

إلى الساحة في الأسفل، مُفَرِقاً أتباع مينيرفا المجتمعين هناك. أذهبُ إلى المطبخ. نار كاسيوس ليست سييّة. معظمها دهنّ وأشواك. فتا فتاةٌ زاعقةٌ تحاول إطفاءها بالضرب.

- (اجون!") أنادي. تستديرُ نحو رمحي الصاعق، فتر تعشُ بينما كانت الكهرباء تَشُلُ عضلاتها ه هكذا سَرقتُ طبَّاختَّهم.
يعثُ علي" كاسيوس، وأنا أركض مع جون على كتفي عبر حدائقهم.
- ما هذا بحق الجحیيم؟
- (إنّها طبّاخة)، . أشرح.

يضحكُ بشدّة إلى درجة آنّه بالكاد يتمكّن مِن التنفّس.

 مارس قد أتت بكامل قوّتها. يسحبني كاسيوس إلى إسطبلاتهم. لقد خلّفوا


 تقودُ إلى الحصن. راهنّا على أنَّ شخخصاً ما، مِن الذين سيرغبون على نـلى نحوٍ يائس بالهروب مِن الحصن المتهاوي؛ سيستخدمها للنجاة، هو شخصٌ سيحاول حماية الراية. كنّا على حق.
 قادم. بعيداً في الخلف، العدوّ يلاحقه جرياً على الأقدام مع رِمأِح صاعقة. هُم الآن مَن ليس لديهم أحصنة. وليس لديهـم أيّة فرصدِّ لاستعادة راية

البومة التي تلمع بين يديه الملطّختين بالوحل. مع الطبّاخة فاقدة الوعي،
 عائدين إلى مرتفعاتنا التي مزّقتها المعارك، نحن الثلاثة نضحك، ونبتهج، ونعوي.

## 27

## عُصبـة الغضب

عثرنا على روكي في برج فوبوس مع ليا، والمُتجهِّم، والمُهرّج، والشو كة، والحشيشة، والحصوة. لدينا ثمانية أحصنة، اثنان سُرِقا عند البحيرة، وستّة بِن القلعة. نضيفهم إلى خطّتنا. نعبر أنا، وكاسيوس،
 موستانغ. أحصنتنا الأخرى المسرو قة تنطلق بقيادة أنطونيا فيُ مسارٍ التفافيٍ نحو الشُمال حالما يغادر المُستطلِع. روكي بلا أحصنة يلتفُّ جنوباً. حصاني فقط ليس مغطّى بالوحل. إنّها فرسٌ بهيّة. وأنا أبدو بمنظرٍ

 سرقها، لكنّه لا يريد أن يحملها. إنّه يحبّ سكاكينه المعقو فـة كثير أُ أعتقد

 صمتٌ قاتلُ يخخّم، ونحن نسيرُ عبر أراضينا المنخفضة. الضباب ينسابُ حول الأشجار فأخترقه. كاسيوس وسيفرو يسيران بحصانيهما

إلى جانبي. لا أستطيع رؤيتهما، أو سماعهما الآن، لكنّ الذئاب تعوي في مكانٍ ما. سيفرو يردّ بعواء. أكافح للبقاء في مكاني كلّما جفلت الفرس.

 كأنّها لعبة. بطريقةٍ ما هي كذلك؛ لأنتي بدأتُ أشُعرُ بالمرح أخير أُ لقد استوليَ على قلعتنا؛ ضوء توهّج النيران على طولى النى الأسوار يخبرني بذلك. القلعة تقع عالياً على تلّةٍ فوق وادٍ طوليِّ ضيّق، مشاعِلُّها
 ناعمٌ على العشب الرطب بينما على يميني ميتاس يَخِّرُّ مثّل طفلٍ مريضِ في اللّيل . كاسيوس يسير بحصصانه هناك، لكتنّي لا أستطيع رؤيته.



 وإلّا كنت لأسمعهم. تنظرُ إلى الفتية مِن خلفها. باكس ضنمّا رمحه في يديه الكبيرتين يبدو كصولجان.

- هيه يا موستانغ. - (إذذْ، لم تغرق. كان ليكون الأمر أسهل) . وجهها الذّكيّ قاتم: (إنّك
 كلمات لوصف غضبها: (اغتصاب؟ تشويه؟ قتل ؟)، تبصق. - (أنا لم أفعل شيئاً") أقول: (اوكذلك لم يفعل المُشُرِفون". - أجل، إنّك لم تفعل أيّّ شَيء ومع ذلك لديك الآن رايتنا، وماذا

إذنْ؟ هل الوسيم في مكان ما هنالك في السديم؟ استمرّ بالتظاهر بأنّك لستَ قائدهم. بأنّك لستَ المسؤول الـئ - تيتوس هو المسؤول.

- (الوغد الكبير؟ نعم، باكس حيَّةَهُها. تشير إلى الفتى العملاق
 مع انبعاج. حصانه يبدو كالكلب مِن تحتهـ . ذراعاه العاريتان أثشبه بجلاميد مكسوّة باللّحم.
- لم آتِ للحديث يا موستانغ. - (أتيتَ لتقطع أذني؟؟). تقول مستهزئة. - كلّا، غوبلن مَن فعل . عندها ينزلقُ واحدّ مِن رجالها مِن السرج، وهو يصر يُ - (اما الذي....). يدمدمُ الفارس.

تتساقط السكاكين في الحال مِن خلفهـم، وسيفرو يَعوي كالمجنون.

 المسروقة الملطّّخة بالوحل. إنّهم يَعوُون كمـختلّين عقليّاً في السديم. جنود موستانغ يستديرون.

سيفرو يطيح بواحدِ آخر. إنّه لا يستخدم الرماح الصاعقة. الروبوتات الطبيّة تصلح عبر السماء التي امتلأت بالمُشُرِفين فجأةًا جميعهم يأتون


على رفاقه. أخذ كلٌّ منّا يحدّق إلى الأعلى مراقباً ظهورهمم الغريب، بينما تستمرّ الأحصنة في العذْو، ويتوقفَ الوقت.

- (إلى القتال!)! . أبولو القاتم يسخرُ، وهو في الأعلى. لباسه الذهبيّ يشير إلى آنّه نهض حالأ مِن فراشه: (إلىى القتال).

ثمّ تعمّ الفوضى عندما تبدأ موستانغ تصرخ بالأوامر والام
 ليدعموا قوّاتها. يحين دوري. أغرس بعنفٍ راية مينيرفا في الأرض، وأصرخ بطريقةٍ جنونيّة. أركلُ فرسي بكعبي. تنطلقُ فجأةٍ إلى الأمام،
 اليسرى القويّة تمسك باللّجام، وتسحب نصلي المِنجَليّ. أشعر بأنّني غطَّاس جحيمّ مِن جديد عندما أعوي.
 هو الذي أربكهم. إنّه جنون سيفرو. إنّها الوحشيّة المجنونونة لأتباع مارس.
 - "اباكس ذهبي" تِيممانوس". يصرخ العملاق المهووس، والزبد يخرج مِن فمه. أكِزُ حصاني بكعبيّ وأعوي. بعدها يعرقل باكس حصنيانيّ
 مِن سرجي مِن فوق رأس حصاني وأرتطم بالأرض
مشوّش الذهن أتعشّر وأسقط على ركبي في ميدانٍ دهسته الحو افر .

 أتباع مينرفا يُقذَفون مِن سروجهم. آخرون يركلون أحصنتهم لِيدفعوا

بها نحو رايتهم المتروكة، لكنّ كاسيوس يظهر مِن بين الضباب، ويعدو

 حرّاس البرج ينتظرونهم، وقد كمنوا لهم في الغابة؛ حيث لا تستطيع الأحصنة العذُو.

ردّ الفعل يجعلني أخفض رأسي مع إطلاق رمحِ سريع نحو جمجمتي. أنهضُ ممسكاً بالنصل المِنجَليّي. أضرب به على المعصـم



 السرج. أستدير نحو الجانب، وأضرب مرّةً تلو أخرى؛ لأكشط الحصان، وأكسر حَوشَبه؛ يسقط الحيوان.
رمحٌ صاعقٌّ آخر يحاول طعني. أتفادى سنّه، وأقتلعه بيدَيْ أحمر، وأُقحم الرأس المُكهرِب في مهاجمم آخر . يسقطُ الفتى. يزيحه جانِّ جانباً جبلٌ ، ويندفع راكضاً نحوي. إنّه باكس. في حال كنت أحبّ أحمق، فإنّه يصرخ
 الفجوات في أجسام السفن. - (اباكس ذهبي تيليمانوس!". يضربُ رمحه الكبير على صدره، ويصيب المهرّج ذا الشعر المنفوش بقوّة، لدرجة أنّ صديقي يُقْذَف إلى


- (إنَه مخنّثل).. أكمِلُ سـاخراً.

تّمّ يضربني حصانٌ مِن جانبه على ظهري، لأتعثّر مترنّحاً نحو الفتى الضخم. إنّني هالِكُّ لا محالة. بوسعه النيل منّي بِرُمحه، ولكنْ عونا عن ذلك يعانتني؛ هذا أشبه بأنْ تُحتَضَنَ مِن قِبَل دبٌ ذهبيِّ، لا يتوقّف عن الصراخ، وهو ينادي اسمه اللّعين! ظهري يطقطق. يا أمّاه! إنّه يَعصرُ



باكس يزمجرُ معلناً انتصاره الشُخصيّ: (انِلتُ مِن قائدكم. تبّاً لكم يا أتباع مارس! باكس ذهبيّ تيليمانوس حوَّلَ قائدكم إلى غُثاء. باكس ذهبيّ تيليمانوس!".

عيوني لا ترى سوى السواد، وأخذت رؤيتي بالتلاشي، لكنّ الغضب
ليس في داخلي.

 أحرصُ على أن أستهدف الائتين ما أمكنتي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة.
 صيحات المُشُرِفين.

يخبرني سيفرو بالقصّة، وهو يفتِّش جيوب أسراهم بعد المعركة.
 إلى الوادي الطوليّ الضيّق. موستانغ، تلك الفتاة البارعة، هربت إلى الى القلعة، وتمكّنت مِن الاحتفاظ بها بوساطة ستّة مقاتلين. جميع الأسرى

مِن أتباع مارس النذين أمسَحَتَ بهم، لن يكونوا لها إلى أن تلمِسهُم برأس



 يذهب كاسيوس، ويعطي لعُصبة سيريس راية مينيرفا؛ هذا أيضاً سيبقيه بعيداً بينما أُبْبٌت موقعي كقائد.






حدث في ذلك... المكان. كلّ شيء...".

- (قام به تيتوس). تتّذدّق بذلك أنطونيا، والتعبُ بادِ عليها. - (اولا أحد غيره؟॥). تنظر موستانغ إليّ: ا(الفتيات لم يتوقّفن عن

البكاءء.

- (الم يمت أحدل). تقول أنطونيا باستياء: (مع أنهنّ ضعيفات، لكنهنّن سيرمّمن أنفسهنّ. على الرغم ممّا حدت، لم يكن هنالكُ أي استنفادي للعِرق

الذهبيّ".

- شالعِرق الذهبيّ..."). تدمدم موستانغ: ( (كيف يمكنكِ أن تكوني باردةً
- (پيا للبنت الصغيرة!". تتنهّ أنطونيا: (الذهب معدنٌ بارد)،
 إلهٌ مريع! وأنتم ملائمون له كثيراً، أليس كذلك؟ الْئِ البربريّة، القرون الغابرة، والعصور المظلمة!).

لست بمزاجِ يسمح لي بتحمّل ذي بريقٍ ذهبيٍّ، وهو يلقي عليّ محاضرات عن الأخلاق

- (انريد منكم أن تغادروا القلعة). أخبرها: (افعلي ذلك مع رجالكِ، وستحصلين على هؤ لاء الذين أسرناهم. لن نحوٌ لهـم إلى عبيد)، أسفل التلّة، يقف سيفرو بجانب الأسرى ممسكاً رايتنا بيده؛ إنّه يدغدغُ باكس المُمتعِض بشعر حصان.
موستانغ ترفعُ يدها في وجهي، وتريني حر كة الإصبع.
 تلعبُ وِفقها عُصبتك. كُن عديم الرحمة كما تشاءُ نُفسككَ المتبَّبَة. لكنْ هنالك حدود. هنالك حدود متبَّبة لما يمكنكَ فِعله في هذه المَ المدرسة، في في هذه اللّعبة. كلّما كنتَ وحشيَّاً أكثرُ، بدوتَ أكثر حمقاً للمُمُشِرِين، للبالغين
 يريدون وحوشاً لتقود الجمعيّّ؟ مَن سيرغب بأن يكونَ تِلميذهُ وحسُاًُ أرى طيف أوغوستوس، وهو يراقب زوجتي المُعلَّقة، بعيونٍ ميّةٍ كأفعى حُفَر . الوحش كان ليرغب بتلميذ على شاكلته.
- "إنّهم يريدون أصحاب رؤى. قادة للر جال. وليس حاصِدين لهـم. هنالك حدود". تُكمِل . أنفجرِ : (الا وجود لأية حدودٍ متبة!").

يتشنّج فم موستانغ. إنّها تفهم إلى ماذا ستؤول الأمور هنا. في نهاية المطاف، لن يكلّفها أيّ شيء أن تعيد لنا قلعتنا المزرية؛ لكنّ محاولة

 المغادرة. إنَّ حِسَّ العدالة الذي لديها هو الذي يقتلها. بطر يقةٍ ما تعتقد أنّ علينا أن ندفع، أنّ على المُسُرِفين أن يهبطوا إلى الأسفل ويتدنّخلوا الْ معظم
 قاله كاسيوس مئات المرّات عندما كنّا نَستطلِع معاً. لكنّ اللّعبة لا تسير على هذا النحو؛ لأنّ الحياة ليست كذلك، الآلهة لا تَنزلُ إلينا في الحياة لتمنحنا العدالة التي نبتغيها. الأقوياء يفعلون ذلك. هذا ما يعلِّموننا إيّاه، ليس فقط الألم المصاحب لاكتساب القوّة، ولكنْ اليأس المصاحِب لعدم امتلاكها أيضاً، اليأس المصاحب لعدم كونكَ ذهبيّاً. - (اسنبقي أتباع سيريس عبيداً)". تطالبُ موستانغ. - (اكلّا، إنّهم ملكنا"). أردُّ بتشدّقّ: (اوسنفعلُ بهم ما يحلو لنا"). تنقضي مدّةٌ، وهي تنظر إليّ، وتمعن في التفكير . - إذنْ، سنحصرُّ على تيتوس.
تتتفضُ موستانغ وتردُّ بحدّة: (اسنحتفظُ بتيتوس، أو لن يكون هنالك

أيّ اتفاق".

t.me/soramnqraa

- لن تحتفظي بأحد.

ليست معتادة أن يُقالَ لها: لا .

أريد أن أحصلَ على ضمانٍ بأنهنّ سيكنّ بأمان. أريد لتيتوس أن يدفع.

- الا أحد يكترث مثقال ذرّةٍ بما تريدين. هنا تحصُلين على ما تأخذين. هذا جزءء مِن المخطّط التعليمي") أسحبُ نصلي المِنجَليّ، وأغرس رأسه

- اسَيمثُل أمام العدالة). يقول روكي لموستانغ كي يطمئنها. - ألتفَتُ إليه، وعيوني تقدحُ شرراً: (ااخرس!").

يشيح بنظره إلى الأسفل، مدر كاً آنّه لم يكن عليه أن يتَكلّم. لا يهمّ. عيون موستانغ لا تنظر إلى أنطونيا، أو روكي. لا تنظر إلى أسفل المنحدر حيث ليا وسيبيو يحتجزان محاربيها راكعين في الوادي الطوليّ الضيّت، والشوكة تجلس مع الحشييشة على ظهر باكس ليدغدغاه بدورهما. عيونها لا تنظر إلى النصل . إنّها تنظر إليّ فقط. ـ أنحني نحوها با
 ماذا كنتِ ستشعرين؟! . أسأل.

لا تعرِف كيفَ تجيب. القانون يَعرِف. لا شيء سيحدث. إنّه ليس
 حينها، ستعدّ الجريمة ضدّ سيّدها اعـا

- الآلن انظري مِن حولك). أقول بهلوء: (الا وجود للذهبيّن هنا.

 ورفعتُ صوتي: (اهذا هو المغزى مِن كلّ هذا. جعلُكم تحخافون مِن عالـم لا تحكمون فيه. الأمن والعدالة لا تُعطى. إنّها تُفرَض مِن قِبَلِ الأقوى". - ("مِنَّالأفضهِلكَ لكَ ألّا يكونَ ذلكَ صحيحاً)". تقول لي مو ستانغ بهدوء.
- الأنّ هنالك فتى مِيُلكَ هنا). وجهها يأخذ منحى مُتجهِّماً، كآنّها نادمةٌ على ما هي مضطرّة لقوله: (امُشْرِفتي تُطلِق عليه اسم الشُغبر • إنّه أذكى ألـى
 بقيّنا بالتصرّف كحيوانات). عيونُها تناشدني : (لذا رجاءً، أسرع وتطوّر"، .


## 28

## أخي

أتظاهرُ بأنّ أعواد الكبريت قد جاءت مِن أحِدِ أتباع مينيرفا، وأنا

 والأعشتاب التي جمعتها قيبلتي. يتظاهر أفراد قبيلتي بانّنها الوجبة الوية الأولى
 قد مضى زمنٌ على عودة أتباع مينيرفا ومقاتليها منسلِّلين إلى ديارهمم.

 إيضاح كلّ تلك النجاسة. كاسيوس ذهب لرؤية كوين؛ لذا فأنا وروكي وحدنا بعضَ الوقت.
قبيلة تيتوس تجلسُ في مجموعاتٍ هادئة. الفتيات لا يتكلّمن مع الفتيان؛ بسبب رؤيتهنّ لما قد فعله بعضهـم. الجميع يأكلون، ورؤوسهم
 في أتباع تيتوس. الاشمئز از يملأ عيونهم، والخيانيانة أيضاً، حتّى مع ملئهم

لبطونهم. عِدَّة مشاجرات تصاعدَت مِن كلِماتٍ قليلة إلى لَكمات. ظننتُ
 الآن لا أستطيع تحديده، وأعتقد أنّ هنالك طريقة واحدة فقط لرأب هذا

الصدع.
ليس لدى روكي الإجابة التي كنتُ أريد سماعها.

 الحالة. كيف ستعامل مع القانون؟ - (رائع!)". أقول: (اماذا إذنْ؟ هل علينا جلدُ تيتوس أم قتله؟ هذا

سيكون القانون".

- هل سيكون ذلك بالفعل؟ أم سيكون مجرَّد انتقام؟ - (أنت الشاعر. أنت اكتشف ذلك". أركلُ أحد أحجار السور.

 يقرّر ما الذي علينا فعله به. - (اليس كاسيوس؟؟). أسأل: (أعتقدُ أنّه يستحق أن يبدي رأيه. في نهاية الأمر، لقد طالبَ بها". لم أكن أريد أن يشـاركُ كاسيوس في القيادة، لكنْ لا لا أريد له أن يخرج مِن المعهد بلا أيّة فر صة؛ أدين له بذلك أك
 - إذنْ، لن يكون لكاسيوس أي دور؟
 على ذراعي: (كاسيوس لا يستطيع قيادة هذه العُصبة. لنس بعد الذي

حدث. قد يطيعه فتية تيتوس وفتياته، لكنّهم لن يحترموه. لن يعدّوه أقوى منهم، حتّى لو كان كذلك. لقد بالو اعليه يا دارو. نحن ذهبيّون؛ إنّنا لا
إنّه على حق.

أجذبُ شعري بيأسِ، وأحدِّق في روكي كأَّه لم يكن متعاوناً.

ينجح. لا يمكن أن يُذكر فقط لما حدث. لا يمكن.

- الا يهمّ على الإطلاق كم يعني هذا لها). يعيد روكي ترديدَ كلماتي مع ابتسامة. أصابعه رقيقة كقشّةٍ على عضلتي ذات الـي الرأسين: اللن يخافوا منه أبداًا).
الخوف ضروريٌّ هنا. وكاسيوس يعرفُ ذلك. فلأيّ سببِ آخر غاب عند النصر؟ أنطونيا لم تبرح جانبي. بولوكس، فالـو التح البّابّابة، لم يفعل
 والشوكة ير اقبانهم مع تكشيرةٍ ماكرة.
- (ألهذذا أنتَ أيضاً هنا، أيّها الخبيث المتآمر؟؟"). أسأل روكي: (المشاركة

المجد؟!).

> يهنُّ رأسه، ويقضِمُ لحم ضأن أن أحضر ته له ليا. - تبّآ لك! أنا هنا مِن أجل الطعام.

أعثيُ على تيتوس في القبو. أتباعُ مينيرفا قيّدوه وأوسعوه ضرباً حتّى
 للى وقوفي فوقه.

- (اكم قتلتَ مِن عُصبة سيريس في غزواتك؟؟). أسأل.
 بالكاد أمتنع عن ركله بين قدميه. اكتفيت بباكس اليوم. لدى تيتوس ما يكفي مِن الوقاحة ليسأل عمَّا حدث - أنا أحكمُ عُصبة مارس الآن. - استعنتَ بأتباع مينيرفا للقيام بالعمل القذر، أليس كذلك؟ لم ترد مواجهتي؟ مِثالُ الذهبيّ الجبان. أنا خائفٌ منه. لا أعرف لماذا. مع ذلك أركعُ على ركبتي، وأحدِّق في
- إنّك أحمقُ تافهُ يا تيتوس. لم تتطوّر قط. لم تتجاوز الاختبار الأوّل


 باعتقادك، لماذا لم يعطونا -نحن في مارس - أيّ شيء، بينما أعـيا أعطوا باقي العُصبب الكثير مِن الموارد؟ أرادونا أن نقاتل كالمجانين، لكنّهُم أرادوا منّا
 الآن، ولستُ مغتصباً. وأنت لستَ سوى عملاقِ شنيعِ في زنزانةِ تحتِ الأرض.
- (أوه، هيه. مرحى!"). يحاول أن يُصفِّق بيديه المقيّدتين: (الا أبلي
- ( اكم قتلت؟؟). أسأل.
- (ليس ما يكفي". يحني رأسه الكبير . شعره زيتيٌّ، وقاتمّ، ومتَّيْنٌ،

كأنّه يحاول تعتيم اللّون الذهبيّ. يبدو كأنّ الوسخَّ يروقه. إنه تحت أظافر أصابعه، يغطي جلده المصقول: (احاولتُ سحق رؤوسهـم. قتلهم قبل الـُ وصول الروبوتات الطبيّة، لكنّهم كانوا دائماً سريعين جدّاًّا). - لماذا أردتَ قتلهم؟؟ لم أفهم ما الغاية مِن ذلك؛ إنّهم قَومُك. يبتسمُ بتصنُّع عند سماعه ذلك: اركان بوسعكَ تغَ أغير الأمور أيها اللّقيط". عيناه الكبيرتان، أكثر هدوءأ وحزناً ممّا أذكر. إنّه لا يحبُّ نفسه، أدركُ ذلك. فيه شيءّ ما يدعو إلى الحِداد والحُزن. الكبرياء الذي اعتقدت

 حتّى قبل أن أشمّك؟ كنّا نتضوّر جوعاً، وأنت استخدمتَ ما عئرتَ عليه لتصبح قائداً؛ لذا لا تُلتِق عليِ محاضرةً في الأخلاق، أيها الوغد الخائن"). - إذنْ، لماذا لم تفعل أيّ شيء حيال ذلك؟

- بولوكس وفيكسوس كانا خائفين منك، وكذلك الآخرون أيضاً. وظنّوا أنّْ غوبلن سيقتلهم في أثناء نومهم. ما الذي كان بان بوسعي فعله عندما كنتُ أنا الو حيد الذي لم يكن خائفاً؟
- لماذا لم تكن؟

يضحكُ بشدّة: إإنّكَ مجرَّد صبيِّ مع نصلِ مِنجَليّ. بدايةً اعتقدتُ بِّنّكَ

 لكنّك لستَ بارداً؛ إنّكَ تهتمّ لأمر هؤ لاء المخنّثّين" . أقطبُ حاجبَبيّ: (كيف ذلك؟").

- هذا بسيط؛ إنكَ تصنع لنفسك أصدقاء: روكي. كاسيوس. ليا. كوين.
- كذلك فعلتَ أنت: بولوكس، كاساندرا، فيكسوس. ينقضضُ وجه تيتوس على نحوٍ مريع: |اأصدقاء؟". يبصق: (أصدقاء؟ ذهبيّو الحاجب أولئك؟ إنّهم وحوش، أوغادٌ بِلا روح. مجرّد مـجموعةٌ مِن آكلي لحوم البشُر، جميعهم. إنّهم يفعلون ما أفعل تماماً، لكنْ ... ايع !"!. - (ما زلت لا أفهـم لماذا فعلتَ ما فعلته بالعبيد)، . أقول: (الاغتصاب يا تيتوس، الاغتصاب".
و جهه هادئ وقاس: (القد قاموا بذلك أوّلاًا).
- مَن

لكنَّه لم يكن يَستمِع. فجأةًا راح يخْبرني كيف أخذو هال، وقاموا باغتصـابهاأمامه، ثمّ عاد الأوغاد القذرون بعد أسبوع ليقو مو ا بفعل المزيد؛ لذا قتلهم؟؛ سحق زؤوسههم: ا(قتلتُ الوحوش المالاعِين. الآن، نال بناتُهم بحقّ ما نالوه".
بدا الأمر كأنّني تلقَيتُ لكمةً في وجهي.
ياه سحقاً!
قُتعريرة تسري في أنحاء جسمي.
الملاعين!
أبتعدُ إلى الوراء متعثّرًاً.

- (لما الذي يحدث لك بحقّ الجحيم؟؟). يسأل تيتوس. لو كنت ذهبيّاً، ما كنت لألحظَ ذلك، كنت لأرتبكَ فقط مِن هذه الكلمة

الغريبة. لست ذهبيّاً. - دارو؟

أشقُّ طريقي مترنَحاً نحو القاعة. أتحرّك مشوّشَ الذهن. بات كلّ شيءُ منطقيّاً الآن: الكُره، الاشمئزاز، الانتقام. آكلو لحوم البشر يأكلون بني
 مَن هم بنو جنسهم؟؟ بنو جنسهـم الذهبيّون، الملاعين، وليس المتبَّيَّن. تيتوس قال: الملاعين. لا يقول ذهبيَ ذلك أبداً. وسمَّاه بالنصل المِنجَليّ، وليس بمِنجَل الحصَّاد.

ياه، سحقاً! تيتوس أحمر.

## 29

## الاتّحاد

يمثّل تيتوس كلَ ما لم يردني الر اقص أن أصبح عليه، إنّه مئل هارموني؛






 بوسعي تحمّله. إيو لم تمت كي يتمكّن تيتوس مِن قتل بعض الأو لاد. أجهيُّ بالبكاء في مستودع الأسلحة عندما أقرّر ما الذي يجب ئِي فعله. دماءُ أُخرى ستُدنِّس هاتين اليدين؛ لأنّ تيتوس كلبٌ مسعورٌّ، وينبغي إسكاته.

في الصباح، أسحبه إلى الساحة أمام العُصبة. يقومون بإزالة بقايا وليمة

اللّيل. أحضرُ العبيد كي يـُـاهدوا. بضعة مُشُرفين يحومون عالياً فوقنا.
 موافقتهم الصامتة.
ألقي بتيتوس على الأرض أمام قبيلته السابقة. يراقبون بصمت، السديم معلّقٌ في الهواء فوقهم، الأقدام المتوتِّرة تكشُطُ الحجام الحّارة الباردة للساحة المر صوفة. القشُعريرة تتسلّل إلى يدَيّ عبر الفو لاذ المقوّى لنصلي

المِنجَليّ.

- (الار تكاب جر ائم الاغتصاب والتشويه، ومحاولة قتل أفراد عُصبته، أحكمُ عليكَ يا تيتوس ذهبيَ لادروس بالإعدام". أعدّدُ الأسباب: (هل لدى أيّ أحدِ اعتراض على حقّي في القيام بذلك؟؟.، أوّلاً: نظرت إلى الى



 كيف تبدَّل ولائي! سأجعلُ أحمر يموت؛ لآنهَ قتل ذهبيّين . كان يحفرُ

 ذلك. الحُمر أفضلُ منه، ألسنا كذلك؟
قبيلة تيتوس تلتزم الصمت. ذنبهم مرتبطٌ بقائدهم. عندما علدما يمضي، سيتلاشى أيضاً. هذا ما أخبرتُ نفسي به. كلّ شيء سيكو الهو - (أنا أعارضُ الحكم"). يقول تيتوس: "وأتحدَّاك في نزالٍ يا يا لاعق
الروث").
- (او أنا أقبل بذلك يا سيّدّ). أنحني باقتضاب.
- (إذذن، فليكن نزالاً وِفقَ تقليد فرسان السيف". يعلن روكي.
- (اسأختار إذنْ). يقول تيتوس، وهو ينظرُ إلى نصلي المِنجَلِيّ: "(نصولاُ مستقيمة. بلا أيّ شيء معقوف").
- (لكَ ذلك". أقول، لكن وأنا أتقدّم أشعرُ بيدِ على مرفقي، أشعر بصديقي يقترب منّي مِن الخلف.
 على المو افقة: (أرجوكَ يا دارو. دعني أردّ الاعتبار لعائلة بيلونا)".
 كاسيوس. لكنّني القائد هنا، ولقد وعدت رانـئ صديقي الذي يعترف الآن


 بشُحذه على الحجارة.


 أتساءل إن كان يعلم كم سيموت بسهولة اليوم.
يرسمُ روكي دائرةً في الرماد مِن حول المقاتلَين. المهرّج والمتجهّم يتقدّمان مُحمَّلين بالأسلحة. تيتوس يلتقط سيف صفيحة طويلاٌ أخذه

 كاسيوس لا يتحرّك.
- (اهل فعلتها بسروالك؟"). يسأل تيتوس: (الا تقلق، سأكون سريعاً). يقوم روكي بما هو خروري، ويبدأ النزال. - كاسيوس يأخخذ وقته، ولا يتسرَّع في إنهاء الأمر .

 على اللّحم! الصوتُ الو حيدُ الآن هو لهاث تيتوس.
- ( لقد قتلتَ جوليان). يقول كاسيوس بهدوء: "جوليان ذهبيّ بيلونا

هِن عائلة بيلوناها.
يسحب نصله محرّراً إيّاه مِن ساق تيتوس، ويغرسه في مكانٍ ما آخر،
ثمّ يقتلعه.
تيتوس يضحك ويلِّح بضعف. باتَ الأمر محزناً عند هذه النقطة.

- (القد قتلتَ جوليان". طعنة تصاحب الكلمات، كلمات يعيدها إلى أن تو قّفتُ عن المساهدة: (القد قتلتَ جولِيان). لكنّ تيتوس كان قد مات منذ ملّة. الدموع تنهمر على وجه كوين. روكي يأخذها مع ليا ليا بعيداً . جيشي


 لقد قال بأنّه فعل ذلك مِن أجل العدالة، مِن أجل شرف عائلته والعُصبة، لكنّ هذا مجرّد انتقام، وكم يبدو فارغاً!

أتجمّد في مكاني.

كان مِن المفترض أن يكون ذلك لي، وليس لأخي المسكين تيتوس، إن كان هذا اسمه الحقيقيَ أصلاً. إنّه يستحقَ ما هو أفضل مِّ مِن هذا. أريد أن أبكي. الغضب والحزن يتفجّر ان في صدري، وأنا أُمُرُ بين أفراد


- (هذه لم تكن العدالة"). يدمدم مِن دون أن ينظر في عينَيّ.



- ا(على الأقل أصبح كاسيوس مخيفاً مجدّداً). يتمتم روكي: الكنْ هذا هو الشيءيء الوحيد الذي أحسنتَ فعله". تيتوس المسكين. أدفنه في أيكةٍ بالقرب مِن النهر. آمل أن يُسِيِّع هذا مِن وصوله إلى الوادي. لم أنم في تلك اللّيلة.
لا أعلم إن كانت زوجته أم أخته، أو أمّه هي التي أذوها. لا أعرف مِن
 لكنتّي مُنِحتُ فرصةً ثانية. أين كانَت فرصتهِ الْتِ
أتمنّى أن يكون ألمه قد تلاشى في مماته. لم أحبّه إلّا بعد أن مات.

 ما فعلته به، لآنتي فعلتُ ذلك مِن أجل حلمه، مِن أجل قَومِنا.
اسمي، يطفو بالقربب مِن يد العريف مع ثلاثة عيدان بجانبه الآن.

> لكاسْ لا مكان ارلآلا لعريفب وأيضاً.

بما أننّي لا أستطيع النوم، آخذُ نوبة الحراسة مِن كاساندرا. السديم يَلتفُّ محيطاً بالأبراج المُحصَّنة؛ لذا نربط نعجةً حول النَّ الجدران. ستصـدر
 - (ابطّة مشُويّ؟؟". ألتفتُ لأجدَ فيتشنير يقف بجانبي، بشعره الأشعث

 - (يجب أن نكون جميعاً مستائين منكَ)، أقول. تعتري وجهه المفاجأة: (الأطفال الذين يقولون ذلك، عادةً ما يقصدون

شرح لماذا ليسوا مستائين".

- أنتَ وباقي المُشْرِفين يمكنكم رؤية كلّ شيء، أليس كذلك؟
- حتّى عندما تمسـح مؤخّرتك.
- ولم تمنعوا تيتوس؛ لأنّ كلّ هذا جزءّ هِمن المنهاج.
- السؤال الحقيقي هو: لماذا لـم نمنعكَ أنت؟؟
- مِن قتله؟
- نعم، يا صغير . كان ليكون ذا قيمةٍ في الجيش، ألا تعتقد ذلك؟ رّبما ليس كبريتور مع سفن تحت إمرته، ولكنْ أيّ ليغاتوس كان ليكون! يقود

 الر جال مِن المدار للاستيلاء على المدن؟ لقد نُلِقِ لأجل ذلك.

يمسح فيتشنير الدّهن عن شَفتيه بُعُمٍ سترته الأنْود.





 وكيف نَحُمُم. أبناء جلدتنا عليهم أن يدرسورا علور الوم السياسة، والنفس،
 القطعان، كيف تعمل الجيوس، كيف تنهار الأمور، ولماذاذ؛ لا يمكنك الـك تعلّم هذا في أيّ مكانٍ آخر إلآلا هنا).







 الأُخرى، والمزيد مِن الدروس لتتعلّمهـا.

- (اكم منّا مِن الممكن أن يموت؟؟). أسألُ فجأة.
- (اهنالك حدٌّ يوضع كلّ عام مِن قِبل مجلس ضبط الجودة، لكنّنا ضـمن الحدود بصرف النظر عمّا سيحدث مـع الشُغبر"، يبتــم فيتـنـير .



 فعَّالةُ هكذا عندما يكتشفُ كاسيوس مَن قتَلَ أخاه فعلاُ؟ّها،

تتقلّصُ معدتي.

- لقد قَتَل قاتِل جوليان على الفور. مِن الواضح أنّك لم تكن تشـاهد. - طبعاً، طبعاً. أتعلم؟ ميركوري يعتقد بأنّك بارع، وأبولو يعتقد بأنّك
مغرور؛ إنّه لا يحبّك أبداً.
- لا أبالي البتّة.
- أوه! عليك أن تكترثَ أكثر بكثير لذلك. إنّ أبولو ذُو حظوةٌ كبيرة. - حسنأ، ما رأيك أنت؟ إنّكَ مُسْرِفي.
 سديميّةً وراء القلعة، ومِن أعماقها ِيعوي ذئبٌ : (أعتقد بآنّك مئلُ ذلك
 يمكنتي اكتشاف سبب ذلك، يا فتاي العزيز . هذا كلّه مُمتعٌ جدّاً إِستمتع به. الحياة لن تصبح أفضل"،.
- (أنتَ مثلي أيضاًا). أقول: "وحيدٌ. مملوءٌ بالتعليقات الساخرة والدنيئة، مئل سيفرو تماماً، لكنّ هذا مُجرَّد قناع. هذا هِا لانَّكَ لا تبدو مثل
 - (امظهري؟"). يطلقُ صوتاً أشبه بالنباح الضاحك: ا(ما أهميّة ذلك؟
 يكترثُ حقاً بما سوف أقوله.
 استقالاب عوضاً عن ذهابك إلى نحَاتٍ ليقوم بإصلاحك كي كِي تبدو مثل الآخرين. يمكنهم معالجة هذا الكرش خلال ثوانٍ. تنتفضُ عضلةُ فيتشُنير الماضغة. أهو الغضب؟
- "المَ عليَّ زيارة نحّات؟"). يهسهسُ فجأة: (ابوسعي قَلُ سَبجِيّ بيدَيّ العاريتين. سَبجحِيّ... بوسعي التفوّقَ على فِضيٌّ في النعاشَ والتفاوض. بوسعي إجراء حساباتٍ لا يستطيع الخُضر سوى أن يَحلموا بها. لمَ عليّ جعل شـكلي يبدو مختلفاُ؟! 1 . - لأنّ هذا هو ما يمنعكَكَ مِن التقدُّم.
- "(بِصرف النظرِ عن مولدي الوخيع، إنّني شخصٌ بارز . إنّني شُخصٌ مُهِمّ". وجهه الطويل يتحدّاني كَي أُنْكِر ذلك: ا(أنا ذهبيّ. أنا مَلِكٌ بين
البشُر ـ لن أتغيّر كي أناسِب الآخرين"،
- "إن كان هذا صححيحاً، لماذا تمضغ مُحفِّزات الاستقلاب؟؟". لا لا يجيب: (اولماذا لستَ سوى مجرّد مُشْرِف؟").
- (أن تصبحَ مُشُرِفاً فهو منصبٌ ذو منزلةٍ ومقام رفيعين يا فتى". ينفجرُ فيتشنير: (المنتقُون انتخبوني كي أمشًّل العُصبة)".
- مع ذلك أنتَ لست بإمبراتور. لا تقود أية أساطيل. حتّى إنّك لست
 بالأمور التي ذكرت بانّكَ قادرٌ على فعلها؟ - (القليل)". يقول بهدوءء كبير، ووجه مملوءٌ بالغضب: (القليل جدّاً). ينظر إلى الأعلى: (اما الجائزة التي تريدها مقابل الحصول على راية مينيرفا؟!
- (أليس سيفرو مَن عليه عقدُ هذه الصفقَ؟). أقول ذلك، مدركاً أنّ الحديث يقتربُ مِن نهايته. - لقد تركَ ذلكَ لك.


 وذراعي. ألهثُ. رئتاي تعجزان عن العملِ لثانية. - ا(تبّاً!ه. أسعل وأسقط على الأرض. إنّه يرتدي درعاً نبضيًّاًّ ليس
 ينتظر مِن دون أية ابتسامة. - (الشغبر ...). أقول: (لقد ذكرتَه. وفتاة مينيرفا ذكرَتهُ أيضاً. مَن يكون؟؟.
- إنّه ابن الحاكم العامّ يادارو . تيتوس يبدو مقارنةُ به كطفل كثير البكاء.
 الإيقاع بفرسٍ صغيرة، ويعدو حصانٌ فحلٌ شاحب اللّون مُسرِعاً، ويركلُ

واحداً مِن الذئاب حتّى الموت. أُطالِب به. يطلقُ الآخرون عليه اسمم كوايتوس، الذي يعني: (االضربة القاضية).
إنّه يُذكِّني ببيغاسوس الذي أنقذ أندروميدا. بالأغاني التي كنّا نغنّيها في ليكوس، التي كانت تتحدّثُ عن الأحصنة. أعرفُ أنَّ إيو كانت لتُحبَّ الحصول على فرصة لركوب أحدها.
 كوايتوس، كانوا يسخرون منّي لدوري في موت تيتوس.

## 30

## عُصبـة ديانا









 النهر، الذي يمرّ بالوادي الطوليّ الضيّق أسفِلَ قلعتنا العالية. نتطعُ الأشُشجار



 شيء. لا يمكنُ أن نسمحَ لأنفسنا بأن نُحاصَر .

## البرج المُحصَّن باتَ أنظف.

بعد رؤيتي ما حدث لتيتوس، أطلبُ إلى كاسيوس أن يعلِّمني استخدام

 جسمي. والفكرة لا تكمن بتعلُّم استخدام النصل المستقيم الذي يشبه
 كاسيوس كيفيّة مواجهة النصل المعقوف. إنْ حصل واكتشف يوماً مان الما حدث لجوليان، سيكون المعقوف هو أملي الوحيد.
لستُ بارعاً بالكرافات. لا أجيدُ تنفيذَ الر كلات، على الرغم مِن ذلك
 لا مزيد مِن لكمات طواحين الهواء، ولا مز يد مِن الدفاع الغبيّ. أنا مميتٌ وسريعٌ، لكنّني لا أحبّ الانضباط الذي تحتاج إليه الكرافات. أريد أن

الــلام الداخلي. إنّه أمرٌ ميؤوسٌ منه.

إلّا آنتي بتُّ أرفع يدَيّ في الهواء مثل كاسيوس، مثّل جوليان:
 يقوم كاسيوس أحياناً بذكر جوليان، وحينها أشعر بالظلمة تجتاحنـاحني.
 كمخلوقِ شرّيرٍ مُتلاعِبِ.
أنسى أنّ كاسيوس، وريكّ أنسى آنه يوماً ما سيتوجّب عليّ قتلهم جميعاً. ينادونني بأخي، وليس بوسعي إلّا أن أفكِّر فيهم بالطريقة نفسها.

المعركة مع عُصبة مينيرفا قد تجزّأت إلى سلسلةِ مِن المناوشـات بين
 تمكّنه مِن تسجيل نصرِ حاسم. موستانغ لن تُجازِف بمعركِ كِةٍ مُدوِّيٍ مثلما
 نَوباتِ المجدِ والعنفِ كما هو حالُ جنودي.
مع ذلك، ما زال أتباعُ مينرفا يتحرَّقون شوقاً للإمسالك بي. باكِ باكس
 على أنطونيا -أو هكذا تدَّعي أنطونيا- اتّفاقية دفاع مشتركّ
 إن كذَّبَت، وهي تخبرني بذلك.

- (استخونينني بطرفة عينِ لو أنّ ذلك سيجعلكِ تنالينَ منصبَ العريف)، أقول لها.
- (أجل)". تقولُ بانفعالٍ لدى مقاطعتي لجَلستِها الدقيقة للعناية بالأظافر: "الكنْ بما آتكَ تتوقّع ذلك، فلن يكون الأمر بمنز لة خيانةٍ حقيقيّةٍ ياعزيزي".
- إذنْ، لماذا لم تقبلي بالعرض؟
- أوه! الحثالة تتطلَّعُ إليكَ الآن. حاليّآ سيكون لذلكَ وَقعٌ كارثيّيّ ربّما بعد أن تخفق في شيءء ما، نعمه، ربّما حينها عندما يكون الزَخْمُ ضِدَّكُ - أم تتظرين سعر أ أعلى؟ - تماماً ياعزيزي.

لا يذكر أيٌّ منّا سيفرو. أعلم آنها ما تزال خائفةً مِن أن ينخَرها إن إن لمستني. إنّه يتبعني الآن، مرتدياً جلد الذئب. راجلاً تارُنارة، وممتطياً فرساً

سوداء صغيرةً تارةً أُخرى. إنّه لا يحبّ الدروع. الذئاب تقتربُ منه على

 تترك لهم طعاماً على الأسوار كلّما ذبحنا وحشاً. إنّها تراقبهم كالأطفاله، وهُم يأتون في مجموعاتٍ مِن أربعة، أو ثُلاثة.

- (اقتلتُ قائدَ قطيعهم") يقول سيفرو، عندما سألتُ لماذا تتبعه الذئّاب. يتفقّدني مِن أعلى رأسي إلى أخمص قدمَيّ ملقياً عليّ تكشيرةُ شيطانيّةٌ مِن

أمنحُ الحثالةَ لسيفرو كي يقودهم؛ لآتنّي أعلم آنهـم سيكونون الألأناس


 يرتدي عباءة ذئبِ سوداء. هنالك ستّة منهم: سيفرو، والشُو كة، والمّ والمُتجهِّم،

 مِن أجل المهمَّات الصامتة. مِن دونهم لا أعتقد أنّني كنتُ لأبقى قائدأُ جنودي يتهامسون بشتائم عنّي لدى مروري. الجراح القديمة لم تندمل



- تبّأ! كان عليهم أن يعلموا آنّه ليس بوسع أيپّ منّا اجتيازُ أسوار الآخر،

وآنه لا يوجدُ أحدُ بهذه الدرجة مِن الغباء كي يُرِسل قوّةٌ لا يمكنهُ تحمُّل خسارتها، خاصّة موستانغ. ربّما باكس؛ فهو أحمق بهيئة إله، لكنَّة أحمقُ


- كليهما.
- "اعليك فقط أن تضع الحصوة، أو الغوبلن في مقلاع، وتقذفهمها مِن فوق السور)". يقترحُ كاسيوس: (طبعاً علينا إيجاد مِقلاع ...").
 الغرب، التُغبر يبني قِواه. في مكانٍ ما عَدُوّي، ابن الحاكِمِ العامَ يُعِدُّ العُدُّة

لتدميري.

- (إنّنا ننظرُ إلى الأمِر بطريقةٍ خاطئهَ). أقول لسيفرو، وكوين، وروكي،
 معه رائحة الأوراق الميّتة.
- (أوه! هلّا شاركتنا حِكمتكَك). يقول كاسيوس ضاحكاًا. إنّه يستلقي على عدّة كراسٍ، ورأسه في حِجْرِ كوين، وهي تُداعِب شُعره: (إنّنا نتوقُ إلى سماع ذلك".
- هذه المدرسة، كم مضى على وجودها؟ أكثر مِن ثلاتمئة عام؟ لذئ



 - (اضِدَّ مَن؟). يسالُ سيفرو : (فَرَضاًا". - (اضِدّ مينيرفا).) يجيب روكي.
- (افكرةٌ غبيّة). يُكشٌّر سيفرو، ويُنظِف السگِين ويَدسّها في كُمِّه
 نريدها هي التي بقُربِبِ النهر"،


ببعض الخبز". .

- جميعنا نرغبُ بذلك. طعام مُكوَّن مِن اللّحم والتوت جعلنا مُجرَّد

عظام وعضالات.

- (انعم، إن استمرّت اللّعبة خلال الشتاء"). سيفرو يفرقع مفاصل أصابعه: (الكنّ هذه الحصون لا تنكسر. إنّها لعبةٌ غبيّة؛ لذا فنحن بحاجِّ

إلى خبزهم ومصـادر مياههم".

 الجاهل؛ لذا في حال تعرّضنا لحصصارِ فِعليّ، فلا أدري ! ربّما يمكننا الصمود
 الحيوانات، مئل: المورغدي (*). لذا فنحن بحاجةّة إلى حصن سيريس. مع أنّ جُناة المحاصيل المخنّثين هؤلاء لا يجيدون القتال لإنقاذ حيو اتهم، إلاّلا أنّ لديهم ما يشير الاهتمام هناك").

- ا(جُناة المحاصيل المخنّون؟ ههههه"). يضحكُ كاسيوس. مبتهجاً. - ("تو قّفوا جميعاً عن الكالام") أقول، لكنّهم لا يفعلون. بالنسبة إليهمم
 نضيّعها هي لحظة يبني فيها الشُغبر قوّته. هناللك أمرٌ ما يخيفني بالطريقة

Morgdy (*) يبدو أنه حيوان مِن وحي خيال المدئلف. (م).

التي تحدّث بها عنه كلٌّ مِن موستانغ وفيتشنير. أم ذلك بسبب حقيقة
 والاختباء لمـجرّد التفكير باسهه.
اضطّراري إلى النهوض هو دليلّ على زعامتي المتالاشية. - (اسكوت!). أقول، وأخيراً يفعلون.

- لقد شـاهدنا نيراناً في الأفق. الحرب تستهلك الجنوب حيث يتجوّل

يضحكُ كاسيوس ضحكةُ خافتةٌ مِن فكرة الشغبر، يظنّه شبحاً أقوم باستحضاره.

- (اهلّا توقّفت عن الضحك على كلّ شيء؟". أنفجر في وجه كاسيوس: ا(تبّإ! إنّها ليست مزحة، إلّا في حال كنت تعتقد أنّ أخالك مات في سبيل المتعة"). أخرسه هذا.
- ("قبل أن نقوم بأيّ شيء آخر)". أشدّد: (اعلينا إقصاء عُصبة مينرفا وموستانغ".
- (اموستانغ. موستانغ. موستانغ. أعتقد أنّ كلّ ما تريده هو الوصول إلى فْرج موستانغ") . يقول سيفرو مستهزئأ. تبدي كوين اعتر اضهانـا
أمسكُ بسيفرو مِن ياقته، وأرفعه إلى الأعلى في الهواء يحاول الإفلات منّي، لكنّه لم يكن بسرعتي؛ لذا فهو يتدلّى من قبضي الِّلي على ارتفاع قدمين فوق الأرض. - الا تكرّر ذلك"). أقول، وأنا أُخفِضه بمحاذاة و وجهي. - (اعُلِم يا حصّاد"). عيونه الخرزيّة على بُعد إنشابٍ عن عيوني:
|"تجاوزتُ الحدود1) . أُنِِله فيُقوِّم ياقته: (إذنْ، سنتوجّه نحو الغابة الكبرى مِن أجل هذا الحلف، صححيح؟"1".
- نعم.
- (إذذْ، ستَكون حَملَةُ سعيدةً جدّاً!). يعلن كاسيوس، ويستوي في مكانه: (اسنشكِّل فرقة").
- (اكلّا! أنا وغوبلن فقط. أنتَ لن تذهب") أقول.
- أشعر بالملل، أظنّ بأنّني سآتي معكم.
- (استبقى هنا"). أقول: (أحتاجُ إليك هنا) .
- (أهذا أمر؟"). يسأل.
- ("نعم") . يقول سيفرو .

يحدِّق كاسيوس فيّ: "أتصحِرٌ لي الأوامر؟؟". يقولها بطريقةٍ غريبة: "ربّما نسيت بأنّني أذهب أينما أريد").

- ("إذنْ، ستترك القيادة لأنطونيا، بينما نذهب كلانا لتعريض أرواحنا للخطر؟!). أسأل.
تضغط كوين بشدّة على ساعده. تظنُّ أنّني لم ألحظ ذلك. ينظر إليها كاسيوس ويبتسم: "ابالطبع يا حصَّاد. بالطبع سأبقى هنا. تماماً مثلما اقتر حت).

نقيمُ أنا وسيفرو مخيّماً في المرتفعات الجنوبيّة على مرمى البصر مِن الغابة الكبرى. لا نُشُعِل النار . المُستطلِعون مِن عُصبتنا والعُصبِ الأُخرى يجوبون هذه التلال في اللّيلِ. أرى حصانين على تلّة بعيدةٍ، وقد رُسِمَ ظلّاهما في مواجهة الشُمس الغاربة خلف قبّة. الطريقة التي تنعكس فيها

أثتعة الشُمس على الأسطُحِ تُكسِب الغروبَ ألوانآ أرجوانيتَّ، وحمراء،
 فنجلسُ أنا وسيفرو في الظلام. سيفرو يظنُّ اتنها لعبةٌ غبيّة. - إذنْ، لماذا تلعبها؟؟). أسأل.

 أسنانه بعظمة: (يا للحمافة!)!.
مع أنّه قد بدا عليه -عندما كنَّا في المركبة- أنّه على عِلِّ بماميّة مرحلة
الكُبور، أخبرهُ بُلكِ.

- لا، لم أعرف.

- وإن يكن؟ إن كانت أمّك جيّدّةً في الفراش، فهل ستعتقد بانّنها
- وَرديّ؟ الجميل، أديَأقلمون.

يخبر ني أن أدخلَ في صُلبِ الموضوع.

 تحصل حتّى على عود استحقاقِ واحمِ مِن أجل منصب العِ العريف. ألا يِبدو لكَ ذلكَ غريباًْ
-

- كن جادًاّ.
- (اماذا تريد منّي أن أقول؟ لم أكن محبوباً قطّ". يهزُّ رأسه: "الم أولد

 أخبرهُ بما سمعت؛ بأنّه آخر مَن الختيرَ. فيتشنير لم يكن يريده، لكنّ المنتقين أصرّوا. سيفرو يراقبني في الظلام. لا يتكلّم.

 الأواخر؛ لآنَه سيكون مِن السهل قتلُكَ خلال مرحلة العُبور
 لا يريدونكَ أن تصبح عريفاً. هل أصبت؟
- القدد أصبت. قَتلتُه كما كنتُ لأقتُّلَ كلباً جميلاً: بسرعة، وبسهولة"). يبصقُق العظمة على الأرض: "وأنتَ قتلتَ جوليان. هل أصبت؟؟"). لم نتحدّث عن العُبور بعدها مرّة أُخرى.
 والأشجار بدؤوا بالتداخل. نتحرّك خبياً في حال كانت فِرقُ محاربي

 مناطق الشغبر
أريدُ قولَ المزيد لسيفرو، وسؤ اله عن حياته، لكنّ نظر اته نافذةٌ للغاية.

 والأغربِ مِن ذلك أكثر، أنتي أريد -على نحوٍ بائسٍ- أن يحِحَّني. لماذا؟

أظنّ أنّ مرّد ذلك شعوري بأنّه الوحيد هنا الذي يفهمُ الحياة، إضافةً إلى
 عِلَّه هذه فقد اختير كي يموت. إنّه في نواٍِ كثيرةٍ ليس بأفضل مِن أحمر .

 الحظوة، أنا مثله، لكنّني أحفظُ لساني؛ فلا شكّ أبداً في أنّ المُشُرِفين ير اقبوننا.
كوايتوس لا يحبّ الغابة. بادئ الأمر، الشُجيرات كيُيفٌّ لدرجة أنّنا نضطرّ إلى شُقّ طريقنا بوساطة السيوف، لكنْ لا يطول الأمر حتّى تقِلّ الشجيرات، وندخل مملكة أشجار الآلهة. أنواع أُخرى قليلة فقط يمكنـا لضها




 لشُمسِ، أو سماء. اتِ اء
أوراقٌ خريفيّةٌ بحجم صدري تخسُخش تحت قدمَيّ. أعلم أنّنا
 الأعين التي في أثرنا. - (اهذا سيُفسِد هدفنا)، أخبره. - (اهذا سيعُعِسد هدفنا). يقول ساخراًاً. نستريح لتناول وجبة غداءء مِن لحم الماعز والز يتون المسروق. الأعين

التي في الأشجار تظنُّ أنّني على درجة مِن الغباء تمنعني مِن تغيير منظوري
 على الرغم مِن ذلك لا أنظر إلى الأعلى. لا حاجة لإخافة الحمقىى، أو
 عُصبتي. أتساءلُ إن كانت لديهم حبالٌ لعبورِ الأشجار أم إنّ أطرافهم

عريضة كفاية؟
سيفرو لا يزال متلهّفاً لسحب سكاكينه، وتَسلُّقِ إحدى الأشجار. ما كان عليّ جَلبُه؛ هو لم يُخَلَق للدبلوماسيّة. أخيراً، قرّر أحدهم أن يخاطبني.

- (امر حباً يا عُصبة مارس"، يقول أحدهم . أصوات أُخرى تُردِّدِّ صدى ذلك على يميني. أطفالٌ أغبياء. عليهم توفيرُ خدعهم للّيلـ . كان سيكون الِّ الوضع بائساً في هذه الغابة في الظالام، الأصوات ستأتي مِن كلّ جانب.


 لأنّ النحّاتين على الأغلب قد ضحجروا مِن صُنِ صغار الغز لان. نسمع سهيف الدببة الدمويّة العملاقة في أعماق الغابة. أقوم بتهدئة كوايتوس. - أُدعى دارو، قائد عُعبة مارس. أنا هنا لمقابلة عريفكمه، إن كان
 واحدٌ مِن هؤ لاء أيضاً، خذوني إلى أكثر كم شجاعة.

يسودُ الصمت.

- (شكراً لمساعدتكَ". ينادي سيفرو.

أنظرُ إليه رافعاً حاجبي، فيكتفي بهزّ رأسه. هذا الصمتُ سخيف. إنّهم يفعلون ذلك ليجعلوني أعتقدُ آنهم لا يأخذونَ أوامرَ منّي، فُهُم يقومون



 الصيد(*)على وجهيهما، وتتدلّى فراء حيوانات مِن حزاميهجا.
لا أبدو عِدائيّا؛؛ لأنْي كنتُ قد غسلتُ شعري حتّى أصبح لامعاً،



 سكاكينه بعيدة.

 أسلحتنا، تلكَ التي استطاعوا العثور عليها. ويغطُّون رؤوسنا بـنا بالفرو كيلا
 تفوح مِن الفرو رائحة عفونة. أسمعُ نقّار الخشبّ، وأتذكَّرُ مَقَلَبَ فيتشنير. يجبُ أن نكونَ قريبين؛ لذا تعثُرتُ وسقطتُ على الأرض. لا توجد شجيرات. دُرنا مجدّداً في الأنحاء، اقتادونا بعيداً عن نقّاري الخشبَ ونـ في
(*) البدر في شهر تتُرين الأول/ أكتوبر حين كان السكان الأصليون في أمريكا الشُمالية يصيدون الغز لان. (م).

البداية، خشيتُ من أنّ هؤ لاء الصيّادين أذكى ممّا كنتُ أعتقد، لكنْ بعدها
 - هيه، يا تمارا، لقد جلبناه، إنّه هنا في الأسفل! - (الا تحضروهم إلى الأعلى، آيهها الحمقى!". تصيح الفتاة: (للن ندعهم يقومون بحفلة استطلاع مجانيّةٍ هنا. كم مرّة علي" أند... انتظروا

فقط. سأنزلُ إلى الأسفل".
لقد أخذوني إلى مكانٍ ما، ودفعوا بي نحو شُجرة.
فتى يتكلّم فوق كتفي. صوته بطيءٌ وفاترٌ، كنصلِ سخِّينٍ يُشحَذ بيطء: "أقترح سلَنَ خصاهم". - اخرس يا تاكتوس! فقط اجعلي منهما عبيداً يا تمارا. لا مكان للدبلوماسيّة هنا.

- انظري إلى نصلِه. مِنجلُ الحصَّاد قاتِلُ عُصبته. - (أوه! إذنْ، هذا هو)" . يقول أحدهم. - (أطالبُ بنصلِه عند اقتسام الغنائم. كذلكَ أحبُّ فروة رأسه، إن لم يكن لأحمد آخر رغبة بها)، يبدو تاكتوس كفتى بغيضي جدّاً. - (ااخرسو| جميعكم!". تنفجرُ الفتاة: (تاكتوس، ضع هذه السگّين جانباًا.

ينزعون الفرو عن رأسي. نقف أنا وسيفرو في أيكةٍ صغيرةٍ مِن
 فأتلقّى ضربةً حادّةً على الرأس، مِن شـابٌّ هزيلِ بارز الأعصهاب، ذي


التوتِ الأحمر . بشرتهُ داكنة كعسلِ السنديان، ووجنتاه المرتفعتان، وعيناه الغائرتان تمنحانه منظراً يوحي بالآستهزاء المُستِمِرّ.

 تَخيُّل أنَكَ قد تسبّب أيّ ضَررٍ على الإطلاقِ". - (أيغازِلُني؟). أسألُلُ الفتاة تمارا.

- ("تاكتوس، ابتعد! شكراً لك، لكنْ ابتعد الآنه،. تقول الفتاة النحيلة المتشدلِدة. شعرُها أقصر مِن شعري. يحيط بها ثلاثة فتيان ضِحخام مِن كلِّ جانب. الطريقة التي كانوا يحدّقون بها إلى تاكِّ أكتوس أكَّدت حُكمي المُسبَقَ على شخصصيّه.
- (ايا حصًّاد، لمَ أنتَ مع هذا القزم؟؟". يسألُ تاكتوس مشيراً إلى
 الفتية بضحكةٍ مكتومة. (أم ربّما هو خادم؟؟ ). - (ابتعد يا تاكتوس!". تز مجرُ تمارا.
- ("بالطبع") . ينحني تاكتوس: (اعليّ أن أذهب، وألعب مع بقيّة الأطفال يا أمّي". يرمي النصلَ على الأرض، ويغمزني، كأنّا الوحيدان اللّذان يعرفان ما هي المز حة التي ستحدثُ بعد قلِلِ. - (آسفة لهذا). تقول تمارا: (إنّه ليس مهذّباً أبداً) . - (الا عليكِ). أقول.
- (أنا تمارا مِن ... كِدتُ أقول اسمَ عائلتي الحقيقيّة"). تضحكك: (مِن عُصبة دياناها).
- (وهُم؟؟". أسألُ عن الفتية.
- (احرَّاسي الشخصيّون. وأنت...). ترفعُ إصبعها: (ادعني أخمّن. دعني أخمّنن. الحصًّاد. أوه! لقد سمعنا عنك. عُصبة مينيرفا لا تحِبُّك على إِي
يصدر سيفرو صوت نخخيرٍ على سمعتي السيّة.
- (اوهو؟). تسألُ مع حاجبين مرفوعين. - حارسي الشخصي.
- حارس شخصيّ ش؟ّكنّه قصيرٌ جدّاً. - (وأنتِّت تبدين كـ...). . يتذمّر سيفرو.
- (هكذا هي الذئاب") أجيبُ مقاطعاً سيفرو، وهو يشتم. - إنّا هنا نخشى الشغابر أكثر من الذئاب.

ربّما كان على كاسيوس أن يأتي معنا فقط لكي يعرفَ أنّني لا أبالغُ بأمر الوغد. أسألها عن الشُغبر، لكنّها تتجاهل سؤلي الي

- (اساعدني هنا). تقول تمارا بلطف: الو أنّ أحداً كان ليقول لي بأنّ الحصَّاد مِن عصبة السفّاح سيأتي إلى فُسحَتي الغابيّة طلباً للدبلوماسيّة،
 - التخلّص مِن إزعاجات عُصبة مينيرفا.
- (اكي تأتي إلى هنا وتقاتلنا عوضاً عن ذلك؟؟". يتذمَّر أحدُ حُرَّاسها. ألتفِتُ إلى تمارا مع ابتسامٍٍ معتدلٍِ، وأخبرها الحقيقة: (أريدُ التخلُّصَ مِن عُصبة مينيرفا، كي آتي إلى هنا وأهزمكِ، طبعاًا") . ومِن ثمّ الفوز باللُّعبةِ الغبيّة، وتدمير حضارتكمه، رجاءً!
- (احسناً، إنتَكَ صريح، لكنْ لستَ بالذكاء الذي تبدو عليه. هذا متو افق.



 لم يعد هنالك ما تحرقونه. الحصار، والشتاء، والتقدّم التكنولو لوجيّ إنيّ، إنّها تقتل تعطّشكم للدماء، ووحشّيّتكم المشهورة؛ لذا لذا أخبرني لماذا اعليّ ألمّ أن أصافِح حريقَ الغابات، إن كان بإمكاني الجلوسُ بعيدآ، ومشاهدة كيفـ ستنفدُ لديه الأشياءُ التي بوسعه أن يقتاتَ عليها؟؟". أومئ برأسي، وأهزّ الطعمَمَ - النار قد تكون مفيدة.
- قد نتضوّرُ جوعاً، وأنتِ تشاهدين ذلك، ولكنْ أستشاهدينه كعَبدةٍ لعُصبةِ أُخرى أم ستشاهدين ذلك مِن حِصنكِ القويّ، وجَيشُكِ يَتجهَّرُ لكنسِ الرماد وقد تضاعف حجمه؟ - هذا لا يكفي! - أعدلكِ شخصيّاً بأنّ عُصبة مارس لن تقوم بأيّة تصرّفاتِ عدائيّةٍ تُجاه عُصبة ديانا، طالما لم يُنقَض اتّفاقنا. إن ساعدتني بالاستيلاء على مينيرفا سأساعدكِ في الاستيلاء على سيريس.

- (الا تكوني جشعة). أقول: (إن هاجمتِ عُصبة سيريس بمفردكُ، فإنّ كلَّ مِن عُصبتَيْ: مارس، ومينيرفا سينقضّان عليكِ".
- (أجلى، أجل)". تلوِّح يدها بسخط: (هل عُصبة سيريس قريبة؟). - "جدّاً. ولديهم خبز"، أنظرُ إلى الفَروِ الذي يرتديه رجالها: پالذيري برأيي سيكونُ تغييراً لطيفاً عوضاً عن كلّ هذا اللّحم"، . تنقلُ وزنها على أصابع أقدامها، فأدركتُ بأنّني تمكَّنُتُ منها. دائماً فاوض بوساطة الطعام. أحفظُ ذلك.
تَسُعُُ تمارا: "إذنْ، أنتَ تقول بأنّه يمكنني زيادة حجم جيشي إلى الضحف؟".


## 31

## سقوط الموستانغ













يبولوا عليه قطّ.

- ( "حسناً، أطنُّ بانتني البرق"). يعلنُ كاسيوس: "وأنتَ يا صديقي الجادّ،
أنتَ الرّعده).
- "إذنْ، ماذا أكونُ أنا؟"). يسأل روكي، وهو يركل حصانه ليلحق بنا
جاعلا الو حل يتطاير : (الر يح؟).
- (إنّكَ مملوءٌ به"). أقو لها مصدر اً خنْفرة: (النوعُ الحارّ منه"). بقيّة العُصبة تسيرُ خلفنا ممتطيةً أحصنتها. الجميعُ ما عدا كوين وجون اللّتين بقيتا خلفنا كحرّ اسٍ لقلعتنا. إنّها مُقامرة. نسيرُ بِطءء كي تعرف مينيرفا أنّا قادمون. ما لا يعرفونه هو آنّني كنت هناك في اللّيل قبل بضع ساعات فقط، وسيفرو مو جود هناك الآن. ما زال الوحلُ ملتصقاً تحت أظافري. مُستطلِعو مينيرفا يندفعون عبر قمم تلالهـم الصخخيّة. إتّهم يقومون باستعراض للسخرية منّا، لكنّهم في الواقع يحصون أعدادنا ليعرفوا استراتيجيّتنا على نحوٍ أفضل. مع ذلك يبدونَ مرتبكين عندما ندخل إلى أراضيهم ذات العشب العالي وشجر الزيتون. مرتبكين لدرجة آنّهم يسحبون مُستطلِعيهم إلى ما وراء أسوارهم. لم نأتِ مِن قبل بكامل قوّتنا هكذا. العَوّاؤون كمُستطلِعين لنا يمتطون أحصصنتهم السوداء بكامل حُلَّهِّم، وعباءتهم السوداء ترفرفُ كأجنحة الغربان. القتلةُ مِن المختارين الأوائل يتحرّكون كطلائع الجيش الأساسيّة، ومكوّنون مِن: فيكسوس المتوحّشُ ، وبولوكس الخشن، وكاساندرا الحاقدة، والعديد مِن عِصابة تيتوس؛ أمّا العبيد، فيهرولون حول مُلَّكهمه، أولئك الذين أسروهمـ.
أتقدّم إلى الأمام مع كاسيوس وأنطونيا إلى جانبي. إنّها تحملُ الراية اليوم. يوجد بِبعة رماةٍ فقط على الأسوار؛ لذا أطلبُ إلى كاسيوس إلى ألن يتأكّد أنّنا لن نُباغت بكمينِ مِن الجوانب، في حال كان هنالك أيٌّ مِن أتباع مينيرفا في الأنحاء، فينطلق بحصانه مبتعداً. حصن مينيرفا محاطٌّ على نحوٍ دائريٍ بمئات الأمتار مِن الأراضي

الجرداء، التي تحوّلت إلى موحلةٍ من جرّاء أهطار الفيضانات الأسبوع
 حصانك. إن لم تنسحب سيحاولون قتلك. هنالك قرابة عشرين حصانان تقريباً مِن كلتا العُصبتين مبعثرين في الميدان؛ حيث قادَ كاسيوس هـرئ هِوماً دمويّاً على فرقة محاربي مينيرفا، بلغ فيه بوّابات القلعة نفسهـا قبـل يوني فتط

وراء ميدان القَتلِ هنالك عشب، إنّه أثبه بمحيطِ مِن العشب العالي،


 يَصهُل مِن تحتي.

- "باكس !". أصرخُ بعدها: "اباكس".

ظللتُ أنادي بالاسم في وجه الأسوار إلى أن فُتحَت بتثاقلِ بوّابتهم
 وكاسيوس إلى الداخلل تخرجُ موستانغ ممتطيةً حصانها. تسير ببطء عبر
الوحل، وتتوقّف على مقربةٍ منّا. عيونها تلحظ كلّ شيء.
 والنبيلة ضدّ الحصَّاد مِن عُصبة السفّاح الدمويّ؟؟".

- (إنّكِكِ تجعلين ذلكَ يبدو مثير ألغاية)، تتثاءب أنطونيا، التي لا يوجد عليها أية بقعةٍ مِن الوسخ موستانغ تتجاهلها. - (اؤنتَ متأكَّدٌ مِن أنّه لا يو جد لديكَ أيّ أحد مختبئ في ذلك العشُب

كامناً لنا، ليباغتناعند خروجنا لدعم بطلنا؟"). تسألني موستانغ: (هل نترقه لنكتشف ذلك؟!).

- ("لقد أحضرنا الجميع)". تقول أنطونيا: "إنّكِ تعرفين عددنا)". - (أجل، أجيلُ العلّ. شكراً لكِ"). لا تنظر موستانغ إليها. فقط إليّ. تبدو قلقَّ، وصوتها منخفض: (اباكس سيؤذيك)".
- الباكس، كيف حال خصستيك؟؟. أصرخُ مِن فوق رأسها. تجفلُ

 فيطيعها مثل الكلب، لكنّ ضربات الفأس على الترس لا تنقطع . تُّفَقُ بأنّنا
 - (اظننتُ أنّ الوسيم هو مَن يخوض النزالات) . تَقول موستانغ، وتهزُّ رأسها. عيونها ما تزال متّجهةً نحو العشب: „أين صاحبكَ المجنوضون؟ ظِلُّكَ، ذاكُ الذي يقود قطيع الذئاب؟ هل يختبئ في العشب؟ لا أريد أن

ينبثق مِن خلفي مجدّداًا").
أصرُِ منادياً على سيفرو، فترتفع يَدٌ مِن بين العَوّائين. الوحل يغطّي الوجوه التي تحدّق مِن تحت عباءات الذئب السوداء. راحت موستانـ تعدُّ. لقد أخذت جـتيع العَوّائين الخمسة بعين الاعتبار ـ في الواقع، أحصَت كامل قوّتنا ما عدا كوين. مع ذلك ما زالت موستانغ غير راضية. علينا أن
 كلَّ العشب الموجود على مسافة مئة متر مِن مكان وجودنا الآن. وبعد أن يحترق كلّ العشب، ستكون الأرض المحروقة هي ميدان النزال. عشرة رجال مِن اختيارها سينضمّون إلى عشرة مِن اختياري في صنع دائرةٍ؛ حيث

سيجري القتال. ما تبقّى مِن رجالها سيبقون داخل المدينة، وما تبقّى مِن رجالي سيبقون بعيدين مسافة ستّمئة متر .

- (ألا تثقين بي؟"). أسأل: ("ليس لديّ رجال في العشُب").
- جيّدّ. إذنْ، لن يحترقَ أحد.
 ميدان القتال مجرّد رمادٍ، ودخانٍ، ووحل . عسُرة مِن رجالي يرافقونني. باكس يضربُ بفأسه الحربيّة على ترسٍ زيَّنُهُ برأس امر أةٍ شعرها ونا مدلوء
 مُححَم، ويغطّي كلّ شيءٍ عدا مفاصله. أرفعُ الرُمحَ الصاعقَ بيدِ لوّنتها

قلبي يتخبَّط مع رسم الدائرة مِن حولنا. كاسيوس يلوِّح لي كي آتي إليه. حتّى في الضوء الخافت يظلّ يشعّ بالألوان. يبادلني ابتسامةً ساخرة. - (الا تتوقّف عن الحر كة! هذا مئل الكرافات". يَتفحَّص باكس: (أنتَ
 "أليس كذلك يا أخي؟؟.".
- (اطبعاً). أغمزه.
- رعدّ وبرقٌ، يا أخي، رعد وبرق!

لباكس بنية سَبججيّ: طوله يفوق السبعة أقدام بسهولة، ويتحرّك كفهِّ لعين! ضمن تسارع جاذبيّة 0.37 ج، يمكنه أن يرميني لمسافة ثلاثين متراً، أو أكثر . أتساءل إلى أيّي ارتفاع يمكنه أن يقفز . أقفزُ كي أبسطَ سـاقَيّيّ . أبلغ
 الدخان يتصاعد مِن الأرض.

- (اقفز، اقفز، أيّها الجندب الصغير"). يدمدم متذمّراً: (استّكون هذه آخر مرّة تستخدم فيها ساقيك". - (ما هذا؟؟). أسأل.
- قلتُ بأنّ هذه ستكون آخر مرّة تستخدم فيها ساقيك. - (اغريب!!) . أقول متململاُ.

 - أيّها الضئيل ...

موستانغ تخبّب حصانها مع رايتهم، وتقول شُيئاً ماعن كون الفتيات لا يتحدّين بعضهنّ في نزالاتٍ غبيّة: (اسيستمرّ هذا النز ال حتّى....). - ا"الاستسلام". يقول باكس مقاطعاً، وقد نَفَدَ صبره. - (احتّى الموت). أصحّح. في الواقع لا يهمّ. أنا فقط أعبثُ بهم عند هذه النقطة. كلّ ما عليّ فعله هو إعطاء الإشارة.

- (احتّى الاستسلام". تؤكّدُ موستانغ. إنّها تُنهي الضروريّات، والنزال يوشك على البلء، لتنطلق حينها سلسلة مِن الفرقعات عالياً في السماء، مشيرةً إلى حدوث انفجاراتِ صوتيّة، بينما يأتي المُشرِفوفون مِن
 الطافي عالياً، قادمين مِن عدّة أبراج مختلفة. كلّهم يرتدون اليوم شع اليّار اتهم :




- (آمل بأن نكون تسليةً كافية). أصيح نحو الأعلى: (أتمانعون مِن
 - ("حظّاً موفّقاً في مواجهة العملاق، أيّها الإنسان الفاني الصغير !"). يصيِ ميركوري نحو الأسفل. وجهه الطفوليّ يضحكُ بِشُاشِّ، ويُقرِّب
 مِن السـماء لينتهي على دِرعي. إنّه يقطر إلى الأسفل كالدم - (أعتقد آنه علينا أن نقدّم لهم عرضاًا") . ينفجرُ باكس. نتبادلُ أنا وباكس ابتسامةً عريضة. بطريقبٍ ما، إنّه نوعٌ مِن الإطراء أن يأتي الجميع للمشاهدة، ثمّ تقوم نبتون، بخوذتها ذات الرُمحِ ثلائي الشّعَب، وهي ترتعشُ مِن ابتلاع بيض السمّان بالصُراخِ علينا كي نبدأ. عندها تمسحُ فأس باكس ساقَيّ، كآنهَا مكنسة ساحرِّ شرّيرة. أعرفُ ُ أنّه يريدني أن أقفز؛ لآنّه ينوي الهجومَ بترسه ليسحقني في الهواء كذبابة؛ لذا
 يتحرّلكُ أيضاً، لكنْ إلى الأعلى وبتَرقُّب؛ لذا أنطلقُ نحو اليمين مارّآ تحت ذراعه اليمنى، ومقتحماً الرُّمَحَ الصاعق في إبطه بكلَّ ما أوتيتُ مِن قوّة، فينقسم الرمحُ إلى نصفين، لكنّ باكس لا يسقّط حتّى مع جريان الكهرباء عبْره. عوضاً عن ذلك، يضربني بظاهر يده بقوّةٍ تجعلني أطيرٌ عبر الدائرة، وأنتهي في الوحل مع ضرسِي مكسورِ، وفمٍ مملوءٍ بالو حل والدمّ ومَصعٍ في الرقبة. إنّني أتدحرج بالفعل . أقفُ على قدمَيّ مترنّحاً مع نصلي المِنجَليّ. الوحل يغطِّيني. أنظر إلى الأسوار. جيشهم يحيط بالدريئة. لا يستطيعون مقاومة مشاهدة قـلا قتال الأبطال؛ هذه هي الغاية. بوسعي إعطاء الإشارة الآن، فالبّوّابات مفتوحةٌ

في حال اضطرّوا إلى إرسال مساعدة. أقربُ فارسي إلينا يبعد ستّمئة متر،
 الحصول على فوزي الخاصّ اليوم، حتّى لو كان ذلك أنانيّاً. على جيشي الني أن يعرف لماذا أقودهم أنا.
أعودُ إلى الدائرة. ليس لديّ شيءٌ ذكيٌّ لقوله. إنّه أقوى، وأنا أسرع عـئ

 يتمكّن مِن أرجحة فأسه. التِرس يسحقُ كتفي. كِّلُّ ضربةِ تُولِّد ألماً مُبر حاً في ضِرسي. يضربُ به مجلّداً، فأقفزُ وأسحب التِّرس بِّ بيدي اليسرى، وأنطلُقُ مِن فوقه. سڭگينٌ تقفزُ مِن معصمي لأطعنه في عينيه، وأنا أعبُر . لا أصيبُه، ولكنْ أخدشُ واقي خوذ ونـة
مع بقاء مسافةٍ صغيرةٍ بيننا، أمسكُ بسكِينٍ، وأجرّبُ خدُ خدعةً معرو فة.

 يُخفِض التِرس نحو الأسفل بمقدار شعرة. بيدي الفارغة أقذفُ الوحل
بقوّةٍ في خوذته.

لقد أصبحَ أعمىى. يدٌ تحمملُ الفأس، والأُخرى تحملُ التِرس. لا يمكن لأيّ منهما أن يمسح الواقي لتنظيفه. كان الأمر ليكون سهلاُل لو باستطاعته


 الثقيلة مجدّداً، وأخيراً يسقطُ باكس مُكوَّماً في مكانه. أسقططُ على ركبتيّ
 مِن المختارين الأوائل الذين ساعدوا في إنساء دائرة النِزال هذه. عُواءٌ
 وجهها يفيضُ بالرُعب. عُواءُ مِن مُشرِين يضحكون، عدا عدا مينيرفا، وأبولو،


مِن بوّابتها المفتو حة.

- "إنّهم في الوحل!!. تصرخُ موستانغ.

 المنفوخة للأحصنة الميّةّ، والمبعثرة في الو حل حتّى حدود البوّابة. إنّها أشبه بولادة النُياطين، إنّهم يزحفون مِن الأحشاء المنتفخة والمعدة




البوّابات البطيئة الثقيلة.
حُرَّاس عُصبة مينيرفا يقفون على الأسوار لمشُاهدة النِّال. لا يمكنهم
 البطيئة؛ فبالكاد يستطيعون ضَبطَ السِهام على أقواسهـه، قبل أن يتمكَّن سيفرو، والعَوّاؤون، وحلفاؤنا مِن الانسلال عبر البوّابة لحظة إغلاوقها؛ أمّا في الجانب الآخر مِن المدينة، فجنود عُصبة ديانا سيتسلَّقون ببطرء الأسوار

بوساطة الحِبال التي يستعملونها لتسلُّقِق أشجارهم السخيفة. أجل.
 لكنْ لا أحد سيأتي لمساعدته. يتقدّم جيشي إلى الأمام، وأولئك الحَوّاؤون المزيّفون أيضاً، الذين استعرناهم مِن ديانا، وألبسناهم ليبدوا مثل سيفرو

وعِصابته.
نُدمِّر عُصبة مينيرفا خلال دقائق. هنالك في الأعلى، ما زال المُشُرِفون يَعوُون ويضحكون. أظنّ أنْهم تَمِلون. لقد انتهى الأمر قبل أن تتمكُّن موستانغ مِن فِعل أيّ شيء، عدا الجري مبتعدةً لتقطع الميدان المو حِل، عبر العُشبِبِ الذي لا يزال يحترق. عشرات الأحصنة تنطلقُ في أثرهاها، مِن بينهم فيكسوس وكاساندرا. سيمسكون بها قبل حلول الظلام، ورأيت ما الذي فعلهُ فيكسوس بالسجناء وآذانهم؛ لذا أمتطي كوايتوس، وأنطلقُ في أثرهم.
تترلُُ موستانغ حصانها عند طرف غابٍٍ صغيرةٍ في الجنوب. نترجَّلُ
 تقتحمُ كاساندرا الغابة؛ أمّا فيكسوس، فيتبعني ويلاحقني، كأنّني أعرف أين يمكن لموستانغ أن تختبئ. لا أحبّ ذلك. لا أحبّ وجو وي الـو في في الغابة مع فيكسوس وكاساندرا. كلّ ما يحتاج إليه الأمر نصلّ في الظهر ـ و كلا همما على استعدادٍ للقيام بذلك. على عكس بولو كس، ما زالا يكرهاني، وعَوّائيَّ وكاسيوس بعيدون جدّاً. على الرغم مِن ذلك لا أتلقّى أيّ سڭّين. أعثرُ على موستانغ مصادفةً. عينان ذهبيّتان تنظران مِن حِّ حفرةٍ مو حِلةٍ تلتقيان بعيوني. فيكسوس معي. أسمعه يقسمُ قائلاُ شيئًاً ما عن مدى تحمُّسِه لتحطيم الفرس المتبَّب، ورؤية كيف ستبدو مع رسن. واقفاً هناك

محدّقاً بعهرٍ في الأجمة، بدا منحنياً، وملتوياً، وسّرّيراً، أثشبه بشحجرٍ ذاويةٍ بعد حريق. مقدار الدهون في جسمه أقلَّ مِن أي" أحدِ رأيته في حياتي؛ لذا

 إيو لم تستحقّ الموتَ كعبدةٍ للجمعيّة، وبصرف النظرِ عن لونها، فإنّ موستانغ لا تستحقّ أيّ نوِع مِن أنواع الأرسُنـ

## 32

## أنطونيا

اجتزت هذا الاختبار. الحرب المُطوَّلة مع عُصبة مينيرفا انتهت، وأوقعتُ -أيضاً - بعُصبة ديانا.
كان لدى عُصبة ديانا ُلاثة خيارات قبل المعركة. كان بوسعهم أن



 عليهم بسهولة.

الآن أصبح لديهم حصن مينيرفا. ونحن في الخارج، في السهول. بوسعهم الالتزام باتّفاقهم. نحن سنحصلُ علم ألى الراية، وهُم سيحصلون على المدينة وجميع سكّانها، لكنتّي أعلم أنّهم سيصبحون جلى جشعين، وقد أصبحوا كذلك. البوّابات مُغلقة، ويظنّون أنّ لديهم معقلاُ استراتيَجيّا؛؛ حسناً، لهذا لديّ سيفرو في الداخل معهم.
أعمدة الدخان سترتفع قَريباً. إنّه يُدمِّر مخاز ن طعامهمم، في أثناء قيامهم

باستعباد أتباع مينيرفا وحراسة الأسوار مِن جيشي، ثمّ يلوِّث الآبار بالبراز، ويختبئ مع عَوّائيه في الأقبية.


 شمال المدينة، وجنوبها مع أحصنتنا، والنيران تُضيء كلّ مكانٍ كي لا
 تستقبلني؛ فهي مُحرَجة كثيراُ مِن اكتُـُافنا لخِيانتها
أخيراً، في اليوم الرابع، تعرضُ عُّيّ عليّ تمارا عشُرة عبيد مِن أتباع مينيرفا،


 تمارا. - الاحتر م نفسك!|". تصيح: ا"ألست رجُلأِيلتز م بكلامه ؟؟".

لدى محاولتهم كسر الحصار في اللّيلة الخامسة، نأسرهـم جميعاً حتّى آخر واحد فيهم عدا تمارا. سقطَت عن حصانها ودُهسَت حتّى الموت تِ في
الوحل.

- (اسَر جها قُطِع مِن الأسفل". يريني سيفرو قطعة الجلد المقطوعة على نحوِ نظيف: (أهو تاكتوس؟؟).
- ربّما.

 خَّه. وغذٌ مجنون!".
- ("دع الأمر كذلك". أقول: (اليس بوسعنا إبّات أيّ شيء") . إنّ تاكتوس عَبٌُ لنا، مِلُ كلِّ أتباع ديانا ومينيرفا، حتّى باكس. أجلسُ مع كا كاسيوس

 الانتصار.
- ( (هذا سيكون آخر عود استحقاقِق لك") يخبرني كاسيوسى: (اسيجعلُك هذا عريفاً يا أخي". يربِّتُ على كتفي، ولكتّني لا أرى في عينيه سوى بريق الغيرة: (الا خِيار أفضـل مِن هذا).
- (بربّ السماء، لم أظنّ قطّ أنتّي سأثهُلُ هذا الجانب مِن صديقنا الوسيم". يقول روكي: (التواضع! ! أحقّاً هذا أنت يا كاسيوس؟؟ انـيّ".

 حياتنا. أنا سعيدُ بأنّ ثلاثتتنا مِن العُصبة نفسها. في نهاية الأمر، مكافآت عادلة ستكون بانتظار ثلاثتنا"). أضغظُ على كتفه. (أوافقكَ الرأي)".
ما زال ينظر إلى الأسفل، غير قادرٍ على النظرِ في عينيّ إلى أن يستجمع صوته محدّداً.
- (ربّما... فقدتُ أخاً هنا. هذا الألمُ لن يخبو، لكنّي أشعر كأنّني كَسبتُ اثنين آخرين". ينظرُ إلى الأعلى بحدّة: ("وأنا أعني ذلك، أيّها
 بأنفسنا. التغلُّب على بِّع عُصبِ أُخرى، والفوز بكلّ هذا هِا الأمر المتبَّب؛ لأنّ والدي سيحتاج إلى ضُبَّاط للسفن في أسطوله الحربيّ... إن كتتم

مهتمّين، هذا كلّ شيء. عائلة بيلونا لطالما كانت بحاجةٍ إلى قادة أسراب
لجَعَلِنا أقوى".



 بريتورآ ألعائلة بيلونا.

- "ولا تخنشى يا روكي، سأذكُرُ بِعركَ لأبي"، يضحك كاسيوس: (الطالمـا أرادَ شاعراً مقاتلاًا). - (اطبعاًا). يقول روكي مُجمَّلاً: اتأتَّدَد مِن جعل إمبراتور بيلونا العزيز يعرف أنّني بارعٌ مع الاستعارة، وشّرير مع الجُناس"،


 اسمها ليلاث، وقد وجدوها تتظطرُ بالقرب مِن طرف الغابة. تريدُ التحدُّتَ إلى كاسيوس.
كانت ليلاث ذات مرّة فتاةً بوجهٍ كالقمر، وخلودٍ مبتّسمةٍ، لكنْ ليس



 كلمات ليلاث تأتي بطيئةُ ومتلكَئّةُ في الهواء
- (اناديه باسمه الحقيقيّ، لو سمحتِي". أقترح - (الم آتِ للحديثِ معك)، تقول مِن دون أية ذرّة عاطفة: (أتيتُ

لمقابلة كاسيوس". حِصانهاصغيرٌ وهزيلٌ . حوافرْمُمخدو شة. لديها ثيابٌ إضافيّة تجعلُ مِن





 تتفتحصني بهدوء، كأنّها تقارنني بسيّدها مِن الواضح آنتي ناقص.


 ترمي له بنصلين أيونيّين.

 وضعَ إشارةً على الحصَّاد. قبل حلول الشُتاء، سيكون ميتّأًا بطريقةٌ، أو بأُخرى". - آتبَا لكِ!!). يردُّ كاسيوس.

ترمي لكاسيوس برزمةٍ صغيرة: (هذه كي تساعدكَ على اتّخاذ القرار"). لم تتحدّث مرّةً أُخرى. ترفعُ كوين حاجبيها، وتهزُ رأسها للتخلّص مِن ارتباكها، وهي تقود لِلاث إلى الخارج.

ماذا يو جد في الداخل

- (افتحها)". أقول.
 تعدينا"). مع ذلك يطوي الرزمة داخل حذائه. أردتُ أن أصرذَ عليه كي يغتحها، لكنّتي أبتسم كأنّه لا يو جد شيءٌ أخشاه - الشيء ما ليس على ما يرام هنا. إنّها لا تبدو كإنسان)، . أقول على نحوٍ

عَرَضيّ.

- "اتبدو كأحد ذئابنا المتضوّرة جوعاً). يلوِّح كاسيوس بالنصلِ الأيونيّ، مُصدراً صليلاٌ حادّاً: ا"على الأقلّ حصلنا على هـلى هذين الاثنين.
 الدرع المقوّى مباشرة. شيءٌ خطرٌ حقًاً).
السُغبر يعرفُ بأمري. الفكرة تجعلني أرتعشُ كلماتُ روكي أسوأ.
 (اضفائر ها مجدولة بالأسنان).
علينا أن نستعدَّ لمواجهة جيشِ الشُغبر؛ هذا يعني تدعيمَ قوّاتيُ والقضاء على ما تبقّى مِن تهديدات أريدُ تُدميرَ ما تبقّى مِن عُصبة ديانا في في الغابة الكبرى، وأريدُ عُصبة سيريس. أُرسِل كاسيوس مع العَوّائين وعشُرة فرسان لتدمير ما تبقّى مِن ديانا، وأعود مع بقيّة جيشُي والعبيد إلى قلى قلعتنا

للاستعداد لمو اجهة الشغبر. لم أضع خطّةً بعد، لكنّني سأكونُ مستعدّاً لمو اجهته إن أطلَّ بر أسه.

- (ابعد أن نام عَوّاؤونا داخل الأحصنة الميّتة، ستكون رائحتهم النتنة كافية على الأرجح لطرد أتباع ديانا من الغابة الكبرى") . يضحكُ كاسيوس، الا وهو يَهمِز حصانه لينطلق بعيداً عن القافلة الرئيسة: اسأدع غوبلن

يهاجمهمه، وأعودُ قبل أن تَخلُد إلى النوم"،
لا يريدُ سيفرو الذهاب مِن دوني. لا يفهم لماذا يحتاج كاسيوس مساعدته لتطهير ما تبقّى مِن ديانا. أخبره بالحقيقة.

- لدى كاسيوس رزمة في حذائه، تلكَ التي أعطنهُ إيّاها لِلاث. أريدُ

منكَ أن تسرقها.
عيونه لا تُصِِر الأحكام، ولا حتّى هنه المرّة. هنالك أوقاتٌ أتساءلُ فيها ما الذي فعلته كي أستحق ولاءً كهذا، وهنالك ألكا أوقات أُخرى أحاو أحاول فيها ألّا أتمادى باستغلال حظّي، وانتقادِ هديّة القدر .

في تلك اللّيلة، بينما كان كاسيوس يَفرِض حِصاراً على ديانا في الغابة الكبرى، كان باقي جيشي يقيمُ وليمةً في المرتفعات خلف الأسوار العالية لقلعة مارس. البرجُ المُحصَّن نظيفٌ ، والسعادة تعمُّ الساحةَ حتّ حتّى العبيد يحصلون على ما أعدَّته جون مِن عنزة مشويّة بالزعتر، ولحم غـر غز الِّ

 جبهته قد حطَّم كبرياءه. تاكتوس هو الوحيد الذي ينظرُ في عينيَّ. بَشُرتهُ عسليّة داكنة مئل كوين، ولكنّ عيونه تذكّرني بأفاعي الـحُفَرَ

بعد انتصاري على باكس، يبدو أنّ أتباعي مِن المـختارين الأوائل أخير اً
 عاملوني بها في الشوارع بعد أن نحتني ميكي. أنا الذهبيّ هنا الـيا أنا السُّلطة.

 إيّاها، وكلّ شيءُ سيكون على ما يرامِ
روكي، وكوين، وليا، والآن بولو كس، يأكلون معي، حتّى فيكسوس وكاساندرا اللّذان عادةً ما يجلسان بصحبة أنطونيا، قد حضرا للتهونئة بالنصر. يضحكان ويربّتان على كتفي. سيبيو، دُمية أنطونيا، يُحصي عديَ النـي


أنا عريف. لديّ خمسة عيدان ذهبيّة. قريباُ سيأتي فيتشنير ليمنحني هذا الشُرف. في الصباح، ستسقط عُصبة سيريس. عددهم لا يتجاوز

 سنهبط نحو الجنوب حتّى قبل أوّل سقو طِ للثلج، بعدها سأواجه الشَ الشغبر . يأتي روكي للوقوف إلى جانبي، ونحن نشاهد الوليمة.


 بالتحديق فيها. يحمرُّ هو أيضاً، ويشيحُ بنظره.

- (ظنتنُ أنّها لا تعجبك؛ إنّها تَتُعُكَ في كلَ مكانٍ مِثلَ جَروِ". أضحكك. - حسناُ، نعم. في البداية لم تلفِت انتباهي؛ لآنّني اعتقدتُ آنّها تتعلّق


نظرت إليه ورحتُ أضحك. لا أستطيع التوقّف عن الضحك.

طويل. ولدينا ندوب. أنا أكثر مِن البقيّة. على ما يبدو أعتملُ كثير اً على اللّحم الأحمر؛ فأحد أضراسي مقسوم، لكنّني أضحكك. أضحك إلى إلى أن


- (احسناً، لا تُضيِّع القبلةَ الأولى"). أقول: (اهذه نصيحتي الوحيدة). أخبرهُ بأن يأخذها إلى مكانٍ ما مميّز . الأخذ إلى مكانٍ ما هنا، المقصود


 كانت تتعرَّقُ مِن الإثارَة. الشعرُ مُلتصِقِ بو جهها، وبمؤخّخرة رقبتها. أمسخَت
 قَّلَّهُها.

أبتسمُ ابتسامةً عريضةً، وأصفعُ رو كي على مؤخّر ته مِن أَجل الحظّ. عمّي نارول يقول بأنّ هذا تقليد. عندما فعلها بي استخدم الجانب المستوي للنصل المِنجَليّ. أعتقدُ أنّه كان يحذبِ


في برج القلعة العالي خاوية. روكي، وليا، وكاسيوس، وسيفرو، والعَوّاؤون




 ثمّ أسمع خَطوات؛ أمّا هي، فتتلاشتى.
 أنهضُ لأقفَ فوقها، وأضعُ يدي على كتفها لأهلّئها. إنّ ذلك مستحَيل ! عيونها المجنونة تنظرُ إليّ مِن خلفِ شعرها وا المقصوص. - "اروكي!". أخذت تنوح: "اروكي سقطَ في الأخدود. ساقاه مكسورتان. لا أستطيع الوصول إليه".
أتبعها بسرعةٍ لدر جة آنتي حتّى لم أحضِر عباءتي، أو نصلي المِنجَلِّيّي

 تجري أمامي، لتقتادني للأسفل عبر الوادي الطوليّ الضيّيّ، ومِن تّمّ إلى الى
 نارنا الأولى كقبيلة. الضبابُ كثيف. اللّيل مُظلم. وأنا أدركُ كم أنّني أحمقى. إنهُ فُّ
أتوقفُ عن اللّحاق بليا. لا أخبرها. لا أعرف إن كانوا سيأتون مِن
 الضباب. أغطِّي نفسي بالسراخس. إنّني أسمعهم الآن. صوتُ السيوف،

والأقدام، والرماح الصاعقة. شتائم ولعنات. كم يبلغ عددهـ؟؟ ليا تنادي اسمي بتوتُّر واهتياج. إنّها ليسَت وحيدة الآن. لقد قادتني إليهم. أسمعُ صوتَ فيكسوس الأحدب. أشمُّ رائحة زهور كاساندرا. دائماً ما تفركها

على بشر تها لتخفي رائحة جسمها.
أصواتهم تنادي بعضها في الضباب. إنّهم يعلمون أنّني اكتشفتُ فخّهـمـ. كيف بوسعي العودة إلى جيشي؟ لا أجرؤ على الحركة. كم يبلغ عددهم؟
 على رأس سيف؟ لدي سڭّينان في حذائي. هذا كلّ شيء. أسحبهـما. - (أوه، يا حصَّاد!)،. تنادي أنطونيا مِن بين الضباب. إنّها في مكان ما

 يكفي لنغرزَ سكّينين في عينيك. لسنا هكذا على الإطلاق. يا عزيزي الا يسخرون منتي، يلعبون على وتر غروري. لـم أكن قطّ مغروراً، لكنْ لا لا


 يزدادُ إحباطها.

- (يا حصَّاد، إن لم تخرج للّعب سيكون هنالكَ عواقب)" . تصيح: (أيّة عواقب تسألْ؟ يا لها مِن أحجية! سأقطع عنق ليا الصغيرة حتّى العظم". أسمعُ صُر اخاً عندما يُمسَك شعر لِيا: (احبيبة روكي...").
لن أخرج. اللّعنة! لن أخرج. حياتي ليست لي وحْدي. إنّها حياة إيو، حياة عائلتي. لا يمكنتي رميها، ليس مِن أجل كبريائي، وليس مِن أجل ليا،

وليس مِن أجل تَجنُّب الشُعورِ بألمِ فقدان صديق آخر. هل لديهم روكي
أيضاً؟
فَكِّي يتألّم. أعضُّ على أسناني. ضرسي يصرخ. أنطونيا لن تفعلها.
لا يمكنها.

- (الفرصة الأخيرة ياعزيزي. كّلّ؟)، أسمعُ صوت قَطع للَّحم، يتبعهُ


 هذا، عن إيقافهم.



 لكنّها لن تبقي الذئاب بعيدة
لا أعثُُ على جثّة روكي؛ لذا لا أعرف ماذا حصل له. هل صلـي صديقي ميّت؟


 بعيداً عن الأنظار. كان النهار قد انتصف لدى عودته، وهو يترأس قافلةُ
 أخرجُ مِن بين الشُجيرات. - (أأخي!). ينادي: (أحضرتُ لك هديّة!). يقفز مترجّلاُ، ويعانقني قبل

أن يسحب واحداً مِن نجود ديانا، ويلفّه حول أكتافي. يبتعلُ عنّي: (إنكَّك


سيفرو يلحق به، وأنا أخبر هما ماذا حدث. - מالعاهرة!). يدمدمُ كاسيوس. سيفرو يصمت: (ليا المسكينة. ليا المسكينة! لقد كانت لطيفةّ ومحبوبة. أتظنّ أنّ روكي ميّت؟؟ - (الا أعلم". أقول: (أنا لا أعلم فقط)".





 سنعيُر على أخينا").

 لقد أخفقا في قتلي فاضطرّا إلى الهربـ لـيا لكنْ إلى أين؟ تلوِّح كوين بيديها عالياً في الهواء، وتصرخ علينا لينا، ونحن ندني البوابة.

- (اتبّا! لم أعرف أين اختفى الجميع. العبيد كانوا يفوقوننا عدداً؛ أربعة مقابل واحد، إلى أن عُدتم. لكنْ لا بأس . لا بأس"، تُمسِك بيدِ كاسيوس عندما نخبر ها بالذي حدث. عيونها تغرورق بالدموع مِن أجل ليا لِيا، لكنّها

ترفض التصليق بأنّ روكي ميّت. تستمرّ بهزٍ رأسها: (بوسعنا استخدام العبيد للبحث عن روكي. على الأرجح إنّه مصابٌ، ويختبئ في مكانٍ ما هناك. هكذا سيكون الأمر . هكذا يجب أن يكون".

لم نعثُر عليه. الجيش بأكمله بحث عـنه. بلا أيَّ أثر . نَعِقِد اجتماعاًا في
غرفة حربنا حول الطاولة الكبيرة.
 كدتُ أضربه، لكنّه على حق.

t.me/soramnqraa

- (الشُغبر قام بذلك". أدمدم.
- (ادناءة ووضاعة)". يقول.
- اللا يهمّ إن فعل ذلك، هذا ما قصده سيفرو ليس بوسعنا القيام بأيّ شيء ضدّ الشغغبر الآن. حتّى لو حاول قتلك، فإنّنا لسنا بوضع يسمحُ لنا لنا بإيذائه) . تعلن كوين: (افلنتعامل مع جيرانـنا بدايةً").
- (اغباء!|). يدمدم سيفرو .
- (ايا لها مِن معاجأة! يبدو أنّ الغوبلن يعارض"). ينفجرُ كاسيوس:
"تكلّم بوضوح إن كان لديك ما تقوله أيّها القزم").
- ("لا تستخفت بي") . يقولها سيفرو باحتقار.

يضحكُ كاسيوس ضحكة خافتة: (الا تبُل على قدمي إن كنت بالكاد
تصل إلى ركبتي".

- (أنا نِدٌّ لكَ في كلّ شيء"). النظرة التي ارتسمَت على وجهِ سيفرو
 عين كاسيوس.
- (إِدٌّ لي؟؟ بماذا؟ بالمولد؟). يبتسمُ كاسيوس مُكثِراً: (أوه! انتظر، أنا عنيت بالطول، والمظهر، والذكاء، والمال. هل عليّ التوقف؟؟ (1).

 المتَّبَب فقط".

ينظرُ سيفرو إلى الأرض. فجأةً! تجتاحني الرغبة بأن أضع يدي على
كتفه.

- (اما الذي كنتَ تقوله يا سيفرو؟). تسألُ كوين.
- لا شيء.
- هيّا، كفاك ذلك!
- (اقال: لا شيء"). يضحكُ كاسيوس ضحكةً خافتة. - (اكاسيوس") صوتي وحده يُخرِسه: (اسيفرو، أرجوك").
 بأنّه علينا ألّا نجلسَ هنا هنا بدون فعل أيّ شيء، بينما الشغبر يفعل ما ما يحلو
 - (مشكلات؟) . يسأل كاسيوس: (ماذا ستفعل، تقتلُ الشُغبر؟). - (انعم") ينظرُ سيفرو بصمتٍ إلى كاسيوس: "اسأغرزُ خِنجراً في
 الجوُّ المشحون يجعلني أشعرُ بالاضطّرابـ



وحوشاً. لا أنا، ولا أنتَ على الأقلّ يا دارو . قادة أسراب بيلونا لا يَنحرون




أنَّ أباكَ شَقَّ طريقهُ لِصبح إمبراتوراً بكونه شريفآ؟".

 - ا(أتققُ مع كاسيوس") أقول مُقاطعاً صمتي.

- (إنّها معجزةٌ صغيرة"). ينهضُ سيفرو ليغادر فجأةً! أسأله إلى أين هو

ذاهب.

- من الواضح آنَّكَ لستَ بحاجتي. لديكَ كلُّ النُصحِ الذي بوسعكَ التعاملُ معه.


## - سيفرو -

- ( سأقومُ بالبحبِّ في الخنادق مجدّداً. أراهن بأنَّ ابن بيلونا لن يفعل ذلك. لن يجعل ركبُُ الثمينة تتّـخ"، ينخني بسخرية لكاسيوس قبل أن يغادر.

أنا، وكوين، وكاسيوس نبقى في غرفة الحر ب، إلى أن تثاءبَ كاسيوس


 الضبّقة. إنّها تنحني على نحوِ صبيانيٌ في مقعدها ول، وتنظّف أظافرها ها

- (ابمَ تفكّر؟). تسألني.
- "(روكي... ولِيا). أسمعُ الخرخرة في عقلي. لتتردَدَّ معها كلّ أصواتِ الموت. طفٌطقة إيو، وصمتُ جوليان، وهو يختلجُ مُضرَّجاً بدمائه. أنا الحصَّاد، والموت هو ظِلِّي.
- (أهذا كلّ شيء؟". تسأل.
- (أظنُّ أنه علينا أن نحظى بيعض من النوم". أردُّ.

لا تقول أيّ شيء، وهي تراني أغادر.

## 33

## الاعتتذارات

يوقظني كاسيوس في منتصف اللّيل: (اسيفرو عثر على روكي". يقول بهدوء: (إنّه في حالةٍ يرثئى لها. تعال). .

- أين؟
- في الثُمال. لن يستطيعوا تحريكه.


 خرخرة الماء والرياح في الأشجار . أمسِحُ النوَ عَ عن عيوني، أنظرُ إلى إلى


لكنّه يعرف شيئاً آخر .

إنّه يعلم ما الذي فعلته.
 إنّها أنبه بالتحديق نحو الأرض، وأنت تسقط من الأعالي. رؤية النهاية،

وهي قادمة، لا تعني آنّه بوسعكَ تحاثيها، أو إصلاحها، أو إيقافها. نستمرُ بالركوب لعسُرين دقيقة أُخرى.

- " لم يكن ذلك مفاجئأًا). يقول كاسيوس فجأة!
- ماذا؟
- (اعلمتُ لأكثر مِن عام بأنّ جوليان مقدَّرٌ له أن يموت)، . الثلجُ يسقطُ

 قطّ، ليس بالطريقة التي يريدونها. أوه، كم كان لطيفاً وبارعاً بالعواطف! بوسعه استشعار الحزن والغضب مِن بُعل كيلومتر، لكنّ التعاطف هو خصلة بني الألوان الدنيا"). لا أتفوّه بأيّة كلمة.
- هنالك عِداءات لا يمكنُ تغييرها يا دارو. القططُ والكالاب. الجليدُ والنار ـ أوغوستوس وبيلونا . عائلتي وعائلة الحاكِم العام.
 التي تشكّل ضباباً في الهواء.
 رسالة القبولِ الممهورة بالخَتم الشُخصيّ للحاكِمْ العام ـ لم يبدُ ذلكَ صائباً






واستغلً لقبهُ، وسُلطتهُ الممنوحة له حسبَ الأصول، ليقتل فتىَ لطيفاً.



يتّخذ صوته نبرةً ساخرة: الكنْن في النهاية، أُطِعِمَ جوليان للذئاب، أم عليّ القول: لذئبِ واحد؟؟يا.
يسحبُ حصانه حتّى يتوقّف، ونظَرات عيونه تخترقني.







الأغبياء؟).

- أحياناً، نعم.
- على كلِّ حال، شاهتهُهُ اللّيلة.
عَرضٌ مُجسَّم.

 ربّما كانت لتكون الأمور مختلفة.
- (ماذا شاهدت؟؟). أسأل.
- عَرضاً مُجسَّماً يُظهِرك، وأننتَ تَقتُل جوليان، يا أخني.

 مهمّم بالنسبة إليك أنَّ الشغبر هو ابن الحاكِم العامَ وأنَّهُ يتلاعبُ بك بك لكي

تتخلّْصَ منّي".
يجفل.


 مخفيّين عنّا قبل المعهد، وعائلتي أبقتني بعيداً عنه بعد...1). يخبو صوته بعد أن غاصَت عيناهُ في ذكرى بعيدة.

- بوسعنا التغلّبُ عليه معاً يا كاسيوس. لا داعي لأنْ نكون منقسمين ... - (الأنك قتلت أخي؟) . يبصق: (الا يوجد نحنى، أيَها الخَرَيع الوَضيع. تبّاٌ لك! ترجَّل عن حصانك!! !.
أترجَّل، فيرمي لي كاسيوس بأحد السيوف الأيونيّة. أقفُ مواجهان

 على الأقلّ، لكنّه بلا جدوى أمام النصل الأيونيّ. كاسيوس سيقتلني.

 سمحتَ لي بأن أناديكَ أنخي".
- وماذا كنتَ تريدُ منّي أن أفعل؟ هل كان عليّ تركُ جوليان لِيقتُلني في أثناء العُبور؟ هل كان عليَّ فِعلُ ذلك؟ جعله هذا يجمدُ في مكانه.
- "إنّها الطريقة التي قَتلتَه فيها"). يصمتُ لبرهة: (أتينا كأمراء، وهذه المدرسة مِن المفترض أن تُعلِّمنا كيف نصبحُ وحوشـاً. لكن أنتَ أتيـَ

أخحكك بمرارة: (وأين كنتَ عندما قطَّعَتَ تيتوس إلى أشال(؟؟"). - (أنا لستُ مثلكَ!)". يصرخُ كاسيوس. - تركتكَ تقتُله يا كاسيوس، حتّى لا تتذكَّر العُصبة بأنّ عشرات مِن الفتية قد قضوا حاجتهم وبالوا على وجهك؛ لذا لا تعاملني كأنّني وحشٌ ما - (إنَّكَ كذلك") . يُكشُّر باحتقار. - أوه! أغلق فمكَ المتبَّب ودعنا نبدأ. منافق!











أنسى التنُّس، ثمّ ألهث. جسمي يَختلِج. يُعانِق السيف. أششُّ ر ائحة عُنقِ كاسيوس. إنّه قريب، قريب كما اعتاد أن يكون، وهي وهو يُمسِيكني مِن رقبتي، ويناديني أخي. شُعرهُ هُزيَّتِ الكبرياء تَهجرُني، وبدأنُ أئنُّ كالكلبُ








 بسرعة. أغطسُ في البرد، في الوحلِ البارد. أرتعشُ وأنتحبر. لا أستطيع




 دعني أعودُ عبداً مِن جديد، دعني أرى إيو، دعني أموت. فقط خلِّصني مِن

## الفصل الرابع الحصصَّاد




$$
\begin{aligned}
& \text { بسضأمنْعُعن تصد. }
\end{aligned}
$$

## 34

## غابة الشهال

هنالكَ ألم.
ورهابٌّ مِن ضيق المكان.
الأنـُمُ مريضّو والأحلامَ.

إنّه في الظلام. في ثقب معدتي.
أستبظُ وأصرخُ بين يدين لطيفتين.
ألمَحُ أحداً ما
 وجهها الملائكيّ. تأتي لتأخذني إلى الوادي. شسعرُها تحوّا يلّ إلى ذهبيَّ


 إنّني أرتعشُ قابضاً على عُصابة رأسي القرمزيّة. فقدتُ الهايمانتوس. مرّةً

أُخرى، متى كان هذا؟ في شعري وَحلُ . تغسلُُ إيو . بلطفِ تُمسِّد جبيني.
 إلى أحدِ ما. لن يطولَ الأمر. هل لديّ وقتٌ أصلاُّ؟ هل أنا في الوني الوادي؟

أرتعشُ وأتعرَّق. تعفَّن في الجحيم يا كاسيوس. لقد كنتُ صديقك




 لكلً ما فعلت. كلّ ما فعلت مِن أجل ماذا؟ كي أفوز باللّعبة. كي أفوز
 الأمرُ ليس كأنّها ستعودُ يوماَ ما لترى كلَّ ما فعلتهُ لأجلها

ميّتة.
أستيقظُ حينها. الألمُ موجودٌ هناكُ في أحشائي. يمرُّ مِن خلالي، لكنتّي لم أعد أتعرَّق. لقد زالتِ الحُحَّى، وخطوط الالتهابِ التحمراء الهائجة قد

 شعرُها أشعثُ وذهبيّ. إنّها لِيست إيو ... موستانغ. أبكي بصمت. أريدُ إيو. لماذا لا يمكنتي الحصولُ عليها؟ لماذا لا أستطيع بإرادتي إعادتها إلى الحياة مجلّداً؟ أريد إيو . لا أريد هذه الفـي الفتاة


لإيو . لمٌ أتمكّن حتّى مِن قيادة جيشي. لم أتمكّن مِن الفوز. لم أتمكّن




عندما أفتُتُ، كانت موستانغ تجلسُ بجانب النار ـ تعرفُ أنتي مستيقظ،




أبكي. إن أحسـستُ يومأ بوجودِ الربّ، فهو الآنَ، وأنا أستمعُ إلى مقاطِعِ الحِداد. زوجتي ميتّة، ولكنْ شُيءّ أِما مِن أثر ها ما ما زال با باقياً. أتحدّثُ إلى موستانغ في الصباح التالي.
 - (امِن مُكعبَ العرضِ المُجسَّم"،. تقول، وهي تَحمرُّ خحجلاً: ا(اقتاةٌ صغيرةٌ غنتَها. إنّها تُدخِل السكينة والطمأنينة إلى القلب".

- إنّها حزينة.
- كُُعظم الأشياء.

لقد مرَّت أربعة أسابيع، تخبرني موستانغ. كاسيوس أصبحَ العريف.
 الأحيان إلى الغابة. أصواتُ معركة تعلو بين القوّتين العُظميِّنْ في الشمال:

جوبيتر، ومارس. جوبيتر إلى الغرب، ومارس إلى الثـرق. منذُ أن تجمَّد النهر، بات بإمكانهما العبورُ والإغارة على بعضهـما . صقورنا الحوَّا امة كانت قد طارت مِن وِهادِها الشتويّة. الذئاب الجائعة تَعوي في اللّيل، وأسرابُ الغربان تتجمّعُ مِن الجنوب، وِّ لكنّ موستانغ في الواقع تعرف القليلَ فقط. بدأ صبري ينغد مِنها.

- (إٕبقاؤكَ تتنفّس كان قد صرفَ انتباهي قليلاًاً، تذكِّرني. رايتُها مَلقاةٌ تحت بطّانيّةٍ بالقُربِ مِن قدمي. إنّها آخر مَن تبقَى مِن عُصبة مينيرفا. حرّةٌ إلى الآن، ولم تستعبدني.
- (العبيد أغبياء). تقول: ॥أنتَ بالأصلِ مُقعَد. فلماذا أجعلكَ غبيّاً

أيضآ؟!.
تمرُّ أيامٌ قِّلَ أن أتمكّن مِن المشي مجدّداًّ أتساءلُ أين هي تلكَ
 بكلٍ تأكيد. ظفرتُ بمنصب العريف، لكنّهم لم يعطوني إيّاه قطّ. الآن


موستانغ تبقى معي في الغابة خلال الأسابيع القادمة. حركتي بطيئةٌ وثقيلةٌ عبرَ طبقة الثلج الثّخينة، لكنّ قوَّتي تعودُ إليّ بالتدريج. إنّها تنسبُ
 وضعه هناك مُشُرِفٌ صديقٌ. نتوقّف عندما نلمح غزالـي الاً. أسحبُ القوس،




أصاب بمَغص الآن؛ هذا بسبب الماء أيضاً. ليسَ لدينا أيّ شيءُ لنغليه فيه.
 نتمكّن مِن إيقاد النار .

- (اكان عليكَ أن تَقتُل كاسيوس، أو أن تُرسِله بعيداً) . تقول موستانغ. - (اظنتنُ أنّكِ أنبلُ مِن ذلك)، . أقول.


 عدَّة مرَّات، ثمَّ خر جتُ و حصنِّ خلال أسبوع").
- (هذا ماكر ! لكنْ مع ذلك، فقد أحبَّكِ جيشُكِ"، أقول.
- الكلُ يحبُّني. الآن أكمِل أكلَ أرنبكَ المتبَّبَ. إنكَ هزيلّ كالشفرة. الشتاء يصبح أكثرَ برودة. نعيشُ في أعماقِ غابة الشمال، بعيداً إلى الى
 الآن جنديّاً واحداً مِن أتباع مارس. لا أعرفُ ماذا سأفعل إِّ إن رأئته. - الاختبأتُ مِن الجميعِ إلاّا أنت). تقولُ موستانغ: (هذا ما أبقاني حيّة، وأفعلُ ما أفعله"). - (اما خُطْتّكِ؟) أ أسأل.

تضححكُ مِن نفسها: (أن أبقى حيّةُ، وأفعل ما أفعله". - إنّكِ أفضلُ منّي في ذلك.

> - ماذا تَقصِد؟

- لا أحد مِن عُصبتكِ كان ليخونك.
- (الأنَني لم أحكم مِثلكَ)". تقول: (اعليكَ أن تتذكَّر، الناس لا يحبُّون أن يُقالَ لهم ما عليهم فِعله. بوسعكَ معاملةُ أصدقائكَ كخدم وسيحبّونكَّك، لكنْ أخبرهُم بأنّهم خدمٌّ، فسيقَلونك. على كلِّلِّ حالى، راهنتَ كثير آ على

الهرميّة والخوف".

- أنا؟
- "اومَن غيركَ؟ كان بوسعي ملاحظةُ ذلكَ مِن بُعد ميل . كلّ ما كنتَ

 على ما تريد)، . تنظرُ لبرهة: "(بالمناسبة، ماذا تريد؟"). - (أن أفوز) . أقول.
- أوه، أرجوك! أنت لسـَ بهذه البساطة. - (أتعتقدين أنكِ تعرفينتي؟؟). يُفرقِ الفحم في نارنا الصغيرة. - أعرفُ أنَّكَ تبكي في أثناء نو مكَ مِن أجلِ فتاةٍ تُدعى إيو . أهي أختَك؟ أم فتاة أحبِتَها؟ إنّه اسمم غيرُ مألوفٍ جدّاً بالنسبة إلى بني لوننا؛ مثل اسمك. - أنا ريفيَ مِن كوكبِ بعيد. ألم يخبروكِّك - "الم يخبروني بأيّ شيء. لم أكن أتردّدُ إلى الخارج كثيراً؛ فأبي

 - وهل أنتِ مختلفة في ذلك؟ - أوه! كثيراُ جدّاً يا سيّد حصَّاد. أنا أحبٌُ الناسَ أكثرَ ممّا تفعل. أنتَ

الذئبُ الذي يَعوي ويَعضّ. أنا الموستانغ التي يداعِب أنفها الأيادي. الناسُ يعر فون أنّ بوسعهم العملَ معي؛ أمّا مَعك؟ فالألأمرُ: اقتلَ، أو تُقتَّ. إنّها على حق.

عندما كانت لديّ قبيلة، كنتُ أقومُ بذلكَ على الوجه الصححيح.



 للطيبة والأمل، لكنْ عندما مات... أصبحتٌ هو .

- (أحياناً، أنسى أنّ على المعهدِ أن يعلِّمني شيئًاً) . أقول لموستانغ. الفتاة الذهبيّة تميلُ برأسها نحوي: (أليس علينا أن نعيشَ لما هو أكبرُ مِن ذلك؟!|.
 العيشُ لما هو أكبر . أكبر مِن الُُّلطة. أكبر مِن الانتقام . أكبر مما أُعطِي لنا.
 بهذه الطريقة سأساعدُ الحُمر. أنا فتى. أنا أحمقق. لكنْ إن تعلَّلَّمتُ كيف أصبحُ قائداً، سأكون أكثر مِن مُجرَّد عميلٍ لأبناء أريس. بوسعي أن أن أمنحَ قَومي مستقبلاُ؛ هذا ما كانت لترَيدهُ إيو

إنّها أكثيُرُ أوقات الشَتاء قَساوة. الذئاب جائعةٌ الآن، وتَعوي في اللّيلِ .



الشُماليّة. يأتي مِن بين الأشجار مثل أثباحِ قاتمة. ظِلال. أكبرها بحجمي.

 فريد. ومع ذلك يتحرّكُ الجميع كأفراد قطيع.

- (اهكذا يجبُ علينا أن نقاتل). أهمسُ لموستانغ، ونحن نراقبُ

اقترابَ الذئاب.

## - أيمكننا التحدّثُ عن ذلكَ لاحقآ؟

نقضي على قائد القطيع بثلاثة أسهم. البقيّة هربوا. أنا وموستانغ نقوم

إلى الأعلى مع أنفي أحمر مِن البرد.

- العبيد ليسوا جزءأَ مِن القطيع؛ لذا لا يُمكِننا القتالُ مِئهُم. ليس
 يعتمدون كثير آعلى قائد قطيعهم. اقطع الرأس، فينسحب باقي الجسد. - (إذنْ، الحلُّ هو الاستقلاليّة). أقول. - (اربّما)" تعضُّ على شفتها.

لاحقاً في تلك اللّيلة، تتوسّعُ في شرحِ الأمر: (الأمر أشبه بيد). إنّها
 الشُعورُ بالذنبِ على طول ظهري. الرنَّةُ تُشوى، لتملاُ الكهِفَ برائحةِ زكيّةٍ


- (أعطني يدلَّ). تقول: (أأيٌّ من أصـابعك هو الأفضل؟؟).
- جميعها الأفضل في أمور مختلفة.


## - لا تكن عنيداً.

أخبرُها بأنّه إبهامي. تجعلني أحاولُ إمساكَ عصا بوساطة إبهامي
 الأُخرى عدا إبهامي، فتحرّر العصا بثني اليد.

 تامّةِ كما يجب، أليس كذلك؟

لا تستطيع سحبَ العصا من قبضتي. أضعها على الأرض، وأسألها عن المغزى.

- الآن، حاول القيام بشيء أكثر مِن مجرّد الإمساك بالراية. فقط حرِّك إبهامك عكس عقارب الساعة، وأصابعك مع عقارب الساعة عدا الأوسط. أفعلُ ذلك. تُحدِّق في يديّ، وتضحَك غيرَ مُصدِّة. (أحمقق!) . أفسدتُ
 فعل ذلك أيضاً. بالطبع أخفقتْ. أستوعب ذلك. - (إنّ اليد كالجمعيّة) . أقول.

إنّها بُنية الجيوش في المعهد. الهرميّة جيّدةٌ لمهام بسيطة. فبعضُ الأصابع أكثبُ أهميّة مِن غيرها، وبعضهيا أفضلُ في أمورِ معيّنة. جميعُ

 أمرٌ محدود. تحخيَّل ! كلّ إصبِع مِنَ الأصابع لديه دماغٌ خاصٌّ بهَ، مُسِتِلٌّلُ

يتواصلُ مع الدماغ الرئيس. الأصابعُ تطيع، لكنَّها تعملُ مُستقِلّة. ما الذي يمكنُ لليدِ أن تفعلهُ حينها؟ ماذا يمكنُ للجيشُ أن يفعله؟ أبرمُ الحصا حولَ أصابعي بأشكالٍ معقّدة تماماً.
عيونها مُتسمِّرة في عيوني، وأصابعُها تُلامِس كفّي، وهي تَشُرَح . أعرفُ أنّها تريدُ منّي أن أتجاوبَ مع لمَساتِها، لكنَّني أُجبِر عقلي على التَشُشُّتِ بأمورٍ أُخرى.
فِكرتُها هذه ليست جز ءاً مِن دُروس المُشُرِفين.

دُروسهم عن التطوّر مِن الفوضى إلى النظام. إنّها عن التحكُّمُم عن

 الجوابُ الو حيد. ببساطة لقد أطاحَت بهذه القاعدة، أو على الأقلّ أظهرَت

إن استطعتُ كسبَ الولاء الطوعيَ للعبيد، حينها سيكونُ الجيشُ




استراتيجيّةُ موستانغ هي حُلمُ إيو .

إنّها أشبه بصعقةٍ كهربائيّة تندفعُ عَبري.

- لماذا لم تحاولي فِعلَ ذلكَ مع العبيد الذين أَسَرتهـم؟

تسحبُ يدها بعيداً عن يدي بعد أن امتنعتُ عن الاستجابة للَمساتِها.

- حاولت.


## تظلُّ صامتةً لبقيّة اللّيل. وعندَ اقترابِ بُزوغِ الفجر تبدأ بالسُعال.

خلالَ بضعة أَّام تمرضُ موستانغ. أسمعُ صوت سائلٍ في رئتيها. أُطعِمها حساءً مصنو عاً مِن نخاع العظام، ولحمَ الذئب، وأور راقِ أغليها في خوذةٍ وجدتها. تبدو آنّها على وَشكِ الموت. لا أعرف ماذا أفعل. نقص

 البريّة الصغيرة. كلُّ ما بوسعي فِعله هو إبقاؤها دافئةً، والصالهاة كي تهبطَ الروبوتات الطبيّة مِن بين الغيوم . المُشِرِفون يعرفي فورن أين أين نحن . إنّهم يعرفون دائماً أين نحن.

في الأسبوع التالي أعثرُ على آثّار بشرية في الغابة. أثران. أقتفيهما إلى
 عظام حيوانات، والجمرُ لا يزال حارّاً. لكنْ لا وجود لخيول. إذنْ، ليسا
 نُذور هم بعد استِعبادِهم. هنالكَ الكثيرُ منهم الآن.
أقتفي آثار هما عبر الغابة لساعة قبل أن تزداد مخاو فيم. إنّهم يستديران
 حلّ عند عودتي. أسمعُ صوتَ ضَحكا ِيُ يصدر مِن البيت الذي أتشاركهُ
 عليَّ أن أركع كي أستجمعَ قِواي. جُر حي يؤلمني. ألهث بِ لكنّي لا أستطيعُ
 لا يستطيعان رؤيتي، وأنا أقفُ عند طَرِفِ جلدِ الرنَّةَ المُتجمِّد، والثلج

المرصوص، الذي يَفِِل كهنناعن الأنظار ويقينا مِن عَوامِل الطبيعة. النارُ تُفرقِع في الداخل. الدخان يرتفع عَبرَ فتحات التهوية، التي استغرقنا
 مِن لحمنا، ويشُربان ماءنا.
إنْهما قذران وأشعثان. شعرٌ كعُشبِ دُهنيّ، وبشرةٌ ملطّخة، وبثّور . كانا


 يخطّطان لجعلِها تَدفعُ تُمن ذلكَ الكُرِح. السكاكين تُسْخَّزُ على النار حتى
 يده ليلمسَ بشر تها، كانّنها دميةٌ الغرضُ منر منها إمتاعه.
أفكاري بدائيّة كذئب. إحساسٌ مُرعِبٌ يَجتاحُني، إحساسٌ لمُ لم أكنـ أعرفُ أنّني أكِنّه لهذه الفتاة. لم أعرفهُ قبلَ الآن. يَتطلَّب الأمرُ مدّةٌ كِّ كي أهدأ

 إلى السگيّن. لا أجيدُ التَصويب، فأصيبهُ في كتفه عوضاً عن مَحْجرِ عينه. أنسلُّ إلى داخل الملجأ مع سكيني المخصّصة للسلخ، مستعدّاًّا للإجِهاز
 منّي قَد فُصِل، ولم توقنني إلآلا رؤية عينَي موستانغ. - (ادارو)، ت تقولُ بنعومة.

إنّها جميلةٌ حتّى وهي ترتعش. الفتاة الصغيرة المتّبسّمة التي أعادتني إلى الحياة. الروحُ ذات العيون حادّة الذكاء التي تبقي أغنية إيو حيَّة. أنتفضُ

غضباً. لو أنّني تأخّرتُ في عودتي عشر دقائق، لحطّمتني هذه اللّيلة إلى

 إيو لتهمسَ لي حُتَّها. تنفذُ إلى داخلي حتّى النخاع . لا أستطيعُ تحمُّل وَفع صوتها، غضبٌ عارمٌ يجتاحني.
فَمي لا يعمل. وَجهي مُخذَّر. لا أستطيعُ التخلُّصُ مِن تكشيرة الغضبِ التي تعلوه. أسحبُ الفتيين إلى الخارج مِن شعرهما، وأركلهما إلى أن
 ارتداء ملابسهها. إنّها تبدو هشّةُ جدّا، وأنا أمرّرُ جلد الحيوان حول كتفيها

- (اسكّينّ أم ثُلج؟). تسألُ الفتيين، وهي ترتدي ملابسها. إنّها تحملُ السكاكين بيديها المرتعشتين وتسخْنها على النار . تَسعُل . أعلمُ بَمَ تفكِّر .
 كانتِ الروبوتاتٌ الطبيّة لتأتي لو أنّ هذه هي الحانـيا الة، أو ربّما لن يأتوا مِن


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

t.me/soramnqraa

أنا سعيد. موستانغ لا تريدُ استخدام السگّين.
نربطهما إلى شجرةٍ عند طرف الغابة، ونُسُعِل ناراً كإشارةٍ، حتّى تعثرَ

 في اللّيل، بعدَ أن خلدَت موستانغ إلى النوم، أنهضُ لأعود وأقتل

ناقضَيَّ العهد.

إن عثرَت عُصبتا: جوبيتر، أو مارس عليهما، سيُفـيـيان أمر مكاننا،
وسيُقْتَض علينا.

- الا تفعل يا دارو"،. تقولُ، وأنا أسحبُ جلد الرنَّة. ألتفتُ. وَجهُهها يَرمقُني بنظرَاتٍ مِن تحت دِثارنا.
- (اميكونُ علينا التحرُّك مِن هنا، إن بَقِيا على قَيِد الحياة). أقول: "وأنتِ مريضة أصلاًا ستموتين").

لدينا دفءٌ هنا وملجأ.

- "إذنْ، سنتحرّكُ في الصباح" . تقول: (أنا أصلبُ ممّا أبدو عليه"). هذا صحيحٌ أحياناُ، لكنْ هذه المرّة لا.
أستيقظُ في الصباحِ لأجدها قد انتقلَت في اللّيل لتتكوَّر بـجانبي بحثاً



 على التفاؤل. كربيع في أوِجِ شُتائيَ القارس.

 الذي حلَّ بناقضَيَ العهده أو بكهنِنا.
 تَكوَّرت في حضني. أطبعُ على رقبتها مِن الخلفِ قُبلةً ناعمة، بحيثُ لا
 بشر تها ساخنة. أدندنُ أغنية بير سيفون.
- (الا أستطيعُ حفظً الكلمات أبداًا،. تهمسُ لي. رأسها يرقدُ في كنفي اللّليلة: (أتمنّى لو أستطيع"،
 الأغنيةُ بالظهور.


سقَطنا... سقَطنا
وحبنها ر تصنا
مُرْنّين الألحان
أنشو دة أحز ان ان
في وداع
الحقًّ والباطل

تذكّرِّ ياولدي...
تذذّر السُعِير
الحز اقَ الأوران
انقلابَ الفصور
سقطنا... سقطنا

و حينها أنشـدنا
حَجكنا ونَسجنا
خلايا الصُمود
طو ال الخريف

في أسفِلِ الو ادي
يُسمَع تَمَيلُ الحصَّاِد، تَمايِلُ الحصَّادِ
تَمَايلُ الحصَّادِ
في أسفِلِ الو ادي
يُسْعَع الحصيَّادُيغنيّ
حكايةً عن شُتإِ طويل.


يا حُبِّ، ياحُقِيِ

ياولدي، ياولدي تذكّر السلاسلَ والقيود عندما حَكمَ الذهبيّو ن بالحديد فُجِعنا وانتَجبنا تأوّهنا وحَر خنا<br>لأجلِ حُمِمنا السعيد بو إد مجيد

في أسفِلِ الوادي
يُسْمَع تُمَيلُ الحصَّاِِ، تمايلُ الحصَّاِدِ
تمايلُ الحصَّادِ
في أسفِلِ الوادي
يُسمع الحصًّادُيغنتي
حكايةُ عن شتإِ يمضي

- (أخبرني والدي أنّه سيكون هنالكَ اضطّرابات بسبب هذه الأغنية. أنَّ الناس سيموتون. لكنّها ذاتُ لحنِ لطيفِ للغاية)، إنّها تَسعُل مُخرِ جِة

 عندما... مات أخي ... لم يغنٍ أبي معي مرّة أُخرى أبداًا).
 ضعيفة. هنالك شيءٌ واحدٌ فقط بوسعي القيام به، بما أنّ الروبوتات الِّ الطبيّة

 أن أُحضِر لها طعاماً أوَّلاً.

أحدهم يتبعني في ذلك اليوم، وأنا أصيدُ وحيداً في شُتاء الغابة. أرتدي

 نظرةً إلى الخلف. لا شيء. هدوء. ثلج. صوت صوت الريح على الأغصان الهشّة. ما زالوا يتبعونني، وأنا أتحرَّكُ
أشعرُ بهم خلفي. إنّه كإحساس الألم في جسمي الناجم عن جُرحي أتظاهرُ برؤية غزال، وأندفعُ عبر أيكةٍ لأتسلَّق بسرعةٍ شُجرةً صنوبرٍ طويلةُ على الجانب الآخر. أسمعُ فرَ قَعة.
يمرّون مِن تحتي. أشعرُ بذلك على جلدي، وفي عظامي؛ لذا أهزُّ


 علكتُتْ تفرقُعُ مجدَداًا


 دافئأ بنصفِ دفئه.
لقد مضت أسابيع منذ أن رأيتهُ آخر مرّة. يبدو متعباً.

 - (وأنتَ أيضاً. الفراشُ الطريّ، والطعامُ الدافئي، والنبيذُ، هل تسبّبُ
 الأغصان الهزيلة العارية لأشجار الشتاء.
 - (ادِهنُ الأطفال). أخبره: (سيفُ كاسيوس الأيونيَ اقتطهها). أسحبُ قوسي، وأوجّهُهُ نحوه. أسالُلْ نفسي: أيرتدي واقياً نبضيّانَّ؟ بوسعه إيقافُ أيّ شيء عدا الأسلحة النبضيّة والشفرات. الصفيحة الصّيَّيَّادة فقط يمكنها ردُّ تلكَ الأسلحة، وحتّى حينها لن تنعلها على نحوِ جيّد: ا(عليّ أن أُطلِّق

عليك".

- لن تتجرَّأ. أنا مُشرِفٌ يا ولد.


النبضيّ الخغيّ، الذي يلمعُ بلونٍ قَزَحيّ، ليرتدَّ السهمُ بعدها إلى الأرض.
 - (احسناً، لقد كان ذلكَ في منتهى الوقاحة)". يتثاءب.
 أيضاً، إضافةَ إلى تلكَ الشفرات المشهورة. الثلج يذوبُ عندما يلمسُ

 عرفَ وزني، وعلى الأرجح يعرفُ عددَ كريّاتي البيضاء أيضاً. وماذا بـا بشأن تحليل الطيف؟

يتثاءبُ مـجدّداً: (لا يو جلُ مؤخّر اً متّسعٌ مِن الوقت للنوم في أوليمبوس. أَيامٌ مزدحمة)".

- (امَن أعطى الشُغبر تسجيلاُ مُجسَّماً لي، وأنا أقتلُ جوليان؟"، أسأل. - حسنأ، يبدو أنتَكَ لا تهِِرِ الوقت.
 الانتشار مِن حولنا. ليس بوسعي سماعُ أيّ شيء خارج فقاعِّ غير غير مرئيّة بحجم خمسة أمتار . لم أكن أعرف أنّ لديهم ألعاباً كهذه. - (المُشُرِفون أعطوه للشغبر"). يخبرني.
- مَن منهم؟
- أبولو، جميعنا، لا يهم.
- أنا لا أفهم: : (أفترضُ أنّهم فعلوا ذلك لآتَهم يُفضِّلون الشغبر . هل أنا
- (اكالعادة). علكته تفرقع: ("مع الأسف، ليس مسموحاً لكَ بكلً
 أطلبُ إليه أن يشرح. يقول بأنه فعلَ من فوره. عيونه متعبة، ومحاطة بهالاتِ على الرغم مِن الكولاجين وموادّ التجميل التي يَضعُها ليخفي


مَظهرُه فقط.

- "(مسموح؟). أردُّ مُكرَراً: "مسموح. لا أحد مسموح له بأن يفوز. تبّاً! كنتُ أظنُّ أنَّ الغاية هي أن يقومَ كلٌّ منّا بحِفرِ سُلَّمه الخاصّ إِّ إلى القمّة. إذنْ،

- (أصبت). . لا يبدو سعيداً جدّاً. - (إذذن، لا يو جد أيُُ مغزى لذلك. هذا يُفسِد كلَّ شيء". أقول بححماسة: "(لقد كَسرتَ القواعد".
يُفترَض أن يصعدَ الأفضلُ مِن الذهبيّين، لكنّهم اختّاروا الفائز مسبقاً. هذا لا يُدمِّر المعهدَ فحسب، إنّما يُدقِّر الجمعيّة أيضياً. الحُكَّ للأصلح؛ هذا ما يقولونه. الآن، خانوا مبادئهم بانحيازهم بإلى طرفِ في قِتالِّ باحِّ المدرسة. إنّهُ الإكليلُ مجلّداً. نِفاق؛ - (إذذن، ما يكون هنا الولد؟ أمقدَّرٌ له أن يكونَ الإسكندر؟ قيصر؟ جنكيز خان؟ ويغين؟". أسأل: ("تبَآ، هذا هُراء!").
- أدريوس، إنّهُ ابن الغالي الحاكِم العام أوغوستوس؛ هذا كلّ ما يهم. - أجل، لقد أخبرتني بذلك، ولكنْ لماذا يُفترَض بِه أن يفوز؟ هل ببساطة لأنّ أباه مُهِمّ؟ - نعم، مع الأسف.
- كن أكثير وضوحاً.





 لأنّه حتّى مع وجودِ العديدِ مِن المدارس، يمكنُ لأيٌّ منهم مُشُاهدَتك في
أيّ وقبتٍ يريد".
- ماذا؟ كيف؟
- ينقرُ على خاتم الذئب الذي ألبسه.
- نانو كاميرا بيومتريّة. لا تقلقِ ! إنّها تعرضُ لهم شيئاً آخَرَ الآن. قمتُ بتفعيلِ حقلِ تشويش، وعلى كلِّ حال، هنالكَ فارقٌ زمنيٌّ بمقدندارِ نصف يومِ لمُتطلَّبَات التحرير. في أيّ وقتِ آخر، يمكنُ لأيّ مُنْتَّيَ، أو لأيّ ذي
 عندما ينتهي كلُّ هذا. أوه! إنَّكَ تروقُهم فعلاً.
الآلاف مِن ذوي البريق الذهبيّ يشاهدونني. أحشائي، الباردةُ أصلاَ، تنكمش.
ديميتريوس ذهبيّ بيلونا، إمبر اتور الأسطول السادس، والد الد كاسيوس وجوليان، مُنتَي عُصبة مارس، شاهدَني، وأنا أقتلُ أحدَ أبنائه، وأخدعُ الآخر. هذا يخطفُ أنفاسي. ماذا لو أخبرتُ تيتوس أنّني كنتُ أعرفُ أنه

أحمر لأَنْي أحمرُ أيضاً؟ هل لحظوا أَنْهُ يقول: (اللّعنة!)؛؟ هل قلتُ بأنَّهُ كان أحمر بصوتِ عالِ، أم كان ذلكَ في رأسي فقط؟ - ماذا لو خلعتُ الخاتم؟

- (احينها ستختفي عن كلِّ شيء عدا الكاميرات التي أخفيناها في



 - وستكونُ في مأزقِ إن اكتشَفوا أمرَ الرشوة؟ - السأكونُ ميّتآ). يحاولُ الابتسامَ، لكنَّهُ يُخفقَ
- لهذا تبدو بشكلٍ مُزرِ هكذا. إنّكَ وَسْط ورطةٍ كبيرة. إذنْ، ما مكاني

مِن كلّ هذا؟

## يضحكُ بصوتِ خافت وجاف.

- العديدُ مِن المُتَقَين معجبون بِكَ أولئكَ مِن عُصبة مارس سِحِقُّ


 بارعٌ جدّاً في استخدام شُفرته.
- (اما.. مكاني.. مِن.. كلً. . هذا؟"). أكرّر.
- لا داعي لأيّ شيء. حافِظ على حياتك. ابقَ بعيدأ عن طريقِ الشُغبر. وإلّا فجوبيتر، أو أبولو سيقتُلانكَ، ولن يكونَ بوسعي فِعلُ أيّ شيء لإيقافِ

$$
\begin{aligned}
& \text { - إذنْ، هُما كلبا حِراسته، ألِيسَ كذلك؟ } \\
& \text { - نعمَ إضافةَ إلى أمورِ أُخرى. }
\end{aligned}
$$



- لكنّهم لن يعلموا؛ أبولو سيستخدمُ العُعب الأُخرى للقيام بذلك، أو سنقوم بذلك بأنفسنا، ونحذف اللّقطات مِن النانو كاميراتِ أبولو



## - و كذلكَ أنتَ أيضـاً.

- و كذلكَ أنا أيضاً. - ا(أفهمُ ذلك)". أقول.
- حسناً. حسناً. كنتُ أعلمُ ُ أنَكَ ستعودُ إلى صَوابك. أنتَ تعلمَ، العديدُ مِن المُشُرِفين مُعجبونَ بِك، حتّى مينير فا. لقد كِرهتكَ في البداية، لكنْ بما أَنكَ تركتَ موستانغ تذهب، فقد مَكَّنَّها ذلك مِن البقاء في الأوليَمبوس. لقد خَفَّف ذلك مِن مدى الحرجِ كثيراً.
 - (اطبعاً. إنّها قواعدُ المعهد: عندما تُهزَم عُصبتك، يتوجّهُ المُشُرِف



أبولو وجوبيتر يريداني ميّتآ؟
 أميلُ برأسي: (اكلّ؟؟).
- الا ... يمكنك!!). ينفجرُ مرتبكاً: (القد أخبرتكَ للتو بأنّ سيفَ عُصبة


 عِنده. أتخيّل أنّ هذا سيكون مؤثّرَّاً إن قمتُ بِهـ - دارو، كُن عاقلاُ يا رجُل ! إ
- يا فيتشنير، صديقاي: روكي، وليا ماتا بسببِ تَدخّحِلِ الحاكِم العامَ فلْنرَ كيفَ سيُحبُّ الأمرَ عندما أجعلُ مِن ابنه الشغبر عبداً لِي.

 أيضاً. إن هدّدتَ مُستقبَلهم، فأبولو وجوبيتر سيهبطان وسيقطعان رأسك"،. - (ليسَ إن تمكّنتُ مِن تدمير عُصبتهما أوّلاًا). أعبسُ : (ألن يتوجَّبِ عليهما المغادرة إن قمتُ بذلك؟ شـخصٌ ما حكيم أخبرني بأنّ هذه هي
 يموت، وسأحبِّنُ الحصولَ على بعضيِ المضادّاتِ الحيويّة. سيكون رائعاً

أخذ يُحملِقُ بي: (ابعدَ هذا كُلِّه، لمَّ قَد أفعلُ ذلك؟")
 ولديكَ مُستقبلكَ الخاصَ الذي عليكَ تَدُبُرْه. يضحكُ مِن أنفه ضحكة انهزام: (ههذا مُنصِف") .
يأخذُ حُعنةَ مِن الحقيبة الطبيّة على ساقه، ويناولني إيّاها. ألحظ أنِّ الواقي النبضيَّ لم يؤذني عندما لمسَت يدهُ بيدي. إذنْ، بوسعهم إطفاؤه.

أششكرهُ مربّتاً على كتفه بمودّة. يُقلِّب عينيه. الدرعُ مُطفَأ على كاملِ جسده،


$$
\begin{aligned}
& \text { وقد أصبحَ المُشُرِفون أعدائي، فإنّه أمرٌ مِن الـجيّدِ معرفته. } \\
& \text { - (إذنْ، ماذا ستفعل ؟؟"). يسألُلُ فيتشنير . }
\end{aligned}
$$

- مَن الأكثرُ خطورة: أبولو أم جوبيتر؟ كُن صادقاً يا فيتشنير .
- كلاهما مُتو حِشان. أبولو أكثرُ طمو حاً؛ أمّا جوبيتر، فبسيط، إنّه فقط يستمتعُ بلعبِ دَورِ الإله هنا.
- إذنْ، عُصبة أبولو أوّلاً، ومن ثمّ سأسحقُ جويبتر، وبعدَ أن أُضي عليهما مَن سيحمي الشغغبر؟ - (التُغبر") يقول بصوتٍ جاف. - عندها سنرى إن كان حقّاً يستحقُّ الفوز. قبل أن أذهب، يرمي لِي فيتشنير رُزمةً صغيرةً على الأرض
 بأنّ عليكَ أن تَعِرف أنّ أصدقاءكَ لم يتخّلوا عنك

 أضعُ قلادة البيغاسوس حولَ عنقي.


## 35

## ناقضو العهل

أصدقائي معي. ما الذي يَقِِدونه بذلك؟ أيّ أصدقاء؟ أبناء أريس؟؟ أم

 يعتقدون آنني قد أفتّده؟
الكثيرُ رِن الأسئلة؛ أيٌّ منها غيرُ مُهِمَّ. إنّهم خارج اللّعبة. اللّعبة. ماذا


 الآن أحتاج -كما سوف أحتاج عندما سأكونُ على رأس التمرُّد- إلى أتباعِ وليسَ إلى عبيد.





على تجاوزي. إنّها تدعني أعرفُ ذلكَ أيضاً. نُحِِث جلبةً بقدر ما نستطيع في أثناء حر كتنا؛ كي نجذبَ الطرائدَ إلينا. في اللّيلة السادسة مِن لنارٍ هائلة على نحوِ فاضح، نحصرّلُ على أوّل المُهُتمَين. ناقضو العهد يَتقدَّمون بمـحاذاة الجدول، مُستَخدمين صونَ

 إن كانوا أذكياء ليتحرّكوا بمحاذاة الجدول، فسيكونون أذكياء كفايةُ لتركِ
 موستانغ تُصيب ذلك الموجودَ في الظلام، وأنا أصيبُ الآخرين. أنهضُ مِن كومة الثلج التي أنا فيها، يتساقطُ الثلج مِن عباءة الذئب التي أر تديها، الثين، وأنفضُ الثلج عن ظهري بذراع قوسي.


 مسروق يغطّي جسدها الهزيل ببنيته الحظميّة. الآخر غير المُصاب هو هو
 إضافيّاً، وأعتقد أنّ هذا ما جعل المحادثة مختلفةٌ تماماً.

- (أَتُدرِكون أنّه يُمكِننا استِعبادُكم؟؟). تسألُّلْ موستانغ، وهي تلوِّح برايتها: (إذنْ، ستكونون ناقضي عهدٍ مرّتين، ومنبوذين مرّتين عندما تنتهي

هذه اللّعبة).
لا يبدو أنّ ميليا تَكتِرث لذلك، لكنّ داكس يَكترِث؛ أمّا الآخر، فيتبع

- (الا أبالي بذلك البتّة. لا فرق بين مرّةٍ، أو مرّتين". تقول ميليا. جميعهم يحملون علامة عبيد مارس. لا أتعرَّفُ إليهمه، لكنّ خواتِمهم
 على ركبتي. أتعرفُ مَن هو والدي؟؟". - لا أكترثُ إلى مَن يكون والدك هـك
- "والدي"). تصرُّ: (إنّه غايوس ذهبيّ تراكوس، قاضي قضهاة نصف

الكرة المريخيّة الجنوبي"". - ما زلتُ لا أكترثُ لنكلك. - ووالده كان.. - لا أكترُُ لذلك. - (إذنْ، أنتَ أحمقَ). تتشدّق: (إنّك أحمق مُضهاعف إن فكَّرت أن تجعلَ منّي عبدةُ لك؛ سأنحرُكَ في اللّيل"، . أومئ برأسي نحو موستانغ. تنهضُ فجأةً مع الراية، وتضعها عند رأس
 مينيرفا. تتّسعُ عينا داكس.

- (احتّى وإن حرّرتك؟). أسأل ميليا: (هل ستنحرينتي؟". لا تعرف ماذا تقول.
- (اميلي)". يقول داكس بهلوء: ((ما قولك؟).
- الا عبوديّة). أشرح: (الا ضرب. إنْ حفرتِ حفرة نجاسةٍ للمخيّم سأحفر حفرتين. إن جَرحكِ أحدهـم سأقطعه إلى أُملاء. إذنْ، هل ستنضمّين إلى جيشُنا؟").
- "(جيشُهُ). تصحّحُ موستانغ. أنظرُ إليها متجهُمـاً. - "ومَن يكون هو؟؟. تسألُ ميليا، وعيناها لا تفار قان و جههي. - إنّه الحصَّاد.

يستغرق الأمر أسبوعاً لجمعِ عشرة ناقضي عهد. الطريقة التي أنظر فيها إلى الأمر، هي أنْ هؤلاء العشُرة أظهروا على نحور واضِحِ أنّهم لا يرغبون
 وفراءّ، ولا يُطالِبهم بأن يلعقوا كعبَ حذائه. مُعظمُهُم سمعوا عنتي، لكنْ جميعهمُ قد خابَ أملهم لأنّني لا أملكُ نصلي المِنتَليّ الشهير الني استخدمتهُ لهزيمة باكس. مِن الواضِح آنَ بات بات أسطورةً حقّاً. يقولون بأنّه حَملَ حصاناً مع فارسه، ورماه في أرغوس عندما قاتلَ عبيدُ مارس عبيدَ

جوبيتر
مع ازديادِ أعدادنا بتنا نختبئ مِن الجيوش الأكبر . قد تكونُ مارس هي عُصبتي، لكنْ مع مَوتِ روكي، وتحوُّل كاسيوس إلى عدوّ، لم يبقَ لي مِن اِّن الأصدقاء سوى كوين وسيفرو، وربّما بولو كس أيضاً، لكنّه ينضيمّ دوماً إلى الطرف المتفوّق. وغدٌ حقير !
لا أستطيعُ أن أكونَ مع عُصبتي. لا مكان لي هناكـ ريّما قد
 أن يعرفوا أنّني ما زلتُ حيّاً.
على الرغم مِن الحرب بين عُصبتيْ: مارس، وجوبيتر، إلّا أنّ عُصبة
 رائحة الخُبز تفوح مِن خلفِ أسوارهم العالية. فِرقُ المُحاربين مِن كلا الجيشين تجوب على أحصنتها السهولَ المححيطة بسيريس، عابرةً أرغوس

المُتججمِّد كما يحلو لها. إنّها تحملُ الآن سيوفاً أيونيّةُ مُنخفِضة الشحنة؛ لذا
 الطبيّة تصدحُ فوق ميدان القِتال مع تطوُّر مناوشاتِ إلى عِرالكِ حادّ، لتعالجَ


 نحوٍ مُضطِرِب، عبر السهل الواسع الذي يفصل المُرتفعات عن نهر
 باهرٌ يستحقُّ المُشُاهدة، لكنّه غبيٌّ ... غبيٌّ جدّاً . أراقبُ مع موستانغ وميليا كيف تنقضُّ فِرقتان مُدرّعتان مِن محاربي مارس وجوبيتر على بعضهما عبر السهول أمام برج فوبوس. رايات مئلّثة




 الشطرنج الهائلة هذه. أرى باكس مرتدياً مجموعة تدريع قُرمزيّةً صدئةّ، تبدو قِديمةً كِبَّة





خفَّاقاٌ مِشَل ألسنة اللَّهب. بوسعه القِتال، لكنّني صُحِقتُ كيف اختار بغباء


وتكراراً، لم يتمكّن أيّ طرفٍ مِن تحقيق أفضليّةٍ حاسمة.
 والسيوف أعمتهم. أعلم. ربّما إن اصطدموا ببعضهم لثلاث، أو أربع مرّات أُخرى، لكان الأمرُ ناجعاً". .

- (الديهم تكتيك). تقول: (اانظُر، تشكيلُ الوَتِّ هناك. وخديعة هناك ستتحوّل إلى هجومِ مِن الجناح" . - مع ذلك، أنا على حق.


 "ياه! الأيام الخو الي الجميلة)".
ميليا تراقبنا مع تكشيرةٍ على أنفها.
- (التكتيكاتُ تَكسَبُ المعارك. الاستراتيجيّة تَكسَبُ الحروب".

أقول.
 تقرصُ خدّي: (إنّكَ جذّابٌ جدّاً بِساطة"). أصفعها لأبعدها عنّي. ميليا تُقلِّب عينيها.
 كلّما ماطَلتُ وتجنَّبُتُ أيَّ صدامِ مع العدوّ، أصبحَ لدى المُمُرِفين

فرصة أكبر للقضاء عليّ. صعودي يجب أن يكونَ صاروخيَاً. لا أخبرها

- (السرعةُ هي استراتججيّتنا). أقول: (السرعة والانحيازُ المُطلَّت).

في الصباح التالي، فرقة مقاتلي عُصبة مارس تعثر على جسرهم
















 (مثلما أحبُّ أنا أيضاً).

- (اعُصبة مارس ستبتلع الطمم") تهمسُ لي موستانغ: "الم يتبقّ الكثير مِن أصحابِ الُُقولِِ في العُصبة) . ليسَ مع رحيلِ روكي. تختارُ مكاناً قريباً منّي في الثلج، قريباً إلى درجة استلقائها على بطنها، وساقاها ممدّدتان
 عن وجهي تحتَ عباءتينا البيضاوين. عندما أستنشق الهواء يكراء يكون دافئناً
 بتقبيلِها. أطردُ الفكرةَ بعيداً، وأستحضِرُ منظر شفاه إيو العابثة. عند منتصف النهار، يرسل كاسيوس قوَّاته ليزيلو الأنُّجارَ الساقطة عن
 أيضاً يلعبُ اللّعبة بذكاء؛ فمنذُ اعتقاده آنّهُ يحاربُ عُصبة جوبيتر، باتَ
 جعلَ فُرسانه يذهبون حول النهر، وذلك بالاتّجاه جنوباً عبر المرتفعات، والالتفاف حول الجانب البعيد مِن الجسر بالقرب مِن فوبوس، لِينصبوا


 شُجر الصنوبر العالي. حانَ الو قتُ للتَحرُّكُ كِ
لا نَعوي، أو نصرخ في أثناء ركضنا نحنُ العشرة، عبر أشُجار الغابة عديمة الأوراق، نحوَ العبيد الكادحين. أربعة مختارين أوائل يراقبون
 الأشَجار الجرداء، بحيث نأتي مِن جانبهم. إنّهم لا يرونتا. نتسُر ويُسابِق كلٌّ منّا الآخر للقيام بالضربة الأولى.

أنا الرابح.

قافزاً إلى الأمام لمسافة خمسة أمتار في هذه الجاذبية الضعيفة، أطيرُ

 آخر مِن المختارين الأوائل بوساطة رايتها. تحتشدُ قوّآتي في الأمامه،
 مِن ناقضي العهد على أحصنة المختارين الأوائل، ويضربان الفـين الفرسين












 في وجهي. أبصقُ وأضحاكُ، ونحن نتكدّسُ فُ فوقه إلى أن أصبحنا الثني



- (احرّرردرريّة!!). يزأر. يقفزُ على قدميه باحئأ عن أحدٍ يشوّهه: ا(دارو ذهبيّ أندروميدوس!". يصيح بي، وهو يَستعِد لتحطيمّ وجهي، إلى أن

صَرخت عليه موستانغ

- ا(إنّه في صَفِّنا). تقولُ موستانغ
- (احقّأ؟". يسأُلُ باكس. تَنفرِج أساريرُ و جهِهِ العملاق مبتسمة: (ايا له



إثناراتُ الدخان تعلو مِن فوبوس وديموس، ونحنُ نركضُ عبرَ غابة

 بُدَّ من أنّهم كانوا مَذعورين. حدثَ كلُّ شُيء في أِّ أقلّ مِن دقيقة. باكس لا يتوقّف عن الضححكِ كفتاة.
عُصبة مارس ستشعُرُ بالارتباك من جرّاء التقويضِ المفاجئ لترتيبهـم



في تلك اللّيلة، أنزلقُق عبر الثلج شمال قلعة مارس. هنالك دوريّة فرسانٍ تحرسُ الوادي الطوليّ الضيّقي . حوافرهم طريّةٌ على العشب في في اللّيلل. أسمعُ شكائمهمَ، وهي تخشُخشُّ في الظلام. إنّني لا أراهم الذئب التي أرتديها بيضاء كالثلج المتساقط. أسحبُ رأسه إلى الأعلى؛ لذا أبدو كأحد المخلوقات الحارسة مِن المستويات الأبردِ للجححيم. الجانبُ

الصشخريّ أكثرُ انحداراً ممّا أتذكّرُ . أكادُ أقعُ، وأنا أسحبُ جسمي على طول




 صدري، وأنا أسحبُ نفسي إلى الأعلى. حتّى إنّي لا ألهثُ لدى وحى وصولي إلى القمّة بعد ستّ دقائق .
أصابعي تتشبّثُ بالحجارة المو جودة مباشرة تَتحت السور ـ أتعلَّقُقُ مُنصتاً إلى الحرسِ العابر . بالطبع إنّها عبدة، وليست غبيّة. تلمحتني، وأنا أسحبُ
 مارس الذي لديّ يَتوهَّج، وأضعُ إصبعي عند شُفتَيّ.
 أتباع مينرف فا فيما مضى.

- هل أمرولكِ بحر اسة السور مِن الأعداء؟ أنا متأكّدٌ انّْهم فعلوا. لكنتّي مِن عُصبة مارس. الخاتم يقول ذلك؛ لذا لا يمكن أن أكون عدوّاً، أليسَ

تتجهّم: (العريفُ طلبَ إليّ أن أراقبَ السور بحثاً عن دُخلاء، وأن أقتلَ، أو أصرخَ...".

- (اهذه دياري. أنا العريفُ الشُرعيُّ لعُصبة مارس. أنا سيِّدكِ، وأطلبُ



تحني رأسها لدى سماعها اسم موستانغ الحقيقيّ وتتفحّصني.

- هل عريتي حية؟
- (اعُصبة مينيرفا لم تسقط بعدل) . أقول.

 أنا أعرفكَكَ لقد قالوا بآتكَكَ ميّتِّ.








 أفضَلُهُم جميعاً، وباستطاعتي الذهابِ أينما أريد، وفعل ما يا يحلو لئي.




 الخشبيّ لأخلقَ شائعة.

وأنا أغادرُ عائداً مِن الطريق الذي أتيتُ منه، أرى سفحَ التلَّة شمالَ
 الحصَّادِ المِنجَليّ، تحترقُ بشُدّة في اللّيلـ إن كان سيفرو لا يز ال مع عُصبة مارس، فسيجدني. وقد أستفيدُ مِن مساعدة ذلكَ الوغد الصغير.

## 36

## اختبارُ ثانِ

 على أفران عُصبة سيريس التي تتوقُ إليها كلُّلِّ مِن عُصبتَيْ: جوبيتر، ومارس كثيراً.
 يعترفوا بسُلطَتي. لا أخدعُ نفسي. أجلى، لقد انبهروا بإخخفائي لِحوّائيَّ داخلَ
 مطيعون؛ لأنّ موستانغ تثقُق بي فقط. نبقي على أولئكَ مِن عُصبة ديانا عِّا عبيداً


 آخران مِن عصبة ديانا جعلتهما أيضاً يختبئان داخل أحصنـة مِّة ميّة. باتَ البقيّةُ
 أبيض على رأسه. أعتقد أنّهم أصبحوا مختلّين عقليّاً بعض الشيء.
إن احتوت الغابة والمرتفعات على شيءً ما بكثرة، فهي الذئاب بكلّ

تأكيد. إنّنا نصطادها لُُلدرِب مجنّدينا الجُدد على طريقتي بالقتال. مِن دونِ
 انتباك غبيةّ. الجميع يحصلون على معًاطف، إنّها أرديةٌ تفوحُ مِنها رائحةٌ
 كبير أ بححمه.

- (الحصصار ليس بالأمر الجديد على عُصبة سيريس") ت تقول موستانغ. إنّها على حق. يبدو أنّ لديهم جنوداً مستيقظين ليلاً أكثرُ منه نهاراً. إنّهم




 سيريس توقّفوا عن الخروج. تعلّموا مخاطر قِتالِ عُصبةٍ أقوى في أرضٍ مفتو حة. سيختبئون خلال الشتاء، وعندما يُضِعِ البردُ و و الكجوعُ العُصب الأُخرى، سيخر جونَ مِن حصنهم في الربيع أقوياء، ومستعدّين، ومُنظَّمين. لكنّهم لن يدركوا الربيع أبداً. - ("إذنْ، سنهجمُ خلال النهار؟؟". تفترضُ موستانغ - "بالطبع". أقول. أحياناً أستغربُ لماذا نُزعِج أنفسنا بالتكلُّهُم. إنهّا تعرفُ أفكاري، حتّى المجنونة منها.




الخشب. موستانغ تربح. وجه الحصان ميليا تحلُّ ثانيةً، وتشعرُ بمرارةٍ رهيبةٍ؛ لانْها لم تتغلّب على موستانغ. أنا أحلُّ نالثاً.
كما فعلنا عندما نصبنا كميناً لعُصبة مارس: تسلّانلا مُعترِبين على قَدرِ

 يحاول تشُكيلَ زوجِ مع ميليا، لكنّها تخبرهُ أن يبتعد عنها نـيا - (إن نظربِ إلى الأمر على نحوِ صحيح، فأنا أحاولُ أنْ أنْدي لكِ

 احتضانكِ مِن قِبل شخصِ مثلي؟ يا لكِ مِن ختزيرة جاحدة!".
 هدوء اللّيل، وبرودةُ السهل المُتجمِّد المفتوح ينخران عظامنا؛ فالتزمنا

في الصباح التالي، نرتعشُ أنا وموستانغ بجانب بعضنا، والثلجُ


 مِن بعد طردي لآخر ذزّة نوم بتثاؤبي، حتّى بدأ جيشي بالاستي الاستيقاظ على
 ثُعبانٌ مِن الذهبيّن الذين يستنشقون ويسعلون مدفونين معاً في نَفِّ ضَحِلِ
(*) مخلوق خيالي قبيح ومرعب غالباً ما كان يظهر كمنحوتات في العمارة القوطيّة. ( $\mathrm{\rho}$ )

تحت سطح الثلج. لا أستطيع رؤيتهم، لكنتّي أسمعهم، وهُم يسيرون على الرغم مِن صوت رياح العاصفة الثلجيّة.
تشكلَّ الجليدُ مِن حولي خـلي خلال اللّيل خارج عباءتي الثخينة. يدا

 - (اتبّاً! هذا مُزرٍر". يتمتمُ داكس زميلُ ميليا. ليس بوسعي رؤيته مِن نفقنا

تنكزني موستانغ. بالكاد يمكنتا رؤية تاكتوس، وهو مُتكوِّرٌ في حفرة إبط باكس. الرجلانِ يَحضُنان بعضهـما ويستيقظان كعاشقين، ليجفان مبتعدين عن بعضههما في اللّحظة التي يتمكّنان فيها مِن فَتِح أجفانهـانِا المَكسوَّة بالجليد.

- (أتساءلُ مَن هو روميو بينهما). تهمسُ موستانغ بصوتِ خشن. أضحكُ وأحفرُ حفرةً في سقفِ نققنا، فأرى أنّ فرقتي ذاتَ الأربعة

 النهر الشماليّ، وتنخرُ عميقاً في وجهي.
 أسحب رأسي إلى داخل ملجئنا: (أم تشعرُ بالبرد الشديد؟؟).
- (لقد كان الجوّ أكثر برودةٌ في البحيرةَ عندما خدعتلكِ أولّلَ مرّة"). أقول مُبْسماً: (آه، الأيّام الخوالي" اليكر".
 الصغير". تصطنعُ ابتسامةٌ عابئة. إنّها ترى القَلقَ في عيني؛ لذا تمسكُ

بوركي وتقتربُ بحيثُ لا يتمكّن الآخرون مِن سماعها: رأتظنُُ أنّني كنتُ
 تتجمّلُ، والريحُ تهدأ؛ لذا هيّا فلنتحرّكُ يا حصَّاد!!".
أعطي إشـارة البدء لنتهض، الثلجُ يتساقط مِن حولنا، الريحُ تلفُُ وجوهنا، ونجري مسافة مئة متر عبرَ السهول نحو الجدران. جميعنا، الأربعة والعشُرون. صامتون مجدّداً. الريح تهبُّ على فترات وات. نحملُ








 نبلغ الأسوار. تنتشر الصيحاتُ مِن وراء حجارة الحصن، ومِن أبراجهم. صوتُ بوق الإشارة يعلو، ونُباح الكالاب. الثلجُ يسقط مِن


 أقوى رجالنا العارِِّة الخشبيّة الطويلة، التي قطعناها مِن جِذِعِ الشُجرة،


نحوٍ مائلّ. إنّهم يزأرون مِن وطأة ثقلها. ما تزال أقصرَ بـخمسة أمتار مِن قمّة الجدار، لكنّتي أجري صاعداً ذلكَ الانحدار الضيّقَ. يُصدر باكس قُباعاًاُ

 الجحيم يبقونني قادراً على تَسلُّق الخشَب المَعقود. مع فرائنا الذي
 في مواجهة الجدار عند قمّة العارضة المتأرجحة مِن أعماقِ حَناجِرهم مِن فَرطِ التعب. موستانغ قادمة. أخمُّ يَّيّي ترفعُ



 الحبلَ لأسحبَ نفسي مسافة الخمسة أمتار الأخيرة. العارِخة الخخشبيّة تهوي نحو الأرض مِن ورائي. أستلُّ سيفي. تختلط الجموع. لقد باغتنا عُصبة سيريس وفاجأناهم؟ غير مستعدّين، لم يسبق أن كان لديهِم عدوٌ وٌ داخلَ البُرج المُحصَّن. وهنالك ثلاثةٌ منّا يصرخّا والحماسُ يملآني، فأبدأ برقصتي.
لديهم أقواسٌ فقط. لقد مرّت أشهرٌ على آخر مرّةٍ استخدموا فيها السيوف. سيوفنا ليست حادّةً أو مشحونةٌ بالكهرباء، لكنْ يبقى تَلقّي الفولاذِ المَقوّى الباردِ فظيعاً بأيّ شكلِ كان. الكالِبُ هي الأصعبُ إخضاعاً. أركلُ أحدها في رأسه، وأرمي الآخر مِن البرج المُحصَّن.
(*) امر أة جنية في الأساطير الأير لندية تُنذِر بالموت عن طريق الصُراخ. (م).

ميليا في الأسفل. تعضُّ الكلب في عُنقِه، وتلكمُ خصيتيه حتّى ينسحبَ
مُتأوّهاً.
تُعرِِل موستانغ أحدهُم، وتوقِعهُ مِن البُرج المُحصصَن. أنز لقُ مُعرقِلاُ
 أفتحَ البوّابات. في الواقع إنّه يبكي شوقاً للقتال .





 اللّحظة التي يهرعُ فيها العشر ات مِن طلّاب سيريس مِن بر جهم المُحصِّن عبر الساحة ليلحقوا بنا.

- (أسرع!"). تصرخ موستانغ: (أوه، أنسرع!).

ميليا تُطلِق السهام على العدوّ مِن الدرايا.
عندها أفتحُ البوّابة.

- باكس ذهبيّ تيليمانوس! باكس ذهبيّ تيليمانوس!



 بالصراخِمع اقتراب باكس وهديره المُتوعُّد.


## - باكس ذهبيّ تيليمانوس ! باكس ذهبيّ تيليمانوس!


 والفتيات يطيرون في الْهواء مِثلَ القَسِّ في يومِ الحَصِاد.







 خلال خمسِي دقائق، باتت الأفران والقُعةَ مُلكَنا. نغلقُق بوَاباتهـم، ونَعوِي، ونأكلُ بعضَ الخبز اللّعِين!

 ظهرِ فتى مسكين، ويضفرُ شعر السجين على شـكِلِ ذَيلِ خِنزيرٍ بنَّاتي، إلى أن وكزتهُ كي ينهضَ عنه. يصفعني على يدي - الا تلمسني!". ينغجرُ في وجهي.
(*) مخلوق مِن الأساطير الإغر يِية نصفه رجل ونصفه الآخر تو ر ـ (م) .

 فالهالا، حيث يسكن الالهُ أودن مع الفالكيرات. (م).

- (اماذا قلت؟). أهدِرُ.

ينهضُ بسرعة، وأنفهُ بالكادِ يصلُ إلى ذقني، ويتكلٌّ بصوتٍ بِّ خافتٍ
 فالي. دمي الصافي يعو دُ اللى أيّام الغزو و بو سعي شر اؤلكَ وبيعكَ بمعاشي الأسبو عي؛ لذا لا تقم بإهانتي في هذه اللعبة الصغير ةِمئّ الباقين، يا ملك باحة المدر سة"). ومن ثّمّ بصوتِ عالٍ حتّى يسمعَ الآخرون: (أفعلُ ما يحلو لي، لأنَني استوليتُ على هذه القلعة مِن أجلك، ونمـتُ في بطنِ حصانٍ ميّتِ


أخذذ يُقلِّب عينيه: (اعن ماذا تثرثر؟).

- هذه هي كمية الدماء التي سأجعلكَ تبتلعها. - "(حسنأ، الأقوى على حق". يضحكُ ضـحكةً خافتة، ويديرُ ظهره لي.
 في هذه اللّعبة مجدّداً، ما داموا يرتدونَ جلد الذئب العائد إليّ. إن لم
 إنّهم يريدونَ الفوز، ولكنْ كي ينصاعوا لأوامري ويفهموا أنّي لا أظنُّ

 إلى الأبد.
حتّى وأنا أدمِّرُ جمعيّتهـم مترئّساً ملياراُ مِن الحُمرِ الصارخِين، سيخبرون أو لادهـم أنّ دارو مِن مارس قَد ربّت على كتفهِمْ ذاتَ مرّةٍ ومَدَدهـم.
(*) البينت: و حدة حجم تعادل نصف ليتر تقريباً. (م).

الطلّابُ المهزومون مِن عُصبة سيريس ينظرون إليّ بأفواهٍ متوحةٍ،



 ليصبحوا مُرتِبكين على نحوِ مضاعف.


 ما أظنّ"). أحضر نا الكثير لنتقاسم.


 الأفران.
لا تنتهي هذه اللّلِلة بسلام؟ يجري إيقاظي بعدَ ساعةِ مِن النوم. موستانغ تجلسُ على طرفِ سريري، وأنا أفتحُ عيوني. عندما أراهاها، أشعرُ بُ بسَيلِ مِن

 تَمْنِتُ مِن قَبُلُ ألَا أسمععُهُ مُجَدَّداً.
تاكتوس انتهكَ سُلطتي، وحاولَ اغتصابَ عبدةٍ مِن سيريس خلارِّلِّ
 تاكتوس بألفِبِ طريقةٍ مختلفة. الكلَ مُستنفِرٌ.

- هالأمر سيّئ). تقول موستانغ: (اطلّابُ ديانا في عِتادهم يحاولون استعادتهُ مِن ميليا وباكس"،. - أهُم مجانين حقَّاً لدرجة قِتال باكس؟

$$
\begin{aligned}
& \text { - نعمه } \\
& \text { - سأرتدي ملابسي. } \\
& \text { - أرجوك. }
\end{aligned}
$$

ألتقي بها في غرفِة حرب سيريس بعد دقيقتين. الطاولة مَنقوشٌ عليها نصلي المِنجَليّ. لم أفعل ذلك، فهو عَملٌ أشد إتقاناً ممّا كنتُ لأفعل. - (أيّة أفكار؟؟). أجلسُ على الكرسيَّ المُقابِل لموستانغ. إنّنا مَجلِسٌ
 والبقيّة، خاصّةٌ سيفرو

- العندما قام تيتوس بفعلِ ذلك، قلتَ بأنّنا نَضعُ قوانيينا، إن كنتُ أذكرُ الأمر جيّداً. لقد حكمتَ عليه بالإعدام. إذنْ، هل ما زلنا نفعلُ ذلك؟ أِّ أم سنقومُ بشيءء أكثرَ مُلاءمة؟|. إنّها تسألني كما لو انّها تظنُّ بأنّني سأدعُ تاكتوس ينجو بفِعلَته. أومئ برأسي، مُفاجئأ إيّاها: (اسيدفعُ الثمن") أقول.
- ("هذا... يثير حنقي وحسب") تُنزِل قدميها عن الطاولة، وتنحني
 الفريدين أن يكونوه، مُتعالين عن الرغبات التي ....). ترسمُ علاماتِ الِّ اقتباسٍ
 - ("هذا لا يعبّر عن الرغبات)". أطرقُ الطاولة بإحباط: "بل عن السُّلطة)".
- ("تاكتوس مِن عائلة فالي!"). تصيحُ موستانغ مندهشة: (اعائلته عريقة. كم مقدار السُّلطة التي يريدها هذا الوغدُ الأحمق؟؟". - سُلطة عليّ، أقصد. أخبر تهُ بأنّهُ لا يستطيعُ فعل شيء مـئ ما الآن يحاولُ إبْاتَ أنّ بوسعهِ فِعلُ ما يحلو له.
- إذنْ، هو ليسَ هَمجيّآ آخر مِثّل تيتوس.
- لقد قابلته. بالطبِع إنّهُ هَمـجيّ. لكنْ لا . هذا يمتلك تكتيكاً. - حسناً، الحُثالة المُتْذاكي وَضـعكَ في موقٍِ صعب. أخربُ الطاولة: الا أحبّ هذا. أحدُ آخر يختارُ المعاركَ، أو أرضَ

المعر كة. هكذا سنخسر".

- في الواقع، لا يوجدُ سبيلُ للفوز. لا يمكننا الخروجُ مِن ذلك


الأقلُّ ضررأُ. أهذا جيّد؟

- (ماذا عن العدالة؟)، . أسأل.

يرتفع حاجباها إلى الأعلى: (اماذاعن الفوز؟ أليس هذا هو المهم؟)".

- أتحاولينَ الإيقاعَ بي؟

تتجهّم: (أختبركَ فقط) |.
أعبسُ : ا"تاكتوس قتلَ تمارا، عريفته: قطعَ سر جها، ومِن ثمّ داسها. إنّهُ

موستانغ ترفعُ حاجبيها، كأنّ كلَّ هذا كان متوقّعاً: (إنّهُ يأخذُ كلَّ ما يحلو له").

- (اكم هذا جديرٌ بالإعجاب!"). أدمدم.

تميلُ برأسها نحوي، عيونها المُفعَمة بالحياة باتت فوق وجهي: (پادرا").

- ماذا يعني هذا؟ - كنتُ مخطئة بشأنك. هذا نادر. - "هل أنا مخطئ بشـأن تاكتوس؟؟) ـ أسـألُ: "(هل هو وغدٌ شرّيرٌ حقّاً؟ أم مُتقدّمٌ علينا فقط؟ أم يفهـمُ اللّعبة على نحوٍ أفضلَ منّا فقط؟؟" .
- لا أحد يفهمُ اللّعبة.

تضعُ موستانغ حذاءها المُلطَّخ بالوحل على الطاولة مرّة أُخرى، وتَّكئ إلى الخلف. شعر ها الذهبيّ ينسابُ على كتفيها بضفيرةٍ طويلة. النار تفرقعُ في المدفأة؛ عيونها تتر اقصُ على وجهي. لا أفتقدُ أصدقائي القدامى عندما تبتــمُ هكذا. أطلبُ إليها أن تُوضِحَح - لا أحد يفهمُ اللّعبة؛ لانَّه لا أحد يعرفُ القو اعِّ ألّا لا لا أحد يتَّع مجموعة
 القانونَ مُلزمِ. آخرون يحسنون صنعاً، لكنْ في النهاية، أليسَ كلُّ الذينَ يأخذونَ السيفَ بالسيفِ يَهلكونْ بِّ
أهزُّ كتفي: (ربّما في الحكايات؛ أمّا في الحياة، فغالباً لا يتبقّى أحدٌ لكي يَهلكَ بسيفهه".

- عبيد عُصبة سيريس يتوقَعونَ العينَ بالعين. عاقِب تاكتوس، ستُغضِبِ أبناء ديانا. لقد استولوا على الحصن مِن أجلك. أنتَ تبصقُ عليهِم مُقابِل ذلك. تذكّر، بالنسبةِ إليهم تاكتوس اختبأ في بطن حصانٍ لنصفِ يوم مِن أجلكَ عندما استوليتَ على قلعتي. الاستياءُ سيزداد مِيُل بيروقراطِيّة النُحاسِيّين، لكنْ إن لم تُعاقِبه، ستخسرُ كلّ سيريس.
 حَكمتُ على تيتوس بالموت ظنّاً منّي بأنّني أقيمُ العدالة. كنتُ مُخطِئاً).
- تاكتوس ذهبيٌّ فو لاذيّ. دماؤهُ قديمةٌ قِدَمَ الجمعيّة. إنّهم ينظرون إلى التعاطف، إلى الإصلاح، كمرض. إنّهُ مِيُلُ عائلته: لن يتغيّر . لن يتعلّمّ . إنّه
 ليسوا أناساً بالنسبة إليه. قدرهُ مَحتوم.
 أعلم أنتي قادرٌ على تغييره، لكنْ كيف؟ - (اما الذي عليّ فِعلُه باعتقادكِّ؟"). أسأل.

يعتقدهُ أيّ أحد؟؟.
- أنبِ لستِ أيّ أحد.

تومئ برأسها، وبعدَ بُرهة تتكلّم: ا(ذات مرّة أخبرني بليني قصّة:





بلا حيلة!".

- تارةً أيِدِ، وتارةٌ جِمَال. يا لاستِعاراتِكِ....

أينَ تخطو يا حصَّادا).

أتكلّمُ مع نايلا: إحدى فتياتِ عُصبة سيريس، على انفراد. فتاةٌ هادئةٌ،

وحادّة الذكاء، لكنّ بُنْتَها ليست قويّة بأيّ شـكلِ مِن الأشكال. إنّها مِثُُ

 أُخرى: لقد اجتازَت مَرحلةَ العُبور.

 أنتَ تعرف.
مئاتُ الأجيالِ مِن الر جالِ يستخدمونَ هذا المنطقَ غيرَ البشريّ . الحزنُ

 أمتي. أتذكّرُ كيفَ حصلَت ابنة عتّي على المضادّاتِ الحيويّة مِن عشيرة

غاما.
تَطِرُِ نايلا، وتحدّق بعيونها إلى الأرض للحظات.

- أخبرتهُ أنني عبدةٌ لموستانغ. عُصبة مينيرفا. إنّها رايتها، وليسَ عليّ


 على ما أعتقد.
لم تذكر أنّه كان هنالك جنود دُآخرون مِن عُصبة ديانا في الغرفة. آخرون كانوا يراقبون. جيشي. مَنحتُهم السُّلطة وهكنذا يستخنَ
 يرغبوا بأن يكونوا أخياراً.
- (اماذا تريدين أن أفعل به؟"). أسألها. لا أقتربُ منها كي أواسيها. إنّها


إنّها تُنكِّرني بإيفي أيضاً.
$\underbrace{\infty}_{\text {t.me/soramnqraa }}$

تلمسُ نايلا ضفائرها المُتّسِحْة، وتهزُ بر أسها.

- لا شيء! هذا غير كافٍ.
- (اليُصلِحَ ما حاول أن يفعلهُ بي؟ لجَعلهِ صحيحآ؟". تهزُّ رأسها، ويداها هثّتّتان بـجانبها: "لا شيء يكفي") .
في صباحِ اليوم التالي، أجمعُ جيسني في ساحة سيريس. العشراتُ

 الهججوم كانت سطحيّة. أشعرُ بالاستياء الصادر عن طلّابِ سيريس نحو طلّابِ ديانا. إنّهُ سر طانٌ ينهُُ في جسسم هذا الجيش، لا يهمّ على مَن يُر كِّز .

باكس يُحضِر تاكتوس إلى الخارج، ويدفعهُ لِر كعَ على ركبتيه.
أسألهُ إن حاولَ اغتصابَ نايلا.

- (القوانينُ تَصميتُ في زمنِ الحرب"). يَتشُدَّق تاكتوس. - الالا تقتبِس لي كلام شيشرون". أقول: (لالْتَكَ تُحاكَم وِفقَ معايير أعلى مِن سينتوريون يَنهَب".
-قد أُصبتَ بهذا على الأقَلّ. أنا مَخلوقِّ مُتقوِقٌّ، أنحدرُ مِن نَسلٍ فَخورٍ، وإرثِ مَجيد. الحقُّ مع الأقوى يا دارو. إن كان بِّ بوسعي أن أنَّ آخذ،
 الفريدون.
- (يُقدَّرُ المرء بما يفعلهُ عندما تكون بيدهِ السُّلطة). أقولُ بصوتٍ عالٍ. - (ادعكَ مِن ذلك أيها الحصَّاد". يردُّ تاكتوس، وهو واثقٌ مِن نفسه
 ينحني الضعيف".
- (أنا أقوى منكَ يا تاكتوس") . أقول: (الذا بوسعي أن أفعلَ بِك ما يحلو لي. أم لا؟".
يصمتُ مُدر كاً بآنّهُ وقعَ في الفخ.
- أنتَ مِن عائلة أفضلُ مِن عائلتي، يا تاكتوس؛ وِئِ والداي ميّّان، وأنا
 يبتسمُ بتصنُّع عِندَ سماعه ذلك.
- (ألا توافقُ على ذلك؟؟". أرمي له بسكيّين عند قدميه، وأستلُ سكُّيني: "أتوسّلُ إليكَ أن تُعبِّر عن مَخاوفِك". لا يلتقط نَصله: (الذا، بحقِّ السُّلطِّ
التي لديّي، يُمكنتي أن أفعلَ بِك ما يححلو لي".

أعلنُ أنّ الاغتصابَ لن يكونَ مَسمو حاً أبدأ، ومِن ثمّ أطلبُ إلى نِّ نايلا

 ضِدَّها. تاكتوس ومؤيّدوه المُسِلَّحون يُحدِّقون فيها مُتْفاجئين؛ إنّهم لا لا



 الحيوانيّة المثيرةِ للشُفعة. هنا هذا أمرٌ لا يُغتفَر أكثر مِن القَتل؛ أتمنّى أن

تَشَعُر بالعارِ عندما تَسترِعِ هذه اللّحظات بعََ خمسينَ عاماً مِن الآن،،








 الهجومِ لوَقفِي العِقابِ.
بالكادِ يتمكِّن تاكتوس مِن الوقوفِ مُترنحنَاً على قدميه، الحنق يَشَتِعِل

- (اكان هذا خطأ)، يهِسِّ لئ: (يا لهُ مِن خطأ!).

رأسه.




 تاكتوس يقفُ هناكُ كالأحمق. إنّهُ مُرتِبك.

أدفعهُ بِشدَّةٍ مِن صَدره. يَبتعلُ إلى الوراء مُتعيّراً. أتبعهُ، وأنا أدفعه.

- (اما الذي تنوي فِعِلَ؟؟). أدفعُ يدهُ الممسكة بالسوهِ طِ الحِلِدِيّ، مُقحِمْا
- الا أعرفُ ماذا تَقِِد...."). يدمدمُ، وأنا أدفعُه.
- هيّا، يا رجُل ! لقد كنتَ تُريدُ إقحامَ قَضِيبِكَ في أحِدٍ ما مِن جيسني.
 حتّى إنَ ميليا لن تُحاوِل طَعَنكَ أعِدكُ كُ

 موستانغ. تَغمزني، فأشعرُ كانّني قادِرٌ على فِعلِ أيّ شِيء أِيْ آمرُ تاكتوس أن

 جَلداتِ، وأعطيتُ السُوطَ لباكس. إنْهم يتابِعونَ مِن العدّة السادسة.
- (أعيدوا مِن البداية!). أصيح: (اوغدٌ مُغتصِبٌ صغيرٌ لا يستطيعُ
التلويحَ بقوّةٍ تكفي لإيذائي".
لكنّ باكس اللّعين يستطيع.

جيشي يُصرُخ اعتراضاً. إنّهم لا يفهمون. الذهبيّون لا لا يفعلونَ هذا.

 كان الجميعُ مُتهاوِناً مَعه؟ أليستَ نايلا واحدةً منّا الآن؟ أليستَ جزَ جَاً مِن الجسد؟

مثلما هُم الحُحمر ـ مثلما هُم السبجيّون. مثلما هي كلُّ الألوان.





 - أنتم لا تتبعوني لانتني الأقوى، فباكس أقوى. أنتم لا تتبعوني لاني لانتي
 لكنْ أنا أعرف.
أشيرُ إلى تاكتوس كي يُقتربَ منّي. إنّه مُمردِّدٌ، وشاحبٌّ، ومُرتِبكُ

 هو مُختِلِقٌ عنّي.

- (الا تخف"). أقول له. أسحبهُ نحوي لأعانقه: (انحن إخوةٌ بالدم، أيها الحقيرُ الصغير. إخوةٌ بالدم".

أنا أَتعلَّم.

## 37

## الجنـوب

 بمَر هَم. تصفعُني على ظهري بإصبعها: المالماذ؟؟ با. أتأوّه.



 يمكنكَ أن تقولَ أيضاً بآنَّكم أبناء عمومة بكوزِ الصَّنوبَر . - لا شيء يبني الروابطَ مِثُلُ تَشاركِ الألمَ.

فأصرخ.

- اتَشْاركُ الألم....). أنتفض: (وليسَ المُفتعَعل مِن مُختلَّهَ عقليّة...
 أُخرى: كانَ مِن المُمكِن أن تَقْد عقلكُ قد يكُنِّ يكون ذلكَ بسبب الحُمّى

عندما طُعِنت. بالمناسبة، لقد أَصبتَ باكس بصدمة. إنّه يبكي. أحسنتَ

في الواقع، أسمعُ باكس، وهو يشهتق مِن مُستودِع الأسلحة. - لكنكّه فَعَلَ فِعله، أليسَ كذلك؟ الِّ
 ببرود: "إنّهم يبنونَ الأصنامَ لك في الساحة. يركعون مبهِ مبتهلين ويتضرَّعون لحكمتك. أوه أيّها الإلهُ القدير! سأضحكُ الأُكُ عندما سيكتشفونَ آنّهم لا



- أتعلمين؟ عندما نتخرّج ربّما عليكِ التفكيرُ في التَحوُّلِ إلى وَرديّة؛ لمساتُكِ ناعمةٌ ولطيفةٌ للغاية.
تبتسمُ بتصنُّع : اأتريدُ إرسالي إلى حديقة الورود؟ ههها! هذا سيجعل
 يكن بالمز حة السييّة) .

في اليوم التالي، أقومُ بتنظيم جيشني. أوكِلُ إلى موستانغ مهمّة اختيار




 إشارات الدخان.

- (إذنْ، أفترضُ أنّ لديكَ خُططَّة أكثر مِن مُجرَّد الذهابِ جنوباً مشل قبيلة

- "اطبعاً. سنذهبُ للعثور على عُصبة أبولو"، ملتز ماً بوعدي لفيتشنير .
 في ستّة اتَجاهات. جيشي يتبعهمُ عِندَ الفجر، قبلَ بُزوغِ شُمسِ السُتاء.

 أقلَّ جدوى. اللّعبةُ باتت أبطأ؛ أمّا أنا، فالا لا لا أكترثُ لقتال عُصبتَيّْ: مارس، وجوبيتر فيما بينهما. سأعود للنيلِ ِينهما لا حعفاً.
عندما يِيِّم اللِيلُ في اليوم الثاني مِن تحرُّكنا جنوباًّ، نرى حصن عُصبة
 أرغوس. الجبال تحيط به. وخلفها تو جد جلد جلران وان وادي مارينير المتجمّدّة،
 ثلاثة فرسانٍ مُستطلِعين للعدوٌ يو جدون على أطر اف الغابة الواقِّع اقعة شُرقاً. يعتقدون أنْهم مِن عُصبة بلوتو، رجال الشُغبر . الأحصنةُ سوداء، وشُعرُ



أياً كان أوليك الفُرسان، فهُم لا يقتربون أبداً. لا يقعون في فِخاخي

 في الجنوب. أعتقد أنّها ليلاث. تختفي مع مُستسِلِّعيها في الجنوب لدى

ظهور فِرقةٍ أكبر مِن المحاربين آتية مِن الجنوب الشُرقيّ، وتسيرُ بمحاذاة الغابة الكبرى.
إنّها الآن جيوشٌ حقيقيّةٌ مِن الأحصصنة ثقيلة التدريع.
يتقدّم فارسٌ واحدٌ إلى الأمام مِن فِرقة المحاربين الأكبر، يحمل راية

 أن يُكلِّفه كِلتا عينيه. عيناه اللّتان تُحدِّقان فيّ الآن، مِثُل جِمر تِين مُتِّقدتين مزروعتين في وَجهِهِ مِن البرونز المَطروق.
 وبائسٍ قدرَ الإمكان. باكس يجلُ صععوبةً في تدبّر ذلك. موستانغ تجعلهُ يركع على ركبتيه؛ لكي يكون مظهره طبيعيّاً نوعاً ما. إنّها تقف على كـلى كتفيه مِن أجل القيام بعرضٍ هز لِيّ، ومع اقتراب رَسولِّهم تُفُجِّر معركةً بِكُرات الثلج. إنّه عملُ صاخبٌ وأحمقى، ويجعلُ جيشي يبدو ضعيفِّاً وهشّاً على

أتظاهرُ بآنّني أعرج. أرمي بعيداً عباءة الذئب التي أرتديها. أتظاهرُ بأنّني أرجف. وأحرصُ على أن يبدو سيفي المُزري مِن الفولاذ المُقوّى
 وألقي نظرةٌ إلى الخلف على جيشني الذي يَلهو. مَنظري المُحرِج تكادُ تُفسده ضحكة، لكنّني أكتمها.
صوتهُ أشبه بالفو لاذ الذي يُجرُّ على حَجر خشنٍ بِّ بلا أيّ حِسِّ فُكاهيَّ، ومِن دون أيّ اعتبارٍ لكوننا جميعاً مُر اهقين نَلعبُ لعبَّة، وأنَّ العالمَ الحقيقيّ الِيّ لا يزال يسري خارجَ الوادي. في الجنوب، تحدثُ الأمور كي يجعلوهم

ينسون؛ لذا عندما بادرتهُ بابتسامٍٍ خحولة، لم يردّ بأيّ شيء. إنّهُ رجُلٌ، وليس بصبيّ. أعتقدُ آنها المرّة الأولى التي رأيتُ فيها أحداً قد تَحوَّل بالكامل.

- (اوأنتم مُجرَّد بقايا رثّة مُهترِئة مِن الشمال"). يقول نوفاس، عريف





 وِرِعٌ نبضيٌّ هناك. المُشُرِفون حجبوا نِعمَهمْ عنّال".
- ("إنّهم ليسوا هناك لينعموا عليكم، أيّها الضعيف"). يقول: (إنّهم يساعدون أولئكَ الذين يساعدون أنفُسهـه". - (القد ساعدنا أنفُسنا بقَدرِ ما في وِسعنا"). أقول بوداعةن. يبصقُ على الأرض: (ايا لكَ مِن ولٍِ صغير! كُفَّ عن النحيب هنا. الجنوبُ لا يصغي إلى الدموع").
- ("ولكنْ... لا يمكن أن يكون الجنوب أسوأ مِن الشمال") . أخذـُ أرتجف، وأخبره عن الحصَّاد مِن المُرتفعات. إنّه وحشٌ بهيميٌّ الْيٌ دمويٌّ
شُرّير . كائنٌ مججبولٌ على الشُرّ.

يومئ برأسه لدى تَحدُّثي عن الحصَّاد؛ إذنْ، لقد سَمِع بي.
 - القد كان شيطاناً!). أعترض.

- (الدينا شياطينُنا الخاصّة هنا أيضاً: وَحشٌ بعينٍ واحدةٍ في الغابة، ووحشٌ أفظع في الجبال إلى الغرب: الشغبر". يزدادُ ثقةً باعترافه، بينما


 أنظرُ إلى خاتمي. مُمُرِف أبولو سيعرفُُ ماذا سأقولُ هنا. أريدهُ أن


إلى ذلك.

- (اكلّا"). أقول لنوفاس: (اعائلتي ستنبذني. سأكونُ لا شيء إن انضممتُ إليك. كلّا، أنا آسف!"). أبتسمُ في سرّي: (الدينا ما يكفي مِن الطعام لنعبرَ أراضيكم. إن تركتمونا نَعبر، لن نَخْرق أيّ...." يَصفعُني على وجهي.


 أقاتِلِ الأطفال"،
عندها ترمي موستانغ بكُرة ثُلج على رأسه؛ طبعاً، رميتها صائبة، وضحكتها عالية.
نو فاس لا يبدي أيّ ردّ فعل. كلُّ حر كاته تتوجّه فقط إلى حصانه مِن


يَبتعِد، وأشعرُ بالقلقِ يتسرّبُ إليّي


ينضـمُّ نوفاسن إلى فرسانه الثلاثين ثقيلي التدريع؛ أمّا نحن، ففرساننا

 التي ستربك الأحصنة ثقيلة التدريع. تبقى أسلحتنا مُجرَّد فو لاذٍ مقوّى،
 أرتدي دِرعاً؛ لذا سيمرُّ وقتٌ قبل أن أُخطّط لخوض معر مُركةٍ سأحتاج فيها

 المئاة كالقمح اليابس أمام الفرسان، لكنّ الثلج وعُمقه الغدّار يحمينا. نُعسكِر على الضفّة الغربيّة مِن النهر في تلك اللّيلة، أقرب إلى الجبال،
 أبولو ثقيلي التدريع أن يعبروا الآن النهر المُتجمِّد في الظلامّا إلا إن كانوا

 إنّهم مغرورون. ومع حلول الغسق، أجعلُ باكس ور جاله الأقوياء يأخذون
 صُرانَ الأحصنة، وصَوتَ غَطسِ الأجساد. الروبوتات الطبيّة تَهبط إلى الأسفل، وهي تَطنُّ لإنقاذ حياتهم. هؤلاء الفتيان والفيتات باتوا الاتِ خارج اللّعبة.

نتابعُ المَسير جنوباً متّجهين حيث يَعَتِقدُ مُستطلِيَّ أَنهّ مَوقعُ قلعةَ أبولو . في اللّيل نأكل جيّداًّ. الحساءُ مُكوّنٌ مِن لحم الحيوانـات جلبها المُستطلِعون معهم لدى عودتهم. الخبزُ يُحفَظ في حقائب مؤِّقتة.

الطعام هو الذي يُبقي جيشي راضياً. فكما قال كورسيكيٌّ عظيمٌ يوماً ما:
 حسناً في الشتاء.
موستانغ تسيرُ بجانبي، وأنا أقود القافلة. مع آنّها تَلفُّ نَفسَها بعباءة
 العميق يكاد يكون مُضحكاً رؤيتها، وهي تحاول مواكبتي، لكنْ إنـئ أبطأتُ


 - "لم تنم جيّداًا". تقول.

- ومتى فَعلت؟
- عندما نِمتَ بجانبي. بَكِيتَ طِوالَ الأسبوعِ الأوّل هِن وجوِدكَ فَ في الغابة. بعدها نِمتَ كطفلِ صغير . - (أهذه دعوة مِنكِ كي أعود؟) . أسألُُ. - "(ألم أطلب إليك المغادرة قطّ"). تنتظر : (إذذْ، لماذا فعلت؟؟").
- (أنتِ تُشْتِينَيَي". أقول.

تَضحكُ بلُطفٍ قبل أن تنسحبَ إلى الخلفِ لتسير إلى جانب باكس.


أرمي كمشةً مِن الثلج على رأسه: (إيّاكَ والتَفوّه بأيّة كلمةٍ أُخرى". .

- الككتّي أريدُ كلمةً أُخرى، كلمةٌ جادّهَا. يقتربُ منّي، ويأخذ نفساً
 - هل كنت جادّآ ولو لمّرّة واحدِّة في حياتكّ؟ عيناه الحادّانتان تلمعان: ا(أوه! لا أنصححكَ برؤيتي جادَّاًّا. - وما رأيكَ بأن تكونَ مُطيعاًّ؟

يضمُ يديه مُصفِّقاً: (احسناً، إنّنَكَ تعلمُ أنتي لستُ مِن أنصارِ فِكَرَة

- (اهل ترى رَسَناً هنا؟". أسألُ مُشيراً إلى جَبهته، حيث كان مدكناً لعلامةِ عُبوديتّهِ أن تكونـن





$$
\begin{aligned}
& \text { - ا(نحن ذامبون للقضاء على أبولول). أخبره. }
\end{aligned}
$$



النبرة في صوته تجعلني أميلُ رأسي. دائماً يُذكِّرْي بنوعِعِ مِن أنواع


 إيّاها.

- "رأيتُ أشيـياءُ في الثلج، يا حصَّاد). يقول بهدوء: (اطَبعَات في الثلجّ، كي أكونَ أكثر دِقَّة. وهذه الطَبَعَات لم تُخْلِّفها أقدام". .
- مخالب؟ حو افر؟
- ا"كلا! أيّها القائد العزيز"). يقتربُ منّي: (اطَبَعَات خَطِّيّه"). أفهُمُ ما
 يَتبعُنا المُششرِفون؟ ولماذا يَرتدونَ عباءات الشُبح؟؟1).
- كلُّ هَمساتِه لا معنى لها بو جودِ خَوْواتِمنا، ولكنّهُ لا يعلمُ ذلك. - (الآنَهم يخافونَّ مِنّا). أخبره.
- (ايخافون مِنكَ، تَقصِد"). ينظرُ إليّي: ( اما الذي تَعرِفهُ وأنا لا؟ ما الذي
أخبرتَ بِهَ موستانغ، ولم تُخْبِرنا إيّاه؟!).

 بعُصبة أبولو عن الخريطة المتبَّبة وسأخبركـ").

شُفتاه تنثنيان لتظهر| ابتسامة حيواٍٍ مغترس : (اسيكون هذا مِن دواعي
سروري يا حصَّادا).

نبقى بعيدين عن السهول المفتو حة، ونَمسَّكُ بالنهر، ونحن نتحرّلُك






عريض؟ سريع؟ فبيح؟ وما الذي أَكَبَبُ سمعته، اسمه؟ لا يبدو أنّ أحداً يعرف.
مُستطلِعو بلوتو لا يقتربون أبداً، على الرغم مِن الإغراء الذي يُنُدِّمه









في تلك اللّيلة، باكس وموستانغ يجلسان ممي حول نارٍ صغيرِّهِّ،





أغوجيه، حيث يتومون بالتدرّب على التتال في الفضاء.

يدمدم.
عندما كان صبيًأ، كان يتسلّلُ مِن قصر عائنته الصيفيّ في نيوزيالاندا،

كوكب الأرض، وينضّم ! إلى السبجيّين عندما كانوا يؤدّون الناغوجيه،




 العريضة.


- ("حُبٌّ يُزُلزِل الأرض). تردّ.

في صباح اليوم التالي، يوقظني تاكتوس. عيناه باردتان مثل صقيع النجر.

- (أحصنتنا قَرّرت الفرار، جميعها)". يقتادنا إلى فتية سيريس وفتياتها،


 كانت اللّبلة الفائتة عاصفة. ربّما هر بوا إلى الغابة بحئُأُ عن الأمانها .
تمسكُ مُوستانغ بالحبال التي كانت تقَيُّ الأحصصنَّ في أثناء اللّيلّ ـ إنّها مقطوعةٌ إلى قسمين.
- (إنّها أقوى ممّا تبدو عليه". تقول مُتسُغِّكة. - (اتكاكتوس؟) . أومئُ بر أسي نحو مكان الحادثة. ينظرُ إلى باكس وموستانغ قبَلَ أن يُجيب: "هنالكَ آَارُ أقدام ...".
- (الماذا أهدرُ أنفاسي؟؟". يهزُّ كتفيه: (أنتم تعلمون ماذا سأقول". المُشُرِفون قطعوا الحبال إلى نصفين.
لا أخبر جيسي بالذي حدث، لكنّ الشُائعات تَنتسِر بسرعةٍ عندما يَتجمَّع الناسُ معأ للحصول على الدفءء موستانغ لا تسأل أية أسئلة على ألى
 ببساطة على الدواء الذي أعطيُهُ إيّاه في غابة الشممال.

 كلّ زفير. أخر جهُ وأمضي. قَولُ ذلكَ أسهلُ بالنسبة إليّ مِن فِعله.
 به في السهول بالقرب مِن النهر . مُستطلعِيَّ يخبرونني أنّ قلعة أبولو قِ قريبة. كيف سأستولي عليها مِن دون أحصنة؟ مِن دون أيّ عُنصرِ مِن عناصر السرعة؟
كع هبوط اللّيل، تعقيداتٌ أُخرى تَكشِشفُ عن نَفِسِهِا قُدور الحساء التي


 سيبدو ذلك تحوّ لاً مؤ سفاً في الأحداث، لكنّني أعلم أنهَ دلالةٌ لما هو أكثرُ مِن ذلك.
المُشُرِفون يحذّرونني كي أعودَ أدر اجي.
- الماذا خانكَ كاسيوس؟؟". تسألني موستانغ في تلكَ اللّيلة، ونحن

نائمان في حفرِة تحتَ الرُكامِ الثلجيّ. حرَّاسنا مِن عُصبة ديانا يُراقِبون محيطَ الُمعسكر مِن الأنسجار: "الا تَكذِب عليّ"،

- (في الواقع أنا مَن خانها). أقول: آأنا... لقد كان الْان أخوه هو الذي عليّ أن أقتله في أثناء مَرحِلِة المُبور ".


- هل غيرّ كِ ذلك؟


 المجنون؟!.
- لم أنبس لهُ بينتِ شفة. المُشـرِفون فعلوا ذلك مِن خلال الشُغبر؛ لقد أعطوه مُكتَب عَرضِ مُجسَّمَم
- (فهمت)". عيونها تصمحُ باردة: (إذنْ، إنْمَ يغشَّون لصالح ابن الحاكِم العام".

أتركها، وأتركُ دفء النار؛ كي أتبوَّل في الغابة. الهواء باردٌ وقارس.
 - (ادارو؟؟)، تتولُ موستانغ مِن بين الظالام. أستدير .

 اسمي. إنّ أثشبه برؤية قِطَّة تموء، لكتنتي لا أستطيُعُ رؤيتها في الظلامر.

- (اعتقدتُ أننّي رأيتُ شيئًاً). تقولُ، وهي ما تزالُ في الظِّلّ، والصوتُ يصدرُ مِن أعماق الغابة: (إنّه هنا. سيُذهلكَ هذاهِ. . أتبعُ صوتها: ("موستانغ، لا تغادري المعسكر. مو ستانغ). - لقد غادرناه أصلاَّ ياعزيزي.

الأشجار مِن حولي تَتفتُ إلى الأعلى بمنظرِ يَدعو إلى الشؤم. أغصانُها تَطالُني. الغابة صامتة. ظلام. هذا فنّ! ! إنّها ليسَت موستانغ
هل هم الـُشترِفون أم الشُغبر؟ أحدُّ ما ير اقبني.

عندما يُراقبكَ شيءٌ ما، وأنتَ لا تعرفُ أين هو، هن هُ الكَ أمرٌ واحلٌ مَنطِقيٌّ فقط يُمكنكَ فِعله: تغيير المَنظورِ الفِكريّ اللّعين! مُححاولاً جَعِّ الظروفِ مُساويةُ للجميع. اِجعلهُ يضطرُّ إلى البحثِ عنك
 وأتسلَّعها، وأنتظرُ مُر اقباً. أستلُّلُ السكاكين مُستعدّاًّ لرميهِا. العباءة مَلفوفةٌ

يَسودُ الصَّمتُ.
تَّ فَرقعة أغصان. شيءٌ ما يتحرّك عبر الغابة. شيءٌ ما ضمخم.

- (اباكس؟)|. أصرخُ نحو الأسفل .

لا أتلقّى ردًّا.


 ومُلتصقٌ برأسه مُشكّلاً إطاراً لوجهه الإلهيّ المُكفَهر. ذقنهُ منحوتة مِن

المرمر، وعيونه تتلألأ على نحوِ شُريّر، لامعةُ مِل درعه: المُشثرفُ أبولو. الششيء الكبير يَتحرّلُ كُ مرّةَ أُخرى أُسفلنا

 الشمهال؟؟!. - أنا..

- (استرفض؟ لا يَهُم"، . يدفعني عن الغُصن بقوّة. أضربُ بواحبٍ آخر، وأنا أهوي. أسقطُ في الثلج. أشمُّ رائحة الوبر . رائحة الفراءء، ومن ثـّمّ يزأرُ الو حش.


## 38

## سقوط أبولو

الدبُّ ضخم. إنّهُ أكبر مِن حصان. كبيرٌ كمقطورة. أبيضُ كجُجّةٍ بلا دم.




 ديانا. الآن، أشَعرُر بُعلعابِ.
أقفُ هناكُ كالأحمق لثانية، ثمّ يسهف الدبُّ مرّة أُخرى، ويندفعُع إلى
الأمام.
أتدحرج، أركض، أجري أسرع مِن أية مّرّة في حياتي. أنا أطير، لكنّ
 بالأجمات والأنشجار.
أركضُ بجانبِ شُجرة آلهة هائلة، وأغطسُ في العلَّيق . الأرض تصهرُ صريراً تحت قدمَّيّ، فأدرك مع تهاوي الأور اق والثلج مِن تحتي أين أقف.

أجعلُ مكان وقوفي، بيني وبين الدبّ، منتظراً الدبّ كي يشُقَّ طريقه عبر الشجيرات. يندفعُ متحرّراً منها ويقفزُ عليّ. أقفزُ إلى الخلف مبتِ مبتعداً الـ بعدها
 فرحتي كانت لتدوَمَ أطول لو أنتّي لم أرقص إلى الوراءّه، وأخطو إلى الفَخِّ الثاني.
الأرض تنقَلب. حسناً، أنا مَن ينقلِب. تُجذبُ ساقي إلى الأعلى لأطيرَ
 امتناعي عن مُناداة جيشي خوفاً مِن المُشرِف أبولو. أشُعر بوَخزٍ وحَكَّة في وجهي من جرّاء الدمِ المُندفِع نحو رأسي. حينها يقطع صوتٌ مألوفٌ

- (احسناُ، حسناً، حسناًا)، يسخرُ مَن في الأسفل : (يبدو أنّ لدينا فروتين


 فإنّ تاكتوس والآخرين مِن جماعة الأحصنة الميّتة مسرورون.
- (ياه! أليس هذا برفيق البُطون؟"). تاكتوس يتشدّق: "الماذا تَعُج يا
صديقي؟".
- (أمّمَ استنز فتني"). يقول سيفرو مصدراً أصوت نخير .
- إيه، سيكون عليكَ الوقوفُ على رؤوس أصابعكَ كي تتمكّن حتّى مِن تَقبيل ذَقِّها.


## - لمَ يكن ذَقُنها الذي أحاولُ تَبَبله.



 - (أين كنت؟؟). تسألني موستانغ بهدوء على انفراد. - الحظظة). أقول.

لدى سيفرو عينٌ واحدةٌ فقط الآن. إذنْ، هو الشُيطان ذو العين الواحدة
الذي حذّرني منه رسول عُصبة أبولو .


$$
\begin{aligned}
& \text { الحَوّاؤون". تقولُ موستانغ. } \\
& \text { - (اصغار؟؟). يسأل سيفرو. } \\
& \text { - أنا... لـم أقصد الإهانة. } \\
& \text { يَتجهُّم: : (أنا صغغير"). }
\end{aligned}
$$

- "احسناً، نحن في مينيرفا ظنّنا أنَكم أشباح". تربِّتُ على كتفه: "أنتم
 أترى؟ وكلّا ه. تقاطعُ تاكتوس: "الم أرتدِ سرجاً قَطّ، إن كُنتَ تريدُ السؤال
- "(ستفعل") سيفرو يدمدمُ لي على انفراد.

"يجعلونني أشعر بآنتي طويلة").
- (ارائع!". تاكتوس يلتقطُ فِراء الدبّ الدمويّ العملاق، وهو يَنخُر: ("فلنرَ ماذا لدينا. لقد وجدوا شُيئاً بحجم باكس").
قبلَ أن ننضمَّ إلى المـجموعة عند النار الكبيرة التي أشُعلها باكس،
 - (ااحتفظتُ بِه مِن أَجلكُ بعد أن عثرتُ عليه في الوحلى"). يقول:

- (إنّكَكَ صديقٌ بِحقَ. أتمنّى أن نعرفَ ذلك") . أربِّتُ على كتفه: (اليسَ
 تعرفُ هذا، أليسَ كذلك؟").
- (الستُ أحمق") ومَع ذلك يحمرُ خجلاً.

 يبقوا أكثُر مِن يوم واحدٍ بعد أن اختفيت.
- ("قال كاسيوس بأنّ الشُغبر قد أخذلَّ". سيفرو يقول بفم مملوء
 نجلسُ حول النار في الغابة الكبرى، يَغْمُرنا ضوء الجذوع ع المُعرقِعة. موستانغ، وميليا، وتاكتوس، وباكس ينضمّون إلينا ليتَّكئوا إلى شُّجرة الِّ

 الدبَ الدمويّ العملاق، ويُفرقِع فوقِ النار . الدّهن يَقَطِر في ألسنة اللّه سير تديه باكس عندما يَجِفّ.
بحثَ سيفرو عن الشغبر بعدَ أنَ كذبَ كاسيوس علبه. صديقي الصغير

لا يخوضُ في التفاصيل. إنّهُ يُكرهُ التفاصيل. يكتفي بالنَقرِ على مححِر عينه الفارغ، والقول: (الديَّ حِسابٌ عليّ تَصفيتهُ معه)". - (إذذن، هل رأيته؟). أسأل.

- (اكان الظالام مخيّماً. رأيتُ سكّينه. حتّى إنّني لم أسمع صوته. كان عليّ أن أقفز مِن الجبل، وأسقط سقوطاً كبير أ حتّى أَهِلَ إلى بقيّة القطيع" . يتحدّثُ عن الأمر ببساطةٍ كبيرة. مع ذلك فقد لحظت عرجه: الم يكن بوسعنا البقاء في الجبال. رجالهـ ... في كلّ مكان". . - الكتنّا أخذنا جز ءاً مِن الجبال معنا)". تقول الشُو كة مُربِّتَّ على فروات الرؤوس التي على خصر ها مع ابتسامةٍ أموميّة. ترتعشُ موستانغ.
هنالك فوضى في الجنوب. أبولو، وفينوس، وميركوري، وبلوتو هُم كلّ مَن تبقّى، لكنّني سمعتُ أنّ عُصبة مير كوري قد تَقَلَّصت إلى قوّ قِّةٍ
 يختارني في عمليّة الانتقاء، لو كان بوسعه لفعلَ ذلك. أتساءلُ كيف كانت لتكونَ الأمورُ حينها.
- (السيفرو، مع تِلكَ الساقَ، ما السرعة التي يُمكنكَ أن تركضَ بها، فلنقل: كيلومترين؟!. أسأل.
استغرب الآخرون مِن هذا السؤال، لكنّ سيفرو يهزُّ رأسه: (اإنّها لا تُبطئني. دقيقةٌ ونصف في هذه الجاذبيّة الضعيفة"). أسجّلُ ملحوظةً كي أخبرهُ بفكرتي لاحقاً.

 هنا! . يربِّتُ على فَخذِ الشُو كة الصغيرة، فتبتسمُ عندما يدعُ يدهُ هناكُ لفترةٍ

أطول. إنّها مجموعة فرواتِ الرأس التي أثارت عاطفته: الملم تعتقد أنّكَ
 إنّه ليِس بالأمر المُضحِك كما يعتقد.
 وجوبيتر يستمعان إليّ الآن. أنظرُ إلى موستانغ
 كنتُ لأبقي الخاتم. كنتُ لأكبحَ لساني. لكنْ هناللك خِططُ لجعلِ الآلَهِّ
 مِن عُصب مختلفةَ). أقول: (ادعونا جميعاً نتحدّث كأصدقاء مِن دون

خواتم".

مِن دونِ أحصنة، وِمن دونِ القُدرةِ على التَّنُقُ، لِيس لديّ أيّة أفضليّة على عَدوّي في الأراضي المحيطة. درسٌ آخر لأتعلّمه. أوجِدُ أفضليّة لنفسي، استراتيجيّة جديدة. سأجعلُّهم يخشونتي.
تكتيكاتي هي تلكَ المبنيّة على التجزئة. أقصِّمُ جيشي إلى ستِ مِن أصلِ عشُر تحتَ قيادتي، وقيادة باكس، وموستانغ، وتاكتوس، وميليا،

 على النّدبةِ التي على بطني.
جيشي يَنقضّ على مواقِعُ أبولو مِئلَ ذِئابٍ جائعة. إنّنا لا نَهجهُمُ على قَلَتِهم، لكنّنا نُغيرُ على حُصوِيْهم. نُشُعِل النار في مخازِنِ مؤنهِم. نرمي


كاذبة، ونَجعلُهم يَهُربون. نَذبحُ الماعز والخنازير التي لديهم. نُقطِّع قواربهم



 وهُم مجتمعون حَولَ نار المحخيّم. باكس هو قائدهم؟؛ إنّه يعتقد أنّني متخلوقُ مِن الأساطير . العديدُ مِن جنودي بدأوا بحفِر علامة نصليَ المِنجَليّ على الأأنجار والجدران. تاكتوس والشُوكة يحفران علامة النصلِ المِنجَلِيَ في اللّححم، وأفراد جيشي الأكثر مهارةٍ يصنعون راياتٍ مِن فرو الذئب المُبرقَع التي سنرفعها على رؤوس الرماح، ونأخذها معنا إلى المعركة. أفصلُ عبيدَ عُصبة سيريس عن غير هم مِن العبيد؛ لأدمحجهم في وِحدِّ
 أنفسهم بسيريس، أو مينيرفا، أو ديانا، ولكنْ بأسماء وِحداتهمَ. أخعُ أربعة مِن جنود سيريس، الأصغر حجمأ بينهم، مع سيفرو والعَوّائين. لا أعرفُ إن كان الخبّازون سيتحوّلون إلى محاربين مِن النخبة مثلما فعل حُثالة مارس،
 الخوفُ ينخرُ في أتباع أبولو لأسبوع. صفوفنا تتضخَّمّ، وصفوفهم تَقلّص. العبيدُ المُحرّرُرون يخبرو فِننا عن الرعب في القلعة، والخَوفِ مِن أن أظهرَ مِن بين الظلال مُرتدياً عباءة الذئب المُدمَّى كي أحرِقَّ وأشوِّهِ. لا أخافُ مِن عُصبة أبولو؛ إنّهم حمقى ثقيلون لا يمكنهم التَّكيّفُ مع تكتيكاتي. مَن أخشاهم هُم المُشُرِفون والشُغبر . بالنسبة إليّ هُم فريقُ واحد. بعد مُحاولِة أبولو المُحفقة للنيلِ منَي، أخشى أنْهُم سيكونون

مُباشَرين أكثر. متى سأستيقظُ مع شفرة في ظهري؟ هذه هي لعبتهم. في أيّة لحظةٍ يمكن أن أموت. عليّ تدميرُ عُصبة أبولو الآن، إخراج مُشرِف أبولو أبو مِن اللّعبة قبل فواتِ الأوان.
 القادمة. نحنُ على بُعدِ أقلِّل مِن ميلين مِن قلعة عُصبة أبولون فير، لكنّهم لا

 حتّى أذكى هُجومٍ ليليّ.
قبل أن نتدكّن مِن البده، نايلا تسألُ عن الشغبر . صوتُ سيفرو هادئّئ، وهو يتحدّثُ عمّا سَمعهُ في الجبال، ثمّ يعلو عندما نِّ يدر كُ كُ أنّا جميعاً نُصغي

إليه.

- "اقلعته في مكانٍ ما في الجبال المُنخفِضة. إنّها مخفيّةٌ، ليست في في
 رائعةً وسريعة. في اليوم الثالث شنّوا هجوماً خاطفاً على بلوتو إنّانِّهم أوغادٌ كفاءتهم عالية. عُصبة بلوتو لم تكن مستعدّةٌ؛ لذا تولّى الشُغبر

 سينتهي. كان الشغبر ليكون عبداً منذ الأسبوع الأوّل؛ لذا قام بهدم النفق، بلا خطّة، ولا مخرج، ليحافظ على فُرصِه بالفوز في اللّعبة، مسبّباً مَقتلَ

 الكثيرُ مِن الماء، ولا طعام. ظلّوا هنالك إلك قرابة شهر قبل أن يتمكّنوا مِن

حَفِرِ طريقهم إلى الخارج". يَبتِيم، فأتذكّر لماذا أطلق عليه فيتشنير اسم الغوبلن: (ااحزروا ما الذي كانوا يأكلونه؟").

النار تُفرقِع بيننا. كنتُ لأتوقّعَ أن تتلوّى موستانِ

 مِن تحت البطانيّة، لكنّها لا تُمِيك بيدي. - (اكيف اكتشفتَ كلّ ذلك؟؟). يدمدمُ باكس.

ينقرُ سيفرو بظِفِره على إحدى سكاكينه المقوّسة، مُطلقاً رنيناً ناعماً

 مِن وراء النار . قلبي يقفزُ إلى حلقي، وأنظرُ في عينَي سيفرو و عليه عليه أن يجدَ تاكتوس.
حقلُ تشويش يُعُلِّفُنا.

- (امر حباً يا أطفال") صوتٌ يأتي مِن الظلام: (انارٌ لامعةٌ كهذه خطرةٌ


 بالقربِ مِن باكس؛ أبولو. هذه المرّة لم يَجِلِب معهُ دبّاً، فقط رُمحاً كبيراً تتطايرٌ مِن رأسه شراراتٌ أرجوانيّة.
 الأشجار فو قنا، يوجِّهون سِهامَهم نحو المُشُرِف. ألوِّحُ مُبعداً فريقَ الكَمين،
 بسيطةُ جدَّا: أصدقائي في خطر .



 مو ستانغ تضيفُ على سؤ اله.
يتنهُّ صاحبُ البريقِ الذهبيّ، لكنْ قبل أن يتمگّن مِن قَوِلِ أيّ شيء،
 - (إلى أين أنتَّ ذاهب؟؟"). ينغجرُ أبولو : (الا تبتعد عنّي".



 العِملاقه". يشرح: (ابيساطة، أنا فقط أهتم بمصلحتكمب. أنا هنا في نهاية





 يُدوِّر الخواتم على إصبَعهِ مُنتطراً ردَّنا.
- (إنّنُ لتصرُّفٌ لطيفٌ مِنكَ أن تهتمَّ بمصلحتنا). تردُّ موستانغ سـاخرةً



 السيّدُ النبيل؟ إن كنتَ لا تفعل، فلماذا إذنْ حَقلُ التشُويشُ هذا؟ أِّ أم هناك
آخرون ير اقبون؟«..

عيونُ أبولو تتسمَّر على الرغم مِن بقاء ابتسامتهِ.
 يا أطفال. لقد نلتِ فُرصتكِ يا فير جينيا وخسرتِ تِ لا تا تجعلي مرارة ذلك

 عُصبةٍ واحدةٍ فائزة، وعريفِ واحٍِ مُنتَصر؟ ؟ أحقَّاً أنتم جميعاً لا ت ترون ذلك؟ انِ هذا .. الفتى لا يستطيعُ مَنحكُم أيّ شيء.

ينظرُ مِن حوله إلى كلٍ منَّا.

- عليّ أن أعيد، بما أنَّ تلابيبعُم صَدِئة: فوزُ دارو لا يعني فوزكُم. لـن لـن



 جانب نابليون في حروب الثورة الفرنسية، والحروبا (**) مِن أبطال الـحروب الطروادية حيث كان قائد اللوكريانيين. (م).
 الأولى هذه.
 عن لُطفِها المُعتاد.
- اوأنتِ ماتزالين عبدةه) .يُشيرُ أبولو إلى علامتها: (امناسبة لكلً أنواعِ

الاستغلالل|.

- (افقط إلى أن أكتسبَ حقَّ ارتداء واحدةٍ مِن هذهه. نايلا تُشيرُ رُلى عباءة الذئب التي لدى موستانغ. - ولاؤكِ مؤتّرّ، ولكن. ..

 تيليمانوس و...".).
 واغرب عن وجهنا".

 إلى الأمام لأحدِّقَ في أبولو . مع ذلك يجبُ أن أستِنِّنَّه.
 عن وَجهنا.
 يشاهدون مِن ضِمنِ حقلِ التشويش. أرى ظِلالَ أجسامِ في الدُّخان. كـم

عددُ الذين يشاهدون؟ جوبيتر؟ ربّما فينوس، وِفقاً للضحكة؟ هذا سيكونُ

## النارُ تتوهّجُ على وَجهِ أبولو . إنّهُ غاضب.




لديّ ردُّ، وهو طويلٌ على نحور مِثالي.
 ابن الحاكِم العام؟ ولنقُل بأنَكَ كنتَ تَالاعبُ باللُّعبةِ مِلَ زعيمِ مُجر مين في
يتجمَّدُ أبولو في مكانه، ثمّ أتابع.

- عندما حاولتَ قتلي في الغابة بوساطة ذلكَ الدُبِّ الغبيّ؛ أخفقتِ.


 الذين اختّارونا كيف مُتنا جميعاً؟ مساعدِيَّيَّظاهرون بأنّهم مَصدومونـ
- فرضاً لو أنّ إمبراتور الأسطول، أو الليغاتوس، أو أيَّ مُنْقَقِ مِن أَية عُصبةٍ أُخرى، اكتشفَ أنَّ الحاكِم العام كان يدفعُ للمُشِرِفين ليغشُّوا
 ستكونُ هُناللكَ عَواقِب لارتشاء المُشُرِفين؟ للحاكِمِ العام؟ أتظنُُ أنَّهُم

قد يَهتمّون لكون أبنائهم يموتون في لعبية مُتلاعبِ بها؟ أو أنّه قد دُفِع لكَ
 هو ذو الصِلاتِ والمَحسوبيّاتِ؟ يتشنَّجُ فَمُ أبولو .
ينظرُ إلى الأعلى إلى بقيّة المُشرِفين. يبقون مَخفيّين بحِكمَة. لا بُدَّ من
 مساعدِيَّ يبقون صامتين، وهو يتكلّم.

- "إن اكتشفوا ذلك يا أطفال، حينها ستكونُ هنالكَ عَوْ عواقِب على الجميع". أبولو يُهُدِد: الذذا لا تُشعروا بالحَرِجِ مِن صَونِ ألسِنتُمه، وهي ما تزالُ لديكُم".
- ("وإلّا ماذا؟)". تسألُ موستانغ بحدّة: (اماذا ستفعل؟؟".
- (أنتِ مِن بينِ الناسِ جميعاً يجبُ أن تَعرِفي". يقول. لا أفهمُمُ قَصده،


- كم مِن الوقتِ يحتاج سيفرو ليجري مسافةَ كيلومترين؟
- دقيقة ونصف في هذه الجاذبيّة، على ما أعتقد. ولو أنه كذَّابٌّ صغيرٌ؛
لذا سيكون أسرع على الأرجحع
- أوه! فلنقُل: ثلاثة كيلومترات، ربّبّما أكثر قليلاً.

يقفزُ أبولو ليقفَ على قدميه، وينظرَ مِن حولهِ باحثاً عن سيفرو .

- (ارائع!". أقول: "أتعرفين يا موستانغ ما أكثيُ شُيء أحبّهُ في حقلِ
التشويش؟!.
- أنّهُ لا يُمكِن لأيّيْ صَوتِ أنَ يَعبُر خارجه؟


 الصرخات، راسمةً خطوطاُ عبرَ السماء البعيدة.
- (افينوس! ألم تراقيههم أنتِّ؟ أيتها الحمقاء...). أبولو يُزمجِر نحوَ

الهواء الفارغ.
 خواتمهم! لا يدكنتي رؤية أيّ شيءء مِن دون خو اتمهم، وليسَ في حقلِ التشويش".

- (الكنّهم جميعاً عادوا مُتْحِلين الآنا). أقول: الذذا اسحب لوحكَ
الرقميّ، وقل لي ماذا ترى".
 موستانغ لتقفَ بيتنا، وكذلكَ باكس.
 الدرعُ تحتَّعباءة الذئب التي يرتديها يَدقُق متناغماً مع الإيقاع: (أوه، أوهاب) . الثلجُ يتطايرُ مع تحليقِ أبولو مُر تفعاً خارج الغابة، وبقيّة المُشـرِين
 وليتدخّلوا كما يشاؤون، معركة عُصبة أبولو كانو كانت قد بَدأِّأت، وسيفرو وتاكتوس استولوا على الأسوار . وصلنا أنا ومساعدِيَّ إلى أرض المعركة في الوقت الوِين المناسب، لرؤية تاكتوس، وهو يَسَـلَّق البرج الأعلى مع سكِين بين أسنانه. هنالكَ، واقفاً

على حانّة دريئةٍ بار تفاع مئة مترِ مِئلَ بَطلِ إغريقيٍ غيرَ مُبالِ، ينزعُ سِرواله،

 فَتحاتُ المراحيض الكبيرة؛ لذلك استغتلّها كلٌّ من تاكتوس، الْتِّ وسيفرو،






 يتفوّقون على رجالي بنسبة ثلاثة إلى واحد، لكنّ رجّا رجالي أحرارٌّ، وليسوا




 على الأرض عندما تحرُجُ تُروسُها مِن مَسارِبِها


 يقضي علينا.

- (اموستانغ، هل أنتِ مُستعدَّةٌ مع تلكَ الراية؟". أسألُّ. أشعرُ بيدها

 يدي اليُمنى تَحمِل نصلي المِنجَليّ، واليُسرى تَحمِل رُمحاً صاعقاً قصيراً اُّا نايلا تَحمِل راية سيريس.
- باكس، نـحن المِنجَلِ . يا فتيات، أنتنَّ جانياتُ المحصولو

رجالي في الأبراج يعوون، وهُم يركضون ويقنغز ونئن إلى الـى الأسفل
 الزوايا. عباءات الذئب المُبرقَع التي يَرتدونها تفوحُ منها رائحةٌ كِّ كريهة. حجارة الرَصفِ التي بين فرقتي وبين فرقة أبولو مُعطُّاةٌ بطبقةٍ تُخينةٌ مِن أكوامِ الثلِج التي تصلُ إلى الكاحل . المُشُبِرفون يتلألؤوون عالياً في الهواءَ مُنتظِرين أنْ يتعاملَ الرُمحُ النَبضيُ مع جيشي بسرعِّ، ويقضي عليه بلَمحِ

- (انَلْ مِن عريفهم". تهمسُ موستانغ في أْني . إنّها تُشيرُ إلى فتى طويلِ وصُلبٍ، وتَصفعُني على مؤخّرتي: (اقُم بَتحدّيه)". - (اباكس، عشرين متراً وتوقّف"). يومئ ردّاً على أمري.
 المتتبَّة. أنت لِي. أيها الحلزون آكل الروث. أيّها الأحمق الحقير!!". مع
 قوّاتُ أبولو على نحّوِ غريزي: (استَعبِدو البقيّة!)، . أعوي.

ثمّ نهجمُ أنا وباكس.
البقيّة يتدفّقون محاولين اللّحاقَ بي. أتركُ باكس يتقدَّم عليّ. إنّهُ يُصرُِ

مع فأسهِ الحربيّة، ويَهجُم على نوفاس وفِرِقته مِن الـحُرَّاس الشُخصيّين:




 ثّثّ يتوقّفُ باكس .
ومِن دونِ وَقفِ للتَقَُّم، أقفزُ بحيثُ تُمسِك يَدُهُ بَِدمي، فأدفعُ نفسي،


 فيُديرُني في اللّحظة التي يَخترِقَ فيها رُمعٌ ثُلاتيّ الشُعَبِ الهواء في المكانِ الذي كان فيهِ رأسي. أفتُ على قدمَيِّ، أخربُ مُلوِّحِّاً على نحوِّ أفقيِّ

 آخر آتِ نحوي فأبعدهُ جانباً، ثمّ أركض بمُحّاذاذاتِه، وأقفزُ لأقِحم ركبتي


 دورانيّة إلى أن أهوي إلى الأرض.
نسقطُ في الثلج. أنفُ ذلك الذي مِن المحختارين الأوائل مَكسورٌّ، وهو


أتدحرجُ مُبتعداً، مُتوقَعاً رِماحاً تَخترِقني، لكنّها لا تفعل. حطَّمتُ طليعة


 الخلف، ويمسكُ بِباكس مِن ذراعه بوساطة الرُمحّ، مُطيحاً به إلى الأرض مِثل دمية، لكنْ أنا أطول وأقوى.

- ("نوفاس، آيتّها الفتاة الصغيرة!)، . أصيح: (آيّهِا الوَرديُّ المُنتحِب"). عيناه تلمعان عند رؤيته لي، وأنا قادم.




 أنُح هكذا عندما كُسِرت ساقاي، وأعيدَ تَشَكيلُُهُما في مَتجرِ نَحتِ ميكي. أتثاءبُ على نحوِ استعر اضيٌ على الُُغْم مِن الفوضى التي تُحيطُ بُ بي موستانغ تتولّى زِمامَ المعركة أِّ
يهربب واحلٌ فقط مِن أتباع عُصبة أبولو؛ إنّها فتاة، فتاةٌ سريعةٌ، لكنّها
 بساطةٍ إلى الأرض مع راية عُصبتها. هذا أشبهُ بالسحر ـ لكنّني أرى تموُّجُّاً مِن حولها. المُشرِف أبولو يُحافِظ على مكانى ريانه في اللّعبة. تعثرُ الفتاة على
 نحوها مِن بعيد. تصويبهُ دقيقٌ، وكان ليتمكّن برميته مِن تَسميرِ الحصصان مِن يِن

رقبته إلى الأرض العشُبيّة، لكنّ ريحاً عجيبةٌ تقذفُ الرمح بعيداً على نحوٍ إعجازيّ. في نهاية الأمر، موستانغ هي التي تأخذُ حصاناً مِن إسطبلات

 جيشّي يز أرُ مع دخول موستانغ إلى ساحة القلعة التي جرى غزوها، وهي تخبّب حصانها. نحرّر عبيد عُصبة سيريس؛ لقد استحقوا مكاناً لهم في جيشُي. ألوِّحُ نحو الأسمل لموستانغ مِن موقعي بحجانب سيفرو وتاكتوس على الأسوار العالية، أقدامنا تتدلّى مِن الحفّة غير آبهة. عُصبة


النبضيّ
المُسُرِف أبولو يتشاور مع جوبيتر وفينوس في السماء. إنّهم يَلمعون في ضوء الفجر، كأنّ شيئاً لم يحدث لـو لكتنّي أعلم أنّ عليه أن يُغادرَ اللّعبة؛ لأنّ الراية والقلعة قد استوليَ عليهما . لم يَعُد بإمكانه إيذائي بعدَ الآن. - ا"لقد قُضيَ أمرك"، أسخرُ مِن أبولو : (اسقطتْ عُصبتكَ"). يزأرُ جيشي
 الحافّة الغربيّة لوادي مارينير . مُعظَمَ هذه الأصوات كانِ كِّت لتكون لعبيد. عوضاً عن ذلك، إنّهم يتبعونني بإرادتهم. قريباً، حتّى أولئكَ مِن عُصبة أبولو سيتبعونني.
أضحكُ ضِححكةُ واسعة؛ فنارُ النصرِ تلتهبُ في عروقي. تغلّبنا على مُشِرفِ واحٍِ، لكنّ جوبيتر ما زال بوسعه إيذاؤنا. عُصبته لم تَنحنِّ ولمِّ ولم
 إلى شُعورٍ آخر قاتم. إنّه تَكبُرُ، حنق، تَكبُّر مجنون فـ أمسكُ بِّ بالرمح النبضيّ،

أنثي ساعدي، وأرمي السلاح بكلِّ ما أوتيتُ مِن قوّةٍ نحو المُشرِفين
 يتفرّقون بعد أن عَبَر الرمح النبضيّ خلال واقيهم النبضيّ. يلتفتون لينظروا
 رمية رمح. أكره هؤ لاء الحمقى المتآمرين . سأقضي عليهم. الـئم - جوبيتر ! أنتَ التالي. أنتَ التالي، أيتّها الحثالة الحقيرة! عندها يصرخُ باكس مُنادياً اسمي، ومن ثتّ صوت تاكتوس يُكرِّره، ثـمّ نايلا مِن البرج البعيد. لا يطولُ الأمرُ حتّى تهتفَ به مئاتُ الأصواتِ

 الصواريخ تَضرِب على نحوِ غير مؤذٍ بالواقي النبضيّ، والعديد مِن أفرادي جيشُي يضطرّون إلى التفُرُّف؛ كي لا يُصابوا بالأسلحة، وهي
 يردّدون اسمي. إنّهم يهتفون ويهتفون اسـم الحصَّاد على سمـع المُشُرِفين؛ لآنَهم يعرفون مَن نُقاتِل الآَن.

## 39

## مكافأة المُشرِفين

جيشي نام جيّدآ حتّى الصباح. لا أشعرُر بحاجة إلى الراحة؛ ؛ذا أقضي الوقت بصحبة سيفرو وبضعة رجالٍ آخرين على الأسواري ـ إنّهم يقفون






 لي موستانغ بانتنُهُ شيءٌ نادر .

- لا ألفهم! كأنّهم يعتقدون بآنَّكَ مِن زمنِ آخر.



يتنافسوا معك؛ لأنَّهُ كيفَ لهيفيستوس التنافسَ مع الإسكندر، أو أنطونيوس مع قيصر؟
تتقلَّبُ أحشائي. إنّها مجرّدُ لعبة، وهُم يحبّونني إلى هذا الحذّا حينّ الِّما
 الحُمر. كم سيكون أولئكَ الحُمر مُتعصِّبين حينها؟ وهل ويكّ سيكونُ لذلكَ التعصُّب أيَّ أهميّة في حال تَوجَّب عليهِم الوقوفُ في في وَجهِ مَخلوقِتِ كسيفرو، وتاكتوس، وباكس، وموستانغ؟

 الهالاتُتُ تُحيط بعينيها. إنّها تبتــمُ لي. إنّها جميلة، مِلَّلَ إيو يمكنتا من الأسوار رؤية ما وراء الغابة الكبرى، وأنْ نَلمَحَ بداية مُرتفعاتِ مارس في الشمال. الجبالُ تُحدِّق فينا عابِسةٌ مِن الغربَ إِّا إلى
يسارنا. موستانغ تُشيرُ إلى السماء. قُشْرِمْ قادم.

حُرَّاسي الشُخصيّون يحيطونَ بي بإحكام، لكنّهُ ليسَ سوى فيتشنير . سيفرو يبحقُ مِن الأسوار: (إنّها عودة أبينا المُبْذِّر".
يهبطُ فيتشنير مع ابتسامةٍ تُخبرِنا حكايةُ عن الإرهاق، والخخوف، وقليلٍ
مِن الفخر.

- (أيمكننا التحدّث؟)|. يسألني، وهو يَنظرُ إلى أصدقائي المُتجهّمين. نجلسُ أنا وفيتشنير معاً في غرفة حرب أبولو . موستانغ تُشُعِل النار .

مِيّل شخحصٍ آخر أعرفه.
－لقد خلقتَ بلبلةُ كبيرةَ يا غُلام．

 إخباري به．إنّه القَلَّقُ في عينيه الذي يُ يُشيرُ إليّ بذلكَ －（أبولو لميُغنادِر الأوليمبوس）＂．أقول．




 الآخرين．كان هنالكَ حديثٌ عن أنّ مَنصِب بريتور فارس سيكون
في لوناً.
－（＂والآن، هذه الإمكانِّةِ أخذَّت تَفِلِتُ مِن بين يديهاه．تقولُ موستانغ،
 －أجزل．
أضحكُ، وحقلُ التشويشُ يَجعلُ للصوتِ صدى：إإذنْ، ما الذي يجبُ فِع⿰冫欠؟！
－（اما زلتَتُ تُريدُ الفَوزَ، أليسَ كذلك؟＂）．يسأُلُ فيتشنير． －نعم．



أنحني إلى الأمام، وأنترُ بإصبعي على الطاولة: اتتّآ! الهدفُ هو أن

 مَحظظطظاً. الأمرُ كُلُّهُ يَدورُ حَولَ كَسبِ الا ستحقاقات"،

 - موستانغ، إِبَي.

- (امو ستانغ)". يقولها ساخراً: (احسناً يا موستانغ، ما رأيكِ في غنِّ الحاكِم العام بخصوصِ ابنه؟).
 القواعد التي رأيتُ ذوي البريق الذهبيّ يتَّبِّونها، خاصةً الفريدين أِين ذوي النُّبة|).
- (اغشّ أو سيغشُّونكَ). ينترُ فيتشنير على شَفتهِ العُليا: (هذا ميُرِ"

للاهتمام".


- عليكِ أن تدعينا أنا ودارو نتبادل أطر افَ الحديثِ يا مو موتانِيْ

إنّها ستبقى.

- الا بأس". تدمدمُ على نحوغيرِير مَفهوم. تضغطُ على كتفي، وهي تُغادر: القد ضَحِرِتُ مِن مُشرِفك على آَية حالها.

 ويشير إليّ بأن أفتحها. بطريقةٍ ما أعرفُ ما بداخلها
- ("حسناً آليها الأوغاد، إنّكم تَدينون لي ببعضِ المُكافآت". أضحكُ



 أُشبرِرتُ بانَّهُ كان لو لوالدك.
 الحرب: (الكم هذا غير دقيق مِن قِبَلِهم!").




 - الا يوجدُ معنى؟؟). أكرّر.





 لك بالتحليد؟ رْبّما هذه؟؟،.

أجعلُ النَّهـَل يقفُز إلى الخارج.

يضربُ الطاولة: الا تتحدّث إليّ كآنّني أحمق. انظُر إليّ. انظُر إليّ،
ائها الأخرقُ الصغيرُ المُتعالي".

 وَقتٍ مضى - انظُر إليّي يا دارو. كلُّ شيء لديّ اضطر رتُ إلى التقالِ مِن أجله.





 الوجه، التقاسيم، الطريقة التي يتحدّت بها أُحدهما للآخر ـ أنا غبِّيٌّ لأنّني لم أقل ذلك بصوبٍ عالٍ مِن قَبِل. - (أنتَّ والِدُ سيفرو". أقول.

 صبيّ، وستتسبَّبُ في قَتِلِ نفسكا ". - (اساعدنا إذنْ). أَلِحٌُ عليه: (أأعطني شُيئًاً بوسعي استخدامهُ ضِدَّ

أبولو. أو أفضلَ مِن ذلك: قاتِلَهُ معي. اجمعِع المُشترِفين الآخرين، وسنأخذُ
المعر كة إليهم".

- لا أستطيعُ يا صبيّ. لا أستطيع






وَجهِ الرجُلِ المكسور : إإنَّكَ تُذْكِّني بِعّي"




 لن يستطيعو إيقافَ ما هو قادمٌ للنيلِ ِمنْهُم.


تلكَ الفتاةً).
أجيبهُ بطريقةٍ سيفهمها: افيتشنير، لا تعاملني كأحمق مع كلّ الكّلامِ

 قبل؛ كذا تَوَقَّف".


- (أجله، إنّها مَعركَتي). أبتسم. الآن تَحينُ اللّحظةُ التي كُنتُ أنتظِرُها: (افيتشنير، مَهلاًا". أقولُ، قَبَلَ أنَ يَصِلَ إلىى البابِ. يَتوقَّفُ ويَنظرُ إلى الخلف.
 يدي: "بِصرف النَّظرِ عن كلًّ شيء، شكراً لك"). يَقِبِّ عَليها.
- (احظًّاً موفّقاً يا دارو". يقول: (الكن اعتنِ بسيفرو. الوغدُ الصغير سيتبعُكَ إلى أيّ مَكانٍ، بِصرف النَّظرِ عمّا أقول"، .
- (اسأعتني به، أعِدُك)". قَبضة غطَّاس الجحيمَ التي لديّ تُطبِقُ على أِّى

يَيْهِ.
للحظةٌ، وإن كان للحظةٍ فقط، كنّا أصدقاء. ثمّم يَنتفِضُ مِن قوّة الضغط التي تُطبّقها يدي على يَده. يَضحكُ في البداية، ثمّ يُدرِكُ ما يَحْصل، وتَتَّسِعُ عيناه. - (آسف". أقول.

وفي هذه اللّحظة، أكسِرُ أنفه، وأضربُ بمرفقي صَدغَه إلى أن يُصِبح
عاجزاً عن الحركة.

## 40

## المنظور الفكري

## oun

t.me/soramnqraa

> - (اهل غادر فيتشنير؟"). تسألني. - (امِن النافذة). أقول.

أراقِبُ موستانغ على الجانب الآخر مِن الطاولة البيضاء لغرفة حرب
أبولو. عاصفةٌ ثلجيّةٌ تَهبٌُ في الخارج، بلا بلا أدنى شك الغَ الغَرضُ مِنها إبقاء







وتسألني بَّ أفكِّر.

- (أتساءلُ متى ستخونيني") . أقول.

تقطّبُ حاجبيها معاً: (هل تتوقّعُ ذلك؟").

- (اغشّ، أو سيغشُّونكَ). أقول: (اردَّدَتها شَفتاكِّ).


 لا أثنزوْْبُبَّة كلمة.



- (إذذْ، هذه هي الإجابة. ستقومُ بِعِلِ أشياء عَظيمةٍ يا دارو". لم

كلماتُها تَجعلُني أضحك، ئمّ أندفعُ واقفاً على قدمَيّ، فتَجفل .
- (اجمعي رجالنا)، آمُر ها.

أعرفُ أنها تتطلَّعُ إلى الراحة هُنا. وأنا أيضاً. رائحة الحَساءِ تُغريني، وكذلكَ الدِفء، والفِراشُ، وفِكرةُ تَمضِية لحظةٍ هادئةٍ معها، لكنْ لِّسِ هكذا يَغزو الر جال.



 بانْهم لا يستطيعون العبثَ باللّقَطاتِ كَيرِ اً كي لا يَشُكَّ المُنتقون.
 مِن الاستيلاء على جوبيتر؟؟. تسألُ: (إنْ لم يُغادِر أبولو لدى خَسارةِ

عُصبَّه، لن يفعل جوبيتر ذلك أيضاً. كلُّ ما سَتجنيه هو استفز ازهُم كي

 إلى أين أنا ذاهب.

 ستفهُمُ ذلك قريباً جدَّاً.







 الذين وراءهم. العاصفة الثلجيّة شديدة. باكس يَقفُ دوماً بالقُربِ مِنَّا أنا وموستانغ،


 ليقولَ لي بأنْ أغربَ عَن وَجهه. بِتُّ أرى مِدِدارَ شَبههِ بو الده في كلِّ مرّةٍ

أنظرُ فيها إليه. يَدِو الآن أضعف بعد أن عَرفتُ عائلته. لا يوجد سببٌ يُسوّغ






 مارس.
نَنغيرُ على مخازن المؤن في القلاعِ المحروقة والمُدمَّرة لدى تَتُدُّدِنا



 بُطونَنا مملوءةً، ونحن نتقدّم .





 طريق صُنِع مجموعةِّ مِن العوارض الخشبيّة تحت وابِل مُتقطِّعِ مِن رشقات السهام.

فرقي الثلات الأُخرى تستَطلِع الأراضي المحيطة بكامل قوّتها، في






بالكدمات.
في اليوم الثالث مِن الحصار، عَلمٌ أبيض يُر فِرفُ على أسوار جوبيتر. فتى نحيف، مُتوسِّط الطول، ذو ابتسامِّةِ خجولِّ، يتسِّلّلُ مِن البوّابة الخَلفيّة

 سأحاولُ إرسالَ رجالٍ إلى أسفل الجُرفِي الصحخريّ. سيكون عملاُ مُلائماً
 الذين أسرناهمَ، ونحنُ نُقاتل أبولو .




 وباكس يقومُ بوَضِعِ حُزوزِ على طولِ فأسه العِمِلاقة لِكلِّلِ عَبد أسرهـ
 نَتقتَّله. الخاتمُ في إصبعه لجوبيتر . إنّه يبدو جائعاً؛ فالخاتم بالكاد يُّبُ

- (الاسم هو لوسيان"). يقول الفتى مُحاو لا أن يَبدوَ رُجوليَّاً. يبدو أنّهُ
 المِنجَليّ. يجفلُ لوسيان، وهو ينظرُ إليّ. أعتقُُ أنّه كان يعرفُ جيّداً أنّني القائد.
- "إذنْ، هل نحن هنا لتَبَادُل الابتسامات؟". أسألُ: (اماذا لديك؟"). - (الديّ جوع". يضحكُ على نحوٍ مُميرٍ للشففة: المَ نأكل شيئِاً سوى الجُرذان والحبوب النيّئة المَنقوعة في الماء لُمدّة ثلاثِّة أسابيع" .


 الغريب في الأمر أنّ جميعُهم مِن جوبيتر، وليسوا عبيداً. عريفهم يتركُ خَلفهُ أضعفهم عوضـاً عن العبيد. الشرطُ الوحيدُ الذي لديهمْ لتسليم القلعة هو ألآلَّيُتَعبدوا ا فقط باكس


 في الساحة. الحجارة حصويّةٌ وقذرة. يمتّد حصنٌ طونِّ طويلٌ مُضلَّع الشكل نحو الأعلى، ونحو جدار الجُرفِ الصخريّ.



 مكاناً جافّاً نلجأ إليه. مطر اللّيل غزير .

أتأكّدُ مِن أنّ محاربينا القدماء يحصلون على أولى الأَسِرَّة في مَهاجِع



 مرَّ على موتها الآن وَقتٌ أكثر مِن الذي كنّا فيه متزوّجين. أتها أتهاجأ كم هو مؤلْمٌ أن تُدركَ ذلك !
أعتقدُ أتني بَلغتُ الثامنة عشرة الآن، بمقياس كوكب الأرض. لستُ
مُتَأكّداً تماماً.
خُبزنا ولحمنا أشبه بالجنّة بالنسبة إلى المُدافعين مِن أتباع جوبيتر





 الإبقاءُ على وجهه جادّاً عندما يُطلِق العنان لنفسه. إنّه يتحدّثُ عن عن هيلغا مُجدّداًا أبحثُ عن موستانغ كي نَضححكَ معاً على ذلك، لكنّهِا ستكون

 بعد الا حتفال بالانقلاب النُتويّ.
أنادي ميليا كي تأتي إلى رأس الطاولة. جيشّي يرقدُ في أنحاء غرفة

حرب جوبيتر. إنّهم عَفويّون في غَزوِهم. خريطة جوبيتر مُدمَّرة. لا أستطيعُ معرفة ما الذي يُعرفونهُ.

- (اما رأيكِ بُمُضيفينا؟). أسألُ ميليا.
- أقترحُ أن نُخضِعهم بوساطة الشعار .






 فينظرون إليّ كانّني مجنون. - (انثمل؟)". يقولُ أحدهم.
- ا(نعمّ". أقاطِعُهُ، قبل أن يتمكّن مِن قَولِ المَّزيد: (أبوسعكُم تدبُّرُ ذلك؟ التَّصرفُ كحمقى لمرّةٍ واحدة؟؟).


 مُشاركة النبيذ الجيّد. إنّه مُمشّلٌ رائع !
- (هل تُعارِضُني؟)، أسالُ مُستجوبابًا.


أسحبُ نصلي المِنجَليّ مِن غمدِه الذي على ظهري، فيُصِِر صوتاً خشناَ في هواء غرفة الحربِ الرَطبِ. مئاتُ العيون تَنظرُ إلينا. الرعدُ يُ يُصفُ

 ذلك لا يزال في مثل طولي تقريباً. أغمِدُ سيفي، وأسحبهُ إلى الأعلى كي كي ينهض. أخبرهُ أنّ عليه أن يَقومَ بَدَوريّات.

> - دَوريّات؟ ولكنْ... في العاصفة وتحت المطر؟

- لقد سمعتني يا باكس.

مُتذمّرأ، والدبّ الدمويّ العملاق يتأرجحُ مِن خَلفِه، يَذهبُ لُِنفِّنَ عِقابَه إنّهم جميعاً أذكياء بما يكفي ليكتشفوا أدوارهُمه، حتّى وهُم لا لا يعرفون اللّعبة. "الانضباط!". أقول للوسيان مُتفاخراً: "الانضباط هو أفضضُ خِصالِ الجنس البشريّ، حتّى لدى مُتوَحّشين عَمالِقةَ مِئلَ هذا، لكنّهُ
 في غياب باكس، أقومُ بمَراسِمْ مَنِح عباءات الذئب لعبيدِ فينوس


 إقناعُ نايلا كي تُغنّي أغنية. صوتها ملائكيّ. إنّها تغنّي في دار أوبرا المرّيخ،
 معهل. فرصة العُمر . يا لها مِن تسلية!

يجلسُ لوسيان في زاوية غرفة الحرب مع سبعة مُدافِعين آخرين،


النار، بمُحاذاة الجُدران. بعضُهم يَنسلُ بعيداً لـسرقة أَسِرَّةٍ صوتُ الثشخير يُداعِبِ أَنْيَي




 قَيدِ الحياة.
على الرغم مِن وَداعةِ لوسيان، إلّا أنتّي أجِدهُ غريباً. عَيناهُ نادراً ما ما


 مارس؛ تبدو لي كأنطونيا.

 أن أخسر.

أصدقاء لوسيان مُتعبون؛ لذا أترُكُهُم يَذهبون ليُحْاولوا العُّورَ على




وَجهُها يصلحُ كَموذِجِ للارتباك عندما تراني مع لوسيان.

- ا(عزيزتي موستانغ!). أصيح: (أخشى أتّكِ قد تأخّرتِ. لقد أجهزنا حالأ على مخزون باخوس!! !. أشيرُ إلى جيسي الذي يَشَخرُ وأغمِز . ربّما
 الحرب الكبيرة، وتملين جَميعهم مشل نارول في عيد الانقلاب النُتويّ.

 لطيفة مُقابَلتُها. تضحكُ مُ مُخنفِرة. - كيفَ أقنعكَ بألّالَ تَسَعِبِهُ يا دارو؟ لا أدري إن كانت تَفهمُ اللّعبة التي ألعبها.
 الحجريّة نصف المُدمَّرة على الجدار. تقول موستانغ بأنّها ستنضمُّ إلينا. تبدأ بمناداة بعض رجالها مِن الرُدهة إلى الداخل، لكنتّي أقاطعها: (اكلّا، كّا! أنا ولو سيان هنا، أصبحنا صـديقين رائعين! لا فتيات. نُخذي رجالكِ
واذهبي للبحثِ عن باكس".
- ولكنْ...
- (ا(اذهبي واعثري على باكس". أَرُهُها.

أعرفُ أنّها مرتبكة، لكنّها تَتِقُ بي. تُدمِدمُ مودّعةٌ إيّانا أنا ولوسيان، وتُغلِق الباب. صوت كعب حذائها يخبو ببطء.

 نحو بسيط. يداهُ نحيفتان وبارعتان. إنّه يُنكِّرني بأحدهم.

- (مُعظَم الناس لا يريدون أن تُغادرَ الفتياتُ الجميلات). يقول
 كان يعتقدُ أنّ موستانغ جميلة.
نتحدّث قرابة اللساعة. يبدأ بالاسترخاء تدريجيّاً، ويجعلُ لِقَتَهُ تكبر،


 يتحدّكُ إليّ. كتفاه لم يعودا منحنيين جدّاً مِئلَ السابق، وأصبح مُبتِهِجاً


 لكنتّي بحاجة إلى انتعالِ الفِراء.
- لكنْ ماذا عنكَ يا دارو؟ نُنُرَثرُ ونُشَرَثُ عنّي فقط. أعتقلُ أنَّه حانَ دوركَ
 سمعتُ عن عائلتك...
- ليسوو أناساً ستهتمُّ أن تَسمعَ عنهُم، كي أكونَ صريحاً، لكننّي أعتقدُ أنّ الأمرَ مُتعلِّقٌ بفتاة، هذا كلّ شيء ألّ أنا بسيط، و كذلك هي أسبابي. - (الجميلة؟). يَحمرُّ لوسيان خجلاً: (موستانغ؟ بالكاد تبدو بسيطة)". أهزُّ رأسي.
- (أخبَرتُكَ كلَّ شي\&!). يَعترضُ لوسيان: (الا تكن معي كأرجوانيٍّ

- (احسناً، حسناً. القصّة الكاملة). أتنهّة: (هل ترى تلكَ الرُزمةَ بجانبك؟ هُنالكَ حَقيبة في داخلها. هل بوسعِكَ أن تَمدَّ يَدَكَ وتأُخُذها؟؟ ان. يسحبُ لوسيان الحقيبة ويرميها إليّ. إنّها تُصِِر خشخخشةَ على

الطاولة.

- دعني أرى يدك.
- (ايدي؟). يسألُ ضاحكاً.

 الطاولة بلُطفي، وقد فَقدتُ صبريـ يُ يُخِرِج يدهِ


على وَجهِه.

- إنّهُ أمرٌّ مُعقَّد؛ مِن الأفضلِلِ أن أُرَكَكَ إيّاه.
- هذا مُنصِف.
 ذهبيّة يَتدحرَجون على الطاولة. لوسيان يُر اقِبها، وهي تِّدَحرَج

 وفينوس، ونيبتون، وباخوس، وجنين،
 العُوْور على بلوتو").مكتبة سُر مَن قرأ أرفعُ رأسي وأنظرُ إليه. عيناه مختلفتان، ميّتان، هـادئتانـ - أوه، هذا واحد!


## 41

## الشَغبَر

أنا أسرعبُ. يَهُهُ مُتفضضاً إلى الخلف. إنَّهُ سريع.
أغرسُ خِنْجري في يَدهِ مُثبّتاً إيّاه في الطاولة.




 إنسانيٌّ في طريقة تعافيه، التي تبدو باردةً على نحوِ وحشي أِئي أكثر بكثير مِن
 يتطلّبُ الأمرُ شهيقاً، وربّما ثالاثة، لِيستند بعدها إلى الخَلف في مِمعَده، كأنّنا نَحتسي الشرابِ الابر.

 إلى نغسي: "أنا الحصًاد يا شغبر").

- الديكَ اسم أفضل". يجيب. يأخلُ نفساً، ثمّ آخر: "امنذُ متى وأنتَ
تعرف؟؟.
 خاطئ؟ فعرفتُ ذلك مِن قبل أن أدخُلَ القلعة؛ لآَنه لا أحد يستسِّ




 خَطؤُهُم. إنَّهُ خَطؤَكَ.



"و جنودي؟").
- مَن مِنُهم؟ أولئكَ الذين كانوا مَعكَ أم أولئكَ الذين خبّأتهم في
 أنّهم يَضححكون ويَبتسِمون الآن يا رجُل؛ فباكس وحشٌ فُّ فظيعٌ، وموستانغ
ستُساعِده إن اقتضىى الأمر .
- إذنْ، لذلكَ طَلبتَ إليها المُغادرة.
- ولذلكَ لم تسأل مصادفةً لـمَ نحن نتظاهرُ بأْنَا تَمِلون مِن عصير

العنب.
باكس سيعيُر على مَخبئهم. الرعدُ لا يزال يَقِِف. أتمنّى أن يكون

الشنغبر قد أثشركَ فِسِماً كبيراً مِن قَوَاتِه في هذا الحَمين. إن لم يفعل، ستكون

 جيشُ مارس أيضاً. لكنْهُ في قَبَّتي.



 لكنّه لا يفعل؛ كلذا أطلبُ إليهم المغادرة، وأبقي على العَّوَّائين العشُرة فقط، القدامى والجُجدد منهم.


 بالارتجاف مِن الصدمة.
أبتسم: (أين بقيّةُ جيشك؟ أين تلكَ الفتاة، ليلات؟ إنّها مدينةُ لصديقي

- دعني أذهب، وسأقلدُ لكَ رأسها على طبق، إنْ أُردت. وإنْ أَعَتُني
 - (هو ذا! إذنْ، مكذا حصلتَ على اسمك، أليسَ كذلك؟؟". أقو لها مع

تَهليلِ ساخر.



مِنَ السُغبر، ولكنّ السمعةُ تَجْنَحُ إلى خَلِقِ نَفِيها بَنفسِها"، يومئ برأسه إلى سيفرو: "مِثَلَ الغوبلن الصغير هناك، وفُطور عيش الغراب التي لديه"). - (ماذا تقصد بفُطورِ عيش الغراب؟؟). تسألُلُ الشُو كة.



 وستصبحون قادة أساطيل، أو حُكَّاماَ، أو أيّ شيء آَيُ آخر . والدي سيُسعَدُ


الشو كة لا تتحرَّك.
 ولستُ مُقاتلا؛ً لذا إن كُنتَ تُريدُ التحاور، فعليكَ أن تَقولَ شيئًاً ما يا
 ماكرٌ ويَقِظ. - هل حقًا أكلنَ أفرادَ عُصبتك؟

- بعدَ أشهُرُ في الظلام، ستأكلُ أيّ شيءٌ يَقُعُ فَمُكَ عليه، حتّى لو

 طريقاً للتَّفاوض. - نحن لا نتفاوض.
- البشرُ يَتفاوضون دائماً. هذه ماهيةُ المقايضة: أحدُ ما لديهِ شيءٌ ما،

 لوسيان. لقد رأيتُ مُمثّلين... لكنّ هذا مُختلِف. يبدو الأمرُ كانَنهُ عَفَلانيٌّ
إلى درجةٍ غَيِرِ بشريّة.
- يا حصَّاد، سأجعلُ أبي يُعطيكَ ما تُريد: أسطولا لاً، جيشاً مِن الورديّين



 كِدتُ آنسى أنّ لديّ عائلةَ مُزيَّفة. - سأصنعُ إكليلي الخاصّ بي.
- (احصَّاد، حصَّاد، يا حصَّاد، أتظنُّ أنّ هذه هي النهاية؟"). يُصِدر صوت طقطقةٍ مُقرِفة بلسانه: "الا. لا يا سيّد. لكنْ إن تركتني أذهبه، حينها


 الآن حُلفاء كرجال. أنتَّ اللَّيَُّ، وأنا القلم"،
 لِيْمنَ صعودي المكّوكيّ. سأكونُ داخلَ أروقةِ قَصرِ الحاكِم العامِ
 سيتوجَّبُ عليّ تَركُ المُشُشِفين ليَهز موني، وسِيُ وسيكونُ عليّ أن أدعَّ هذا العاهرَ

النَّجسَ الصغيرَ يربح، وأدعَ والدهُ يَبتسمُ ويَشَعرُ بالْفَخر، وسيكون عليّ أن أرى هذه الابتسامة المُتُعجِفة تَتتشِرُ على وَجهِهِ اللّعين. تبَّاً لذلك، سأجعلهم يشعرون بالألم!
يُفتَحُ البابُ، وينحني باكس لِيدخُلِ عبْره إلى الغرفة. تعلو وجهه
ابتسامة.

- ا(طابَت ليلتُكَ المتبَّبَة يا حصَّاد! ،. يَضحك: (أمسكنا بأولئكَ الحُقراء



 الروعة! لأعجبَ ذلكَ هيلغا. جميعهم عبيدٌ الآن. موستانغ تَستعبِدُهـم



- (أظنُّ أنَكَ قَ قَضيتَ على رَوثٍ أكبرَ مِنهُ يا باكس" . يضيفُ سيفرو.

 الضرورة أن تبقى محتفظاً بها".
- (او لا بقضيبكَ أيضاً إن لم تتوقّف عن الثُرثرة. هيه! أهو صغيرٌ أيضاً

مِثلك؟!). يهجرُ باكس.



- (هل تعرف أنّ المُشِرِين كانوا يساعِدونك؟؟ . أسالُلُ: "وأنهّم حاولوا قتلي؟؟.
- ("طبعاً") يقولها، وهو يهزُّ رأسه: ( (مكافأتي تكون. .. فوق المتوسّط"). - (اولا مُشُكلةَ لديكَ مع الغِشُّ؟". أسألُّ. - غُشّ، أو سيغِشّونكَ، أليسَ كذلك؟ مألوف.
- ("حسناً، لمَ يعودوا يُساعِدونكَ بعد الآنَ. لقد فاتَ الو قـتُ كثير اً على
 الطاولة. إنّهُ يُعرفُ مِن أجلِ مالِّ ماذا.
 نفسه. هذه السكّين ستكون أسهل مِن استخدام الأسنان.
 فبو سعي المُغادرة؟ أحقّاً هذا كلُّ ما في الأَمر؟؟،
- البابُ هناك. باكس، أبقِ السڭِينَ في الأسفل كي لا يَغُشّ
 بالأصدقاء والحُلفاء، ولكنْ ليسَ بنَفِسه. سيخفق في هذا الانِّ الاختبار . إنّهُ ذو بريقٍ ذهبيّ. ليس بأحدٍ نخشاه. إنّه صغير. إنّه ضعيف. إنّه تماماً مِيلُ أبيه.

 وهو يَستسلِم. سيعرفون أنتي أفضل .
- ربّما يقومُ المُشرِفون بدَفعي، لكنّه لا يز ال عليّ أن أن أستحقً ذلك يا
- إنّنا نتتظر.
 أداةُ الذهبيّ، فهي عَقُله. لو أنَّكَ مِن عُصبةِ أفضل، لكُنـتَ عَرفتَ أنّ هذه

التَضحية تعني القليل جدّا بالنسبة إلي" .
ومِن ثَّ بدأ يَطَعَ. الدموعُ تَنهِرُ على وَجهِهِ مع أوّل تَدُفُّقِ للدم.





إنسان.



- (اشكر اً لكَ يا باكس"). يقول الشُغبر.

لا أعرفُ ماذا أفعل. كلّ شيء في داخلي عِبارةٌ عن إحساسي صارخ.

 بمراحل، إنّهُ يَجعلُني أرغبُ بالضَّحِحك. مع ذلك، أخبِبرهُ بأنّ بإمكانه أن يَرحَل إن قامَ بالقَطعَ، وهو يَقَعَ . يا إلهي! - (اتبّاً، يا لكَ مِن مجنون!"). يتنفّسُ باكس.

الشُغبر يدمدمُ شيئاً ماعن الحمقى. (إنّها مُجرَّدُ يَدِّل. يقول. يدي هي كلُّ شيء بالنسبةِ إليّ. بالنسبِة إليه هي لا شيء عندما فرغ مِن الأمر، جلس هنالكَ مع جَدعةٌ مَكويّةٍ تقريباً. وَجههُ

كالثلج، لكنّ حِز امهُ مَربوطُ على سُكل عقدة لوقف النزف. هُنالكَ لحظاتٌ مُشتر كةٌ بيننا حينما يعلم آنتي لن أدعهُ يغادر .
عندها أرى تَشوّهاً يتحرّك عبر النافذة المَفتوحة

 خطأ كبيراً. مَنحتُ المُشرِفين وقتاً كي يُساعِدوه. كلُّ شيءُ يتباطأ، لكنْ ليسَ بوِسعي سوى أن أراقِب.
 بوساطة النَصلِل الأيونيّ لباكس. إنّهُ يَغرِزُ النَهِلَ في حَلِّقِ صديقي الكِير الِّبر أصرخُ، وأندفعُ إلى الأمام، عندها يضغطُ الشُغبر على زِرٌّ المُفجِّر انفجارٌ صوتيٌّ يَندفِع مِن الجهاز، مُلقياً بي عَبَرَ الغُرفة. العَوّاؤون يرتطمون بالجدران. باكس يَنقلبُ على الباب. الكؤوس، والطهامِّ









> الدم يَقطرُ على وجهي، مُدفِّئاً جِسمي. إنّهُ لصديقي.
 وباكس يَنزفُ حتّى الموت. نَحيبُ بانشي يصدِّحُ في أذنَيّي. المُشرِفرفون

 الحجارة. أشعرُ بضيِّ في صدري، وأسقطُ على ركبتَيَ، وأنا أشهتِ.
رمى بنفسه عليّ، ليُمْزَّقَن لديه أيّة كلمَيرة. لم يكن لُديه أيّ وَداع.

مِيِّت
باكس الوَفيّ. أمسِكُ بر أسه الضخمَ. مِن المؤلمِ رؤية عملاقي يَسقُط.


 النَحو . إنهُ خَطيُي؛ كان عليّ أن أنهي الأمورَ بسرعة. أيّ مُستقبَلٍ كان بانتظاره!
 ويستشيطون غَضباً. أربعة يبكون بصَمت. الدمُ يَقطِرُ مِن آذانهم. العالمُ بلا صوت. لِيسَ بوسعنا أن نَسمع، لكنّ قَطيع الذئاب ليسَ بِّ بحاجةً إلى الكلِماتِ ليُعرِفَ آنَهُ حانَ وَقُتُ الصيد. لقد قَتَلَ باكس، والآلْ سْنَتُله.



فرداَ يَقففِزُ مِن البُرِج المَدبّبِب نحوَ جِدارٍ مُنخفِضي، ونَتدحرجُ لدى اصطدامنا
 الخلفيَّة نحو الجبال المُنخفِضية الوعرة.
 يَقصِفُ، لكنّني أسمعهُ كأنّني في حُلُم. أركضُ مع الحَوّائين في صَفِّ

 مِن المُمكِكِن أن تَنجَح خُطَّتي، حتّى بعد كلًّلٍ هذا.
 ما كان يَجبُ أن يَموت. لقد حاصرتُ الشُغبر وأرغمتهُ علُ على عَضِّ طَريقِه

 وَلاءها كان لي. ولكنْ كيفَ كانت تَعرِفه؟






 عِمْلاقي. قَطيعي يبدأ بالعواء على نحوِ حَزين. ينظرُ الشغبر إلى الخلفِيِ،


نجري بسرعةّ إلى أعلى المُنحدَر الثلجيّ. ليلٌ وظلامٌ دامس. الريحُ


 حجراً قد سقطُ في معدتي. هُنا سِقتلونني. هذا ما حذَّرَني فيتشنير مِنه.








 أن يكون هنالكَ بَعضُ الاستعراض
أبولو ينظرُ إليّ، وهو مُحصَّنٌ في دِرعه. قطيعي أطيحَ بِه إِلى أسفلِ



تحتَ سكّين ميكي .

أبولو يقولُ شيئاً لا أستطبعُ سَماعَه. أشتمهُ وألوِّحُ بنَصلي مُجدّداً. يَلتقِطهُ ويَقِذفهُ إلى الثلج. الطبقة الخفيّة مِن الواقي النبضيّ حول قَبَّته

تَضرِبِ وَجهي. لا تَلمسني، ومع ذلكَ تُرسِل ألمأَمُرِّحاً يَجتاحُ الأعصاب. أصرخُ وأقَع، ثمّ يُمسِك بي مِن شعري، ونَرتِفِعُ نَحوَ العاصفة. إنَّهُ يُحلِّقُ

 بَعَضَ التردّدِ؛ بحيثُ تتمكّن أذناي المُتضبرّر تان مِن سماعهُ - سأستخدمُ كلماتِ بسيطةُ كي تتمكّن مِن فَهم ذلكَ مونِ موستانغ الصغيرة في قِضتنا. إن لم تَخْسَر في مواجهتكَ التَادمة مع ابن الحاكِمِ العام؛ بحيثُ يَتمكَّن المُمنتقون جميعاً مِن أن يشهدو اعلى ذلك، فسأِّضي عليها.

## مو ستانغ!

أوّ لاُ باكس، والآن الفتاة التي غَنَّت أغنية إيو بالقُربِ مِن النار. الفتاة
 بدوّاماتٍ في كَهِِنا الصغغير . موستانغ الرائعة، التي تَبَتَني بإرادتها الِّها، وهذا الذي أوصَلتُها إليه. لم أتوقّع ذلك. لم أخحطّط لهذا. إنّها في حَوزتهم. أشعرُ بمعدتي تَسقُط. ليسَ مُجدّداًُ ليسَ مِئل أبي. ليسَ مِشل إيو. ليسَ هِئل ليِ. ليسَ مِثّل روكي. ليسَ مِثل باكس. لن يقتلوها أيضاًّ. ابنُ العاهِرة هذا لن يقتل أيّ أحد. - سأقتلُع قُبكَ اللّعين مِن جِسمك!

يضربني في بطني، وهو لا يزال مُمسكاً بي مِن شُري. وَجهُ


 الغابة. إن كان أبولو يُمسِك بشُعري، وأنا لا أشُعرُ بواقيه النبضيّ، إذنْ، فإنتّهُ

غَيْرُ مُفعَّل . وهو غَيرُ مُفعَّل على كلّ جِسمه. إنّه يَرتَدي دِرعاً صـادَا يُغطِّه من كلِّ مكان، عدا مَكانٍ واحدِ

 (سأجدُ طريقةَ أُخرى. حانَ الوقتُ لِقَطِع حِبالكَ"). يُسِقطني.
ولكنتّي أطفو هناك على بُعدِ إنشـات مِن يَدِه الممدودة.






- "إنّكَ تَحصدُ ما تزرع!". أصرَّ في وَجهِه، وهو يَخْبو. كلُّلُ الََضِبِ
 فقط عِندما يَنطفئ الحذاءُ الثقاليّ لأبولو، ويَهوي نحو الأسفلِ عَبَرَ العاصفة الهادرة.
أعثُرُ على العَوَّائين حَولَ جَسِدِه. الثلُجُ أحمر. إنّهم يُحدِّقون فيّ، وأنا
 كان عليهِ أن يأخُخَهِا، وما كان عَلِيهِ أن يُناديني بالدُّمية. - (القد أخذوا موستانغ") . أخبرُ قطيعي.

ينظرون بِصمتٍ. لا يعود الشُغبر مُهِمّاً بعدَ الآن.

- إذن، سنَستولي على الأوليمبوس الآن.

الابتساماتُ التي يتبادلونها مَع بَعضِهـم باردةٌ مِئَلَ الثلج.
يقههةُ سيفرو.

## 42

## حَربُ في الجنَّة

لا وقتَ لدينا لنضيِّعهُ في العودة إلى الحصن. لديّ الفتيان والفتيات الذين أحتاجُ إليهم. لديّ الأصلَبُ مِن بين كلًّ الجيوش. الصغار، الصّ والأشرار، والمُخلِصون، والسريعون. أسرقُ دِرعَ أبولو الصَّاد. الصَّيَيحة
 بالنسبة إليه على نحوِ مُضحِحك أخلِّعُ حذائي، حذاء والده، كي يتمكّن مِن انتعاله، فلقد كان يضغطُ على أصابع قدمي على نحوٍ فظيع، وأنتعلُ حذاء أبولو عوضاً عنه.

- (لمّن هذا؟). . يسألُ سيفرو. - (اللبابا). أخبِرُه. - (إذذن، قد حَزرت). يضحكُ سيفرو. - إنّهُ مَحبوسٌ في زنازين أبولو .



إلى درعهِ الصَّاد. سيفرو يأخذُ العباءة الشَّبح. أطلبُ إليه أن يلحق بي،




 سيفرو يَحملُ البقيَّة.

المُشُرِفون كانوا يلعبون ألعابهـم. يضغطون ويستفزّون منذ مدّةٍ طويلة.

 يا لهم مِن حمقى طريقه.
نُحلِّق مرتفعين عَبَ العاصفة لنَطيرَ فوق سفوح الأوليمبوس. إنّه يطفو على ارتفاع ميلٍ فوق أرغوس. لا وجودَ لأبوابٍ، ولا لمنصَّات هبوط. الثلج يغطّي السفوح، والغيوم تحجبُ قمّتهُ المُتْلألكة. أقودُ العَوَّائين إلى الى قلعة عاجيَّة اللّون على قمّة سفِح شديد الانُحدار . إنّها تبرز مِمن الجبل أشبه
 نحو الشُرفة الأعلى.
نجشُمُ فوق مَصطبةٍ حجريّة. مِن هنا يمكننا رؤية أرض عُصبة مارس الضبابيّة، والحقول والتلال الصخريّة لعُصبة مينيرفا، والغابة الكبرى لعُصبة ديانا، والجبال؛ حيثُ يقوم جيشي بحراسة التُ أتباع جوبيتر. كنتُ لأكون هناللكَ في الأسفل، لو أنّ هؤ لاء الحمقى تر كوني وشُأني.

## ما كان عليهم أن يأخذوا موستانغ.

أرتدي درعاُصادًا مِن الذهب. إنّهُ بمنز لة جليُّ ثانِ. وجهي هو المكشُوف
 عيناي تشتعلان غضباً، والشعر الأشقر ينسدِل على الكتفين غيرَ مربوط وـي
 القصيرة بيدي اليسرى. الشُفرة مُعلُّقة على خصري، فأنا لا أعرف كيفيّة استخدامها. هنالك أوساخٌ تحت أظافري مع قَضمةِ صَقيع على الختصر والإصبع الوسطى ليدي اليسرى. رائحتي نتنة. عباءتي نَتِنةّ، وتَفوحُ مِنها

 ذلك. نبدو كالذئاب، وتَفوحُ منّا رائحة الدمَ
يُستحسَن أنَ يَسْمَتِع المُنتقون بهذا الْعَرضِ، أو سينتهي أمري.


حافيَ القدمين، أفتحُ الباب مُحطّماً إيّاه بوساطة القبضة النبضيّة. نَعثُُ على فينوس مُستلقِيةُ في السرير، مُرتَديةً قميصاً حريريّاً، ودرعُها لا لا


 السرير . عيناها الذهبيّتان مُتْسِعتان بفعل الصدمة.



ومِن غَيِر المسموح لنا أن نُهاجِمهُم. كيف وصلنا إلى هنا؟ كيف؟ مَن ساعدنا؟ دِرعُ مَن أرتدي؟ أوه، إنّهُ لأبولو. إنهُ لأبولو. أين أبولو؟! هنالك لِباسٌ رجاليٌٌ ناعِمٌ في الزاوية؛ إنّهجما حبيبان: ا(مَن سـاعدكَ؟؟").

 هذا. لم يحدث هذا قطّا الأطفال لا يستولون على الألـو الأليمبوس، لم يحدث في تاريخ جميع الكواكب أن جرى مجرّد التفكير في الأمر . نُكمِّمُّهُ على


نَسْلَّلُ أنا والعَوّاؤون عَبَر البرج المُدبَّب. أسمعُ الشُوكة، وهي تُحضِر التعزيزات. تاكتوس سيكون هنا لِيَجلِب نَوعهُ الخاصّ مِن الغضب. وميليا


 البُخار، وغُرفَ الثلج، والحمّامات، وقُمراتِ المُتُعة الممتلئة بالوَرديّيّن، وأحواضَ الانغِماسِ في الواقع الافتراضيّ؛ بحثاً عن المُشُرِفين. نُطيحُ



 كما كان يجبُ عليها أن تفعل. كلُّ خارُي وِي القواعد هؤِّلاء.
(*) غرفة مع بركة باردة كبيرة في الحمّامات الرومانيّة. (م). (**) غرفة مع حمّام مغطس ساخن في الحمّامات الرومانيّة. (م).

نَعثُُ على فولكانوس في غُرفةِ الانغماس في الواقع الافتراضيّ، النار


 مَنجنيقات مُتشَظِّة. هنالك شُاشُّ أُخرى تُظهِر الشُغبر، وهو يَسيرُ مُتعثّرً آ عَبرَ الثلج نحو مَدخلِ كهفِ جبليّ. ليلاث تستقبلهُ هناك مع عباءةٍ حر اريّةٍ وروبوتٍ طبيّ.
أسألُ المُشُرِفين إلى أين أُخِذَت موستانغ. يقولون بأنْ أسأل أبولو،

 يَربط جيشُي المُشُرِفين، ونأخذهُم معنا لدى هبوطنا، ونحن نـنز لُّلُ إلى



 مُحاولةِ قِتألِنا. كان على سيفرو أن يَخنق فتى مِن عُصبة سيريس يجلسُ


 يحميني مِن حرَّاقاتهم. قد أعاني فقط في حال ركّزوا نِيرا نيرانهُم، وارتفعت حر ارة الو اقي. أتفادى نير انهم، وأجهِزُ عليهم بوساطة نصلي المِنجَليّ. ينسابُ جيشي أوّلاً إلى الداخل بيطءء، لكنّ المزيدَ يأتي كلَّ أربع دقائق.

أنا مُتوترِ. هذا ليس سريعاً كفاية. قد يُدمِّرنا جوبيتر، وكذلك بلوتو، وأيٌّ


 الشُمس. إنّهم مُعجبون بي، لكنّ الدُشرِفين يسمعون هذه الون الأشياء أيضاً.
 أنَّ الطلّابَ يغزون الأوليمبوس، ينظرون الآن إليّ بوَجهِ شُـاحبَ إنّهم

 وهي تدرك في نهاية الأمر أنّها كانت طِوِال الوقت فانية.
أرسلُ عشرات المُستطلِعين عَبرَ القصر، وقد أخبرتُهم عمّا أريدُهم




 الذين يَتلقَّون الرِّشا مِن الرجُّل الذي قتل زوجتي. الدمُ يُضتُّ بسرعةٍ أكبر . غضبي يعود.
ألتقي بميركوري في الردهة. إنّهُ يَضحكُ على نحوٍ هيستيريٍ هاتفاً

 سيوفِ ثلاثةٍ مِن جماعة الأحصنة الميّتة. لم أرَ رشاقةَ كهذه سوى في












## تمّ أدعهُ يدورُ حولَ نفسهِ مُبَعدلاً ومصاباً.

نحن في الرُدهة، وجنودي مُتتِيرون مِن حَولهِ أله أصيحُ بالبقيّة كي





 - كان عليكَ أن تختارني لُعُصبتكَك.

- أخبَر تهُم ألَا يستَفِّوّكَكَ لكنْ هل أنصتوا؟ لا وألفُ لا. كم كان أبولو سخيفاً؛ فالتكبُّر يعمي! - وكذلكَ السيوف.
- (أباختراقها للعيون؟؟). ينظرُ ميركوري إلى دِرعي: (إذذنْ، هو ميّت؟؟").
 مُمتِعةة).
وميركوري يَنخَني احتراماً.

لذا أغمِدُ سيفي، وأطلِقُ على صَدرِه مِن قبضتي النبضيّة التي ضَبطتها
 في أسفلِ الردهة، أرى جوبيتر، الإنسان الإله، مُرتدياً دِرعه الكامل، وِّهِ وهو يَندفِع نحونا مع رمح نبضيٍّ مقوَّسِ وشفرة. هنالك مُشُرِفُ آخر مُمرَّعٌ معهـ؛

 صخور تَتدحرجُ في حقلِ مِن السنابل. لا يمكنتا إيذاؤهما. يفرُّ جنرّ جنودي



 البسيطة مِن دِرعه.
أسلحتي فقط من بوِسعها إيذاؤه، لكنّها لا تكفي. شفرة جوبيتر تخترقُ

واقيَّ النبضيّ، وتَنزلِقِ على دِرعي الصّاد فوقَ فَخذي. أهسهسُ مِن الألمّ' وأطلقُ القبضة النبضيّة عليه. يتلقّى واقيه النبضة ويحتويها، لكنْ بصنِّ بصعوبة، ثّمّ يضربني بالشُفرة ضربةً سريعةّ، كآنّها سوط. إنّها تلامسُ جفني، وتكا وتكادُ
 عليه، مُجتازاً مينيرفا، ومُحطِّماً قبضتي النبضيّة على فَكِّه. يُحطِّمُ ذلك الكِ سلاحي وقبضتي، لكنهُ يَبعجُ خوذته الذهبيّة ويجعلهُ يَدورُ مُترنِّحاًّ لا لا



 عليهِ، وحاقنا لجُجرعاتِ مِن مُسكِّناتِ الألم





نندفُ إلى داخلِ غرفة الانغماس في الواقع الافتراضيَ مُحطِّمِين ما



 على سَفِحِ الجبل، ثمّ نتدحرجُ فوقَ السِّحِ شديدِ الانحِّ نحوَ الحافَّة التي تطفو على عُلوٍ ميلِ فوقَ أَرِغوس المُتدِفِّق.

أتشبَّثُ بالثلجّ، وأتمكّن مِن النهوض. لا أستطيعُ رؤيته. أظنّ أنّني
 سَمعي لم يتعافَ بعْدُ مِن مواجهِة أبولو .

- "استموتُ بسبب هذا، آيها الفتى الصغير"). يقول جوبيتر، كأنّ صوتهُ

> يأتي مِن تحت الماء.

- كان عليكَ أن تعر فَ مكانكَ. هُنالكَ نظامٌ لكلِّ شيء. إنّكَ قريبٌ مِن القمّة، لكنّكَ لستَ الأميزَ، أَيْها الفتى الصغير .

أقول شيئاً بليغاً عن أنْ كَسبَ الاستحقاقات لا يعني الكثير . - لا يُمكنكَ إنفاقُ الاستحقاق الذي كَي ال

$\ddot{0} \underbrace{\infty}_{0}$t.me/soramnqraa - إذنْ، الحاكِم يَدفعُ لكَ مُقابلَ القيام بهذا؟ أسمعُ عُواءُ مِن بعيد؛ إنّهُ ظِلّي.
 اللُمُشِرفين- جميعاً؟ هل ستجعلنا ندعكَ تربح؟ هذه ليسَت الطريقة التي تسيرُ عليها الأمورُ آيّها الفتى الصغير"، . جوبيتر يبحثُ عنّي: الن يطولَ
 الحقيقيّون أيّها الفتى الصغير: أولئكَ الذين لديهِم نُدوبٌ لم تَحُلُم بها،
 سيظنّون آنتكَ جُنتَتَ، وحينها سيأخذونكَ، ويؤذونكَ، ويقتلونك" . - (ليسَ إنْ ربحتُ قبَلَ قُدومِهم إلى هنا). هذا مفتاحُ كلًّ شيء: ا(قد يكون هنالكَ تأخيرٌ في بـثِّ العروضِ المُجسَّمة قبل أن يُشُهِدها المُنتقون،

لكنْ كم ستكون مدّة التأخير هذه؟ ومن سيُحرِرُ مقاطعَ العروضِ المُجسَّمة

 حولَ رأسي مَرَّةً أُخرى.

جوبيتر صامت

 وسيرون كيفَ سأصرعُكَ، وآخَنُ دِرعكَ، وأستعرِّكُكَ في مَوكِبَ


مِن الأوليمبوس، وأجعلُ الْبَوَلَ يَهِلِّلُ عليها مِمَّلَ مَطِرِ ذهبيَّ






 حِدَاً.



 غَضبٌ خالِص. حماقةٌ خالِصهة!

- (اكلّا! لا أستطيعُ أن أتحدّاك)". أرمي بنصلي المِنجَليّ وشفرتي بين

رأسي: (انطلِق يا سيفرو").



 بِحاجةٍ إلى عملِ أكثر .
عندما يَصمتُ جوبيتر، يخلُُ سيفرو بلَمُحِ البَصرِ عباءة النُبح التي
 الدسكين! كان ليبدو أنيقاً مع كلً هذه الزينة. نسحبُ جوبِّ جـيتر إلى أعلى السفح.
في الداخلى، كانت رياحُ المعر كة قد تَبَّلتّ. يبدو أنّ مُستطلعِيًّ عثروا
 وَجهَها الطويل. كالعادة، صوتها عبارة عن تشدُّقِق مُنخفِضِي، وهي تُطلِّعُني على الأخبار الجيّدة.
- وجدنا مستودع أسلحتهم.

جيشٌ مِن أفرادِ عُصبة فينوس، حُرّروا حالاً مِن استعبادِهم، يَمرّونَ بقربي مُصدِرين صوتاً كالرَّعد. قبضاتُهـم النبضيّة، ودُروعُهُم الصَّادة تتلألألأِ
 الآن، حقعنا كلَّ مأرِبنا.

## 43

## الا ختتبـارُ الأخير


 تفوحُ مِنها رائحة الدُّخانِ والجوع. لقد دمَّرتِ الغرفة، قَلبَت طَبَقَ الطعام،




 - (اهل الطعام مَخلوطُ مع شيءء ما؟) . أسألُ واحداً مِن الوَرديّين . الفتى

 بقدم، وأقوى على نحوِ لا يُصدَّق، وأبدو مجنوناً على نحوِ إيـجابيّ. كم
 عندما آمرهم بألّا يلعبوا مع بني الألوان الدنيا").

السريرُ هائِلُ الحجمه، بمُلاءٍ مِن الحرير، ومَعْارِشَ مِن الريش، وقوائمَم


 لقد حَاولَت كَسرَ النافذة أيضاً. أنا سعيدّ لأنّها لم تَتمكّن مِن ذلك. إنّها سَقطةٌ عالية.
أَجلسُ بجانبها. النَّفُ مِن أنفهِا يُحرِّكُ خُصلةَ شَعرٍ مَلفوفَةٍ واحدة. كم
 لكنْ لِسس هنالك حُمَّى الآنَ، ولا زُكام. لا ألم في مَعِدتي. جُرِّحُ كاسيوس قد شُفيَ الشتاء قد انتهى، فأرى في الخارج براعِم الأزهارِ الأولىى. ألتى ألتطُ




 المَخْفيّ. ليسَ بَعد. ليسَ بَعد. أيقِظُ موستانغ بِلُطف.






- (احسسناَ، أردتُ إخباركَ عَن حُلمَ راوَدَني عَن التَّنانين. كانَت أرجوانِيَة،


- لقد جُنِنت

تتأوّه: ا(أصبحتُ العذراء التي في خَطر، أليسَ كذلك؟ تبَّ، كم أكرهُ
أولكك الفتيات!!).
أخبِرُها بالمُستحجِدّات: قوّات الشغبر مُنقسمة. جيشهُ يُحاصِر مَعِقِل مارس، بينما يختبئ هو وليلاث في الجبال العميقة. ستتمكّن مِن إيجاده بسهولة.

- إن كنتِ ترغبين، يُمكنكِ أخذُ جيشنا، واجتئات ذلك الوغد.
 سأرغبُ بأن أكون العريف العظيم لهذا الجيش الغريب". - يُمكِنتي الوثوقُ بِكِ.
- (اكيف تعرفُ ذلك؟). تقول مُجدّداً.






 ذاك الذي كان حين قَبَّلُ إيو لأوّل مرّة، لكتنّي تذكَّرتُ عندما وَّ أخذَ داغو

غطًّاس جحيمَ غاما نَفَساً عميقاً مِن سيِجاره، لِيتوهّج، ثـمّ ينطفئ في بِضِع لحظات سريعة، وقال حينها: هذا أنت.

 والغضبِ. في بعضِ الأحيان تُسيطِر عليّ، ولكنْ ليسَ الآن، وليسَ هنا.

 الآن أنا هنا. لا أعلمُ شيئاً عن تاريخ الجمعيّة، لكنتي أعلمُ أنتّي أخذتُ مُ ما

 لذا، على الرُّغمْ مِن الجوع، أبتعلُ عن موستانغ. إنّها تعرف بَمَ أفكِّر

 نُمسِك بأيدينا حتّى الباب، تُمّ ألتفتُ إليها. - أحضِري لي راية النُغبر يا موستانغ. - (أجل، يا سيّدي الحصًّاده). تقوم بانحناءةٍ ساخرةٌ، وغَمزةٍ صغيرةٌ،



 اليوم. هنالك تأخيرٌ بمقدار نِصنِ يوم. سيكون ذلك كافياً. أعطي سيفرو

التَّعليمات، وأجعلهُ يَمملُ على حَبكِ القصَّة التي أريدُ قَولها. لن أَثِقَ بأحدٍ
غيره.

أجعلهُم يحضرون لي فيتشنير مِن زنزانات قلعة أبولو . إنّه يجلس مُتَّكئُاً على كرسيٌّ في قاعة عشاء الأوليمبوس. وَجهُ أرجوانيٌّ في المكان الذي
 فَوقَ هاويةٍ بععمقِِ ميل. قدماه على الطاولة، وفَمهُ مُنثٌ لِير سم ابتسامة. - (اها هو الفتى المـجنون") ينادي، وهو يَلمِسُ ذقنه: ا(عَرِفتُ أنّ

فُرصتكَ كبيرة).
أمنحهُ تحيّةُ بوساطة إصبعي الوسطى: (کاذب!").

 و التِّقنّاتِ التَّافِهَة، والطَّقسِ السيّئِ، ومُحاولةِ الاغتيال، والجاسوس"، - الجاسوس؟

- أتلاعبُ بِكَ. هيه! ما تزالُ طِفلاُ. بالحديثِ عن ذلك، أين جنودك؟ هل يركضون في الأنحاء، ويُتخِمون أنفسهـه، ويسَتحِمون، وينامون،

 - إنّكَ في مزإِج أفضل. - (ابني في أمان)". يقولها مع غمزة: (الآن، ما الذي تَنوي فِعلَ؟؟". - أرسلتُ موستانغ حالاً كي تتصرَّفَ مع الشُغبر، وبعد ذلك سأتو جّهُ نَحوَ عُصبة مارس، وبعدها سينتهي كلُّ شيء
- (أووووه! عدا أنّ هذا لن يحدث". يُعرقِع فيتشنير العلكة المألوفة

 ذلك الرجُلِ المتَبَب. حتّى مع مُسحِّناتِ الألمَ، بالكادِ أستطيعُ المَشَيَيْ - بلا ألغاز، لماذا لن ينتهي الأمر؟
- (الثلائة أشياء). يقول فيتُنْير، ووَجههُ الطويل يَتْحَّصُني لبُرهَهُ: (إنّكَ مَخلوقُ غريب. كلاكما أنتَ والشَغبر . الجميعُ يريدون الفَوزَ دائماً،
 لحياتنا قيمة كبيرة لدينا؛ أمّا أنتما، فلا. ـِن أين أتى ذلك؟؟!. أذكِّرْ بُأنّهُ سَجيني، وعليه أن يُجيبَ عن أسئلتي.




ويموت".
كنت أخشّى ذلك. أجيبُ عن سؤال فيتشنير.


 الحُبُّهو دافعي؛ لذا عليَّ أن أكذِبَ قليلاً عليه.

- (اكان لدى أمّي حُلمٌ بأتّه باستطاعتي أن أكون أعظمَ مِن أيّ أحيد
 عائلتي المُزيَّفة. الفكرة تبقى ذاتها: ॥أنا لستُ مِن عِئِ عائلة بيلونا، ولا مِن

عائلة أوغوستوس، ولا حتّى أوكتافيا ذهبيّة لوناا،. أبتسـمُ عليمه نحوٍ شرّير،
 والتَّبَّل على رؤوسهـم المتبَّبَّا).
يُحبٌُ فيتشنير ذلك. لطالما أرادَ فِعلها، لكنَّه اكتشَف آنّه مِن دون عَرَاقِّ، لن يكون كسبُ الاستحقاقات كافياً أبداً، وأنّ اليأسَ هو مَآلُّه.

- (الشتيء الثاني الذي لم ينتهِ هو هذل|. يلوِّحُ فيتشنير بيديه مِن حَولِّهِ. أدركُ ذلكَ، لم يَكِشِف أيَّ شيء جديد. لقد قَتلتُ مُشرِفاًُ: لديّ دليُلٌ


 اتْهامات، عِقاب؟ المُنتقون سيريدون أن تُسالَ الدماء: (اوالحاكِم العام



 أتعتقدُ أنّهم سيريدون الشغبر سيّداً لهُم؟


 للتَصرُّفِ مع الشغبر"). - وماذا في ذلك؟ - لا شيء حقَاً. إنَّكَ تَثِقُ بها.
- حسناً إذنْ. إن كان لا بُدَّ لكَ مِن مَعرفةِ ذلك، وإن كان بِبساطة لا مَفَّرَ


فير جينيا ذهبيّة أوغوستوس، أختُ السُغبر، التوأم، وريئة عائلةٍ عَظيمةٍ؛

 عن مرأى العامّة لتفادي محاولات الاغتيال، تماماً مِثّلَ أخيها؛ لهذا لم يكن كاسيوس يعرف ابنة الخصم الأكبر لعائلته، لكنْ عندما الْا جَلستُ إلى

 تَقُل شيئأ. لا شيء سوى أنّها فعلت ذلك لأجلِ العائلة، التي يكون الو لاءُ لها أعلى مِن الصداقة، وأعلى مِن الحُبِّ، وأعلى مِن قُبلةٍ في زاوية الغُرفَة أرسلتُ نِصفَ جيشي إلى الشغبر. أعطيتهُ دِرعاً صادّاً، وأحذيةً ثقاليّة، وعباءات السُبح، وشُفرات، وأسلحةً نبضيّة، وتِقنَّاتٍ تَكفيه لأن يَستولِيَّ على الأوليمبوس. اللعنة!

جميعُ المُشُرِفين يَعلمون. ولدى مروري بجانبهمّ، وأنا أركض،


 مَوجودون حيثُ أريدُهُم. سيفرو غادرَ للقيامِ بعَملِه. هذا أهمُّمُ سُيء. آمرُ تاكتوس بأن يَصطادَ مَن تبقّى مِن أتباع فينوس وميركوري

المُنخفِضة الجنوبيّة ويَستعبِدَهم، وأجعلُ ميليا تُعِدُّ بَقيَّةَ الجيشِ مَع نايلا. أريدُ الذهابَ إلى عُصبة مارس الآن. لا يُمكِنتي انتظارُ احتشادِ جنوديُ

 تَغيَّرت. لم أستعِّدَ لذلك. أشعرُ بالغباء. كيف قُمتُ بِّقَبيلِها؟ قلبي غارقٌّ لِّ
 عن حافّة جبل أوليمبوس بحذائي الثُقاليّ، وأتركُ بَتَالِّها تَسقُط. آخذُ العَوّائين معي فقط، مُتجاوزين البَتالاتِ، ونحنُ نَهِبطُ إلى الأسمفل .



 تحوَّ لا إلى أنقاض. المنجَنيقاتُ التيَ أُهديَت للمُحاصِرينَ قد قامَت بَعَمِلِها هُناك. بهذه الطريقة أيضاً تَقَدَّموا نحو جُدرا
 جِرارِ القارِ، والسيوفِ، والدروعِ، وبعض الطلّابِ.







الصلبان. الغربانُ تُخِرُني بحالتِهمَ. علامة المُقاوَمة الوَحيدة التي أراها مِن
 بتَاقُلِ في الريح الضعيفة مع آثار احترافِ باديَّة عليه.
نهبطُ أنا والعَوّاؤون مِن السماء مِئلَ آلهِةٍ ذهبيّة. عباءاء اتنا الباليةَ تُرفِرِفُ


 للأرض يتفرَّقُ العدوَّ مِن أمامي في رُعبٍ مُطلَّق. الحصَّادُ عادَ إلى دياره.


 مارس. الديار. لقد رَفعتُ عَلماً مُختلفاً، لكنتّي أفتقد عُصبتي. يركضُ
 دِرعي النَّبِيُّ هو تِرسي. سيفرو والعَوّاؤون يُمئِّلِّن سَيفي. أمشي نحو الصُلبانِ الثلاثة، وأنظرُ إلى الأعلى لأرى كتّلِّ مِن أنطونيا، و كاساندرا، وفيكسوس.

الخونة. ما الذي فعلوه هذه المرّة؟





مارس قد أُنزلَ، ورُفِعَت مَكانهُ مُلاءةٌ مُتّسخةٌ مَع نَصِلِ مِنجَليًّ مَرسوم على عَجلِ يَتقوَّسُ عَبرَها.

- (الحصَّاد!). يصيحون كآنْني خَلاصُهم: (العريف!").

المُدافِعون قَذِرون، وهَزيلون، وذوو هَيئةِ رَيَّة. بَعُْهـهـ ضعيفٌ إلى
 أو التربيت على رأسي، أو تقبيل وَجنتَي. مَن لا يستيطع، يَلمّس يدي لدى مروري بججانبه. هنالك أرجُلٌ مَكسورةٌّ، وأذرعٌ مُهشَّمَّةٌ ستُعالَّج. نَحمِلهـم إلى الأوليمبوس. عُصبة مارس لن تكون ذات فائدةٍ في المعركة القادمة؛ لذا سأستعمِلُ المُحاصِرينَ مِن عُصَبِ: بلوتو، وجوبيتر، وأبولو. أجعلُ


 نحيبٌ صامتٌ يتردّدُ صَداهُ في صدري. إنّهُ يُعانقُني بِصمت، ثمّ يَختَلِجُ جِسمهُ كما انختلجَ جِسمُ باكس، وهو يموت، عدا أنّ هذه الاختلاجات سببها الفر حة وليس الألم.

- روكي، إنّهُ حيّ.
- (اظننتُ أنَكَ مَيّت"). أقولُ له، وأنا مُمسكُ بُبْيَّهِ الهُشَّة: "روكي، ظننتُ أنتكَ مَيّت"). أحتَضنهُ. شعره ناعمٌ للغاية. أشعرُ بعظامِهِ مِن خلال
ملابسه. إنّهُ مِثُلُ خِرقةٍ رطبةٍ حَولَ دِرعي.
- (اأخني". يقول: "اعَرفتُ أنّكَ ستعود. عَرفتُ ذلك في قلبي. هذا

المكان كان فارغاً مِن دونك". يُكشِّرُ نَحوي بِفخرِ كبير : (انظُر كيفَ مَلأتَهُ

مُسُرِف عُصبة ديانا كان على حقّ؛ عُصبة مارس أشُبه بحريق غاباتٍ



 - (أخبرنا أنّكَ ستعود"). تقول: ("روكي لمَ يَكذِبِ قطّه). بولوكس لا يزال مَزوحاً عندما ألتقيه. صوته خَشُنٌ، ويَجذنُبُني مِن



 الوقت بعيداً عن هذا المكان، يا رجُل. إنَّ كلَّ هذا يؤثِّرُ على عَلِّلِّكِ
 الأوغادُ وَضعوني مع فتاةٍ صغيرة"). - في أثناء العُبور؟؟

- ا(جَمعوني مع فتاةٍ صغيرة. حاولتُ أن أقتُلها بطريقةٍ ناعمة. .. لكنّها




## أصبت.

يُغادِر وأبقى وحيداً في قلعتي القديمة. تيتوس مات في المكان الذي

أَفُُِ فيه الآن. أنظُرُ نحوَّ البُجِج المُحصَن. إنّه الاَن أسوأ ممّا كان عليه في وقته. كلّ شيء أسوأ الآن، بطريقةٍ ما.











 وَقتُت لِقاء كاسيوس.







- (أنا آسفٌ بُخُصوصِ جوليان). أقولُ له.









ويَقَذِفُها إلِيّ.












أنا، ويُغادِر هو. أرتعِشُّ، وأنا أَفِـُ لِبضِعِ لحظاتٍ بعدَ رحيله. قلبي يَخفِقُ









 واحدة: بلوتو.
أغادرُ القلعة عبر البُرج المُدبّبب. أنا غطَّاس جحِيمٍ أحمر مِن لِيكوس.
 الو ادي اللّعين! بعد ذلك تبدأ الحربُ الحقيقيّة.

## 44

## الصُّعود

تولّى تاكتوس القيادة خلال غيابي. الرجُلِ وَحشٌّ قاسٍ، لكنّه وَحشَيَ










وأنا في ظِلِّه.

بَعثتُ بنايلا وميليا مع بَعضِ الجنود، وهُم يَرتدون ونَ عباءات الثُبّح؛ لاستططلاعِ الجبال عن تَحُرُّات التُغبر. مَن يدري ما ما المعلوماتُ

الاستخباراتيّة التي أعطتها موستانغ لأخيها؟ سيعلُُ نقاطَ ضِعفِّا،
 سيكون بلا جَدوى. تَعديلُ المَنظورِ الفِكريّ. أتساءلُ إنْ كان بِوسعي
 ما زلتُ أحمرَ في القلب. - (أكرهُ هذا الجزء المتبَّب!!). يتنهَّلُ تاكتوس، ويَنحني بجسمه ذي الأعصابِ البارزة مِن فوقي، كي يُلقي بنظرةٍ عَبرَ حافَّة التجبل الطافي: "الانتظار، يا له مِن أمرِ مُقرِف! إنّنا بحاجةٍ إلى بَعضِ العَدساتِ"،

- ماذا؟
- العدسات!". يقونُ بصوتٍ عال. سَمعي مُتنذبِبٌ. إنَّ طبالات الأذن المثقوبة لأمرٌ بَغيض. يقول شيئاً ماعن موستانغ، وأنّه كبدايةٍ سيقطعُ إبهاميها. لا أتمكّن مِن سماع مُعظم ذلك، وعلى الأرجح لا أريد أيضاً؛ لأنّ هذا الكائن مِن النوع الذي يَصنعُ جدائل مِن أحشـاء أحدهم: (اهناك!"). حينها نرى طيّاراً ذهبيّاً يخترقُ السُحب. ثلاثة آخرون يتبعونه: نايلا ... ميليا، موستانغ... وشيء آخر
- (انتظر!". أنادي على سيفرو وعَوّائيه. يكرّرون أمري مع اقتراب موستانغ، وهي تَحملُ شيئاً غريباً.
- (اهيه، يا حصَّاد)". تتاديني موستانغ. أنتظرها كي تَحطّ. حذاؤها يُنْزِلها بسرعة إلى الأرض. - هيه يا موستانغ.
- "(إذنْ، تقول ميليا بآنّكَ اكتشفتَ الأمر"). تنظرُ مِن حولها مع ابتسامِّ


وأندروميلدو").
- الا عِرالكَ هذه المرّة. أحضرتُ لكَ هديّة. دعني أقدِّمُ لكَ أخي، أدريوس ذهبيّ أوغوستوس، شغغبر الجبال، مع رايته. وهو....". تنظرُ إلبي
 , سِلاحهـ".

تُلقي بالشغبر مُقيَّداً، ومُكمّماً، وعارياً.
$\ddot{\sim}$
t.me/soramnqraa

- (اتبَّاً لي !). يهسهسُ تاكتوس.

لقد ربحت.

موستانغ تقف بجانبي لدى قُدومِ سُفن الإمداد إلى الأوليمبوس.
 تُخبرَني بروابطها العائليّة، حتّى مع عَدِ اعترافـي افها بالسُغبر كأخ لها مِن
 كاسيوس، وَحس يدعى كارنوس. أوغوستوس وبيلونا. الثأر الدمويّ بين

مع ذلك يبقى السؤال: هل موستانغ هي ابنة أبيها؟ أم الفتاة التي دَندنَت أغنية إيو؟ أعتقدُ أنتي أعرفُ الإجابة: إنّها ما يُمكِن، وما يَجبُ أن يُ يُكون
 لتتوقَّحَ قطّ أن يكون الأمرُ بهذا التعقيد. هنالكَ خَيرٌ في الذهِيّنيّن؛ لأنّهم

من نواحِ كثيرة أفضلُ ما يُمكِن للبشُريّة أن تُقَدِّمه، لكتّهم الأسوأ أيضهاً. ماذا سيفعلُ هُذا بِحُلمِها؟ الزمن وَحدهُ سِيُخبِرنا بذلك.
 حتَى روكي وكوين. نتركُ مكاناً لباكس وليا أيضاً. جيشي يحيط بهـم مِن الجوانب. لا داعي لإحراج طلّاب بلوتو


سيفرو بجانبي. أرى اختلافاً طفيفاً في عينه عندما يَنظرُ إليّ. المحادثة

تترددّدُ في أذني.

- ا(الصوت في العاصفة كان مُشَوَّشاً)". قال: (الم أستطِع فَهمَم الكلمات الأخيرة التي قُلتَها لأبولو؛ لذا قُمتُ بحَذفِها"1. إحدى كلماتي الأخيرة كانت اللعنة!

تعني اعتقادهُ بُأنّها مُهمَّة بما يكفي كي يَستِّرَّ عليها.
الحاكِم العام أوغوستوس، والإمبراتور بيلونا، والإمبراتور أدرياتوس،







تكون جيّدة. إنّهُ يُعِرفُ جيّداً القصّة التي أريدُ إخبارها. قمتُ فقط ببعض
التعديلات.
المديرة كلينتوس امرأةٌ صغيرةٌ مع وَجٍه حازم مُدبّب. تتدبرٌ أمرَ



 في الواقع يبدو أنّ الجميع يحبّونني كثيراً، وإنّ بوسعي رؤية التَّحفظِ على
 - (المُنتقون مِن كلّ العُعبِ يسعون إلى ضمٌّكَ يا ولدي. سيكون

 كلينتوس، وهي تضحكُ خححكةً خافتة.
بيلونا وأوغوستوس أعداءٌ حتّى الموت، كلاهما يُر اقباني مثُلما تُراقبُ أفعى؛ قتلتُ أحدَ أبنائهم، وأحر جتُ آخر . أعتقدُ أنّ هذا قد يصبح مُحرِ جاً. هنالك احتفاليّة صغيرة. الخدم يَنشطون في الأنحاء. إنّهُ مُجرَّدُ أمرٍ شُكليّ. الاحتفاليّة الحقيقيّة ستقامُ في أجيا؛ حيثُ سيكون هنا ضَخمٌّ، حَفلُ لإطلاق ألعاب ناريّة في السماء، وحُضورٌ مُجسَّمٌ للحاكمة
 نيران، وعَبيدٌ للمُتعة، ومُعزّزات، وغبار الذُروَة، وسياسيّوْ؛ هذا مِا ما قالتهُ
 يحدثُ لنا هنا، مِن الغريب أن تفكِّرَ بأنّ العديدَ مِن الذهبييّن هُمْ مَخلو قاتٌ

تافهة، لا يعلمون شيئاً عمّا يعنيه أن تنالَ علامة الفريدِ ذي النُدبة، وأن تَضرب فتى حتّى الموتِ في غُرفةٍ حَجريّةٍ باردة. لكنّهُم يحتفلون

 أفهْمُ الحَربَ. لكتنّي لا أفهمُم ماذا يَحدثُ في أجيا، أو ما الذي سيحدثُ بُ بعدَ
 أولئكَ الذين يُشْبُهون الأسلاف، أولئكَ الذين قصفوا بالسِّلاحِ النوويّ
 بعد انتهاء كلً ما يَجبُ قَولهُ وفِعلُه، تَقومُ المُديرة كلينتوس بِّ بَّقليدي

 حيثُ ينتظرنا الأهلُ ليشنوا علينا، أو يَتبرّأوا مِن أبنائهم وبنا
 مع كلً تلك الدُّروعِ والأسلحة التي جَمعناها، والتي فقدت قيمتها الآنَ

 فقط هو الذي يُخيِّم. صَمـتٌ فارغ للجميع: للمُنتِصرين، والخاسِرين.

> أنا فارغ.

ماذا أفعلُ الآن؟ لطالما كان هنالك خَوفٌّ، وقَلُّق، وسَببٌ لتخزين الأسلحة والغذاء، وطَبُ، أو اختبار. الآن، لا شيء. فقط رياحٌ تُجتاحُ أرضَ معركتنا. أرضَ معركةٍ فارغةٍ مملوءةٍ بأصداء أشَياء فقدناهاهِا، أو تعلّمناها فقط. الأصدقاء. الدُّروس. قريباً ستصبحُ مُجرَّدَ ذكريات. أشعرُ

كأنّ حبيباً لي قد مات. أتوقُ إلى البُكاء. أشعرُ بالفراغ. بلا هَدف. أبحثُ




مُباشُراً: لقد خَلقتَ تَعقيداتٍ في حياتي".
لمستهُ تجعلني أرغبُ بالصُّراخِ فَمهُ الرقيق لا يُبدي أيَّ انفعال. أنفهُ





 - ا(أجل". هو كلّ ما أقوله.


كي أساعِدَ ابنهاعلى النَوز"،

- (امهلاً! هل تَقَّى مُساعدة؟) ،. أسألُل.



 ماذا كان يُر يد الر اقِصُ منَي أن أقول؟
- "إنّكَ بَخَير") . أتدبَّرُ قولَ ذلك: "اليسَ بوسعي مُساعدتك على الجبهة

 وليسوا آكلي جُثُثٍ جُرب"،
- الا فرق، كان عليك أن تُنفِق أمو الكَ على موستانغ". أقول قاصداً

ألّا أستعملَ اسمها.

- (الا تُعلِّمني عَن عائلتي يا دارو"). يَنظرُ إليَّ باستعلاء: (السؤال الآلآن
 مُقابِلَ شَرطٍ واحدبا".
- أن أبقى بعيداً عن ابنتك؟
- (اكالّا"). يضتكُ بحِلَّة، يُفاجئني: ا(العائلاتُ الغبيَّة هي التي تَكترثُ للدم. لا أكترثُ على الإطلاقِ لنُقاء العائلة، أو الأجداد. هذا أمرّ تافه! أكترثُ للقوّة فقط، ما يستطيعُ الر جُلُ أن يَقوَ بَ به للر جال والنساء الآ الآخرين؛
 أرى مَوتَ إيو: "الديَّ أعداء. إنّهُم أقوياء. إنَّهم كُثُر"). - إنّهُم بيلونا.
- "اوآخرون. لكنْ أجل، فلدى أشقّاء الإمبر اتور تيبيريوس ذهبيّ بيلونا
 كارنوس الأكبرُ سنّاً، وكاسيوس المُفضَّلُ لَديه. بِذرَتهُ قويّة؛ أمّا بِذرَتي....

 شيء؛ لذا أقومُ بِجْعِ المُتَلْمِذين. شَرطي هو أن أعطيكَ ما تُريد مُقَابلَ

سُكوتك. سأشتري لكَ الوَرديّين، والسَّبجييّن، والرماديّين، والخُضر.


 فُرساني الرمّاحين، مُرافقي العسكري، فرداً مِن أسرتي"،

 كنتُ أتوقَّعُ حُدوثَ ذلك، لكنّني لا أعرفُ ماذا أقول: ا(أحلُ جنودِ ابنك قد يقولُ شيئاً ماعن تَورّطِكَ يا سيّدي").

أضحكك: "قِلَّةٌ مِن جيشي تَعرفُ الحقيقة، وأولئكَ الذين يَعرِفون لن

- . (أنا عريفُهـم العام). أقو لها ببساطة.






القاعات؛ هكذا تسري الأمور"،.
- "هكذا كانَت تسري الأمور"، أقول بقسوةٍ مُفاجئاً إيّاه، لكنتّي أؤمنُ

بما أقول: (أنا شيٌُ مُحتِلِف. حَرّرتُ المُستعبَدين، وجعلتُ المَعطوبين يُعالجون أنفسهم. مَنحتُهم شُيئاً أُنتم -الأجيال الأكبر - لا تستطيعون فَهُمَه"). يضحكُ بصوتٍ خافت. الأمر الذي استفزّني: (هذه هي المُسُسِلة مع الشباب يا دارو . أنتُم تَنسون أنَّ كلَّ جيلِ كان يُفكِّر بالطريقة عَينها"،
 مُخططئ. أنا الشُرارة التي ستُشُعِل العالم. أنا المِطرقةُ التي ستُحطِّم القيود. - (اهذه المدرسة ليسَت الحياة"). يُلقي عليَّ كلماته مُحاضِرِّاً: اإنّها




 ستحتاجُ إليّ. ستحتاجُ إلى ركيزةٍ إلى داعِمٍ لُِساعِدكَكَ على الصُّعود. لن لِن يكون هنالك أحدٌ أفضل لكَ منّي"،
لِيسَت عائلتي هي التي سأخونها، إنّما هُم قَومي. المدرسة شيء"

 إنّهُ كافٍ لاقتلاعِ قلبي مِن مَكانِه.





أمامنا، هذه هي العائلة: إنّها الحُبّ؛ أمّا هؤلاء الناس، فهُم مَشُغولون فقط بالمَجِد، والنَّصرِ، وفَخِرِ العائلة، لكنُهُم لا يعرفون شيئَأَ عن الحُبِّ، ولا أيّ
 الفَخِر الحاصّة بها. الحاكِم العام لم يُرحِّب بأو لاده أصالًا هذا الرجُجُ
 - (هذا مضحك)". أقول. - "(مضحك؟") . يسألُ مُهّدّاً.

شيء في حياتك".

- هذا ليس بمُضحكِ على الإطلاق. الفولاذ هو اللُّلطة. المال هو


 يهوى الرقص والغناء؛ لا أحتاجُ إليه كي يُخِبِني عن قوَّةِ الكلمات، لكنْ مع ذلك أبتسم.
- ما إجابتُك؟ نعم أم لا؟ لن أسألَ مرّةً أُخرى.

ألقي نَظرةً على عَشُرات الفَريدين ذوي النُّدبة الذين يَتْظِرِون ليَتبادلوا



 رجُلٌ يُمكِن لي أن أتعلَّم منه.

- هل ستصعدُ معي؟

أنظر نَحوَ الوَريدِ الوداجي للحاكِم العامَ نَبُُ قَلِهِ قويّ. أتخَيُّلُ تَرنيمَة الأفولِ عندما ماتت إيو. لكنْ عندما سأشنقهُ، لن ينالَ أُغنيَتنا. لن يكون
 - (أعتقُُ -يا سيّدي- أنّ هذا سيُمثّلِ فُرصاً مثيرةً للاهتمام)، أنظرُ إلى الأعلى في عينيه، آملاَ أن يخطئ باعتقاده أنَّ الانفعالَ الغاضِبَّ تأَثُّرُ . - (اهل تَعرفُ الكلمات؟"). يسألني.

أومئ برأسي.

- إذنْ، عليكَ أن تقولها. الآن هنا، بحيثُ يَشهلُ الجَميعُ على آنتي حَصلتُ على أفضلِ مَن في المدرسة. كِبرياؤهُ تفوحُ مِنه. أكزُّ على أسناني، وأقِنِعُ نفسي بأنَّ هذا هو الطريقُ الصحيح. سأصعد معه. سأرتادُ الأكاديميّة. سأتعلَّمُ قيادة الأساطيل واني سأفوز. سأشحذُ نفسي جاعلاَ مِنها سَيفاً. سأهبُ روحي. سأغطسُ في الجحيمِ على أمَلِ آنَهُ يوماً ما سأصعدُ نحو الحُريّة. سأضحّي. سأنمّي
 لقيادة الجيوش التي ستُحقِّم قُيودَ العُبوديَّ؛ لآنتّي ببساطة لستُ مُجرَّدَ عَميل لأبناء أريس. لستُ بِساطة مُجرَّدَدَ تَكتيكِ، أو أداةٍ في مَكائِد أريس. أنا أملُ قَومي، أملُ كلِّلِ مَن هو تحتَ العُبوديّة.
لذا أركعُ أمامهُ، كما هي العادةُ لديهِم. وكما هي العادةُ لديهِمْ، يَضِعُ
 مَكسورِ في أُذنيّ .
- سأتخلّى عن أبي وأهجر اسمي. سأكون سَيفكَ يا نيرو ذهبيّ أوغوستوس، وسأجعلُ مِن مَجدِكَ غايةً ليَ



 الأحمر، وأقسى مِن الذهبيّ.
 واججاتٌ عليكَ أن تؤدّيها. انهَضِ ! فهنالكَ تَشُريفاتٌ عليكَ أن تَنالها.
 مِنكَ شأناً. انهَض يا بني، انهَضِ
بيرس براون (1988).

عاش براون طفولةُ غنيّةً؛ بسبب انتقاله مع عائلته للعيشُ على امتد ألداد سبع ولاياتٍ أمريكيّة؛ حيث اعتاد أن ينصب الفخان ولخ والكمائن لأولاد
 السياسيّة والاقتصاد، لكنّه لم يرغب بإكمال مساره الأكاديميّ. ولآنّه كما
 إلى جانب ولعه في الكتابة؛ حيث عمل خبير سوشيال ميديا في شركة تكنولو جيا صاعدة، وعمل في استديوهات ديزني ضمن قناة .(ABC). كتب براون حتّى الآن ستّ روايات، ومن خمنها: سلسلة (اانتفاضة

 الحقيقيّ في الكتابة عن سفن الفضاء، والغيلان، وشتّى الكائنات الأُخرى


رامي البيروتي:
من مواليد عام 1982 بدمشُق، حائز على ماجستير في أمن النظم

المعلوماتيّة من الجامعة السلوفاكيّة التقنيّة في براتسلافا. يعمل في مجال التر جمة من اللّغتين: الإنجليزيّة، والسلوفاكيّة منذ عام 2006.

من تر جماته:
أمير الروح والمنارة المفقودة.
حديث ليلي.
الحصان.


## إصدارات دار مهلـوح علدوان للنشر والتـوزــع

## 品等品

## telegram @soramnqraa

هل سيتغير البشر مع الزمن؟ كيف سيكون الصراع على السُلطة بعد سبعمئة عام من اليوم؟ من أين ينبع الذلّ: من استعباد الآخر لك أك أم من
 لك الفرصة لتكون في مكان أعدائك: تعيش بينهم ، وترى الحياة من منظارهم

أسئلة كثيرة يثيرها بيرس بروان في رؤيته لعالم المستقبل الذي يبدو أشدّ

 أبناء طبقته، يعمل كلْ يومه لجعل سطح المرّيخ مكاناً صالحاً للحياة، يمضي


 ينطلق لخوض رحلة انتقامٍ في سبيل إسقاط أعدائه، لا يردعهَ فيها حتّى أن يصبح واحداً منهم.


## منحة الترجمة

Translation Grant

Sharjah Translation Grant Fund
تمت ترجمة هذا الكتاب بمساعدة:صندوق منحة معرض الشارقة الدولي للكتاب للتججمة والحقوق

,

