

جائزة السيّدات

## Se

## Author: Krúdy Gyula

Title: Asszonyságok Dija
Translated by: Nafeh Maalla
Cover Designed by: Majed Al-Majedy
P.C.: Al-Mada

First Edition: 2021

اسم المؤلف: جولا كرودي
عنوان الكتاب: جاتزة الــيّدات
ترجمة: نانع معلا
تصميم الغلاف: ماجد الماجدي

النانر : دار المدى
الطبعة الأولى: 2021


Copyright © Al-Mada


للإعام والثقانة والفنون
Al-mada for media, culture and arts

| E +964 (0) 7702799999 +964 (0) 7808080800 | بغـداد: حـي أبـو نـواس - بحلـ 102 - |
| :---: | :---: |
| 2. +964 (0) 7901919290 | Iraq/ Baghdad-Abu Nawas-neigh. 102-13 Street-Building 141 |
|  | بـيروت : بــامون - |
| Damascus: Kajich Haddad Street - from 29 Ayar Sureet | Heint: Hchamoun - Schools Streel |
|  | +9611752617 + +96170615017 |
| ص+963112322289 8272 | ? +9611752616 |

## جولا كرودي

1156 |<br>t.me/soramnqraa

جـاــزة السيّيلدات

ترجمة : نافع معلا
auno
t.me/soramnqraa

الفصل الأول
وفيه رجل مسالم يقاوم.

الشيطان الذي يتسيّد فوق العالم بأسره، جاء ذات يوم إلى بست(*)، ووجد مخبأ في منز ل متعهد دفن الموتي
وبعد الظهيرة لاحظ المتعهد أن شيئاً في البيت ليس علئ الـي ما يا يرام. بدأت مفروشات المتزل تبدي ممانعة؛ فلم يطاوعه الكرسي الذي الذي حاول أن أن يضعه




 ويشرئبّ على ساقي عابر السبيل. وتدلّت ستائر الدانتيل القـيل القديمة بلا معنى
 ظلّ رياح تهبّ فوق الحقول. ولكن لا أثر هنا لدخان ألو أو رياح. الجهامة التئ التي

 ما فعله البيغاء في هذه الجهامة أنه راح يطلق الشتائم باللغة الإنكليزية، ثم أخذ يقلّد بكاء الأطفال، ولاحقاً، وسط ذهول المّا المتعهد، راح يتكلم باللغة المجرية: نطق أسماء كان قد سمعها في السابق، وحفظها، ذكر البيغاء أسماء
*. بست: القــم الثر قي من العاصمة بودا - بست التي يفصلها نهر الدانوب إلى شطرين - المترجم

خادمات حافيات سابقات، وهو ينفش ريشه، ويؤرجح نفسه باضطراب يمنةً

 وتضربان وتنفضـان الوسادة قبل النوم؛ امر أتان كانت تنانـير النـيرهما المتيتّمة في
 المسك. أنذر متعهد الدفن الببغاء أنه سيصفعه، ونظر بارتباك إلى عقرب
 الوقت ليبّلّل ملابسه ويذهب إلى المآتم وقت العصر .
 وعشّرين سنة على الموت، فدفن ما يقرب من عشرة آلاف بستيّ، من رجالي اليال،







 عبر النافذة، وكانت تجارته مستقرة لا غبار عليها، كتجارة الكهنة، والثا والقابلات،







 مثو اه الأخير، وسوف تتعهد دفنه مؤسسة سيبروس لدفن الموتى.

في هذا اليوم عاد يانوش سيفرا إلى منزله في المساء قادماً من المقابر .



 تكلّم الآنية. حين استقر سيفرا (الذي كان ران رجلاً ممتلئ الجسبه، رزينات في
 شُرائح الخبز بالملح، والفلفل، وبمسح أدوات الطعام المُر بطرف مفرش الطاولة، ثم عقد منديل المائدة، وشنكا من ضعف إنارة المصباح؛ ؛لا لا بدّ أن
 حتى يانوش سيفرا لم بشاهد الشيطان الذي لم تِّرَ عين بشرية إلى هذه
 على الطاولة البيضاء، على الفانوس، على الصحن. لـم يكن يكن هذا الظلّل يشبه
 الذي يعملونه هم غامضآ، أشوه، بلا الوسادة الحريرية البيضاء تحت الرأس. هذه الـوا الجباه المائلة المنزلقة إلى




 على جدار الجفن المزرقّ.مكتَبَة
لكن هذا الظلّ كان مخالفاً لشتتى الظلال التي شـاهدها يوماً



 سرير الأرملة البارد. وكان مرعباّ كمن ظنّوه ميتاّ، وعاد من المقبرة ورالحا لاحِّ

يطوف بلا ضجة في البيت الذي صنّر فيه الغرباء يرتدون السراويل والتنانير

 شواهد القبور، وراحوا يصر خون عبئاً في الخلاء الأصم طلبآ للعون.
 كمعلم يسأل تلميذه.

- أنا لا أؤمن بالأنثباح - أجاب نفسه - لأن الأثباح لا وجود لها لها. صفق أحدهم النافذة في الغرفة المحجاورة، وأطلقت الرياح في الشارع، قهعهة عالية.


 وقعقع على صحنِهِ بفراغ صبر، أو ربما من باب التّسلية فقطا






 رقصة الهُالس القديمة، الآتية من بين أُطر الصور .


## الفصل الثاني

## وفيه يدفع الشيطانُ متعهدَ الدفن للانخراط <br> في حفل الزفاف.

صاح الببغاء صباهاً:

- أوويب! الصباح!

استيقظ يانوش سيفرا مرتاحاًا كعادته دائماً. فتح ككل صباح دفتر
 وبولس . عليه زيارة اثنين من الموتى، والقيام بإجراءاءات دفنهما.
 خلال سنوات عمله الطويلة.
 تدعو متعهد الدفن لزيار تها. تناول يانوش سيفرا حقيبته السوداء التي أودع
 أحد أرجاء ضاحية فرنتس في طوق العاصمة، وهناك قالك قامت الجارة التي

 الكراسي الضجرة، والنوافذ الخاملة في المتعهد ذي الثياب السوداء، الذي راح مستغرباً ينظر حوله بعينيه الخيّيرتين. جلست الأرملة على كرسي، متلفعة بمنديل، هزيلة، باهن باهتة، منهارة القوى كصضصافة حزينة في فصل الثشتاء.

- أين الميت؟ - سأل متعهد الدفن بعد أن طاف بعينه من جديد. - أنا هو، سيد سيفر ا - أجابت الأرملة بصوت يكاد لا يسمع لا لا تُجنّي
- لا أُجنّ - قالت الأرملة بهدوء - أشعر بأنني سأموت بعد ساعة، لأني
 شؤوني الأرضية، ولم يبقً إلآلا مأتمي. ولهذا استدعيتكم، سيد سيفرا، لنّاقش المسألة بالتفصيل.
نظر متعهد الدفن حوله غير مصدق ما يسمع: لم يحدت أن ناقشّ ميتاً بأمر التكاليف قط. كلّ فواتير الجنّازات تبدأ على النحو الآتي: افاتورة


 وكنوبلر، صاحبي جمعية (الذاكرة الأبدية)، وهذا هو العنوان: شاريع كجلت
 نهضت الأرملة في هذه اللحظة من مكانها. كان أمرا آ مروّعاً حين انتصب
 - توقف، سيد سيفرا. كلمة أخيرة! إنك إذن لن لن تتّهد القيام بترتيبات مأتمي، ولا بأيّ شّكل من الأنشكال.

 والجنود. اقصدي جهة أخرى يا سيدتي. - سيد سيفرا - صاحت الأرمة بتشنج - يعر فونك فيرن في المنطقة رجلاً محترماً. ليس بوسعك أن ترفض الرغبة الأخيرة لامرأة وحيدة هجرها
 يشّيُون بائعات الحليب الشنفابيات كأنهن أميرات حقيقيات.
 أما مأتمك يا سيدتي، فليس بوسعي القيام به مهما تكن الظروف.
- مع أنني أتمنى الحصول على نعش من خشُب السنديان، وغطاء عينين
 فورنت. إنها هنا في درج الطاولة الطـة أخرجت المر أة النقود، وراحت تيرد تحصيها بصوت مسموع، ثم غمغيمت
بصوت خفيض وهي تفرد النقود الورقية:
- ليس لديَّ في المنزل ولو ملعقة من السمن، ولا حبّ حبّة من الطحين، ولا
 لأنني سأموت اليوم. اكتب سنداً بألفي بنغو، سيد سيفرا، وتكفقّل بمأتمي. - بغضّ النظر عن كلّ شيء - أجاب يانوش سيفرا - المأتم الذي

 الصف الثالث على الأقل ... لا، يا سيدتي، ليس بوسعي. أقسم بـُـرفي أنه ليس بوسعي•
هكذا تكلّم يانوش سيفرا اللذي كان على الدوام مثالاً في الهدوعه، والوقار،
 بخطوات متسارعة.
توجّه إلى حانوته، وبالأحرى إلى مكتبه ليستو
 العتبة بعينين دامعتين، وقد عصبت جبينها بمنديل
 - ماتت الأرملة حالما غادرتها، يا سيد سيفرا. وكانت رغبتها الأنـيا الأخيرة... - أن أقوم أنا بدفنها - قاطعها متعهد الدفن - لكني قلت للأرملة إنتي لن أفعل ذلك.
هكذا تكلم يانوش سيفرا، وأغلق الباب بغضب شـو شايد. نظّم بعض

 يهمّ بالانطلاق حين توقف حنطور أمام المكتب الصغير المعتم. ونزلت منه

الميّة - الأرملة المذكورة - بوشاح أبيض على شعرها الأشعث الرمادي، وحذاء أبيض، وثياب بيضاء. كانت تمسك بإحدى يلىي اليها المغلّفتين بقفازين بيضاوين بالِين، باقةً من الور ده، وتقبض بالأخرى على ألفي فورنت ترنّح، واستند بمشقة على الباب.

 يانوش سيفرا من بين الملابس البيضاء. - إنْ لن تتكفل بمأتمي سأموت هنا في الحانوت - لهيت الأرملة، وسقطت في النعش المعدني.

 النقدية المجعّدة، ودتّها في درج المكتب، وراح يسارِ مـارع في كتابة فاتورة الجنّاز: „المرحومة....") - ما اسمك؟

سعلت الأرملة أولاً لاستنشاق الهواء، ثم قالت، وكأن ما تنطق به هو
كلمتها الأخيرة.

- الأرملة مدام كاروي كريروز .


 وخرجت من الحانوت بخطى مترنحة كالسائر في نومه. انغلق وراءها الها باب
 بدهاء من تحت قبعته. وحتى المساء كانت الأرملة قد ماتت حقّا، بعد أن حقّقت وعدها.
كان هذا أحد المأتمين اللذين كان على يانوش سيفرا أن ينظّمهما في
فترة العصر.
المأتم الآخر لم يسبب لمتعهد الدفن كلّ هذا القدر من العناء، لكنه تطلّب مسؤولية أكبر .

حالة خـابط بدين مرة أخرى. هؤ لاء الضباط ذوو الرتب العالية، كانوا في





 الاسم في عالم التجارة على أوسع التوابيت - لا يتسع لنصف ححمـ هنـ هذا
 متعهد الدفن على الفور وراء ستيفانك. (كان ستيفانك ذاتك ذات يوم مساعد
 عاين ستيفانك العميد، ودار حوله مرتين.

توقف ستيفانك. فكّر لثانية.


- إنه عميد - كرّر يانوش سيفرا.
- لو قلت مئة مرة: عميد، ليس لديَّ نصيحة أنريّ ألوري.

 قشعريرة من البرد عبرت أوصاله
 ذوو الشوارب الضخمة، والروّاد الصارمون، وقادة الحرس القسا القساة، إذا


 عيد - باستدعائهم من قبل القيادة للذهاب إلى المقبرة العسكرية، وتقديم التحية على شُرف الميت.

استرجع يانوش سيفرا مرة أخرى ما يجب عليه من واجبات لهذا اليوم،
 كافياً بالنسبة للأرملة كروز. أما ما يخص العـا لعميد فإن مكانته المرانـرموقة تستوجب استدعاء الأسقف الميداني على الأقل. قاده .طريقه إلى ساحة باكاتسُ .
في هذه الساعة حيث يمرّ المشاة صاعدين نازلين عابرين على درجات

 الدوام. ترتاح نساء حوامل أمام دار التوليِ، ويسرحْنَ في البعيد، بعيون



 شقيق لهذه الكنيسة ذات لون الجزّار. المدهش أن سعر كيلو غرام الضأن الضأن، وفخذ العجل غير مكتوب على أية لائحة سوداء الـئ

كانت الفتيات في هذا اليوم قد ارتدين الثياب البيضاء في ضا لياحية


 تسير عليه الأرجل بالأحذية والجوارب البيضاء باء بمثل ذلك الأملم كما فيا في ساحة باكاتش. حتى كعوب الأحذية بيضاء في أجزاء منها منا، وللثياب رائ رائحة


 الذي استقرت على أنفه نظارات خرافية يرى من خلالها البا البشُر بلا ملابس:

 برشاش ماء بستاني شـاب، تدخل به السيدات النـابات خلانل أيام الأسبوع

مع براءتهن في مكر الحلم الآسر. تلتفت الوجوه بثقة بهيجة نحو جرس موسيقا المذبح... ذلك المتوحش الذي أجفلهن في اللِيل، يبدو باهناً في
 صوت نسائي مدهش يطلق عالياً أجمل الأغاني، أغنية الملائكة. تنقيض


 بقيت على الأرض

 بنظرة متحذّية على جموع الراكعين.






 فيما يخصّ قداس الموتى، ولا في الدفن
 بارد، في المذبح حيث يركع الجميع، ويصلّي الطاعنون في السنّ لإطالة الة أمد



 طويلاّ في السفينة. صدح الصوت النسائي كقيثارة... ووقف ياني انوش سيفر المرا بعناد، وأبَى جحوده في مكانه غير بعيد عن وع وعاء الماء الماء المقدس، ولمي الم ينخر ط في العبادة المبار بكة المطمئنة التي يقوم بها البشُر التعساء المساكين. (الا حاجة

للصلاة في مثل هذا الوقت، فكّر في نفسه، حين بدأ القندلفت الشماب ذو
 التنانير الداخلية، والمناديل نظيفة منذ صباح يوم العيلد العيد، وآثار خطووات أمس هغسولة عن الأرجل، والصوت الزائف أو الحقيقي للبهيمة المذنبة منادي مغسول

 المالل، والمضاجعة، والغرور، والخططيئة الخبيئة ... لا حاجة للصـلاة في مثل الانل هذا الوقت، حين السيد الكاهن يقدّم القدح: بل ينبغي الصلاة حيث لا أحد يرى الإنسان...."
لقد فوجئ يانوش سيفرا بغرابة ما فكّر فيه، مع آن التفكير ليس من عادته كثيراً. كان الكاهن غاضباً حين قصده يانوش سيفرا من أجل قضايا الدفن. - لا وقت لديَّ للحديث الآن. سيقام حفل زفافـ

 يتفاوض مع الكاهن. (استكون سبعون كورونا كافية)" فكّر في نفسه عندما
 - قال يانوش سيفرا الجديد الكائن داخله. لبس القس ثياب اليمين. وفي

 برمّتها قطعة لذيذة من الكاتو، باكتنازها

 لحفل الزفاف القادم (لم تكن هي من طلبوها إلى المذبح)

امتدح المتعهد وردة الفاوانيا:

- استمتعت بغنائك. ليس هناك أك أوبر ا أجمل من أوبرا تر افياتا. - لكنها ليست مما غنَّيت.
- لا يهمّ - أجاب متعهد الدفن - كان غناء جميلاً، وكأنك غنّيت من أوبرا (المر أة الخاطثة).
(علماً، متعهد الدفن لم يسمع أو يشاهد طوال حياته سوى هذه الأوبرا،
ولم ينسها قط)
- المر أة الخاطئة من مسرحية ڤيرا ؤيوليتا! - تنهّدت الآنسة أولتشهافسكي
 يدفعهم الفضول لسماع صوتيه وهكذا فأنا مرغمة على أن ألـئ ألعب في حياتي الخاصة دور المرأة الخاطئة.
كان كأيت رجل بودابستي آخر يقرأ في كلمات ألمات أولتشافـافسكي تشجيعاً


 تلك المر أة التي كان لها أن تتّمّ رجلآ، حتى تضطر في النهاية إلى مقاضيانـي



 قلب بودابست، حيث أمكن رؤيتها في المسارح وقا وقاعات الموسيقانيا، بقبعتها

 وتسير في الشارع متأبطة مجلة (نيوغات)(*). وعند العصر في شار أبارع إمره،



 ولم تكن لتستغرب الأمر إذا ما خاطبها (مشُاكس") في الشمارع، - للأسف لم الم

Nyugat . (معناها: غرب) أنهر مجلة أدبية في المجر - المترجم.

يعد دارجاً- كانت (امر أة عصرية)، بعد الحفلات الموسيقية الشتـائية (في

 صوت سعال المرأة العجوز - كنبة يمكنهما الجلوس عليها والئر التحدّث

 قد يأتي أحبدهم تضطر خلال زيارته إلى وضع شـال من الدانتيل على صهورة الملازم ذي العينين المستديرتين. حياة فنان! إنهم في البلدات الـيات الريفية، وفي ضواحي بودابست ما يزالون يحترمونك أشد الاحترام، كالسطوع الأبدي لكو كب الزهرة.
هناك في آلات البيانو، في الأغاريد، في حفلات الموسيقا حبّ، ومتجد،
 إذا ما صفقق له شريكه.
لم يكن بمقدور متعهد الدفن متابعة المغازلة، لأنه كفّ عن مثّل هذه الأمور منذ مدة طويلة. رمقته أولتشنافسكي بنظرة متسائلة إن كان لديه ما يقوله بعد. ثم غادرته.
(وفي وقت لاحق سمع متعهد الدفن بما لا يقبل الشكّ، سيّداً أنيقاً متميزاً



 أولتشافسكي بحرارة وسعادة. ثم أجابت قائلة: (اطريف جدّاًّ. أعتقد يا ميكوش أن هذا هو السبب في عدم الحكم عليك بالسجن لممارساتك العنيفة في الحبّ).
لكن حفل الزفاف كان قد بدأ واكتظّت الكنيسة بتلك الروائح التي لا لا يمكن الإحساس بها إلآلا في الأعراس: رائحة زهرة الرأ الربيع الواعدة بالآلآمال، رائحة الوردة الخفية، رائحة لِلة الزفاف التي ما زالت عالقة على الملابس

الداخلية، مثلما جاءت مباشُرة من بين يدي خيّاطات متاجر جهاز العروس،







 البيضاء شعورهن الرطبة الخفيّة، وحلماتهن المئيرة، وشهواتهني، وأشو اقهـين، وليالي سهرهنّ. من بين هؤ لاء الأموات الجميلين يمكن انتقاء الكثيرين لا يحتاج إنزالهم في التوابيت إلى فقد دمهمي: نساء ممشوقات الات القدّ، آسرات الخصور، ممشوقات السيقان، والركب لم تم ترها منذ انقضاء الـواء فترة الطفولة، سوى مياه الاستحمام، أئداء صغيرة يمكن لكفـّة مرتجفة أن تغطيها متنهـة في الليل المقمر ... ترى أين ستسهر أربطة الجوارب الز الز رقاء والحمراء، إذا ما شاخت النسوة، ولم يحكينَ شُيئاً عن معايشاتهن؟ التّ
وإضافة إلى العذارى الوديعات (اللواتي تحلّقن حول العروس الضئيلة







 لأزواجهن، لكن لكاهن الاعتراف على الأقلى . تفيض الأنوثوثة من بشُراتهن
 الودودة، كما تفوح رائحة اللحم الطازج من حانوت جزارة مفتوح، لكنهنّ

يبرّدن أنفسهن كزجاجة النبيذ التي يهيئونها لأزواجهن منذ الصباح حتى






 التالي يقلن إن الأمر حدث منذ وقت طويل جدّاًّ. ..




 نعشه في الغرفة المجاورة... في مئل هذا الوقت لو يأتي رئي رجل جا جائع كالنار

 اندس بعينيه البنتين الحارتين بين تنانير النساء الشُابات، كمن يتشهى رؤية شيء استثنيأي في هذه الساعة.

## الفصل الثالث

## وفيه تدور الكعوب، يمتلئ الجو بالهتاف، ومتعهد الدفن يحيّي الزوجين الشابين.

بعد أن ركّز متعهد الدفن قلر ما يستطيع من الانتباه، والاهتمام بالفتيات
 يدور في أذهانهن، عاد إلى طبعه الحزين المعتاد في في الاحن









 من أجلكمه، سيد سيفرا.
اعتذر منظّم الاحتفالات، لكن الجزار هو مو من فاز أخيراً، لأنه كان قد

 يترك ذراع متعهد الدفن طوال الوقت. لكن المسألة لم تزعج سيفرا كثيرا لأنه

لم يحضر زفافاً منذ مدة طويلة. سيارات الأجرة التي أوصي عليها لخدمة





 خصلات شعر ناصيتها، وخصلات الشُعر المجعّدة حول أذنيها التي كانت قاسية و جامدة كما ألصقتها مصففة الشعر منذ قليل صارت الآن مبلّلة بعد ألّ أن ترطبت في زحام حفل الزفاف. كانت قد عبرت عتبة الكنيسة دائخة شا شاحبة،
 أن تقوم معدتها المتهيّجة بالتقيؤ، وتلويث ثيابها! الحا رالح العريس يحيّي بقبعته



 سجائره الفضية من جيب سترته، كان يهمّ بإشعال السيجار حين قام يانوش سيفرا الذي لم ينبس بحرف حتى الآن بالتعليق بصوت جادّ:

- ليس من اللباقة إشعال سيبجار .

ارتجف العريس من اللهجة الجادة، ومن الوجه المهيب، لكن لحسن النية مع ذلك، سارع إلى انتزاع السيجار من فمه وقدّمه للسائقّ ـ وضع السائق الهجية إلى جانب أذنه لكن يانوش سيفرا قام بتوبيخه أيضاً. - هذا لا يـجوز يا يانوش! الا يفعل المرء مثل هذا أمام الجمهور. حين ذكر يانوش سيفرا كلمة (الجمهور")، إنما وشىى بكثير من الأمور بضربة واحدة: الحذر، والاهتمام البالغ والخبرة الحياتية، حتى إن والـن الد العروس الجالس على مقربة منه كان مضطرّاً لمعانقته، مسمّياً إيّاه: "صديقي العزيز").

لم يحفل يانوش سيفرا بعد ذلك بمـجرى الأمور، وكأنه اكتفى بما باح به عن نفسه وعلمه الغامض. لا الجلّادوون ولا حفارو القبور، ولا ولا عاملو معهد التشريح، يتكلمون بكلّ سرور أمام الغرباء عن مهنتهم السرية الـا
 سيفرا الصمت ضـمن مجموعة المناجم، واكتفى بهزّ رأسه بهلدوء حين جاءت عربة تشحن الفحم في مواجهة موكب الز الزفاف، فحصل شيء من من
الازدحام على زاوية شارع كنيزيتش .

لكن الخيول عبرت مسرعة بالمر أة الشابة، وبإكليل الآس، وبعجلانها



 الشاحب. الر جال في شارع فرنتس، الفاسقون المخصيون الميون ذوو السر المريل
 هؤ لاء الخيّاطات بالفطرة - نظرة وحيدة لا غير قسن بها با با نوب الع العروس من



 هو رباط الجوارب المطاطي الجديد الذي يضنط على على لحم الساقين. هل هناك شخ الـص يعتقد أن العروس و قفت أمام المذبح بتنورة داخلية بالية؟ في هذا الوقت يركّز أصحاب المحلات والخياطات علىاتى عرض جهازات الزفاف. إذا ما تزوجت إحدى ملـي ملكات الحفلات، أو إذا ما ما ملّت



 هذه الزركشات والدانتيلات الساحرة، الخيالية، والهمهمات الفاترة، وإن لم

يفقدوا عقولهم بعلُ من الأمراض، والمشروبات، والتخيّلات، كان ينبغي

 سوف تقتصد باستخذدام الملابس الناعمة، ولن تلبس سروالها الها الداخلي


 يشاهدون ببلاهة متنهدين، سارحين إذا ما لمحوا عرا عروساً في أرجو حتها






 والبطاقات الاسمية، والأزهار الذابلة غسلاَ للعار، حاملاً على ظهره الدناءة

 الأعناق: من لبس ذات يوم خاتماً بيده اليسرى وهو ونو في غاية السعادة! يكبر










حفل العشاء بعد إجراء الطقوس الجنائزية لزوجها الميت. بل العكس من
 شـاهقات بالبكاء. الله الرحيم سوف يصفح عن الألرما لأرملة المسكينة، ويمحو لها كلّ خطاياها.

 هنا تبعاً لأخلاقهم في بودا. كانت صورة ملوّن الونة، كبيرة رسمها فنان لآباء وأمهات العائلة. أشخاص بدرينون، نساء بوراء بسلاسل ذهبية، مواطنون صارئر الهيئة، مؤثرون، ذوو شوارب، ولحىى، لم يبقَ أيّ منهم مديناً لأحد أحد حين اصططبوه إلى المقبرة؛ الفواتير التي سدّدوها الحا، العقود التي أقاموهانا يمكن





 في تنورتها الداخلية، وقاموا عند الفجر بتغطية الأطفال. تكوّروت البرا البنات أو استطلن؛ الصبيان غرقوا في أحلامهمّ. وفي أماسي الخريف الخريف تجمعورا

 فانوس في بودا أو في شارع مشتر. . بالمجلات التي قرؤوها مئات المرات، بصور الموضة المعلقة على الجدار الخشنبي. كم قططّبوا رموثبـهـم واربدّت
 كم جلسوا على أسطح المنازل في أوقات العصر يتفر جون على صور صورهم
 أو وقفوا ببنادق الصيد أمام أنبوب المصور ... وعند المساء لعـئ لعبوا لعبة الطين دينامو وتلك الأيادي التي تجعّدت على الطرف الآخر للطاولة. هم كانو| ضيوف حفل الزفاف. منهم من كانوا يتهادون بمعاطف

الصالونات، والمروحات، والدانتيلات القديمة، ومنهم من استندوا إلى الجدار غارقين في الصهت. هـي
 تحت نوافذهم، استيقظوا: ترى من المتوفى في الشارع؟؟ في أزهة
 واعتاشوا من المداخيل التي ورثوها وخبّؤوها، أو مما جنوه واديخرا وانروه من أعمالهم المستمرة.

 طاقم العمل من الفتيان، وقست أصابعهن من عدّ النقود المعدنية الصغيرة،
 مجوهراتهن إلآلا في الأماسي البارزة، للفر جة، والملامسة فقط، ونا ونادراً ما ما تقلّدنها؛ لقد جمعن القماش، والنـي الِّيج والأعشّاب الطبية، ولم يصل بهن الأمر إلى الجنون إذا ما كتب شاعر غنائي قصيدة لأفخاذهن السمينة





 الحبّ، عن كونه السعادة بذاتها: عن الحبّ السعيلـ الـيّ من أجله لمْ تسا تسافر النساء

 هناك في بيت الصحافة عند الغروب. كلّ كالِّ ما كان تسهُيكلي يفعله هو أنه عندما تزور الأخوات بعضهن بعضاً، يدعونه إلى العصرونينة، ويحصل علي الئلى النبيذ، ويشرب أنخاب العمّات. في الأصائل الشتائئية، يعدو بمنتهـى الـئى الوفاء



أو "طبيباً" غير متزوج يدخن سيجارته في الغرفة المجاورة، في حين أن
 كثير من النواحي، انبهار العذارى الصغيرات. هنّ أيضاً يعتقدن أن عليهن



حلاوة وهو يفتل شاربه الملعوق.
 راقص العروس، وشرب أنخاب اللسيدات العجائز، لكنه سعى ألكثر الئر ما أمكنه
 الكلمات، ودندن لصاحب مطعم متقاعد أحمر أحمر الشـعر قائلاً: (الله معك

 الورق التي حصلت في الأسبوع الماضي، وراح مسؤول بلدية عجوز يححكي
 النزهات الهادئة بعينين شاخصتين، إلى رشفات الماء، إلى تعليقات البائعة

 إليه هابطات من الطابق الأول، ولم يصلّين لأجله قط، ولم الم يقمن ولم ولو واحدة، بتقبيل عنقه من الخلف بقبلة كبيرة عابرة، أكثر ما فعلنه من أجله أله أنهن


 اللسنوات في حياة فرنتسارورش، وإذا ما كانت عيناه وقعتا مرة على سيقان أمهات العائلة ذوات الجوارب البيضاء.
 تهريجات السيد تسڤيكلي أيّما ازدراء. بسببه لن يستطيع إنجاز حتى مأتم واحد بشكل لائقو .
أرقى مالدى تسفيكلي من لباس كانت سترته البيضاء التي ارتداها -مع

قبعته القشّ أيضاً - منذ الربيع حتى الخريف، لقد أحبّ حياة المجتمع الراقي. حدث أحياناً أن اصطحبه أصدقاؤه بالعربة معهم إلى الـى سباقات الخيل الخيل عصر

 فرنتسڤاروش ليعطي صيتاً لاحتفاله. تسڤيكلي إذن لم يغفل عيل عن رواية تلك الحادثة التي حصلت معهما حين كان انـي بصحبة صـي صديقه نبلاسكي (صاحب حقول الكرمة، وصاحب المنزل في ساحة باكتاشاش) في حفلة شوموشي. أسهم في هذه الحادثة مختلف أنواع البيرة (بيرة كورونا الحنا، بيرة دريهر ) التي



(كان العم فايكس قد ذهب إلى البيت) - غـمز تسهُيكلي خلا
 شربا نبيذ باداتشوني القوي. ميشيل نفسهـا
 من التاجر الجوّال الذي دخل إلى الحانة كلّ سلّا سلته، وأهدى للسّرطيّ القطبيّ علبة من التين.
(نبلاسكي، بطل القصة، جلس في مكانه مطبن العينين، في حين كان
 جواره: ا(كنت أعرف مسبقاً أن هذه ستكون النهاية، لذا ذهبن إلى البيت البيت في الوقت المناسب") .
ومع الانتهاء من شرب النبيذ تذكر تسڤويكلي أن لنبلاسكي عدوّآً في
 حمراوين، وقد حصلت بينهما قبل سنوات مشا مشاحنة في المقهى في في اليون اليوم

 فقيرة (كل روّاد المقهى يعرفون أنها متدينة)، وأطاح بعصهاه بباقة الز هور ألور من يدها. حملق نبلاسكي والراوي لمدة طويلة في العملاق الأكثر شراسة

ورهبة في الحامية البودابستية. لم يحتمل نبلاسكي إلاّ أن يفعل شيئأ، فراح يمسك بيدها محاولاً ببعض الكلمات أن يواسي بائعة الأزهار العجوز









 غليونه في زاوية فمه اليسرى.
تبادل المحتفلون النظراتـ وتا وتبادل تسهُيكلي وصديقه نبلاسكي نظرة
 بانتباه شديد وصمت أخرس . لم يدرك ألحد ما المـي المقصود بالتع التعليق الذي الذي نطق

 - أجل، طقّ مثل الفقاعة.

ضحك الكثيرون. حاول تسڤيكلي أن يتابع القصة، فمال عن متعهد الدفن، لكن الأخير ظلّ يشاكسهن:


 يستشيره ما العمل بعد الآن.
وبانتهاء المأدبة، التي تعمّدت تأجيل وحفها ولألوا أمام قراء هذه الأيام الذين تخلّوا عن عادة غداءات حفلات الزفاف، وهكذا فإنهم سوف يشعرون

بالنقمة على سكان مقابر بودا، وبست الذين استهلكوا من أمامهم اللقمات




 بانتهاء المأدبة طلب الكثيرون من السيد تسهئيكلي المهان أن يجلس الـيألى البيانو، وقامت الفتيات الخادمات الجسيمات ذوات ات اليدات السيقان الحمراء


 العينين بحزام أزرق التوتَ والفراولة في النبيذ، فصار العجائز يكريك يكيلون القبل
 قال متعهد الدفن على نحو احتفالي، وأفرغ كأسه التي وضعتها الفتاة أمامه. - دعونا نرَ سيفرا - صاح السيد تسهيكلي المتعططش للانتقام، وهو إلى جانب البيانو - لم أشاهد قطَّ متعهَّ مآتم يرقص

 لفرعة زهرة الربيع ذات عنق الزبدة
 شخص كما يعرف" - صاح أحدهم. وبديدأت الارجل العـلي العاجزة المعتادة على
 ولا شيء آخر، بدأت تتمايل، وتمايلت الخصور، والئر وقرعت أجراس الأثيأثراء النسائية الذابلة أو المتكورة، وفتلت التنانير التي صار لها ولها رائحة البخورور،
 الأحذية، طارت كعكات الشعر عن الرؤوس. كأجنحن
 الرقص كما شاهده سابقاً في مسرح الشعب. تحرك، وتباطأ وتسارع ودقَ

بكعبه، وببوز حذائه، ولوّح بمنديل جيبه، وحرّك بمنتهى الجدارة ضغط قبضته على خصرها ها وهزّ كتفيها بطريقة متغطرس وسة،


 حرارة صيفية من ثوبها الأبيض، الذي شـير الـير برماد البرقون عليه. تقافز حذاؤها الأبيض كسنجاب، تأرجح الشريط، والوشاح، والدانتيل، وكأنها استحالت جميعها إلى أعضاء حيّة من جسد العروس منذا الـة أن ارتدتها. ثم جاءت الفاكهة الخريفية، التفاحات الجافة، المجعّدة، لكن اللذيلة الـنة، على هيئة سيدات ليراقصن متعهد الدفن المجنون. كان لكلّ منهن الـن خصرهنا الطازج كعنقود عنب منسيّ في صباح خبريفي، ونيا وفاحت الحلاوة من ثيابها
 حتى رقص الشمططاوات الأثنبه بنبر الجوز، وأنفاسهن الأنثبه برائحة شار شاي

 عن الرقص إلآلا عندما دفع السيد تسشيكلي خصر ها الأرنبي، ذا السترة البيضاء إلى بين يديه.
كانت النافذة مفتوحه، قرع جرس كنيسة في مكان ما. - والمأتمان الجميلان خاصتي!- تنهّد متعهد الدفن من العتمة في الخارج- لكن ستيفانيك هناك.
لثانية واحدة بمخيّلته، رافق الأرملة العنيفة في





 ومختلف الأغراض... أمور جديدة، أحاسيس جديلة صـارت تشغله. أحبّ

لو يعانق أحداً ما حتى لو واحدة من هؤلاء الشُمطاوات، شرط أن تكون دافئة، لا باردة كالجئث في المقابر .








 بقرع أجراس صغيرة، ومع انطواءات برات بطانات التنانير، وفرقعة الحون الحرير


 على البيانو مارش الموتى الذي عزف ذات يوم في في أوبرا الـي
 الأصوات الجليلة للمارش جعلت الجميع يبدؤون الرقص مجلّدرادّا، غير أن السيد سيفرا رأى الز مّارين ذوي البطون القسيسيةّ، والوجون المون المتنفخة، مائلين برؤوسهم إلى الوراء، وبو جوه

 الجنازة ذوو السيوف المسلولة يمسحون بمنديل مغبّر قطرات الدئر العرق... النساء المتوشُحات بالحداد يتثاقلن في سيرهن في غبار المقبرة، الرجن الرجال

 مستنفداً قواه وسط حـالة حفل الز فاف. لعلّه شرب أكثر مدا مـا ينبغي، لأنه راح بيديه الممدودتين يتمسك بالجوارب البيضاء للنساء الر اقصات...

- هل لديك تصريح بإلغاء الاشترال؟ - صاح صديق النكات الرخيصة،




أمام المر أة الشابة. وقال باللغة الألمانية: - لتبارك الآلهة حفل الزفاف الفضيّ هـا هـا
 المنزل ما يشُبه هذه العبارة التبريكية.

خرج متعهد الدفن.
رحل يانوش سيفرا رسميّاً مثيلما أتى. لكنه وهو ونو يهبط السلّم المعتم


 على أجسادهن، ليتقطر العرق والماء على أياديهن. أصدرن أصواتاً كالحصّادات المرهقات.

t.me/soramnqraa

## الفصل الرايع

> (فرانك يمرّ متعهد الدفن في شـو وزارع
 كأرغن في شوارع الضواحي. كرتّام شـاب يدندن في مر سمـه الخاص
 ولار جل النساء الحيّات رائحة مختلفة عمّا للميتات، اللواتي غاتي البا




 تشوّهت وجوههن أخيراً بالتجديف أو التعبد. أما مريضات المات الاستسقاء فقد تجنبّهن على نحو خاصّ، وكان في بعض الأحبان مغرمأ... لكن فقط بالميتات الشـابات العزيزات طبعاً. كان هذا هو الحبّ الحبا الميت اليانس



 كانت ذكريات متعهد الدفن عن موتاه الشابات الجميلات. كان يضع بيد أيّ منهن باقة من الورد مهما يكن مذهبها... لأن قناعة يانوش سيفرا كانت

تقوم على أن النساء ينبغي أن يكنّ متعصبات، متدينات، متحمسات الإيمان،
 وفي أيام الصوم إلكبير، والأيام الطويلة يمشين بخطىى صغيرة كحبّة الصّة العدس،




كان من حبيبات متعهد الدفن الميتات ملكات وميرات وسيدات المجتمع.






 سيدات المجتمع: لكان ستيهانيك يقضي ليالي عديدة لا يستي ئطيع النوم إلى أن يتمكن من إرجاع الشعر إلى صاحباته الحقيقيات.
 ليستفسر منه عن مجريات المأتمين بعد الظهيرة. كانت المسشرحة آنـة آنذاك







 إلى العربة السوداء. لم يكن ستيهانيك في البيت بعد. قالت زو جته إن زو جها

يشرب في حانة (الموقف الأخير ) حيث اعتاد حفارو القبور، ورجال المآتم
 ("في هذه المهنة يجب أن يتحول المرء إلى سكير"، قالت الميا ألمرأة، ووضعت في مئزرها الدجاجات، والبطات، والإوزات ألصغيرات التي راتي التّها على أطعمة غامضة تشبه كثيراً بقايا طاو لات الما المشر حة، لتبيعها في الصباح الصاح في سوق بودابست. كانت قد أغلقت في قفص على ديكتها البديعة الصوت، ودجاجها ذي الريش اللماع، ودجاجها الرومي. بطبطت البطّات متوترة كأنها تنتظر كبداً على العشاء.
تبادل متعهد الدفن الحديث مع سائق العربة الذي، بلا شكن، كان يعرفه جيداً.

- مرة أخرى، هناك مشكلة في شارع فرانك يارمياش؟ ْ ـ سأل سيفرا.

أجاب السائق:

كان متعهد الدفن ضئيل الحجم فاتسع له المقعد ليجلس بين الثـرطي
 أوللو. ناظرو الأبنية، وأفراد الأسر جلسوا ألما أمام الأبنية على أنواع مختلفة من



 على أنسجار الشارع المغبرّة سوى الماء الذي تدلقه النساء من النو افذ إذا ما ما
 وأنصاف عراة انتظر السكان إنُعال المصابيح، انتعلت الفتيات الأحذية النـية بأر جل
 الأغاني الجديدة التي يعزفها العازف الغجري الوريا الوسيم ذو الشعر المزيّت فيّ في
 بمناديلهن الجيبية، ولوّحن بها وهنّ على المقاعد الصغيرة لكيّ لكي تملأ رائحة

عرقهن الشارع. تدفقت من النوافذ رائحة بشرية مريرة. أشعل بائعو الفاكهة المتجولون فوانيسهم الصغيرة، التي على ضونئها طوال الليل يبيعون الكرزئ،



 ونبيذها الأحمر. توق إلى الحياة، ضحك (كوقع مطر الصيف)، خحصوبة، وجرعة كبيرة من الفسق كمنت فوق الشوارع البودابستية تحت الأضواء
 كالنداء. ناظر البناية العكر المزاج الفائح برائحة النبيذ، قبض ملى ولئى ورقة مالية

 انسلوا على أثر فتيات عاملات صغغيرات رقيقات، وراحورا يلعقون ألستتهم
 المتأرجح حول تنانيرهن الصغيرة البالية. عيون نسائية يهودية إسبانية برجتت



 النسائية الباردة وغير الحساسة، في حين قامت النساء الشابات الطيبات الـيات، المستضعفات، الحساسات بمزج المواد الكاوية، وإشعال الكبريت في الـيا الفنبة المنازل البائسة. تدحرج الرخيص والثمين، النفاية والحجر الكريم، الـرا الخرق



 والعاملات، ورثّات الثياب البائسات يحملْنَ تحت قلوبهن أجنّةٌ لا يمكن

نسبة إلى مدينة بابل القديمة.

لأحد أن يتنباً مسبقاً ما إذا كانت سترعرع ويغدو منها أساقفة أم لصوص.
 مخاض الولادة. غيرة الحبّ السارية مع خفقات النبض، والإهاناتات اعتزلت

 فيما العهر يروح ويجيء بتنورة شفافة، ويعرض سيقانه وركبه بمرح. التواقون إلى جزيرة - لا أحد، المختبنون في كثانة كوم تشّ كتب الرو الموايات، التلاميذ




 المسائية حيث تدحرجت عربة نقل الموتى السوباء الماء بحصصانيها الهزيلين. كان









 دفع النقود لتسرّهم بأيّ شـكل من الأشكال. مرّت العربة أمام مقهى E


 تمديدات الصرف الصحي قد تعطلت في المدينة. يقف العازف الغجري قائد

الفرقة بابتسامة نشّال في مكانه الخاص، فيما الغجر المسنّون يقفون في الزوايا








 توّاقات للشهرة، حمقاوات، مغفلات، ورجات طوال ساعات النهار رجال ساخرونٍ
 مصادفة خلال اليوم، وهم يحرصون على سراونياونلهم البيضاء كي لا تتجعد.
 أصداغهم بل نحو البالوعة. - انسلّ هو أيضاً كرؤية غريبة.
كان في شـارع (فرانك يارمياش وز وزوجته ) تجمع ضختم مئل كلّ مرة إذا ما حصل في الشارع انتحار أو حفل زفاف.



 عصاباتها السرية، وغرف نومها، ومطابخها الريا، يجلبون الأخبار، ويسلّمون الرسائل لمعرفة ما جرى في الجوار، يو قظون نير غيرة الحبّا الحبّ، كما تو وقظ الساعة الغاطّين في نومهم. يأتي تجار الشنطة إلى البيوت بالحرا $ا$ الحرير والأقمشة،




وتعدّدية في الألوان. فجأة تنمو كعوب الأحذية، تشتعل مساحيق الوجوه، التنورة الداخلية حلوة حينما تصدر حفيفاً .. في هذه الألكوان الأكوا البالية، المعتمة على الدوام تقطن تلك النساء الغريبات تحت رعاية سيداتهنّ. وهؤلاء
 الكفيلات الضـامنات عند الجواهر جي، الذي يطوف في ساعات الـيات المساء من بيت إلى بيت من أجل الأقساط المترتبة علئليهن المطبخ يتغر جن على الخواتم، والأساور وهن ما ما زلن بالقميص والِّن والبابوج،
 بعض الأحيان تحصل مشاجرات من أجل النقود أو من أجل عشين الجيق مشترك،
 إلى أن يخدش الشّابُّ، سببُ المشُكلة، ذقنه بلامبالاة بشفرة الحلاقة.

 الغرف هنا تلك الرائحة كأنما سَقْيُ عيد الفصح يحصل هنا هنا يو يمّاً. الأرائك
 الصور الفوتوغرافية، البطاقات البريدية المصورة هي ني نفسها







 لم يتبعها صباح يظهر فيه على ناصية الثـارع ذلك الفتى الغريب المجعّد، القذر، السكير الذي ليس لديه ثـقة مسجلة لهذه السنة في في الصـي العاصمة، لأنه
 من أيتما شيء، هو الذي يعني لهنّ الحياة، والسعادة، وتمن النضال. أية قبلة

حقيقية يلامسن بها الوجه الضـجر، وما آلذّ لكمتهنّ يكلْنها عليه، وبعدها
 تطهى بوفرة مع الخضار؛ الإوز السمين السابح في دهنه، السردين بالزينريت،






 صارخ لمساحيق الوجوه، سخام وماء في كلّ مكان في هذا هـا العالم، الذي
 يوم غدِ أن يوضع أيّ من هؤلاء في العربة السوداء، وسبب الموت: اختناق... سمع الآن فجأة في الشارع صر اخ غامض اهتّز له متعهد الدفن من وراء ساتر ما أو من مدخل بناية، حرح خأحدهم شيئاً لم يفهـه منظّم المآتم، لكن الصوت هدر في الشارع المزدحم على نحو آمر جعل يانوش سيفرا يبدأ
 وهما يهزّان رأسيهما.

- قفا! - صرخ يانوش سيفرا - يجب أن أنزل...

قلق السائت. أعلن أنه لا يجوز التو قف في الشارع بعربة نقر نقل الموتى، ولا

وعندئذِ لمح متعهد الدفن ذاتَ نفسهِ إلى جانب
 ووجهه، وقبعته التي - منذ الآن نصاعداً - صارت لن تن تفارق الغار الغريب، المجهول الذي لم يره حتى الآن... لم يستطع مقاومة صوته الآمر. يانوش سيفرا جانب الـياج وانتظر، في حين كان يانوش سيفرا يقترب منه بخطى صغيرة.

## الفصل الـخامس

## وفيه بلتقي المواطن المسالم بـ "(حلم").

عان رجنه جيداً خريفيّاً.

كان وجهه مكسوّاً بلون الأوراق الساتطة الذابلة. خطوط وتجا وتجاعيد تتقدم
 أثر لذلك الشاب السابق العهد كما تخيل متعهد الدفن نفسه قبل ساع الوا
 تنورات السيدات، وما إن بلغ شارع (فرانك يارمياش وزوجته


 نظر متعهد الدفن إلى ذاته مصعوتاً. „أتراه يمتهن مهنتي نفسها") - برقت الفكرة في ذهنه.
 الصغغي، شارع السيدات حيث قد لا تكون هنالك حاجة ماسّة له؟ هـ هل تاده


 فكر يانوش سيفرا لبعض الوقت بآية طريقة سيدخل في الحديث. فقال أخيراً:

- أليس هذا شارع فرانك يار مياش وزوجته، وأنا لستُ بعيداً عن المنزل

رفع الغريب بكلّ تهذيب قبعته القشّ الدائرية، كمتعهد الدفقن، وأجاب
بصوت حذر متحفّظ، شبيه بصوت يانوش سيفرا:

- حقّاً يا سيدي، هذا هو شو شارع فرانك يار مياش وزوجته ونـي ونحن على مقربة من المنزل رقم اثني عشر .


- شكراً سيدي.
- العفو سيدي.

غير أن فكرة مستجدّة دهمت متعهد الدفن لمتابعة الحديث. - هل لي، يا سيدي، أن أعرف كم الساعة الآن؟
 جيبه، وأخرج ساعته الذهبية. كانت هذه ألها الساعة الأخت الشت الشقيقة لساعة

متعهد الدفن. ولعلّ في داخلها أيضاً اسم المصنّع السويسري نفسه. - الساعة التاسعة - أجاب الغريب، وأر جع ساعته إلى جيب سترته الـري انفطع الحديث مرة أخرى. ارتفعت القبعتان مرة أخرى، وافترق
 إن خطا كلّ منهما بعض الخطوات حتى تو قفا. كان بينهما مصباح شار الـوارع. تو قفا وراحا ير مقان بعضهمها بعضاً بانتباه على ضوئه الأزرق الشا شـارع فرانك يارمياش وزوجتا ريانه.



 يعرفه، ولم يره قط. لكن كيف حصل أنهما حتى الآن لم يريا بعضهـها بعضاً، ولم يتعارفا؟

وقف المواطنان، ونظرا ماذا يفعلان الآن، ماذا سيقو لان بعضهما لبعض؟

 أنيقان في شوارع بودابيست.
كأن الغريب قد اكتشف ما يفكر به متع مابهد الديفن


$$
\begin{aligned}
& \text { أن أرشدك إلى وجهتك؟ - قال بكلّ أنس. } \\
& \text { احمرّ متعهد الدفن. }
\end{aligned}
$$

- لقد ضللت طريقي، وليس لي ما أقصده هنا. لكين قل لي لي أرجوكك لماذا
صحت بي حين جلست في في العربة؟
- أنت تتوهّم يا سيدي. وليس لي ما ألِي أقصده هنا. ليس الصياح من عادتي على الإطلاق. أنا شخص في منتهى الهدوء.

 استاء الغريب بسهولة (مثل يانوش سيفرا)
 عادتي. والآن دعني وشأني، ولا تتبعني.
 أستمرّ في هذه المشادة الكلامية في النشارع - أُجاب متحهد الدفن. رفع قبعته، ومضى مرة أخرى النـي ما إن قطع عسّر خطوات حتى اصطـد - بات الأمر نكداً - صرخ يانوش سيفرا - لكن قل لي من تكون أنت حتى تظلّ تثقل عليَّ؟
عندئذِ تبسّـم الغريب عـي بحزن ورقة - ما زلتَ لا تعرفني؟ أنا حُلُمك.
- حمابقة.

أمسك الغريب يد متعهد الدفن.

- لا تزعل، ولا تغضب. لقد التقينا لأننا عمّا قريب سنفترق نهائيّاً.

 الشذوذ الكثير، والجنونيات، والطرائف، والأعمال الألإِيرا الإجرامية، والفواحش،

 وصارعت اللصوص، لمّا كنت أنت تضطجع في السرير.
 ثرثرات الغريب. رفع يده وكال للغريب صفعة اصطفقت على ونى وجهه.




 بانت تنانيرهن الداخلية فوق أحذيتهن البيضاء، واليار ألآس يكلّل رؤوسهن









 عر سانآ و تطفات زهرة الوادي على معاطفنا، كم مرة بعد الانتهاء من الطقوس

تبادلنا قُبلاَ مع صديقات قلقات شاحبات، مع أعمام برائحة الثوم، مع عمات





 العيون، القمة المهمازية للرجولة، الحفلة الهاربة للعش العندلئليبي الذي ليست منطقته أوسع من منطقة خاتم الز فاف: نقضي ليالي الزفاف التي يعلن العريس المتديِّن بدايتها برسم الصليب




 صوراً تناسب أفكارهن. - تذكر أيها المتعهد المأتمي العنيد أن عريا عريا موشحةً قد أقسمت لك ذات يوم في كنيسة ساحة باكاتشا باتُ تسگّعنا في شارع جيب تحت نوافذ البيوت الأرضية حيث كاني كانت النساء في الأماسي الصيفية يفتشن عن البراغيث في ملابسهن الداخلئلية. وجلسا في حانة شارع فيو لا حيث عزفين الصن مفطوعات كوشوت بالت بالتناوب مع فاتحة

 يفضح بعض الأسرار العائلية. أوو، حتى السيدات الوات المدنيّات لَّنْنَ متشابهات وراء الأبواب المغلقة لغرف النوم! مكابدات فريدة - أشبه بعروض سيرك - في أثناء النهار هنالك حاجات جسدية إنسانية تذكر بازدراء، تتجلّى في الصهـت، في الوحدة- يركب القرد على الطبل - يشاهد الجـر الجزار المتغطرس
 الأفعى، فيما الرجال السكارى يختبئون تحت السرير هرباً من غضب

زوجاتهم، وعنفهن، وصراخهن. لو لم نعرف إلّا قصص غرف النوم في شارع ڤيولا، لما بقي أمامنا سرّ من أسرار الحياة، أو سلوك

 البيوت في الطوابق الأرضية بنظرات رقيقة متسامحة السيدة شُتائمها في ليلة دخلتها كقائد حرس على الر الرغم من من كونها تزو


 والرجال بائسون كالأسماك على اليانيسة.
 وأشفقت على المخلوقات النسائية الضعيفة بسبب الر جال المتو حشين. لوّح "حلم" بهدوء:
 كنا خلال النهار نرتدي ملابس عملنا السوداء الرياء بوجوه متأثرة





 صدحت في قلبنا أنغام الأرغن، وغرفنا الألا
 قطعتها لهن في حلمك. تذكر فقط كم مرة نمت عند قند قدمي الخيّاطة الصّا الصغيرة، وهي تحرك برتابة، وحياد، آلة الخياطة بر جليها بالجوريبين الأبيضين! تذكر

 أن تقيم في السجن طوال حياتك، بسبب ممارساتك الغرامية العنيفة التي

قمت بها وأنت تأخذ غفوة، وفي أحلام يقظتك... لا أحد سرق لحماً أبنبيّاً مقدّداً من المداخن، كما سرقت أنت يا سيد سيفرا.

## 


 القبعة، وحسن الخلق .- لا أحد رفع قبعته بقدر ما رفعتها - لكني في في الوا الوقت


 كنت أفضل أن آخذ تعهداً، مجوهرة عائلية أو معطفاً وكنت أر أر جععها بدقة، ومن دون نقصان... كنت في حاجة إلى مثل هذا التعهد فقط لأنني أعرف
 عجوز مضى أسابيع على دفنه؟ لا معنى إذن لأية كلمة ألمي أسمعها منك وتك وتقلّل
 شخص دحترم ونزيه طوال حياته.
"احلم" لم يعلّق. أمسك بذراع متعهد الدفن، وحدّق بعمق إلى عينيه.
وهمس له بسرّيّة:

- تُرى، ما الذي يبحث عنه يانوش سيفرا هذا المساء في شـارع فرا فـرانك


 وبذاءات الأعراس، والأحاديث المبهرة، والنظرات المرات المقلقة. عادة قليدية



 زو جاتهم وهم تحت الأسرّة، أو من خلال شـقوق ستائر النوافلذ غير المسدلة

جيداً .. وإلى هنا يأتي المشيّعون الذين عند وتت العصر دفنوا كلّ سعادتهم
 الأشبه بلون شبكة العنكبوت الذين جاؤوا خفيةً وبهدوء بعد ألـا أن أطلق سراحهم صباحاً من السجن حيث أمضورا سنوات لا لارتكابهم جرما


 اللسيدة التي جر فتها المصادفة إلى حضنهة. هذه الجـي الجدران التي نادراً ما ما يقومون




 مسحوقة وذابلة للسباب الراحل
 هذه الأشياء تملاُ بالقرف الشخص الشُديد النزاهة من أمثالك سيد سيفرا؟ ومع ذلك تتخفّى هنا تحت غطاء الليل... تسترق النظرات في الظلام إلى أطراف الأثواب النسائية... تنتظر تحت مصباح نـا امرأة تتعثر بها... تلاحق السيقان المتهادية ذات الجوا الجوارب البيضاءـاء .. على



 سيفرا، وما أنت سوى ورقة ذابلة بانسة؟

وضع متعهد الدفن يده على ذراع (احلم":

 مهنتي شهيرة بالسرعة. إطباق التابوت، ثم حمله بسرعة لكي لا يتوافر

لأفراد العائلة الوقت الطويل للوداع، وإلّا فسوف يظلّون يبكون، ويولولون،



 بخطوات مرنة بمجرد أن خطا فوق العتبة المهترئة.

## الفصل ا'لسادس

## وفيه: المر أة ذات الثلالة آلاف عام تعامل <br> الر جل العجوز المذنب كما يستحق.

كان المنزل - كأيّ منزل في شـارع فرانك يارمياش وزوجته - معتم الفناءّ،




 ديكنز، أمّا هو فلم يكن يعرف ذلك في كان يحصـل في الفناء عر اك مسائي كبير.


 وحمل بغض منهم عشاءه إلى عتبة النافذة (اللحم المقدّد، السمك الـيكّ المخخلل، النقانق المثوّمة، والبيرة التي لا مفرّ منها) لكيلا يفوتهم أيّ شيء وئ من تفاصيل ولي
 آخرون القبعات (حتى قبل أن يرتدوا قمصانهم)، وقبع بعضهم بالعباءات المترلية التي اعتادوا قضاء الليل بها كان كلّ شيء مكتظاّآبالأبخرة الحارة كحمّام ساونا يعمل في الليل ويستحمّ فيه الرجال والنساء معاً.

تعرّق زجاج النوافذ، تلولب اللهب الكحولي أخضرَ كاللهب في مطبخ اللساحرة حيث يتمّ طهي العيون البارقة السوداءّه، والشفا

 المحمومة، والأكتاف البيضاء، وطار المسحوق واللحرير اللارير كما في غرف الملابس في دور المسرح، يبرّدن هنا أداة تصفيف التُعر برسالة الـة غرامية، يقفن بعناد بأحذية ذات كعوب عالية إلى جانب البي الجدار في في الغر الغرفة الأولية

 مطلقاً بعد هذه الليلة.
راح الثـاب الذي سكن في الشققة - بكونه تحت رحمة امرأة ناضبة
 كبيرة. صـمت ناظر البناية للطرق العالي، وانسحب إلى مخبئه مغمغماً شاتماً. وهكذا انتهت المشاجرة.

- لماذا تقفون فاغري الأفواه؟ لينصرف كلّ منكم إلى عمله. وبهذا عمّ الهدوء في المنزل.

 إلى هنا سعى يانوشُ سيفرا وصديقه الحلم"،

 تسْتري، يا يانوش سيفرا 1.
أجلسـت يـلا الزائرين في المطبخ، كصديقين سرّريين قديمين. (كانت قد


 اللواتي لا يملكن مالآ كافياً. لقد سكنت عندها لانـ على الدوام فتاتان أو ثلات،

تكفّلت بأعبائهن، وحمّمتهنّ بالحليب والزبدة. أن تتمكن إحداهنّ من
 (روزنباوم وكويت) في هذا الشـارع يبعث بكلّ بكلّ سرور أجمل المجوهر المرات، وأفضل الثياب "(لفتيات يـلالا". كان العشاء إوزَّا محمّراً.


 لأن أشغالي كثيرة. أنا أعمل طوال الوقل الوقت لأنني امر أة محترمة طوال حيالي


 أبسط الهدايا، لأن عليها أن تعوّض أمورأ أكثيرة. أخذت المهرأِّاتُ ثروة كبيرة. - المهرات؟ - سألها يانوش سيفرا مندهشاً.





 من الضحك حين كنت أروي له النكات. كان حبيبي أجمل الشبان انـيان وكنا


 سال دهن الإوز على شفتي متعهد الدفن. أعطى الحق في سرّه هأولثـ لـك الذين يثنون على طبخ يـلا.
الكرايتـــار : نقود معدنية صغيرة - المترجم.

- تناولا القثاء المخلّل، أنا خلّلته في الأسبوع الماضي
 بمهابة وجدية كما يليق بر جل محترم.
- لديك وجه صادق - قالت وهي تقيس زائرها بعين واحدة - يجعلني
 الغنسيل، تفتح الباب للزوار... هذا سيكون عملك، ألديك الميك المزاج لذلك؟ رفع متعهد الدفن غطاءطنجرة فوق الطبّاخ، ونظر بفضول الكى ما بداخلها ضربت يِلا بملعقة الطبخ على يده. - أنفك منوّم منها. كان حساءً بلحم البقر وعظمه، وكثيراً من الخضار، وفار وفاحت رائحة الفلفل، والقرنبيط، والجزر، والكرفس. وبان أيضاً في الحساء قطعة من لحم الديكة.
- حتى يوجف فرنتس لم يأكل مثل هذا الطعام - غمغم متعهد الدفن. - أعتقد ذلك - أجابت يِلا- هذا الحساء لمليكي أنا. كلّ يوم حين يستيقظ يأكل لحم البقر المطهي.
- يؤسفني أنني لم أكن في يوم صديقاً للنساء. أظنّها أجمل المهن في

العالم - قال متعهد الدفن متأملاً.



 ذقونهم إذا ما كان دكان الحلاقة مغلقاً... حبيبي أنا كان المتأنت الأول في في المنطقة. حتى إنني منحته مصروف جيب إن إن لم يكن يملك النقود. عطّر النـوت منديل جيبه بأروع البار ڤاناتات، حتى إن الأحياء المحجاور الماورة كانت تتعرّف على

 عضلات جسدها الصلبة، وجهها الهادئ الحازم، عينينها الباردتين، جبينها

البارد، شتعرها المسرّح إلى الخلف. لم يبدُ على هذه المر أة ما هو متكلّف،



 ضاحكاً، ولعلّه كان يفكر جديَّاً بما نطق بهـ لم تستهجن يِلا عرض متعهد الدفن.



 لن أقوم بعد الآن بأيّيّ عمل مجنون فيما بيما بقي من حياتي. أنا أمرأة جادّة. - وأنا أيضاً رجل جادّ - التقط يانوش سيفرا الكلمة. - لا اعتراض لديَّ من ناحية سنّك. أحبّ الر جال الكهول. صديقتي أسعد النساء منذ أن تزوجت قن نظيف ومريح، يقارب الستين من العمر، كقرب يوم النـي النسبت من الأحد.


 السكر، وألاّلا يأخذ قيلولة بعد الغدلاء الغداء. ولتككن أسنانه، ويداه نظيفة وفمه طيب

 وليكن متديّنال لأني أؤمن بالله الخيّر الذي ألانياني في كلَّ خطوبي حتى الآن. سمعت في هذه اللحظة شتائم قوية مختلطة بصوت انسكاب المياب الماء

المنبعث من الحمّام.
 أشعل متعهد الدفن سيجاراً، وطاف في المنزل. اشتعل الفانوس بخفّة في

الغرفة الأولية المعتمة. انفتحت من اليمين واليسار الأبواب التي يعيش وراءها الناس أغرب أشكال الحياة. تضطجع النساء ربما على الأرائك، ضبراء


 باقتضاب وغرابة، ببكاء وغرابة... تحلّق تحت سقو

 الأرجل على رؤوس الأصابع مقتربة بكسل من النافذة لتلقي من خلا


 والخياطات، والجارات، ويروين الحكايات الطويلة كما في ألف ليلة وليلة.



 الدير اللواتي يصغين بآذان متعطشة لافتراءات الر جال المتين المتوعة.

رجعت يِلا.
كان وجهها أكثر احمراراً من عادته، وعيناها تقدحان شرراً. وبعد قليل خرج من الغرفة الأولية رجل أنيق طويل القامة، كاد لشـدة غضبه أن يخلع تفل الباب.
 وهي تتابع الخطى الخابطة النازلة على الدرج.


- وما علاقتك أنت - فرقعت يِلا - أودّ لو تقول لي ما الذي الذي أتى بك إلى هنا مع هذه السمكة، صديقك الأخرس؟

ضحك متعهد الدفن:

- أتينا دونما سبب، مثلنا مثل الآخرين. مررنا من هنا بالمصـادفة. تطّبت يِلا جبينها:
- من جهتي، يمكنكما البقاء هنا. لكنتي أكرّر أنني لا أحبّ الأشخاص الذين يحشُرون أنوفهم في كلّ شيء. ممنوع هنا التلصص، ولني والتنقيب، والفضول، فلن يجدي ذلك نفعاً على الإطلاق. مسموح هنا المجيء والذهاب، ولا شيء آخر. أنا لا أطيت الزبائن الذين يطيلون زياراتهم. كان سيّدي قبطان السفينة طويل الزيارة بما يكفي. طفح كيلي منه. اذهبا إلى الصالون.
نهض يانوش سيفرا مبدياً انحناءات كبيرة، ودخل مع صحديقه إلى الغرفة المشار إليها. ما إن انغلق الباب حتى قال التاجر الرزين لصديقه: - إذا استمرّت المر أة عدة سنوات أخرى تطهو مثّل هذا الطعام الطّم، فسيكون


 نسيذات المنزل. عثر شخلم علِّم ثتب التجسس، فامتقام ظهره كتطّ الكوندور

فوق سقف البيت.
استقر يانوش سيفرا على الكرسي، وأسند يديه إلى ركبتيه كأنما أراد بالدرجة الأولى آن يريع يليه الصغيرتين اللتين أرهعتا في الطريق الطئ الطويل.

 التي أمامه شتّى أنواع تماثيل الزينة من الزجاج والبور البورسلان والبرونز كما يبيعونها في الأسواق.
 برونزي لإنسان مقرفص، ومرمدة السجائر البورسلانية كان على صفحتها

بونتوس: اسم منطقة تطلّ على البحر الأسود، واتخذت في العهود اليونانية اسمه
نفـه: أي البحر الدضياف - المترجم.

العليا ضابط ألماني يتنزه ممسكاً بيد فتاته ليوم الأحد التي تعتمر قبعة أزهار


 رباط الجوارب، ذلك الجزء من الفخذ الذي اعتادت أكثي السيدات تميزيزا
 under den Linden البرونز تجلس على ركبة امر أة عارية. قطط عقفت أذيالهان، وكلاب صـا صغيرة زجاجية ذات أعين ذهبية تعاونت بعضهيا مع بعض
 لكن صورة متميزة أخرى أيضاً كانت هنا. صورا




 الصورة: سباق ليفربول الكبير للحواجز 1836 - لو تسنّى لمتعهجد الدفي

 لهذه النساء منذ ذلك الوقت؟

- نرغب في أن نشُرب شيئاً؟ - قال حلم الذي عاد محمرّ الوجه من عند

ثقب التلصص.

- حفّارو القبور يشربون فقط، وإلآلا فإنهم لن يحتملوا مهنتهم القاسيةأجاب يِانوش سيفرا.
 التماثيل البور أنانية والزجاجية واحداً واحدلاً وأِ عن الطاولة، وأعاد وضعها
شُارع شُهير في برلين ( ترجمته: تحت أشجار الزيزفون) - المتر جم.

على المفرش: صار هؤلاء على قيد الحياة. سعى تمثال الإنسان المقرفص

 الثنائي البرليني المر مدة، وأدارت المر أة ذات ات القبعة الوردية الونية رجليها العاريتين




 العربة، وجرت الخيول الطويلة القوائم، واختفت وراء الـواء الجدار، لتبرز من جديد على الطرف الآخر من اللوحة.
 الدفن، وسحبه إلى عند الباب حيث أمكن من شقّه رؤية الغرفة المجاوراورة بكلّ وضوح.
ألصق منظّم الدفن عينه على الشّقَ وشاهـلـد الآتي:



 كانت هامدة كالذبابة العالقة في اللبلاب. تجرجرئ وصار غريباً كأنه التصق بفروة رأسها كشُعر الدمى. لا وجود لحا لحاجبيها إلّا


 بمنتهى الهدوء كتلك النباتات ذوات فم البوق الذي يبتلع الذباب المقترب

 باستطاعتها بعد الآن الإحساس بأرجو حة الأمواج المانحة للحّياة. قد تقرع

الأجراس فوت المياه، ولا تخرج السمكة رأسها في شفق الفجر لتسمع بفم




 - كيف عرفت أن عمر ها ثلالة آلاف عام؟ - سأله يانوش سيفرا هامساً. أجاب حلم:

- ستراما تستيقظ في الحال. مرّ عليها ثلاثة آلاف حلم علم على الأقل وسرعان ما انشقّ الباب، وراحت يـلا تنادي إلى الداخل بصوت

ناظر البناية:

- أفيقي يا ماريتسا، جاءك زائراء

وبسماع الصوت، والنداء، وانشقاق الباب سرت على طول طول الجسد النسائي العاري رعشّة خفيفة أثبه بهبوب الـبا الريح في الفلاة.





 الضئيلة القدّ تمكنت من البقاء و اقفة. عيناها الخوخيتان، أنفها المستقيم كالسيف، جانينها المينا المربع. حاجباها

 المصباح المعلّق الذي غطته زجاجة زرقاء ذراء ذات نجمة ذهبية جعل أنحاء

 تناولت من آلركن ثوباً فضفاضاً وغطّت جسدها بحركة واحدة منها.

- ألَّمْ تَكن المر أة هكذا قبل ثلاثة آلاف عام؟ - همس حلم.

وافق متعهد الدفن بصوت خفيض، وتابع ما سيحصل، بعينين مفتو حتين
إلى أقصاهما.
وتفت المرأة للحظة وسط الغرفة بخمول، وسأم الحياة. مدّت ذراعيها


تنظر من وراء ستائر المسرح.
 قدميه. وبقفزة فهد، على رؤوس أصابع رجليها، كانت أمامه.
 وبكلّ احترام البنوّة للأبوّة، قامت ابنة كليوباترا بتقبيل يد السيد الصغير







 بلا كلل الكتب البالية أو يشاهدلون بالعدسات المكا المبرة، شتى أنواع الرسائل



 بأن العجائز يفكرون بطريقة تختلف عن النّبان بالمر أة الشابة الجميلة... لا لا

تعرّفا على „السيد الأستاذه" في شارع يارمياش فرانك وزوجته. كان في

البداية يقصد مرة كلّ أسبوع (كارولين) الحمراء - التي كان لديها أحد عشر
 وفي قبعته - ثم ماتت المر أة الحمراء و حضر السيد الأنستا الأستاذ مأتمها، قام من المقبرة مباشرة رجع إلى البيت برفقة ماريتسا التي زارها العم فاعل الخير مرة كلّ أسبوعين.
ليس عبياً أن ماريتسا كانت ذات ثلاثة آلاف عام، فلقد عرفت نقاط






المستنقعات.
خلال ذلك لمست برؤوس أصابعها وجه السيد العجوز ذا الطلاء الأحمر، وكافة الألوان التي كانت على وجلى هذا الر جل العجوز الغريب الأطوار قد طلى نفسه حقّاً لهذه الأمسية، فانتقل لون وجهه الأحمر كطيف إلى رؤوس أصابع ماريتسا، ومن الأصان الـابع إلى



 المستعارة، قد تجدّدت، وانتعشت، وصارت جميلة، مكتنزة، في حين آلى السيد العجوز كطيفي إلى التلاشتي كدمّلة منفقئة.

## 

ركع السيد العجوز أمام المرأة ذات الثلاثة آلافـ عام
 ووضعها في حضن المرأة. كان العجوز بلا أنف، وبلا وبلا رجل مشهجداً مذهالكا حقّاً. وفيما بعد حين خلع معطفه، بدأ يتقدم بهيئته المركبّة تركيباً، ويخرج

من واجهة بائع الأعضاء الاصطناعية، هارباً من تحت الزجاجة قادماً إلى
هذه الليلة.
وخلال ذلك طلب من المرأة بصوت متوسل بالكِ أن تسامحهه على ما


 كمجنونة. واعترف أن سبب كلّ هذا هِا هو الحبّ الآثم الذي يشعر به تجاه ماريتسا، ولا ينطفئ.

- عد إلى أسرتك، لست في حاجة إليك. ما الذي سأفعله ببائس مئلك؟ - صرخت به ماريتسا بلهجة قاسية.

لكن السيد العجوز لم ينبس بحرف. ألقى بنفسه أرضاً، وراح يقبل بجنون رجلي المر أة ذات الثلاثة آلاف عام.

- عاقبيني، لكن أحبيني - قال العجوز البائس مجهشـاً بـبكاء مرير .
 إلى الركن حيث أخرجت من هنا هناك عصا من شـجر البندق. كالت كالت له بعض الضربات، لكن العجوز وجد ألن أن العقاب قليل لأنه كان بيديه المتشابكتين يشير إلى العارضة الخشتبية السقفية.
- تعرف أنني لا أقوى عليك وحدي أئها الشرير العجوز - برّرت ماريتسا. لكن العجوز ظلّ يتوسل إليها حتى شققّت المرأة ذات الثلاثة آلاف عام

الباب ونادت إلى الخارج:

- تعالي يا سيدة رجاءً.

دخلت ييلا مشمّرة عن ذراعيها، محمرّة كزوجة جز جزار ـ و وقالت لماريتسا:

- دعينا نسرع، لأن الدوق الأعور أيضاً هنا.
 إحدى يدي العجوز مع رجله، وفتلت يده الأخرى إلى ما اوراء ظظهر الخر ور وربطتها بكعبه، وأحاطت خصره بحزام، ثم علقت حبلاً بالعارضة الخشُبية السقفية.
- دقت ساعتك أيّها المذنب العجوز - قالت للعجوز. ثم بمساعدة يـلا، رفعت العجوز الضئيل في الهواءء، ورفعتاه إلى السقف، ببطء أول الأمر ثم قامتا بضربه.
 دعنا الآن نلقِي نظرة في مكان آخر - قال حلم لمتعهد الدفن.


## الفصل السابع

## وفيه تتبدل السيدات، والسادة كأوراق الشدة

## $\ddot{0}$

t.me/soramnqraa
في يدي العرّافة.

- أنا القديس أوغستين - قال الشاب في داخل الغرفة حيث ذهب متعهد الدفن للتلصص بصحبة حلم.
كان شابًاً بتسريحة ذيل البطة، وبنطال أبيض، وحذاء أبيّ أبيض كذلك،



 في المر آة عن أسنان ناصعة البياض. - أر جوك يا هنريك - قالت المرأة وسط الأريكة بصوت شالٍ - ابقَ هذا المساء في البيت. يراودني إحساس بأن شيئاً ما سيحدث ها هذه الليلة. لا أريد أريد أن أستعين بصاحبة البيت، هذه الـشـمطاء الساحرة، إذا ما دهمتني الأو جاع. المرأة التي تكلّمت في حالة من الوداعة، ربما كانت من ذي قبل امرأة
 كان وجهها مثل رأس الميت، بهتت ملامححه، وبر قت عيناها محمومتين تعبّران عن حيرة ومعاناة لا حلوود لهمها.
من المحتمل أن هذه المرأة كانت جميلة قبل أشهر - رقصت في أه مكان ما، وفتحت له زجاجات الشمبانيا، وكانت بهجة الر جال، وصانعةً الأجواء،

والمزاج المرح، وحورية اللحظات الفاتنة - غير أنها قد تبشُعت مع تقدم
 النساء الحاسدات ولم يُجْدِها نفعاً مههما صلّت لنيل البركات انِّ - يوم أمس أخذتَ آخر أساوري. أعلم أنك اليوم ستبيعها يا هنريك. أنا هنا من دون رجل . ابقَ على الأقل إلى جانِي عئى عندما تأُخذني سيارة الإسعاف إلى المشفى في روكوش - هذا بالضبط ما أريد أن أتفاداه - أجاب هنريك وهو يشنّب بششفرة
 أنا رديء فكيف نقيم معأ؟ نم إن المسعفين قد يو جهون إليَّ إليَّ أسئلة حمقاء


 الذي أمضى فترة شبابه بقطع الطر قات، والنهب. ومع ذلك فإن إن النساء يقبّلن قدميه حين صار عجوزاً متقدماً في السنّ.

 براحتي كفّيه... فيما جلست المر أة أة، مطرقة أمامها بـر بقنوط. وفي النهاية دسّ هنريك شفرة الحالاقة في جيبه: - إيّاك أن تفكري في الأمر - قال غامز أ - لا أحبّ أن أز أزور مخفر الشُرطة بسببك. والآن. إلى اللقاء.

 عنك منذ مدة طويلة. لكني كنت مجنونك. آلك
 لم يولِها هنريك مزيداً من الاهتمام. اعتمر قبعته القشُ بتثاقل، وغادر الغرفة وهو يصفّر.
 لكن هنريك لم يكن ليلتفت وراءه مهما ولولت النساء.

استر جعت المر أة هدوءها، وراحت تذرع الغرفة بخطوات ذليلة. جمعت




المتضخم يرتجّ على نحو واضح.

> سُمع في الخارج صوت يـلا المجلجل:

- ناتاليا! ماذا عن الغرفة؟ ينبغي القيام بالترتيب. ليس من العادة أن ترمى الثياب القذرة على طرف السرير .
- كانت لهجتها مختلفة في الصيف الماضي - تنهّدت البطة الصغيرة البشتعة، واستمرت تذرع الغرفة التي ستكون في الليل مطرحاً يمارس فيه فيه آخرون متعتهم الخمريّة الحمراء، في حين هي في ألور ألوقات النهار مار مأوى














 على جباههم؟؛ قبلة الحبّ المقدسة التي حصلوا عليها لتوّهم على الشر الحرفة.

استعدّت المرأة الحامل لتنظيف المنزل، سوّت الغطاء على أريكة
 وسط الغرفة، وأدارت رأسها الميت القبيح نحو السقف، وردّدت بخفوت الصلاة الآتية:

- فلتحبط با رب كلّ شيء، وكل شـخص يطأ في هذه الليلة عتبة هذه


 قبلاتهن كاوية، وأنانيات القلوب، وذوات الشعور الكثيفة، والصلعان،




 الذعر بالر جال. واججعل أصواتهن نهيقاً كصوت الأتان. ولْيَسِل الصديد لا لا

 ثم بمنتهى التقوى رسمت المر أة الحامل إشـارة الصليب.
 الغيرة على حبيبها عقلها بعد أن غادرها. دعنا نلتِ نظرة على أرجاء المتزل الأكثر مرحاً.
هكذا تكلّم حلم وهو يمسك بذراع متعهد الدفن، وقاده إلـو إلى مكان يمكن من النافذة رؤيةغ غرفة فيها مجموعة مر حة: النساء عند طاو لات مفروشا لزيار تهن سيدات بودابستيات ثريات من المجتمع الراقي لكي تسلّلي هؤلاء

 كانت أليسي منذ أيّام صباها ذات شعر أحمر، أو أسود، لا بل كان شعرها

أشُقر رماديَّاً أحياناً. وأليسي الآن ذات شعر أشقر . كان رأسها كرأس الحصان المجنّح بيغاسوس(") لكن أليسي أخفت هذا ألما بتسريحتها الماهرة.

 به الأغاني التي تصلح تحت الشُرفات من شـفاه الفرسان المسيحيين. كان ذلك حين كانوا ما يزالون يطلقون على ربّ العائلة اسم روبين، ثم هر هر بـ بصندوق المجوهرات على ظهر بغل مغادرا الأرض الإنسا

 أطلقوا على رب العائلة اسمم روبينوڤيتش، وكان بانينينين واسعتين ينتظر الفائدة الدمموية لأمواله المقترضة الما
كانت ساقاها صغيرتين كأمها التي كانت ترفرف بئوب الكرينولين في بودابست القديمة، والتي سنة بعد سنة كانت في الحينا الحفلات الموسيقية، تحتل المفاعد الأولى، وتوزع ابتسامة عمومية، وتمنح الجنود البيا البسطاء المصافحات الشديدة لتبقى معهم للذكرى. كان ذلك حـئ حين أطلقوا على ربّ
 وكانت يداها صغغيرتين لكنهما قويتان كما لتلك المر أة اليهودية التيا التي

 تحضّها على التخلي عن عبادات الأجداد.






> بيغاسوس: اسم حصان مجنّح في الميثيولوجيا الإغريفية - المترجم. ***. بلاتون: بحيرة واسعة في المجر - الدترجم.

بلا روح كان يشعّ من جبينها، ومن خطّها الكتابي الذي ينمّ عن ذكاء كخطّ
 المدرسة الثانوية، وسافرت كثيراً إلى البلدان الألجنبية بالقطار الـيرا السريع، وبعربة
 الدارجين . وباختصار : كانت شُقراء كالبُّمبانيا التي شربنا

 الغنائيين أو الكتّاب الصحفيين البودابستيين، ولم يغب عن الئ حفلات الشاي الشاي


 الواسعة كصالات الرقص، وشرفاتهم العالية، تساوي لها أحبّت السكن في كابينات الملابس المسرحية الصغيرة، أو قريبة من السماء في الغرف الملحقة على الأسطح كما قد يُشُشاهد في أوبرا الوا (الحياة البوهيميمية) في دار الأوبرا. وبهذا الدافع فقد أقلى أقدمت مرة على تلك الطـلى الطرفة، فارتدت
 ذات مساء أحد الملاهي حيث اعتاد ضباط عابرون، وغرباء ألاء، وسادة عجائز







 اللريات، اللواتي طالما كنّ "يفاجئنها" بثيابهن، وقبعاتهن، وتيا وتفاصيلهن الصغيرة. كانت مانسي هوسار ترتدي تلك القبعات والثياب التياب التي قالت عنها على الدوام بأنها قبعات وملابس ״الا تليق" لصديقتها. مسكينة مانسي، لقد

كانت هكذا تضحي في واقع الأمر بنفسها، فكانت نفساً طيبة طوال حياتها.



 كانت حسودة. وبسبب حسدها الدائم لم تحقّق ذاتها، لم تصم إلم إلى إلى ساعة من اللرضا، لم تصل إلى فارس حبيب، ولا حتى إلى قبلى قبلة تستطبع أن تصل إليها
 حتى الكاتب الصحفي الضخم الشاربين، إلاّ أنه كان يحضر متستراً، لأن
 دائماً (المخلوق القذرها). غير أن أليسي عرفت الكراهية التي يكنّها زوجها للصحفي الضخم الشاربين، فكانت مضطرة لأخذه معها إلى نزها التها الشا الشبيهة بالنزهات في هذه الأيام. من جهة لأن سيدة من المجتمع الراقي الي لم يكن يكن آنذاك


 الشاربين الضخمين - يعرف أسماء كلّ السيدات في الصالاتي الات، والعالم العلوي، والسفلي. كان ليهيل يمتلك تذاكر مجانية لكلّ ملاهي شارع فر الفـك
 البيوت، مع أن ليهيل لم يكن يحر كُ قلمه إلاّا في فصل الشُتاء ليغطي بعض الحفلات ويرسلها إلى الجريدة الألمانية الصغيرة، التي يعمل لديها لـيها ليهيل
 التي اعتاد أن يتناولها إلى طاولة أليسي في غيا غياب زا



 أليسي لبعض الوقت (اللفوضوي"، أن يأخذ دوره، إلى أن نسي كلاهما الأمر .

انضمّ إلى المجموعة كلّ من المر أتين الصغيرتين لوتيو، ورابات شاركي المومستان اللتان يكفي أن تقول عنهما إنهما تقبضان النقود النوان لقاء تسلية المجموعة. وزوج أليسي؟ للأسفس، لم يكن بوسع المسكين الئين أن يحضر ـ لقد دعي لمغادرة العاصمة ليوم واحد من أجل مصالح تجارية مهمة. وفي حالة من السكر ضر ب ليهيل الطاولة بعصاه:

- يهودي، مهلاّ، يهودي! - صرخ دخلت مدام يـلا لتقول: - لا وجود هنا ليهودي. - الجميع يهود من أجل نقودي! - أجاب ليهيل.

 - هاتوا الشُمبانيا! - قال ليهـل بلهجة آمرة
- عندي أنا يمكنك أن ترجو في طلبك فتط - أجابت ييلا بصوت حاري - أملك نقوداً أكثر من المجموعة بكاملها. أفقأَعيون الجميع بأوراق نقدية من ذات الألفـ.

> لوّحت يِلا بقبضة من النتود الور قية.

كانت الضرورة تستدعي مثل هذه اللقطة لكي يرى الزي الئر أنه لم يأتِ إلى وجهة للمتسولين حيث يجاد عليهم بنقود معدنية صغيرية.

 لأثشخاص معينين في الدرجة السفلى من المجتمع. ألمّم تلاحظوا النادل اللبلي النحيل الضاصج العجوز، وقد التمع في أعماق عينيه ضوء غامض وهو يفرك عنق زجاجة الشمبانيا؟ محاسبة الصندو الـدو الملولولة، وشيوعيّ
 الصقري، وبائعة الأزهار التي لم تشاهـد الربيع تطّ، وكل ملـو من له علاقة ما بهذه الليلة. كلّ أولئك يشُعرون باحترام معين تجاه هذه الزج جاجة المزبدة،

المفرقعة، قد انبثقت منها للتّو وخلال ثانية واحدة كلّ من الحياة، والمزاج اللذين يفتقدانه طوال الوقت. الشمبانيا طفل الليلة الملميء بالوعوده، والذي

 صوتاً صنجيّاً يجعل الموت المتا المتصص الكامن تحت النافذة يسحب العجائز والشّبان نحو حفر القبور
انتظرت لوتيو ورابات شاركي حتى لامس كأس ليهيل كأسيهـما فبل شر بـ


 - بخفوت أكثر، هناك آخرون أيضاً في المنزل - نادت يـلا عند البا الباب. سكتت الفتاتان، وساد الهلدوء لفترة في الغرفة.

 في أحد الأركان ولدت فطّة في علبة قبعة كتب عليها بأحرف ذهِ ألبية دلّت



 كان قد أرسلها رجال مجانين راحلون، لم يتمكنوا من نسيان رائحة المنزل
 عجزه عن الدفع.

> نفدت الشمبانيا، لكن ليهيل شجع الفتاتين:

- وفي وقت آخر لا يتوقف لسانك عن اللعلعة، يا لوتيو. أما الآن فتسكتين كسمكة الرمح.
لم تتظظر لوتيو مزيداً من التشجيع. اجترعت ما في كأسها دفعة المّا واحدة وقالت


لنا الأواني. قال: إن مقاطعة آرؤا بأسرها لا تملك ما يكفي من المواد لسمكرة أوانينا.
لم يضحك أحد للنكتة. لوتيو إذن قالتها على نحو أكثر خشونة. لقد
 وقاعات انتظار السكك الحديدية، ومطابخ مطاعم الطرقات كشريط ورقي


 الممرات الزلقة لأماكن المتسولين، صور الجواليوالين التائهين النائمين في



 القذرة للعجوز الشُمطاء وهي تطارد بالمكنسة فتاة عذراء، قهقهة المر اهعين






 من قيمة القبعة القشّ أمام صديقتها، فقد تحصلن هي عليها يوم غير). حالة غير متوقعة حالت دون استمرار هذا المرح. سمع صوت شجار في الخارج. قامت مدام ييلا بصفع أحدهم بكلّ ما لديها من قوة، وهي تصرخ عالياً:

- ناظر المبنى. في أيّ جهنم ناظر البناية في مثل هذا الوقت؟ اقترب صوت الشجار من الباب.

زعقت أليسي:

- يا للخنسارة، زوجي...
 - البوليس - قال ليهيل بفوقية، وأخرج هوية الكاتب الصحفيـي لا لا تخافي سيدتي سأنقذك.
وضعت مانسي هو سار قبعة أليسي على رأسها، وانسلّت نحو الباب - لا تشركوني في أيما شثيء. أنا بريئة من كلّ شيء ألـئ لـم أنتخرط في مثل هذه الحماقات قط - قالت بحزم ولهجة ازدراء ووضعت قبضتها على قفل الباب.
لوتيو ورابات شاركي لم ترتعدا كثيراً لأصوات الشات الشار الآتيا التية من الخارج.

 لكن الباب ما لبث أن انفتح بقوة، وقفز إلى الغر إن



 وسط شُتائم المدام.
لم تنبس لوتيو بكلمة طوال الوقت، حتى إنها لم تدافع عن نفــهـها وتلقت الضربات كتطعة خشّبية، وفيما بعد أجابت بعبوس، ردّآَ على كلمات

ليهيل المواسية:

- أستحق ذلك - وتنهدت سعيدة.




 حتى كادت أن تشعل الثياب على جسد مانسي.
- لنرحل من هنا. هذا المقهى ليس لأمثالنا - أضـافت الصديقة الوفية

ممسكة بذراع لوتيو
لزم ما تبقى من المجموعة مكانه في جوّ مضغوط. راح السيد ليهيل
يوضح الحالة بما تيسر له ذلك:

- لا تلام هذه المخلو المات الساقطة التعيسة إن اتخخت لنـو النفسها عشيقات.

 المجتمع لا يستوي إلّا بأخيار البشرية، وبالدعارة الْارة. ما الذي عسىى أن يفعله الشبان العزّاب من أمثالي؟
 ساقطة أو سيدة راقية، حصلت منك على أبخس هدية؟

 تفضل على الدوام بطاقة لحضور العرض الرئيس في المسرح الضاحكـ الـي .
 معاً، لكان من حقك أن تتكلمي.. - أنا أزدريك كرجل مثل مثلما أز أزدريك كأستاذ جمباز - أجابت مانسي هو سار بعبارة مقتبسة من مسرحية دير دارجة آنذاك في بور بودابست.

 أعلنت باختصـار، أنها كلّفت ناظر البناية بعدم الـنــا

 وزوجته. يأخذ إلى سباق الخيل أموال الئل الآخرين وليس نقود المين المنزل فقط.

 وأطواق، وسلاسل معصمية، كان الأسياد قد نسو ها هنا بعد ليالي المرح.
- على أية حال أنا أعرف ما تحتاجونه هنا - أنهت مدام يِلا حديثها -
 النساء بعضهن لبعض
مانسي هوسار (التي اشتبهوا بها في دوائر أفضل أنها ترهق صديقاتها بالغيرة والحبّ) احتجت بشدة: - لا أحد يمتلك الفضول لمعرفة هذه الحماقة. - لكني أرسلت ناظر البناية من أجلهما - أجابت مدام يـلا بالِ بحز مر. التفتت مانسي هوسار إلى صديقتها وقالت: - نريد أن نرى البحّار .
 هزّت مدام ييلا كتفيها وخر جـت من الغرفة. عندئذٍ نهض ليهيل فجأة من مكانه، وقفل الباب. ركع أمام أليسي وقبّل يدها. - أريد منك القليل الذي يخدمني ويعبدني - كرّرتٌ أليسي بلهجة قد فرغ صبرها.
- لك ذلك - أجاب ليهيل - ستتحقّق كلّ رغباتك يا حبّي الوحيد.


 وأنت جحيمي المعذِّب منذ أن عرفتك وغريوِ وتِ لي في في غابة كامرا كاسي، وقرصني النمل . - أرفض أن تتحدث عن هذا ياليهيل - قالت أليسي بـحز مو واربلّت عيناها .



 - وأنا ضحيت بشرفي كامر أة.
- قفزت عابراً الحلقة كالبهلوان إذا ما رغبت نزوتك بأن أقوم بذلك، قبعت أمام محالّات القبعات، وفي صالات الات الملابس حتى هزئت مني مني المدينة بكاملها، ووضعت ريش الطاووس على قبعتي، وارتديت سترة حـرا حمراء من





 كنت أتصور أن عشيّ السيدة النبيلة لا يذهب إلى الموعد إلّا بحنطور
 الخيل، وتغاضيت عن دعوات معارفي من العائلات القديمة لأنني في كلّ لحظة كنت أنتظر صوتك الملول على الهاتف. لم يكن لديَّ إلّا أوقات




 أشرعت نافذتنا على غرفة الغسيل، وكانت الون الغرفة الصغيرة الصنيرة ذات الرقم

 ثالاث مرات، وكنت في الحفلات الموسيقية تشيحين برأسك بـي بقلب رقيق، وتغضّين الطرف عن تحيـياتي. كان برودلك لا يؤلم أحداً سواي. عدا عدا عن أنك


 أعرف شيئًا، لأنك كنت تخونينتي على الدوام

- كان لي شرف التعرف على زوجين من أزواجك، والتجسس على كافة تحر كاتهها، وعشيقاتهما، وأسرارهما... - حضرتك تستغلّ ثقتي. - أحبّك. هذا كلّ ما في الأمر . اليوم أحبّك أكثر من أيّ وقت مضىى. أثرت فضولك المريض، وسحبتك إلى موضع حيث قد قد تتأجيج مشاعرك كالر اقصة بتأثير الشمبانيا. لكن أملي خابـ، فأنت لم تعودي ترغبين بي على
الرغم من أني أموت شوقاً.
- سيدي، لعلّك تريد أن تدنّسني في هذا المكان القذر؟ أو لاٌ وأخيراً أنا

امر أة نبيلة.
أخذ حلم بذراع متعهد الدفن.








 كان يكفي في الحفلات المحلية أن يدعو إحداهن للرقص، وني
 يمضي، ولم تعد رقصة المجر الدائرية دارجة.




تابع "حلم") على النحو الآتي:

- الليل يمضي. دعنا نشـاهد - ليس من واجهات محالات شارع فُاتسي

 والربيع والحياة. بعد ذلك قاد (احلم" متعهد الدفن إلى المطبخ حيث ضمن مجموعة




 هو بطل الأحلام الذي ينتشُل جئث الأطفال الرضّع من مياه الترع الجبلية،
 بالفيضانات، خائضاً في دوامات المياه وزيدها مرة بعد أخا أخرى حاملاً أطفالاً ورضّعاً جدداً يجدّف بهم نحو الضفة. هو من في أثناء الحريق كان يمسك الـيك بالقماشة ويشجع بصوته الجهير السيدات على القفز من الطابق الـيا الرابع بقمصانهن الداخلية من ارتفاع المجمّع الباريسي الكبير . هو من كان يؤ

 تفكير في المظاهرات إلى جانب الحكومة ألى أو ضدّهاها، وشارك على الفـور



 أمريكية مبوّزة من النوع الدارج في المدينة، حيث تقام الألعاب ووالأفراح الحا التي ير تادها منتعل الحذاء بصمت وحزم مـ ما كان الشاب الخارج من روايات والتر

 الصموت محبّةً الطفل لدميته الكبيرة، يفكّها لاحقاً متى استاء منها

طهت يِلا العشاء للشـاب الصـموت، وهي تتشاجر . كانت ظاهريَّآ توجّه


البيرة التي جلبها ناظر البناية من الحانة إلى عنوان العمّ ميئكا فِيغ
 ضضجري، ووحدتي، لا أكلم أحداً، لا امر أة تافهة، ولا ولا رجلالًا أكثر تفاهنة، لألنه لا يسمح لي بالخروج إلى أيّ مكان. ينبغي وضع حدّ لـحياة كهذه ... كم مرة




 الأول من أيّار إلى الغابة لمشاهدة كثير من الأمور الكافية لعام كامل ! كـم مرة الِّ






 مأساتي. ولا أرغب في الذهاب إلى المطاعم لأن طعامنا فيا في المتزل أفـي أفضل
 أفهم لماذا لا يأخذني مرة إلى قرية سينكوتا إلى ناجيسي حيث لا لا تا تعرفني حتى الكلاب.

- سوف نذهب إلى القرية فيما بعد- أجاب الشـاب الصموت بصوت عميق - متى يا ترى سيجهز هذا الحساء.

 من شدة شو قي وحنيني للبلد، إذا ما رأيت في شارع في بود

فلاحة بتنورة مجعّدة. في الربيع حين كلاب المدينة تغازل بعضها بعضاً في الشوارع، تخطر لي القرية بكلابها الكوماندور الوحسية الوانية اللاهثة التي تقفز



 لوّح الشاب الصموت بإحدى يديه، فيما كان بيده الثانية يتذوق الحساء الساخن بملعقة، وقال: - ما جدوى كلّ هذا الكلام! لا أعثر على الكرنب في الحسناء.


 صغير مع حديقة لشيخوختها وتزرع فيها الخضروات ات في مدينة ميشُكولتس . ميشكولتس! تلك مدينة، وليس هذه البودابست البشعة. هو فيما بعد سوف
 يمكنه أن يساعد في نحر الخنترير . هو ما عليه إلّا أن يبلي حسنآل، وسيتمتّع بشيخو خة لا تصحّ إلّا لقلة قليلة في بلاد المجر . الما
"هور" التهم الحساء، وانكبّ على لحم البقر. أبلى حسنآ، ثم ردّ على
الشكاوي:

- مع أنني على موعد في المقهى مع بعض أصدقائي، إلآلأنتي سأستجيب
 تمثال رودولف فقط... ولا خططوة بعد...


## كانت يِلا واسعة الصدر :

- أوو، لا مانع لديَّ شرط أن نبلغ أيضاً ضفة البحيرة. نجلس علي فلى الضفة، وأغمض عينيّ وأتصور نفسي شابة من جديد، وأنا أنا أخوض في الماء حتى ركبتي بقصد الانتحار.
- دعيني أزَ إذن سلطة الخيار، هل كانت منقوعة بالملح منذ البارحة؟
- منذ مساء أمس - أجابت ييلا بصوت مضطرب،، وانفجرت بالبكاء من فرحها بالنز هة الليلية الوشيكة - لكنني أقول منذ البداية إنتي لن أرتدي مشدّاً
 بنوب النوم، وبقرطي الماسيّ على الأكتر، فإذا ما متّ خلالال الطريق، سيكون هناك ما يفي بتكاليف مأتمي.
- طالما اقترحت بيع قرطك الماسي - قال الشاب الصميو
 ماسيين. قرطاً للنهار، وقرطانِ للتَّلِ


 جلالته مدسكاً بالعنان ليقود أحصينة العربة البديعة.


 الموت من تحت القبعة الرمادية المعروفة. استلقت في سرهي
 الأول - فأحضروا لها في اليوم التالي أشهر الأطباء وألأكيا $ا$ ألكثرهم مهارة، لكن أليسي لم تستجب لعلاجات السادة الأطباء الكبار، وظلّت درجة الاطية حرارتها مرتفعة، وعايشت في أحلامها معايشات رائعة ائعة لم تستطع تحفيقها طوا

 وقرع الجرس الصغير في البرج بصوته البديع، وكان كاهن الاعتراف فير في

 ذهبت للمرة الأولى في عيد العنصرة إلى جزيرة مارغيت(")، إلى الأنقاض

جزيرة مارغيت: جزيرة صغيرة في بودابست بين فرعي الدانوب - المترجم.

المقدّسة حيث ارتكبت النـساء البودابستيات حماقات لا حصر لها لا تتسع

 يدي الكاهن في بودا القديمة.
في هذه اللحظة دخلت أليسي. عرفت العروسين الشُابين على الفور . لم
 أن تعرّفا على بعضهمها من أعلى رأسيهما، حتى أقدامهـما بين أنقاض الدير ألدير

 في النساء المنسيات.


 أمضت أليسي صيفاً وحيداً في جزيرة مارغيت، لكن باتزانـ، وان، وباحمرار وجه كانت تسترجع ذكريات الأمأسي المقمرة والمعتمة. حياة المرأة أه محض عار- إن كانت تعرف العار حقّاً.









 ؤايس صاحبة النعش الثرية؛ لكن لا ينبغي الخوف على ماتسي.

## الفصل الثاهن

## وفيه ظبيتان من باكوني تتجو لان في بست

وعند متتصف الليل إذن صار المنزل فارغاً لبعض الوقت، فيتمكن متعهد
الدفن و"حلم" من الجلوس أخيراً في الصالون، ويتحدثار المنان على راحتهما. قال حلم لمتعهد الدفن:

- ألا تسمع الأنين، والعويل اللذين ينبعثان من تحت الأرض في هذه الغرفة؟
هزّ متعهد الدفن رأسه نافياً.
 طفلها. هيّا نذهب لنر اها . أسمع آلام ولادة شديدة - قال حلم وأمسك بذراع متعهد الدفن.
 إلى الفناء من ارتفاع طابقين كما يصـل إلى بئر عميقة. أمكن الآن في الأعلى
 نوافذ لا يطل منها أحد إلى الخارج. تقيأت فتاة في الجدار. قذارة خادمة مهملة سقطت من الطابق:
إنه الفناء الهضيء الحزين للماخور البودابستي. إلى هنا سحبت ناتاليا في مخاض الولادة. نظر الكلب الضخم يشاهد المرأة المسحوبة، ووقف
 من فوره عبر الباب ليختلق في هذه الليلة كثيراً من المشاكـل في شار شارع فرانك يارمياش وزوجته.

كان لناتالِيا آلامها الشديدة حقّاً. لو أنها تمكنت من التشبّبّث بشيء ما

 عينيها الواسعتين شريط حياتها كاملة كألعاب خيال الظلّ على الجدار فين في بلدان الشرق.
حلُم الذي قرأما بين السطور الهيروغليفية في قزحبّتي العينين، شُاهد ما يلي: قرية صغيرة في منطقَة باكوني حيث يتعرج الطريق العام بين الجبل



 كشعر الإنسان. قصر إقطاعي قديم وسط البلدة كذكرى من الأزمنة الماضية المار المية،

 الحناطير تقرقع بين نقع الغبار، والنساء ذوات المرات المظهر النبيل بقبعاتهن ذوات
 والنساء اللاتي يشُوين الخنازير فوق النار المشتعلة في الـي الفناء النياء وتمدّدت سيقان السيدات التي تعاني باكراً من مرض النقرس فوق النير الأسرّة الريفية
 وفوق شعر الجِمال، والقماش التشيكي: في حين كان الر الـي جال الذين يعانون



 يمشي على أربع، ويُطللن عبر النافذة هازّات برؤوسهن لألما لأن عربة الصـلمديق لم تظهر بعد بين حشُد الناس. هؤلاء الإقطاعيون، أسياد القصر فـم الم يرغبوا في الموت قط. وزوجاتهم العجائز يسغّرن فتيات شاباب لِّ ليكنّ في متناول أيديهن على الدوام من أجل أن ينقلن دماءهن الفتية إلى عروقهن الثـائخة.

تقدم شبح الموت المتجهم بخطواته المرعبة، وأضيئت الشموع ليلاً في أنحاء الممرات، وحمل حارس ساذج الفانوس حتى طلوع الفجر، وكان







 العاصفة، فصرخ سيد القلعة المبلّل بالعرق البارد... في هذا هـا البيت أمضت


 المثير للدهشة أن كلّ أولئك الذين قرؤي ملهوفة حتى الاختناق، قد ماتوا على الرغم من كلّ شُيء الرئ
 هنا ترعرعت، ومن هنا ألقي بها إلى المصير المجا المهولـ الما ترى أيّ مصير يمكن







 الطرقات العامة البيضاء، والقرى ذات الكنائس الحمراء الحاء، وبحر الغابات الذي قد يجيء منه أحدهم نحو عش البوم ... أما في فصل الخريف فطالما

تثاءبت، لكنها تعلمت اللغة الفرنسية في وقت أسرع من سيّدتها الشابة التي تقوم بتعليمها امر أة مسنّة
ولكنها كم كانت سعيذة في هذا المنزل المضجر، حيث كيث كان اللووق العجوز يصيح كديك صغير، وكان على الدوام ينظر إلى ساقي الدورة



 لا يكف عن قصّ الحكايات الكاذبة عن عجائب البلدان والمدن البعيدة!

 فيه وكأنهم يهربون من أمام الموت. يقف بوّاب عجون الموز قصير القامة على

 سجاجيد لا يسمع فوقها وقع الخطوات، ولا أصوات الأجراس الا
 عليه من اليمين واليسار قاعات الرقص والغرف العرف الصغيرة. نافورة ينبّق

 الدوق عند طاولة مكتبه طوال النهار، ويفتش في أدراجه الـير الـيرّة. تجلس المرأة الشابة عند النافذة تنظر إلى هنريك الكي الذي يقف في في حـي



 بهذا اللدعاء السحري سوف تقضي على هذه الآلام الطاحنة التي تمز قها تدحرجت إذن هذه الكلمات بسرعة من شفتي المر ألمأة الولاّدة. الغريب أن هذا الدعاء لم يلامس شفتيها منذ أن كانت طفلة صغيرة. ولكنها الآن

وقد تخبطت في الألم فإن هذه الكلمات التعبدية قد فعلت فعلها السحري، وسكّنت أوجاعها في الحال، لتفسح المجال لصور جديدة مرّت في ذاكرة ناتاليا. نسق من أشجار الحور التي تتخلّلها أشعة الشُمس الصفر اء. أرجل بجوارب أرب
 طريق مغبرّ تحت حوافر جواد رمادي، ويتدحرج بشُكل صحيح وسهولة ونـة ترام

 رجل عجوز مكتئب من النافذة المحطمة لقصر قديم تسسلق عليه الطحالبي،

 هنريك. يصل هنريك. ينحرفان عن دروب المنران المشاة المعتادة المهجورةة، ويصيران بين الأغصان النائمة، والحجارة الحنرا المنفية من الحياة، والحغر العميقة، وخلجان الضفة حيث المياه تنسكب فيها دونما انقطاع . هنالك مدينة بو الِا وا في الجهة الأخرى من الضفة، حيث تنتصب فيلات روجا دوا دومب بكلَ غطرسة


 هنريك (أحدث قصائدهه) التي ما تزال ناتاليا تتذكر ها.

> هيّا نقصد الوادي وراء المرج عبر الطاحونة القديمة الطنانة.
انظري، انظري، المساء يلقي بوشاحه الأرجواني
على الأرض والسماء
نافذتك تشتعل ككرة نارية، والأشعة تر تعش فوق البحيرة

هيّا، هيّا، يا ملاكي.

كانت المر أة الشابة وخادمتها الوفية غرّتين في عالم الشعر كظبيتين
 سرقها هنريك - كما يفعل العديد من الشع الـيراء - من سيّد إنكليزي يدعى



 قيثارته ويغنّيّها.
 المتحف في وقت آخر أيضاً تلبية لدعوة هنريك. لم تكونا فـا بعد خبير تين انين على




 في رواياته لأفعال البطل، وكان شان وره إلى الـى الخلف ويظهر نفسه بأنه أتعس










 يستخدمها، وهو سير تديها بكلّ سرور . فكان ينبغي عليهما دائداً في طريقهما

إلى اللقاءات أن يحملا شيئاً لبالاتسكي الذي كان غاضباً، وصموتاَ، ومتذمّراً


 بالاتسكي برؤية القصر من الخارج فقط. حالك خططة سرية، فكر فيها طوال الِ
 البقصة. يجب تهريب السيّدتين"، . قال بالاتسكي مرة اليّ حين كانوا يتنزهون فون في بودا القديمة حول مصنع السفن، وانفصل بالاتسكي عن المجميوعة الدي الدقيقة



 وكأنه من أبدعها. وطلب مفتاح باب البا الحديقة (التي اعتادت الفتاتانان أن
 كانت ليالي سهر قصيرة. استندت كلّ من الفتاتين بـرفيّيها إلى عتبة النافذة تنظران إلى الحديقة، فلمحتا أشباحاً في عباءات الأشَار الشار العميقة.



 الذي يحدث الآن في هذه الكثافة من الأغصان حيث العين البشرية لا تا ترى شيئاً بجلاء؟
لم تجرؤ الكونتيسه وخادمتها على النوم في الليالي. عسىى أن يحدث


 الصامتة، وتختفي على الفور. ربما تتكلم هناك الك الزهور الحما الحمراء، والورورود البرية الحزينة، وتروي قصة حياتها دفعة واحدة. الليل: ينبغي للملوك

المجانين الشبّان التجوال في الحديقة بأيادِ معقودة وراء الظهور، وينبغي


 عربة الأجرة التي تقرقع في البعيد مقلّة رجالاً سعداء يمضيون وراء وراء عطور


 وجه الأرض. لكن بالاتسكي وهنريك لم يأتيا.

 الحناطير بقبعات بيضاء، وبشعر أشقر كالباريسيات، وبملامح رقيقة تعبّر عن وجع القلب تحت الوشاح الليلكي. بوسعهن التجوال بشياب بيضاء وبأحذية نقية كملائكة، متهاديات في طرقات النزهات، بوسعهن الإصغاء

 جانب حفر القبور ممسـكات بذراع الفارس المار المهذب - في موعد في في المعبرة - حيث يقومون في وقت العصر بإنز ال تابوت امر أة ما ماتت في سرير الـو الو الوا الادة قبل أن تمنح قبلتها الأولى رضيعها الذي ماتت من أجله. يمكنهن التأر جـح



 الابتهالات، والإطلالة من النو افذ ورؤية النساء الخياطيات مرؤ مرضى الصدير والرئات وهنّ يكتبن رسائل غرامية لذاك الذي يغني
 وهنريك طوال النهار والليل... ما الذي تستطيع أن تفععله تلك النساء... ماذا يعني أن تعاني النساء من أجل الحبّ.

بمعنى: منذ أن تسلّم بالاتسكي قيادة الأمور، لم تُخَصّ الظبيتان الباكونيتان
 واحدة من أجلهما. لا بل لقد كان يسلّي الآنستين الصغيرتين بأشياء لا تفقهان فيها إطلاقاً. على سبيل المثال، أقام ذات مرة مححاضرة مطوّلة عن أنواع النبيذ:
للنبيذ أسماء مختلفة كما للبسر: إذا أطلق على شخصص اسم (إرميليك)(*)

 (باكاتور ): شخص مصاب بفقر الدم، سائم للحياة يرتدي جوارارب بيضاء كالأموات، وله أذنان حمر اوان؟ على النقيض من ذلك فإذا ما ماطر فت أسمان أسماعنا أسماء مناطق تتج النبيذ الجيد فسيخطر في أذهاننا أشخاص ماط معافونون،

 تشبه ختم الشمع، وذوي أشكال تشبه زجا



 وأن في (مادو) لا وجود لإنسان غير سعيد، أو يعاني من الفقر وأنهم في




 وخليج شبه جزيرة سيغليغت، والطريق العام البعيد الذي يقرقع عليه حنطور

كلها أسماء مناطق تنتج النبيذ - الدترجم.
***. فرنتس راكوتسي: نبيل مجري، وأمير مملكة المجر، وزعيم الانتفاضة ضد هايــبورغ. يعتبر أليوم بطلاَ قوميّاً ني المجر - المترجم.

اللسيد كيـُفالودي الأصلع هارباً من المشاجرات المنزلية إلى قبو النبيذ. أنا
 التي تزرع قرب قمة باداتشوني الشاهقة، ولا عصصير عنب تشوبا

 والكواحل التي تدور راقصة فوق الكعوب البيضاء، ونساء القمر، إلى تحت الحت

 وبنساء ناريّات عنيفات تحت مساحيق وجه بيضاء، وزيار وزوجات ونات بمخالب
 وأكتاف لاهثة، كما تجلب الرياح الجنوبية عاصفة الـوا الحر ائق النارية. لم أكن
 دائماً أحبّ أن أتسكع بهدوء في الأزةة المتعرجة تحت أضون أنواء المنازل، والتلصص على النساء حين يعتقدن أن لا أحد يسترق النظر إليهن. لهذا

 الأنخاب، والركون طويلاً، طويلاً جدّاً للإصغاء إلى الأحاديث الها الهادئة قرب

 الملح ومنديل المائدة فوق العشب الخريفي، الحي وطائر النهس يتهادى فوق رمل الكر مة، الصياح، الأغاني الصادحة الحيا طويلاّ كالحياة الهنيئة الممتدة إلى الـى

 في مثل هذه الحالات كان يخطر لي جذّي، وعجائز آنير آنرون عفنون. هكذا تكلّم بالاتسكي، ولم تكن الآنستان لتقذّران كثيراً الشـاعرية الكامنـة

 أن الرجال في سنّ معينة، في حالة الصلع، وإطالة اللحية، والشيب، يكفّون

عن الحبّ، كتفاهة من تفاهات التُباب. لقد استهجتتا إذن أن يجري هنريك خلال نز هاتهم ككلب صصغير يريد اختطاف القمر المتدلّلي فوق ممشى النز هة
 جوز، أو بندق، وأن يمسك خصر الكونتيسه، ويغريهما بالذها فـراب إلى الفندق الصغير قرب ضفة النهر .
وذات يوم لاحظوا شيئاً ما في المنزل الذي تعمل فيه ناتاتاليا، فسدّدوا

 صباها، ولبعض الشعرات البيضاء في شـعر ناتاليا المتموج، لكن هن هنريك الـيك كان




 والأطفال الذين يحبون على الأرض، والنسوة العجائز اللواتي يتسلِّين

 صوت الجرس المعلن بدء التراتيل، ورأت من خلا فلال النافذة القندلفت الفت بثوبه

 في إجازة، والوغد يقف ويداه في جيبيه، المرأة العجوز تين تيناقن كبيغاء، الفتيات الشيابات في ساحة فلوريان يتمشين وبيأيديهن الئين عصيّ ركوب الخيل التي استعرنها من البحّار في بودا القديمة. آه كم مرة راقبت نا ناتاليا من



 وكأنهن لم يجئن من تلك الأكواخ الصغيرة الشُديدة البؤس والقذارة، عابرات

الأزقة المتعرجة، بل قَدِمنَ مباشرة من سيڤِيلا أو من نابولي. وفي حين كانت

 الوراء رأسها الحليق الشعر لكي لا تضطر إلى تسريحه كلّ يوم؛ حين كانت الـت

 القبطان الذي كان ملموساً، وبمنتاول اليد، وكانت الفتيات يطوفن اليّن جورار



 من الحفلة الموسيقية الكبيرة في ساحة فلوريانيان. هكذا كان الشارع، وهذه مشاهده التي رأتها ناتاليا ملتصقة وراء الستار الستارة، ولم تكن بعد تعرف المصير الذي ينتظرها.
 الذقون، ذوو قبّات قمصان كبيرة، وبآخر صرعات الأزياء: شبّان جسمانيونيون

 الذكاء، تكلموا بلغة غريبة، وكالنشالين سألوا هنريك لمَ لا لا يبيع متاعه ما دام




 عن أنه قام بتعرية زوجة الكانتور اليهودي التي تمارس حيار الدياة تقيّة قديسة،
 (أسود)- أفاد بأنه لا يريد أن يتعرف إلّا على سيّدات ألى أعمال عـيان عجوزات ثريات ما أمكن يخبئن مفتاح دروج النقود في ثنايا فساتينهن.

## الفصل التاسع

## وفيه يبدأ دوبلي قصته.

الصحفي التخامس لصّ ذو وجه لافت للنظر بلا أسنان، رمادي الشعر، روى الحادثة الآتية ذات مساء حين كانت المجموع لانـة في زيارة لهنريك: - أنا لا أحبّذ سوى النساء السجينات سابقاً، صحيح أن لهن رائحة الخميرة، لكن لا وجود للخبز بلا خميرة... - أوو، أئها الوغد، لعلّك تريد أن تقص مغامرات عن مار ماريشكا ها ألوردا قاتلة أمها التي كانت بعد إطلاق سراحها أثشهر نساء مقهى أمكه؟(*) - قاطعه أحد العارفين.
لوّح صاحب الشعر الرمادي بيده هازئاً:

 لقد حصل الزملاء على ما يسمى أمراض الحبّ الممكن علا علا جها لفترة طويلة، حصلوا عليها من الكاتبات، والممئلات ومن سيدات الـوات أخريات غالباً
 مع هؤ لاء النساء اللواتي يلقّبن بالثههيرات، ليتمكن المرء من الئ عقد الصفقات معهن إذا ما سنحت الفر صهة.

- أية صفقات تقصد، يا دوبلي؟ - سأل هنريك باعتباره صاحب البيت

الشاب الرمادي الشعر المدعو دوبلي مدّ ساقيه بعيداً وهو يخرج من الغرفة الصغيرة. رمق السائل بضحكة ذات الـو دلالة. - صفقة جيدة! - أجاب من دون أن يسدّد على كلماته - صفقةّ جيدة


 خلال الدراما، أو الأوبرا، لكي يفطعوا أعناقهنّ.
 صاخبة، بينما أطبق هنريك عينيه من شدة ارتباكه
كان دوبلي الر مادي الشُعر يُملاُ بعض الشيء على الـي الدوام
 ما يكفي - ثم يعود من التزهة إلى بست برأس ضبار الـي الحياة الريفية- النجاح الذي حصدته كلماته شحنه فقال:
 أستغرب من هنريك أنه حتى الآن يستضيف ذلك الشنـي الشاب وينترشتاين ذا قبعة القش السوداء، وعصها النزهة الفضية الذي يشنحن اللحم إلى ألى أمريكا الجنوبية. كم شاهلدت في رواحي وغدوّي كيّيراً من السيدات الشـابات

 هؤلاء السيدات الضجرات ات الوضيعات القدر يتمنينين ألن يعملنَ فئن في مصنع





 بي؟ كم هو منغّص وأليم أن أبتعد عن أكثر الميادين رجولة وأهمية ابتعاد

جندي عجوز عن ميدان الشُرف. أنا لمَ يجب عليّ أن أخحاف من أن تخونني النساء، ويتلاعبن بي، ويعطين نقودي لأحد آخر ... لأن النساء لم يـحبيني ألمني على الإطلاق
بعد أن كانت مجموعة الصححفيين قد سمعت غير مرة قصة حياة السيد دوبلي الشخصية، إضافة إلى تحلّي هذه المجموعة بعادة جيدة أليدة هي عدم
 والأعين، وحتى بالإيضاح المباشير، بأنها لا تكترث لما لا يقول، ولا ولا تنتبه إليه رأى السيد دوبلي من الحسن أن يلتقط خيط القصة التي بدأها عن المرأها ألة


- بالمصادفة دُعيَتْ مارغيت، كأغلب النساء في مدينة بستِ... رائحة


 وبالمنازل ذات الأفنية الصغيرة حيث الفتيات الكثيفات والطويلات الشيال الشعور
 بغسل ثيابهن البيضاء، وكيّها، ونشّر جواراربهن مساء على اليّلى أعتاب النوافذ، ويقمن في الصباح بتلوين أحذيتهنّ البيضاء بالطباشير استعداداً للطيران يور يوم
 وورشـات صناعة القبعات، ويصدح الصوت سترت سعيداً على شـفاهنهن كأنهن ولدن من جديد. فتاتي أنا التي اسمها مارغيت، هي الئبيا أيضاً لم تكن ترتاد الكنيسة اليسوعية ذات البطن الأحمر، بل مكتب مونك وديا وافيدسون.
- هل أغويتها؟ - قاطعه شاب ذو وجه مجدور، قابضاً بشر اسة على عنق دوبلي فكاد الأخير يختنق
- أجل - أجاب منقطع الأنفاس.
- كفى إذن - تابع المجلور الصغير باستبداد ديكتاتوري- في هذه المجموعة لسنا متشُوقين إلّا للقصص التي تقوم فيها النساء بإغواء الرجال:

القصص المأخوذة من الحياة بالمجان. أغلق فهك إن كنت لا تعرف شيئاً غير هذه القصص السيئة التي أعادها إليك محرّر الصحيفة.

 - مارغيت في الحقيقة، لم تكن تذهب إلى المكتب، بل بل كانت تبئ بلـيع الزهور في ملهى يلعى باريزين. بقيت هذه الملاهي في بـي
 بعد المعرض، ووقعن في فقر مدقع لأن البستيّين لم يملكو الكا



 قصب السكر، حِلْنَ أنحاء أوروبا، وقبعن مسترني








 تقذف الرجال بالبرتقال، وتصرخ كالبِبغاء بكلماتها الإسبانية التي يعيدها



 يحلو وصف الخريف في كتاباتي، وصفاً حزيناً أو سعيداً.

هذه الشجرة الوحيدة المبكرة المتأخرة كانت أنا. مثّلتني وأنا أقف بالقرب
 الذابلة في منتصف الصيف. .. هذه الششجرة المتسـاقطة الأوراق سراق الوريعاً وهي في أوج السعادة والاخضرار . عبرت الرياح بين فروعها كالأفكار الحكيمة
 كانت مارغيت سيدة مجريّة. وقعت في حبّي، وكانت تشربي






 إلى جانب مصباح بمظلّة خضراء، قرب هسيس نار المدفأة في اللياليالي







 سيرة حياة مارغيت المسكينة.
ولكن مارغيت ليست هكذا... هي حقَاً أحبّتي، برقة ووحشية.


 أتخلّى عنها... يحدث مثل هذا لدى النساء المغرمات. حلمت، وأحسّـت

بالأمر، ويوماً وراء يوم تعزّزت أحاسيسها وفتك بها الألم بسبب انفصالنا




 في غرفة، ونحن في الغرفة الأخرى، أسمماني الولدان العم العم دوبلي، وجلبا لي السجائر والبيرة، وكان ألفريد الشخصص التنفيذي الصنير الصغير الذي يحملي
 خطر لي هذا الر جل الوضيع المذلّ!
 وسعى إلى تعزيز ثقتنا بكلمات ماكرة لطيفة، وبعد انقضاء الصاء الحفلة في ملي ملهى باريزين رافقنا في الصباح إلى البيت، ومددنا له سريرآ للنوم، وهكذا انتقل بالاتسكي للإقامة عندنا.
في هذه الفترة حصلت من صداقة بالاتسكي على فوائد نوعية فكنت
 الثلجية، وضباب الفجر نحو الدانوبا ورا فيما بعد حطّم بالاتسكي البدين رقبته وهو ينقضّ ويلقي بنفسه وراء المخلو قة الصغيرة الراكضة بسرعة ورشُّاقة. دائماً كان يفلح بالقبض عليها على ضفة الدانوب. أما لمَ لمْ أَتخلَّ عن مارغيت؟
هنالك أسئلة لا يستطيع المرء الإجابة عنها.

 أكرّر القول: منذذ أن وضعت مارغيت في رأسها أنني سأتخلّى عنها

 شتائية جديدة. وبعدها لم يعد بوسعي الخروج إلى الشـارع- لا بل وجب

عليَّ أن أواظب على حضوري في الملهى طوال فترة الحفلة من الساعة العاشرة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، جالساً عند طاولة ركنية على على مقربة منـي الفرقة الموسيقية، أحتسي البيرة برفقة بالاتسكي الذي طالـي الما كا كنت أحسدن







 ليس غريباً بعد كلّ هذا أن تكون مارغيت مئقلة بكثير من الأعباء المدوّخة. لاحظتها وهي تستلقي إلى جانى لساعات طوال، وكانت قد باعت ثيابها، وجواهر ها مساءاتنا في المنزل لأن ثوب مار مارغيت الحريري عند الخياطة التي لم تقم
بإصلاححه في الوقت المحدّد.

مصادفة حمقاء سرّعت في أحداث القصة.
المنزل البودابستي الذي تطنّاه كان محاطاً بالأشجار العالية بار بارتفا سقفه من جهة النشارع. أغصان الأشجار هنا كثيفة في في فصل الصا لصيف،







 قد باعت آخر خو اتمها .. وعند المساء ارتدت ثيابها بكدر شديل وأجهشـت

بالبكاء... وحاولت أن تتصنع ابتسامة على فمها وعينيها، لكن ثدييها كانا





 بصور راقصات على رؤوس أصابع أرجلهن، وراقصات بات باليه يرفرفن في
 وخروج النساء المستخذمات في الملهى.





 أرغب فيه. رحت أعانق بالاتسكي، ونحن ندور على بعض المقاهي، ولم

 الشعر، ويتلذذن بجنون بالأغاني الدارجة في بست، التي عند حو الئ الي منتصف
 حيّ فرنتسڤًاروش اللواتي يشربن شمبانيا (بودو)، ويمضغن اللون اللوز الممالح
 الرجال وقمن بالتلويح بكؤوس الشـمبانيا نحو طاولات الغي الغرباء، وتحميس
 المغوية للسيدات والفتيات الفاضـلات، بل من اصطفتهـم السيدات الـيات الراقيات
 الموسيقية قد أنهكت، فيلملم الآباء الثملون أنفسهم للرحيل، وتبا وتبدأ الأمهات

يشعرن بتعب وجبة الغسيل الكبيرة يوم أمس، وتتنهد الفتيات كأنهن يودّعن عالماً سحريّا حين يقول لهنّ البوّاب تصبحن على خير المير ـ لم أعد أقرف من من

 في واقع الحال ليسو ا مهتمين سوى بفكرة: ترى من يحمل بيل بيده الجر الجريدة التي نسرت فيها آخر مقالاتهم. لم أعد أقرف من النساء اليهوديات الفاحـون العيون، المليئات السيقان، ذوات الشعر الفاتن بريش البلشون، اللواتي الـي عن بعد يبدون في مقهى هنغاريا، وكيوسك عاطنيات ونيات كبطلات روايات حقيقية





 المغبّرة الكارهة للحياة.
حصل معي في السابق أنني فتنت بهذه الكعوب الصغيرة، وكشاكش
 وتوهمت كما لو أن أعجوبة ستحدث معي إذا مان، عن طريق المصاديفة،
 وجواربهن فتلاشت الأوهام.
كان قد طلع الفجر حين غادرت وبالاتسكي مقهى الحفلة الموسيقية
 الأعين بقبعاتهن. تناسيت عتاب مارغيت، ولم الـي ينتعش فيّ إلآل الامتنان
 الصغير الجميل وعينيها الحزينتين وفمها النزّاع للبكاء، مثلما لآلح لِي لي فيما بعد... وقفت أنا وبالاتسكي متربصين عند مدخل ملهى باريزين.
 تنبعث من تحت الأرض موسيقا الحيفلة العاصفة كأنما كانوا يؤدون الر قصهة

الأخيرة. تخيلت (فيدرا) الراقصة الفلوريدية الشهيرة بساقيها الغزاليين




 شابة طويلة القدّ، تذهبان إلى المطبعة من أجل الجريدة الصـلـة الصباحية التي لم أكتب فيها محجدّداً.
استيقظ البواب الآسيوي فجأة، وأعطى إشارة للسائقين وانفتح في الأسفل باب زجاجي. جلبوا أولاً جثة ميت... ثم قام أمناء الثياب بخلع الـو

 السيدة ساور، وهي سيدة ؤيينية، كانت حتى الآن ممدّدة في أمانمانة الملابس بعد
 كرّست أمسية من أُجلي، وحدئتني طوال الوقت: ما أروع قيادة الـئن العربات فيات في
 أمر يدعو للحزن الشديد كونها لم تتمكن من المون
 يوهان شتراوس العجوز .
حمل خازنو الملابس الجثة إلى تحت مدخل منزل محجاور قام بفتحه ناظر البناية.
ثم فتح باب المدخل الزجاجي، فصدرت من العمق نحو الأعلى جلبة أشبه بصخب حفلة. أطلق الكثيرون الصفير، ودندن آليرن آخرون بالأغاني، وصرخ البعض بكلمات غير مفهومة، وانداح في النـارع جمهرة معربدنة، قذارة صالة رقص تحت الأرض، حشد مستهتر في ليل المدينة الخاني

 الحليقة حديثاً، والياقات المجعدة، وسترات الفراك المتعرقة، وأحذية

الرقص الغبراء، وجزادين النقود ذات الأذن، الأزهار الذابلة كالموتى،


 استعداداً للمساء... راح الحوذيون يصفقون الأبواب بأصوا الحوات عالية والية وفضول



 بالعروس والعريس مبتعداً عن مصابيح (باريزين) بين الأبنية البودابستية
 الذابلة، والتسريحات المفكوكة، وأحذية الرقص المرية المرميّة؛ ويقوم الآن


 وكان عليَّ أن أفكر طويلاً أين أنا وكيف جئت إلى هنا هذا المكان وريان وأنا في حالة
 النُشوة كي لا أولول من تعاستي وقرفي، وأصرخ كطفل خائب.

## الفصل العاشر

## وفيه ينهي السيد دوبلي قصته.

أمسك بالاتسكي بذراعي فجأة.
خر جت مارغيت بمعطفها القصير من باب الملهى، وعلى رأسها شال رفيع لأنها كانت في الأيام الماضية قد رهنت معطفها الطويل
 قصيرآ، وينتعل جزمة، في حين وقف شفارتس الحور الحوذي الليلي المعروف
 عندها برفقة بالاتسكي تحت مصباح ركن الشارع ع رمقتنا مارغيت من الـن خلا



كمن يقودونها إلى المشننقة، ولن أراها بعد الآن
 حول مارغيت، وأخيراً حظي بها، ونال مراده.

 لأني أنا نفسي كنت أعرف عن الجزار أنه كان يرسل لما لمارغيت شتى أنواع

 كبيرة، وقلبنا الكرسي والطاولة، ولقد عبّرت مارغيت باريت بعينين دامعتين عن |متنانها لأننا أزعجنا الجزارار.

كنت أودّ أن أقع في حالة من اليأس، فلم أستطع. شعرت بأن الموت قد أنقذ أحداً من مكابداته الرهيبة، وقضى على مريض قلب بألـ بائس مختنق،

 بهدوء- أجل سوف أكتب كلّ هذا فيما بعد وأنا في سنّ الأربعين، مزوّ بالخبرات الناضجة، بعد عودتي إلى أملاكي في القرية، حيث الكلاب
 بالنيذ شفتيّ الجافتين... الكتابة سوف تواسيني فيما ألـئي بعد وتطهرني من مكابداتي الأرضية برمّتها.

- أين سأذهب الآن؟ - سألت صديقي. ضحك بالاتسكي متهگّماً.
- وأين ستذهب؟ إلى المنزل، إلى عند الولدين. غداً ئلـي يوم أحد. يجب أن يذهب ألفريد إلى القداس، وسيحصل كاروي على قيملى قميص جديد، لأن
 سرّتني الذريعة التي تمكنتي من الرجوع إلى المنزل الـي الذي يحظر عليًّ
 الجميع صباح الأحد؟ بالاتسكي محقّ. مسكين ألفريد الصغير، كم هو فو في حاجة لمن يعتني به ويشرف على تنتئته، وإرساله إلى الكنيسة اليسوعية. - وأنت؟ أين ستذهب؟ رمقني بالاتسكي بنظرة مزدرية ألذئ - لا ضرورة لوجودي في المشُهد الذي سيحصصل بينكما أنت ومارغيت
 - أتعتقد أنني سأسامح؟ ضحك بالاتسكي بمرح

 بانتظار غداء لذيذ عند استيقاظه المتأخر . كم أعرف في المدينة من النساء

الراقيات، المحترمات اللواتي يعتنين بأبنائهن وأزواجهن بهذه الطريقة. كنّ على يقين بأنهنّ يمار سن حياة أسرية حميمة، مثالِية يسودها الِّا الحبّ الحبّ والوئنام، لا كما يفرضه الفقر المدقع الشُريف من شجارات تبدأ منذ الصباح، ولا تنتهي في المساء.
لا أجرؤ على الانفصال عن بالاتسكي. يا إلهي لو بقيت وحدي، لا لا بدّ أنني سأرتكب كثيراً من الحماقات. سـوف يستيقظ فيّ الفارس، ذلك الفتى سليل العائلة الصالحة، المترعرع في المدارس الكار الكهنوتية، الجدير بمصير أفضل، وسأفعل ما يحصل عادة في الروايات الرات - لأجل الفروق الاجتماعية - استأنف بالاتسكي تو جيهاته - يمكنك ضرب مارغيت إن سمحت بذلك. ثم إن هناك فراك فراً كبيراً بينك وبين الجزار... ألا يملك هو المال؟
آه، كيف أصغيت لبالاتسكي الوغد في ذلك الصباح الباكر تحت الساعة الكبيرة لمحطة الفطارات الشرقية! أصغيت إليـ كنبيّ، كأعظم حكماء بودابست.

- النساء لا يقدمن على الخيانة مع أشخاص أقل منزلة اجتماعية من أزواجهن، لأن الأزواج في الغالب يخجلون بسبب فرق المنزلة - نطق

 زرادشتتا"، وسيغدو الوجود مقبو لا على الفور . الإنسان يحيا لذاته فقط، ويموت لناته. ابتهج لكون النساء الرديئات لم يلوتن دمك حتى حتى الآن، كما فعلن بي، وسلخن جلدي.
- استمر يا بالاتسكي، أنت حكيميه، أنت تبعث على الطيمّ الطمأنينة، أنت لا تضاهى، أنت متفوق، أنت متهگّم، أنت وغد! . . .الككن بالاتسكي تثاءب: - أنا أيضاً سأذهب.
- إلى أين؟
- لقد حظيت ببعض المال، وسأبحث إذن عن عشيقة في هذه المدينة

اختبأ بياقة معطفه، واعتمر قبعته، ورحل في غبش الفجر، وتركني وحيداً

لأفكاري المعذبة. ذهبت إلى البيت على رؤوس أصابع قدمي... ومستلقياً على سرير الوحدة، فكرت بالصباحاتات القادمة المتناغمة، المشنرقة، المغمورة بنور الشمس، حين سأغدرين الغدو حكيماً كبالاتسكي، وأتمشنى بين أشجار الحور بيدين معقودتين وراء ظهري.
وفجأة صرّ الباب ودخلت مارين مارغيت الغرفة بثياب غير مرير مرتبة، منكوشة،
 المكان الأخير الذي يمكنها أن ترتاح فيه: رجلاي أنا... الو الو لم أجدك فـي في البيت، لقتلت نفسي" .
ضربتها أو لا"، ثم ضمدتها بذر اعي ورحت أمت أعانقها بعنف وحبّ، وحرارة كأنني لم أشاهد امر أة منذ سنوات طويلة. ماذا لو وجب أن أبرّر ما قمت به أمام قاضي العالم الآخر؟ لا أع أعرف

 وعناكب ذات بطون سوداء، وأعين دموية، تسترق إلينا النظر في شباكها التي تلتفت حول أعناقنا في لحظات ضعفنا. حسب أبجديات أبنات العالم القديم: استحفت مارغيت مدية باردة بين عينهها، في حين رحت أنا أغمر وجهها بالقبلات الدامعة، وحسب وصفة الروايات، والتعاليم الاجتماعية: ورية وريب عليَّ أن أودع المرأة ولا أكلّمها طوال حياتي. وأنا ضمدتها إليَّ بمنتهى المعاناة مثل كنز عثرت علبه في ليلة خاطفة.
لا أحد يعرف كنه القلب الإنساني... لا أحد يعرف أحر أعزاء ألماء النـاء

 مجنوناّ متخفياً يرفرف عابراً أحلام أكثر الناس تهذيبآ، وشرفآ، ليستيقظوا أليأِ في الصباح بحالة من القرف والاشمئزاز من الر جس، ألوأو ألما العمل البغيض الذي الذي
 مع فقرات القوانين الجنائية؟ اطلّلعوا على كتاب الأحلام المصري الكبير(*) كتاب مصري قديم لتفسير الأحلام.

الذي لم يعدّ من أجل مرضى الأعصاب، بل للمواطنين الفخورين بشرفهم'،

 الأحلام يعاقب عليها القانون.
كنت أعتقد في هذا الوقت حين بدأت مأت مارغيت حياتها الغريبة أنني كنت
 مثال على ذلك: كثيراً ما أقسمت على أنها تحبّني وحدي، وليّ أليس لها على وجه البسيطة أيّة علاقة حبّ مع أحد سواي كانت مارغيت بكلّ بساطة تنفي أيّ أمر من هذا القبيل، وكانت تجيد
 سُحبب الغيرة، والقلق، وتسألني ببساطة أيضاً إذا ما كان يان يخالجن الجني الشُك في في مشاعرها نحوي، في الوقت الذي تضحي هي بيلّ شي شيء مني من أجلي، ولقد
 محفظتي بعض الأوراق النقلدية إذا ما تركتني وحيداً في المساء الـياء بعد أن نتناول عشُاءنا بكلّ استمتاع ومرح مع الولدين، وكان ألفريد يأتينيا بالبيا بالبيرة الطازجة بحماس كولد من أبناء النبلاء...


 الحياة. كنت أرى الثلج يتساقط حول مصـابيح الشـارع فتنتابني أحاسيس عائلية لذيذة تدفئ قلبي. وكنت حينها أقوم بتغطية الولدين، ويخالي الجالجني




في العثور على كلمات لتهدئتها.
 دفع القدر ببالاتسكي للعودة إلى منزلنا، لتبدأ محنٌ جديدة انِ

عاد بالاتسكي رثّا، فاجراً، كمتشرد من أحد الضواحي. لم يذكر لنا أين كان يجول ويتسكع على مدى أسابيع. اكتفى بالاستلقاء في مكا مكانه المعتاد




 (اما حصل في غيابه لا يمكن أن يبقى على حاله. عليك أن تملأ حياتك بالشرب، والنوم"
في هذا المساء حين اعتمرت قبعتي استجابة لرغبة بالاتسكيكي في التجووال
 متلاصقتين أن أحافظ على عادتي المألوفة، وأنام باكراً لما في ذلك الك من نفع


 (كما تركتها وهي تبدل ملابسها) أطلت بكتفيها العاريتين في الليلة الشتائية الباردة:

> - لن تعود حالاً إلى المتزل! - صرخت.

لم أجب طبعاً.
وعندئذِ جاءت اللحظة التي لا تنسى من الحياة: قفزت مارغيت من
النافذة.







ووجه مئبت نحو السماء، وبمهابة الشهدلاء، وبعفوية الأطفال، ثم ألقت
 حالة فزع، مقتربة من الأرض المرصوفة بححجارة الشـارع الرمادية، الصلبة، المميتة... سقطت على كومة من التراب مغطاة بالثلج، كانت في يوم آلو آخر

 بعينين دامعتين متوهجتين، وبامتنان وتوجّع كما ينظر إليّ طفل صغير ألير
فتحت المدخل بقدمي، وصعدت إلى الطابق العلوي بحملي الغالي الطبيب الذي أحضره بالاتسكي أعلن عن كسر في الرجل، الـى لكنه في الوقت نفسه نصحنا بإحضار قابلة على الفور .

- قابلة!

هرعنا في أربعة اتجاهات، كلّ منا في اتجاه من أجل قابلة، وسرعان ما كانت القابلة تلهث في المنزل.
ومنذ ذلك الوقت كثيراً ما هرعت من أجل القابلات إذا ماعبّرت (انسائي" عن رغبتهن في ذلك. لكني آنذاك هرعت للمرة الأولى وكنت ألى حينها في
 النسوة القابلات الهادئات المبتسمات كان في الغالبا ما لا نستوعبها نحن الرجال. إن القابلات العجائز يستطعن بالتأكيد عبور
 والمتع التي يقدمها هذا النسيج المعقد البائس، الرقيق، الغالي الذي نسميّيه الجسد الأننوي.




 الماء الدافئ، وفي نهاية المطاف بلغتني بكوني ربّ المنزل أن مارغيت قد

أجهضت جنيناً مبكّراً إثر سقوطها. أفكّر أحياناً بهذا الجنين، طفلي الأول
 أفكر فيه في بعض الأأحيان عندما أغدو عـيا


 الأرواح الصغيرة التي انطلقت إلى الأرضى أتر أتراني كنت لن ألتقبه إلّا بعد أن
 ظلّت مارغيت تحت الرعاية ما يقارب الأسبوع.




 التي تزوّد الجر ائد الريفية بالمقالات. (وقصتي هذه كما تلت ملت مرارآ، صدرت
 قلده عشرة فورنتات أقمنا بها مأدبة كبيرة في المساء.
 مارغيت الحضور إلى المحكمة. زعقت مارغيت وأغمي عليها، وحاولنا
 المنازل البودابستية، شأنه شأن جابي الفواتير . لم يسبق أن ذكرت مارغيت أن لديها قضايا قانونية قطّ، لكن كما قال قال بالاتسكي للموظف القضائي السابق، إن التحقيت قد تمّ
 توصلنا إلى اتفاق على تعذر ذهاب مارغيت إلى المحكمة بسبب ما تعانيه
من كسور في رجلها.

لكن مارغيت لم توافق على هذا. دهمتها نوبة من البكاء وحاولت أن

تقفز من السرير وهي تقول إنها ستذهب زاحفة للمثول أمام القضاة لأنها

 البحث عن محامي دفاع لها. درنا في الشوارع نتابع لو حات الإعلان حتى
 المحامي شابّاً ممشوق القوام. أبيض اليدّين، أزرق العينين، أنـّا أنقر الشعر له
 سيكون حاضراً في جلسة المححكمة. ..
صباح شباطيّ ضبابي. كانت مارغيت قد استيقظت أبيّ باكراً، وأمسكت

 وبالاتسكي إلى جانبيها.
كان الطريق طويلاً حتى قاعة المحكمة. غلّف الضباب نافذة العربة،



 الستائي القذر! لعلّ أهالي بودابست يموتون قبل الأوان لأنهـم ينطلقون في الشوارع في مثل هذه الصباحات أليات الشباطية، بدل من أن يبدؤوا في المدينة عند حوالي الظهيرة. جميعهم منكوشون، غير مرتبين كغاسلي

 الذين لا يسمح لهم بدخول قلب
 بعرف أحد هنا قصيدة الشاعر يو جف بايجا:

## ة.

t.me/soramnqraa

هـناك تقلّب، هناك أمل،
صور، رغبات، مشُاعر
في صباح حياتي السحريّ.

أظنتي الوحيد الآن في بودابست بأسرها في هذه اللحظة من خطرت له
هذه السطور الثلاثة، ردّدتها بسرعة في بالي، كالصانلاة.


 كالضـمير الذي استحال إلى عظم.
قدنا مارغيت بذراعيها، وأدخلناها قاعة المحكمة وأجلسناها على

> كرسي من القصب. وتبين هناك الآتي:

أم مارغيت، المرأة الفخورة بشُرفها، التي لم تكن على تواصل مع مع







 في حين راحت تقيسنا- نحن الجالسين وراء مارغيت- بنظر اتها المزدرية. وكذلك أخت مارغيت الصغرى ذات العينين السوداوين والملابس


 بملابسها السوداء، ومرضها، ووجهها فيا الكسير من الحزن، ونظراتها الحارّة المختلسة اختلاساً، بدت مضحّية صغيرة مستعدة لكل شنيء احتى للموت،

 كرهاً يفوق كرهها لجميع من في هذه القاعة.

كانت الجنحة هي الآتية: الأرمل مدام يانوشن. ب، وابنتها قد سرقتا البلوز، والفساتين، والدنتيلات، والجوارب، والحرير، في في العديد من المحال التجارية وسط المدينة، وقبض عليهها في متجر (تسيرنا وشريكهـ) تخبئان الأغراض المسروقة تحت سترتيهما وتنور تيههما. والمتهمتان هما الآن قيد الاعتقال والاعتراف.


 للشرطة أنها قد أرسلت من المتاع المسروقة بلوزة كهلية لابينتها مار المارغيت التي تعيش منفصلة عنها، ولقد عثر المحقِق النبيه على رسالة الـة الشّكر التي بعثتها مُارغيت إلى أمها.

- هل هذا صحيح؟ - سأل القاضي. - صحيح - أجابت مارغيت بمنتهى النعاون.



 إلّا أنها ترجو إطلاق سراح أمها وشقيقتها الصغرى لأن شقي
 على الأرملة مدام يانوش .بـ، وتطلق سراح أرجيبت. بـ... شـكرت مار مارغيت عدالة المحكمة.

 الباردة، إلى جانب آلات البيانو، وفوق كتبكنّ، وأنتن تصغين إلى ألى تفاهِات

 خمائل الأشجار، وتدحرجت أوراق الشجر الذهبية على دروب النزهات

المرصوفة بالحجارة، ولا كيف يتبّى المقعد الصغير برّاقاً تحت الفروع الصفراء، والخضراء، ولا كيف تنداح الحاء الحدائق الإنكليزية مسترخية برفاه الديان
 لا يتبدل... ما الذي تعرفنه أنتن عن المعاناة الإنسانية والبئس الئس ! اللواتي وألوأنتن في مهدكنّ ترين النور من بين الدانتيلات المطرزة بعناية، ومختلف ألنوا أنواع
 ساعات تصـدر الأنغام، وأراغن صغيرة صـدّاحة، وببغاوات تبثّ الأصوات، وتنفش الريش لتسليتهنّ، وخادمة بعصابة بيضناء تقعقع بالون بالفضيّات والبورسلانيات، ثم حين تكبرن تتعلمن من قسس الكنائس ذوي الأفواه






 امتنان، وبعدئذِ لم تقع عيناي مجلّداً على مارغيت طوا
 إن دخلت إلى الغرفة - أتيت من سحن ماريا أنو نوسترا. وبما أنها لم تكن راضية عن الاستقبال، فقد تابعت تقول: - ألا تعرفني؟ أنا مارغيت بوشكاش - ولماذا يا ترى التحقت بالسجن؟ - قتلت سيدي... مسكين. أفرغت نقمتي به بدلاً منك. أنت الـن السبب في




فكّرت أن أثير إليها نحو الباب لكني لم أجرؤ. أعترف أنني ما إن واجهت هذه المرأة التي استعمرتني في فترة الشباب بقوة استبدادية، حتى وقعت مجلّداً تحت تأثير كائنها الحيّ العنيف، المحموم، المضطربـي لا لا
 الأقل الاضطراب الذي حلّ بدماغها! أجلستها، ثم راحت مارغيت الِّيت تحكي قصة العشرين سنة الفائتة.
 إذ لم أزرها في فترة سجنها. لأنها كانت في تلك الكي الأثناء قد اقتنعت بأنني

 في السجن. (حين كنت أسمع كلماتها لاح أمامي وجه مارغيت القيا لمديمة

 - لو أنك مسيحية حقّا، لما كلّمتني بهذه الطريقة - قلت لمارغيت دفاعاًعن نفسي.

- باسم الأب، والابن، والروح القدس، أنت سبب حياتي التعيسةأجابت المر أة، وحدّقت إليَّ كالمجنونة.
لم أستطع فعل أيت شيء سوى متابعة الإصغاء إلى حديثها المليء

 لنفسي: والآن يا دوبلي، لقد سحبت ورقة اليانصيب للتوّ.

 لقد حصل معها العديد من الأمور من دون أن تتذكر الأبراج، والشوارعارع،
 في البلدة، ولون الشارة على ياقة السترات العسكرية. إضافة إلى بعض قادة الفرق الموسيقية الغجرية.

وفي أثناء حديثها رحت أفكّر في الأشخاص الذين تعرّفت عليهم مارغيت في المدن الصغيرة البعيدة الرومانسية. ترى كم كان عديهمهم، وما
 بكلَ سهولة (مع أن الحكيم بالاتسكي كان صديقي)، ولم أفلت منها إلاّلا


 وحصلت معارك في الحانات، ومنافسات شبابية من أجل السيدة التي قدمت الـي






 اللعنات من أجل تغاهاتهن !
وفي نهاية المطاف قَرّرت مارغيت التخلي عن طريقة حياتها حتى الآن. ربما ليست هي من قـرّرت ذلك، بل المصادفة التي ندعوها الِيا آخر الأمر قرارآ.
اتخذت قرارها هذا بعرا بعد أن كانت تطوف في المدن الواقعة على الضفة
 (ترى من سيكون أول من تتعرف عليه؟) . حتى تعرفت في النهاية على نادل بشاربين شقراوين وتزو جته.


 عمله. وكان الصدق والنزاهة مرسومين على ملامح وجهه. من المحتمل

أنه لم يتخلّف أبداً عن العمل، وكان يدّخر نقوده فورنتاً بعد آخر، ويعمل

 منه المشاكل المادية، لأنه سوف يواظب على العمل، ولو أنه سيتعب لكن لنفسه، ولجيبه الخاص. كان اسمه (أدي).
 طفولته الأولى بنماذج من البشر تختلف عن نـلف نماذئج أرباب عمله. كان












 صارت تخصّ يديْ محاسبة صندوق أخرى أخرى وصارت التيار التحيات، والتودّدات من الزبائن الدائمين موجهة لامرأة أخرى في سومباتهاي أو إرشكوفاي. مارغيت بائسة مجدّداً.
صارت غيورة على زو جها. غيورة من دون سبب خاص


 الفوائد. وكما أفادت به مارغيت: كان فصل الخريف في بدايته. لم يعد أدي

يحتمل سلوك مارغيت، وغيرتها القاتلة: هرب من المدينة حيث لم يمسّ
 تعثر على أدي. كان لا بدّ لها في هذه الحالة من الـة البحث عن عـي عمل . لكن أرباب
 الغضب، لم يتعرف عليها أصحاب المقاهي الممتهنون المتاجرة المابرة بالفتيات،








 القصص الطويلة التي يرويها أحد مسافري القطار ذو المزاج الحـار الحكواتي،










 بودابستيون عرضوا نقوداً جديدة، ودندنوا ألحاناً جديدة، وجاء أشنار الشاص

> بيتر : اسم مذكر - المترجم.
 كلّ مسافر - كتذاكر السفر - المدينة التي قدم منها. كانت عقاربارب السارياع
 ينفتح، مسافرون يخرجون منا من قلب الليلة الخريفية الضبابية الديانيانيانيانية،

 يشبه صندوق مسافر آخر ! الو جوه جديدة على الدوام، الضحكا الضات جديات جديدة،
 بمصابيح المحطة الحمراء، والخضراء، والزرقاء التي التي تظلّ هضاءة واء طوال الليل، وبالخبّازين الذين لا ينامون، وبضابط الخدمة الذي لا لا يكفت عن شرب القهوة، وبخشخششة النقود الدائمة في الدروج، وبالنقانق التي لا تنفد في المطبخ مطلقًاً. إلاّا أن أحد معارفها القادمين من السفر أخبرها أنه رأى زوجها كبير النُّل في محطة قطار حيث تسير أموره على أحسن ما يرام

 بالنقمة: كيف يستطيع أدي أن يعيش من دونها... كتبت له رسالة تهلّده



 ما إن لمحتها مارغيت حتى تبيّن لها أن هذه المن المرأة جاء جاءت ورراء زوجها


 العمل كانت رؤوف القلب حيال زوجها، وانتظرت حلول المول المساء.
 وأحمل مسدساً محشوّآطوال فترة سـجني؟" - قالت مارغيت بالحرف.

وعند المسـاء خلد أدي للنوم باكر آ. رأته مارغيت في السرير حين دخلت

 صوتأ، كأن أحداً تككلّم من داخل الخزانة: - اقتلِهـ تقدمت من الحقيبة، وأخرجت المسدس نهض أيدي قليلاً في السرير، وتفوّه بشيء ما، وأطلقت مارغيت عليه النار.
قفز أدي من السرير وراح يطارد مارغيت حول الطاولة
 جاءت الشرطة.
وقفت مارغيت متشفية عند الجئة بكلّ برود، وهدوء. (يستحق هذا الكلب") - قالت مارغيت وتبعت رجالد الـبال الشرطة. وخلال فترة سـجنها تصر فت مارغيت بهـووء شديلـ

 مارغيت إلى القبر، وتحدثت إلى زوجها بصـي الـي
 مارغيت، أجابها زو جها من القبر . وبعدئِّذ قضت مارغيت سنتين في سجون مختلفة حيث كلّفت هناك بأعمال حدائقية خفيفة، وعوملت على على حدّ زعمها بمنتهى الرقة كمريضة.
أما الآن هنا، فقد حدّقت إليّ بعينيها المسماريتين حتى شعرت ببرودة تسري في ظهري. كيف سأتخلص من هذه المرأة التي وجدت موتي على يدها؟ اتخذت قراري بأن أقيم معها علاقة غرامية جديدة، لكي أحظى بنواياها

بادلتني مارغيت العناق، لكنها أعلنت أن مصيري كمصير أدي إن أقدمتُ على خيانتها.

والآن أنا هنا كدمية بيد امرأة قتلت زوجها، ولا أشعر بلحظة واحدة من الأمان.
أنهى السيد دوبلي قصته، وأعلن الزملاء الصحفيون أن ميتاً جميلا" سيغدو السيد دوبلي، وأنهم سوف يبذلون أقلميل أقصى ما في وسعهـم لكي تقوم
 قاتلتك"، ه هذا ما قالوه لكي يكون السيد دوبلي راضياً.


 (حلم) أن الولادة، في رأيه، ستحصل في القريب العاري العاجل، وعليهما أن ير افقا ناتاليا في سيارة الإسعاف، إذا ما رغبا في معرفة المزيد عن قصة الفتاة.

## النصل الحادي عشر

## وفيه تخرج بنت صغيرة إلى العالم.

انطلقت سيارة الإسعاف بمتعهد المآتم، وحلم، وناتاليا. مما لا شك فيه، أن هناك في بودابست سيارات مريحة أكثر من سيارة الإسعاف، لكن الراكب لا ينتقل دوماً على مزاجه. إلّا أن الوضع فوا فون
 الرجراجة لسيارة الإسعاف أكثر راحة بكثير من عربة الكابريوليت الميطلئية
 حتى إن سيارة الإسعاف أكثر راحة من العربة ذات الجدار الز الز جاجي المز دانيانة


 العربة في طريق العودة إلى المدينة.
يمكن من خلال نافذة سيارة الإسعاف سماع ضصجيج الحيأ الحياة في المدينة. إن من يعر ف العاصمة جيداً يمكنه حتى وهو مستلقِ في سيارة الإسعاف أن أن
 المصابيح تومض، العجلات تتراقص على إطاراتها الخشبية، وتنبعث
 شارع أندراشي. يهلدر أوتوموبيل، ويصدر صوتا
 متنها آنسات الروايات المرحات أنفسهن، والفتيات المتسوقات، اللواتي

كتب هذا الروائي الشقي روايات كثيرة عن فساتينهن، وطرائفهن، ونباهتنّ،
 البشر الجالسين بزهو في الحافلة كأنما لا شيء يتسلّو ألون به إلّا النّا النظر باحتقار
 وقل دهمتهم الشيخوخة، على المقاعد ويفكرون كم كان زمانهم في شارع أندراشي مختلفاً.
ثم، كما تمرق الأبهة، والضوءء، والحياة، هكذا جدّفت عربة الإسعاف

 عند مقهى نيويورك. لا يجلس تحت مصابيح الشارع المضيئة الكثيرة سوى تلك النساء البودابستيات، والشبان البودابستيين الذين يحاولواولون الانتحار الـيار غير


 إنهم ينظرون بحسد وراء كلّ سيارة إسعاف تمرّ من هنا، لعلّ أحدداً ما قد سبقهم على طريق النهرة.
ثم أعقبت شارع أندراشي الشُوارع الأكثر ظلمة وخلمَ وخلوّاً من الناس،


 يسكبون النبيذ الذي يضفي السعادة في نفوس السكان، فيصدحون قرابة منتصف الليل بالأغاني.مكتبة سر من قرأ


 عدائية على علاقة ازدراء مع باقي أجزاء المدينة، هي ضا الماحية فرنتسڤًاروشر .
 بالأطعمة، بدينون حتى ليخطر للمرء أن يتساءل: كيف للزوجين هنا أن

يعانقا بعضههما بعضاً إذا ما تاقا للعناق- كان الجميع نياماً هنا، وانطلقت، قادمة من جهة شور كششار العربات القروية المقر قعة المحهملة بالخضرورات،

 هنا الشُوارع الفرعية التي انزوى في الطابق الثالث لأبنـيتها صناع الكتا
 وأنجبوا أو لاداً، وجلسون ا إلى طاو لات ذات ذات ثلاث قو قوائم، مطأطئي الرؤوس
 دفعة أولية من النقود (بعد أن يطوفوا منذ الصباح حتى المساء المياء في أنحاء
 الجدران، حاملين بأيديهم حزم الأوراق التي دوّنوا عليها أحلامهـمه، طارقين






 والنبيذ والحلوى من الحانوت المقام عند ركن الشـارع، وعلى اللـئم







 على مدار الساعة أصوات الأجراس، أو بكاء الأطفالل. القسيس هو من

يوصي بقرع الأجراس لكي لا ينسى سكان المنطقة مذهبهم المسيحي، لكن
 المنطقة بمختلف جوازات السفر، وبلا تدقيق جمركي، قاتِئ قادمين من بلدان
 المزركشُ لمشُفى التوليد (الأشبه بقالب كاتو التعميد)، مفتوح ليل نهار لاستقبال النساء من مختلف أنحاء المدينة، اللواتي يصلن منتفخات التات، وبحزم متاعهن إلى هذه المحطة حيث سيعشن أصعب ساعات حياتهن، حيث الأطباء ذوو المراييل البيضاء، والقَابلات الرشيقات هم وسططاء الحياة هنا.
 رنّ من مقصور ته الجرس للمعنيين من الأطباء، والقابلات، ولألأولئك الحمّا لأليّالين، الذين يقتصر عملهم على حمل النساء المتو جعات إلى الطابق العلوي.
 أوجاع المر أة الولّادة وهي في عير في التوليد، فقامت بمتابعة قصة حياتها بإلحاح من (حلم).

هكذا كانت تتمة الصورة:
خريف ملبّد بالغيوم.
كانت جزيرة مارغيت ذابلة لكنها مع ذلك مطرزة بالكين بالألوان الذهبية كالر جال الكهول الذين يخر جون إلى العالم بياروكاتهم البيضاء. رافق بالاتسكي ناتاليا بين أنقاض الدير . كان بالاتسكي، هذا البطل الروائي البودابستي - الشـاب الطالع من رومانسياتيات المقاهي





 الدوام يشرب من نبيذ (كيكي) كمية تزيد عن الثلاثين قطرة المسموح بها.

وذات مرة جاء هيمي وهو شاعر عاشق يرتدي بنطال لاعب تنس، وسترة
 والكنيسة، فكان هيئة حمقاء ملعاة للسخرية والضئرية والضحك من قبل المواطنين







 أبدى كارتشي هيروك اعتراضه في جمعية البولينغ، وفي دائرة المواطنين الجادين الذين يلعبون بورق الشير الشدة لعبة سناب إلى جان
 الشخصص المزعج ذا البنطال الرياضي قد هرب مر من إحدى السنفن، ومن المفضل الاستعلام عن أمره لدى البوليس: هيمي كما اليما تقول الأنباء يحطّم
 إلى أن جاء مساء، وبلغت الثمالة بهيروك مبلغاً بعد أن شرب تماربانيانين







 السيد هيروك فقد احتفى به أصدقاؤه في اليوم الآتي احتفاء كبيراً في العديد من الحانات. حتى إن بعض زبائن الحانات طلبوا من المنتصر أن يصطحبهم

إلى مسرح المعركة، وعلى لهب أعواد الثقاب في ظلمة الليل ألقوا نظرة على إلى


 وعرف بالاتسكي قصصاً أخرى لتسلية ناتاليا، كلّها أظهرت أن الرجال البدينين على حقّ.









 السعيد على وجه الأرض، والمر أة المحظوظة من تمتلك حبيان الميباً سميناً، لأن السمان أوفياء على الدوام.

- كانوا فيما مضى يعتقدون - أوضح بالى الاتسكي - أن السّمان لا يجيدون الحبّ كالنحاف. لهذا السبب كانت النساء تفضل ذوي القان القامات الـات الفارعة



 الكفة لصالح السمان. السمين عملي"، مقتصد، سرعاني الحان ما يسعى لاقتناء

 النتود، ولا ينسى أبداً أنه ينغي أن يفاجئ النساء بائ بهدايا صغيرة، وما شابه ...

أي لا بدّ من التضحية من أجل العاطفة... ثم حدّثها بالاتسكي أنه يملك
 ناتاليا نفسها لم تفهم كيف استطاعت الصيمود أمام الحديث الطويل الحا عبئاً أوجع بالاتسكي رأسه بالخطط الحربية، عبياً أراها العشاق الحا الشبان المتتشرين بين أنقاض الدير عند الأصيل. --" لو تتمعن الآنسة فيما كتب

 أرض جزيرة مارغيت هنا أن يكون من العشاق". عبياً حاول الدخول الـي إلى الـى قلب ناتاليا التي ما زالت طيبة لا يشوبها الفساد. ا(على السيدات ألـا أن يتعلّمن كثيراً كي يدركن قيمة ثياب زفافهن"،
تمسكت ناتاليا بهنريك بوفاء كلب لصاحبا ضد هنريك، على الرغم من أن الشـاب اللامبالي لم يعرها الما اهتماماً. كانت

 فصول الرواية، وقع في حبّ ناتاليا المتأجج.
 تلوثوا بكلّ حقارات الحياة بحبّ نساء شابابات لم يمسهيّ الفساد. باح السيد دوبلي بحبّه في رسالة.
أعلن في الرسالة أن سلام روحه لا يمكن إلّا لناتاليا أن تنقذه من
 دوبلي بانتظار كلمتها الحاسمة، جاثياً.
أعقبت الرسالة الأولىى رسالة ثانية، وظلّ السيد دوبلي متشرداً دائماً


 يختلس النظرات، ويحاول تهريب الرسائل لناتاليا، ويطلق تنهيداته الطافحة

بالمعاناة.

وسرعان ما لاحظ الأمر بالاتسكي الحادّ النظر الذي يخون أمه من أجل

 سوى مواجهة السيد دوبلي والتكلم معه. وهكذا التسر في في اليو اليوم التالي خبر











 والمجانين في العالم الخارجي من اقتحام عشّه الصغير الهادئئ. على المرء أن يجمع الكثير من الأخشـاب اليابسسة لكي يتمكن من إشعال النـي النار في موقده حتى نهاية حياته. ولقد جتّع هو ما يكفي من الذكريات القابلة للتوهج

 رادتسكي ممضياً الساعات الطوال وهو يحكّ ألحّ رأسه بريشة الكتابة، حتى يعثر على الكلمات المقاربة لأحاسيسه.
كتب دوبلي في آخر رسالة له أنه اعتزم إقامة ما يصبو إليه في الكنيسة الكاثوليكية في بودا القديمة.
وكان فيما بعد أن اححمرّت عينا بالاتسكي، وتجعدت ريـد رقبته، ونقّط السم من كلماته، وذلك بسبب الغيرة والحسد اللذين شعر بهما حيال الشاب

المتوازن الجادّ الذي وقف عائقاً أمام حبّه المرفوض من قبل ناتاليا. قرّر أن

 حياتي الآتية لأنني أمتلك منز لاً في كلّ قرية، كما نصحني جلّي الّي. أما أنت فلا
 بكت ناتاليا لِل نهار في حين ركب الغضب بالاتسكي، وراح يحيك الـي الخطط المسُؤومة وهو يجوب الشوارع برأس مطرق.

 اللواتي يتسگّعن في المدينة الكبيرة بلا صداقة وسند وسند. كانت تشاهندهن




 السيد دوبلي في كلّ الشوارع البعيدة.
 البدينة في شارع (الأجراس الثلالثة) التي تميل طوال اليوم اليوم من النافذة - فهي


 يحتسي أفراد الفرقة الموسيقية الغجرية الكححول، ويتمدّد أمامه رجل رجّ رتّ
 الفرعية للمجرمين واللصوص المطاردين منهم، والمتخفّين. لم تخشَىَ أنها

 أنه سيظلّ على الدوام حريصاً كي لا تنطفئ النار المضطرمة.

حين رحلت ناتاليا من القصر الإقطاعي، كانت تمتلك ثوباً موشى بأزهار
 - مثلما يتخيل المرء تلك النساء اللواتي اعتدن الفرار الـئر سيراً على الأقدام،





 متشابهون على الدوام - لهذا أشعلت ناتاليا شمععة، لأنها شعرت بات بأن سلام

 أينما طافت فيها... وهذه المقبرة كانت مهجورة، بل الأكثر هـجر الـرا آ من كافة المقابر في بودا. صفّرت الريح واهنة بين الأشجار القديمة كأنها تعتر فـ بعدم جدواها. قعدت بعض العجائز هنا وهناك عنـ عند قبور لا يعر فن كـن كم مرّ عليها من

 كانوا يصلون بمهابة عسكرية، والقبعة الخضراء على على أغطية النعش، ولعا ولا

 يعد لحفاري القبور من مبرّرات لاجتراع الاع الروم منذ الصباح حتى المرا المساء، لأن بوسعهم ممارسة مهامّهم بوعي.
حافظت ناتاليا علي الشُمعة المشتعلة براحتيها المفتو حتر المتين، وهي تصلي جائية قرب القبر . صلّت لأجل والديها المتوفيين اللذين لم تعرفهـيا قطا قط،


 أرواح مسعفة - لعلّ شابَّآ يستلقي هناكُ بين العجائز وقلبه هو الذي يضيء

كلّ ليلة من الألم... ثم أتت الريح على ضوء الشموع وأطفأته في المقبرة، وتلفعت ناتاليا بالمنديل، وراحت تركض تحت المت الأشجار بقلب شديد


 يضنط بكلتا يديه فوق قلبها . حين كانت تصلي محنية الكتفين أنين بخشبوع: ربما
 عصفور بين فروع الأشجار، هو من قفز من الأعلى وانزوى بين ثياب يناب ناتاليا.
 بالإمكان الإحساس بأنفاسه - كما لو أنه ونانالتاي يتنفسان معأ.
في البداية حملت ناتاليا الثقل مذعورة في طريقها إلى البيت. لقد طلبت من البيت الإذن لجلب الخشب الجاف، وها هي ذي بدلاً من القصفات
 حميميًّا كأنه جسد من جسدها، وروح من رو حها؟ْ ... لم تجرؤ ناتاليا عليا على النظر وراء كتفيها- هكذا تعلمت في طفولتها من النـيا لنـوة العجائز اللواتي
 أهو طائر أم طفل صغير؟
حين وصكت إلى المدينة، وصارت بين الحوانيت المضاءة، والشُوارع، والحانات، وكان ذلك في أحد الأماسي الششتائية الواعدة بتساقط الثلجّ، شسعرت ناتاليا بالبهجة لأنها لا تسير وحيدة في الطا الطريق الطويل الذي الذي يلدو

 أنها على حين غرة قد حظيت بأفضل الأصدقاء الذي لا يتا يتخلى عنها أبدآ، ويرافقها خلال النهار في كافة دروبها، ويواسيها بألانها بصوته، وينام معها علا على

 بخطوة ذلك الآخر الصغيرة، المواظبة. سار معها بحزم ألحد أحد ما لم تتمكن من رؤيته أو ملامسته. لعلّ الأمر كلّه مجرد إحساس جديد ودود مطمئن بلا

حدود... وأحست بعينيها أن أحداً آخر ينظر من خلالهما، ولا يجد العالم مملّا كما وجدته هي حتى الآن.
التقت في طريقها سيدات المدينة اللواتي تدلّت خصلات الشير الشعر على

 الغريب الصغير الذي تحمله ناتاليا في صدرها وعلى اليا ظهرها الـا الفتاة الساعية تحت هطول الثلج بنظرات الشدياتة والازدراءاء. شعرت بات بأن رائحة حوانيت الجزارة أقوى بكثير، وكأن رائحة النقانق ما زالت الت عالقة

 الوجه، متوهجة العينين تغني بمزاج ناريّ، وصوت يتناهى إلى الشـارع.
 لحق بها السيد دوبلي تحت مصباح الشارع، و كان يتبعها من مسافة بعيدة.

 النقود لسماع موسيقا الأرغن الآلي، وكتب بإصبعه المغموسـة بالنبيذ الـيم امرأة على طاولة الحانة الخضراء الحـ


 فيها القصور في بلاد المجر، وراء حديقة ويكّ وحشية كثيفة يغرّد فيها العندليب مع قدوم الربيع ليسلّي أنثاه بما أمكنه من تقوى ... بينما في فصـل الخـي الخريف

 وتتساقط من أعالي الأنُجار الساحقة النقود الذهبية.
لم تفهم ناتاليا تماماً ما يتفوّه به السيد دوبلي، لأنها حتى الآن لم تقرأ
** الرجل الذهبي: رواية الكاتب المجري الـُهير مور يوكاي - المترجم.

رواية (الرجل الذهبي". غير أن هذا الأمر لم يمنع السيد دوبلي من متابعة كلداته المفعمة بالتأملات.

- كثيرآ ما عانيت في هذا العالم، بحيث يمني يمكني أن أقيم زفافاً فضيًاً.





 البيضاء، وتسريحاتهن الدقيقة؛ إحداهن مديدة الخطى، وأخرى تسعى إلى
 إلى الثقافة والمشاعر ! أو ربما أن أقف في برج عالِّ ألِ أراقب المارة، ولا ولا أسمح بالصعود إليه إلاّلا حسب رغبتي. أريد رألـا أن أدير ظهري للجميع ولكلّ شيء، وأن أحيا من أجلك يا ناتاليا فقط.

 بالشيء الحسن أن يكثر السيد دوبلي من الكلام تم يندم لاحقآ على ما يتفيّه به. لهذا اللسبب خمّت كفّيها متوسلة:

 لا يهدؤون حتى يبوحوا بكلّ خبا خباياهمم. - أعرف منز لآ.. منز لاَ أقام فيه "الر جل الذيا الذهبي" بالذات
 المصابيح النفطية وحدهاه، وأكثر ها مجر الي ينتزعون مصابيح الشُوارع ليتمكنوا اليلاً من الاطلاع على تلى تفاسير أحلامهم
 بالمشُي الطويل في بودا، سعيداً بالهواء النقي البارد الذي يلفح وجه المرء ما

وراء الجسور، وحيث تقوم النساء ذوات العيون المتأملة بتمشُبط شعورهن







 بالبارفام الفرنسي من السيدة:الأجنبية الناعمة التي تهبط السـلاللم المفروشة لحديقة الفناء على نحو يوحي بالرفاهية، وتصلصل أدرا الحوات الطعام
 البيرة الكبير الأذن، حين ما يزال بعلُ للحياة كلّها طعمها الفتيّ ورائحتها،









 قراري بألّا أعبث مع صديقي، ولن أتقصد التي التعرف على المر أة السجينة، لا لا

 الليلك، عبر الشبك الحديدي، صندل أحمر ذو شرّابات. قرأت مرة أتر أن النساء الشُرقيات ينتعلن في حرمهنّ مثل هذه الصنادل. أغواني الشيطان.

اقتربت من الصندل على رؤوس أصابع قدمي، كما أقترب من فراشة في





 ألف ليلة وليلة. اقترب اليوم الذي ينبغي لصديقي أن يصل فيه من منطقة الدانوب السفلى. لقد أحصت المر أة المسبية الأيام بحبّات البـيّا البازلاء التي وضعتها في صندلها. حين سقطت الحبّة رقم مئة في الصندل، لم الم تعد القدم








 وهكذا تسنّى لي أن أصل إلى المنز ل الذي أقتر حه مكانانَ تقيمين فيه يا ناتاتليا.
 السيد دوبلي. ولم تفعل كغيرها من النساء الخرقاو الماوات المفتقرات إلى العواطف اللواتي يتجنبن عادةً الإجابة الصريحة فاسدة، فلم يكن في ذهنها أن تقود السيد دوبلي من أنفه، فكان جوا ابها شفافـا بعد لحظات من الصهت:
 لا يمكنتي أن أترك هنريك الذي تيكي تربطني به علاقات أمتن. فلا يمكن لأحدنا أن يتخلّى عن الآخر.

- وما هذه الحبال الأمتن التي تشدّكما؟ - سأل السيد دوبلي وهو يبتلع
 القوانين التي تنصّ عليها كنيسة الأم المقدسة.
- هذا صحيح - أجابت ناتاليا مطرقة. فتل السيد دوبلي عينيه باهتمام:
- رغم ذلك، لقد كان صـديقي النبيل، قبطان الــفينة، محقِّاً حين أفادني،

 هكذا تكلّم السيد دوبلي، لكنه أبدى سريرة مؤسفة كطفل منمشـ الـئ لم تجب ناتاليا، لأنها كانت ما تزال تغتقر كثيراً إلى المـلى المهارة في مفاوضة الرجال.



- ما زلت لا أدري ما هي تلك الحبال المتينة التي تربطكما واريا استقامت ناتاليا، وارتسمت على وجهها ابتسامة متردّدة هي ابتسامة الحالمين، الدعجبين، القديسين، الشهجداء، وأبلغت السيد السيد دوبلي بصوت خفيض بأنها تظنّ أنها حامل منه.
- لا بأس ... - أجاب السيد دوبلي يكاد يجهش بالبكاء - ومع ذلك فسأظلَ أحبّك يا ناتاليا.
ورحل في العتمة، لكي لا تلمح ناتاليا دموعه المتدحر جـة المّا أصغت الفتا الفتاة إلى وقع خطو اته ويدها على قلبها، ولم تمتلك الـك القوة لمناداة السيد دور دوبلي للعودة، مع أنها بذلك كانت ستنقذ نفسها من كثير من العذاب والألما

 السبتمبري طازج، وبارد، ونقي كوجه تلميذة مدرسة. يمكن بدء الحياة

مجدّداً في هذه الصباحات الطازجة التي يفهمها المعجب المحبّ، ويشير

 في الخريف، حيث عجوز يرافق امر أة شابة، وتلتمع لحية العجوز كثلج مونتبلانس... مع المحبّ المعجب يمكن التجوال في في بست أو أو بودا فقط، صباحاً، أو مساء لأن كلمات المعجب المحبّ تجعل حتى المّ جول بابا يخرج
 وحنطور الحمار ببرميل الماء الأخضر يصعد علئى على طريق الجّل الجبل على نحو

 السبب تركت السيد دوبلي يغادر إلى شارع العشاق البؤ ساء الكائن في في جها ما في تابان، والصاعد في الجبل وينتهي بحانة يقدم فيها عازف الترومبيت في الليالي السبتمبرية الفاترة أنغامه للعشاق. عثرت ناتاليا على هنريك برفقة بالاتسكي في ڤوروشش ألشّو حيث اعتادي
 الحانة شبيه بالحانات في الروايات الفرنسية. كان بالاتياني في جيبيه كأنه يفكر في شيء ماك، في حين هبّ هنريك واقفا وناً وسأل ناتاليا أين كانت كلّ ذلك الوقت. (اكنت عند أمواتي" - أجابت ناتاليا بشا بـيء مني من الخوف لأنها لم تكن مهيأة لهذا التر حيب الكئيب. ا(كان حريّا الِّك بك أن تؤمني
 قال هنريك، ورمق ناتاليا بنظرة استياء غاضبة كا كما لو أنها أنها اللبـب بأن صا صاحب الغرفة الغضبان يرفض الاستمرار في بقائهما فيها بالدَّيّن.

 بطائر أبو زريق الذي انزوى صامتاً في قفصه المعتم. ولا حقاً، لكي يبين عدم

 المواطنين المسالمين. نظر هنريك أمامه محبطاً، واعترى ناتاليا الذعر حتى

لم تقوَ على التفكير . ما الذي سيحصل ؟ كأن عاصفة ثلجية في الخارج وراء النوافذ المعتمة! والرياح تهبّ من بين الجبال مقتحمة شارع لا لايوش، مشالعة


 كو خاَ بين جبال بودا، لكنه لا يفصح عن الألمن ر الأمر . ناهيك عن أن بالاتسكي بعد الكأس العاشرة راح يصلح بأغنيته المعتادة: ....أوسكار يعرف، لكنه لا يقول.







 شطر الأماكن الأجمل والأكثر اتساعاً حيث يمكنه التنقل بمنتهى الحرية.







 والإنسان، ويعلن بغضب أن كيله قد طفح الآن وينبغي مغادرة بودا القديمة إلى غير رجعة.

- كيف يمكن الإقامة في مكان لا تضيء شوارعه المصابيح؟ - سأل بالاتسكي البوابة الخشبية - الظلمة لا تناسب إلاّا الحالمين، والمرضى


 مثلما سئموا المرض
 منتصف الليل بعينيه الشُريرتين، المائيتين، كتنّين هائل أبدى اليّن اليقظة، يلتهم
 يحدث لو تملّصت فجأة من ذراع هنريك وألقت بنفسها في التيار؟ با بالاتسكي
 غيمة داكنة في مكان ما فوق بست الجديد الجيدة، غيمة شكّلتها مدخنة مصنع يحرقون داخله عظاماً بششرية. في الجهة البستيّة من الدانوب في قارب متأهباً بمجدافيه كما لو أنه ينتظر جيثياً آتية على صفلى صفحة الديا الدانو



 أنغام الفرقة الموسيقية المنبعثة من المسبح هناك الك بست مُنارة. بدت بعد منتصف الليل، بشوارعها الخالية، ومصابيحهانها،
 القومي يصرف على مصابيح الشارع. فهل الضمائر هنا رديئة، أم أن البشر هـم الميالون إلى الخرافة؟
 بالاتسكي الجرس تحت المدخل، ففتح الباب ناظر البناية وقد لف نفسّه بجلد الغنم نظرآلألحوال الطقس الـُتائية.
- هل المرأة في البيت؟ - سأل بالاتسكي.

 أجلس بالاتسكي ناتالِيا على الكنبة، وقال بو جه ديك رومي روي محمرّ : - مساء أمسِ - حين كانت سماحتك بعيدة - قرّرنا أنا وصديقي أن أن نقوم


 وألقاً، فكيف بحياة من لا يعرفها أحد في بودابست! ولكن نظراً لتوسلاتي فقد كفت صديقي عن تنفيذ خطته. ستبقين حيّة يا ناتاليا.


## الفصل الثاني عشر

## وفيه يخطو الطفل الأحمق خطوات جديدة لبلوغ هذا العالم الحزين.

بو جه مهيب فتح ضابط الصف البدين الدائري الوجه مصر اعي المدخل. وصل الشابان اللذان سحبا من عربة الإسعاف الحمّالة ذات العجاتيالات


 صوت ناقوس الخطر وجلبة النُغب عن مسافة بعيدة، وتخمين وجو ونوه الناس اليائسين. كلّ تلك النساء اللواتي ارتسمت يوم أمس على الئى وجوه فخورة كوردة براقة في أعلى نقطة من الحديقة. اللواتي درن في الـي أرجوحة
 أحذيتها. اللواتي اقترفن خيانة الزوج، والحبيب، ولحبي والخطيب: كلّ هؤلاء
 قديساً يجترح المعجزات، بل طبيباً مسعفاً لا مبالياً يميل عليهن وهو لا لا يلا يفكر إلاّ بلعبةِ توقف عنها لتوّه نتيجة مهمّته الإسعافية الآن، لا يفكر إلاّا بلحظة مغادرته المشفى.
يانوش سيفرا - بطل قصتنا البريء- كان ليتخلّى عن مهتته لو أنه شاهـد دخول موكب المريضة إلى المبنى، دون أن يفعل شيبئاً. سرعان ما و وقف
 وأرشد الشـابين المفتولي العضلات ليصعدا السلّم بناتاليا. السلالم في هذه

الشّوارع قاسية كما لو أن السلطة الحكيمة تريد أن تخضع النساء البائسات

 عابسة أقعت فوق ححارة الشـارع، لا تملك ما يكفي من القو القوة لقطع الشـارع الخطير، فانهدّوا قبل أن تفتك بهم أعظم أو جاع حياتهمم....

على الأسنان، وملّداها على السرير . الـن
صارت في الغرفة امرأتان متمدّدتان تبارتا في إطلاق الصريان الصات والتوجعات والعذاب. استلقتا كبائستين تتذوقان مسبقاً عذابات جاتِ جهنم.
 السرير كبحارة في سفينة محطمة متمسكين بالألأحزمة. راحتا تاريا تتمطمطان كتوأمين تمارسان تحت الشمس تمارينهما الرياضية دونما انقطاع أو


 من كنّ ملائكة قبل نزولهن على الأرض الأنثوي تتحرك وتهتزّ في هذه اللحظة، كلّ ملّ ما لديه من عظام





 وبأرجل أخطبوطية ذات مجسات تلتصق بصخور البحر فيتعذر إخراجه
 الشُمس... ويكتب الأطباء في تقاريرهم هكذا: بدء آلام (\#شديدة).
 الحارّ على الجباه، ويتلوين ألماً وليس بوسع أحد أن يجود عليهن بالعون،

كالموتى الذين يمضون في طريق الموت الذي ينشقّ متجو فاً أمامهم. ليس
 الكائن الخفي الموجود فوق كلّ منا، الذي يتمتع بقدرة على العناية الحنية بالآلام

 فوق الجسد كأنه يعزف أفظع أنغام الحياة على أوتار قيثارة. في ألـي الأذنين
 الخلّ الذي سقوا به المخلص. في راحة اليدين أثر القفانيزين الناريين،





 والأطباء يبتسمون بازدراء وسخرية من خلف نظاراتراتهم الكريستالية يرنّون بمباضعهم الفو لاذية كمحقّقي البوليس. هنا المدى التي يقطعون بها بها الدماغ، وهناك الكلّاب الذي ينتزعون به القلب من جذورهه، والقطن يلتمع كالثلج



 ذوات الو جوه البيضاء، التي لا تترك الحياة ولا الما الموت أيّ أثر عليها. حين مدّد الطبيب والقابلة ناتاليا على سرير الو لادة أوصيا بتوفير الهلدوء

 رأس وردية اللون، وملابس صغيرة بائسة. بدت المرأتان اللتان تعانيان
 ترى رسـالة الرحمة إلى غرفة التعذيب هذه؟ إحداهما تحلّت في منتصف

العبارة عن (أبانا الذي...) التي تفوّهت بها بلا انقطاع، والثانية تعثرت عند

 يائسة. أما المر أة التي ظلّت تتدكن من العدّ، فقد نطقت الأعداد في حالـي الة من الغم والتعاسة، كما لو أنها تعدّ الدقائق المتبقية من حياتها الـيا
 آلام عنيفة سرت في أوصالها كالمدّ البحري. ومرّت أمامهاصور المور حياتها مز قاًّ مز قاً في شُريط متقطع ...
في ذلك المساء، حين صرّحت لهنريك فيك أنها تحمل طفلاُ تحتحت قلبها: كانت




 يستقر في البيت أبداً، فكانت تصله الرسائل إلى إلى عنوانه في المقهى، ونـئ وتعلّم فنّ الحياة، والحكمة من نُنُل المقاهي. كان دالئرائماً يضجر في البيت، يقرأ الصحف

 تبكي حتى من شدة غيظه يخرج هنريك من جلا جلدة رئ رأسه.

إذن جال هنريك في المدينة كمطر الخريف.
 التي تتمتع بها، ودخلت إلى ناتاليا وسألتها كيف تنظر إلى الحيا



 مرتسمة على فمها حتى باتت كافية لفناء العالم بأسرهـ.

- ماذا تظنين ياعزيزتي، هل تظنين أن أحداً في هذه الحياة سيقدرّك


 في بودابست يبحثن عن لقمة عيشهن، أما أنت فتجدين الون أن من من الأسهل انتظار هنريك المسكين لكي يتسوّل القوت اليومي من البقال، والفاكهاني، وصاحب الحانة، ويعود به إلى المنزل! قطعة خيار واحلدة ثُمنها عشـر قطع نقدية معدنية، وأنت تلتهمين دزينة منها على الأقل .
 الحدّ الذي بلغه فساد الكون. بكت قريتها الصغيرة في باكوني حيث في طفولتها تمشي حافية، وتدندن الأنغام التي سمعتها من من راعي الإوز ما كم

 النساء بصنادلهن وهن يردّدن الأغاني، ويطلعن أنصاف عاريات عيات عبر شباك


 الفناء، فيهتفون بالششجيع.
وعند المساء حين كانت تفكر طوال اليوم أن تذهب إلى باكوني بحيأ
 جرس حانوته عن الرنين طوال اليوم، وتقصده النساء والفتيات بوجوه جرّحها الصقيع، وبالمناديل الرمادية، ويرجعن من ون هناك الك بيعض الثرنرات الثرات
 أروع فوانيس النفط التي تنير منازل أهالي القرية والتي تعصّ النساء العجائز


 لهنريك ذات مساء بالسرّ الذي تكتمت عليه. ركب الغضب هنريك، ولمر

تستطع أن تنسى وجهه الذاهل المتجهّم قط، وهو يتناول قبعته ويضعها على رأسه ويخرج قاصداً بالاتسكي ملتمساً نصيحته في المسألة المعقدة. جاء الصباح ولم يعد هنريك.
وفي مرة أخرى أيضاً كان الليل طويلاَ غير محتمل في هذا البيت، لكن ونـي هنريك كان هنا يتصفح المجلة الرياضية، ويكتب ملا حظاتها ويدني ويدنز، ويبني قلاعاً وهمية. أما الآن فقد جلست نا ناتاليا المسكينة، و وحيدة عند النافذة طوال

 مكان ما في البعيد. كان الطفل يبكي أمام البيت تارة، وضمن البيت ورا وريت تارة
 الفاغر، وكيف يحبو، ويحاول المشي على قدميه الصغيرتين... ركزت انتباهها: لم تسمع البكاء. كانت الريح هي التي تنتحب بين فروع شجرة السمّاق التي في ذلك الوقت ما تزال منتصبة في شارع فرانك يانك يارميانى وزوجته. كانت الشُجرة الوحيدة التي سمقت حتى الطابق الواب الأول، ومالت
 دسّ وجهها التعيس في الباب. كانت الشّجرة الو حيدة في الشارع التي تبتهج للريح، فتهزّ لها فروعها على الأقل بتر حاب.
 اللذي لا يتوقف بين عناصر الفرقة الموسيقية الغجرية بعد كأس البالينكا الخامسة عشرة في الحانة عند ناصية الشارع. بدأ زبائن الحانة عند الفجر زئيرهم الوحشي فيز فيّكّرون بوحوش
 قاعات الموسيقا، وفي صالات الحدائق الشتائية وراء اللستائر المخملية المية السميكة- رقصات القألس، والموسيقا الزنجية، وأغاني المانيا المغنية اللندنية

 من التعرف عليهن في النهار. كلّ الذين كانوا في حانة البالينكا هذه من

موسيقيين، وفتيات متعة، ونُدل ليليين، وحوذيين كبار السنّ يعملون في نقل المنتحرين: كلّ أولئك أكثروا من الكلام السريع كأنهم بعد الآن سيعجزون






 طريقهم إلى بيوتهم. وكان في هذه الحانة أيضاً نساء متهّلّات الات الأداءء،


 يشتم، وينطلق لا يعلم الله إلى أين.


 رتيب، لا بدّ أنه في طريقه من هنا إلى المقبرة الْيرة، يرافقه غناء أمر أة ثملة قادم من العالم الآخر. في الشبارع في الأسفل تحدث في الضباب امر أة ورجل غير غير مرئيين.

 يوسوس في صدر الفتاة بأن تتخلّى عن سجنها وتهرب ميا معه. (إلى أين؟؟).

 عمله كأنه طوال حياته لم يفعل شيئناً سوى تهريب النـياء الـي
 عليها من الطابق العلوي. بعد أنْ تحزم في صرّة ما ما لديها من ثيـياب، وقبعات،

وصور، وريش زينة، ومتاع عروس تجمّعها منذ سنوات. ستلقي بالصرة إلى الشـارع. (الضباب مناسب جدّاً) - قال بالاتسكي وبالفعل حصل كلّ شيء كما خطط له بالاتسكي. طارت الصرّة هابطة من نافذة الطابق. „الا تهرب!")- قالت روجي كيشّفوفرش لبالالاتسكي وهي
 عابرة عتبة النافذة. اقترب أحدهم من النهاية العليا للشّارع، فأنخذ بالاتسار التاريكي


 السماق الخرساء المتو اطئة معه.
ولكن قبل أن تنتهي إلى الأبد مغامرات شـجرة السماق التي أكلتها النيران
 كيشفوفرش، كان على الشُجرة أن تساعد ناتاليا في الهبوط إلى الأرض. الـيا


 إسفلت الشّوارع البستّة. أين لناتاليا أن تذهب إن إن لم تهرب إلى إلى الغابة، إلى الى الجبال حيث يتبع الإنسان الجريح المتواري عن الأنظا النظار طريق الطيور النـير البرية،




 الأعمى. ولا بدّ أن المر أة النبيلة العجوز ماريا ماريا راديتش تقف الآن أمام منز لها

 المكان إن ليس بعالمة أخرى، فعن طريق صوت الجرس الرنّانـان في حانوت العم كارابيوش.

كم تصوّرت، في طوافها لأيام عديدة، قريتها الصغيرة في باكوني رائعة وجذابة! كأرض الميعاد. كبرج الأحلام، كقلعة أسطورية، هكذا فيا لوّح لها لها




 شمطاء تحفت بين فروع الأشجار، أكتاف الجبال ذات ألوان كمان الوبابس النساء الثريات في بست، غرقت أرواح موتى قرى قرى المنطقة في نقاوة المار المياه العميقة، سارت فتاة قروية فارعة الطول تغني وبيدها إبريق لمّلـو المر الماء، طار لعاب



 فوق الغابات الحالمة، والوديان المردّدة للصـدى.


 قط. تتبعتها تماثيل المسيح بحزن حتى الئى غابت. أقيمت طريق الجلجلة في
 الزرقاء الغامقة حتى في الخريف، قائلة لها إن على أيّ منا أن يعبر طريق جلجلته حتى النهاية.
صادفت ناتاليا في تجو الها الرجل القنغذ - لقد نسي هذا السيد العـي الـجوز



 وعنب الثعلب، وخمائل الخمّان المئمرة. من يدري كيف جـي فاء العجوز إلى

حياة العزلة، من كان قبل ذلك، وماذا كان يعمل قبل أن يجيء إلى هذا البيت الصيفي الأصفر حيث ربما كانت فتينّت شابابات ورجان وان أيّار الربيعية، ومن كان وحيداً من دون شُريك، كان يلهو الهو بإطلا



 في صيدليته. وما عدا ذلك فكان على اللـيا وليا









 هو من بنى سكة الحديد الحلدودية، وكان دخله كبيراً آ هو وعمّالله الذين أقاموا في الهواء الطلق، وفي يوم السبت كان يذهب إلى المركز ويج ويجترع كميات كبيرة من الكحول مع المهندسين. كانت حياة مرحة! النـ لن يعود




 إلى اللهب، والجمار التي تترمل، وفكرت هي أيضاً أياً في حياتها القيا القصيرة. وفي هذه الأثناء لو خطر للحجوز أن يسأل ناتالياعن حياتها

تلقائيًّا بلا تفكير . لكن العم فيري لم يسألها حتى من أين جاءت. اعتبر لقاءه بها مصادفة في الغابة أمر أ طبيعيًاً.
 فغطّى الضباب النافذة، وصعدت أسراب كثيفة من الغن الذباب

 والغصون والأدخنة التي تصاعدت من المدن المدخنة الكمان الذي يعزف عليه العم فيري عصر كلّ يوم. قالت ناتاليا إنها سترحل عن البيت لأنها لا تحتمل القمل . أخرج العم فيري من مخبأ ما عشرة فورنتات ورقية، وضغطها بيد ناتالتيا: "كنت أعلم أن اليوم الأسود آتب" - غمغم وهو يحدّق إلى الحلديقة. وصلت ناتاليا مساء إلى قريتها بالقطار . ساقت الريح الغيوم، وتو قف المطر في مكان ما كحصان مرهق. عبرت ناتاليا موقف القطار وسار وتهارت
 تطرق بابه. عادت إذن إلى المقبرة القائمة بين موقف القطار القار والقرية، وكأن الموت لحق خلال الطريق بالقرويين حين أرادوا لتوّهم السفر بالقطار هروباً من هوله.
كانت هذه المقبرة كغير ها من مقابر القرى. صفصاف حوى حزين، أشجار




 الحذّاء الذي رحل من القرية منذ طفولة ناتاليا وتجلّى الآلَ على هيلى هيئة شبحّ، يتجول بكفنه الأبيض على أطراف المقبرة المسيجة، ينادي المارّة ويطلـب نقوداً من أجل كأس من البالينكا، لأنه يشعر بـحرقة في معدته، على حدّ تع تعبيره. توقفت ناتاليا أمام الشُواهد الخشُبية، وراحت تقرأ على خوء الغروب

الخادع أسماء الموتى. وبالطبع عرفت تقريباً كلّ من يرقد في هذه المقبرة.

 مجنون مُلما كان في حياته كلما وقعت عيناه على ابنته. بالل موزر صاحبا

 الأسفل. صفقت الريح أور افق شجرة الكست الكتناء البرية وأُطاحت بها أر أرضاً كما



 لحفل زفافهم المال من مصرف مدينة فيسبريم، ورقصوا وقنيا وفتلوا شواريبهم المقسّاة. ولفتوا الانتباه أيضاً وهم يحتضرون عاني عندها طلبوا طلبوا من أقربائهم الفاغري الأفواه أن يدفنوهم وهم في توابيت من خشب اللمباه السنديان، ويغطوا

 تنقّلت ناتاليا من قبر إلى آخر . خشخشتـت أوراق ألو الأكاسيا تحت قديميها.
 تؤرجح عند منتصف الليل سيقانها النحيلة الطويلة. خيّمت الديكن الدئة على
 المهجورة. كما لو أنها طافت في قي قريتها، مسقط رأسها، ومر تعها في في فترة الطفولة. الجدّ يانوش راديتش الذي أطلقوا عليه لقب ("ذو البطن الأحمر")، ما يزال يمطّي رجليه من القبر حيث يرقد الـد بطمأنينة.
هكذا وصلت إلى نهاية القبور المجهولة الأسماء. كانوا قد انتزعوا

 ناتالليا على قبر مجهول، ودفنت رأسها براحتيها، وامتلأت عيناها بالِّا بالدمع، جلست طويلاً مستغرقة في الشرود والتأمل - إنها اللحظات العجيبة للحياة

حين تتحرّر الروح من ثقل الأفكار اليومية، وتبدأ الأعين ترى إلى مسافات
 نفسها، البنت الصغيرة الحافية بشعر ها الشئيطاني وقفت ذات يوم قرب هذا الضريح نفسه. قالوا لها إن أمثها ترقد هنا - فهي إذن الذن ظلّت تلعب في المقبرة طوال اليوم بالقرب من أمّها. تذكرت الآن أن أنمّ أمها كانت تناديها بصوت خافت طريّ في بعض الأحيان، عند ونت العـي العصر حير العين تشتد الرياح الخريفية ولا يتجول أحد في المقبرة. (ابنتي الحلوة الغاديالغالية!|"-

 تحت الأرض. كان الصوت يقول برقة لامتناهية: (ابابتي الحلوة الحوة الغاليالية!) .


 قال لها أحدهم إن آلة الخياطة كانت ذات يوم لأمها . وفي مرات أخرى أخرى كانت تقتعد سطح البيت مصغية إلى البعيد فيتناهى إلى سمعها صور الـي ممتزجاً بتكتكات آلة الخياطة: (ابنتي الحلوة الغالية!)".
انسابت الآن الدموع فوق وجهها الحزين، وضمّت كفيها وصلّت الّت
 الذي طار منها مبتعداً كالحلم.
وفيما كانت جالسة بكلّ هدوء سمعت الصوت القد القديم ينبعث قربها أو في داخلها: (ابابتي الحلوة الغالية!).
كان صوتاً جعل الدفء والروعة والنشّوة تسري إلى قلبها. فتحت
 الأسجار الخريفية، وحفيفها في المقبرة. تكرّر الصوت كالضبان الضباب والرماد منبعثاً من القبر: (ابنتي الحلوة الغالية!|".
جثت ناتاليا ونظرت نحو القبر. اخترقت عيناها الأرض عابرة التربة والظلمة، ورأت أمّها في الأسفل .

لم تكن قد رأت أمّها مطلقاً، لكنها الآن قد عرفتها تحت التراب. كانت بشياب بيضاء، وكان وجهها وديعاً كمريم العذراء القروية. أضاء جبينها، كأن ضوء النجوم ينساب على شُعرها البنيّ، ووجها وليا الشّاحبا وليا وكتفيها

 حلّ المساء، وحان وقت نوم الصغيرة. ورأت الآن ما في داخل القبور المجاورة أيضاً. من الجهة اليمنى رأت

 أزرق، اضطجع بطمأنينة كأنه إلى جانب نار الراعي.






 تحرك فمها: (ابنتي الحلوة، الغالية!).
لاح ظلّ رمادي بين الأشجار، وظهر فجأة نور قمر عريض الشدق على الطريق حيث اعتاد الأموات أن يتنزهوا، وراح يرا يرمق المقبرة من بين
 هبطت إلى مسافات أعمق، وانغلقت أضر حة القبور . كان نور القمر أحمر
 رسمت ناتالِيا الصليب مذعورة. منذ أن لمحت الطـتا الطفل بين ذراعي أميا أمها




وحدّقت إلى القمر، فرأت أيضاً أطفالاً في القرص القمري. رأت رؤوساً







 حلقها صوت مبتهج خاشتع، وكأنها تنادي من عاشٌ ومن بدأت فجأة تنظر قدومه. كأنه صار على العتبة. غمرتها تلك المحتبّة



 فقط، لم تستطع أن تبتهج لحضور أبيها الميت الني سيعود من الـي العالم الآخر لدقيقة واحدة مع حارسَيْه - الرجل المسنّ، والمرأة المسنّة- لكي يحيّي حفيله، وابنته.
لم تستطع إلّا الخوف على الطفل الدجهول الصغير ... انفطر قلبها قلقاً




 الدافئ: (ابابتي الحلوة، الغالية!! ....
 وضغطتها على قلبها كأنها بذلك أرادت أن تنقذ طفلها من عالم القبور البارد الرهيب.

ومنذ ذلك اليوم بدأت تحبّ ابنها القادم أكثر من حياتها. ما إن بلغت الشارع العام المغمور بضوء القمر، حتى عرفت أين هي، وأية وجهة تتخّخ. كان لها قريب في القرية نادراً ما رأته حتى في طفولتها






 كان يوماً تاجراً ثَ ثريّآ في المنطقة.
 الأشبه بمصيدة فئران، ولكن إغناتس - كأنما قد أبلغ مسبقاً من قبل أحد الأموات السريعي العدو - لم يبدُ علِيه الاستغراب حين الني رأى ناتانليا. "اجلسي" - قال لها.

 على العتبة، وتحدّث إغناتس عن ترحانـالاته. عاد إلى المنزل في الأسبوع
 سرقوا منزله، واقتحموا سردابه، لكن ناتاليا كانت تعلم أن إغناتس لم يكن يملك شيئاً. ولم يكن يريد شيئاً سوى سقف يأوين ئوي تحته. - كنِّ عند ماري؟ - سألها إغناتس.
$\ddot{Q} \mathscr{O}_{0}$
t.me/soramnqraa
(ماري هو اسم أم الفتاة).

- جئت من هناك - أجابت ناتاليا.
- هل أوصت بشيء؟
- أوصت بتأمينكّلِي مأوى.

هزّ إغناتس رأسه الأشعث المعتو ه، وتابع الحديث عن ترحالاته. أراد أن

يوصل فكرة عدم استحقاقه ما آل إليه من مصير . ابتدع شخصيات مجهولة

 معهم، لأن باكوني كانت أكثر قرباً بالنسبة إليهم فقط.
سرّت بالمبيت الصغير الذي كانت مدخنته نفسها. كان المدخل مربوطاً بنبات الهليون، وكادت ناتاليا تزعق من السعادي حين لمحت قنغذاً يخرج خلسةُ من البيت. (اجلبته من سفراتي") - غمغم إغناتس. كانت النافذة ملصفةَ بالأوراق، ومع ذلك لم يمنع ناتالِيا من رؤية شجرة تنتصب كشبح. كان الفجر بارداً رطباً، بحيث نهض إغناتس على قدميه قائلاً: هذا هو الوقت المناسب للسفر بين الجبال المغطاة بأشجار الصنوبر، والبندق، هو الوقت المناسب لاعتمار قبعة مشُكول عليها وردة الثلج، والطواف عند قدوم الصباح في شوارع المهن الصغيرة العتيتِية
 حانوت اللـاعاتي... وتأهّب من فوره للمضيّ في طريقه إلى الى بوبريرادرادفالكا حيث يقيم أحد أقاربه هناك. قريبه هو، لا قا قريب ناتاتليا
 البيت وما حوله ستتبل على يدي ناتاليا الماهرتين.





من باكوني.
والأيام الآتية أيضاً كانت أينام السعادة في حياة ناتاليا. الإنسان يسعد حقّاً إذا ما استر جع فترة طفولته مهما كانت حزينة وبائسة في السا السابق اليا
 خلال فتحة الباب. تعرفت بالتالي على البيوت التي كانت شان شديدة الضي الضانيامة آنذاك، وكانت هي صغيرة لا تصل إلى حدّ نوافذها. كان شجرة التّوّوب ما

تزال منتصبة في الركن، لكن ما أصغر ما صارت عليه الآن. صليب البرج




 بأس. كانت ناتاليا سعيدة. كانت باكوني ما تزا الن باهتة في البعيد كأن شاني


 لجدران المنازل كأنه أضاع شيئاً - بنظر القرويين أضاع عقله- إلّا أن وجها

 الأخيرة، ابقي أيتها الأيام، نوقفي أيتّها الليالي المقهمرة، لا لا تسرعي






 حين كانت ناتاليا طفلة.

## الفصل الثالث عشر

$$
\begin{aligned}
& \text { وفيه ينال بطلنا جائزة النساء، لكنه يخسر أعزّ }
\end{aligned}
$$

لمتابعة القصة.

صاحت الديكة في حديقة مشففى التوليد تواسي البائسات واللواتي يعانين من العذاب، معلنة نهاية الليل المؤلم الطويل. عند انبلاج الضوء تخفت الآلام مع وصول نجمة الصبح والرياح، وتكفت الأوجاع التالية أن تبدو بمثل تلك الفظاعة. طالما يترقب البشر في أمراضهـم الطويلة الأمد قدوم العام الجديد. وبزوغ الفجر هو بداية العام الجديد بالنسبة للمقيمات في مشفى التوليد.
ما زالت النــاء الثلاث يتمدّدن بلا نتيجة على أسرّة غرفة الولادة، مع أنهن لم ينقطعن عن التـبـث يائسات بقضبان السرير كمن يعانين من الاختناق. يرقبن الساعة الجدارية بعيون محدّقة شاخصهة، بعد أن أوضحورا

 خمس دقائق: ويحين موعد الألم والصراخ، ويتدحرج جبل غاليرت إلى الغرفة ليستقر على بطن المرأة في محاضها... ومع ذلك ليس هذا جبل غاليرت، بل القابلة القوية العضلات التي تعين المجهول الصغير في العثور على الطريق.

خمس دقائق... خمس دقائق... وكل دقيقة منها بدت عديدة بطول

 في طلقها من النظر إلى الساعة.
 غرفة الو لادة حين النساء ذوات الجباه المتعرقة، والعيون الدامعة، ينتظرن مخلّصهنّ الصغير، متعبّدات.
انفتح الباب ودخلت إلى الغرفة مدام باكا نتُطة، مرحة وهي الـي التي سمع كثير من النساء عن وجودها في بودابست. كانت امنا امرأة رشيقة،


 وتنتقل أكفهنّ وخبر تهنّ، وخر افتهن الهادئة المؤكدة من من جيل إلى الـى جيل ـ لكن ما قيمة كلّ هذا قياساً بفنون هذه ألمر المرأة المستقيمة التي أنجبت إلى النور

 لحظة الو لادة ترى التشجيع البارق من عيني القابلة مضاعفاًا كان لمدا لمدام باكا لمسة أخوية خاصة لن تنساها النساء البودابستيات اليا حتى في شيا كانت النسوة تئنّ. عاينت مدام باكا النساء الثلات خلال
 أوجاعهن قد خفّت منذ أن وطئت المرأة ذات ألـن الكفين الباردتين، والوجه النقي، والتـريحة اللطيفة، أرض الغر أنرة ألـة - ألا تريد أيّ منكنّ أن تنال جائزة السيدات؟ - سألتهنّ بصوت جهير مبهج، كمعلمة تسأل تلاميذها. وقفت مدام باكا وسط الغر فة كما لو أنها تقصّ حكاية الحا - ذات يوم كان في إحدى العيادات طبيب يحضر سباقات الخـيل على الدوام. كان شُغوفاً بسباقات الخيل حتى إنه كان يعطي لمرضاه من النساء

توقعات الفوز. وكان يحمل حتى في جيب مريول غرفة العمليات تقويماً


 أوجد جائزة السيدات، التي اعتادت الخيول واليا والخيالة الفوز بها داخلا الخل ميدان


 من منكنّ ستربح هذه الجائزة في هذه الليلة؟
حين كانت مدام باكا تروي حكايتها، صمتت النساء المتوجعات للحظات. هزّت المرأة الطيبة رأسها مستنكرة وقالت:

 والآن يجب عليَّ أن أذهب

> - لا، ليس الآن يا مدام باكا - صاحت النساء الثلات.
 قليلة، فقد كان لديها ما تفعله عند تلك المر أة السمراء التي كانت آلت آخر من جاء

بها المسعفون في الليل...
استرجعت ناتاليا بعينين مطبقتين تلك الأيام التي أمضتها في قريتها
 الضباب، جلست في ركن فناء المنزل الصغير حيث أمكا وكن لها رؤية ألما المدي
 كانت سعيدة؟ كانت ناتاليا مخلو السؤال. كانت سعيدة كعصفورة القرقف على فنن ذاوِ.
وفي يوم جاء بالاتسكي وهنريك.
 شرعي لناتالِا. وكان العم إغناتش فخوراً بالقرابة، قصّ لهما عصراً ما لا لا

يحصى من الحكايات عن قراباته وأسفاره العديدة، وعند المغيب انطلق
 جعلته أثبه بكلب البدلغ... لم ندعكِ تواجهين الفناء لأننا نحبّك - قال

 وترغب في البقاء امرأة ريفية تمشي حافية في الصيف، وتطوف في حقول الكرمة. سوف تهرب.
وصلوا إلى بودابست، إلى بابل، إلى الضجيج، إلى بين الأبنية التي تستقبل المسافر بعدوانية وصلف، وتشتعره بالغربة.
 منزل يِلا التي صارت تصرّح علانية لمعارفها بأن بالاتسكي سيجفت علـي على حبل المشنقة.
إذن، كان الشاب البدين يُعلمها بالصفرات، وقذف النقود النحاسية أنه
ينتظر في النشارع متخفّياً بياقته المرفوعة، وقبعته التي تحجب عين عينيه، لكن يِلا عرفته، فراحت من النافذة المجاورة تصبت الماء القَذر على السيد بالاتسكي. وعندئذِ كان الشاب البدين يطلق الشتائم المقذعة، ويهلّد بالبوليس، و(الصححافة). - تعاملت مع أشخاص أوغاد يفو قونك وضاعة - قالت يِلا- ذات مرة حاول يهوديان بولنديان قتلي من أجل مجوهراتي.



 أن تعاني من المرض جرّاء هذه الطرورد

 منزل تقيم يِلا تلك (الشُمطاء السيئة السمعة).

وتصيّد ذات مرة سيداً عجوزاً أصلع كان معروفاً وسط المدينة بسذاجته
 بانتظار أن يتقدم بطلب يدها. لقد أقدم المعتوه على فعل ذلك أك ..
 على المر أة التي (تعشّق الحيوانات) كلاباً قذرة عدوانية الـية وفي محطة القطار الشرقية أعطى لبعض القادمين غرفاً لبإيججار في


 لكن هذه المعاناة التي كابدتها السيدة يـلا، بلغت نهايتها

 مارش بمديح وتكريم فائقين. في الوقت نفسه كان السيد الويد بالاتسكي ينـي


 القلب المعاند يتحطم! اصططحب المر أة الشابة مارش بودا القديمة حيث كان يستفيض بشروحاته لهنّ عن الـشوارع والكنائس والحانات كما لو أنه من المسهـين في تأسيس المدينة يصطحب صديقاته إلى أعراس الفتيات البرجوازيات في الكنائس ليثير
 من المذبح كأنه من المقربين للعروس . الـو
 بالاتسكي بسكين في صدره دفاعاً عن السيدة مارش و لم يم يبقَ لبالاتسكي من

 برجله. لكن ناظر البناية لم يفتح. أطلق بالاتسكي صرخة بأعلى صوته.

صرخة بحنجرة مليئة، وفم مزبد، وعينين شاخصتين، مقتعداً العتبة كأنه

 السجن بانتظار من يؤمون هذه البيوت.
 الششارع، وليصبحن جذوعاً بلا أرجل تجلس فوق الكراسي والميا والمقاعد،








 وما إن بدأ بكاءه التعيس والتأوّه على طريقة الأطفال، حتى انسلّت هاربة.
 والكآبة والحزن كالوهن الذي يصيب المجر يلـي قبل إعدامه. ربما مرّ بباله شريط من الصور الور المسرحية مع ممثلين ضمخام





 سلوك النساء الفاجرات. وكلّما اقترب منه ظلّ الثّبح، تسارعت كلمّا كلماته
 القمر العبوس. تسارعت كأنه يريد، وهو يدلي باعترافه الأخير أمام الكاهن

أن يحظى بالغفر ان هنا على الأرض. من يدري ما الذي سيكون هناك في
 الشـارع المضاء العارم بالحياة مع ذلك؟ ما أفظع أن يكون هنالك في عزلـ ألة







 سو اهنا طوال حياته.
بدأ الثلج يتساقط. كانت السماء صفراء شاحباء إبة، كأنه وقت الأصيل أو انبزاغ الفجر. اصطفّت مصابيح الشارع بأنوارها كا كرهبان مقنعين يرافيافقون






 ودخانه. الموسيقا الصادحة المنبعثئة من المقهى. الناس الحمر الآذان. بدأ بالاتسكي يساوم الموت.
فليدعه الموت يشفى هذه المرة، وبعدها سيكون شخأصاً طيباً على الدوام. لو يتمكن من العيش سنة واحدة فقط ليسوّي كلّ ما أفسده، ويقوّم كلّ كلّ
 قبعته زهرة الثلج، واستيقظ فجر آ لكي لا يتأخر عن القد الـداس، وريّ وريّ العطر في الكنيسة. يودّ لو يعيش طفولته مجدّداً (تلك السنوات التي تهدى إليه من

العليّ المجهول)، لو يطوف في تلك المدن التي شهدت على سعادته في




 المدينة... في شوارع أبوني حيث الحدائق نظيفة كذلك، والنوافـ الذ بحيث
 على الأسطح كذيل القطة الأبيض، حيث أنوف الناس حمراء، ونساء ونساء
 بالجزمات اللماعة القصيرة السيقان، والقبعات الموسكوية، وهنّ فوق الز لاجات الفضية... وعليه هو أن يموت هنا.
 ليتسكّع في الليالي المطيرة تحت المصابيح، أو في شوارع بود الـي الجميع نيام، ويتحتّم إشعال أعواد الثقاب كي يتمكن المتشرد من رؤية أسماء الشوارع.
غطّى الثلج الشارع كثيفآ، حتى جحله ذا بياض عذري كأن الأقدام المذنبة


 لو في بودا العتيقة، في ڤيزي ڤواروش... في فاسرشتات... لكن لو مهلة أسبوع فقط....
لكن الديك الذي احتفظت به السيدة يـلا في المطبخ (لأنها لم تأتمن للساعات في المدينة)، صاح ثلات مرات
وعندئذ نظر بالاتسكي حوله كمن خسر المار المعر
 انفتح باب المدخل بهلدوء. خرجت السيدة يِلا بئوب النوم، تحمل منديلاً كبيراً، يتبعها ناظر البناية بالمصباح.

- أتها المجنون - قالت يـلا بصوت مؤثر - لا تمت هنا أمام المدخل،

لأن الناس سيعتقدون أنك قُتلت هنا.

 سبباً لشتـائم السكارى.
لم ينبس بالاتسكي بحرف خلما خلال ذلك، ولا فلا فيما بعد. اكتفى بإحناء رأسه حزيناً واهن القوى، كصقر بين ذراعي الصياد.

 فتح النافذة الطابقية، وراحت تشاهند سقوط الثاهن الثلج.

 الشارع، في الثلج كأنها تمارس طقــاً سريّاً.
... والآن على نحو فجائي سرى في كامل جسـد ناتاليا ألم ممزّق، مئير.

 تضحك، تقول بصوت رنّان: - فزنا بجائزة السيدات!

ثم في غرفة الولادة صرخ صوت مجهر مجول لم يسمع من قبل. بعد هذا





 وثقبها. تلاشى هيجان القاع البحري. عادت الطان الطبقات المزلز الز لة والم المر تفعات والوديان إلى مواضعها. تلألأ البحر وهّاجاً بألوان القبة السمان الطماوية.

- بنت! - صاحت مدام باكاي من فوق أنبوب الماء المترقرق المتلألكئ.
 استلقت القادمة الصغيرة على راحتي القابلة كما على على عرش القـلـ ملكي.



 الصغيرة ذات الجسد الناعم الرقيق، والشعر المائل إلى الحمرة. ها هو ذا الطفل: غاية الحياة.



 حيث تطير الأرواح الجديدة نحو الأرض البعيدة، وإلى حيث تعود الأروار الو

 الغيوم فوق الغابات، لتتمرغ بالتربة. هنا في مكان التان ما تنتصب شـي شجرة الحياة
 والأزهار، والبذور، والإبر، والزغب كلّها تتساقط من الشنجرة اللّا لالكبيرة،


 القزح وراء الستائر الخضر اء البحرية، من حيث لا تلا تسمع الرعود قادمة إلينا






الغابات، وقيثارات الجبال، وكمانات فصول الربيع الحية، ونايات فصول

 الحمراء والزرقاء، ولحاهم الشقراء، وجباهراءم البيضاء... ربما من هناك جاءت الطفلة ذات ليلة فريدة.


 تملك وقتاً للانتظار . لكن ما الذي سيحدث إلى الى أن تترنح الطفلة كعجوز



 الورد تفوح في غرفه في الأيام الخريفية؟ أم ستظلّ حياة التشرد باقي باقية وراء




 مع الغربان المهاجرة؟ أسوف تستطيع النهوض بقلب طلبي طليق من قيودها


 الساعة التي في الزاوية معلنة ساعة الموت؟
كل هذا الأفكار عبرت قلب الأم وعقلها، حين ضمّت طفت طفلتها إليها، وقلبها إلى قلبها، وشفتيها إلى شفتيها، وعينيها إلى عينيها. إنها القبلة التيا التي
 الحياة. هذه القبلة التي منحتها لطفلتها، كانت كلّ ثروتها على الانى الأرض.

وبعد القبلة، والعناق، بدأت تغفو بخفوت. عبثاً حاولوا إيقاظها، عبثاً حضر الأطباء بمعاطفهم البيضاء، لقد أطبقت رموش نا ناتاليا، وتخدر ر رأسها، وزاغ بصرها، ورفض لسانها طواعيته. لم تتمكن إلّا من مدّ ذراعيها نحو الِّهو
 خرج يانوش سيفرا و ا"حلُم") بعيون دامعة إلى الشـارع.
 كسلّم الأرواح. هبّت الريح باكية حول جو جدران الئ الكنيسة. بقيت مشفى التو التوليد بنوافذها البيضاء وستائرها ومصابيحها يستمر العمل دونما انقطاع.
لم يلاحظ متعهد الدفن أنه وحِيد. تبخّر صديقه الليلي من جانـي


 الآن في شـارع ماتِـاش . لم تكن سوى الريح التي أيقظت ديك الريك الرياح.
 عن مدام باكاي.

- البنت التي ولدت سوف أتبنّاها - أعلن يانوش سيفرا تلقائيّاً، وعلى غير توقع - أنا من سيدفن أمّها التي ماتت.
نظر حوله إن كان (احلُم" يقف إلى جنى جانبه. وإذا ما كان الغريب الغامض
سوف يستهجن كلامه؟
صفّر في شارع مجاور شبّح جاء متأخراً.
$\ddot{0} \underbrace{\infty}_{0}$
t.me/soramnqraa


## المـحتويـات

5 الفصل الأولوفيه رجل مسالم يقاوم.
9الفصل الثاني
وفيه يدفع النُيطانُ متعهدَ الدفن للانخراط في حفل الزفاف.
21 الفصل الثالث
وفيه تفتل الكعوب، يصدح حفل الزفاف، يهتف المزاج، ومتعهـد الدفن يحيّي الزوجين الشابين.35الفصل الرابع
وفيه يمرّ متعههد الدفن في شـارع (فرانك يارمياش وزوجته).
وفـيه يلتقي المواطن المسـالم بـ "احلم") .
53 الفصل السادس وفيه: المرأة ذات الثلاثة آلاف عام تعامل الرجل العجوز المذنب كما يستحق.
67 الفصل السابع وفيه تتبدل السيدات، والسادة كأوراق الشدة
وفــه ظبيتان من باكوني تتجو لان في بست

99
الفصل التاسع
وفيه يبدأ دوبلي قصته.
 لمتابعة القصة.

الشيطان الني يتسيَّ فوق العالم بأسره، جاء ذات يوم إلى بست، ووجد غخبأ في منزل متعهد دفن الموتى. وبعد الظهيرة لاحظ المتعهد أن شيئأ في اليت ليس على ما يرام . بدأت مفروشات المتّل



 الههجور. اشرأبَ الكرسي كا يشب على قوائمه كلب كان ان مستلقياً، ويشرئبٌ على ساقي



 وكان فخخورأ بمعلوماته الإنكليزية. أول ما فعله البيغاء في هذه المهامة أنه راح يطلق الشتائم باللغة الإنكاليزية، ثم أخلذ يقلَّلِ بكاء الأطفال، ولاحقاً، وسط ذهول الان المتعها، راح يتكلم باللغة المجرية: نطّ أسم)ء كان قد سععها في السابق، وحفظها، ذكر البيغاء أسله سابقات، وهو ينفشّ ريشاه، ويؤرج
باضطراب يمنةَ ويسرةً. ذكر اسم بيرتا، واسم أولنا اللتيّن مثلتا سابقًاً البنس النسائي في وني



 للديه سوى قليل من الوقت ليبلّل ملابسه ويذهب إلى المآتم وقت الصصر.
telegram @soramnqraa

