## لورانٌ جونيل

 وستكتششف
 $\times \quad$ • $\cdot$ :
*


اسنيقظوا فجأة
ستجدوا الكنز الذي بـ قكتبة
لقد سألت نغسي السؤال
لم لا أصور هذه الرواية
هناك من يسعد عع كل كتاب
كيف بهذا الكتاب؟!

مع ظاله الهودة

لوران جونيل
وستكتشف الكنز الذي بداخلك

العنوان الأصلي للرواية:
Laurent Gounelle Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
(C) Kero, 2016

All rights reserved

19623

وستكتنـف الكنز الذي بداخلك لوران جون

ترجمة محمد المزديوي

الطبعة الأولى، 2017
الترقيم الدولي :
ISBN: 978-9953-68-865-7
جميع الحقوق محفوظة
(C) المركز الثقافي العربي (C)

الناشر
المركز الثقافي العربي
الدار البيضاء ـ المغرب
ص.ب: 4006 (سيدنا)
42 الشارع الملكي (الأحباس)
هاتف: 0522307651 ـ 0523 ( 0520 فاكس : 305725222 باك
Email: markaz.casablanca@gmail.com

$$
\begin{aligned}
& \text { بـيروت ـ لبنان } \\
& \text { ص .ب: } 5158 \text { ـ ـ } 113 \text { الحمراء } \\
& \text { شارع جاندارك - ب بناية المقدسي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فاكس: }
\end{aligned}
$$

Email: cca_casa_bey@yahoo.com

## لوران جونيل

مـتـــة |1212

وستتكتشف الكنز اللذي بلاخلك

روايـة

تـرجمة: مـحمل المزديوي

إلى شقيقتي صوفي

ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحباة، وقليلون هم النين يجدونها
متَّى VII، 14 ،

## الجزء الأول


بَلْ تَغَيرُوُوا عَنْ شَكُلِكُمْمْ
بِتَجْلِديدِ أَذْهَانِكُمْ
2 ،XII رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، 2

## anご 1

t.me/soramnqraa

لم تستطِع أليس أن تـحبس تنهيدة ارتياح وهي تُعيد سمـاعة
الهاتف إلى مكانها . تمّ اختيار المكتب المختصّ في التواصل، الذي تشتغل به، من طرف القطريين في الانتقاء الأوّلي . عُرضت الـي المنا بشكل متكتّم منذ ستة أشهر . كانت الوكالة القطرية الدولية للترويج تبحث عن شريك غربي ليشتغل على تـلميع صورة البلد وإزالة الشكوك حول تمويلها للقاعدة.
 أميركيين، واحد إسباني، واحد ألماني، والفرنسي. نسبة الفوز واحد على خمسة. كانت أليس أكيدة من نجاحها .
 الواجهة الزجاجية الكبيرة في مكتبها والتي كانت تعكس النشطة، بذلة مفصلة بدقّة تتناقض مع الشعر البني الطويل المـجعد . أطفأت مصباح المكتب فانمحى انعكاس صورتها . في الطابق الثالث والخمسين من برج مونتبارناس، كان المرء يخخال نفسه معلقاً في
 المتفرقة. عند سفح البرج، المدينة الصاخبة والحيّة، بعض الأنوار

التي بدأت تضيء تقريباً في كلّ مكان من آلاف المباني التي تمتدّ
 المكاتب تلك، كانت الطرقات تزديمر بالسياراتيات، وتميا وتمتلئ الأرصفة بنقط صغيرة ضئيلة تتحرّك ببطء. نظرت أليس إلى تلك الجمانيماهير

 دورات التنمية الذاتية عند توبي كولينز ، اكتسبت ثيلى الـنة بالنغس أتاحت لها الحصول على بعض الرضا في العمل على الرغم من أجواء المنافسة المتوترة.
تنفست مرة أخرى وأحسّت بالاسترخاء. في تلك الساعة، كان الئ تيو مع المربية في البيت. كان بول سيتأنـأخر في العودة، مثل كلّ ليلّة ربما ستكون قد نامت عندما ستحطّه سيارة الأجرة أمام المام المبنى. بما بماذا ستعيش سيارات الأجرة التي تشتغل ليلاً لولا الخروج المتأخر من مكاتب المحامين؟
تحيا العطلة، قالت لنفسها، كي يكونوا مع بعضهمـ . إذا فاز فريقها بالعقد التطري، ستحصل على علاوة، هذا لانيا أكيد، أو مكافأة

 يتحقِّق بعد.
رنّ الهاتف، كان والدها . - أنا في المكتب، بابا

- حبيتي، هل ستأتين إلى كلوني، في نهاية الأسبوع؟ - أجل، بلا شك.
- إنه خبر جيد! هل سيأتي بول أيضاً؟
- إن لم يكن عنده شغل كثير، من نوع جولة الزبائن في فرين أو فلوريتميروجي . وإذا قَبِلَ التغيّب عن درس الرسـم يوم الــبـت، شغفه الوحيد بالإضافة إلى السجون.
- أبلغيه سلامي، فال وهو يضحكك. لقد التقيت جيريمي هذا الصباح. يبدو بحال سيئ للغاية. والدته قلقة، وهي تحدّثني عن ذلك طيلة الوقت. لو جئت في نهاية الأسبوع، ربـما كان بإمكانك أن تحاولي مساعدته.
جيريمي بحال سيي؟ غريب أنها لم تلحظ ذلك خـلال نهاية الأسبوع الأخيرة في بورغوندي. جيريمي . . . بقامته المـمشوقة ، وشعره الأشقر الداكن، وعينيه الزرقاوين الصافيتين، وملامحه الدقيقة
 كلوني . . . المطـاردات في الـدير، الرهـانـات الـمتعـدّدة الـتي كانـا يطلقانها، دائماً مع المكسب نفسه: قبلة يوم رأس السنة الصـ وا والضحك الصاخب بين كروم العنب خلال موسم الحصاد، عندما كانا يختبئان
 التاسعة - بمبادرة منها، وهو، الذي احمرّ مئل طماطم العم إدوارد. كانا يحلمان بالسفر معاً إلى الطرف الآخر من الأرض، هناك حيث يسير الناس ورؤوسهم إلى أسفل، إلى أستراليا . أستراليا دوماً . . .
 الجمميع قد اندهش من قراره الراديكالي . بعد دراسات تمّتّ على. ما يبدو من دون قلق، تخلى عن كلّ شيء، هكذا بعد ألـد أن حصل على

 والدتها وأفضل صديقة لها تباعاً، قبل عدة سنوات، قبر إل أن تلتقي

بول. كان الحداد قد أثار عندها أزمة وجودية حقيقية. وهو أنصتَ
 أرادت أن تساعده بدورها، أن تفعل شيئاً من أجله. أجل، لكن

ماذا؟
أخخذَت نفساً عميقاً، وتطلَّعت إلى الجمـاهـير عند قدميها .
وظيفتها كانت إدارة الأزمات، وليس العلاج النفسي

*     *         * 

صرّ الباب الثقيل على مفصلاته، متردّداً في أن ينفتح. تسلّل جيريمي خارجاً وتركه ينغلق في صوت مكتوم كأنه باب سجن . اتّن انجه يميناً في زقاق نوتردام واستنشق الهواء العليل في ذلك الكي اليوم الجميل من شهر مارس . تحت قدميه، كانت الأرضيات تأخذ لوناً ذهبياً في الشُمس
في زاوية شارع سانت أوديل، بدا مقرّ المالية الخالي من الزينة
 الراغبين في شراء أوراق اللوتو إلى حوالي انتي عشر شـخصاً الـيا . بعد الضريبة الإجبارية، الضريبة الاختيارية.
واصل جيريمي السير في الزقاق إلى شارع لامـارتين، الشـارع الرئيس في هذه المدينة الـجميلة الصغيرة، كلوني، ذات الجدران ان الـن

 الذهن متيقظاً دون أن توقظه بالفعل .
 الثاني، أربعة عشر شـخصاً يستعدون للرهان على الـنى الحظ من أجل تحسين ظروف حياتهم المعينية.

عدّ جيريمي اثنين وعشرين زبوناً عند دوباكيي، مموّن اللحوم
 وأيضاً حوالي اثني عشر يتذوقون قطعة جبن مع كأس من النبيذ عند بانيي فواياجور .
عاد أدراجه واستلم الشارع. كانت الشُمس المنخفضضة تظهر
 وغيرها من عناصر واجهات العمارة الرومانية. الكثير من الناس أيضاً عند وولف، اختصاصي العيون المـمتاز، من دون شك بارئ باحين عن رؤية أفضل . لكن هل سيرون بشكلٍ أوضح في حياتهم؟ كان هناك ثنال وأربعون شـخصاً يجلسون في شرفة جرمـان، بائع الححلويات والشوكولاتة الذي تصل سـمعته أبعد من بو بـي ابتسم جيريمي. يستسلم الإنسان لشغف الأكل عندما لانـا لا تفكّر روحه

سوى في ترضية الجسد.
انتحرف جهة اليمين في الشـارع الرئيس ناحية الدير، مرّ أمام مقهى لو كافي دو سنتر الذي يعود ديكوره إلى الحقبة الجميلة، حيث
 يبدون أيضاً أكثر عدداً في سيليي دو لاباي . عندما وصن وصل إلى ساحن الدير، دار حول شرفة براسري دو نور الشاسعة، الما المليئة -على الأقلى
 ميرسيير وشارع دو لا بار . وكالة الأسفار تَعِد زبائنها باكتشاف آفا فاق
جديدة، النُيء الذي جعل جيريمي يبتسم .

 أبداً إلى السمو بها .

يُفضي الشارع على بُعد بضعة أمتار أخرى إلى ساحة الكنيسة المشمسة. بعض أبناء الرعية يثرثرون في الفناء. حياهم جيريمي في
 منفاخ بينما كان يدخل إلى الفضاء البارد. في الـداخل، تتتخلل الـجو الـمظلم رائحة حجر رطب لوَّنه البخور . اجتاز جيريمي صحن الكنيسة من الجانب المنخفض وتوجّه إلى المذبح الرئيس. لم تزعج خطواته الصمـت الذي كان يسود في المبنى. تسلل إلى المموهف ثـم انتظر في الظلام. رنّت الأجراس واستمع إلى رنينها، حتى آخر رنة دوت طويلاً تحت الأقبية الحجرية الحّ العالية. توجّه ببطء نحو المذبح المقابل للجمع . كانت الأعمدة التي تتطاول نحو القباب، وتسحب النظر والفكر نحو الأعلى، تنتصب الواحدة بمححاذاة الأخرى في اصطفـاف ولِ جليل، ملتقية في أقوراس

 وحتى الجزء الأوسط من الصحن كانت مظلمة، لكن عندما يرفع


نقل جيريمي بصره بين جمع الأوفياء.
اثنا عشر .
اثنا عشر شخصاً أخذوا أماكنهم على الكراسي متفرقين في الصفوف الأولى . بدأ القداس .

## 2

بعد القداس، رافق جيريمي أبناء الرعية إلى الفناء. كانت اللشمس تنعكس على الأرضية المشُعَّة من بلاط مترابط بشُكل سيئ وتضيء الواجهات التي تعود إلى القرون الوسطى الـموجودة في
 الحديث حول بعض الأعمـال الخـيرية . اقترب منه فيكتور، صـانـ الصـع النبيذ المتقاعد، وقدَّم له علبة. - تفضل، أيها الأبَ، دعني أهديكَ هذه . كان الجميع في كلوني يعرفونه. كانوا يطلقون عليه (اصاحب القصر" . كان يُرى من بعيد بفضل هيئته المهيبة رغم أنه لم يعُد يساير الموضة، سترة من التويد تحمل شارات في الظهر، ملامح بارزة، الما
 أصبح يعوض ذلك النقص بإظهار بعض السلطهة لا تُخفي كرمـه الفطري، وبعض الزيادة في الوزن تتيح له احتلال الفضاء رغم قامته المتواضعة.
(*) كارايان: قائد أوركسترا نمساوي (1929-1989).

فتح جيريمي العلبة.

- ساعة؟
- لا ترَ في هذا أية رسـالة! لأني فنط لاحظت أنك لا تضع

واحدة.

- لكنها ساعة. جميلة. .
- كيف؟

جاء صديقـه إتيان لـمسـاعـدته رغـم تأتأته. كان إتيان نـحيفاً وقصيراً، له ملامحَ وديعة، كان يسرِّح شعره العاجي على الجانب، وكانت له نظرة تعبرّر عن لطف عميق و الجتماع أصمّ ومتأتئ كان ان أقلّ هزلية ممّا يبدو : كانت إعاقة إتيان الواضحةة في الدحادئات الخاصة، تخفت عندما يضطر إلى رفع صوته كي يسمعه فيكتور .
 صاح في أذنه.

- آه . . . فرنسية، صنعت في فرانش -كونتي . إحدى آخر . . . .
 محت المسافة الطبقية، ومنذ التقاعد، كان فيكتور يقبل حتى ألى أن يخاطبه بصيغة المفرد. كانت تحدث أحياناً مشادّات تافهـة تـجـل
 الموهوب في التقليل من سوء سلوك رئيسه السابت . كانا هما الاثنان قد سلّما زمام أمور العمل للجيل الجديد . كانت ابن ابنة صا ماحب القصر الكبرى قد عقدت شراكة مع ابن إتيان. في زمن الأبوين، كان النبيذ
 بشكل جيد- لكنه كان يُباع بشكلٍ جيد في حقبة كان فيها الفرنسيون يستهلكون النبيذ العادي. اليوم، لـم يكونا ليستمرا . اشتغل الولـو الولدان

بجد لتحسين الجودة وكانا قد توحّها إلى ذلك بفضل جهودهـما المتواصلة. أصبح المنتج الآن يحظى بشعبية كبيرة في المنطقة، لكن سـمعته بالكاد تتجاوز ماكون. - شيء لطيف، فال جيريـمي وهو يرفع صوته كي يسمعـه

- من عند براديل ، شـارع مرسيير أحد السـاعاتيين الذين لا

يزالون يعرفون كيف يفكّون ساعة من أجل إصلاحها - مرحباً، أيها الأبن، قالت جيرمين وكورنيليا تقريباً في صوت

واحد.
كانت جيرمين وكورنيليا امرأتان مسنـّتان معروفتان بالقيل والقال، وكان الجميع يطلق عليهما لقب ״المتزممتتان" . جيرمين، عينان متّقدتان، شُعر مصبوغ بان الأسود، أنف قوي ومقوّس قليلاً،
 الـمـخـمـل الـداكن ترفقـهـا بـجـوارب بـيضـاء تـذكر بـجـذور شـعرهـا . كورنيليا، كانت تذوب في المنظر الطبيعي بشخصيتها الشاحبة وكذلك بمظهرها : شعر مصبوغ باللون البيج المصفرّ، سترة باللون البيج، تنورة تميل إلى الطول بطيّات كثيرة باللون البيج، خفّان من الجلد البيج مليئان بالمسامير . كانت تسترسل أحياناً إلى حدّ أن تربط رأسها بحزام من القطيفة الخضراء.
حياهما جيريمي، ثم استأذن ودخل الكنيسة . اجتاز الصحن وهو يكنس بنظره كلّ المقاعد الفارغة، وعندما وصل إلى الموهف
 من القماش . كانت واحدة من الراهبات اللواتي يعشن جماعة فـا في جناح بيت القسيس . اقترب وسلّمها العلبة. قال لها :

- بيعيها وقدّمي ثمنها للفقراء. أمسَخَت الأخت العلبة وهي تبتسم .
تذكّر كاهـن آرس، اللذي عاش في الـترن التـاسع عشر، كان
 بذلك قدَّم له أخرى، ثم أخرى، إلى أن فهم أن الكاهن لن يحتفظ
 يضعها. كان جيريمي غالبآ ما يعتبر كاهن آرس مُعلمه. ولج جيريمي الدرج الضيق الذي يتصاعد في شكلِ حلزوني ويقود إلى برج الجرس وصعد جميع الدرجات حتى وجد نفسه فوق برج الجرس، في المسساحة الصغيرة في الهواء الطلق تحت القـ القبة. غالباً ما كان يصعد لينعزل هناك، ليفگِّر قليلاً ويأخذ نفسه . جلس على الحافة. الهوواء العليل كان يعبق برائحة الطبيعة


 الأزرق الساطع في السماء. من فوق، كانت الرؤية تصل الـي الى التى التلال التي تغطيها الغابات والتي تحيط بمدينة القرون الوسطى اثنا عشر شخصاً . . .
كان شاباً، وكانت الحياة أمامه، أن يكرّسها لإقامة القداس من
 يرى نفسه يقود الناس على طريق الصحورة، يغذّيهم روحياً، يقودهم إلى الفرح . . . اثنا عشر شخصاً . لامَ نفسه على الفـى الفور بسبب تلك



لا، صـدقه كان واقعيـاً، دوافعـه خـالصـة، خـالية من أية مصلـحة
 حضور غير موجود؟ اثنا عشر فرداً في الرعية، أغلبهم عجزة، نصفهم يأتي بـُكم العادة، والنصف الآخر بسبب خوف خرافيب، مع اقتراب ساعة الوفاة
تبع جيريمي بعينيه طيران طائر طارَ فوق السقوف واختفى وراء برج جرس الدير الذي يمتدّ في السماء الزرقاء. الدير، أو بالأحرى
 كمصنع حجر . . . عندمـا نعلم أنه كان في الماضي واحـي المراكز المسيحية، من نظام ديني يسود على ألف ومائتي دير في كلّ أوروبا، يضـّم نـحو عشرة آلاف راهبـ. كانت سلطة الدير مهـــة ،
 كلوني. ماذا تبقى من ذلك اليوم؟ اثنا عشر وفياً ضائعين في كنيسة مهيّأة لأن تستقبل أربع مائة شخص .
استنشق الهواء النقي بعمقِ . في الأسفلّ، في الأسفل تماماًاً،



 غير المال والملذات العادية، والتسوق، وألعاب الفيديو، والجنس، الجّ والتلفزيون . . . هل لا يزال ذلك ممكناًّ ارتسم لديه انطباع أنه أحد
 جدواه في ذلك المضمار يثقل عليه .
كثيراً ما فكر في زيارةٍ قام بها إلى أحد مناجم الفحم. كان ذلك

عندما كان لا يزال يتابع دراسته الجامعية في التنمية المستدامة. لم




 ضاراً بالنسبة إلى الناس . كان المنجـم يُنزِلهـم إلى أحشاء الأرض

 تسحبهم نحو الأعلى. إذا اندثرت، ماذا سيبقى؟ تنهّل جيريمي. كان يشعر بالعجز، بالإحباط، بانعدام الهدف،
 داخله، كان يتنبأ بذلك، من الظلام الحالك ينبع الضوء.

## 3

انغلقت الأبواب بعد أن دخلت جارة الطابق الأسفل وواصل المصصعد هبوطه. شـقراء، مظهرٌ اشتغلـت عليه، كي لا نقول عنه مصطنع. حدَّقت أليس في الأعداد المضيئة وهي تشعر بالغضبر،
 لتلك الفتاة؟ من السهل على المرأة أن تكون جميلة عندما لا يكون
 وساعة ونصف الساعة في الصباح من أجل الزينة. وزوجها ونها الذي يقع في الفخ . شيء لا يُحتمل .
انفتحت الأبواب في الطابق الأرضي. أدارت الفاتنة كعبها
العالي خارجة، كانت تعلق حقيبة يلِ صغيرة تحمل علامة غوتشي على كتفها . سحبت أليس ابنها وحقيبتها دلسي نحو مور موقف سيارات الأجرة. تبعها بول، يحمل حقيبة سفر في يد، وهاتفه المحمول في اليد الأخرى، يقرأ بريده الإلكتروني أو الصحافة على المباشر خلا

بعد ساعتين، كانا يركنان السيارة التي استأجراها فا في محطة القطار فائق السرعة في ماكون قرب بيت والدها، في كلوني. كان

البيت يعود إلى القرن الثامن عشر، نوافذ بيضاء مرتفعة على شكل
 الجير الوردي الفاتح تغطيها نباتات الوستارية. هرع تيو وتحمّس
 - الأرجوحة تهمه أكثر مني، قال العـجوز وهو يضحك الـكـ هل كانت رحلتكم جيدة؟
قبَّلت أليس والدها . صافَحَه بول. في كلّ زيارة، كانت سعيدة
 ترصّعه العديد من التجاعيد وتمتدّ حول بؤبؤين أزرقين، تحت شـع أبيض رقيق
دخلا وسلّما على مادلين، والدة جيريمي، التي كانت تمسك
فنجان شاي في يدها . اختفى بول في الطابق مع الأغراض .
 - لكن، لا، ابقَي! قالت أليس .
 بشأن جيريمي. أنا قلقة من أجله، تعرفين . . . توجّهت نحو الباب. - حدَّثني أبي قليلاً عن ذلك .

عندما وصلت إلى الباب، استدارت العجوز ونظرت إلى أليس، وهي تفكر، وابتسامة حزينة على شفتيها . - عندما نعرف أنه كان مـمزّقاً بين حبه للرب وحبه لك . . . علاوة على أنه كان يبجّلك كمعبودة! لو فقط اختاركِ أنت، لم يكن ليكون في هذا الوضع أحسّت أليس بالذهول ونظرت إليها وهي تنصرف.

- هل تشُربين الشاي، عزيزتي؟ ناداها والدها من الصالون.
- سآتي

مرّ كل شيء في ذهنها بسرعة كبيرة. حضرتها ذكرى شيء حدث قبل عدة سنوات، مـجرد ذكرى باهتة، كان جيريمي قد حاول إثارة

 أن تتطور العلاقة على مستوى آخر . لـم يكن ردّ فعله سيئاً، لم يُظهر
 محرّد انجذاب عابر، خَلُصت إلى القولـ . في سن يفكّر فيه المرء أنه يقع في حبّ كلّ مَن يتعامل معهم بسهولة بـلة . كانت بعيدة عن أن تتخيّل أنه كان متيَّماً بها إلى تلك الد قبل دخوله إلى الملرسة الدينية، في الواقع عضَّت أليس على شفتيها بعصبية. فكَّرت في الأزمـة الشُخصية التي عـاشتها، في وقـتِ لاحقى ، وقت الحداد. بعد وقت قليل من ذلك، في نهاية المططاف. كـان
 رغم حبّه المحبط

- تفضلي عزيزتي، الشاي. - شـكراً بابا .

قرَّبت أليس فنجان الشاي بشكلِ تلقائي إلى شفتيها وأحرقت لسانها. عممياء، هذا ما كانت عليه. عمياء عن مساعر جيريمي في الـماضي، والآن هي عمياء عن اكتئابه. كانت تلتقي بـي بان بانتظامام، خـلال نهايـات الأسبوع في كلوني، دون أن تلحَظ شييناً أبداً . لا شيء. شغَلَتها حياتها المهنية عن أقرب أصني أصدقائها . . .

اكتشفت فجأة أنها كانت أنانية. تذكَّرت بقلبٍ منقِضض الحرارة
 أن تساعده، أن تفعل شيئاً من أجله ون أيّ شيّ شيء، كي يتحسّن حاله. هو يستحق ذلك، وهي تدين له بذلك. * * *

إلى أين تأخذينتي سألها جيريمي ضاحكاً . لستُ معتاداً على أن أختطف عند خروجي من الكنيسة!
انطلقت السيارة البوجو الحمراء المستأَأجَرَة بسرعة كبيرة عبر
الطريق الز إلى شاعيز وهي ت تخان مارتان من كلوني .

- نذهب إلى شابيز نقط من أجل الغداء؟
 سنتمم هناك بهدوء أكثر ممّا هو متاح هنا في كلوني حيث الجميع يعرفك.
- هل ستلحق بنا عائلك؟ هزّت أليس رأسها.
- بول يستريح في البيت. هو يعلّم تيو مبادئ الرسم، شغفه الوحيد بعد القانون.
بعد غدّة دقائق، كانت السيارة الصغيرة تجتاز الريف كثير الـير التلال، بساتين الكـروم المتوَّجة بالتلال المشّجّجرة . أنزلَّت أليس زجاج النافذة. تسرّب الهواء المعطّر إلى الداخل . ركنت السيارة في مدخل القرية الهادئة وتجوّلا
 قُبالة الكنيسة الرومانية ذات القبّة المربّعة المنتصبة نحو السمانـياء.

كانت شابيز قرية أصيلة ذات بيوت عتيقة من الحجر، بعضها يغطيها
 الأحيان بصالات عرض وغرفي علوية تغطّيها نبتة الوستارية أو الجريسات.

- هل تأتين هنا في كثير من الأحيان؟ سألها جيريمي - غالباً، أجل . أعشق هذا المطعم!

البورغوندي، من العادة أن يُشرب كفاتح للشهية .
رَفَعت كأسها .
في صسحة خطيئة الشَّرَه التي سنرتكبها اليوم. قرعت كأسها

$$
\begin{aligned}
& \text { بكأسه وارتشفت جرعة . ممممـم . . . رائع . } \\
& \text { - أفترض أنه أفضل من نبيذ القداس؟ } \\
& \text { اكتفى جيريمي بالابتسام. } \\
& \text { عمّ الصمت. } \\
& \text { - لقد التقيتُ والدتَكَ . } \\
& \text { لـم يُبْدِ أيّ ردّ فعل . } \\
& \text { - هي . . . قلقة من أجلك. } \\
& \text { - الأمهات يشُعُرن دوماً بالقلق }
\end{aligned}
$$

من الجهة الأخرى من الثـارع، رنّ جرس الكنيسة رنة واحدة ،


 بلطف، كما كانت تدفئ الحجارة الشقراء في برج الجرس

انتظرت لحظة طويلة بصمت، يم أعلنت: - أنا أيضاً قلقة بشأنك.

- كلّ شيء على ما يرام، أجاب بسرعة كبيرة. قطّبت أليس .
- جيريمي، لا يحتامج المرء لأن يكون طبيباً نفسياً كي يرى أنّ الأمور ليست على ما يُرام ....
بقي صامتاً في البدابة، لكـن مهارة أليس تغلّبت في نهاية المطاف على تحفّظه. أسرًّ لها باستيائه، وغيار ونياب الدافي عني عنده الذي يرجع في المقام الأول إلى تقلّص عدد المؤمنين الشيء الـئ الذي بـيّ
 الفائدة. تحدّث أيضاً عن عجزه، انطباعه أنّ رسالة المسيح لا تا تمرّ، وأن جزءاً من أبناء الرعيّة لا يدرجونها في الي حياتهم اليومية.
تركته أليس يتحدث، لا يسعها سوى أن تتعاطف مع بطالته التها مَن
في الواقع، يستطيع أن بيواصل القيام بمهمة فائدتها غير أكيدة؟
عندما انتهى، عمَّ الصمت، ولمَ ولم يأتِ شئ نيء في البيئة الهادئة ليكسره. بَدَت الكنيسة المقابلة نائمة، رغم أنّ الشمس كانت تُتيرها بسخاء.
- أستطيع أن أفعل شيئاً من أجلك، قالت أليس . لو سمحتِ لي، سأعيد النظر بشكلٍ كامل في استراتيجية التسويق خاصتك. إنها وظيفتي

> كادَ استراتيجية التسويق خاصتي؟!!

- هذه ليست كلمة فاحشة، وأنت تعرف. . .
- الأمر يتعلق بكنيسة، أليس، وليس بشركة. وليس عندي شيء أبيعه .
- أريـد فقط أن أدرس الطريقـة التي تتحدلث بها إلى النـاس،

وأرى كيف يمكن أن أكيِّها مع توقعاتهم .

- مع توقعاتهم؟ قال من مسافة معينة .
- اسمع، توجد بالتأكيد وسيلة لأن نفعل شيئاً، والوصول إلى

التأثير في الناس بالتصرف بشكل محتلف .
رفع جيريمي حاجبه وابتسم بحزن .
 المجال الذي هو محجول بالنسبة لك تماماً؟ أنت حتى غير مؤمنة . . .

قطّبت أليس .

- لا مشكلة، كذبت. أنا متعوّدة على التدخل في محالات غير معروفة. إنها خصائص مهنتي . أنا بحاجة إلى قليل من الحيلة فتط . أمام هيأته المرتابة، أضافت : - هل تعتقد أني متخصّصة في اللازانيا؟ في الشطائر المدهونة؟ في السيارات؟ لا . لكن ذلك لـم يمنعني من أكون مستشارة فيندوس
 فاغن بالنسبة إلى التزوير في قضية الانبعاثات الملوثاثة .
 أجبرت أليس نفسها على الابتسام، ثم أخذت كأسها وارتشفت رشفة وهي تنظر إلى جيريمي - على أيّ حال، هذه الأمئلة التي تذكرينها هي مشاكل ناجمة عن بيع منتجات. هذا شيء ملـموس، مادي . أنا لا أعتقد أنكِ موهوبة في الأمور الروحانية . الروحاني لا علاقة له بالمادي .

أحسَّت أليس بالغيظ إلى درجة كبيرة. مَن يعتبرها؟ مجرّد واحدة تصلح فقط للاهتمام بالعجين والدهن؟ هي التي كانت فخورة جداً بوظيفتها كمستـنارة، هي التي كانت
 الحصول على عقدٍ دولي ضختم. هي التي التي كانت تشتغل يومياً على الحى

صياغة نصائح تخصّ آلاف العملاء. . .

- ذكّرني كم عدد المؤمنين الذين يأتون عندك؟ هزَّ كتفيه دلالة العجز .
- لا شيء يمكن فعله. إنها قضية خاسرة، انسي شـعرَت كأنها طفلة تعتقد نفسهـا قادرة على عـلى أن تعبُر البحيرة

سباحة، ولكن الآخرين يُفهمونها بأنها مخطئة تماماًا .
آخر مرة توقع لها شخص الفشل كانت عندما دخلت إلى مكتبها
 في حين أنه كان من المفترض أن تكتفي بتحرير تقارير الاجتماعات ألمات


 تنفيذها حقَّق نجاحاً باهراً . انتهت فترة تد الدريبها بالتشغيل . أنا لا أعتقد أنك موهوبة في الأمور الروحانية.

شيء يصعُب تحمّله . . .

- امنحني شهرين، وسأجد طريقة نضاعف بها عدد الأوفياء!
- لا أرى كيف يمكن أن تقومي بذلك، وحتى لو . . . المرور

من انني عشر إلى أربع وعشرين لن يغيٌرٍ شيئاً كثيراً، تعرفين . . .

- مائة! تلتزم باتِّباع نصائحي، وسأجلب لك مائة شخص إلى
- أنتِ مخطئة، أليس . شيء مستحيل . أنتِ تتوهّمين تماماً. لسنا في سوق الشغل، هنا .
 كلما شكَّك في مقدرتها، كلّما شعرت بالرغبا لا لالـبة العاصفة لإظهار

مواهبها

- أنا أراهن على تمكّني من ذلك.
- لا أرى كـيف ستـتصـرفيـن، عـلى مـاذا يـمـكـن أن تـركّز

نصائحك. . .

- لا يزال الوقت مبكراً لأقول لك. لكني سأجد كيف، إنها
- تراهُنب؟ بُنيء.
- مع ما يتمّ جمعه من تبرعات، بماذا تريدين أن أراهن؟ منَحْته أفضل ابتساماتها
- قبلة رأس السنة!

ابتسم بطريقة حنينية وانتهى بأن تمتم :

- مو افق!

صبَّت النبيذ لكليهما وقرَعت كأسها بكأسه. سكبت جرعة وهي تحسّ بالرضا لأنها تدكَّنت من إقناعهـ الآن، يجب أن تشمٌّر عن ساعديها . تساءلَت عن الكيفية التي

ستتعامل بها مع المسألة . كان المجال جديداً بالنسبة لها، والتحدي أكبر، كما قدَّر جيريمي ذلك. لكن المشكل الرئيس كان في مكان آخر . . .
كيف ستعترف له بذلك؟ شربت جرعة أخرى.

 وتشعر بعدم الارتياح بمجرد أن تطأ قدماها إحدى الكنائس .

## 4

طيب، في البداية، يجب أن تحصل على الكتاب، لتعرف عن ماذا يتحدّث بالضبط. لكنها لن تتفحّصه في الحافلات، ولا وهي

 المقدّس، في العلن، شيء غريب، ستحسّ ببعض الخجل . . .

 تحسَّست قليلاُ كي تضبط شكلهِ ، طبعت غلافاً، ، حصلت على تمويه

مساء يوم الاثنين في المكتب، بعد أن اضطرّت للبقاء إلى حدود السابعة مساء كي تلمّع صورتها رغم عدم ورجود أليّ نيّ نشاط، أليّ أخرَجَت
 بالأبيض، القانون المدني، وبحجـم صغير مقتطف من المادة 716

 صفحات رقيقة شبيهة بالأصلية، شكل النصوص نفسها المصفوفة

على طريقة الأعمدة. كان يجب أن يستغرق المرء في قراءتها كي يكتشف التحايل، حيث سيجد الشريعة بدل التشريعات
 مستغرقتان في القراءة، عضَّت أليس على شُفتيها بعصبية، على حـلى حافة

 الحماقات، لا رأس لها ولا ذيل، مفاهيم لا يمكن تطبيقها، هذا عندما لا تكون منحرفة. كيف يمكن أن تفي بوعدها؟

طُوبِى لَكُمْ إِذَا عَيُرُوُمُْ ، يقول المسيحَ طيب. أن تعيرّر، هذه هي السعادة، لا؟ نحلم بذلك كلّ يوم....

طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِح.

 يتوفر المرء على عقل وروح ليكون سعيداً ! على أيّ حال، شيء فئ
 يحاول استغلالك، لا أحد يسخر منك. ..

لَوْ ضَرَبَكَ أَحَدُ عَلَى خَدِّلَ اَلْأَيْمَنْ فَأَرِرْ لَهُ اَلْأَيْسَرْ . بطبعة الحال . . . كيف لم أفكِّر في ذلك من قبل

قَبْلَ السُّقُوِط تَشَامُخُ الرُوحِ.
هيه، كأنه آخر إصلاح في الإعدادية .

مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي الأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ السمواتِ سبب وجيه ليحاول المرء أن يصبح غنياً ، قالت ألـي الـيس في نفسها : لستُ مستعجلة على الذهاب إلى السماء! إذاً، باختصار بار إنصار، كي
 يترك الناس يدوسون على قدميه، أن ينحني، ويصبح فقيراً أ برنامجٌ كامل

قَبْلَ أَنَ يَكَونَ إِبرَاهيم، أَنَا كَا كِأن .
قبل أن يكون إبراهيمه . . . أنا كائ؟؟؟؟؟ هنا . . . قواعد النحو لم
تكن من اختصاصه.

عِنْدَا سَتَجْعَلُونَ الانثنين وَاحِذْ . . . طيب، ولا الرياضيات.

لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدُا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَئهُ الآبُ فِيَّ وَأَنَا
فِيكَ.
كأننا أمام تلقيح متبادل بين حلزونين خنيين.


 رأيناهم السنة الماضية عراة في ساونا للشواذ في روما؟

- هل لديكِ مشاكل قانونية؟ سألها رشيد، زميلها الذي يشاركها

المكتب.
هزَّت رأسها لكنها تشنّجت قليلاُ على قانونها المدني. - هذا من أجل أحد العملاء. - على ماذا تشتغلين في هذا الوقت؟ - شيء قديم يجب إحياؤه من جديد .

 تطوير . هذا أسوء ما يوجد، من ناحية الملفات. أنا أفضِّل بشكل أكبر ملاحقة الفضائح، إنه أكثـر إثارة. كـم عـمره، الشيء الذئ الذي

تشتغلين عليه؟
قطّبت أليس حاجبيا .

- ألفَي سنة تقريباً .
- أووف . . . لا بد أنه متهرئ شبشبك!

جَبَرت أليس نفسها على الابتسام واستأنفت قراءتها .

في تلك اللحظة، دخل أرنولد، مسؤول قسـم محاسبة الزبائن، إلى المكتب. كان أرنولد من نوع الرجال (أنا على حق"، ، رجل سيئ
 تكن شخصيته تُضفي عليه تلك البثاعة .

- لقد عبئت في إعلان ساعات ملف إيكيا، قال لها

رفَعَت أليس عينيها . كانت هي ورشيد قد انتغلا على الأقل
(*) شارانتيز : شبشبب تقليدي فرنسي يُصنع في منطةة شارانت.

شهرين على الفضائح الغذائية إيكيا، خاصة تلك التي تخصّ بيع ستة آلاف فطيرة بالشوكو لاتة تحتوي على مواد برازية - كيف هذا؟

- لقد صرحتـم عن كيلومترات تخصر أياماً ساعاتُها لـم تدخل ضمن المحاسبة، قال بنبرة شديدة الاحتقار . صمت. تبادلت أليس مع زميلها نظرة خرساء . - نحن نسجّل الكيلومترات في اليوم الذي نقوم بها فيه، قال

رشيد.

- آه نعم؟ تقطعان كيلومترات في اليوم الذي لا تشتغلان فيه من أجل العميل؟ غير منطقي .
(اغير منطقي" كانت العبارة التي يطلقها طيلة الوقت كي يجعل مخاطِبَه يحسّ أنه مغفل
لم تُجِبه أليس وحاولت التركيز على النصّ كي تتفادى أن تدخل
بَارِكُوا لَاعِنِيُُمْ .
- أنا لا أدري، قال رشيد. ربما نـا نكون قد قطعنا الطريق في الـيوم الذي سبق المـوعد كي نصل في الوقت الدـحـد باكراً في في
- أنت لا تدري، لا تدري. . . وكيف سأدري أنا إذاً؟

نظرت إليه أليس ينصرف وهو يلهث، وألقت بصوت خفيض : وَصَلُّوا لِأَجْلِ آلذَّينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ
 - لا شيء، لا شيء. . . إنه من أقوال المسيح في النص. لا لو يمكن أن تفهم. . .

- عزيزتي، المسيح واحد من الرّسل الخمسة أولي العزم في

هـيا طـيبـ. لـم يـكن يـنـص سـوى هـذا. بـالـنـــبـة إلى هــه الأوقات، إنها أفضل وسيلة لإعادته إلى مكانه.
 المحاسبة وأنك تحتكين بأرنود طيلة اليوم. لا إنه الجحيـم بعينيه، أن يكون رئيسك. . .

- لاحظ، يجب أن تنظر أيضاً إلى فريق المـجانين الذين معه.

هـم يقودون إلى الجنون .

- أجل، لأنه يختار مساعديه بشكل رديء أيضاً . ألـأ

المسيح أيضاً كان يختار مساعديه بشكل رديء، قالت ألـئ أليس في

 بمـجرد أن بدأت الأمور تسوء! لا أحـد ظلّ وفيأ لـه . . . . ولـم يكـن زعيمـاً أيضاً، كان يشتكي طيلة الوقت من عدم قدرته على إيصـال ولـ عقيدته لتلاميذه .
أغلقت أليس الكتاب المقدّس ودفعته عنها بحركة. أحسّت بالإحباط التام. لأول مرة في تاريخها المهني، تحسّ أنها أمام مهمة

تنهّدت. بالقرب منها، كان رشيد قد بدأ مكالمة هاتفية. أدارت كرسيها واستدارت نحو الواجهة الزجاجية. من بحر السقوف الرمادية الباريسية تظهر هنـا وهنـاك قبب أجراس، الـمآثر الأخيرة لـديانة تُحتضر . بشُكل غريب أحسّت في مكـان مـا ما في داخلـها بنوع من الارتباط بتلك البنايات، أبعد من أهميتها المعمارية، حتى وإن كانت

تكره أن تطأها بقدميها . بلا شك نفحة من الانتماء إلى الحضارة التي
تنحدر منها.
تنفّست بعمق .
باستحضـار كل" إرادتها، باستجماع كامل شـجاع باعتها ، بتعبئة كلّ مهاراتها، ربّما توصّلت إلى حلّ؟ بعد كلّ شيء كانت قد نجحت فـي في
 بالبراز!

## 5

هللوا من الفرح!
هللوا من الفرح!
جلسَت في أقصى ركن في كنيسة نوتردام في كلوني،
أليس تحبس بصعوبة نوبة الضحك التي اعترتها وهي تستمع إلىئى
 التقلّصات في أضلاعها .
كانت المتزمتتان الثرثارتان، جيرمين وكورنيليا، اللتان كان كانت ثبابهما ستجعل كاثوليك فرساي يبدون كأنهم رعاع الدائرة 93،

$$
\begin{aligned}
& \text { ترددان بهئة مستوحاة: } \\
& \text { فَرَحاًُ أَفْرَحُ بِالرَّبِّ } \\
& \text { تَتْتِهُ نُفْفِي بٍإِلِهي }
\end{aligned}
$$

أن تتنفس، يجب أن تتنفس كي تزيل فتيل الأزمة، بجرعات
 هللويا، الرب عالٍ عالٍ للأبد! هيا افرحوا، هيا انشدوا له بمجد!
كانت سحنة جيريمي المكتبنة تتناقض مع مرح اللحن الغنائي .

## نهتف نسبّح اسمك ونغني معلنين حبك.

كانت الرغبة في الضحك مـع ذلك مفيدة، بعد الضيق الذي أحسّت به كما يحدث في كلّ مرة عند الدخول إلى كنيسة، ذلك
 الداخلي : ترسم علامة الصليب وتعيشـها كحركة نفاق، أو لا تقوم بها وتحسّ أن الآخرين يعتبرونها كافرة.

غنوا ورنموا افرحوا
هللوا وأخبروا بعجائبه!
 مع التقاليد أكثر منه عن إيمان حقيقي، ورغم تحفّظ والدتّه الينها الكبير التي كانت تحمل في داخلها كره والدتها هي التي تربَّت عند أخوات عانَيْنَ من سلطة الأم العليا الفظيعة، كانت هذه الأخيرة قد احتفظت بأسوأ الذكريات. انتهت صلة أليس بالديانة عند التعميد. لـم تتلقَّ
 عظيم هو ربنا وعظيم القوة سمعوا صوت سبـي نتقدم أمامه بهناف وحمد فهو ملذ.

 عادة قديمة في المكتبب. ها هو ، لقد وجدته! إنه في إنجيل متّى، الإصحاح السادس، الآية 6. كان المسيح يوصي بأن يصلّي المرء





جماعة في كنيسة؟ غريب. ثم أخذ جيريمي الرعية لقراءة مزمور : ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امح معاصي اغسلني كثيراً من إثمي، ومن خطـيتي طهرني أفي لأني عارف بمعاصي، وخطيتي أمامي دائماً . إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينبك صنعت تم استرسل في موعظة حول الخطيئة الأصلية وحول طبيعة
 يتحدّث في الكتاب المقدّس ولو لـمرة عن الخطيئة الأصلية، كانت أليس واثقة من ذلك. وهو حتى لم يُشِر إليها ولو بطريقة غير مباشـرة الـي ولا مرة واحدة. لماذا هذا التغيّب؟ من أقصى الكنيسة حيث كانت تجلس، كانت تتمتع برؤية عامة على الصحن والمـبـح• إذا رفع المرء عينيه، سيرى عدداً كبيراً من الوجوه المنحوتة في الصخر . كان أحدهم شـهيراً في كلوني : بيدو بيرلو، شخصية بثلاثة وجوه تحت إكليل واحد . كان أعضاء الرعيّة يمثلون حفنة من الأشخاص الضا ذلك الفضاء الشـاسع. خلفهـم، العديد من الكـراسي الفـي الفارغة التي تبعث على اليأس . يمينا، كان هناك معترف من الخشسب الداكن، جلّ مغبرّ . مجرد رؤيته كانت تجعل أليس تحسّ بضيق، دون دون أن تعرف لماذا مباشرة خلفها، نشرات دينية مكدَّسة فوق طاولة. على إحداها، ، صورة البابا تحت بريق الفاتيكان. هرب المسيح عندما أرادوا أن يجعلوه ملك اليهوده، وفي وقبٍ آخر كان قد قال لأحد الرومانيين : (مَلَكُوتِي لَيْسَ مِنْ هَذَا العَالَّم" .

أمّا الفاتيكان فهو رسمياً دولة، والبابا، ملك، له بلاط، ورعية، وكنز . مملكته تتتمي فعلاُ إلى هذا العالم
تذكَّرَت وصول جيريمي إلى فناء الكنيسة، قبل القداس الأوفياء قد حيّوه (اصباح الخير، أيها الأب") كلّ بدوره، الشيء الذي


 قطّبت أليس . ديانة غريبة تُجهِد نفسهـا لفعل عكس مـا يقوله

رسولها
أيها الرب سيدنا
ما أمجد اسمك في كل الأرض .
تواصل الإنشاد. واصلت أليس تصفّح كتابها المقدس . فـي في إنجيل لوقا، الإصحاح السادس الادي الآية 46، يسأل المسيح تلاميذه: ("لِمَاذَا تَدْعُونَيْي (يَا رَبّ، يَا رَبّ") وَأَنْمُمْ لَا تَفْعَلُونَ مَا أَقُولُهُ لَكُمْ؟") . * * *

بعد القدّاس، اجتاز جيريمي وأليس مركز المدينة على القدمين وذهبا إلى حليقة قصر البلدية التي تشرف على الدير القديم. تنتصب
 نحو الأرض كأنها تحيّي المتنزهين باحترام أقدامهـما العشب في لـمسة بالكاد مسموعة . كان الهواء المنتعش برائحة الربيع، يعطي الرغبة بالتنفس ملء الرئتين. إلّا أن أليس
 نفسـهـا. الضـحـك مـلـء الـفـم كـان ذكرى بـعيـدة . الآن وهي أمـام مهمّتها، اعتراهـا مرة أخرى شعور بالعجز . كيف يمكن أن تجلب

رجال اليوم للمشاركة في هذا النوع من الاجتماعات التي نسمّيها القداس؟ بدا لها ذلك فوق طاقتها . كان الإنشاد سخيفاً، العظات الـات


من الحزن بسبب سحنة جيريمي المكتئبة. اجتاز سنجاب شريط عشُب أمامهما ثم سارع إلى الهجوم على

شُجرة أرز .
طيب. فلنبدأ من البداية.

- ما هو هدفك، ككاهن؟
- عفوآ؟
- ما هو الهدف من كلّ هذا؟ القداس، كلّ ما تفعله. . .

أَخَذَ نفسه .

- أن أقدّم للناس الخبر الجيد.
- أيّ خبر جيد؟
- الخبر الجيد في الأناجيل . الـيل
- و . . . ولو قلت كلّ هذه الأنياء باللغة العادية؟

عقد جيريمي حاجبيه .

- أجل، واصلت، ماذا تريد أن تقدِّم للناس، في النهاية؟ - أريد أن أقدِّم كلّ الحقائق التي تحدَّث عنّا عنها النـا المسيح والتي أوصَلَها تلاميذه كتابة.
- طيب. حسناً. . و. . . أي" ريح يمكن أن يجنيه الناس منها؟

 كان يصنع جلايات صحون، سيبحثان بسهولة عمّا تقدّمه للناس، ربح

الوقت، اقتصاد في الماء، أو تلميع الزجاج . بينما هنا، كانا في
مجال غير محسوس . . .
 على ألاّ تعبِّر عنها بصـوت مرتفع، لو دمج الناس رسـائل المسيح، سيكونون أسعد . صعب التصديق، بالتأكيد، خخاصـة، بعد أن أن قرأت الكتاب المقدس، لكن طيب، هي لـم تكن أبداً مسؤولة عن رضا الـا


تكون لامعة أو تتعطّل بعد ثلاثة أشهر لم يكن مشكلها الحـا - أتعرف، قالت بعد لحظة تفكير طويلة، كي تجذب إليك أناساً جدداً، سيكون من الأفضل ألّا تتحدث عن الله كثيراً خلال القداس . - ماذا؟

كاد جيريمي يختنق

- في عصرنا، لا يؤمن أغلبية الناس بالله، لذلك لا داعي لأن

تصدمهم من البداية. . .

- أصدمهـم؟ لكن عن ماذا تريدينني أن أتحدث؟؟ عن الفيلـم الذي عرض ليلة أمس في التلفزيون؟ جيريمي، الذي كان عـادة متحفّظاً، لـم يستِطع إخفاء هيـأته المروعة، وندمت أليس على خَرقها . تابعت وهي تنتقي كلماتها بعناية . - يمكن أن تركِّز في وصايا المسيح على ما يمكن أن يقدّم لهم
 لنفسها . - بدأت أتبيّن ما تريدين قوله . رؤية نفعية للروحانية. تركز على الفردانية.

أكَّدت بأن هزّت رأسها، ابتسامة متأسفة على شفتيها.
استأنفا سيرهما بصمبت في الحديقة . كان جيريمي يفكر . ثم انتهى إلى القول: - المشكل هو أنّ الروحانية هي عكس مقاربة من هذا النوع،
 يتجاوزنا، على ما هو أكبر منا . قطّبت أليس . - مارست الرقص في الماضي. لا ألحد يستطيع إبعاد رجليه بشكلِ كبير من المرة الأولى. في جميع الأحوال، نحن نـي نـطلق من من المكان الذي وصلنا إليه، ثم نتقدم بيطء . . .
لم يُجْبْ جيريمي، وأحسَّت أليس أنها حققت نقطة
قاما بيعض الخطوات ثم جلسا

 الهروب بأقصى سرعة ممكنة. هزَّ جيريمي رأسه - كيف يمكن أن أتجاوز هذا الموضوع، في في حين أنّ المسيح قد مات كي يطهِّرنا من خطايانانا بالتحديد؟ هزَّت رأسها بارتياب.

- المسيح لم يُقُل ذلك أبداً، رغم أنه أعلن عدّة مرات عن مونـ موته الوشيك. ثم هو لم يُُن مهووساً مثلك بالخططيئة . تلامذته يصفونه

بأنه شخصٌ يحبّ الحياة، يحبّ الطعام والشرابِ . . . - لا يمكن أن تكوني جادة وأنت تقولين شيئًاً من هذا القيلل . فتَحَت الكتاب المقدّس .

- سترى. وضعَت ملاحظات. . . اسـع هذا . البشير متّى يقول

عنه : "هو رجل يحب الطعام الجيد والثراب") .
لم يُجِبْ جيريمي • بينما أخـافت :
 لم يكن ينصح الأزواج بالامتناع ولا بالكبت. بالعكس، كان يقول
 يـداعبـن قـدمـيـه بـشـعورهـن . الـــسـيـح خـاصـتك كـان عـكـس زاهــد

معقد . . .
بقي جيريمي صامتاً . ربما تأثّر بأدلتها . لا يجب أن يفلت منها خلال الطريق .

- أريد أيضاً أن أتطرَّق إلى اختيار الأغاني . . . عقد حاجبيه - تقصدين بلا شك التحذّث عن الأناشيد الدينية؟ - أجل .

لا يجب أن تغيظه . استطردت:
 جميلاّ، كان . . أخّاذاً . لماذا استبدلتم ذلك من أجل . . . ألحانكم الدينية؟

انفجر جيريمي من الضحك .

- قطعاً أنتِ محبَطَة! تنتقلين من رغبة مدهشة في الحداثة إلى رجوع تقليدي إلى الوراء!
- لقد كانت ساحرة أكثر من هذه التي تنشدونها اليوم، لا
 يلزم، فكرت في نفسها .
- لـكن النـاس لا يفهـمون اللاتينيـة! لا أحـد سـيفهـم معـنى

الكلمات.

- ربما كان ذلك أفضل ، فكرت أليس التي تذكّرت النصوص التي أنشدوها خلال القداس قبل دقائق . - في جميع الأححوال، اعترف أن موسيقاكم الحالية فقيرة من الناحية الفنية بشكل مححيٌّر . لا يمـكن أن يشعر الـمرء بشـيء وهو
 خذ، باخ، مثلاً! اسمع يسوع فليدُم فرحي، وستحسّ في الحال أنك تُنقَل إلى بعد آخر . بمـجرد أن أسمعها أحسّ بروعتها بِّها حتى أن عينيَّ تمتلئان بالدموع ع
هزّ جيريمي رأسه .
- نستعملها في الأعراس خاصه - لا يهم! ما يهم حقاً هو أنها تسحبكَ إلى عالم آخر ، تجعلك تؤمن بواقع آخر . . . كنت تتحدث قبل قليل عن الانفْتاح على شيء أكبر من النفس، إذاً عندما تسمعها تحسّ أنك تتصل بخلق الكون علـون


وأكثر الشيوعيين ماركسية!
. . لكن -

- في جـمـيع الأحـوال لن تأخـذ النـاس إلى مسـتوى آخر من الوعي فقط بأناشيدلك التافهة!
تحمَّل جيريمي الضربة لحظة، وندِمَت أليس على اندفاعها . هي التي كانت قد قرَّرت ألّا تجرحه . . . عمّ الصمت، أحسَّت به ثقيلاٌ . حولها كانت الحديقة خالية .

ولا حتى نفحة هواء كي تنعش الجو بحفيف أوراق. بدَت أشـجار الأرز كأنها تأسَّف من أجلها .

- فليكن بالنسبة إلى جان سيباستيان باخ، انتهى إلى القول. تبسَّمَت أليس من الرضا، لكنها أحسَّت بقليل من الإعجاب، لا لا يوجد كثير من الناس على الأرض قادرين على الالتحاق بوجهة نظرك بعد أن كانوا قبل دقائق مغتاظين من كالامك. ذلك يدلّ على شهامة

نظرت إليه دون أن تقول شيئاً . كان يجلس بطريقة جانبية وكانت
 رجلاٌ يتوفّر على هذا القدر من النبل الفكري يبدو تعيساً بهذا القدر،
 ألم يكن هذا هو الخطاب الحصيب الذي كان عليها ألن أن تقدّمه له؟ كيف يمكن أن يجذب الناس إلى كنيسته كي يقدّم لهم كلاماً من المفروض أن ينيرهم، إذا كان هو نفسه غير متنوّر؟ لكن كيف يمكن أن تخبره ذلك دون أن تقضي عليه؟ كيف يمكـن أن تدعوه ليشتغل على نفسه، على تطوير ثقته بنفسه، على أن يتعلّم أن يحب نفسه أن آن ، دون أن تهينه؟

- هل سبق أن سمعتَ بتوبي كولينز؟

V-

- هو يقدّم دورات دراسية في التنمية الذاتية. عظيم،، أودّ أن آخذك عنده ذات مرة . . .
ليس غريباً أنه لا يعرفه، قالت أليس لنفسها . لماذا سيهتمّ المرء بتنمية الذات إذا كان يعتقد أنّ الخلاص - تبدو مستغرقاً في التأمل، قالت له.

أجبر نفسه على الابتسام.

- باتّباع نصائحك، أتساءل ما إذا كنت قد أد أفقد روحي، فقط كي أجذب الناس إلى العبادة.
 الواقع، مرتبكاً، مثل شُخص نَقَدَ البوصلة. كانِ بان بصره يحدّق في في
 لتدخّلها في وظيفته في حين أنه لم يطلب منها شيئاً . ثم، بتفقّدها لردود فعله، أحسَّت تدريجياً بأنه يستعيد ثقتهن - بماذا تفكر؟ سألته. - بكلمات المعلم إيكهارت.
- مَن هو؟
- عالـُمُ لاهوت مسيـحي عاش في القرن الثالث عشُر . كان أستاذاً في السوربون.
- وماذا كان يقون؟

تنفَّس جيريمي بطـء، كأنه يتنهد.

- ريما كان يجب أن نهجر الله كي نجد الله.

قاعة مليئة بالكامل، على الأقل ثمانمائة شخص . مصابيح فوية تكنس الخشَبة بضوء قوي. موسيقى قوية وجذابة، مثـل العادة الاع جالسة على كرسيها، ضمن المشـاركين، كانت أليس تحسّ أنها مأخوذة.
أطلق ظهوره عـلى الخشـبة سيـلاٌ من الـهتافـات الـمتحـمّسـة والتصفيق. تقدَّم العملاق الأشقر، الذي يبلغ طوله حوالي مترين ،
 عادته، بينما كشفت ابتسامته عن أسنان ناصعة البياض . نظرت إليه أليس بلُطف دون أن تصفّق، كما لو أنّ الصداقة التي تطوَّرت بينهما تعفيها من طقس العرفان الذي تركته للجموع المجههولة. قبل ربع

 البابا في التنمية الذإتِة .مكتبة .. سُر مَن قرأ
حيا توبي كولينز القاعة ثم بدأ بسرد حكاية لطيفة أضحـة الحضور . كان يتحدّث بفرنسية كاملة تقريباً . كان موضور الحوع اليوم


قلقة ناحية جيريمي الـجالس بالقرب منها . الآن فقط تحقِّقـُ من
 الأميركية الذي سحبته إليه . خشّيت فـجأة ألن أن يحسّ أنه ليس فـي في
 الأقل لم يكن يبدو عدائياً . أو ليس بعد.
قال كولينز :

- أحتاج إلى متطوّع، من أجل لعبة
 الجميع يعرف أنها فرصة أن يكون المرء حقل تجربة لتوبي، خلال

كلّ الأيدي نزلت مرة واحدة، الشيء الذي تسبَّب في موجة من

- كنت أعتقد أن فرنسا كانت بطلة العالم في الرياضيات! أين ذهب الأبطال؟
انقسـمـت القاعة إلى مـجمـوعة تضحكك ومـجموعة تنظر إلى
 ثم توجّه إلى امرأة شابة تجلس في الصف الصف الأول . - أنا متأكّد أنك بارعة في الحساب.

- تعالي! سنشجّعك، قال متوجهاً إلى الجمهور، الذي صفقّ ،

مرتاحاً .
نهضت وصعدت إلى الخشبة وهي تحمرّ . سروال جينز رمادي وقميص أبيض، سمراء شعرها بطولٍ متوسط.

- نهارك سعيد، قال بابتسامة كبيرة. ما اسمكِ؟

ة.
t.me/soramnqraa

- جولييت.
- مرحباً بك، جولييت.

ابتسمت ابتسامة خحجولة

- سأطرحُ عليك أسئلة حسابية ذهنية جلّ بسيطة. ارتاحي، لديك الوقت الكافي تتجيبي. موافقة؟ أومأت بالإيجاب - لكني ضعيفة في الرياضيات، أنا أحذرك. . .
- موافق، قال لها بصوت لطيف. لسنا بصدد تقييم مستوالك، هي لعبة فقط، كل شيء سيظلّ بيننا . علاوة على ذلك يو جد في في هذه
 بالعرفان لأنك صعدتِ على الخشبة في مكانهم. - ضحگَت وبدا أنها تسترخي قليلاُ .
 $13+24$ + . - خذي وقتك. - طيب. . .
- لسـت بعيدة. تذكّري: في البداية نجمـع الوحدات 4 + 3 3، تعطي سبعة
. 7 -

$$
\text { - برافو، 3. والعشبرات، } 2 \text { أوكي } 27 \text { + } 3 \text {. . . }
$$

- آخر .
- لا ! توسلت.

لكنه واصل دون أن تفارقه ابتسامته الجذابة.

$$
.19+17-
$$

- آه الآن. . . الأمر أكثر صعوبة.

حمراء مئل الفوانيا، عضَّت على شفتيها .

- ركّزي بهدوء.
- لا أعرف. . . 34؟ لا ، لن أتوصّل إلى الحل . لقد أخبرتكَ: أنا ضعيفة في الحساب. لا داعي لأن تلحّ . - طيب، سأتوقف عن تعذيبك. . . استدارت المرأة الشابة كي تنزل من فوق الخشبة . - انتظري، جولييت. توقفت فجأة .
- لا ترغبين في التو قف على فسـل . - صراحة، بلى! أفضّل أن أظلّ هنا .

ضصحك مَن في القاعة. أليـس أيضـا، كانت تسـاندهـا من كلّ

- الفشُل مقبول في الحياة، إذا تعلمنا منه شيئاً . لكن هنا ماذا
- أنني ضعيفة في الرياضيات! أنني لن أتقدّم أبداً من أجل ميدالية فيلدز . . .
الضحك من جديد في صفوف الحضور، لكن كولينز هزّ رأسه.
 اللعب . . . متأسف، لكنا لا يمكنكِ أن تنصرفي دون أن تتعلمي

تنهّدت وشبخَت ذراعيها. لم تكن تشعر بالخجل، بل بالاستياء. كولينز، كان ينظر بصبر، ويبدو دائماً في حالة استرخاء ألد - لقد تعلَّمـُُ، أنه لا يجب أن وأ أشـارك أبداً في هذا النوع من

- هل تقبلين أن نُعيد الكرة تحت الإيحاء، مجرد نشوة خفيفة؟ في البداية بدت جولييت كأنما فوجئت. تردَّدت بضع لحظات،

ثم في النهاية هزت رأسها .

- لا أستطيع أن أكون أكثر سخافة ممّا كنتُ عليه.
- الفشل لا يجعل المرء سخيفاً . لكني أريد أن أجرب شيئاً.
- طيب.
- إذاً، اجـلـسي، قـال لـهـا وهـو يـشـير إلى أحـد الـكـرسـيـين

جلسَ بالقُرب منها .

- كيف تحسّين؟
- عشتُ أياماً أكثر أبهة . . .

بعض الضحك في القاعة.

- إذاً اجلسي بطريقة مرتاحة، واسترخي. لستِ مضطرة لإغلاق
 ويجب أن تسترخي . . .
صوت توبي كولينز، الذي كان عادة ثابتاً، نـحا بالتدريبج نحو
 المقاطع الجهورة، إلى أن تعطي الرغبة في التثاؤب . أغلقت جولئيت
- تحسين بكلّ نقاط الاتصال بالكرسي مع جسدك. .. من فوق
 بهدوء. . . بلطف . . . بعمق أكثر فأكثر للاستر خاء . . .
كان ينطق كلّ مقطعِ لفظي كأنه سينام قبل أن ينتهي من النـئر النطق بالكلمة، بصوت عميق، ، اهتزازته تحسّ في البطن، كأنها ترن، علـي على إيقاع تنفسه.


 كي تماثل معيشها الداخلي كيفما كان، ومشوشاً معالمها بالتدريا
 بأنها تنزلق في حالة أخرى من الوعي. - وبينما أنتِ تحسين أنك مسترخية النـي أكثر فأكثر ، قولي لي كم يساوي 26 + 12 . . . حسب إيقاعك، بهدوء. ..
. 38 -
كان صوتها هادئاً وواضحاًا .
- هذا جيد جولييت، قان قال توبي بنبرة عميقة وبطيئة. ه هذا جيد. . . أخبريني الآن كم يساوي 39 + 13 . . .
- صمت بسيط.
. 52 -
- جيد جولييت، جيد... و53 + 18 بك

رانَ صمت أطول، لكن وجه وجه جوليبيت لم يكن يعبِّر عن أيّ شعور سلبي، ولا أية مخاوف.

- برافو جـوليـيت. الآن، حسب إيقـاعك، عنـدمـا تكـونيـن مستعدة، يمكن أن تعودي تماماً بيننا .
بعد لحظات، فتحت جولييت عينيها وابتسمت. صفق الحضور . - التنويم بالإيحاء ليس سحراً، قال كولينز . هو مـجرد حالة متتغيّرة من الوعي. حالة تكونين فيها متحرِّرة من فرامل عقلك، متحرِّرة من مـخاوفك وشكوكك ، بدرجة جيدة تجعلك تصلين إلى
 فقط منك. من قبل قلَّلتِ من قدراتك أكّ وانعدام التقدير منعكِ من

شُكَرَها توبي على مشاركتها وعادت إلى مكانها على التصفيق
مرة أخرى.

نهضَ وخاطب الحضور .

- غياب التقدير الذاتي يمنع من الوصول إلى الموارد. عندما


 موارد أكثر ممّا تعتقدون.
توقّف لحظة استراحة قبل أن يتابع، كأنما كي يذَع المعلومة
 يسبّبها الحكم القاسي الذي نصدره على أنفسنا بطريقة اعتيادية.
 على كبح جموح قدراتها، وقطع مواردها . . . لكـن فجأة، أدركت أنها متلبّسة بفعل جريمة الحكم!
- الخبر الـجيد، قال كولينز، لأنه يوجد خبر جيد في هـه القضية، هو أنه على العكس المعرفة بالموارد تُطوّر تقدير الذات،
 الننجاح والإحساس بالفخر من الذات، إلخ. .. إلخ. إنها حلقة حميدة! السؤال الحقيقي
قام باستراحة أخرى، بلا شك كي يجذب الانتباه. - السؤال الحقيقي هو : كيف يمكن تحفيز هذه الدائرة الحميدة انطلاقاً من وضعكم الحالي، كيف يمكن أن أشغّل المضخة؟ ألقت أليس نظرة على جيريمي. كان يبدو مهتماً، الشيء الذي انـي

طمأنها .

- هكذا كما ترون، التقنية التي أقترحها ترتكز على خاصية مدهشّة لجهازنا العصبي: هو لا يفرّق بين الحقيقي والافتراضي. كنست عينا كولينز القاعة.
- أنتم لا تصدقونني؟ جيد. أغلقوا أعينكم . . . هيا، أغلقوا أعينكم كلكم . . . طيب.
الآن افتـتحوا أفواهـكـم . . . تـخيّــــوا أنـي أقرب لـيـمـونـة مـن شفاهكم، لقد تصرّفتم كما لو أنكم تتلقون عصيرها الحمامض افـم فعلاً في أفواهكم. . وها هو جهازكم العصبي قد تصرّف فعلاٌ . الأشياء الافتراضية لها تأثير الأشياء الحقيقية نفسه علينا .
 يقتلون افتراضياً آلاف الناس في ألعاب الفيديو . أي تأثير يمكن أن يكون لذلك عليهم، على شخصيتهم في طور التكون؟
 ترتكز على هذه الميزة لجهازنا العصبي . الفكرة هي كالآتي : بدل أن

تناضلوا من أجل إقناع أنفسكم أنكم تتوفرون فعلاً على موارد


 أن تفعلوا، ثم تخيّلوا أنكم ترون أنفسكم تفعلون ذلك. ستفانِّكُؤون بما يحدث.
توقّفت نظرة توبي على شخص جالس في الصفوف الأولى.

- تبدو مرتاباً .

لم يسمع الجواب بوضوح، لكن توبي أعاد صياغته من أجل
الحضور

- تتساءل كيف يمكن لهذا الشيء أن يعطيك القدرات التي لا
 تمكينكم من استعمال تلك التي لا تستغلونها أبداً رغم أنكم تتوفرون
 باستعمال كلّ مواردكم بشكلِ جيد. لكني أتحدث كثيراً: الأفضل هو القيام بالتجربة. خذوا راحتكم في الجلوس . هو بنفسه عاد على كرسيه.
 أدعوكم للتفكير في وضعيتكم المهنية، في مشاريعكم لو كانت عندكم


 سأترككم تفكرون لحظة . . . نظر إلى ساعته وصَمَت.

تبادلت أليس نظرة مع جيريمي وابتسمَـت له. لم يكن التمرين مناسباً لوضعه وكانت محرَجَة من ذلك قليلاً
قرّرت مع ذلك أن تقوم بالتمرين من أجل نفسها . أخذَّت نفساً عميقاً . أقصى مستوى ستحققه خلال ثُلاث سنوات ات ات . . . ليس سهلاً تقديره. . . تأمّلت دخلها الحالي. طيب، فلنتخيل أنها حصلت على العقد القطري. ستحصل إمّا على منحة كبيرة، أو زيادة . فلننطلق
 5 أو 10\% من الزيادة، نظراً إلى ضخامة العقد . . فلنقل 10\% . 10 . هذا سيكون من أجل السنة الأولى . بالنسبة إلى السنتين التاليتين . . . في أفضل الحالات، يمكن أن تُحَصّل عقداً من هذا النوع كلّ سنة، وستُكافأ في كلّ مرة بزيادة 5 أو 10\% . 10 سيعطي في الإجمال خلال ثنلاث سنوات أجرة أكبر بـ 30\% من أجرتها الحالية و ألية ستكون في أفضل الحالات، وفي طموحها . سجلت ذلك في ورقتها وألقت نظرة فضولية من فوق كتف جيريمي. على مفكرته كان قد سجّل مبلغ التبرعات الذي يـّأمَل أن أن يجمعه من أجل الأعمـال الخيرية خلال ثـلاث سنوات ذلك مهم أن يحسّ بالدور الذي سيلعبه في ذلك المجال . - الكلّ مستعد؟ سـألهم توبي كولينز وهو ينهض . قام ببعض خطوات نحو الحضور .

- هل سجّلتم جميعكم أقصى دخل يمكن أن تحققوه بعد ناللـ
- إنه الحدّ الذي وضعتموه. وكما تعرفون، نحن لا نتخطى أبداً الحدود التي نضعها .
بلعت أليس ريقها . كان محقاً، هي تحسّ بذلك .

 وشهاداتكـم، ومساركمّ، وكفاءاتكم . . . لكن نـحن ، الأميركيـين، عندنا تعبير نَصِفُ به كل هذه التبريرات. هل تعرفون ما هو؟؟ بقي الحاضرون صامتين . كان الوحيد الذي ابتسم .
- هراء!

اتسعت ابتسامته.

 أفضل ممّا فعل آباؤكم أو لا أعرف مَن أيضاً .
لـم تعُد أليس تجرؤ على النظر إلى جيريمي . كانت تأمل أمل ألّا ينحو توبي هذا المنحى، البعيد تماماً عن انشُغالات وقِيم

- تعلّق الحضور بشالن توبي، عندي خبر جيد. . .
- سنفجّر هذا السقف! سنجعله يتطاير شظايا! اسمعوني جيداً . هذا الطلب الأخير كان زائداً .
- ستأخذون المبلغ الذي سجلتموهـ . . . ستضربونه في ثالاثة هذا هو الدخل الذي ستحصلون عليه بعد ثلاث سنوات!

أَخذَ يضحك .

- أرى أنكمم لا تصدّقون. أحتاج على الأقل ساعتين مع كلّ واحد منكم كي أحرِّركم من قوقعة فراملكم النفسية. إذاً سنـنتقل إلى الى
 في ثـلاثة وتصرّفوا كما لو كان حقيقة . حاولوا إقناع أنفسكم أنكم ستربحون ذلك بالفعل . تطلّعوا إلى المستقبل، تحخيّلوا أنفسكم بعد ثـلاث سنوات، كـما لو أنكـم كـنتم فــهـا الآن، وتـخـيـلوا أنفسكـم
 انكبوا على الثلاث سنوات التي انقضت افتراضياً والتي قادتكم إلى هذا الوضع وانظروا إلى الطريق الذي قطعتموه : مـاذا فعلتـم، مـاذا باشرتم كفعل كي تصلوا إلى ذلك؟
استمتعت أليس وهي تتخيل نفسها تحصل على تلك الألـيرة، وهي تتظاهر بأنها تصدق ذلك. بطبيعة الحال، كان ذلك محمّساً . . . تخيلت الثلاث سنوات التي مكّنتها من الوصول إلى هناك اك ، وتخيّلت في الحال ترقية. طبعاً! لقد حصلت على ترقية! لقد حصلت على على
 ذلك مستحقاً؟ في الواقع، أغلب الأفكار التي تّمّ تنفيذها كانت تعود


العديد من العقود للقسم. أصبحت في النهاية أحد أعمدتها . واصلت تتخيّل أنها حصلت علمى ترقية. مـا هو الشيء الآخر الذي أتاح لها أن تترقى؟ ربمـا الحصول على تكوين في الإدارة. . .
 مُقنِعَة بتوفّرها على ملى مهارات . بقدر مـا كانت أليس تغوص في تلك الوضعية الخيالية، كانت

تتراءى لها عدة أفكار لم تضعها في اعتبارها من قَبل ولم تكن حتى لتخطر لها على بال. - سـأمرّر لكك الـمـيـكـروفون، قال كـوليـنـز لـمـشـارِك أرادَ طرح سؤال .
اندست امرأة شـابة بين الحضور وقدَّمت له ميكروفوناً لاسلكياً . - كلّ هذا جيد، قال الرجل، لكـن لا يو جد سـوى الـمال في الحياة. أنا، لا يهمّني أن تتضاعف أجرتي ثلا بالأخص، هو أن أحسّ بالارتياح في ما أقوم به.
تلى ذلك تصفيقات من الحضور . رغم كونها معجبة بكولينز، أحسَّت أليس بالارتياح لذلك الاعتراض، سيقلّ إحسـاس جيريمي

بالوحدة في القاعة.
وجَّه له كولينز ابتسامة كبيرة.

- كما كان يقول لويس الرابع عشُر : "كدتُ أنتظر !" عمـوماً، عندما أتطرق في فرنسا إلى موضوع المال، أحصل في الحـر الحال على الحى
 بعض الضحك في القاعة.
- أجل، كما ترون، الأمر ثقافي تماماً . في فرنسا، لا تحبون
 الولايات المتحدة، أعاني من المشكل العكسي : عندما أتحدث عن الون
 ويطلب أن يتحدث ويقول بهيئة عدم فهم تام: اماذاذا يعني "الارتياح
 انفجرت القاعة بالضحك.
- هذا ثقافي. بعلدما قيل، أنا لا أتحدى سؤالك، قال وهو

يلفت نحو المشارك.
في الواقع، أبني هذه اللعبة على الماله، لأنه من العملي أن نعتبر الدخل ونضربه في ثلاثة، نحن هنا نتحلّث في الكمي، ولا ومن الأسهل على كلّ واحد أن يتخيل ضعف ديل دخله ثلا يتخيل ضعف تحققه. لكن في الواقع، إذا سايرتم اللعبب، لا بـد أنكـم لاحظتم أنتا لـم نكـن نتحدّث حقاً عن النقود . النقود ليسـت

 استعارة لإمكاناتنا، طريقة لقياس ما نسمح لأنفسنا بفعله، ما نسمح لأنفسنا بتلقيه
 مبلغ التبرعات ثلاثة أضعاف. على الأقل استطاع أن يطبّق الدرا ولى على وضعيته دون أن يتعثر .

- استعمال ما هو افتراضي للوصول إلى مواردكم الحقيقية جد فعال، وهذا لا بمنع أن تطوّروا من جهة أخرى تقدير ذاتكمـ . لدينا الكثير لنجنيه إذا أحببنا أنفسنا أكثر .
وضع كولِنز حينئذ تمريناً جدّ معقّد، له بروتوكول جدّ مدّ مقنّن، ،
 في الغرف المتاخمة، مدعوّين لقطع خطّ زمني رُسِمَ على الأرض كي كي
 أنفسهم يتلقون من والديهم الحب غير المشروط الذي طالميا طلما أحسّوا أنه ينقصهم أو الذي لم يعيشُوا حقيقته . ثـم يعودون من الـير حيث التي أتوا ، حاملين معهم الحب الذي تلقوه افتراضياً إلى ذلك اليوم.

عــدمـا حـان دورهـا، اسـتـغرقـت ألـيس في الـلـعبـة وتبـعت البروتوكول، يقودها مشاركُ آخر . بعد ذلك، أحسّت باللارتياح التام، وتساءلت كم من الوقت ستستمرّ تلك الحالة الإيجابية. - من المفيد أن يتعلم المرء أن يحبّ نفسه، قال توبي كوبي كولينز



ويجب أن تستغلوا جميع الفرص لتزيدوا من تقليركم لذاتكم . رأت أليس جيريمي يقوم بحركة استياء تشي بعدم موافقته .

أكمَلَ توبي اليّ

- بالنسبة إلى هذه النقطة، يجب أن تألفوا عادة بسيطة، هي أن
 أن يبرهن في أعينكم على قيمتكم. لا تكتفوا بفعل ذلك مرة واحدة . افعلوا ذلك كلّ أسبوع، دائمـاُ كتابة، إلى أن يـبـبـع رفـع قيـمتكـم لأنفسكم شيئاً طبيعياً . إحدى صديقاتي تنصح بأن يقول المرء لنفسه
 يضحك قليلاُ لكني أعتقد أنه في هذا الــجـال كلّ الأفكار جيدة

للعمل بها .
رفع جيريمي عينيه إلى السماء وهزّ رأسه ببطء.
عندما غادرا قاعة المحاضرة، في المساء، سارا جنباً إلى جنب بصمت في جادة بون-نوفيل قاصدين موقف الحافلة بواسونيير . كانت
 رائع. في تلك الساعة، كان الازدحام قد خفت، وكانت السيارات
 - طيب. . . كيف وجدته؟ سألته أليس.

استغرق جيريمي وقتاً كي يجيب، كأنه يختار كلماته بحذر . - جدّ مهم. همـمم. . . عندما لا يكون جيريمي ثرثّاراً، فتلك علامة غير

- التقنيات المقترحة فعالة، لا؟
- تبدو كذلك. يجب أن تعذّبه كي تتنزع منه أفكاره العميقة.
- لكّ؟

ابتسم لكنه لم يقُل شيئاً .

- ألا تجد ذلك إيجابياً ومنشّطاً ومحرّرْاً وافق دون أن يبدو عليه أنه يعتقد ذلك بالفعل . - ألا تعتقد في فعالية مقاربته؟ ألحّت أليس .
- أجل، أجل
- لكن؟؟
- فلنقل . . . إنّ المشكل يكمن في مكان آخر .
- نعم؟

أخخَذ نفسه.

- في النهاية، من نتائج سعيه تدعيم الثقة والكبرياء وحب الذات . . شـيء جيـد، لكن هـل من الـمطلوب أن أن يصبح الـمرء

متعجرفاً ومغترّاً بشُخصه؟
 من الذات هما وجهان لعملة واحدة، لأنّ مَن يتمتّعْ باحترام حمّا حميقي لذاته لا يشعر بحاجة إلى تأكيد قيمته للآخرين . .

انطبع لديها إحساس أنها كسبت نقطة.

- إذا كان عليّ أن أستعمـل صورة، سـأقول إنه مـع الزمـنـ،
 وأكثر قوة. شيء جيد، لكن متى ستفكرين في أن تصبحي فراشة؟ الـو
 - الرغبة في أن أصبح فراشُة قبل أن أكتمل كشرنقة، ألا يعتبر
 - ربما . . . لكن أنت ترين، الهـدف في الحياة ليس هو تدعيم
 - مشوش شيئاً ما بالنسبة لي عندما ينفصل الإنسان عن الذات فذلك يتيح له أن يهبَ نفسه لله ويكتشف القوة الحقيقية، القوة اللانهائية لله الذي يتصرف من النـي خلالك.
بذلت أليس جهداً خارقاً كي تحبس نفسها من أن تمزح - أعرف جيداً أن هذا لا يعني لك شُيئاً، قال وهو يبتسم بطريقة رقيقة .
استسلمت وتركت نفسها تنطلق في ضحكة صريحة. - اعذرني، قالت وهي تضحك وكت، عندما تتحدّث عن أن تهب نفسك لله، هذا له نفس فعل لو قلت لي إنك ستهب نفسك لبـابـا

هزّ جيريمي رأسه امتعاضاً وهو يتنهّد . - في جميع الأحوال، كما يقول ديجاردان، قبل أن يهب المرء نفسه يجب أن يمتلكها . بدا متأثرأ . أخافت في الحال :

- قبل أن يصل المرء إلى واقِ آخر ، يجب بالفعل أن يعرف أن

يعيش الأول تماماً.

- كي يعيشه تماماً، الأهم هو أن يكون في حالة حب، لا أن

يهتم بنفسه.
وصية المسيح الأكثر أهمية هي (أحبوا بعضكم بعضاًا".
نظرت أليس في عينيه.

- كيف تريد أن يحب أبناء رعيتك الآخرين إن لم يكونوا يحبون

أنفسهم؟
علاوة على أنّ المسيح كان يقول (أحب قريبك مثل نفسك" .



 انتظار الحافلة. كانت السيارات تمرّ . وضعَ زَجل إحدى رجليه على الحى
 على الرصيف، كان المارة يلتقون دون أن يلقي أحد نظرة على أحد، مستعجلين بلا شك للعودة إلى بيوتهم. كان جيريمي شارداً .
حان الوقت. يـجب أن تقول له ذلك، بكثير مـن الاحترام والرقة .

- وكيف تريد أن يحب أبناء رعيتك بعضهم إذا كنتَ أنت. . . لا تحب نفسك؟


## 7

- سرقت عاملة التنظيف مسحوق الغسيل مرة أخرى! جلست أليس إلى طاولة المطبخ وهي تحسّ بالعصبية. كان تير تيو
 إبريق القهوة يخشتخش ناشراً رائحته في الشقة
- كيف عرفتِ ذلك؟ سَخِرَ منها بول. هل وضعتِ كاميرا في

الحمام؟
كان يأكل وهو يرسم بقلم الرصاص صورة تيو على مفكرته. - لقد وضعتُ معلماً على العلبة. في البداية، كانت لدي شكوك، الآن، لدي دليل.

- وضعت معلماً على العلبّ؟ أنت مجنونة؟
- لا أحب أن يستغفلني أحد.
- لن نهتمّ إن نقص عشرون غراماً من مسحوق الغسيل .
 في تشُغيل شخص لم أعُد أثق به. هي معها مفتاح الشقفة، على أيّ حال!
- هي لن تسرق البيت في غيابك لمجرد أنها أخذت قليلاٌ من مسحوق الغسيل .
- يبدو لك الأمر تـافهاً لأنك تقضي أيامك مع الــجرمين والسفاحين، لكن أنا لا أريد أن أفوت هذا . سأطردها . - ستعاقبين نفسك، ستتعبين لتجدي مَن يعوّضها . - لا يهم، قالت وهي تضع الزبدة على شريحة الخبز . قطعت ذلك لتذهب لتصبّ القهوة في الأقداح . عند مرورهـا أشعلت آلة تسليط الضوء المتدلية فوق لوحة العمل . عندما يكون الـمرء بـمزاج سيئ، يسـاعد الضـوء في الرفع من المـعنـويات الصـو ألحيا الضوء الصباغة الصفراء على الجدران بإعطاء الانطباع أن أشعة الشـمس تتسرب إلى البيت، بينمـا في الخارج كانت السـماء بلونٍ رمادي قاتل .
- ماما، هل تريدين، قال تيو وهو يشير إلى علبة طعام معلّب.
- إنه لذيذ. هذا؟
- شراب القيقب، قال بول. أحضرته من الكيبيك. - في علبة تصبير؟
- هكذا يبيعونه هناك . في جميع الأحو ال ال يبقى الأفضل . في في القنينات الجميلة من أجل السياح وهو أقل جودة وضعت أليس ملعقة منه على شطيرة وسارعت بتذوقها . - ممتاز، قالت بفم مملوء الـو - أجل، قال بول. إنها مجزرة! - غريب كيف تؤثر مهنتك في مفرداتك اليومية . . .
- لقد زرتُ كوخ سكر، في الكيبيك.
- ماذا؟
- كوخ سكر . إنه المكان الذي يقومون فيه بغلي عصارة القيقب

من أجل صنع العصير .

- اسم عجيب. . .
- أجل .
- أنا متأكد أنهم أطلقوا هذا الاسم من أجل السياح، من أجل
- عملك يجعلك ترى التسويق في كلّ شيء . . . - بابا، هل ستأخذني معك في المرة المقبلة؟
- 
- من فضهك . .
- كُلْ، ستتأخر عن مدرستك.

ما أن فضمت أليس شطيرتها حتى رنّ الهاتف .

- أهلاُ، رشيد!
- هل تريدين خبراً جيداً بمجرد الاستيقاظ؟
.
- لقد أصبحنا في لائحة ضيقة بالنسبة إلى القطريين . لـم يبقَ

سوى ثلاثة مكاتب في اللائحة . بدأنا نسـّ رائحة الشمبانيا . - سيكون ذلك رائعاً!

- بولين هي التي أخبرتني، فتاة قسم الاستطلاعات. وُجِّهت المكالمة نحوها خطأ . تعرفين مَن؟ - أظنّ ذلك.
- أعشق تلك الفتاة. جدّ ذكية. لامعة، حتى . وضعت أليس السماعة بمزاج سيئ، رغم الخبر الجيد. لاعبيب تلك الفتاة بولين التي لـم تكن تعرفها سوى من بعيد. لماذا تحسّ أنه

انْتُصص من قَدْرِها عندما تُعطى قيمة لشخص آخر أمامها؟ كانت تحسّ بنوع من الجرح، كأنّ قيمتها هي قد قُلِّلِ من شأنها . شربت جرعة قهوة وأحسَّت بأنها أفضل فـلـ
فكّرت في دورة توبي، التـي تسـاعدهـا أن تـحسّ أنهـا بـحـال أفضل . منذ الدورة التي اصطحبت فيت فيها جيريمي معها، وضعت في النـي
 الجميع بشكلٍ مختلف، وسيحترمونها أكثر . كانت سعيدة جداً لأنها استطاعت أن تُقنع جيريمي بأن يواصل . ليس سهلاً، بعد تلك الحصة الأولى، قبل شهرين . . . في البداية

 وجهات نظر مختلفة عن آرائه، وقادراً على تغيير رأيه، الميزة النادرة

جداً . .
بعد أن التزم في ذلك الاتجاه، تقدّم بـخطوات كبيرة . كان قد شارك في أربع دورات أخرى، التهم الكتب التي أعارتها إياه، وأخذَ
 لها : حصّة تُمنح لصديق مقابل خمسة سجلت من قبل، استطاعت أن تضمن استفادة جيريمي دون أن تدفع فلساً واحداً .
 بتدريبه. إذا كانت في البداية قد دخلت تلك المغامرة بسبب الصداقة والإحسـاس بـالـواجـب، وبسـبـب دين كان عـلــهـا أن تسـدده، فقـد أصبحت تدريجياً تستمتع بالوضع، سعيدة بالتطور الذي حدث له وفخورة بالتغيرات التي حصلت، بعد أن كان قدرياً ومكتئباً في البداية، أصبح جيريمي حيوياً وواثقاً . لم يسبق من قبل أن ان لاحظت

تغيرات تحصل بتلك السرعة، كأنه كان مهيئاً لفهم وتبني وتطبيق مفاهيم علم النفس، إلى درجة أن يصبح بعد وقت قصير قادراً على مساعدة الآخرين . خـلال القَداس، أصبـح مــعـاً، وكـلمـات الحـب عـلى لــــان المسيح، متمـاهية الآن مع هيأته، أصبحت أكتر تأثيراً أ العظات كانت أكثر إيجابية وتخاطب المؤمنين بشكل واضِ كان قد امتلك الشُجاعة كي يقوم ببعض التغييرات في الكنيسة والتتي كانت أليس تراقبها من مماعد الصف الأخير حيث تتسلّل
 ألفت المكان ولم تعُد تحسّ فيه بالقهر كما كان يحدث الـ من قبل . عدم ارتياحها السابق أفسح المحجال لإحساس محايد . أصبحت بالنسبة لها مكانَ عمل مثل غيره، شركة أكثر هدوءاً من تلك الِ التي اعتادت مواجهتها عادة .
صحيح، انتهى بها الأمر إلى أن تعقد اتفاقاً مع جيريمي . - هل يمكن أن تَعِدَني بشيء؟ سألته ذات يو الات - أسمعكِ. - أنا مستعدة لممساعدتك على تـحسين أمور الكنيسة، إلى الوصول إلى عدد أكبر من الناس. فقط عليك أن تقطع وعداً . - ما هو؟ - ألّا تحدّثني أبداً عن الله. قَبِلَ، وابتسامة مستسلمة وحزينة على شفتيه . تعوّدت أليس على مراقبة عدد أبناء الرعية القليل، والاستمتاع بتناقضاتهم التي كانت تنتهي بجعلهم جذابين . كيف يمكي الـي وهي تراهم يرتدون أجمل ثيابهم للمجيء إلى القداس، متأنقين إلى

أقصى درجة من أجل الصـلاة للـمـــعح . . الذي كان في المـاضي يسير حافي القدمين ويدعو الأغنياء للتخلص من ملابسهـ الجميلة؟ كيف يمكنها ألّا تضحك وهي تسمعهم يغتابون أحد الجيران مباشُرة بعد أن رأتهم يستمعون بخشوع إلى موعظة عن الحب والتسامح؟

 كان العديد من أبناء الرعية يعاندون التطوّر، وكانت أحاديث
 المتزمّتتان، لسانَي الأفعى، لم يكن لهـما ميُيل لنشر مقاومة التغيير بواسطة جمل صغيرة بريئة ظاهرياً . شعرٌ مصبوغ بالأسود مثل الغرابر، كانت جيرمين تقف أمام الشخص وتثبّت في عينيه بصرها المتّقد كي تجذِب انتبا الهـه . - باخ ليس قبيحاً، لكني أحبّ الأنغام الصغيرة التي كنا نستطيع ترديدها ، ألا تشتاق إليها، أنت؟
لم تكن عينها الشبيهة بعين الصقر تطلق الشخصه الشص، وكان يحسّ

 تهزّ رأسها مسانِلَةَ دوماً كلام صديقتها - ألا تـلاحظون أنه ينـتص هـذه الأونـة دونات الألأخيرة شيء؟ ألا نكون بصدد فقدان تقاليدنا؟ كـانت تزرع بـذوراً مـن الـشـك، وكـانـت ألـيس ترى جـيـداً أن البعض منها تنمو في ذهن البعض .
كانت قد فاجأتهما تشتكيان للسيدة دو سيردغو، بارونة تحجز مكانها في الصف الأول في مكان الكراسي، قرب المـمر الرئيس،

المكان الذي كان يظلّ شاغراً عند غيابها . كانت الأخيرة قد استمعت
 أنه أسعدهما إلى أقصى درجة، وأقلق أليس بالقدر نفسه.


 صليباً من الذهب ترصِّعه ياقوتة في وسطه . كان زوجها بضع سنوات، وكان الجميع يعرف أنها ناضلت خلا محتفظة بكل" امتيازات طبقتها، القصر الخاص، السيارة الجاغوار

 زواجها على إزالته من جميع الونائق والمذكرات . كانت تعيش وحيدة

 بكرامة، الوضع الذي تريد أن تحافظ عليه في أعين الجميع

 المرة الأولى، كانت أليس المندهـشـة قد فتحت الورقة تـحت عين الراهبة المبتــم. طوبى للفقراء، ، فإن لكم ملكوت السموات. - لماذا تعطيني هذه؟ سألتها أليس
 ألحّت، إلى أن أمسكت سيدة من الرعية ذراعها :

- لا داعي لأن تطرحي عليها السؤال، هي صماء خرساء. حينئذٍ شكرتها أليس بـحركة دون أن تحاولا سبب اقتباسها جملة من الإنجيل .
في الـمرة التالية، دسّت الراهبة مرة أخرى في يد أليس ورقة قَبِلَهها أليس عن طيب خاطر . طوبى لكم عندما تُكرهُون،

وتُضطهَلدون،
فلن يُعثَر على بقعة في المكان الذي اضطُهِهتم فيه.


الراهبة أن تسلِّمها مجموعة الأناجيل الكاملة في ألـا أجزاء
تتابع المسلسل في كلّ مرة أتت فيها أليسى، التي انتهى بها الأمر إلى أن تطلِقَ على صاحبة الـى الرسائل اسـم ״الراهبة إيكيـا"، . المسكينة، لا بد أنها ساذجة شيئاً ما .
 الـرعـيـة الـجـدد. كـان الـعـدد قــد ارتـفـع مـن اثـنـي عــــر إلـى واحـد وعشرين. لو كان عليها أن تدافع عن هنه الـنه النتيجة الهزيلة أمار أمام مجلس
 عدد الحضور، لكن، هنا لوحدها مـع نفسهـا، كانـا كانت تحسّ أنهـا
 من الأوفياء القدامى التائهين الذين سلكوا طريق الكنيسة ثانية بفضل
 في اختياراتها ويدعم مصداقيتها في عيني جيريمي. لكن الائ كان الا لا يزال

هناك ثلائمائة وتسعة وسبعون مكاناً شاغراً ا .
هذا العدد كان كافياً كي يدفع لليأس المستشيرين الأكثر ثقة،

لكن أليس كانت تحتفظ في ذهنها بدراسة السوق التي عهدت بها


 يوجد سوق" . الثاني كان له استنتاج آخر : "كلهـم يسـيرون حفاة.

لـم تكـن أليس قد قالت كلمتـها الأخيرة بعد. كانـت لا تزال تحتفظ بورقة لتلعب بها ، وكانت تشتغل عليها منذ أسبوعين مع جيريمي. تلك الورقة كانت تحمل اسمـ اعتراف. الاعتراف. . . ذلك الفعل الديني الذي يعترف فيه التائب بأخطائه ويحصل على الغفران كان يبدو عتيقاً تماماً، عفا عليه الزمن، ويمارسه فقط بعض الذين يعتقدون في الخرافات ويحسّون بالحاجة إلى إعادة إلى العداد إلى الصفر قبل أن يركبوا الطائرة أو أن يسلموا الروح
 لمجرد رؤية كرسي الاعتراف الخشُبي الغامق في كنيسة نوتردام، ذلك المنعزل المتزمت ذي الهيئة المقلقة، كانت تحسّ أنّ فعل الاعتراف يمكن أن يبسٌّر بعودة عدد كبير من الأشنخاص منذ بدأ برنامج لوفت ستوري، أعاد تلفزيون-الواقع الاعتراف إلى الأذواق، وأصبح الناس يعشقون نشر الكلام الحميم والاعترافات من جميع الأنواع. أصبحنا نرى نجوماً ورجالَ سياسة يكشفون من دون خجلِ عن ضعفهم في البرامج التلفزيونية، يعترفون بخيانة زو جية، ميل نحو الكحول، أو شذوذ جنس المرء غسيله ويعرض انحر افاته. الـمواطنون يعشقون الاعترافات، وكان يوجد هنا بالنسبة إلى أليس رافعة تسويق لاستغلاللها . يـجب

إعادة شكل الفعل في الكنيسة فقط من أجل أن تجعله جذاباً. حول هذه النقطة، لم تكن قد وجدت بعد الوصفة السحرية كانت تحس فقط أنه يجب أن تستبدل الاعتراف بتبادل حديث مـن أجل أن يستفيد المـعترف بالنصائح ويتلقى دعماً حقيقياً . باختصار، التحرّر من البروتوكول المتشدّد للاعتراف بتعويض التوبة والغفران بنوع من التدريب الشخصير منري

- غير واردِ، كان جيريمي قد أنجاب منذ القرن السادس عشُر .
- إذا كنتم قد نجحتم في الاستغناء عنه طيلة ستة عشر قرناً، فلن يكلّفكم شيئاً لو تّمّ إيقافه . هزّ رأسه .
- فعل التوبة حيث يطلب المـعترِف المسسامَحَة على أخطائه

أساسي.

- وإنْ يكن، أن يَضرب المرء نفسه شيء عقيمه، بينما البحث
 بناء. الوعي بأخطائي فرصة رائعة كي أفهم نفسي أكثر وكي أتطور . لو اكتفيت بضرب صدري وأنت تبرِئني، ماذا أتعلم؟ انتهت أليس بإقناع جيريمي • يـجب الآن أن أن تجدَ الوسيلة التي ستتجرّ بهـا أبناء الرعية للـــجيء مـن أجل الاعتراف. الـو وبعدهـم، المواطنين
- ماما هل تريدين شراب القيقب؟

حدّقت أليس في علبة التصبير؟ - ماذا بك ماما، لماذا لا تجيبين؟ خطرت لها فكرة. . .

## 8

- شيء لا يصدَّق!

هزّت جيرمين رأسها . لم ترَ هذا أبداً من قبل . سحبت صدريتها بلون الخردل نحو الأسفل فوق تنورتها الاسكتلندية ألنـئ - كيف يمكن تفسيره؟ أخافت كورنيليا بصوتها الخارج من الأنف، وهي بالحيرة نفسها .
أدارت رأسها واستدار معها شعرها اليجج المدهون كتلة واحدة، مئل خوذة صلبة.

كان صف الانتظار أمام المعترف يصل تقريباً إلى باب الكينيسة. غمست كورنيليا أصبعها في ماء جرن المان الماء المقدّس البارده، رسمت علامة الصليب، ثم مسحت يدها في تنور ئها الكولوتيس . - كلّ يوم، يوجد أناس - كنت قد طلبت منك أن تطلبي من الأب جيريمي . - لكني فعلت، برّرت كورت كونيليا

- شيء يصعب تصديته. - أجل، أجل : هو نفسه كان مندهشاً .. .
- ربما تصرّفت بطريقة سيئة. يجب أن أسأله بنفسي. بدت كورنيليا بهيأة بليدة . أقلّ عتاب كان في كلّ مرة يتسبّب لها في حالة شك، الشيء الذي كان يسلي جيرمين كثيراً.
كان النـاس ينتظرون بصببر في الصف. العديد من الرؤوس
الجديدة، التي لم يسبق رؤيتها في الكنيسة .
- ربما كان هذا من متطلبات العصر، أصبح لدى الناس الكثير ليحاسبوا أنفسهم عليه .
عقدت كورنيليـا حاجبيها، وهي تفكر، كأن ذلك الكـلام قد شغل فيها آلية تفكير عميق .
- نحن، منذ فترة طويلة لم نعترف، قالت بعد بعض الوقت. - لسنا في حاجة إلى ذلك. أحسّت كورنيليا بالارتياح - أنت محقّة . لسنا معنيتين

سمع حفيف ثوب. كان جيريمي قد خرج من المعترف. أشار إلى الراغبين في الاعتراف بالانتظار ثم ابتعد برشاقة نحو الموهف.

- أبتِب. . .
- إنه لا يسمع، تأوّهت كورنيليا .


 طاولة خشبية داكنة عليها مرآة متواضعة . قطعة أثاث على شكل ان وعل وعاء خبز القربان. كان الكاهن قد ذهب إلى دورة المياه. إذا انتظرته في المكان، لا يمكن أن تفلته.

بعد دقيقة، سمعت وقع خطوات. تراجعت غريزياً إلى الخلف في ظلّ عـمود وراقبت. مـا رأته حينئذٍ أذهَلَها وصـدمَها إلى أقصى درجة، عند مروره أمام المر آة، أرسَلَ الأب جيريمي لنفي

بسرعة، لكن بشكل واضح كلمات دنيئة لن تنساها أبداً :

- أحبّك.

ارتعبت جيرمين وتراجعت إلى أقصى مـا تستطيع خلف عمود الرخام إلى أن أحسّت ببرودة حجر الحائط في ظهرها . الْ الصّ حبست نفسها بينما كان الأبب يمرّ أمامها، محرّكاً نفحة هوراء هوراء جعلتها ترتعش رغماً

عنها، كأنّ الشيطان نفسه هو الذي لمسها . انتظرت حتى اختفى بعيداً في المعترف، ثم اجتازت البان الباطة كي
 الحادث، وهي تشعر بالسخط .
 الواجهات التي تعود للقرون الوسطى لبيوت المكان . - هو لم بكن هكذا من قبل، قالت كورنيليا .
 - أجل . منذ بداية الربيع. لا أعرف ماذا يحدث .

هزَّت جيرمين رأسها بدراية . - عندي فكرة حول هذا الموضوع ع

فتحت كورنيليا عينها .
أطالت جيرمين التشويق للحظات.

- هل لاحظبِ المرأة الشابة التي تحوم في الجوار أيام الآحاد؟ - سمراء، شعرها متوسط الطول؟ - أجل، قالت جيرمين.
- إنها أليس، ابنة العجوز الأرمل الذي يسكن في البيت قبالة

معهد الموسيقى .

- رأيتها عدة مرات تتحدث مـع الأب جيريمي قبل القداس،

وأحياناً بعده، أنا متأكدة أنها مسؤولة شيئاً ما عمّا يحدث. - نتحن أيضاً نتحدث مع الأب جيريمي . - أجل لكن هي، الأمر مختلف . أحسّ بذلك. أنا متأكدة أنّ

التغيير صدَرَ منها .

- تعتقدين أنها هي وهو . .

رفعت جيرمين حاجبيها بدراية.

- لكنها متزوجة، أظن . . .
- في جميعِ الأحوال، هي تُفسده لنا . انظري إلى كلّ الأشياء الغريبة التي يجعلنا نقوم بها في الكنيسة، الآن. مثل تقديم مجاملات للجار، إخباره بالميزات التي حبانا بها الله . . .
- 
- كلّ هذا، غير صحّي. لا يمكـن أن نتحدث عن ميزاتنا في

حين أنّ الإنسان خطاء .

- صحيح، الإنسان خطاء.
- خاصة المرأة .
- آه! أجل، قالت كورنيليا وهي تنظر إلى شابة من المارة ياقتها مفتوحة. خاصة المرأة.


## 9

كان طريق الأسقفية ينتهي بممرّ تصطف على الانى جانبيه أشُجار شائكة جدّ معمّرة تمتدّ أغصانها ذات اللون الأخضر الداكن المليئة بالإبر في سماء بزرقة شاحبة تجتازها سحب كبيرة مسرعة . آخر مرة تحدّث فيها جيريمي مـع السيد دوبينيي، قبل بضعة أشهر، كان قد اعترف له باضطرابه، وشكوكه حول أهمية مهمته لدى
 للروحانية. كان الأسقف قد قلّل من اضطر الر ابِ حالته الته النفسية : كلّ


 (هذا عادي خلال الدورة الشهرية) .
 وهادئ وأن مهمته تسكنه وأنه سعيد بالنتائج التي حصل عليها ، والتي يحرص على ألّا يفخر بها . كانت تدابير أليس قد أتاحت جلبَ عدانِ جديد من الناس إلى الكنيسة، خاصة إلى المعترف، حيث أصبحَت تُسمع كلّ يوم همسات أصوات جديدة. بالتأكيد لـم يكن مغفّلاً،

هؤلاء كانوا يأتون من أجل تنوير الكاهن-المدرب أكثر منه من أجل نور الرب، لكنه كان مقتنعاً بإخلاص أنّ الأمر يتعلق باستهلال أن يقود إلى صحوة روحانية ممكنة
أصبحت الكنيسة تعرف تدفّقاً جديداً، حتى ولو أنها لم تكن مـمتلئة تمـاماً . يجب القول إنها كانت كبيرة، قرابة أربعـمائة مكان للجلوس، وكان جيريمي يعرف جيداً أنه لن يملأ ها أبداً . لكنه أصبح يتقبّل ذلك بحكمة .
لا بد أنّ الأسقف يفركك يديه. معروف بطموحهه، كان الـجميع
 لعودة ازدهـار إحدى الأبرشيات التابعة له . وأيّ أبرشية! بـلا شـك الأكثر إشكالاً في تاريخ المسيحية، غار الارقة منذ قرنين في هبوط مستمرّ كان المنفذ منه يبدو متعنّاً . أغلق جيريمي باب الكليو دون أن يصفقه، ورفع بصر بـره نـور الصرح الجليل من حجارة البورغوندي بنوافذه المرتفعة البيضاء ذات
 سارَ نحو المدخل . كان رداء الكاهن الذي تحرّكه الريح يضربـ ساقيه . دخل واستقبله سكرتير قادَه بصمت على طول ممرّات إلى أن

 الخشب الداكن والقطيفة بالأخضر الزيتي انتظر جيريمي واقفاً لا يتحرك لـا لحظة طويلة، ثـم اقترب مـن النافذة. في الخارج، كانت السحب تتراكـم، تـم تـمرّ في السمـاء وترمي بظلال متحرّكة على التلال التي تغطيها الغابة . في الداخلل، كان الصمت تاماُ، ولو لم يقُلْه سكرتير، لاعتقد

جيريمي نفسه وحيداً تماما في بناية هجرها ساكنوها، مع جارٍ وحيد، الريح التتي تَزايـد هبوبهـا بالتدريج . طال الانتـظار، وانـيا وانتهى الأمر بجيريمي إلى أن يتساءل إن لـم يكن مضيفه غائباً أو حبَسَه شيء فـي في

مكان ما .
بعد أن تعبب، جلسَ علمى أحد الكـراسي وفي تلك اللـحظة بالضبط، فُتِحَ باب المكتب وظهر الأسقف .
نهض جيريمي دفعة واحد دون أن يفكر، كأنه يحسّ بالذنب لأنه
ترك نفسه يرتاح.

- سيدي .

نظر إليه الأسقف بابتسامة مزدرية. كان يرتدي رداء بنفسجياً ناعماً جداً يبرز روعته ويُظهر سلطوية وظيفته. تبع جيريمي إلى المكتب.
كان الأسقف في حوالي الخمسين، شعره رمادي، نظرته ذكية ووجهه جاد رغم أن جيريمي كان قد رآه من قبل وهو يسحر محخاطبيه كي يتوصل إلى إقناعهم
كانت الغرفة فسيحة جداً، بلاط فرساي، سجاد فارس، غارقة في ضوء يؤجّج نسيج أوبيسون الذي زيّنت به الجدرانـي جلس جيريمي على كرسي على جانبه طاولة مستطيلة طويلة، بينما كان مضيفه يأخذ بعض الأوراق من فور مك مكتبه. - ما هي أخبار الأبرشية؟
 أحصل على أوفياء جدد، والنتائج جلّ مشجعة
 الذي وُضِعَع عند نهاية الطاولة. كان يمسك في يده وثـا يائق ينظر إليها وهو يستمع إلى زائره. كان الخاتم الكهنوتي الذي يضعه في أصبع

يده اليمنى يحتوي على حجر من الجمشت تحيط به ماسات تعكس
الضوء أحياناً .

- لقد استدعيتك، قال فجأة وهو يزن كل مقطع صوتي، لأني


غرقت الغرفة في الصمت. بلع جيريمي ريقه.
من فوق كرسيه الضخمب، كان الأسقف يحدّق فيه، مهـموماً ، ونصف ابتسامة بالكاد تحجب قسوة نظرته. كان الضوء الأبيض الذي

يرشحه السحاب يضفي عليه بعض الشخوب.

- هل لديك أثياء تقولها لي ، أيها الأب جيريمي؟ ألـي

بعد أن أخذ على حين غرة، حاول جيريمي أن يظلّ هادئّاً . - لقد طبقت عدّة أفكار كي أجذب أبناء الرعية إلى الكنيسة،

- أفكار؟ أي نوع من الأفكار؟
 من أجل أن يسمعني عدد أكبر من الأوفياء، سيادتكم. هزّ الأسفف رأسه وهو يفكر . - ألم تذهب. . . بعيداً، مثلاًٌ

نظر إليه جيريمي. ماذا أخبروه، بالضبط؟ على ماذي - لقد تصرفت في كل لحظة في روحي ووعيي محترماً بالحرف

روح الإنجيل .
انحنى الأسقف على إحدى الأوراق التي كان يمسكها في يده. - روح الإنجيل، كرّر ببطء. روح الإنجيل .. .. وهل تحترم بالقدر نفسه روح الكنيسة التي تتمي إليها؟

نطق تلك الكلمـات بنبرة أرادَها غير مؤذية، قبل أن ينظر متفحّصاً إلى جيريمي في عينيه مباشرة مترقّبَاً أدقّ ردود فعله. - ذلك ما أتمناه، سيادتكم - هل تتمناه أم أنتك وائق من ذلك تردَّد جيريمي بضع لحظات - أتمناه بكلّ إخلاص
 أنه معلّق، معرّى، مقيَّمَاً، محاكماً. في الأخير ، تنهّد الأسقف ببطء، لكنه لم يلحّ. تابع الحديث
 بالارتياح. بعد عشر دقائق، نهض وأوصل زائره إلى البيا الباب. تبعه جيريمي، وهو يدور حول المائدة، نظر بانفعان النال إلى الورقة التي وضعها الأسفف للتو كانت إعلاناً على خلفية بنفسـجية فاتحة. في رأس الورقة، ،

 وفي سرية تامة.
تجمّد جيريمي وهو يرى العنوان المكتوب، عنوان كنيّ كنيسته . وهو

 تحته، بعض الكّلمات بحروف كبيرة كُتبت بأسلوب ساخر : كوغ النصائح

## 10

هائكوام من الزبالة.

عنـد سـفح برج مـونتبـارناس، مبـاشـرة قرب أبـواب الــــــرّ . حاويات قمامة مليئة، مدفونة تحت جبال مـال من الأكياس السووداء،
 وهم يسـدون أنوفهـم بمنديل، أو قطعة ثوبه، أو أو أيديهـم العارية ببساطة . كان إضراب عمال النظافة قد وصلَ إلى يومه الخامس فقط
 الخمسة آلاف مستأجر في البرج كانت لا تصدّق .

 للقيام بمهمته اليومية. ذلك السنغالي الطويل كان وجهاً مألوفاً لداً لدى الـي


 الإنترنت في ساعة فراغك، يظهر دون أن يُعلَم خلف زـفـ ارجاج النافذة،

أحياناً يغمزك بعينه، أحياناً أخرى يبتسم ابتسامة واسعة ألترا-برايت، أو يتبنى تعبير استياء، عيناه جاحظتان، متظاهراً أنه فاجأك أك تمارس نشاطاً لا يُقال.
كانت أليس قد تبادلت معه الكـلام، ذات يوم وهو يهبط من شبكة القضبان، عند نهاية اليوم. كانت قد سألته عن سرّه، لماذا كان الـو يبدو دائماً بمزاج رائع، مع ممارسته مهنة غير سهلة. - مهنتك هي بالأحرى مهنة غير جذابة، كانت قد حدّدت له كي

تبرِّر سؤ الها .

- لا على الإطلاق! كان قد احتجّ. بفضلي، يرى الناس العالـم

بشكلٍ أفضل .
بفضله، الناس يرون العالـم بشكل أفضل . . . كانت أليس قد انصرفت وهي تفكّر . وهي، ماذا تقدم للعالم بالتحديد؟ الـم ذلك الصباح، وسط أكياس الزبالة، كان فرحاً تماماً، في نقاش
 القطني الرقيق .

- يبدو أن كلّ هذ البازار يجعلك سعيداً . . .


 - لكن لا، قالت أليس . اسمه إحالة إلى جبل بارناس، جبل مقّس في اليونان القديمة. - الصحيح، قـال الرجل العـجوز، وعيناه مشبَعتان بوميض لعوب. في القرن السابع عشر، كان الطلبة يأتون ليلقوا قصائد على الصى رابية بُنيت بالأنقاض والحطام . كانت موجودة بحجم كبير حتى أنها

كوّنت جبلاً صغيراً، أطلق عليها طالب ساخر "جبل بارناس بالفرنسية مون بارناس" . بقي التعبير شائعاً وأعطى اسمه للحي، ثم اطم للبرج رن هاتف أليس المحمول.

- نعم، رشيد.
- سلام. أين أنتِ؟
- في سفح أكوام الزبالة، وأنت؟
- في القمة، كما العادة.
.
- طيب، هل أنبِ جالسة؟
- من الأفضل ألّا أفعل هنا .
- عندي خبر صادم.
- هيا، سأتمسّك بالزبالة هالة
- لقد حصلنا على العقد القطري.

العقد القطري.
بقيت أليس مشـدوهـة. سقط وشـاحها . بالقرب منهـا، كان
 الموظفون يسرعون الخطى وهو يغطّون أنوفهم. كل ذلك العالـم بدا

لها فجأة محبوباً .
العقد القطري.
فازوا به.
الزيادة المضسونة. . . السفر إلى أستراليا مـع العائلة. . .
الترقية، ربما . . .

- لقد وضعوا بنداً مستعجلاً، قال رشيد. هل أنتِ موافقة لعقد

اجتماع العصف الذهني في العاشرة؟

- طبعاً . أعلِمْ الفريق، سأصعد.

بعد ساعة، كان الكلّ مجتمعاً حول مدير الشُعبة، الذي كان يقوم مقام رئيس القسم في انتظار تعيين هذا الأخير
 الـجمهور الكبير في الدول الأوروبية الأساسية. فلنبدأ بفرنسا . أفكاركم؟
انطلقت أليس. إذا كانت تأمَل في ترقية، يجب أن تكون في
المقِّدّمة.

- فلنجعلهم يقومون بشراء شركة غارقة في المشاكل، لها بُعد عاطفي، مـّل شركة ألعاب تقليدية من منطقة جورا، على وشك الإفلاس . ثم نطلق عملية تجارية في جميع الاتجاهات في الإعلام، من نوع لقاء على محطة RTL مع عاملة تشكُرهم لأنهم مكَّنو ها من
 القطريون ينقذون صانعي لُعبَ طفولتك، سيصعُب عليك بعد ذلك أن

 انطلقت عدة أفكار بسرعة، بذلت جهدها لإعادة صياغتها أحياناً،
 نصف ساعة، كان لدى القطريين بداية جيدة كي يصبححوا أولياء.

 وذلك السؤال الذي بقيَ بلا إجابة، ماذا تقدِّم للعالم بالتحديد الِيد؟ تذكّرت كالاماً قاله لها جيريمي حديثاً . توجد نلاثة أبعاد في

الكائن البشري: الداخلي، والأفقي، والعمودي. الحياة الداخلية، سبر الأغوار، معرفة الذات الـات كانت عناصر مفهومة الانية البُعد الأفقي أيضاً، مع أهمية العلاقات في الحياة، والأخوة. لكـن مـاذا كان

يقصد بالضبط بالعمودية؟ ذلك يبدو ضبابياً، غير عقلانيّ بالمرة.
 تحت ثم تتحرّك كأنه يبحث بيأس عن شيء يرتكز عليه وهو يصعد
 بعينه. كان متألقاً، كالعادة. رغم أجرة بلا شك لا تتجاوز الحدّ الأدنى
هي أيضاً كانت سعيدة عندما ساعدت جيريمي، رغـم أنها لـم تتلقَّ أجرة. ومن دون أن يكون لها وظيفة أو مسؤولية رسمية. غريب.

## * * *

- كيف تجرّأت على فعل شيء من هذا القبيل؟

انتفضت أليس ورفعت عينيها عن الرواية التي كانت تقرأها وها وهي
 قرب النافذة . عندما تكون عند والدها في كلوني، كار كاني كانت معتادة على تلقي الزيارات فجأة. أقل رسمية من باريس، كانـت العـلاقات طبيعية، والأصدقاء لا يتردَّدون في الدخول حتى من دون دعوة .



كان يلوِّح بالإعلان، وذراعه ممدودة ناحيتها وجَّهت له أليس أفضل ابتساماتها

- الأهل من مشكل سخل؟ تماماً!
- لو كان سخيفاً، لم يكن ليحقّق كل ذلك النجاح . ل الْ
- لا يمكنكِ أن تفعلي شيئاً كهذا دون أن تأخذي رأبي أولاً! - لم تُغن لِتُوافق . - كنت سأكون محقاً وأنا أرفض ! تأمَّلت أليس الإعلان بإعجاب.
- السؤرال لا ألنّ الرَّسمّ ناجح هنا .
- أصبح يُشار إليّ بالأصبع، أضاف. حتى الأسقف تمّ إعلامه فاستدعاني
تباً. الأسقف . . . التسلسل الهرمي الذي يتدخل . . . لـم تكن قد توقَّعت هذا الأمر .
أشاحَت ببصرها ناحية النافذة. كانت الصباغة العاجيّة تتقسّر،، حرقتها الشمس، هذه الشمس التي بفضلها يُعطي عنب البورغوندي أفضل نبيذ في العالم.
- أنا متأسفة، انتهت بأن صدرت منها وهي تنظر إلى النافذة. - ليس بمقدار أسفي - أعترف أنه لم يكن عليّ أن أفعل . - هذا أكيد. - اعذُرني أ لم يُجِب .

نظرَت إليه مطوّلاُ في صمت ثم وجَّهت إليه ابتسامة ساحرة.

 قاوم ابتسامته وهزّ رأسه من الغيظ. .

## الجزء الثاني

قال المسيح: ا(من ببحت فليتابع البحث
حتى يجد. وعندما يجد فسوف تختلج روحه. وعندما تختلج روحه فسوف يبصر ويجل ويجد ما هو

رائع ومذهل . وسوف يمتلك على كل شيء" .
توما، كلمة الرب رقم 2

## 11

كان القداس-العالي السنوي ينذر بأن يكون عاصفاً . عندما دخلت أليس إلى قاعة المؤتمرات الكيبر الكيرة المتدرِّجة شينياً
 عددهم خمسمائة، أماكنهم في صمبتِ تام، بعيداً عن المّ الأجواء الودّبة التي عرفتها الدورات السابقة.
أليس نفسها لم يخْبُ غضبها منذ خمسة عشر يوماً . لم تستطِع أن تتقبل الإعلان عن الزيادة العامة في الأجور التي حدّدت في
\%,1\% مع استبعاد أيّ زيادة فردية .
\%,1\% . أسوء من صفر : جرعة من المواساة التافهة مُهيينة أكثر
من أيّ رفضِ قاطع لأيّ زيادة . الأنانية نفسها، تنقصها الشجاعة. . 0,1
وداعاًا أستراليا .
وداعاً للسفر مع العائلة، الذي حلمَت به طويلاً . .
 واحتقار، وعدم اكتراث بالمـجهود الضختم الذي الـي بذلته من أجل الحصول على العقد القطري، أكبر عقد يوقّعه المكتب منذ عشر

سنوات. ذلك المجهود النشخصي الكبير الذي بذلته مرَّ في صمت،

 نظراً إلى الجو السائد، لم تكن الوحيدة. . 0 , 1
بالتأكيد، في هذا السيأق، جاء تصريح الصححافة في وقبِ غير
 يكون المرء غبياً، غبياً جداً كي يمنح نفسه علاوة بمليوني الياني يورو


 كي ينشر المعلومة. بالضرورة.
أو أنّ هنا ليس غباء، فقط شعور بالتفوّق يجعل المرئ يشّ يشعر أنه لا يمكن المساس به. أن تكون وسائل الإعلام قد تناولته هل أنزله ذلك إلى الأرض؟
فجأة عنية القداس-العالي السنوي! لا بد أنه يكرههم لأنهم اختاروا ذلك التوقيت. . . بعد أن استجوبتها الصححافة، ارتأت الإدارة العامة أنه من الأفضل أن تجيب بمعلومات مقتضَبَة مفادها أنّ العلاوة مستحقّة . الِّارة


 أزيح الستار وظهرَ على الخشبة رجلٌ يبتسمّ، تعرَّفت عليه في الحال. سام بوير ، المنشّطط الفكاهي المشّهور، كان يقوم بتنشيط

برنامج أسبوعي على التلفزيون. كان المكتب مثل كلّ سنة قد لـجأ إلى خدمات شخص معروف ليلعب دور رئيس التشريفات.




 الجأش، وأحسَّت أليس ببعض الإعجاب لذلك . ليس سهلا أن يقوم أحد بعرض فكاهي أمام ثلانمائة شخص يرغبون في كلّ شيء إلّا الضحك.

بعد ذلك أدخل سام المدير المالي، الذي صعد على الخشبة وهو يبدو مثل رجل كئيب يُعاني من فقدان مضادّ اكتئاب مساء الِياء أحبِ ممطِر من شهر نوفمبر •
نصف دزينة من الرسوم البيانية العمودية، ثلاثئة دائرية، أربعة


 شيء أعيدت صياغته على عجل في آخر لحظة . تبعه مدير التسويق، الذي كان مرتاحاًا أكثر، مبتسماً، كأنه يريد
 على دعابات سام بوير . أحسَّت أليس بأن التوتر في الجوّ بدأ بخف قليلا .
ثم جاء دور المدير العام.
اجتاز الخشبة في صمت القبور . لم يكن يبتسم، لكن لم تكن له

هيئة مديره المالي المكتئبة. وقفة اشتغلَ عليها بلا شك : حازمة دون أن تكون متغطرسة . . . غادرَ سام بوير الخشبة . مبادرة شخصية؟ أمرٌ من العاملين؟ بدأ المدير العام خطابه، متفادياً الدّفق العاطفي الذي كان يُظهره في السنوات الماضية تجاه "أفضل فريق في العالم" . اكتفى بالأمور الواقعية، مُنهِياً بسرعة الحديـث عن السنة الماضية كي يتحدّث عن الِن المستقبل، المنطقة الوحيدة التي يمكن أن يأمل أن يعبئ فيها القوات بجعلها تحلم بمستقبل واعِد . كان الاستقبال بارداً بطبيعة الحال، لكن بما بأنه كان كان يتوقّعه، واصلَ عدّ الأفكار دون أن يبدو عليه أقل قدرِ من التأثر .

 هذه السنة؟ كان الحضور يقظاً لكـلامه، أكثر من المعتاد، كأنّ كلّ واحدٍ كان يترقّب اللحظة التي سيتناول فيها القضية الشُائكة المتعلقة بتحديد سقف الرواتب. لكـنهم أحسّوا بـاقتراب نـهاية الـخطاب دون أن تُتـار تـلك المسألة، وفجأة ظهر سام بوير على الخشبة كأنه شيطان خرج من صندوقه . - هل سيستمرّ الأمر طويلاُ على هذا النحو؟ سأل بنبرة أرادَها وقحة .
تظاهَرَ المدير العام بأنه تفاجًأ .
 جدا̉، كل هذه الأحاديث، لكننا نحن جئنا من أجل الأكل! هيا،

تظاهر المدير العام بأنه يضحك من كلّ قلبه وهو يطوي أوراقه
كي يتبعه ناحية البوفيه .

- ليس بهذه السرعة! صاح صوتٌ قويّ

اسـتـدارت الـرؤوس نـحـو الـرجـل الـذي نـهـِ واقفــأ، وسط
الجمهور .
المندوب النقابي
تحت الأضواء، تردَّد المدير العام لحظة، ثم توقف، على حافة
الخشبة.

- سؤال، قال المندوب.

اختار المدير العام أن ينصت، رزيناًّ

- مع تضخّم يصل إلى 0,3\% ، تعود الزيادة المعلنة في المار الأجور 0,1 القدرة الشرائية في السياق الإيجابي الحالي لشر كتنا؟ في القاعة كان الصمت متوتراً، مُكهرباً .
 عاطفي كما أوصاه مستشاروه في التواصل بلا شك، لكن من واجبي المحافظة على استمرارية النتائج من أجل تهييئ المسلئ المستقبل وبالتالي ضمان الشغل للجميع السؤال الموالي، الذي كان ينتظره الجميع، جاء كأنه صفعة
- في هذه الحالة، ألا تعرِّض المليوني يورو، مبلغ علاوتك هذا، المشروع للخطر؟ كانت أعين الخمسة آلاف أجير تحدِّق في المدير . راقبَت أليس

الحادثة، بتجرّد تام، كان انعدام الحافز للديها قد جعلها لامبالية تماماً . كانت تحسّ أنها غير معنيّة. - إنه فـرار مـجـلس الإدارة، الـذي يـمـلك الـسـيـادة في هـذا

المـجال .
تنهّدت أليس . كان الجواب عديم الفائدة مثلما هو السؤال . كان الوضع من البلاغة بحيث لم يعُد يستوجب أيّ نقاش، ولا ولا حتى أيّ تعليق
أخذت أليس تفكِر في جيريمي، في النصائح التي أسدَتْها إليه،

 الأحد بعد المائة . لكن كان هناك العديد من الـا الناس الذا الذين يأتون من


 القضية التي كانت غريبة عنها، هي الملحدة، التي كانت مشبَعة منذ
 الملطّف الذي نجح خلال حياته في التأثير على الجَمْع الني تِبعَه . - وماذا لو كان دجالاُ؟ كانت قد سألت جيريمي . لا بـد الـد أنّ عدد مَن كان يدَّعي أنه المسيح الذي ينتظره اليهود كان كبيراً . . . بدلَ أن يشعر بالإهانة، ضحك اله جيريمي الهِ
 فيها القيمة للقوة. وهنا، يأتي المسيح ويقول للناس (أحِبُّوا بَعْضَكُمْ
 سياق تلك الفترة، الأمر مختلف تماماً . ثوري. لـم يكن يوافِق ما

كان الناس يرغبون في سماعه. بتحدّثه بتلك الطريقة، كان يجازف بأن يقابله الناس بالرفض أكثر منه بالإعجاب.


 الأيمن فأدر له الأيسر"؟ في القـاعة، كان التوتر يتزايـد، بـدأ الـمـندوب النتـابي يفـقـد


أَدِرْ له خدّك الأيسر . . . كيف تمـَّنِ المسيح من أن يـجذب حوله الجموع وهو يتحدّث بهذا الشكل؟
 يصحو . كان الوضع يهلّد بالانز لاق قـو . . .
فجأة أحسَّت أليس بشيء غريب في داخلها ه الْ مثل فكرة لم تم تصدر

 الشاذّ.
وكلّما رأت الوضع يسوء أكثر، والمواجهة بين الطاقات السلبية
تتزايد، كلّما أحسّت برغبة ملحَّة في أن تفعل ألمّ شيئّاً . لم تُد تستطيع أن تقاوم الأمر .
 مرة رغبَت فيها بالتحدث علناً ، نهضت وألظه بذراعها في الجموع - من فضلكم! . . .

لمحها الحضور في النهاية، وبشكل غريب، صمَتَ الجميع، عندما تناولت الكلمة، متوجِّهة إلى المدير العام . - لقد علِمْنـا من خـلال الصـحافة أنك تؤكد استحقاقك لهـذه العلاوة. وبما أنك تقول ذلك، فالأمر صحيح بلا شُك. رأت ألِسِ، مئات النظرات الموبِّخة تصوّب نحوها وها .
 كي نمنحها لك. سرى في القاعة لغطٌ من الاحتجاج والتقزّز . أحسَّت أليس بثقل اللوم وعدم الفهم والخيانة . التقت نظرة المندوب النقابي التي كانت مشبَعة بالكراهية .
على الخشُبة، وقف المدير العام جامداً، يتفرّج • تابعت في صمـت مُقلِق . - أطلب إذاً رسـمياً تخفيض مرتِّبي كي أمكِّنك مـن الرفع من

كان الذهول عاماً .
على الخشبة، ابتسم المدير العام بانزعانج وهزَّ كتفيه.
 كلتا الجهتين، كانت الوجوه تعبِّر عن العداء تجاههـا . من الهمس رافَفَت نزولها . - أنتَ تستحقه! صاحت في مليرها وهي تجدُ في داخلها نبرة صادقة.

قام بخطوة كي ينصرف.

- انتظر بدا متردداً لحظة . استغلّت ذلك.

بهذه الطريقة لم يعُد بإمكانه أن ينصرف دون أن يبدو جباناً .


على الخشبة.
قامت بيضع خطوات نحوه وأعمَتها المصابيح، فتحت حقيبتها
 عندما يراهما تبحث في حقيبتها عن شيء دون أن تجده .
 أحسَّت بُُكمهـم واحتقارهم . . . تـلك الـمـصـابيـح اللـعيـنة كانـت تعـميهـا دون أن تضيء داخل

حقيبتها .
انتهى بها الأمر إلى إخراج حافظة نقودها، فتحتها على عجالة. وجدت فيها ورقة من فئة خمسين يورو قدَّمتها للمدير العام .

- اقبل مساهمتي لمكافأة جهودك . مذهولاً بحق، تراجَع، حائراً، كأنما شُلّه الموقف.

استدارت أليس نحو القاعة وصاحت: - أدعو الجميع لأن يحذوا حذوي! تقدَّمو!!



بانقلاب في الجو . هبَّت الريح
بعد بضع لحظات، هجمَ الأجراء على الخشبة ملوّحين بأوراق مالية أو شيكات تحت أنف المدير العام الذي احمرّ من الخـجل . اتَّسعت الحركة بسرعة وأصبحت الخشبة سودا الجموع حاصرت المدير العام الذي بقي مصعوقاً بسبب الصياح الـي

يقطر عرقاً تحت حرارة الأجساد والأخواء، غير قادرٍ على الإفلات
من ذلك الزخم الحاد من الكرم.
احتاج مسؤولو الأمن إلى أكتر من سـاعة كـي يُ يُخرِجوا المـدير
ويُفرغوا القاعة.
في اليوم الموالي، صدرَ بلاغ من الإدارة يعلن عن تخلّي المدير العام عن علاوته ومنح 5\% زيادة عامة في الأجور .

## 12

في المكتب، أصبحت أليس بطلة.


 كان البعض يـحاول تفسير فعلها، ريما لينفصل عنه ويستعيد حياده المفترَض . كانوا يعلّقون عليه بإحالته إلى فلاسفة لم الم تقرأهمّ،

 الاتصالات في قطاع الألبسة الجاهزة
 روح الطاوية .
عندما حلّ المساء، فنَّرت أليس في تلك التلميحات الغريبة. لا لا أحد، قطعاً لا أحد، رأى في عملها استلهاماً مسيحياً .

 أساسياً. لكن على أي حال تلك الإحالة الـخاطئة أثارت فضولها، ، زرعت فيها الرغبة كي تبحث في الأمر .

مرَّت على إحدى المكتبات حيث نصحوها بأن تبدأ بقراءة تاو تي تشـينغ الكتاب المؤسِس للطاوية الذي ألّفه لاو تسو . دخلت إلت إلى
 أن تضعه في السرير . سيعود بول في وقت متأخر كالعادة.
 بالحمضـيات على المائدة القصيرة، وأمسكت في يدهـا الكتاب الغامض
مقدُمة للنـاشـر تقدُم لاو تسو : أمين المكتبة في بلاط سـلالة تشاو، عاش في القرن السادس قبل ميلاد المسيح، قرَّر لاو أن يهجر الإمبراطورية كي لا يشهـد انـحطاطهـا بسلبية، لكـن أحـد حراس الحدود أوقفه عند الحائط قبل أن يمرّ إلى الشمال وأقنَعه بأن يكتب

 الفلسفية عـددهـا واحـد وتمـانون، يحتلّ كل واحدٍ منـها صفـحن بكاملها . قدرت أنها ستنهيه بسرعة. لكنها واحـا بدءأ من السطور الأولى ألى،

 وتوقّي ألم الرأس .


لا لا مسمّى، هو سابق على السماء والأرض الا مسمى هـى هو أصل
الآلاف المؤلفة.
النجرد من الرغبات يمثّل كنهه، وبرغبة أبدية يدلّ على حدّ

هـاتان الـحالتان تتعـايــان، لا تفترقان، وتـختلفـان بالاسـم نقط. باعتبارهما معاً : سرّ! سرّ الأسرار ! بوابة كلّ الأسرار .

طيب.
أوكي
ماذا لو شغلت التلفزيون؟
سلسلة أميركية، أو برنامج من تلفزيون الواقع كي تغرق في
اللامبالاة؟
هيا . قليل من الجهد.
شربت جرعة من الشاي .
صفحة ثانية.
قرأت الجمل الأولى، واستعدَّت لتتوقف قبل أن يغلبها النوم، عندما أثارت عبارة انتباهها . الرجل القديس يُنتِج دون أن يتملّك، يشتِّغل دون أن أن ينتظر
 فهي لا تَفنى .
سلاهـا ذلك التقارب مع حالتها . هي أيضـاً كانت قد سـاعدَت جيريـمي دون أن تنتظر شيئاً بـالـمقـابل، دون أن تسـعى إلى تمـلـّك النتائج. هذا الكتاب يصفُها كقديسة! كتاب جيد، حتما حتماً! تابعت وهي تقرأ بسرعة بمجرّد أن تبدو لها المبادئ مـجرَّدة أو
 عدة أفكار مهمة حتُّها على مواصلة القراءة . لكن خلال لحظة، اعتراها شعورٌ غير منتظر . شعورٌ سبق أن

جرَّبته. ذكرتها الكلـمات الغامـضة التي تقرؤهـا بكلـمـات أخرى بالغموض نفسه، كلمات قرأتها وأعادت قراءتها دون أن تتمكَّن من اكِ فهـمها حقاً، كلمات وجدتها أحياناً غريبة جداً حتى أنها سـخِرَت
-كلمات المسيح
كيف يكون ذلك ممكناً؟ ستة قرون تفصل الرجلين، ستة قرون وآلاف الكيلومترات، في فترات لم يكُن السفر فيها سارياً، وهذا قبل

اختراع المطبعة . . .
مشوّشة بسبب اكتشافها، سارعت للبحث عن التوراة-القانون المـدني، واستأنفت قراءة تاو تي تشُينغ من البداية متتبِّعة أوجُه التشابه.
كانت كلّما اكتشفتها سجّلتها، وشيئاً فشيئاً، تحوّلت مفاجأتها إلى حماس بينما كانت تقيس شساعة اكتشمافها . أحياناً، كانت كلمات المسيح تبدو كأنها صدى لكلمات لاو تسو، كأنه يردّ علِه :

لاو تسو : قلبي هو قلب رجل بسبط الروح . .
المسيح : طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ •
أحياناً أخرى، كانت أقوالهما تتشابه تماماً:

لاو تسو : عندما يـمنح الرجل القديس كل ما يـملك، يكون
لديه أكثر .

## المــيح: تَصَدَّقُوا، وَسْبُعَادَ إِلَيْكُمْ مُضَاعَفاً.

حتى الأقوال غير المفهومة، غبر المقبولة، كانت متقاربة:
لاو تسو : تححّل قذارة المملكة [....]، بعني أنك ملك
العالم.
المسيحِ :ُطوبَى تَكُمْ إِذَا عَيرّوُكُمْ.

أحياناً كانت المفردات مختلفة، لكن الأفكار نفسها تماماً :

لاو تسو : الرجل القدبس لا رغبة له سوى أن بكون بدون

المسِح: إِْْرُوا وَصَلُّوا لِيلَاَّ تَدْشُلُوا فِي تَجْرِبِةٍ
نجد الدعوة نفسها للتواضع:
لاو تسو : مَن أراد أن يستهر يظلّ مغموراً. مَن كان مكتفباً بذاته لم ينكل الاحترام.

المسيح: إنْ كُنْتُ أُمَجِدُ نَفْيِي فَلَّهَ مَجِيِ شَيْنُأ.
لاو تسو : بوقوفه في آخر المكان، يوجد الرجل القدلـيس في
المقدمة. [ . . .] مَن كان فوياً وعظيماً هو في وضع أقل .
المسيح: مَا ارْتَغَعَ المَرْءُ إِلّا وَسَقَطْ.

هما الاثنان كانا يتحسّران على صعوبة تطبيق أفكارهما :
لاو تسو : تعاليمي سهلة الفهم، سهلة الاتباع، لكن العالم لا بستطبع أن بفهمها ولا أن يتبعها.

المُسِيح: لِمَاذًا تَدْعُونَيْي (يَا رَبّ، يَا رَبّ!" وَأَنْتُمْ لَا تَفْعَونَ
مَا أَقُولُهُ لَكُمْ؟
هما الاثنان كانا يحذّران من الهوس المادي...
لاو تسو : لا مصيبة أسوء من الرغبة في التملك.
المسيِ: مَنْ بَمْلِكُونَ التَّرَّاتِ لَا يَرِئُنَ مَلَكُوتَ اللّه!
. . . أحياناً بمجازات قريبة، كلمات متقاربة جداً :

لاو تسو : قاعة مليئة بالذهب والجواهر لا يمكن حراستها
 عندما ينجز العمل النافع وتظهر النشهرة، فلينمحي النـخصص : إنه طريق الله.



 أَبْضاً .

## الدعوة نفسها إلى امتلاك قلب طفل :

لاو تسو : مَن امتلك في داخله عظمة الفضيلة يشبه المولود الجديد الذي لا تلدغه الحيوانات السامة، ولا تـمّزّه الوحوش ولا تخطفه الطيور الكاسرة.

المسِيح : فَمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مِنْلَ هـذَا الْوَلَبِ فَهُوَ الأَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ السموات.

يبدو أنهما يتشاركان نظرة حول الموت:

لاو تسو : مَن مات دون أن يتوقف عن أن يوجد حصل على
الخلود .
المسيح: إن لم تقع حَبَّة الحِنطة فِي الأُرضِ وتَمُت فهي تَبْقَى



ذلك المساء، خلدت أليس إلى النوم وهي جدّ محتارة. إمّا أن المسيح قَد نقل لاو تسو، وإمّا أنّ أقوالهمها غير الواضحة بالنسبة لها تشتمل على حقيقة أساسية جداً بحيث أضحت كونية . . . وفي هذه الحالة، هي كانت مصمِّمة على معرفتها .

## 13

- سيدي الكاهن! رنّ صوت أليس تحت الأقواس العالية في الصحن .
أدارَ الرجل ذو الشعر الأبيض نحوها وجهاً نـوا نحتته التجاعيد.
 الغائرتين في محجريهما . تفحّصها لحظة، مع قليل من العطف. - ابنتي . .
- أودّ أن أطرح عليك بعض الأسئلة . . . بشأن التوراة. نظر إليها وهو يبتسمر
ل - أعتقد أني أعرفك، ابنتي . هل أنت جديدة في الأبرشية؟
 أن أقول، في الدائرة و . . . عندي أسئلة تحضرني . . . هل لـديك لحظة؟
رأته يبتسم لتفسيراتها الخرقاء وفهمَت أنه لم يكن رجلاً يطلق أحكاماً مسبقة.
- أنا أسمعك.

تذكّرت التعبيرات التي كانت قد حضّرتها . هذه المرة، هي لا

تريد أن تخطئ. تريد أجوبة واضحة. البارحة، كان كاهن الكنيسة


فضفاضة إلى درجة أنها تساءلت إن لم يكن يسخَر منها - ها هي، أسئلتي تخصّ أقوال المسيِح، أقوالاًا جدّ معروفة لكني أدركتُ أني لا أفهم معناها

- تفضلي

هذا يخصّ الإثباتات التي ينفيها، كما تعرف: ("طوبى للمساكين بالروح، طوبى للحزانى . . . إلخ" . - التطويبات.

- حسناً . بعد تفكير، يهربب مني المعنى قليلاً . مثلاً الأولى : "اطوبى للمساكين بالروح" ماذا كان يقصد بالضبطب؟ نطقت "بالضبط" بعناية، مخفِضضَة الصوت.

 قرأت مرات عديدة (اطوبى لـمساكين الروح"، ، أو "بسطاء الروح"، ،
 هي "مسـاكين بـالروح" ، وهـذا يعني ببساطة الـذين هـم مسـاكـين في روحهم، مساكين في قلبهم. - حسناً، لكـن كيف يمـكن أن يكون الـمرء سعيداً لـمـجرد أنه مسكين بالروح؟
- كلّ تطويبة تقـدّم فعـلاٌ وضعية لا تعـتبر مبـاركة في الـعالـم الـدنيوي، مثّل المسكـنة أو الجوع أو الإذلال، وبـالنسبـة إلى كلّ واحدة منها، يؤكِّد المسيح أنها ستجعل المـرء سعيداً في ملكوت الـوت السماء.

ملكوت السماء، ملكوت الله، صِيَغ كانت تزعج أليس، كيف يمكن أن يعتقد المرء في القرن الواحد والعشُرين بوجود إله في اله مكان
 وعلماء الفلك يرافبونها، لو كان هناك إل إله في مكان ما ما لكانوا قد
 بالسعادة الأشخاص الذين يعيشون الوضعيات التير التي ذُكِرَت - وما الذي يسمح له بتأكيد هذا الشُئ؟

ابتسمَ، وتضاعفت التجاعيد حول عينهي العسليتين.
 - ربما، لكني أريد أن أفهم . .
 يمكن أن نفهم كلّ أفكاره. كلمات ابنه موجودة لتمان لتقودنا . يعود لنا أن نتبَعَها مع الرجاء والإيمان.


 هكذا أخبرتها والدته عندما ردَّت على الهاتفـ

 أبداً نيئاً مستحسناً . .
تحقيقاتها من جهة الطاوية لم تكن أكثر نجاحاحاً. لم يُنْ الرهبان
 يكن يُتُن الفرنسبة، بـحيث اقتصر حوارهمـا على بعض الكـلام المودّب والمبتسم لكن بسطحية محبطة.

لن تقود أبحاثها لشيء، بدأت تقتنع بذلك. إمّا أنّ رجال الدين
 ذلك، يوجد بالضرورة شيء لاكتشافه في تلك الكتابات المسيحية
 كانت تكرَه أن تكون محصصورة في وضعية مـا ، من دون حـلّ ظاهر . لا شتيء يمكن أن يزعجها أكثر .
 وإذا كـان الـحلّ هـو أن تـحـاول أن تفـهـم مـن خـلا
 العام؟ الشيء الذي تمّت تجربته في الحياة أكثر فائدة ممّا يظلّ على الـى مستوى التفكير الذهني، لا؟
دخلت إلى السوق الممتاز . لا يجب أن تنسى مسحوق الغسيل، ،
 المتكرّرة من طرف.عاملة المنزل .
عـند مـدخل الـمتـجر، خـلف خـطّ الصـنـدوق، كـانـت الإغـاثة الكاثوليكية قد وضعت منصّة تحتوي على أحواض كبيرة يمكي المن أن يضعَ فيها الزبائن بعض المقتنيات التي يتمّ توزيعها على الفقراء . العديد من الناس في الممرات. ساعة الذروة في آخر النهار . طيب، فليعُن من أجل التجربة . أجل، لكن من أين ستبدأ؟ من الأكثر صعوبة، بطبيعة الحـال. البدء مـن الأصعب دوماً
طوبى لكم إذا عيَّروكم.

هل بـجب أن يكون المنرء ماسوشياً كي يضع نفسه في وضعية إذلال من أجل أن يجد السعادة؟ . . .

في تـلك اللـحظة، مرت بعربتها أمام رف الواقي الذكري،
 فيها علبة على شريط صندوق الأداء.
 الفرصة، يجب ذلك. كانت تعرف ذلك جيداً . أن تملأ عربتها بعلب الـب

 استقبالات المتجر . . . عمليَّتي إذلال على التوالي بمجرد التفكير في ذلك، أحسَّت بيديها مبللتين
نظرت حولها، أخذت نفساً عميقاً، أخرجت الهواء أخر من رئتيها،
تنفست من جديد، ثم أنجزت المهمة.
بعد دقيقة، كانت في طابور الانتظار أمـام الصندوق، قلبها يخفق بشدّة . كانت تشعر بالخوف كأنها ستتحدّث أمام جمع كبير من
 الناس. كانت القابضات يشتغلن بجدّ، كان الصفير يصدُر من كلّ مكان، البطاقات الزرقاء تطتطق، والأوراق المالية تتراقص . أمام أليس، وقفَت جدة، وأمـام الجدة رجلّ يضع علب كور كوكا
 وسيم أسمر عيناه زرقاوان. الرحمة.
جاء دور الجدة، مباشرة أمامها، وضعت علبتي زبادي انـي وعلبة
بسكويت .
عضَّت أليس على شفتيها ، وهي تحسّ بجفاف في حلقها . أخذت الصرافة الزبادي، تحرَّك الشُريط، تاركاً مساحة فارغة الحّ أحست أليس بقلبها يضرب بعنف.

الرغبة في الهرب بأقصى سرعة. التحمل إلى النهاية. الخضوع للتجربة.

أخذت نفسها وتناولت العلبة الأولى ووضعتها على الشُريط. ثم
بحثئت الجدة عن النـقود الثالثة . ثم تناولت العلب أربعة أربعة.

تراكمـت علب الواقي في كومة، جبل حقيقي. وضعت أليس آخر علبة واختلسَت نظرة خلفها . ابتسم لها الأسمر الوسيم .

كانت القابضة فد تخطَّكت الخمسين من العمر، شعرٌ قصير خلف الأذنين . أمسكت أول علبة دون أن تُبدي أقل ردة فعل أمام نوعية السلعة. تنفّست أليس .

- الشيء نفسه؟ سألتها القابضة وهي تشير إلى الكومة. تلعثمت أليس
- أجل . . . أجل، سارعت إلى الردّ دون تفكير .
 من حسن الحظ أنها كانت تمسكها بكلّ حياد كما لو كان الأمر يتعلق بعلبة شاي بالأعشاب. فجأة صاحت:
- لكنها ليست متشابهة! انظري: يوجد الـا جداً . انظري يوجد أيضاً قياس واسع جداً جداً . كادت أليس تختنق .
- أوه. . . أجل، اعترفت وهي تُرغم نفسها على الضحك كي
- لقد أخطأت. تريدين استبدالها؟
- لا ، لا . . . سارعت إلى القول قبل أن تندم عندما استوعبت ماذا يعني ذلك.
كنست العاملة الشريط بذراعها كي تعيد جميع العلب إلى الخلف ثم أخذت تمرِّرها عبر الآلة واحدة تلو الأخرى . لألور سقط العديد


- يحمر

كان صفير آلة العاملة يُسمع كأنه إبر خجلِ بينما مرَّت العلب واحدة تلو الأخرى أمام عينيها .
دفعت الحساب على عجالة وأعادت كلّ شيء إلى العربة. - أمسية سعيدة، قال الأسمر وهو يثبت عليها عينين متألقتين.
هربت.

لا يمكن أن تعود إلى الاستقبال كي تعيد المقتننيات وتستعيد
نقودها . لا يهمم.
أفرَغـت مـحتـوى الـعلبـة بـسـرعـة في أحـد أحـواض الإغـاثـة
الكاثوليكية.

- شكراً سيدتي على كرمك، فالت لها امرأة في الستين وهي تقترب، جذّ أنيقة.
- قـامت أليس بـحركة مـن رئ رأسهـا، تـاركة البرجوازيـة تضـع نظارتها، وعلبة واقِ ذكري في يدها.


## 14

 أحسَّت بالإهانة، أجل . هي سعيدة، لا . ولا يلوح أمامها أدنى طريق . عندما وصلت إلى بيتها، أخلذت أليس تذرع الصالون جيئة
 بالغضب لكنها ترفض أن تعترف بالفشّل . ترفض أن أن تعترف أنها لم الم تستطع أن تستنتج شيئاً من تلك المبادئ الغامضة . لم يستطِع أحد أن يفسّرها لها . حسناً . لم تنجح وهي تجربها ون إ إنباتاً لذلك. حسناً . . . ستحاول تجربة جديدة .
لا يجب أن تتخلى عن أيّ شيء بعد الفشل الأولـ أ أبداً .

 الامتحان في السنة الموالية، ونجحت في مباراة العـي العلوم السياسية بعد ذلك بسنتين . لا شيء يضيع أبداً .
ثم بالتأكيد، لقد شعرت بالإهانة في السوق الممتاز والأمر ليس

مسلياً لأيّ أحد. لكن في النهاية، هي لا تزال على قيد الحياة! وهذا يمثّل درساً تعلمته . . .
السادسة وربع بعد الزوال . أمامها أكثر من ساعة قبل أن تصل المربية. خطرت بذهنها فكرة جديلة، وأرادت أن تختبرها الآن. لا

يجب أن تنهي اليوم بفشل .
أسرعت إلى غرفتها، أزالت حذاءها ذي الكعب العالي، خلعت بذلتها وقميصها الحريري. أفرغت دولابها وريها ورجدت سروال الـجينز العريض جداً والذي قطَّعته، قبل عدة سنوات، كي تصنَع منَ منه سروالاً فصيرأ يصلح لتجتاز به نهر الأرديش في قارب . لبسته ونظر ولا



الركبة .
انتعلت حذاءهـا الرياضي القديـم الذي احتفظت به من أجل مـمـارسة العدو في برك المـاء خلال أمسيات الشتاءـ الـاء وفي الأخير
 العزوبية : أبيض وفي وسطه حرف سين كبير برتقالي وأصفر بالإضافة إلى كلمة سوبرمان مكتوبة بحروف غليظة .

ساعتها وحليها ثم ألقت على نفسها نظرة في المرآة.
لم تعُد تشبه شيئاً .
تشجّعي
أفرَغت محتتويات حقيبة يدها في كيس بيكارد مـجمّد وأسرعت إلى مصعد العمارة. في ردهة الطابق الأرضي، التقت وجهاً لوجه مع

الجارة التي تسكن تحتها، ألقت نحوها الأخيرة نظرة متعاطفة دون أن تكلِّف نفسها عناء إلقاء التحية
تحملَّت أليس الإهانة، ليس أسوء من الكدر الكبير الذي تشعر
 امرأة أخرى أكثر رقيّاً منها .
سير على الأقدام لفترة قصيرة بالإضافة إلى خمس الِي محسطات مترو ووجدت أليس نفسها أمام وجهتها النهائية.

كانت واجهات المتجر الشُهير في ضاحية سانت أونوريه مليئة بالمجموعة الجديدة ربيع-صيف، عُرضت بطريقة ذكية، كانت الانـئ الأثمنة المعروضة تبدو مخصصة لزبائن من اليابان أو الشرق الأوسط

 لأول مرة، تتردد أليس . هل تعرّض نفسها لعار مواجها الحهة نظرة وربـما تعليقات البائعات؟ وإذا تمّ إخراجها تعرض وإذا لـم يسمحوا لهـا بالدخول؟
ماذا تأمَل أن تحصل عليه بالضبط؟ لأنك تجهلينه، أنت تودين القيام به؟ وإذا فعلت ذلك من أجل لا شيء؟ وـك وإذا لـم تتعلّم من ذلك أيّ شيء، كما حدث في السوق الممتاز؟ لماذا لم تتعلم شيئّ؟


 تعِش التجربة حقاً، ربما لم تعِشْ حقاً إهانتها؟

تباً، أصبحت ماسوشبة، أبها الفتاة المسكينة.
ألا يدعو إسخيلوس في مسرحيته التراجيدية أجامـمنـون إلى
المعاناة من أجل الفهم؟
يجب أن تعيش الإذلال، أن تستسلم للإحساس به، أن تنصت
وتفهم !إحساسها .
. هيا
تنفّست مرة بعمق، ثم اقتربت من البوابة المهيبة.


ودخلت. تفحّصها لكنه لم يقُل شيئاً .
كانت الأضهواء الـخافتة والهـواء الــعطّر يخلقان جواً آل رائعاً .
 تفضّل لو عرفته في ظروف أخرى بدل تلك اللحظة وبطنها معقود، وصدرها ضيق .
استرخي، إنها مجرد تجربة. . .

نظرت حـولـها ورأت عـدّة بـائعـات يرميـنها بـنظرات مزدريـة
ومترفعة .
ها هو، أشعر بالخجل . . .
 البائعات، من الحارس، من المسيح ومبادئه الخادعة. كنت أود فعلاُ أن أراه، هو، عند هرمس بئوبه ونعليه!
 بعض الإقبال على أي حال. استدارت ورأت امرأة شـابة تدخل .


كان قد تمّ تجاهلها تماماً .
بطبيعة الحال، كان لباسها يشي بنقص في الإمكانات المادية



 يمكنني أن أفعل! إنها فقط لعبة، تجربة! أمتلك الإمكانـانـات لأكوري زبونة مثل الأخريات) .
لكن لماذا؟ لماذا تشعر بالرغبة في إخبارهم ذلك؟ أريدهم أن يشعروا أن لي قيمة. مع أنها كانت تعرف جيداً أنّ قيمتها لا علا قة لها لها بدخلها ألها . نحن لسنا ما نتقاضاه، هذا أكيد! لكن يجب أن تعتقد ذلك على كلّ حال، ، ألى في أعماقها . . . ولامت نفسها على ذلك. في جـميع الأحوال، أبـة أهمبية لأن يـحسّ هؤلاء الأغراب بقيمتي؟
صصحيح هذا، هي لم تُعن تعرفهمّ، ولن تراهم أبداً . أحسَّت

 التنمية الذاتية منذ سنوات وتكون فير في هذا الوضع؟ أنا لست ثبابب! أنا لست أموالي! أنا لست ما براه الآخرون مني! أحسّت بالرغبة في أن تصرخ في داخلها بهذه الحقائق كي تقنع بها نفسها نهائياً وتتحرّر من هذه الأوهام الغبية التي وضعت في

رأسها رغماً عنها، أوهام بقيت رغم اشتغالها على نفسها، أوهاماً مع ذلك لا تتوافق مع قيمها .
وفجأة أدركت التعبيرات السلبية التي استعملتها : أنا لست ثيابي، أنا لسـت أموالي، إلغ . رفض هـن الـيه الأوهام لا يُخبر عمّمن تكون هي : لا يمكن أن نعرف أنفسنا بما لسنا عليه . . . أحسَّت
 حين نحن لا نعرف مَن نكون؟
حولها، كانت الزبونات الغنيات يلتقين بها دون أن ينظرن إليها ،
 الصغير، هي ليست موجودة، بالفعل. هي لم تُكُن شيئاً آخر سوى ما لم تكُنه في نظرهن .
مزعزعة في أفكار بقدر ما كانت مجروحة في كرامتها، واصلت
 الفاخرة، والجلود الثمينة تحت الأضواء الخافتة، وكلّما تقدّمت، كلما انفصلت عن المـحيط حولها، والأشخاص الذين يسكنونه، وحتى من نفسها. تحوّل الإذلال ببطء إلى نوع من الفراغ الداخلي، لا وجود مهدئ
تنقّلت على ذلك النحو عبر غرف، وطوابق المتجر، كأنها تطير في الهواء، ومن حالة اللاوجود تلك أحسّت بإحساس بالحو بالحرية يظهر
 أحشائها، ويحرِّرها كلياً من ضغط المظهر المعتاد. تركت نفسها تتذوق ذلك الإحساس الغريب والجديد، وتتذوقه، وفجأة أحسّت أنها تعيش، تعيش بحقّ .
لم تعُد ذلك السحاب الذي يحوم الذي كانت قبل قليل، لاننها

الآن أصبحت تحسّ بحضورها أكثر فأكثثر في جسدها، بوعي أكثر

 يتّسع، ويشع الآن في جميع جسدها وروحها وحولها ولها مثل هالة غير مرئية لكن حقيقية، فرح يفوق كلّ لحظات السات السعادة التي عرفتها .
 الجميع، وكانت تحسّ بوجودها أكثر من أيّ وقت مضى .

## 15

كلوني لا تشبه في شيء القرى الندطية التي تمّ تجديدها في أدقّ
 لاند. كلوني، على العكس من ذلك، مـدينة قرن أوسطية حقيقية
 المركز يمكن أن تعطي الزائر المستعجل الانطباع بأنها مدينة متهالكة الاني
 يظهر للذين يمنحون نفسهم الوقت للإحساس بالأماكن، والنظر أبعد من طلاء الجير القديم المقشّر ، والذين يكتشفون حينئذ كثرة الأعمدة والتيـجان التـي تـذوب في الواجههات مئل الحرابي عـلى أغصـان
 يظهر بعد أن تتجاوز النظرة ما تراه للوهلة الأولى، وهذا الجمال، لا ينمحي مع الوقت، بل يتعمّق ويتّسع مع مرّ السنين. كانت أليس تحبّ السير في شـوارع كلوني العتيقة، خاصـة المنححدرة منها، مثّل شارع سانت أوديل، شارع جوزيفين ديبوا أو شارع لابار عندما يهبطها المرء، يتمتّع برؤية ساحرة على الأسقف، ملحمة من القرميد القديم يتدرج بين الأحمر والبني، تبرز منه أبراج

أجراس الدير والكنائس وبرج الأجبان الروماني العتيق، متوّجة في البعيد بتلال مشجرة تمتدّ نحو سماء زرقاء في الغالب .
عندما وصلت إلى أسفل شارع الجمهورية، حيّت أليس الخطى كي لا تستسلم لرائحة البريوش التي لا تقاوم والتي تصدر من مخخبزة

 عالياً . حينئذ يكتشف هالة التاج الفخم. Felix Cluniaci Locus in quo Ridenti Naturae Soli Prestant Cives كانت أليس ترى فيه عبارة سـحرية غامضة اكتشفت بـعـد سـنوات معناها : كلوني بلد سعيد، وهو المكان الذي يمارس فيه السكان مهامهم تحت شمس الطبيعة المبتسمة.

فكرت ثُانية في تجربتها بالأمس عند هرمس، تـجربة صـوفية
 أن تقدّم كلّ ما تملك مقابل وعد بإمكانية العيش في تلك الكـ الحالة إلى آخر أيامها، يسكنها مثل ذلك الفرح
 المسيح الغامضة، بدءأ بالأكثر غرابة، غير المفهومئ لأنها لأنها الآن أصبحت متأكدّة، هي تحتوي كشوفات غامضة، حقائق خائق خفيّة مذهلة. وربما لأنها كانت مذهلة كان المسيح يتحدّث بالرمز وليس بشكّلٍ واضح. هذه الحقائق، تريد أليس أن تسبر أغوارها ألـا وا

دخلت ووجدته في الحديقة الخلفية يشتغل في بستان الخضر، مغطياً رأسه بقّعّعة قش .

- عزيزتي! قال وهو يلتفت. كنت أنتظرك.
 عليه في ظلّ شجرة الجوز العتيقة . على المائدة الصغيرة المستديرة أمامها وضع مقصّ البستنة وبعض الزهور . بقي والدها ولعا واقفاً، متكئاً على مقبض محرفته.
- كيف حالكِ؟ سألها .
- حرّ شديد. عطب في تكييف الهواء في القطار . . . وأنت؟
.
أدرگَت فجأة أنها لـم تكن تهتم به بشكل كبير، كانت تكتفي بسؤاله عن أخباره بشكلٍ آليّ وتكتفي بالجواب الذي الذي يقدّمه. وإن لم يكن ذلك الجواب سوى شكلٍ من التهذيب.

 معاشه، أفراحه مثل معاناته.
غاب لحظة وعاد يحمل مزهرية صغيرة مملوءة بالماء وضعَ فيها الزهور
- ألْيْس صعباً أن يتقدّم المرء في العمر؟ سألته بحذر . ابتسم .
- يحمل التقدّم في العمر حقه من الآلام، بالتأكيد، لكني رغم كلّ شيء أكثر سعادة ممّا كنت وأنا في العشرين. عقدت حاجبيها - لم تخبرني أبداً أن حياتك كانت قاسية في شبابك.
 نظرت إليه أليس بتمعّن .
- وأنتَ الآن أكثر سعادة؟ حقاً؟ - أجل، بوضو - لكن نظركُ نقص كثيراً، سمعك أيضاً . . . تُخبرني باستمرار

أنك تفقد الذاكرة. . . - بالتأكيد

- أنك تبحث عن كلماتك. . .
- أجل .
- أنك مضطر لأن تستريح بعد ساعة من البستنة. - هذا أكيد.
- وأيضاً الضّجيج يُتعبك . .
- كلّ هذا صحيح، لكن هذا لا لا يمنع من أني أكثر سعادة ممّا

كنت في العشرين
نظرَت إليه أليس حائرة.

- وكيف تفسِّر هذا؟

 في الواقع. والحياة الواقعية أكثر سعادة من حياة ألحا الأوهام . - أوهامك؟
- تبخّرت واحدة تلو الأخرى وأنا أهرم. - الأمر ليس واضحاًاً بالنسبة لي . تنفّس بعمق .
- مع الوقت، نتتخلّص تدريجياً من كل ما يجعلنا تعساء ونحن
 كلّ هذه الإعاقات التي تكون عندنا ونحن في العشرينيات.

أحسَّت أليس بصدمة وهي تُدرك فجأة أنّ والدها لا يمتلك كلّ

 التركيز على نفسها، بلا شُك ألى أحسَّت أنها على وشك البك البكاء. وماذا لو كان الزهايمر؟

- بابا . . كيف تحسّ ، حالياّ؟
- بخير ، لماذا؟
- هل . . . يمكن أن تُعيد ما كنت تقوله للتو . أعتقد أنّ لسانك زلق.
- كنت أقول إنّ الوقت يحرّرنا ممّا يصنع تعاسة الثنباب: القوة والجمال و . . . - بابا . . . من فضلك. . . ركّز . لا يمكن أن تقول هذا . . . أخذ يضحك.
- هل ستو قفين عن معاملتي كأني أخرف؟
 أنه يُرى من عدة كيلومترات.
- بابا . . . أنت تعرف أنه ليس الجمال ألوا أو القوة أو النجاح هي التي تجعل المرء تعيساً. العكس هو الصحيح. كما تيا ترى، أنـا أنا لم أعُد
 هو عيوبي الجسدية، فشيلي، أحياناً نتص في حضور البديهة . . . ابتسم.
- هذا بالتحديد ما نعتقده في مثل عمرك. تنهَّدَت
- لم أعترف لك بذلك أبداً، لكني عندما كنت مراهقة كرهتكَ لأنك أورثتشي جين أنف كنت أراه كبيراً. انفجر ضاحكاً .
- اعتبري نفسك سعيدة لأنك لم ترِثي صلعي!
 بسهولة على عمل، ومسؤوليات. أنه ينجح بشكـل أفضل . الشئ النيء نفسه بالنسبة إلى القامة: كلما كان المرء عظيماً، كلما كانت الأمور
 لماذا تضحك؟
- ماذا يُجدي أن يكون للمرء مسؤوليات أو أن ينجح إذا كان

تعيساً؟
استلقى على كرسيه إلى الخلف. - هذا في الأخير سؤال جيد.

عقدت أليس حاجبيها، شبه مصدومة وشبه مطمئنة على حالة والدها العقلية. هو كان ينظر إليها مبتسماً .

- أحضري زجاجة البورغوندي التي وضعتها لتبرد قبل مجيئك. أحضري أيضاً شيئاً نقضمه.
نهضت أليس وعادت بعد دقائق تحمل صينية مليئة.
أمسك والدها الزجاجة وأطلق مفتاح السدادات المو جود سكينه السويسري .
- نبيذ ماكون شانتري من عند فيليب فاليت . . . أحد المغرمين بالنبيذ الطبيعي! ينتج هذا النوع منذ عشرين سنة ونـ وهو يُتقن فنه إلى درجة الكمال.

صبّ كمية قليلة من الشُراب في كأسه وأخذ يديره ثم قرَّب الكأس من أنفه. رأت أليس عينيه تتألقان من الارتياح تذوَّق بعناية وأضاءت ابتسا آلسامة رضا وجها

- يا لها من جودة! يا لها من استلارة. . . هذه الحمضيات. . . . صبّ لهما هما الاثنين ورفع كأسه. - في صحة الشُباب، الذي تمثل امتيازاته الحاجز الرئيس أمام السعادة! شربت أليس بدورها جرعة، وتذوّقت التوازن الكامل للفروق الدقيقة في النكهات المتعدّدة . أدار والدها نظره إلى الحديقة التي تغطيها الزهور، حديا كمـا توجد بكثرة في كلوني، مـخبآت خلف البيوت التي التي لا تظهر

للمارة سوى واجهتها العادية.
عندما استأنف الكلام، كان صوته أكثر هدوءاًا ، أكثر عمقاً . - في الـماضي، عنـدما كنت شـاباً، كانت عنـدي رؤـية مـئيرة للشفقة عن الشيخوخة. كنت أعتبرها المُصادرة التدريجية لكلّ" امتيازاتنا . كلّ ما يصنع قيمتنا كان يُسحب منا تدريجياً مع التقدّم في السن ــد


نفسها . . . ثم استأنف:

- ثم لأننا لا نستطيع أن نوقف الزمن، بدأت أحسّ بتأثيره. في
 سنوات نُدرك ما يحصل . . . التدهور . في تلك اللـك اللحظة ذلك يلك يصيب


الحياة. . . والشيخوخة أيضاً.

شُرب جرعة من النبيذ، وكذلك فعَلَت أليس، كان حلقها جافاً.

 أحسّ أفضل وأفضل في نفسي. كان ذلك غير منطقي، غير مفهوم، ولم أكُن أنتظره. حينئٍ حدث شيء قَلَبَ حياتي.

- تسريحك.
- أجل، في تلك الوضعية التي كانت فيها قدراتي الشخخصية قد
 بالنسبة لي. في تلك الفترة، كانت البطالة شيء نادر . كان العديد من
 مضموناً بشكل رسمي مدى الحياة، لكن عملياً ذلك كان الأمر شببهاً
شرب جرعة .
- بعد أن تجاوزت الصدمة، تم الإحساس بالغضـب، شـعرتُ بكثير من الحزن، لكن الحزن أيضاً انتهى بأن اختفى . لـم أكُن قلقاً




 يكفي من الوقت من دون شغل كي أدرك شيئاً مذهلاُ . - ماذا؟
- يصعب صياغته، لكني . . . اكتشفتُ أني لم أكُن عملي . - أنك لم تكن عملك؟
- واصلتُ العيش رغـم فشلـي المهـني، واصلتُ العيش رغم غياب الشغل . إلى حدود ذلك الوقت كان عملي منبعاً للفخر بالنسبة لي . . مهنة مسؤول تجاري، كان حياتي - تقريباً شيء عـادي، لا؟ عنـدمـا يحـبّ الـمرء مـهـنته، عندما يحقق ذاته في نشاطه، يكرس له حياته . . . - أجل، لكـن الأمر كان أبعـد مـن ذلك، أنـا كـنت أوجـد مـن
 حتى ولو لـم أكن أدرك ذلك في تلك أكـ الفترة، لـم أكن شـيئـاً آخر . علاوة على أني لم أكن أباً جيداً . . . - لقد طويت الصفحة، بابا .
- كنتُ أحدد نفسي من خلال دوري المهني، تفهمين. عندما
 سبب وجودي. كانت المعاناة شديدة، ثم . . . ثم انتهى الأمر بأن اكتشفتُ أنّ حياتي لا تنحصر في ذلك الدور، واني اني لم أكُن وظيفتي، لكن فقط رجل يمارس تلك المهنة. - أرى ذلك. . .
- وإذا كنتُ قد تقمصت وظيفتي، فلأنها تُعطيني منبعاً كبيراً من

الفخر .
نظرَت إليه أليس، بتمعّن .
 الجسدي، أو الفكر أو الثقافة .

أقرّته
تناولت أليس زيتونة وتنفّست بعمق . كانت زهور السرنجة المتعدِّدة تطلق روائح رائعة . نظرَ إليها والدها .

- لقد فهمت أننا نرتبط بما نفخر به، إلى درجة تقمّصه، واعتقاد أننا الشيء الذي يصنع ذلك الفخر . وكلّما زاد اعتقادنا، كلّما بَعُدنا عن ما نحن حقاً . الفخر مصنع للأوهام، وقود آلة تحويل طبيعتنا الحقيقية، مخفّض هوية.
مخفض هوية . . .
المشكل يكمن هنا بالأساس . قالت أليس في نفسها. تقمّص
إحدى صفاتنا المميزة يخفض من حقل وجودنا . . . - والانحسـار التدريـجي للـجمال والقدرات الكسـدية والعقلية يساعد على التخلص من تلك الهويات الزائفة، هذا هو؟ - بالنسبة إلى الذين يقبلون هذا الانحسار. . . - عندي انطباع أنّ البعض، الذنين يتقمصون تلك الأشياء، يمكن أن يقاوموا بيأس هذا الهرم، ويخفوه عن أعين الآخرين وربما


 انتاب ألِيس إحساس غريب وهي تسمع تلك الجملة الأخيرة، كأنها سبقَ أن سمعتها أو قرأتها في مكان ما . المسيـيح، لا بـد أنّ المسيح قد قال شيئاً مشابهاً . - هل سبقَ أن تحلَّثُت مع أحد ما عن هذه الأشياء؟ مثالًا أناسٌ من محيطك كانوا على وشك الضياع؟ - لـيس سهـلاً، لا يـمكن أن نـناضـل ضـّ الأوهـام، ولا أحـد

يحبّ أن توضع أمامه بكلّ وضوح • . . قطّبت أليس جبينها وهي تهزّ كتفيها . - لو ساعدني صديق على ألّا أضيع، فهو حقاً صديق . . .

بدا والدها متأثراً بتلك الملاحظة، وبقي متفكراً لحظة طويلة، كأنه غاب في منعطفات ذكرياته . - عندما أفكّر في ذلك، أقول في نفسي إنّ العديد من أصدقائي
 من خلال مهنهم. مثلي أنا قبل أن يساعدني فقدان الشغل على الـي النظر إلى كلّ شيء بشكل نسبي

- لـكـن الآن، أتصـور أنـهـم لـم يـعودوا في سنّ يـسـمـح لـهـم بالعمل، إذاً كيف يعيشون ذلك؟ الك حدق فيها والدها لحظة، كأنه يتردّد في أن يتابع. امتلأت عيناه فجأة بالحزن .
- لقد انطفأوا جميعهم خلال الأشهر التي تلت إحالتهم على التقاعد.


## 16

- هل أنت متأكدة ممّا تقولينه، سيدة دو سيردغو . هو الذي كان يعتقد أنه مرتاح من تلك الناحية . .
 النوافذ العالية ذات المربعات الصغيرة في القصر الأسقفي. بصفتها امرأة وقورة، كانت تحتفظ بهيئة رزينة، مرفوعة الرأس . كانت تقف مستقيمة حتى أنّ المرء يخالها مشدودة . باستقامة الصليب المرصر الـا بالياقوت نفسه الذي تعلقه حول عنقها . هو لا يتذكر أنه رآها يوماً تضحك . أو ربما نعم، قبل طلاقها .
نظر إلى الخارج. كانت البارونة قد ركنت سيارتها الـجاغوار العتيقة الخضراء مباشرة تحت نوافذه.
- هل يكون الأب جيريمي تحت تأثير امرأة شابة؟ - هذا بديهي، سيادتكم. علاوة على على ذلك ألا أنا لا أخبرك سوى
بصفتي صديقة، كي لا تكون آخر مَن يعلم .
- هذا لطف منك. هل هذا هـي لا يعني أنّ آخرين لاحظوا ذلك؟ - هذا ممّا لا شك فيه. - الكثير؟
- نوعاً ما . تـنهّد الأسـفـ مـ مـن حسـن الحظ أنّ البـارونـة تـمـده بـأخبـار الأبرشية بشكلٍ منتظم. لا توجد سلطة من دون معرفة . - هل هي . . . جميلة؟ - ليس من عادتي تقييم الصفات الجسدية للنسـاء النـابات، سيادة الأسقف. حـَّق فيـها الأسـقف بضـع لـحظات؛ تـحـّـلـت نظرته دون أن
- كيف يراها الآخرون، حسب رأيك؟ - الناس يقولون عنها جميلة. هزّ الأسقف رأسه. الناس يقولون عنها جميلة. . . ربما كان الأب جيريـمي لا يزال شـابـاً كي يستطيع مــاومـة الإغواء. إغواء يتدخل في ما لا يعنيه . . . كانوا يتجهون نحو الفضيحة . في الوضعية التي عليها، لم تُكُن الكنيسة في حاجة إلى ذلك. وبالأخص ليس في في أبرشيته .

وهي تفتح باب بيتها في بداية زوال يوم الاثنين كي تأخذ ملفاً نسيته، أحسَّت أليس على الفور برائحة بخار المكواة. صاحت با با - هل أنت هنا، روزيتا؟ إِ

 هدية كبيرة مغلَّفة في ورق يحمل صورة بابا نويل، بقايا ورق اشترته قبل أشهر كي تغلٌف به هدايا أبناء أخيها . وافت عاملة المنزل في الغرفة، وتدَّمت لها الهدية.

- تفضلي، روزيتا، كنت في البورغوندي خلال نهاية الأسبوع، أحضرتُ لك هذا . بدت الأخرى مندهشة . - من أجلي؟ هذا لطف منـ ابتسمت أليس
أخذت روزيتا الحزمة، التي كادت تسقط منها .
- إنها ثقيلة!

وضعتها على طاولة الكيّ، قرب المكواة من حيث كان يتسرب
 بظفرها لكنه قاوم، حينئذ اضطرت إلى تمزيق الورق.
! آه -

- ابتسمَّت لها أن هذا أليس •ُسعدكـ .

أصبحت روزيتا حمراء مثل جنين غُمِر في جرن ولادة ألا به مـاء
بارد في عمق الشتاء.

- شـكرا̉، تمتمـت دون أن تنظر إلى أليس، لـم تستِطع إبعـاد عينيها عن علبة مسحوق الغسيل التي تمسكها بين يديها .
*     *         * 

بعد ساعة من الزمن، كانت أليس قد عادت إلى مكتبها، في
الطابق الثالث والخمسين من برج مونتبارناس . استلقت على كرسيها
 مالت إلى الوراء قبالة السماء الشاسعة الدا الدا كانت تفكر في تجربتها عند هرمس وحديثها مع والدها خلال نهاية الأسبوع. طيب، هي موجودة بشكل مستقل عن وظيفتها ومظهرها وعا وعقلها

واعتبار الآخرين لها. هذا يمكن أن تفهمه وتَقْبَله . من ناحية ما هذا يبدو بديهياً . لكن بعد ذلك، لـماذا تعطي أهمية للاعتناء بصورتها ونـ
 لامع أو صديقة أكثر ثقافة؟ لماذا تحسّ، عند عندما تلتقي شـخصاً في موقع مسؤولية، أنها مدفوعة لتقديم صفتها كمستشارة حيث تضا تضفي عليها قيمة؟ لماذا تلك الحاجة، إذا كانت موجودة من دون ذلك، إذا كانت قيمتها الحقيقية لا تتعلق بذلك؟ عند هرمس، كانـت قـد سحقـت كبريـاءهـا متعـمّدة، بلـعت كبرياءها، استسلمت للتجاهل والاحتقار . وبشكلٍ غريب قادها ذلك الك
 يمكن أن نرى بها أنفسنا، أو نتصوّر بها أنفسنا ، أبعد من الطريقة
التي يرانا بها الآخرون.

تنفّست أليس بعمق وهي تنظر إلى السماء الزرقاء. كلّ ذلك كان مشوشاً، وغامضاً . أحسّت أنها تلمس شيئًاً أساسياً، أصلياً . . . لكنها كانت تتقدّم وهي تتلمّس بلا هدى في مجال مجهول فـول
 كولينز إضاءة في هذا المجال . بالضرورة. أمسكت الهاتف وركَّبت رقم محموله وانتظرت، مضطربة الِّه بينما توالـت الرنات. علىى طول الواجهة الزجاجية، في الـخارج، رأت خيط ثيُباك غاسل الزجاج . لا با بد أنه يو جد على بُعد بضع طوابق إلى

الأسفل .

- توبي، هذه أليس، من باريس . كيف حالك؟

لم تستطِع أليس أن تحبس نفسها من الابتسام وهي تسمع صوت صديقها الـدافئ. سـألته عن أخباره ثـم أخبرته عن الأفكـار التـي تتشغلها .

- الأنا، أصبحتِ تهتمين بالأنا؟ سألها توبي.
- الأنا؟
- أجل .
- لا أعرف. يحدث أن أستعمل هذا المصطلح في الـحديث مثل جميع الناس، دون أن أعرف بالضبط ماذا يعني . . .
 مَن نكون شيء جدّ مـجرّد، إذاً نـحن ننزع إلى تمثيل ذاتنا بعددٍ من
 مهنتنا، أو حتى أدوار نتبناها .
- أدوار؟
- أجـل، يـمـكـن أن نتـبنىى دوراً دون أن نُـدرك ذلـك بـالفـعـل
 الـــنطوي غيـر الـــحـبوب، الـرجـل الـــوي، الـــــخص الـلـطيف الطيب . . إلخ • يوجد بالتأكيد عددٌ لا يحصى - هذا خطير؟
- هذا ليس مشكلة في حدّ ذاته، لكنه يحدّ، نـحن لسنا فقط مهنتنا، أو جمالنا، أو ذكاءنا، أو الدور الذي نتبناه. لكن بما أننا نميل إلى تقمّص ذلك، إذاً في مكان ما في داخلنا ، نتحسّ أنه شيء ضعيف ويبدأ الخوف يستقرّ حينئذ، الخْوف ألًا نكون ما نعتقد أنه نحن بالقدر الكافي. الخوف من ألّا نكون على القدر الكافي من

الـجمال، على القدر الكافي من الذكاء، على القدر الكافي من
 المهنة أو الدور الذي نحاول أن نتقّصّهـ - أرى ذلك.

نعتقد أنه سيتم تقديرنا بحسب هذه الصفات، دون أن أن نُدرك أنها



 أفكارنا، أو مهاراتنا نشـعر به كأنه نقد لذاتنا كا كأنه تحـدِّ لقيمتنا
 ننمحي وننكمش على هذه الكلمة الخادعة، وإمّا أن نرفض النقد وربما نشنّ هجوماً مضاداً كي نردّ عليه . - هذا ما أدركته بالفعل .

- هذا هو .

اعتقدَت أليس أنها تحسّ ببعض الضيق في لم يكن شاغراً تماماً وكانت تزعجه؟ دقيقتين فقط وستتركه. - وما هي العلاقة مع الأنا؟

بقي صامتاً لحظة.

- نطلق الأنا على ذلك التمثيل الذي نشُّله عن أنفسنا، ذلك البناء الذهني حول الفكرة التي نكوِّنها عن أنفسنا ـ هُوية مزيّفة من
 ونكون مستعدين لفعل أيّ شيء من أجل الدفاع عنها . الأنا هي

تقريباً مثل جزء منا يُمسك السلطة، ويعبّر مكاننا ويرى ويسمع عوضاً عنا، ويريد أن يوجد أكثر فأكثر في داخلنا . - وهل . . . تو جد وسيلة للخروج من هـر الـوا المأزق؟ مرّت لحظة وقت ميت في طرف الخيط. . عندما استأنف توبي الكلام، وجلَت أليس صوته أكثر برودة. - لكن أخبريني أليس، بكلّ هذه الأسئلة . . . أنت تتوجّهين إلى الصديق أم إلى المستشار؟ - أوه. . . الأمر سيان، لا لـو - لا، ليس نفسه، أليس. - آه طيب. . . . ما هو الفرق؟

صمت قصير . - خمسمائة دولار، عزيزتي بعد أن أوقَهها في اندفاعها، ارتبكت أليس، ثم انتهى الحديث، وأغلقت الخط، محبُطة وقلبها حزين. خلف الواجهة، قلَّد عامل تنظيف الزجاج الجّ السنغنالي هيئتها المخذولة، متظاهراً أنه هو أيضاً يبكي، قبل أن يتّخذ هيأة متأسِّفة من أجلها .
أرغَمَت نفسها على أن تبتسم له بالمقابل . هل كان حقاً متعاطفاً ومسلياً ، أو أنه تبنى دور عامل تنظيف الزجاج المتي نـي المعاطف والمسلي؟ خيبة أملها مع توبي جعلتها حذرة.

توبي
تنهّدت . هل كانت يوماً حقاً صديقته، على أية حال؟ على مرّ الدورات، في كلّ وقت استراحة، فعلَت كلّ شيء كي تخلِّ هذه

العلاقة وتحافظ عليها . . . لأيّ سبب؟ في الواقع، هل كانت تحبّه حقاً؟

كلّ سؤال تطرحه يحمل جوابه بنفسه، وأدرگَت أليس بـما لا
 أنها كانت أيضاً توجد من خلال علاقاتها . أنا أعاشر أناساً مهمين، إذاً أنا مهمة . علاوة على ذلك، ألـى تلم تُكن تُظهر لمـحيطها بلباقة أنها
صديقة لكولينز؟ الأنا بلا شك. . .

كولينز . أب التنمية الذاتية. قدَّم لها الكثير، يـجب أن تعترف بذلك. لا يـجب أن تنكر ذلك لأنها مصدومة. بفضله تعلَّمـت أن تحب نفسها، أن تثق بنفسها، أن تتحرَّر من مخاوفها، وشكو كـركها .
 النجاح . .
من الجهـة الأخرى من الواجهة، كان عامل تنظيف الزجاج يمارس عمله بإتقان. التقت نظراتهما من الـن جديد ووجَّه لها ابتسامة

لطيفة أسَرَتْها ، لأنها أحسَّت بصدقها الـُت
كولينز . الهـدف في الحياة ربما لم يكُن فقط أن يصبح المرء مرتاحاً في جلده ويعرف كيف يدير مصالحه كأناني . .

عجباً، في "أناني"، توجد أنا . . .
تنهّدت، وهي تراقب متأملة، حركات عامل تنظيف الزجاج ، المنتظم، المتقن . . . هي أيضاً كانت تمسح زجاج نظارتها المشوّهة التي كانت ترى من خلالها الحياة. كانت تحبّ نزعته المتعاطفة والإيجابية والإنسانية. لا ، لم يكن دوراً. هذا الرجل كان طبيعيًا، يمكن أن تقيسم على ذلك. كان يبدو

بسيطاً وفي مكان ما كانت تحسد تلك البساطة. هو لا يمكن أن يشغّل رأسه بقضايا وجودية! أدركت أنها مع ذلك تحسّ بأنها متفوّقة عليه، هي التي كانت لديها انشغالات فلسفية، هي التي تحاول أن أن ترتفع روحانياً . لامت
 بصدد أن تقع فيه، هي الباحثة عن تحرّر الأنا والسمو الروحي تعريّ نفسها لأن ترى الأنا تستولي على ذلك السعي
 راهب آسيوي يتسلق جبلاً وهو يقول ا(أريد أن أحقق التواضع إِّا أريد أن أصبح رقم واحد عالمياً في التواضع! ". .
 المستويات العليا، تاركة إياها لوحدها فيا في مكتبها الفخم في ني الطابـا
 الزجاج يصعد نحو السماء.

## 17

$$
\begin{aligned}
& \text { رنّ الهاتف. كان بول على الطرف الآخر . }
\end{aligned}
$$

- ماذا تفعل في البيت في مثل هذه الساعة؟ حتى أن الساد الساعة لم تصل السادسة بعد الزوال .
- كنت خـارجاً من أحد الـمواعيد بالـقرب. ولـم أرغبـ في اجتياز باريس في ساعة الذروة.
- رائع : ستبقى مع تيو هذا المسـاء! كنت ملعوّة لـحضور معرض بعد العمل وكنت أفكر ألاّا أذهب!
 - سأمرّ فقط، بما أني مدعوة
 التقيتُ وجهاً لوجه مع روزيتا التي كانت تنصرف. وهـ وهل تعرفين ماذا كانت تحمل تحت ذراعها؟ علبة كبيرة من مسحوق الغسيل! . . . آ
- تذكّرت قلقكِ بسبب سرقاتها، ووجدتُ الفرصة مواتية: متلبِّسة بجريمة، استغليتُ الفرصة وأخبرتُها أننا سنسرّحها على الفور

بسبب خطأ كبير مع توقيف عن العمل في الحال. إنه الحلّ الأفضل :
 هل أنت مرتاحة؟ - لا ، انظظر . .

- لقد احتَّجّت، بالتأكيد. . . لكن طيب، دفاعها ليس له وزن، لا أحد في المحكمة سيصدّقها . لقد غُلِبَت . تخلّصنا منها .
- في الواقع . . .
- سأخبركِ رغم ذلك، ستضحكين : لقد قالَت إنها هدية منك، تذكار من بورغوندي! أمسكتُ نفسي عن الضحك كي أواصل لعب

دور المصدوم!

$$
\begin{aligned}
& \text { - بول. . . في الواقع، هي تقول الحقيقة. } \\
& \text { صمتٌ طويل على الطرف الآخر من الخط } \\
& \text { - كيف ذلك؟ }
\end{aligned}
$$

- لقد منحتها فعلاٌ تلك العلبة . . . علبة المسحوق كهلـية. صمت جديد، لامنته. - لم أعُد أفهمكِ أليس .
- أحسَّت أليس فجأة بأنها وحيدة . . . كيف يمكن أن تفسّر له؟ - ألِس، ما هذا الهذيان؟
- في الواقع . . . حسناً، يمكن أن تسخر مني . ألـو . . أنا أردت فقط أن أْتع أحد مبادئ المسيح كي أرى إلى أين يقود . أْ مبدأ يقول:

- أنتِ غريبة في هذا الوقت، أليس . . * * *

بعد ساعة، كانت أليس تدفع باب معرض مـاغ دانيال، أحد المعارض الفنية في شارع السين . كان يشهد تدفقاً كبيرا بالفعل . كأنّ كأنّ
 يده. أحسّت أليس بالفخر لأنها حصلت على دعوة. اجتازت القاعة وسط الأحاديث النشطة وروائح العطور الغالية، والملابس المسترخية. في العمق، كان الفنان الجالس على طرف

 اللوحات. كان الزوار يبدون مهتمين بالتعليقات التي يدلون بها أكثر
 الخمسين يتبختر مثل ديك، يتحدث بشكل أقوى من الآخرين وهو يتظاهر كأنه أرستقراطي، وكان النان يتوصل إلى جـلى جلب اهتمام الأغلبية، الذين كانوا يعطون الانطباع بأنهم يتملقونه .
قامت أليس بججولة علىى اللوحات . كان الفنـان متنـاسقاً في
 خلفية منتظمة من الألوان الداكنة، الأزرق، أو البني، ألوني، أو الأسود، ومن تتابع للخطوط المتوازية من عرض متغير ، في ألوان فيروزينة الونة وليمونية وتوتية. لم تكن رؤيتها بغيضة، كانت تشبه (بار كود) منطبقاً على أسلوب معين وملون
كانت أليس تلتقط هنا وهناك أطرافاً من الحديث، وكان ذلك مسلياً، مسرح حقيقي صغير من إرضاء الذات حيث كان كلّ ولّ واحد يصعد إلى الخشبة فيما انتهى به الأمر إلى أن يشبه حوشاء : هنا هنالك مَن



وعندما كان أحد ما في إحدى المـجموعات يُظهر اختلافه ببعض


مملكة الأدعياء، المتحذلقون ملوك
مرّت قرب المرأة التي كانت تتحدث مـع الفنان، وسمعتها
تتحدث معه عن اللوحات التي ترسمها بنفسها .
حفلة التباهي كانت في أوجها . كانت الأنا في كلّ مكان الانـان

 على هيئته، تعبيرات وجهه كما تعبيرات لغته، يزيِّف عواطفه . كانِ



عقلهم وامتلك حركاتهم، وكلامهمّ، وروحهم . أموات. فكرت أليس في المسيح. لـم تكن قد فهمته عندما

 تذكّرته لأنها كانت قد وجدته مضحكاً، كانت حية حية بالفعل قبل أن

تكتشف كلامه.
وإذا كان المسيح يعني الثنيء نفسه مثلها، ويعتبر أمواتاً الناس




 الناس! كأنه كان يرفض أن يتمئل بأي شيء، كأنه كانـ أن يان يرفض أن

تُرفع قيمته. أو كأنه كان يريد أن يُعطي المثال، يُري الطريق الذي يجب اتٌّاعه بتوضيحه بتصرفاته . كانت أليس تحسّ أنها مضطربة بقدر ما كانت الأمثلة تعود إلى

إبراء المرضى! غالب الوقت، كان المسيح يقوم به في منأى عن الأنظار، يطلب أن تنسحب الجموع، وكان يحدُّ أن يطلب ألّا يتحدّث عنها أحد، وألّا يكرّر أحد ما رآه . . . كان جلياً أنه يرفض المجد .

ربطت أليس ذلك بتجربتها الخاصة عند هرمس، ذلك التنوير الذي عاشته وهي تجرب تطبيق عبارته طوبى لكـم إذا عيروكم. . وإن كان المسيح يريد أن يقول إن المرء يصبح سعيداً بتحرره من الأنا؟ - عادة، تُقدَّم لي النساء الجميلات. إنـا نفقد العادات الحَسَنةَ ما اسمك، عزيزتي؟ رفعـت أليس عينيـها . وجدت الرجل الذي رأته يتبختر قبل

رأت نظرته تحدّق في ثُدييها ثم في بطنها، ثم هبطت أسفل بطنها، فأحسَّت أنها كتلة لحمر. - يا له من اسمّ لذيذ. ماذا تفعلين في الحياة، عزيزتي أليس؟ تردَّدت بضع لحظات، ثم نظرت في عينيه . - أنا أغسل زجاج النوافذ.
 - لماذا تضحك؟

رأت نظرته تتحوّل من عدم التصديق إلى التشكيك، بينما كان
ينظر إليها عن قرب.

- لا ، لا ، أنا لا أضحك. .

وجَّه لها ابتسامة محرجة، مغلَّفة بالازدراء. أحسَّت أنه سينقلب
على عقبيه.

- وأنت؟ قُل لي مَن أنت؟

بعد اللحظات الأولى التي أحسَّت خلالها بالتقليل بعد إعلانها عن تلك المههنة التي لا تضفي عليها قيمة كبيرة، أصبحت الـي أليس تتذوق الآن نوعاً من الحرية. لـم يعُد عندها ما تخسره، لا وضع الـا تدافع عنه، لا دور لتلعبه كي تتطابق مع الصـورة التي يعكسها عادة

لقبها كمستشارة.
ضحكك ضححة مستهزئة .

- ربما كنتِ الوحيدة التي تجهَل ذلك، عزيزتيَ . أنا ناقدٌ فني أسرَّت إليها إحدى المدعوات التتي كانت تححوم حوله كأنها ذبابة، وهي تبتسم للرجل الذي تتملقه : "هو الذي يتحكَّم في سوق الذي

الفن" .
نظرت أليس في عينيه.

- هذا، هذا ما تفعله. أنا سألتك عمَّن تكون، وليس عن ماذا

تفعل .

- لكن . . . لكن . .

بدا مشوشاً بسبب كلامها .
ارتفع ذقنه أكثر فأكثر، كأنه يحاول أن يرتفع فوقها .

- ألا تعرف مَن تكون؟
- لكنـي . . . أنطوان دوبون! قال بنبرة متتعجرفة. الـجمـيع

يعرفني . . .
أقرّه المتودّدون .
نظرت حولها في القاعة. لا أحد يهتم باللوحات.
 كان الفنان يتدثّر بجرحه ويلعب دور الفنانين الذين لا يغهمهم أحد. قطّبت أليس .
ولو كان والداك قد أطلقا عليك اسماً آخر، أو أنهما ورثا لقباً
 كان يبدو محتارأ أكثر فأكثر . تفحّصصته أليس . - إذاً من تكون حقاً، في الواقع، إنْ لم تكن أنطوان دوبون؟

## 18

عندما نتعرّون دون أن تشتعروا بالخجلِ، فتخلعون ئبابكم وتضعونها تحت أقدامكم وتدوسونها، عندئذٍ [ . . . ] لن تخافوا .

أغلـقـت أليس الكتـاب الـمــدّس، حـيث بـدأ غـلافه الـخاص بالقانون المدني يتمزق، وتنفست بعمق . تذكرت أنها ضحكت بقوة آخر مرة قرأت فيها هذه الجملة .
 يؤكد أنّ الخجل هو الذي يجعلنا نرتدي الثياب، وأنـي أننا بتعلّمنا أن أن
 كلـمة " ثياب" لا يـجـب فهـهـا حرفياً . لا بد أنه من التعبيرات
 تمنع نفسها من أن ترى فيه مرة أخرى الأنا، الثياب الـي تعني بلا ولا شك الهويات الزائفة التي نضعها مثل حجاب يخِي مَي مَن نكون، التصوّرات الخاطئة عن أنفسنا عندما نتقمّص دوراً، أو مهنة، أو مظهراً، أو ميزة. والمسيح يقدّم سبباً لذلك : الخحجل . في مكتبه، بعيداً شيئاً ما، كان رشيد مشغولاً بشاشة حاسوبه.

حـالــة، استدارت أليس نـحو الواجههة ونظرت بعيداً، أبعَد مـن السحاب الذي كان يعمّ السماء الباريسية.

الخجل . بطبيعة الحال.
 نفعله أو أن نريه، ذلك الخوف من أن لا لا نكون كما ينبغي، هو الذي الذي
 قوة لأنها تحمينا من عُري هويتنا، التي نعتقد خطأ أنها غير كافية. تنفّست أليس بعمق مرة أخرى .
 الخوف. . . ربما لأننا سنتحقق حينّذ من قيمة وجودنا، قيمة وجودنا اللانهائية، دون أن نضطر لفعل شيء أو إبنبات شيء . الوجود مـن دون ظهور . فقط وجود.
أَلَيْرَ ذلك ما عاشته عند هرمس؟
ابتسمت وهي تتذكر أنه في الميثولوجيا، كان هرمس، رسول
زوس، والوسيط بين العالمين الأرضي والسماوي خاصة.
الميئولوجيا . . . قبل سنوات، كانت قد سافرت إلى اليونان،
وتتذكر أنها استغربت عندما علمت أنه يوجد شعار آخر على زخرفة
 بنفسك"، والعالم بأسره يبدو أنه نسي الأخرى : (الا شيء زائد". لم تسمع أحداً يتحدث عنها أبداً . . .
 تشعر أنها تراها بشكل أوضح. (ااعرف نفسك بنفسك") وپلا شيء

زائد" تدعو الناس لأن يكونوا أنفسهم وألّا يعتبروا أنفسهم ما ليسوا
عليه
عبر زجاج المكتب، بدأت السّحب تنقسُع ببطء.
 ترى الآن تقارباً بين شعارات حكماء الإغريق القديمة، عدة قرون

كلّ شيء يبدو كأنه يلتقي
لا بد من وجود حقيقة كونية، حكمة عالمية حول تحرير الأنا، ،
 الناس. كأنّ الكائنات البشرية تقوم لاشعورياً بغربلة الرسائل التي وجّهت إليها، كي تتفادى سماع تلك التي تخاطب فيها الأنا . . .

 عن أغلب مشاكلها الشخصية، أغلب معاناتها اليومية.
 المسيح التي بدأت تفكّها . حسناُ، بالتأكيد هي لم تشرع في الذي الذهاب إلى القداس سوى منذ بضعة أشهر! لا يمكن أن تعتبر نفسها عارفة . لكن عندما تفكِّر في أصدقائها الكاثوليكيين، روحانيةُ أقلّهم ممارسَةٌ كانت تبدو لها مـختصرة في بعض الـمـمنوعات -مئل الامتناع عن

 الشَّرَه أو الكسل أو الحسد أو الغضب . . . النُيء الذي يقودهم إلى الإحساس بالذنب تقريباً طيلة الوقت!
لم ترَ في ممارستهم شيئاً يقترب من تحرير الأنا . ما عندهم كان

يشبُه أكثر مدونة أخلاقية. كانت تفهم بصعوبة كيف يمكن لذلك أن يرفع روحانياً .
في حين أنّ ما تحس به أليس مع تحرُّر الأنا، هو مفتاح شيء مربح على المستوى الروحاني، مـّل بابِ ينفتح نـحو عـالـم آخر تذوّقت بواكيرهـ .
كانت تريد المضيّ في ذلك الاتجاه، لكن ما العمل؟ أصبحت تصطدم بحدود خطّتها : تنفيذ كلام المسيح كي تجرّبّبه بنفسها كان مممكناً إلى حدّ تلك اللحظة، لكن كيف يمكن تـجربة تعاليـم مثل "اطوبى للمساكين بالروح" أو الامتناع عن الذنوب؟ كُن سخيفاً لـمدّة شهر وستخسر وظيفتك. شهرين من العفة، وستجد نفسك مطُلّقّاً . مساكين بالروح . . تذكَّرَت أليس التعبير القريب الذي استعمَلَه لاو تسو : بسطاء الروح. كانت في النهاية قد بحئت قليلاً عن توضيح
 الطاوي قد كبح اندفاعها . ربما كان عليها أن تلح في ذلك الاتجاه؟ ربما كانت تلك الفلسفة القديمة تحمل مفاتيح لفَهم رسائل المسيح؟ - ألا تعرف بعض الطاويين؟

- أوه. . . لا ، لا أرى. . .
 - لا . . . الشخص الوحيد الذي يخطر على باللي هو رافاييل دوفيرني، المتخصّص في الديانات الشرقية.

$$
\begin{aligned}
& \text { رفع رشيد عينيه. } \\
& \text { - لم ألتقِ بأحدهم أبداً . } \\
& \text { - أو أحداً يعاشرهم؟؟ }
\end{aligned}
$$

- رافايِل دوفيرني؟ أَلّْس ميتاً؟

انفجر رشيد ضاحكاً .
 أتحتُ له أن يحاضر في إحدى الشركات مباشرة قبل سقوطه. أتوفّر





 محيطه، مستعداً للتضحية بأقرب الناس إليه كي يتمّ استدعاؤه إلى منصّة تلفزيون، والشيء الأدهى، هو أنه كان يستعين بكتّاب مساندين


واصل رشيد :

- هو يسكن بالقرب من بيتك.
- في الباستيل؟
- لا ، في البورغوندي.
- أنت تمزح
- لا أبداً . الرجل يعيش في قصره حياة زاهد.

في نهاية الأسبوع، اجتازت أليس جسراً متحرّكاً يقود إلى قلعة أثرية من القرون الوسطى . كانت القلعة قد شيُّدت في منتزهٍ أشُجاره



حديقة وسط حظيرة على شكل حدوة حصان . بعض الصفوف من
 في ما كان يشُبه حديقة على النمط الفرنسي .

 قارع الزهر وطرقته ثلاث مرات.
كانـت تترقب أن ترى فارسـاٌ مـدرّعاً يفتـح لـهـا ، لكـن مَن فتـع
 أفراد العائلة؟ - ادخلي، هو في قبو القلعة، قالت لها بصوت ضعيف بعد أن عرّفتها أليس بنفسها . تفضلي، من هنا . أشارت إلى سلم لولبي مظلم يبدو كأنه يغور في أحساء القلعة. - أفضل أن أنتظر أن يصعد . لو تفضَّلتِ بإعلامهـ . . . ألقَت المرأة نظرة على الرجل النحيل الذي لم تلمححه أليس في
 ونظرته كابية. - لن يصعد عن قريب، قالت المرأة . من الأفضل أن تنزلي لموافاته .
لـم تُكن أليس تشعر برغبة في ذلك. تردَّدت. نظر إليها مضيفها شزراً، وجهان رمان فـاديان وأعين غائرة في محجر ها . تقدَّمت ببطء نحو السلم الحـجري الذي حفرت درجاته بفعل القرون. كلّما هبطت كان الهواء يزداد رطوبة. في نهاية الدرج ،

دخلت في رواق طويل مقّبب من الحجر الرمادي إضاءته خفيفة تصدر من مصابيح تشبه فوانيس العربات القديمة من النحاس الصدئ. كان الرواق يفضي إلى قبو شـاسع، مقبب أيضـاً، لكـن الذي كانت فيه الإضاءة التي تصدر من مصـابيح جدارية خـخمة تبثّ فيه حرارة رغم كون الجدران من الحجر والأرضية من الطين . عشُرات
 مباشرة على الأرض، وفوقهـا، مـائدة خاصة بالنبيـذ من السنديان بحيط بها كراسي من طراز لويس الثـالـث عشـر منـجّدة بـالقطيفـة الحمراء. على المائدة، حوالي ثلاثين كان كأساً متفرقاً . كان رافاييل دوفيرني ذائع الصيت جالساً على إحدى الكراسي، شعره فوضوي، ولحيته بيضاء غبر مهذّبة، كأس نبيذ أحمر في يده الحي ، الحي حدّق فيها بعينيه الداكنتين بصمت. بدا لها غريباً أن تراه حقيقة، بعد أن أن رأته عشرات المرات فئ في التلفزيون قبل بضع سنوات. على بشرته المـحمرة المنتفخة ظهرت بعض الأخاديد رسمتها التجاعيد. نظرته كانت قاسية جلَت أليس حلقها وهي تتقدم نحوه، مبتسمة. - أنا ألـ. . .

- وأنا راف، دمدم في لحيته مشيحاً ببصره. أجبَرَت أليس نفسها على أن تظل مبتسمة.
- لا بد أنهـم أعـلــوكَ بـــدومي، وأخبـروكَ أني أحتـاج إلى توضيح حول. . .
- تذوُّق نبيذ مارك البورغوندي قال ذلك على نحوٍ كئيب. - لا، الروحانيات الشرقية
- لقد أخطأتِ العنوان.
- أرغَب في فهم بعض تعاليم الطاوية . . هزَّ كتفيه، ونظرته مسمرة على الكأس الذي كان يديره ببطء.

بعد لحظة طويلة، أطلق في تنهيدة غير مسموعة تقريباً : - ماذا يمكن أن تفعلي بذلك؟ أحسَّت أليس بالغضب يتصاعد في داخلها وأرغَمَت نفسها على البقاء هادئة رغم الرغبة العنيفة التي تملُّكتها لتسلٌّد لكمة إلى واعهـي يجب أن تُجامله وتلاطفه . - اسمع. أنا أعرف أنك متخصِّص في الروحانيات. ظهرت على شفتيه تكشيرة صغيرة كأنها ابتسامة معذبة .

- لقد انتقلت من الروحاني إلى الروحي

عضَّت أليس على شفتيها . لم تنجح . . .

- إذا قدّم لي كأساً .

بدا كأنه تفاجأ ، أدار نحوَها رأسه وحدّق فيها لحظة بصمت. بذل مـجهوداً لينهض وينحني على المـائدة، تفـَّحص الكؤوس

العديدة بعينيه . تحقّقت أليس من أنها جميعها متسخة. صاح : - نادين! كأس من أجل الآنسة!

- السيدة.
- السيدة، كرَّر ذلك بين أسنانه بعد لحظة صمت. كانتت الحظوظ قليلة كي تسـمع المـسمّاة نـادين النداء . لذا فوجئت أليس عندما سمعت بعد ثوان خطوات على السلالـم ثـم تم في
 كأساً وانصرفت.

خلال ذلك الوقت، كان دوفيرني قد أمسك زجاجة كريمـون فتحها في فرقعة رنَّت في القبو بكامله .
سال النبيذ الفوار في كأسين . حمل ونـي واحداً أمام عينيه، ثم تحت أنفه. ثم قال:

- تريبوز . خام. طبيعي. توازن مثالي للنكهات. الفن العظيم. نطق تلك الكلمات المادحة بصوت خشن ، بنبرة مكتئبة وعدائية

قدَّم لها الكأس الآخر .
أن تأخذ كامل وقتها .
أن تروّض الوحش .

- صححيح أنّ نكهته جد دقيقة، قالت - فقاعات دقيقة بشكلٍ لا يصدق!

تعارضت نبرته الخشنة مع الدقّة التي أعلنت عنها .
شربت جرعة. ينقصها الخيال كي تذكّي حديثاً حول النبيذ.

- أعترف أنه مدهش .
- تجدين ذلك. .
- أجل، إنه لذيذ. أنت محقّ .
...ol -
- تعرفه منذ زمن بعيد؟
- اكتشفته حديثاً .

صمتا .
لا يجب أن تذَع الصمت يعمّ . يجب أن تتابع .

- اكتشاف جميل، قالت .
- أجل، اكتشاف جيد. . .
- يحتاج إلى سنوات من العمل، قال لها، عشُرات السنوات كي ينجح المرء في صناعة نبيذ مثل هذا إ
- أجل، وذكاء كبير أيضاً، أتصوّر . لا يجب أن يكون المرء بسيط الروح. -
أخذت أليس نفسها وانطلقت.
- بسيط الروح. . ت تساءلت دومـأ لـماذا كان لاو تسـو يقول "قلبي هو قلب رجل بسيط الروح" . غريب هذا، لا؟ انتظرت الجواب، متوترة. طويلاً . - في نظري، هو لم يكُن يشرب شاياً فقط .
 - ربما كحول الأرز؟ قالت وهي تُرغم نفسها على الضحكـ انـي
قهقهت شكلياً، ثم صبرَت لحظة.
- ماذا كان يريد أن يقول بحسب رأيك؟
- إنه كان بطيبة عبيط القرية، بلا شك . غ غبي ولطيف . . . أحسَّت أليس بالسخط يتصاعد. فشلت استراتيجيتها، هي تضيّع وقتها مع هذا الشُخص . أرغَمَت نفسها على التنفس لتُحافظ على
- متى ستتوقف عن اعتباري مغفلة؟ - عندما ستتوقفين عن اعتباري مغفلاٌ . حدّقا في بعضهمها لأوّل مرة، بحدّة .
- إذاً ما دمنا بين مغفلين، يمكن أن نشرب الأنخاب. بدا كأنه أعجِب بكلامها، ابتسمب لأول مرة، وقرعا كأسيهنـا حتى اعتقدت أنهما سيتهشّمان . أخذت جرعة. صحيح أنه لذيذ، هذا التريبوز .
 أخذ نفساً عميقاً، تنهيدة مجلّة. - ماذا تريدين أن تعرفي بالضبط؟

كانت نبرة صوته قد تغيّرت. بعد أن كانت عدائية أصبحت
جوفاء.

- توجد بعض المصطلحات والمفاهيم التي تتجاوزني وأرغب في فهمها . مثل مفهوم "بسيط الروح" .
 يتحدّث ببطء. كانت تعبيراته محدّدة، لكن الكلام كان يُتعِبه، وكان يتوقف كثيراً بين الجُمَلِ .
- في فم لاو تسو، الروح تعني العقل . تتفق الطاوية هنا مع الهـندوسية والبوذية بالمـناداة بالتحرّر من سلطة العقل . العقل هو اشتغال الفكر المتواصل والذي يهيمن على الروح والجسد، على حساب الحدس، والغريزة، وتحقيق الكينونة. - تحقيق الكينونة؟ عدّة ثوانٍ من الصمت.
- عندما تخضعين للعقل ، يكون الأمر كما لو أنك لـم تعودي
 تفسرين الواقع، في الغالب بتُؤههه، تنسبين للآخرين نوايا ليست في

أذهـانهـم، تقومين بإسـقاط مـخاوفـك، ومـشـاكـلك، وشـكوكـك، وتوقعاتك. أنتِ تفكرين الأحداث بدل أن تعيشيها. الروحانيات الـشرقية تدعو إلى التحرّر من سلطة العقل، من أجل الإحسـاس بالأشياء كما هي، في اللحظة الحاضرة، في حين أنّ العقل لا يعرف سوى الماضي والمستقبل . سوى الماضي والمستقبل . . .

- أنا لا أفهم العلاقة التي تقيمها بين العقل والوقت.

نظر إليها لحظة ثم أخذ نفساً . التحدث في هذه المواضيع يثقل
عليه.

- عندما يحصل حادث ما، يفسره عقلك كما يفسر الكلام الذي ينطق به أحد ما، وفقاً لمعارفك وتجربتك الشخخصية، ومعتقداتك
 الماضي. وعندما يـجعلك الحاضر تشعرين بخوف، فهذا يعني أنك تُسقطين ذهنياً تفسيراتك التابعة للماضي في مستقبل مُتَخَيّل . بهذا الشكل يفصلك العقل عن الحاضر . - وكان لاو تسو يقارن نفسه ببسيط روح لأنه تحرّر من عقله،

هذا هو؟
صمت.

- على الأرجحع

طوبى للمساكين بالروح، كان المسيح يقول. كان يقصد الثيء نفسه، مـن غير شـك. وليـس روح الفـتر، كـمـا قـال لـها اللكاهـن

أخذ دوفيرني زجاجة الكريمون وصبّ لكليهما. تركَتْه يفعل .

- هل . .. هل توجد علاقة، في مكان ما، بين العقل و .
- الأنا هي أساساً نمرة الخوف: الخوف من ألّا يكون المرء

 أفكارنا التي تدفعنا إلى أن نعتبر أنفسنـا ما لسنـاه في الواقع الـا العـا العقل يدفع الأنا إلى تولي أدوار . العقل يغذّي الأنا . شُرب جرعة قبل أن يضيف:
 كان قد نطق اسخيفةه" بنبرة غاضبة. - الانفصال البوذي . . . سمعتُ عنه من قبل لكنه طرح حـر لي دوماً





 أنا لا أرى كيف يمكن أن أكون أكثر سعادة، على العكس! الصمت من جديد. - لا يـجب أن نأنخذ كلّ شيء حرفياً، قال بصوته الـجهوري
 أننا نكسَب بالتحرّر من ارتباطات الأنا . الأنا ترتبط بكلّ ما ما يضفي عليك قيمة ولكنها ليست أنت، الأدوار التي تلعبينها، الأكيا الأشياء الجميلة التي تملكينها، سماتك الأكثر إغراء. .. وبالتأكيد. ..

توقف لحظة، وخفض صوته كي يتمتم في لحيته : - ونجاحاتك السخيفة.

لا يجب أن نأخذ كلّ شيء حرفياً . . .



 الممتلكات شيئاً لذلك الرجل؟ ألا ألا يشتغل معظم الناس طيلة حياة بأكملها من أجل النجاح في تملّك بيت وشيئين أو ثلاثة أثـياء ألاء


 لم تكُن تعني أنه من الضروري أن بكون المرئ المري معوزاً كي يكون

 الضوء الأخضر بسبارته بي إم دبليو بينما كان اليان السائق الآلخر الذي الذي جاء من اليمين قد خالفت الضوء الأحمر بلا شك بـكـ لم تكُن الصديمة عنيفة، ضرب جناح سيارة الل بي إم دبليو فقط . توقفا، خرج الان الرجن الرجل،

 مثل طفل. هنا حقيقي. اقتربت، وسألته : - هل تحسّ بألم ما؟

- ستتعرض لعقوبة؟

حسناً، في الواقع، الأنا خاصته هي التي كانت تنتحب، لأنّ
 وهو لا بذّ يعيس من خلالها. في النهاية، جزء منه هو الذي تكسَّر وكان يبكي. - الارتباط بالأثياء المادية يجرّني إلى سؤال آخر كنت أريد أن. . .

- أريد أن أعرف شـعورك نـحو الخطيئة، واقع الاستسلام للإغراءات . .
قالت ذلك بينما كان يصبّ لنفسه كأس نييذ.
 - هل تسخرين مني؟ - أبداً! يتحدث لاو تسو في عدة مناسبات عن إن الرغبة إنبة، وكنت أتساءل عمّا إن كنا نستطيع أن نقوم بمقارنة موازية مع مفهوم الخطيئة في المسيحية. واصلَ التحديق فيها بنظرة حذرة لبضع لحظات، ثم أخذ كأسه بهلوء ورفعه ببطء، مُظْهِراً إعجابه بلون النيذ. استنشقه من جديد.
- الرغبة في الروحانيات الشرقية تحيل إلى الأنا، الأنا هي التي ترغب في شـيء مـا، زيـادة مـا، المـزيد من الـمال أو لا أعرف مـاذيا
 مكانها. عبر ما نرغب به، نحن نسعى من دوع دون وع وعي إلى إنماء هُويتنا أو بالأحرى شعورنا بالهوية . يجب القول إننا نميل إلى ألّا نكون مشوّشين حول ما نحن بالفعل . نرغب في أشياء في محاولة للو ألوجود أكثر من خلالها . عندما ترغبين في ثوبن أو أو سيارة، أو أيّ شيء آخر، أنـت تعتقـدين دون وعي أنّ ذلك الثـوب، أو تـلك الــيـيارة
 قيمة. باختصـار، ستدعم هويتك. إنه توهمر، بطبيعة الـحال، ، والروحانيات الشُرقية مثل الطاوية والبوذية والهـندوسية تدعو إلى التحرّر من الرغبات. - لماذا، أخيراً؟ أين يكمن المشكل؟ - ذلك يتحوّل بسرعة إلى عبودية. بما أنّ الرغبة قائمة على
 فهو سعي لا ينتهي، ترغبين من جديد في أشياء أخرى، لا تقدّم لك
 الرغبة في التملك. أو أيضاً : الرجل القديس لا لا رغبة له سوى أن يكون بدون رغبة .
يتحول بسرعة إلى عبودية . . . تذكّرت أليس مقولة المسيح التي جعلتها تبتسم: مَن ارتكب خطيئة أصبح عبداً للخطيئة. - وهل هناك صلة بالخطيئة في المسيحية بنظركَ؟ تنهّد
- هذه الأساطير لا دخل لها، إذاً من الصعب أن نقارن.
- آه . . . كـنـت أريـد أن أقـول ديـانـات. زلّلّة كـاشـــة، اقرئي كامبل، عالم الميثولوجيا الأميركي، وستفهمين أنه مع التوراة، نحن قريبون جداً من علم أساطير . . . سجَّلت أليس الاسم . - وإذا حاولنا المقارنة مع ذلك؟
- يعتبر المسيحيون الخطيئة جريمة خد الله، عصيان للقانون الإلهي، الذي يمكن أن يقود إلى النار بعد الموت. هذا هراء. كان
 مكتوباً في الأناجيل . غير أنهـم كتبوها باليونانية القديمة، إذا تمَّمَّت
 ترجمة اليونانية القديمة إلى لغاتنا الحديثة . اليوم، يعتقد العديد من المتخصصين في اللغات القديمة أن الكلمة التي استعملها الـيا المسيح
 لائق، هذا لا علاقة له. في النهاية، المشكلة الوحيدة مع الخطيئة هي أنها تحافظ على وعينا في وضع رديء يمنعنا من الارتقاء.
- ما يعني؟
- كلّما انغمسنا في الملذات الحسّية، كلما كنا أقلّ ميلاً نحو
الصحوة الروحية .

نحن لا نضرّ أحداً، الله لا يهمه ذلك، لكننا نجرّ أنفسنا نحو
الأسفل .
تأمَّلَت أليس تلك الفكرة بضع لحظات، بينما كان دوفيرني يُنهي كأسه، دفعة واحدة.

- وفي هذه الحالة، ما تسمّيه المسيحية اجتناب الخطيئة أو

الإغراء ربما كان يقترب من التحرّر من الرغبات في الروحانيات


الشكل .
قالت أليس في نفسها إنه بين المَعيش الحالي والنية في أصل الخطاب الأصلي، يمكن أن يوجد تفاوت مهم. - والسماء؟ في تاو تي تشينغ، يستعمل لاو تسو غالباً هـذه الكلمة. ماذا تعني بالضبط في عقله؟

- في الروحانيـات الشثرقية، السمـاء تعني عالم الحقائق غير المحسوسة. الواقع الآخر الذي نصل إليه بتطورنا ، بصحوتنا الـنا كمـا


 الزرقاء، سكاي (Sky)، وبالنسبة إلى عالم الحقائق غير المحسوسة،
 المصطلح المشترك ارتباكاً . - لكن حين يقول المسيح للرجل الشاب الذي جاء لاستشارته
 مجازياً عن ما بعد الـحياة، عن الجنة التي سنذهب إليها بعد الموت؟ وع
 المسيحيين في دخوله، ربما ليس بعد الموت؟ ربما يكون فقط ذلك الواقع الآخر الذي يتحدّث عنه لاو تسو؟
- توقفي عن المقارنة بين المسيحية والطاوية، هما لا تقبلان

المقارنة!
بدأ دوفيرني يفقد أعصابه حقاً .

- فلنغيّر الموضوع. أخبرني في ماذا كان يفكر لاو تسو وهو يقول مَن مات دون أن يتوقف على أن يكون حقق الخلود. تنهد دوفيرني بصوت مسموع • - لقد أخبرتني أننا اقتربنا من أن نتههي. - تقريباً .


# $\ddot{0} \underbrace{\infty}_{0}$ <br> t.me/soramnqraa 

- ماذا يعني هذا؟ - إنه آخر سؤال. - حسناً، قال مدمدماً أخذ نفسه .
- في أغلب الروحانيات الشرقية، يتمثّل العمل في القضاء على الشخص القديم في داخلنا كي يُخلق من جديد. - لماذا بحق الله؟ - مثّلاٌ، في كلّ الفكر الفيدي، بدءاً من . . . - الفكر ماذا؟
- الفكر الفيدي. الفيدات مـجموعة نصوص هندية مـدّسّسة انبثقت منها الهندوسية القديمة
 الحياة. الصحوة ليست فقط تطوراً أو تقدّماً، هي انقلاب الِّ حقيقي،


 الأنا، المتحرّر من الرغبات، في تمام المرء يموت في مستوى ما كي يحيا في مستوى آخر الـر ا لا - لكن هذا رائع! أخيراً أنا أفهم كلام المسيح عندي

كُلُّ مَنْ أراد أنْ يُخلّصص حـياته سيخـسرهـا ؛ ومن خَحِسر حــاته من أجلي سَيُخلِّصُها !

## قام دوفرني بحركة تدلّ على نفاد صبره.

- توقّفي عن المقارنة بين الروحانيات المسيحية والشرقية! لا

علاقة بينهما !

- لكن، كيف لا علاقة؟
- لأنّ أغلب الروحانيات الشرقية لاثنائية في حين أنّ المسيحية

ثنائية.

- هنا، كأنك تتحدث الصينية . يجب أن توضح أكثر . - جاء متأخراً جداً، لقد طرحبِ السؤال الأنير . - ليس سؤالاً، هذا طلب.
- الأمر سيان.
- إذاً . . . فلنقل . . . إنه أمر .
- أنتِ مجنونة.
- يعجبك هذا .

تنهّد وهو يهزّ رأسه، لكنّها خمنت أنه ابتسمَ بشكل خفيف الـنـ - عندما ننظر إلى العالم المحيط بنا، نرى أشياء متنوعة. - أكيد.

- خـلف هـذا التنوع الظاهـر، توجد وحدة أسـاسية، بـحسبـ
 متنوعة. لكن يعود إلينا، لتحقيق هذه الطبيعة الحقيقية، أن نرى وأن نحسّ بهذه الوحدة المخفية، وأن نفهـم أنّ الإنسان يُكوّن وحدة اليّ مع
- كلّ شيء؟ ماذا تعني بكل شيء؟
- كلّ الكائنات الحية التي تسكن الكون. - طيبب. . . كلّ شيء ليس واضـحـاً بـالنـسبـة لي. أنـا، أنـا، ،

وأنت، أنت، نحن مختلفان، لا؟

- نـحن مـختلفان شكالًا، على مستوى معيّن من الواقع. ومع ذلك، ثمة شيء يربطنا، يوحِّدنا، حتى ولو صَعُبَ عليّ اعتقاد أني مرتبط بالشابة الوقحة التي تزعجني - وأنا بالعجوز الذي يشعُر بالمرارة، والذي يريد أن يتخلَّص من مرارته لوحده بدلَ أن يقتسم ما يملكه من أشياء ثمينة .
 لأليس، ثم بقي صامتاً لـحظة طويلة . اعتقَدَت أليس أنه لن يضيف شيئاً، وكانت تتطلع إلى الاستئذان عندما استأنف الحديث الـن الـنبرة أكثر

هدوءاً :

- أترين، إنّ ما يجعلنا متعارضين في هذه اللحظة، يجعل الأنا الخاصة بكلينا متعارضتين، يعني هذا الإحساس بالُّوية عند كلينا، ، إحساسُ كلّ واحد منا أنه شخص مستقلّ . وما لا نعرفه، هو أنّ هذا الإحساس بالوجود بشكلٍ مستقل عن الآخحرين هو نوع من الوهم حول مستوى من الوعي. عندما ننجح في تغيير مستوى الوعي، يمكن أن نصل إلى واقع آخر، ونحسّ بالأشياء بشكل مختلف . . . توقّف بضع لحظات، واستمتع بتذوّق جرعة النبيذ بهلوء قبل أن يستأنف .مكتبة .. سُر مَن قرأ - كثيراً ما يستعمل البوذيون والهندوس تعبيراً مجازياً لتوضيح هذه الظاهرة، ظاهرة موجة المـحيط. لو كان لها عقل ، يمكن أن تعتبر الـمـوجة نفسـها فريدة ومستـقـلة، ومـن نـاحية سيـكـون ذلك صحيحاً . التقطي صـورة لعرض المـحيط، واختاري موجة . دقّقي

جيداً في مـلايين الأمواج، لا توجد اثنتـين مثلـها، بالحـجـم نفسـ والارتفاع نفسه والشُكل نفسه بجميع التجاعيد التي بكونها الماء على
 الـمحيط، هي تكـون الـمـحيط والـمحيط يكونـها . بطريقة مـا، هي

المحيط .
توقَّف. لم تُزِلْ أليس بصرها عنه . استأنف الحديث بصوت حالم .

- إذا أنا كنت موجة، سيكون شيئاً لطيفاً ويرفع من قيمتي أن أشعر أنني موجة فريدة، أن أشعر أني أوجد بشكل مستقل عن كلّ

 سأبدأ أحسّ بالتدريج وببطء أني أنا المحيط. حينئذ سأصبح المحيط


صمتَ وبدَت كلماته ترنّ في الفضاء.
أخذَت أليس نفَسَها . بدأت تحسّ داخلياً أبعاد تلك الأفكار .

- إذا عدنا إلى الإنسان. . . بقي صامتاً لحظة، ثم أخذَّ نفساً طويلاً، وتحدّث بصوت بـا بطيء وعميق •
- بالنسبة إلى الروحانيات اللاثنائية، الإنسان الذي يتخلى عن هويته. . . يحقِّق . . . أن يكون الله .
ظلّت اهتزازات صوته شبه معلقة في الهواء .
أحسَّت أليس رغم كونها ملحدة بالاضطراب لهذه الفكرة. - اللاثنائية الشُرقية، استأنف وهو يصهوغ كلماته ببطء، هي

هُوية الإنسـان واللله. من خـلال عمـل صحوة يصبح الإنسـان الله تماماً .
أدارَ حينئذ بصره نحوها .

- ستفهمين أن ذلك لا يتشابه مع المسيحية، التي تَعتبر هذه الأفكار تجديفية. هذه الديانة تقوم على الازدواج: الله بالنسبة إليها
 مغفرته. . . يعتقد المسيحي أنّ الورع سيحرِّره بعد الموت الـوت الـور البوذي أو الهندوسي أو الطاوي يعتقد أنّ المعرفة يمكن أن أن تحرِّره الآن، خلال حياته. صبَّ دوفيرني نبيذ الكريمون لكليهما .




> ثـمانية قرون قبل المسيّع • الأوبانيشاد؟ - نصوص فلسفية هندية.

بدأت أليس تحسّ أنه وراء هيأته غير اللطيفة والعدوانية أحياناً، كان دوفيرني، في الواقع، شخصاً صالحاً . أدرگَت أنها تحبّه بحق، في النهاية .

- ذكرتَ قبل قليل عملَ صحوة. في ماذا يتجلى؟ - في التحرّر من الأنا . - نعود إلى هذه المسألة
- بالضرورة! لأنّ حالة وعينا العادية لا تتيح لنا تحقيق طبيعتنا الإلهية، نحس ببعض الغموض حول من نكون، وهذا شيء مُقلِق .

كما سبق أن قلت، نحن نحخاف من ألّا نكون كما ينبغي، ألّا تكون لنا قيمة. هنا نخلق هوية مزيّفة مطمئنة: الأنا . علاوة على أنـا كلنا كلما طوّرنا هذه الهوية المزيفة، كلّما ابتعدنا من طبيعتها الحقيقية، طبيعتها

وكلما كنا تعساء: العيش في الأنا، هو العيش في الجحيم• - بدأتُ أفهم .

- الأنا ترغب في أن يكون المرء فريداً، كي يحصل على حياة
 مـختلف. إذاً الأنا تفرّقنا عن الآخرين . . . وتبعدنا أكثر فأكثر عن الأنـ طبيعتنا الحقيقية التي تسعى إلى الاتحاد والوحدة . إذا تطلنَّب الأمر،

- انقسام. رؤية مزدوجة، لا ترغب الأنا في رؤية الوحدة، هي تريد الازدواجية . يحتاج بعض الأشخاص إلى الدخول في صراعات كي يحسّو! بوجودهم! ! ابتسم واستأنف:
- كما ترين، الشيطان أيضاً يوجد في داخلنا . إنه نزعة داخلية وليس شخصية خارجية . . .
- الشيطان؟ لماذا تحدُّني عن الشيطان؟
- الشيطان، من اليونانية القديمة ديابلوس، هو ما يفرّق . شرب جرعة قبل أن يستأنف بهدوء.
- لكن إذا افترقَت الـورجة عن المححيط، ستختفي، ستموت نهائياً . هي لم تكن تَعرف أنّ المحيط، كان هي الم

نظرَت أليس حولها . كان القبو المقبب رائعاً . كانت المصـبيح
 العديدة، مُححِئَةُ جواً جدّ خاصر . كأنه معبد سرّي

- يحتاج الناس إلى الاتصال بطبيعتهم الإلهية، قال دوفيرني . لكنهم لا يعرفون ذلك. حتى الملحدون يحتاجون إلى سموّ . لقد تساءلتِ من قبل لماذا تستمرّ قاعات السينما في الامتلاء؟ في حقبتنا ، يمكن أن يُحمّل المرء جميع الأفلام التي يرغب بها مان مقابل بضعة يورو
 إلى دور السينما، مع وجود رأس الشخصص الجالس أمانـئهـم والذي يخفي عنهـم الشـاشـة، وركبتَي الشـخص الـجالـس وراءهـم اللـتـين تدخلان في ظهرهم، والفشـار اللاصق عند الشخص المجاور والذي يسطط على سروالهم؟؟ لماذا؟ - سؤال جيد - لأن السِنما معبد.

؟olo -

- يقصدها الناس كي يحسّوا، جميعهم، وفي اللحظة نفسها، بالعواطف والمشاعر نفسها، وأن ينتقلوا رفقة بعضهم خلال ساعتين إلى عالم آخر . . . لو نظرتِ إليها من مسافة ما ستجدين أنها تقريباً
تجربة وحدة روحية .

بعد أن تأثّرت أليس بكلام نحو الرؤية الشرقية اللاثنائية

- لقد تحدثت عدة مرات عن حالات الوعي، التي قد تسمح أو لا بالإحساس بالطبيعة الإلهية في داخلنا. ما الشيء الذي يمكن ألـئ أن يساعدنا على الحصول على حالة جيدة من الوعي؟
- التأمّل، بحسب الروحانيات الشرقية. التأمل يتيح تركيز العقل بالاعتماد على تقنيات تختلف بحسبب المدارس الروحية. مثـلاً، بعضهها يدعو إلى الاسترخاء مع التركيز على عملية التنفس، وأخرى على جزء من الجسـم، وأخرى على فكرة أو جملة شعرية. ذلك كله

 داخله بدفق من الوعي. يمكن أن يدلّنا التأمل على الحالة الة التي تتيح تجربة الحياة من دون الأنا للحظات. هـنا هو الهـدف، مثـلاً من التأملات البوذية. كان بوذا أحياناً يُطلق عليه أناتما فادين الادين، معلِّم اللاأنا . نجد أشكالاً أخرى من التأملات في جمـيع الروحانيـات
- بضع لحظات من دون الأنا . . . وكيف يتخلص المرء منها

نهائياً؟

- الممارسة، المممارسة، سنوات من المممارسة. . . قد يقول لك البعض طيلة الحياة.

قطّبت أليس وهي تفكر
تذكرت أبناء الرعية في كلوني خلال الو القداس . أدركَت أنهم هـم
 - أجد أنّ التأمل قريب من الصلاة المسيحية - غير أنّ الصلاة موجّهة إلى - إله خارجي. أعرف.

- لا تفهمين بسرعة، لكنك تفهمين في النهاية.
- وأنت : بكلّ مـعارفك في الــوضـوع، لـماذا سـمَحـتِ لـلأنا

خاصتك بأن تنغّص عليك حياتك؟
تشنّج

- لماذا تقولين هذا؟
- الجميع يعرفون حكايتك. . . إذا كنتَ قد سمحتَ لنفسك بأن تفعل كلّ مـا يحلو لك بعد أن أصبحتَ مشهوراً، ودمَّرت حياتك، فلأن النجاح قد أفقَدَلَ رشدكُ ، لا؟ أليسَت الأنا؟ إذاً لماذا؟ كنت في موقع يسمح لك بأن تعرف نتيجة المجازفة . . . أشاح ببصره المنزعج وظلَّ صامتاً لحظة طويلة .


 ذلك في المجال النفسي أو الروحاني، نتتنع أن العمل قد انتهى . . . - وأنت . . . لم تُمارس التأمل؟

نظر في عينيها مباشرة.
 يتأمل أمام ثلاثة أحجار متراكبة، قرب بركة نينوفر؟

كان المكتب المُقام في سماء برج مونتبارناس غارقاً في ضوء ساطع، ذلك الاثنين صباحاًا . حسناً، قالت أليس في نفسها . يعتقد الهندوس أنّ الله يوجد
 ولو كانت الأنا خاصّتي ترغب أن يكون الهندوس على حق! فجأة انتابها الشك. ماذا كان ردّ المسيح بالتحديد حول هذه النقطة؟ تتذهِّر أنه تلقى مثل هذا السؤال لكنها نسيَت ماذا كان جوابه . إذا كانت رؤية المسيح


 سبع أو ثماني مرات، وأصبحت على دراية بالنصوص . وأخيراً وجدت ما تبحث عنه، الآية 21 من الإصحاح السابي
 من الفريسيين : مَلَكُوتُ اللّهِ فِي دَاخِلِكُمْمْ أغلقَت أليس كتابها المعدَّس وهي تشعر بالإحباط.

لا بأس. في جميع الأحوال، هي لم تؤمن أبداً بوجود إله.


 حقيقة كونية.
تركت نفسها تسترخي على كرسيها وتملَّدت. إمكانية وجود الإله الداخلي كانت الوني الوحيدة التي من المدكن أن

 تعليم؟ آدم وحواء، جنّة عدن، حكاية جميلة، لكن نحن نعلم بحدوث الانفجار الكبير . . . استدارَت نحو زميلها المنهمك على حاسوبه كالعادة.

- رشيد؟

أصدر جواباً على شكلِ دمدمة، ونظرته مسمَّرة على الشـاشـة - في ملفاتك الخاصة بالمحاضرين، ألا يوجد عالم فيزياء، بالصدفة؟ أو عالم فيزياء فلكية؟

تنهّ
انتظرت أليس لحظات حتى نقرَ على لوحة المفاتيح. - جاك لابوري، دكتور في الفيزياء الفلكية، متخصّص فيّ في علم الفلك خارج المجرة، باحث في معهد الفيزياء الفلكية في باريس . هل يناسبك؟

- رائع! كم مرة حصلت له على محاضرات؟ - هيا . . . جعلناه يحاضر أربع مرات عند زبائننا .
- جيد، لن يرفض أن يساعدني ربع ساعة! هل يمكن أن تأخذ لي موعداً هاتفياً معه؟
- . لستُ مُساعِدَتك
- من فضلك. . .
- سأرى
- أنتَ ملاك.

لم تعاوِد أليس التفكير في ذلك واستغرقت في ملفاتها إلى أن
 غداءها . كانت متأخرة في عملها فمنحت نفسها استا استراحة قصيرة لتأخذ شطيرة في مكتبها . شغلتت المذياع على حاسوبها . برنامـج ضحك وأغاني . ممتاز لتقوم باستراحة وتنعش أفكارها وها وهي تأكل
بسرعة شُطيرة جونبون بالزبدة .

ابتسمت عند سـماع صوت ريـجيس لاسباليس، في المسرحية الهزلية القطار إلى باو مع فيليب شوفالييه
لكن ذهن أليس عاد إلى موضوع التحرّر من الأنا . نظراً إلى ما يبدو لإجـماع -ولو أنه متـجـاهـل - عـديـد مـن الـديـا
 توصلت بتلك الطريقة إلى . . . يوجد من حاول.
الـ . . . تلك الحالة الرائعة التي عاشتها للحظات عند هرمس .
التحرّر من الأنا . . .

الأمر ليس صعباً بالنسبة لها . لم تُعن تحسّ أنها تتوفر على أنا
قوية، عندما.. .

كان لديهم مئاكل .



 طبعاً لعالم السياسة، الذي يحصد الكاريكاتير في هذا المجال . آه، يوجد نجوم، هيه، هنا !
 كي تتدرّب على التخلص من الرغبة في السيطرة وتسترخي. - سلام أليس رفعت عينيها . وجدت لور من قسم الموارد البشرية. امرأة شابة جميلة، دوماً متكلِّفة ومتعجرفة. - سلام لور، بخير؟ تستفزني!

- آه . . تستمعين لبرنامج ضحك وأغاني؟ قالت ذلك بنبرة متعالية . أحسَّت أليس في الحال بالاحتقار الذي ظهر في الابتسامة، وأحسَّت بالخجل .
- لقد شغلت المذياع للتو، لا أعرف ماذا يكون . .
 الاستماع لإذاعة فرنسا الثقافية.
 أجل، تستفزني!
- سأضع هنا ملفاً من أجل رشيد. لو أخبرته عند عودته من

ابتلعت أليس غضبها . غضب من هـه الزميلة التي عامَلَتها بتعالِ. غضبٌ من نفسها لأنها فشلت بمجرد أن عقدت نيتها . . . أخذت نفسها وحاولت أن تهدأ .
 ثقافية؛ أين المشكل؟ ذلك لا لا يقول شيئاً عن مستواها وع أن ذي ذلائها! من حقّ أي أحد أن يسترخي، لا أْ
 ليحدث؟ ذلك لـم يكن ليغير شيئاً في ما كانت عليه فعلاً، إذاً لماذا أحسَّت بالضيق وصدرت عنها ردّة فعلِ رغم قرارها؟ ليس حتمياً!
أعادت شريط حديثهما، كما كان ينصحها توبي كولينز غالباً،



 الأنا، بطبيعة الحال. . . إذاً الأنا الخاصة بلون بلور هي التي حرَّكت الأنا خاصتها! يستفزني!
في جـميع الأحوال، لقد وجـدتك، وهـذا ليس أفخـل شيء

كان ذلك بالتأكيد، أصبحت مقتنعة بذلك، في الطبيعي لم تكن

الأنا خاصتها مضخّمة، ولم تكن تعتبر نفسها شخصاً مهماً، ولا


وأن يمرّوا فوقها كي يرفعوا قيمتهم .

بعد ما قيل، هو جد سرئ
فهمت أليس إذاً أنها ليست حرة ه إذا كا كانت هيئة الآخرين قادرة على أن تجرّها نحو الأسفل، هي التي تسعى إلى الارتى إنقاء روحانياً،
 تأخذها إلى الأنا خاصّتها
أجل، سيدي، هو يصلُ ويتوقف. لكنه ينطلق في الحال.
 موقف السيارات تحت الأرض في عمارتها . كانت قد الثقَت الجارة التي تسكن تحتها، متكلِّفة مساء يوم أحد كما تكا تكون أينا أيام العمل . كانت أليس قد ركنت سيارة الرينو سينيك المغبرة وتجا أتجرّ أقدامها نحو أحو




 غرفة زائدة يمكنْ أن تشتري بكلٌ يُسر سيارتَي ميني أو ثلاث
 آه، لكن لا شيء يو قفها! ومع ذلك، هي كانت تعرف منذ زمن بعيد بأنّ قيمتها لم تكن لها علاقة مع ممتلكاتها، وأنها الأنا هي التي تصرخ فقط. لكن الأمر

كان أقوى منها، كانت الأنا خاصتها شبيهة بشيطان محبوس في قمقم، قمقم تفتحه أنا الآخرين كما تشاء، وتجاء وتجعلها تعاني . الأنا كانت في النهاية أكبر مصدر للمعاناة بالنسبة إليها لم أذهب . . . أخذت أليس نفساً عميقاً
 ساعتين من التأمل كلّ يوم . . . بعد كل شيء، هي تحسّ أنها قد بدأت تتطور منذ بضع سنين،


 جد تفاعلية في الماضي للدغات الآخرين. كان الان الأمر كما لو ألوا أنها وهي تتعلّم أن تحب نفسها، فقدَت من الطبيعي قليلاً من الأنا . ذلك الكا لـا
 الذات وجهان لعملة واحدة؟ في النهاية، ربما كان الأشخاص الذانين يتقمصون دور الأنا، الأشخاص المزهو الموون بأنفسهمه، المتغطرسون جداً، هم في الواقع الذين عانوا من جراح في ذاتهم؟ أصبحت أليس تحسّ ذلك، أن تواصل تطوير ثقتها بنفي فيها ونيا وفي الحياة، وتطمئن على قيمتها الحقيقية سيساعدها الحـا في الإقلال من التصدّي للهجمات، والإقلال من إظهار الأنا خاصتها . وإذا كانـا كانت عجرفة الآخرين بسبب جراح مخفيّة، ربما كانت الشـفقة عليهم مناسبة أكثر من ردّ الفعل؟
شكراً لك با إلهي، لقد شُملته الرحمة. لو أستطيع أن أهدئ الأنا فقط، وأن أتخلّص منها، وأن أتحرر

منها ، سأكون سعيدة، فخورة لأني حقِّت ذلك. . . فخورة؟ فخورة؟ لكن مَن سيكون فخور آ؟؟؟ الأنا . . .؟ النجدة! الأنا تريد النـ أن أن تستولي على هُويتي الجديدة كإنسانة تخطو نحو الروحانية!!! مثل شخصية رسم فوتش!
أنت من . . مَن هناك . . . كيف يمكن أن تسير الأمور؟

## 20

- بلى، بلى، كلّ شيء على ما يرام. فقط أشعر بيعض التعب . في الحقيقة، الأحاديث القانونية حول مائدة العشاء تلك عند
 تحتمي في أفكارها . ثم أيّ فكرة لقبول دعوة مساء الاثنين! الطريقة المثلى لتظلّ متعبة طيلة الأسبوع. شربت جرعة شمبانيا وأخذت بسكويت على أحد الأطباق . في أحد أركان الصـالون كان أحد أطفال الأسرة يشـاهد ألـد التلفاز ، ساقطأ على مقعد أكبر منه . إعلان لعطرِ رجالي يَعِلُ بتحويلك إلى إلى رجل سوبرمان لا يقاوم. ابتسمَت أليس .
كانـت الأنا عتلـة يسـُل استعـمـالهـا . كـان أصحـاب الإعـلان يتحركون على أرضية مخملية . لا شيء أسهل لبيع أحد المنتجات من أن يشجِعونَكَ على تكوين صورة إيـجابية عن نفسك؟ مجرد ذِكر أنّ هذا المنتج أو ذاك سيدعم الهُوية المزيفة التي نعتقد أنها نحن، أنـو وأنه

سيرفع من فيمتنا في أعين الآخرين وفي أعيننا، ويصبح هذا المنتج

 ندريجياً هو السيد، هو اللهن .. .
كلّ الناس يعانون من الأنا، الأنا خاصّتهم والخاصة باليّ بالآخرين ـ
 العكس، المـجتمع بأكمله يدفع إلى تضخم الأنا مصلحة نموذجنا الاقتصادي .
 القناة تعرض حواراً مع سياسي. في الماضي، كانت الـيا اليس شـئوفة

 بالتأكيد لا يمكن أن يكون الجميع جوريس أو ديغول، لكن طيب. التقطت أليس بعض أجزاء الحورار . الحـي كان المذيع نفسه يصبّ

 تهمّ استراتيجية الوظيفة، أو الطريقة التي سينجح بها الرجل أو لا في الوصول إلى السلطة بالتفكير في ذلك، أدركت أليس أنّ الانتسام يمين يسار نفسه



 أن يُخرِجوا لهم فزّاعة المعسكر الآخر ، استنفار كاذب، فيأتي كلّ

واحـد ليصطفت بـُطف في معسكره دون أن يـحتاج إلى تفكيـر . الانقسام يمين يسار مخلدّرٌ ديمقراطيّ فوي
كانت نظرة الطفل قد التهمتها الشاشة، في حين كان يبدو أنه لا يفهم شيئاً كثيراً.
في ركن آخر من الصالون، كان مراهق الأسرة يُظهِر حماسهُ في
 لأنه كان يُصدر ردود فعلٍ مدهشة . قضمت أليس البسكويت وهي تراقبهما .
لم تكُن الخطوات الروحانية من اختصاصهـا الخـي ، وكانت تحسّ بالعجز، الشعور الذي تنبهه. تجربتها الطويلة في التنمية الذاتية علَّمها ذلك، في جميع الحالات، يجب أن تحافظ على الثقة. حالة الثـة الثقة تُتيح للمرء أن يصلَ إلى موارده، التي هي ضرورية ليتمكَّن من إيجاد حلول للصعوبات. اليأس قاتل .
كان المراهق يحرِّك مَضربه الدائري بخفّة على الوس الوسادة الهوائية كي يضرب الطابة نحو مرمى الخصم ويواجه ضربات شقيقه . كانت الطابة تتحرّك بسرعة مجنونة، كان الهواء النابض يبلِّد كلّ احتكاك ، كلّ مقاومة . كلّ مقاومة. . .
ابتسمت أليس . سيكون جيداً لو استطاع المرء أن يبعث هواء
نابضاً في السحايا كي يبدِّد كلّ مقاومة لدى الأنا!
تذكرت فجأة مقاربة توبي كولينز، خلال العلاج
 الأفضـل أن نستعهمل الـمَكـر" . والحقيقـة هي أنه صـاغَ عـدداً مـن

التقنـيـات، أحيـاناً مضحكـة الاستخـدام، تتيح الالتفـاف عـلى المقاومات.
شربت أليس جرعة شمبانيا
وماذا لو نقلـت تقنيـات تنـمية النـخصصية هـاته؟ عـلم النفس
الحديث في خدمة الروحانية . . . لماذا لم تفگٌ في ذلك من قبِ إذا كانت تنمية الشـخصية ينقصها العمق الروحاني أحياناً، فالروحانية تفتقر بشكل كبير للأدوات النفسية حتى تتيح للناس الاستفادة منها في حياتهم .

الأفكار الأولى التي يجب تطبيقها .
متحمُّسة، أمسكت زجاجة الشمبانيا وسكبَت لنفسها . - يبدو أنكِ تشعرين بتحسّن! قالت زوجة زميل بول. ابتسمَت أليس وأقرَّتها .

- ليس مضحكاً، أنتَ تفوز طوال الوقت، قال الشقِيق الأكبر وهو ينسحب.
جلس مترهلاً على مقعد قرب الشقيق الأصغر أمام التلفاز . - خفضا الصوت قلليلُ، طلبت والدتهما . - هل ترغبين في القيام بجولة، سيدتي؟
- جولة؟ قالت أليس وهي تضحك. لم أجرِّب هذا النوع أبداً ! - إنه سهل، كما في كرة القدم. - لم ألعب كرة القدم في حياتي في

تردّدت أليس لحظة ثم نهضت. أمسحَت المضرب الدائري الذي

تركَه الشقيق الأكبر وأخذَّت مكانها قبالة المـراهقَ . كان بلا شك ممتعاً أكثر من النقاشات القانونية. بدأ بإعطاء نبضٍ خفيف للطابة ناحية أليس، أعادتها من دون مشقّة بضربة من المضرب الدائري الذي جعلته ينزلق على المـائدة .
 كلّ شيء كان مسألة ردّ فعل، وتركيز لتعبئة كلّ قدراتها من الون أجل أن تردّ في لمح البصر . ومع ذلك، لـم تكُن أليس تركِّز . إطلاقاً .


 تماماً وهادئة، وتردّ على كلّ إرسال دون تفكير، دون أن تطرح أسئلة تكتيكية، فقطط بالرغبة في أن تفعل أفضـل . كانـت ذراعها ونـا ويدهـا
 أن تحاول أن تراقب بالإرادة . سُّجلت هدفاً، الشيء الذي تركَها لامبالية، واصَلَت اللعبَ من
 تتسارع، أسرع فأسرع. كانت كأنها مخدَّرة، لا مستثمرة عقلياً، ولا
 فيما تفعله، مع استمتاعها باسترخاء غنا غير عادي بالنسبة لها . كانتا كانت
 تفعله دون أن تكون تستجيب لأمر من العقل . وكان ذلك يسير بدقّة
 إلى سرعة قصوى، من دون مجهود . في إحدى اللحظات، أعلنَ المراهق عن نهاية الجولة وانتصار

أليس . أدركت حبنئذِ أنه كان يتصبّب عرقاً ولم يحقِّق ولو هدفاً

- مدهش، قال المراهق، لم أرَ هذا أبداً . أنا أتدرّب منذ أربعة أنشهر، لـم يتغلب عليّ أيّ من أصدقائي أبداً . أنـتِ محترفة أنـرّ، في
الواقع، هيه؟
- إنها أول مرة ألعب فيها .
- لا أستطيع أن أصدِّق هذا ا آرثر
 كان يبدو ملصقاً إلى الصور الدنيئة التي تبّهّها نشرة الأخبار . - انسَ، قال المراهق . الـي الماما؟
- نعم، عزيزي.
- هل رأيتِ صديقتك؟ إنها تلعب بسرعة مدهشة.
 - لكن لا، أريها، هذا هنا جنون. انظري ماليما
 بالإطراء لكلامه. أخيراً، كانت سعيدة لأنها حضرت الألما الأمسية! بدأت المقابلة تحت عين الأم المهتمة

المقابلة التي استمرَّت في سرعة قصوى. لعبَت أفضّ مرع ما ما تستطيع.
 انهزمت أليس أمام المراهو.
- صحيح أنها تلعب بشُكلِ جيد، قالت الأم
- لعبت بشُكلِ أفضل بكثير قبل قليل، لقد فاتكِّك، هذا جنون! شكرته أليس ووافت الراشدين

في ركنها، واصل التلفزيون عدّ أخبار اليوم أمام الطفل المتبلّد.
 كانت تحسّ أنها مرفوعة . احتفَّت في ذهنها بما عاشته للتو . لم تكُن مقابلة هوكي . لم تكن مقابلة.
لا علاقة مع الرياضة، المنافسة، ولا حلا حتى الفوز أو الفشّل . كان شيئاً آٓخر .
كان إدراكاًا . فَهُماً .
إذا تصرَّفت بثُقة، وإذا كانت حركاتها تستجيب لتتحفيز من قبل الأنا ولا تخدم مصلحـن حينئذ أن تأخلذ قدرة مدهشة، تقريباً غير طبيعية . كما لو أنها كانت تتوفر على قدرة لا تملك زمامها، قوة ليست سوى قوتها الموجّهة . الموجة التي تحمل في داخلها قوّة المحيط .
 الاكتشاف. ما يمكن أن يُحِدثَ في الحياة.

تم فكّرت في المسيح
كان يلحّ على أن يبرىئ المرضى في معزلِ عن الأنظار، ويطلب ألاّل تُذاع النتائج المحصل على عليها . هل ذلك كي لا يفقد قدراته بترك فـك الأنا تستولي على إنجازاته؟ أو رغبة في المثالية، كي يُريَ الجميع أنه توجد علاقة بين الاستغناء عن المـجد وقوة أعمالنا؟ مرَّرت يديها في شعر ها ها
كانت قد نجحت عند هرمس في التخلّص للحطظات من الأنا وأحسَّت براحة فظيعة. خلال لعب الهوكي، استشفَّت قوة الأفعال العارية من الأنا . أصبحت أليس مقتنعة بذلك أكثر فأكثر : املكوت فرة الافي

السموات" الذي تحدّث عنه المسيح طيلة الوقت لا علاقة له بجنة بعد الموت، أو في نهاية الزمن، ولا حتى بمجيء الحكم الإلهي كما يُّدعى . على أيّ حال عندما كان تلامذته -الذين يبدو أنهم لم يكونوا
 يُجيب، بشكلِ لا يتغيَّر، أنه لا يأتي مثل حدثِ يمّ يمكن رؤيته، وأنه في الواقع قد بدأ بالفعل . لم يكن الأمر إذاً يتعلق بحدث ألو أو حادثة لها تاريخ محدّد في الزمن
الـملكوت، كانت قد استشعرته خـلال حـديـهـا مـع رافـايـيل

 الآخرون. واحـُّ كان زمنياً، والآخر روحانياً . الواقع اليومي كان كان




 أنه كان في ذهنها تسجيل أهداف، والفوز بالجولة الجد الج كان عان عقلها يستبق المستقبل ويريده منتصراً . كانت قد عادت إلى الى الوقتي
ابتسمت وهي تتذكر مقولة المسيح التي فهـمتها في في البدي البداية على
 يمكن أن ننصح الناس بألّا يكونوا بعيدي النظر؟ أصبحت الآلن تفهم
 تخص بُعداً آخر يدعو إليه الناس .
ربـا كانت تلك هي الـحياة الأبـدية التي كان يـعُُ بهـا على

الدوام؟ حياة أبدية لأنها ليست وقتية؟ كانت تتذكر ذلك التطويب

 انْتُقَلَ مِنَ الَمَوْتِ إِلَى الحَيَاةًا . كانِّ يكون المرء ساذجاً كي يتقبّل كلاماً من هذا النوع، أنـو أن يصدِّق أنه بعد


 سيطرة الأنا، يكون بعيداً عن الحقيقة، نخطئ حول من نـن انكون ونا ولا

 يموت المرء في أحد المستويات كي يُبعث في مستوى آنر آلـر


 الأبدية كانت ذلك الواقع الآخر الذي لامسرا لامسته أليس، واقع يمكن للأحياء الوصول إليه!

- تبدين غريبة، أليس، في ماذا تفكرين؟ اليه انتفضَت أليس. كان زميل بول. - في الحياة الأبدية، وأنت؟ - آه! طريقة جميلة للتخلّص من السؤال . خفَضَ صوته ليضيف : - لا بدّ أنّ عندك أفكار لا يمكن البوح بها . لا - فلنقُل فقط إنها لا تُسمع . .

ضحك وملأ كأسها بالشمبانيا. قرعا كأسيهما. لا تُسمَع بالنسبة إلى كثير من الناس، فكّرت أليس . ليس من السهل اقتسامها.
تنهلت. كان من العقل أن تحتفظ بكلّ ذلك لنفسها. أن تتفادى






 عامّة مذلّة في الأجور قد حقَّزَ حدسها لتطبيق المبدأِ المّا المسيحي بتقديم الخد الآخر . بداية انطلاق المغامرة. . .
تنهدت مرة أخرى.

أن تحتفظ بكلّ شيء لنفسها أعقل .
شربت جرعة شمبانيا .
وفي الوقت نفسه، تصرف أناني، لا؟
أنا-ني . .
عضت شفتيها .

- مستحيل! أطلقَت بصوت خفيض . - عفوأ؟ سألها المراهق .
- لا شيء.

يجب أن تتصرّف بحيث يستطيع الجميع الاستفادة من ذلك، أن يتمـكن الجـميع من إيـتاف إفسـاد حـياتهـم بسببـ الأنـا! جـميع الـيع
 الذين . . .

- ماذا ستفعلان خلال نهاية الأسبوع؟ سألها الزميل .
 المستنقعات. . . - لا ، قالت أليس. نهاية هذا الأسبوع سنذهب إلى كلوني!


## الجزء الثالث

حان الوتت لتـنتظوا أخيراً من النوم [. . .].
قد تناهى الليل وتقارب النهار
فلنخلع أعمال الظلمة،
ونلبس أسلحة النور .
12 ، XIII رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية،

## 21

صرّ الباب الخشبي المبطن بالجلد على مفصلاته، ثم انغلق في صوت منفاخ مكتوم. عندما دخلت أليس إلى الكنيسة، أحسَّت برائحة الحجر الرطب المختلطة بالبخور المألوفة. كان صدى صوت



 كان اسمه قد نُقُش باهتمام على البرونز من أجل الأجيال القادمة . . . صَعدت أليس الجانب المنخفض في صمت عـي الما كان عدد الأوفياء
 سيردغو، المستقيمة في كرسيها في الصف الأول على حـلى حافة الممرّ،

 المتأتئٔ من الجهة الأخرى للمـمرّ، جيرمين وكورنيليـا، بنظارات نصف دائرية، كتاب الصالاة في يد والسبحة في اليد الأخرى .


الكهنوت الأسود والطوق الأبيض الصغير، بارزاً أمام الجدران الحجرية الباهتة.
نطق الكلمات الأخيرة فدوّت آلات الأرغن الكبيرة بينما نهض
 باخ. اغرورفت عينا أليس بالدموع، كما يحدث في في كلّ مليّ مرة تسمع يسوع فليدم فرحي. يتمكن بعض الفنانين فعلاٌ من التأثير في المرء بعقق .
اقتربت الراهبة التي أصبحت أليس تكنّيها الأخت إيكيا ببطء ودسَّت في يدها ورقة صغيرة قبل أن تختفي . بسطت الينّ أليس الور الونة،

اقتباس جديد من الأناجيل مكتوب بخطّ اليد.
انتظرت بصبر أن تفرغ الكنيسة تماماًا . توقف الأرغن، الْان رن آخر
 جديد. تقدَّمت أليس نحو جيريمي. رفع عينيه عندما سمعها تقترب، واستقبلها بابتسامة عريضة. - لقد عدت، قالت وهي تبتسم بدورها . - عدت. . .

- عدت لأشتغلَ معك.

قامت ببضع خطوات حول المذبح، بهـدوء، وتمهّل . دوى صدى خطواتها في الكنيسة الفارغة. - أظنّ أنه لا يزال هنا بعض الأشياء الصغيرة التي يجب أن

لاحظَت أن جيريمي يستمع إليها بمزيج من الخوف والاستمتاع. - سنمرّ إلى الأشياء الجادة. بدءاً من الآن، سنوصل المحتوى الحقيقي لرسائل المسيح.

- باختصار، سنوقف الحمافات. قام بحركة تراجع بالكاد مرئية.
- تحبين إثارة الآخرين، أليس كذلك؟ قال بنبرة فيها تسلية.
 الملون، بدا أنّ القديسين ينظرون إليها باهتمام. في أعلى عموده، بدا بيدو بيرلو كأنه يفرك أعين وجوهه الحجرية الثلاثة. - هـل لـديـك فكـرة عـن الـــن الـذي نقـرأ فيـه الـمـيـئولوجـيـا

الإغريقية، عامة؟

- عشرة، أو اثني عشر؟
 ســحــق؟ ذلـك الـنـوع مـن الـتـأمـلات الـذي يــــــبـ لـك في دوار ميتافيزيقي. ومع ذلك، قليل هـم الراشدون اللذين يقرؤونها، أليس كذلك؟ لمـاذا؟ لمـاذا يتركون أمر قراءتها لأطفال العاشرة الذين لا يفهمون المعنى العميق في حين أنها تحتوي على ما يمكن أن يغذي
 مـجموعة حكايـات لا تصدّق، صالـحة لجعل الأطفـال يـحلمون.

رنّت كلماتها الأخيرة في الصحن . - أرى إلى أين تريدين أن تُصِلي الصير

- لقد اهتممت بالرموز والتعبيرات المجازية في الروحانيانيات الشرقية، لقد قرأت كامبل، مئات الصفحات لتحليل ميثولوجيا العالم
 يسبق أن سمعتها أبداً في أحد القداديس.
- ريما لم تحضري ما يكفي

ضحگَت أليس

- وفهمت خاصة أنّ الأحداث الخارجية التي توجد بها تصف
 المعنية تُضحكنا لأننا نجدها، في الأفضل ، من دون أساس أو أسوء من ذلك خرقاء.


## تحجر جيريمي قليلا"، بينما تابعت :

 والعواطف التي تزعزع استقرارنا، وأنك تكتفي بمدلـ

 لإصابتها بدوار البحر . . . إذا واصلت التحدّث عن الهـر الهجرة كما لو




 الـمسـار الداخلي الذي يمكـن أن يقود كلّ واحـد منـا مـن العبودية

 الوقت على مقاعد الدراسة يضححكون. إذا كنت تجلد الخطيئة دون أن تفسِّر لنا أبداً أنَّ المبالغة في اتِّباع الشُهوات يقلِّلِ من حظوظنا في
 صحيح بالنسبة إلى كلّ الأمثال التي حكاهـا المسيح، إذا لم تقدّموا

المفاتيح كي يتمّ فكّها والتقاط الرسائل المفيدة كي يتقدم المرء في الحياة، فالكل يضحك منها -وأنا أولهم- ويهجر الكنيسة.
تنهّد جيريمي.

- أجدك قاسية بعض الشيء
- في لحظة ما، يجب أن يعرف المرء كيف يقيس نتائج أفعاله. - تبدين واثقة من نفسك بالنسبة إلى قياس نتائج أفعالنا نحن، في جميع الأحوال . . .
- امسـك، استططلاع حـديـث لـلـرأي. 34\% مـن الـفرنـسيين يعتقدون بوجود الشيطان كشخص . هذه نتيجة أعمالكمب! و59\% مك من الأميركيين . لقد نجحتم هناك أكثر أكر . ساد الصمت فى الكنيسة .
- ربما كنت تظهرين أعمالنا بشكل كاريكاتوري؟ قال بخجل .
ابتسمت أليس من جديد .
- انظر إلى المتزمتتين . . .
- مَن؟
- جيرمين وكورنيليا! تحفظان كتاب الصالاة عن ظهر قلب. هل تجد أنهما صاحيتان؟
خمّنت أليس أنه يحبس ابتسامته . ثم هزّ رأسه بطريقة رافضة .
 أَخِيكَ، وِلَا تَفْطِنُ إِلَى الَخَشَبَة التِّي فِي عَيْنِكَ؟ ا .
- حسناً، أقبل الإطراء. لكن أنا لـم أقضِ سِّ أقين سنة أتردّد على مكان عبادة بِدَأب . . .
تنهد عوض الإجابة، وهو يبدو مستسلماً.
- نـحن في القرن الواحد والعشرين، جيريمي! استيقظو!! استيقظوا حتى تتمكنوا من إيقاظنا . . . ظلّ صامتاً لحظة طويلة قبل أن يتحدّث . - إذاً تريدين أن نشرح الاستعارات، هو ذا؟
- أجل .
- المشكلة هي أنّ الجميع ليسوا ناضجين لتلقي هذا الخال الخطاب. لهذا السبب كان المسيح يعبِّر من خلال الأمثال عندما كان يخان الي الحشد، في حين أنه لم يكن يتوانى عن تفصيل كل شيء للحواريين الذين كان قريباً منهم.
كان جيريمي ممزّقاً . أحسّت أليس أنها زعزعت قناعته لكنه كان
لا يزال يقاوم.
- ذكرتِ الروحانيات الشرقية ـ المعلمون الروحانيون الآسيويون
 كانوا يوصون بألّا يُقال للناس ما ليسوا مستعدّين لسماعه . - أنا متأكدّة أنّ العديد من الناس مستعدّون. هزّ رأسه بتفكُّر .
- كان المسِيح يوصي بالحذر الشديد في هذا المحجال. . . - مَن كان شديد الحذر لا يفعل شيهناً .

 فَتُمْزَّكَكُمْ" .
- أتباع أبرشبتك يقذّرون المقارنة . انفجر جيريمي من الضحك. - لا تُقوَليني ما لم أُقُله، ولا فكّرت بـ به!

هزّ رأسه قبل أن يضيف: - أنبِ فعلاٌ عنيدة! ولا ترين إلى أين يمكن أن يؤدي بنا كلّ هذا. . .

- هذا ليس خطئي، عندي خشبة في عيني. تنهّ بعمق -- حسـناً. .. إذاً تريدين تفسير الأمـنال. مـاذا أيضـاً؟ لأني أفترض أن هذا لا يتوقّف هنا .. .
ابتسم.
- الا يمكن أن نخفي عنك شيئاً .
- توجَد مشكلة في الكنيسة بحسب رأيي، وهو أنهم يطلبون منا أن نصدّق دون أن نتحقّق، دون أن نجرّب الِّب. بينما تدعو الهندوسية إلى التجربة والاختبار .
- وماذا تقتر حين؟
- أريد أن أقترح تمارين روحية تُستلهم من التنمية الذاتية، كي
 ولو قليلاً الواقع الآخر، الشاطئ الآخر ، كما كان المان المسيح يقول.
 عبادة! لا يمكن أن نقوم بتمارين. نحن لسنا عند توبي كولينز ! يجب أن نحترم تقاليد الكنيسة . . . - التقاليد؟ لكن المسيح كان أوّل من يخرق التقاليد! حصل أن

 غذائية صارمة.
- أليس، أنا مضطر لاتِّاع الطقوس الدينية، هل تفهمين؟
- هل يـجب أن أذكّرك بكاملام أشُعياء الذي كان المسِيح نفسه



 إنْ لم يُُن فقط من أجل أن يتعارك مع التجار .
هزّ جيريمي رأسه وهو يبتسـم. لكن أليس كانت تحسّ أنها
تحر جه .
- دعنا لا نخلط بين الهدف والوسائل. تقالبدكم، هي خطابات وطقوس تمّ تصوّرها في فترة متأخِّرة على أنها أفضل وسيلة لإيصال


 والخرافات، والمعتقدات الخرقاء. ربما كان يكفي إضافة معتقدات جديدة كي يتبعوكم، كان البشر في حاجة إلى التوجيه. ليس اليوم،
 العبث. الناس في حاجة إلى أن يفهـموا . يجب أن تفصّل الأشياء وأن يجربها الناس
- انظر إلى الهـندوسيـة، قبل ألفي وتمـانـمائة سنة، انفصل المعلمون الأوبانيشاد عن طقوس الفيدا كي يقتربوا من المعنى العميق لرسائل الفيدا . حان الوقت لنقوم بالشيء نفسه اليوم في المسيحية

بدل التُبّث باسم تقليد مزعوم بخطاب فَقَدَ كلّ معنى في أعين أغلبية الناس قطّب جيريمي .

- ما هي الطريقة التي تقترحها لمساعدة الأوفياء في التخلص من الأنا؟ الجلد؟ الخيش؟
- الشيء الجميل معك هو أنّ الأمر ليس أبداً كاريكاتورياً . ضحكت أليس
- التأثيـم، في جـميع الأحـوال . مـنذ قرون وهـو يعفِّن حياة المسيحيين دون أن يضيف لهم شيئاً . وماذا لو حاولنا شيئاً آخر؟
 - يوجد أكنئر من ملياري مسيحي في العالـم. كـم من بينهـم الـم استطاعوا رؤية النور؟ كم منهم استطاعوا الوصول إلى اللى الواقع الآخر الذي ينفتح للمرء عندما تنمحي الأنا؟ رغم مرور ألفي سنة وأنتم تشتغلون! لا بد أنّ المسيح يتعذّب في قبره!

رفع عينه نحوها بيطء.

- هو لم يعُد هناك، أليس .


## 22

- ليس هنا .
- ألِحّي! ربما ذهب إلى الحمام.
 تتوالمى. كان قد مرّ على الأقل خمسية عشر الموعد الهاتفي مع جاك لابوري، عالم الفيزياء الفلكية الشهير . وهو لا يمكن أن يخلفه. تتالت الرنات، وفي الأخير فتح الخطط. - السيد لابوري؟ - نفسه. أحسَّت أليس بالارتياح - لدينا موعد، أنا ألـ . . .
- نعم، كان لدينا موعد في الساعة الثانية بعد الزوال ولا وقت لدي الآن.
- الثانية؟ كنت قد كتبت الثانية والنصف، أنا مرتبكة . . - أمامي القليل من الوقت، يـجب أن نؤجل حديثنا، إلّا إذا

كانت عشُ دقائق كافية لأجيبك. كلّ شيء يتعلق بما إذا كان سؤالك معقداً

- لا أبداً، أنا فقط أريد أن أفهم خلق الكون! سمعته يضحك. - في الواقع . . .
- يمكن أن أكتفي بالنسخة الموجزة. ولو كان ممكناً المبسّطة، معرفتي في الفيزياء جدّ بسيطة
- مو افق .

مرّت لحظة صمـت قصيرة.

- انطلق كلّ شيء مـن الفراغ. فراغ صغيرة ومكيّفـ، ملبيء بالطاقة، وقع في داخله انفجار عظيم، كان كان بداية نشأة الكون الـون - الانفجار البدئي، أفترض
- حدث ذلك قبل 14 مليار سنة ـ انبعثت طاقة وتمدّد الكون في
 والمحجرّات عن التباعد أكتر فأكثر بعضها عن بعضل من فوضى

 الانفجار هي الهيليوم والهيدروجين، وهي عناصر جد بسيطة بردت
 تركّزت المادة بعد ذلك وتجزأت. وبعد أن تعرّض لضغط شديد، اشتعل الغاز الحار . إنها نيران التخليق النوري النجميـ النـي انم تكوّنت النجوم الأولى . - ظهرت الحياة في ذلك الوقت؟ - الحياة بالمعنى البيولوجي للمصطلح ظهرت بعد ذلك بوقت

طويل . في البداية تكوّنت الشُمس، نجم تحيط به تُمانية كواكب من ضمنها الأرض، قبل 4,5 مليار سنة. ظهرت عليها الحياة منذ 3,8 مليار سنة، والإنسان، منذ فقط بضع ملايين سنة. - ما الذي أتاح ظهور الحياة؟ - من خلال تفاعالات الانصهار النجمي في قلب النجوم الأولى تشخّلت عناصر كيميائية ثقيلة . عندما انفجرت تلك الـك النجوم التي هي عبارة عن شموس عظيمة، زرعت في الكون عناصر كيميائية، ثمرات أحشائها . على كوكب الأرض، التأمت تلك الشـا فـا تعطي الحيـاة. أقلّ ذرة من أجسـادنـا ليست سـوى غبـار نـجوم، كي أستعمل العبارة العزيزة على هوبرت ريفز . غبار نجوم . . . فكرت أليـس في مـفهوم الوحـدة الأسـاسيـة في الـروحـانيـات الشرقية التي تحدّث عنها رافاييل دوفيرني . كانت كلماته لا تزال ترن الـن في أذنيها : يعود إلينا ، لتحقيق هذه الطبيعة الحقيقية، أن نرى وأن نحسّ بهذه الوحدة المخخفية، وأن نفهم أنَ الإنسان يُخَوّن وحدة مِع كل شيء .

- هناك سؤال آخر يؤرقني . . .
- متأُسّف، لا وقـت لـديّ الآن . فـلـنتفّق عـلـى مـوعـد آخـر . سأذهب إلى مرصد ميدلبري لثلاثة أسابيع • يمكن أن أقترح عليك أن نتحذّث بعد عودتي . ما رأيك في الأربعاء 10 أغسطس عند اند الساعة

الثانية زوالاًْ
!

- سَجَّلْتِ الثانية زوالاَ، أليس كذلك؟

أغلقَت أليس الخط. أحسَّت بنفسها معززة في رأيها، في رؤيتها

للأشياء. إذا لم يكن عندها تفسير للعالم الموازي الذي رأته، فإن خلق العالم المادي تفسِّره الفيزياء بشنل جـلـ جيد . لا يبدو أن وجود الإله كان ضرورياً لتحدث التفاعلات الكيميائية في الكون!

*     *         * 

كانت فترة بعد الظهيرة رائعة. في حديقة والدهـا المظلّلة، جلست أليس وجيريمي حول مائدة الحديد المزخرفيرفة في ظلّ شِجرة الجوز العتيقة يتذوقان كعكة بالبرتقال ويشربان الـشاي الذي كانـي تنبعث من إبريقه روائح الورد والياسمين . لأنّ زيادة 5\% في المـرتب لـم تكفِ لتمـويل سفر أسري إلى أستراليا، قررت أليس قضاء العطلة في كلوني. المكان فـا أقل غرابة، حقاً، لكن على الأقل، لا عناكب سـامـة ولا تماسيـح في الأنهار! كان بول قد احتجّ، لكنها استغلت نقطة ضعفه : "اتسجل طيلة الصيف في دروس الرسـم عند جان بيير جيلو، في شـارع ميرسيير . ذلك الرجل جل موهوب حتى أنه يستطيع تحويل مشتغل في طلاء المنازل إلى رامبرانت" .
قضمـت قطعة من الكعكة بينما كانت تستمع إلى جيريمي يقرأ بصوت مرتفع .
مهم . . . لذيذ . . .
قد يبدو لكم هذا متناقضاً، لكن من أجل أن تتحرّروا من الأنا خاصّتكمم، ننصسحكم بالبده بتـنمية الأنا في داخلـكـمه، لكن أنا سليمة. في الواقع، إذا جرحت الأنا خاصنكم، ميالاُ بسبب حكابِ خاصة أوقفت تطوبر تقدبر الذات، ستدفعك المعاناة التي ستنتج
 متكافئة، ستحاول الأنا خاصتك أن تلـت تستعيد السيطرة على الوضع،

وأن تكون رغم كلّ شيء، وستتطور بشكلٍ غير متوازن. حينثذٍ قد تغرق في قاع الهويات الزائفة التي ستتثبث بها بال الأنا



$$
\begin{aligned}
& \text { - واصل، سنتحدث عن هذا من بعد! } \\
& \text { تنهّد، متضايقاً، لكنه تابع القراءة . }
\end{aligned}
$$

أن تكانحوا ضد الأنا ليس حلاُ أيضاً، تأثبره الوحيد هو ألأِ أن
 صراعاً داخلياً . علاوة على أنّ المسيح كان يقول : ا"كُلٌ مَمْلَكَةٍ




"اطوبى للجياع والعطاش إلى البرّ، لأنهم يشبعونه"
انفجرت أليس من الضحك.

- هيا، واصل!

قضمت قطعة أخرى من كعكة البرتقال بينما واصل :




 نتعلّم ليس أن ننسى أنفسناً، بل أن نتجاوز شُخصنا ، وعندها ونحن

لا نبحث عن ربح شخصي، سنكتشف السلطة والقوة التي تكتسبها
أعمالنا

- طيب، قالت أليس، ما قولك؟

لم يُجب، السُيء الذي كان علاني

- يمكن أن ترفقه بصلصة كاثوليكية لو أردت.

شرب جرعة من الشاي الساخن
- في ماذا تفكر؟ سألته أليس .
- في كاهن آرس .
- من يكون؟
- كاهن من القرن التاسع عشّر .
- آه طيب. لماذا تفكر فيه؟

استغرق وقتاً قبل أن يجيب.
 الأعلى منه درجة يعتبرون عظاته ضعيفة في العقيدة، وقد قام أسقفه


أمسگَت أليس نفسها عن أن تعلن الانتصار، لكنها كانت تعره
أنها قد انتصرت.
عندما رافقته إلى فناء الكنيسة، بعد ذلك بوقت، كانت واثقة. سيعرف كيف يمرّر الخطاب، الخطاب المفيد للناس . رأته يبتعد ثم يختفي في بيت الكاهن - من فضلك، سيدتي؟ استدارت.

كان هناك زوجان في حوالي الثلائين ينظران إليها بهيئة خجولة.
كانا يمسكان بيدي بعضهمها مثل الأطفال، كان ذلك مؤثراً .

- صباح الخير، قالت وهي تبتسمم.

تبادل الزوجان نظرة، كما لو أنّ كلّ واحد مبنهما كان ينـو النـور أن

 - هل تعرفين أين يمكن أن أجد الأب جيريمئ


كان يبدو ظاهراً أنهما شعرا بالخيبة الـوا - سيُلقي القداس هذا المساء، أخافت، يمكن أن تتحدثوا معا معه بعد ذلك بالتأكيد .

- هذا المساء، غير ممكن. - نحن لسنا من الأبرشية، أضاف الرجل . جئنا من شارول، من بعيد - زوجي حارس ليلي، سيشتغل هذا المسـاء، لا يمكننا أن

أحسَّت أليس أنهـما مهـمومان، وفي الوقت نفسه منزعجان، كأنهما يعيشان وضعية جذّ حر جة. - هل تريدان أن أبلغه رسالة ما؟ تبادلا النظرات من جديد . - في الواقع، كنا نريد أن نعمِّد طفلنا الثاني - هل تعرفان الأب جيريمي؟ - لا ، يـجب أن نكلمه، قال الر الرجل راقَبَتهما أليس يبتعدان، يداً بيد . لـماذا بحققّ السـماء يريدان

تعميد ابنهمـا في كلوني وهما يقطنان في شارول على بُعد أربعين كيلومتراُ؟
أخذن طريق بيت والدها وهي تفكر في جيريمي

 عندها ما تخسره. يمكـن أن تخطئ، أو أن تضلّ ولن تتحمّل أية
 أن يخصِّص حياته للكنيسة، ورجال الدين الأعلى منه ينظرون إليّ إليه
 الشـعبي. لو أدار له الأوفياء ظهورهـم، لانتهى الأمر بالنسبة إلى وظيفته . . .
كانت واعية بذلك، وتحتفظ به في ذهنها، ومع ذلك، لا شيء
 كانت تحسّ به مثل نداء غامض .

## 23

- مَن أنت؟ سألت المرأة بصوت رخيم وعيتِ.
 الجدد. كانت قد أدارت كرسيها من القتن كي تواجه جارها ها، في آخر صت من الكنيسة.
 الثلاثينيات.
- أنت شخص عامل، وأنت أحيانًا شخضص متكاسل، قالت له بهدوء وبنبرة رقيقة. ومن الممتع أن تعرف أنك يمكن أنـا نـن نكون الاثنين في الوقت نسنه.
أقرّها الرجل ببطء وهو يستقبل بحسب إيقاءه هذا الككلام غير
المألوف.
- مَن أنت؟ سأله المرأة من جديد.
- أنا . . شخخص معترف به، أجابيا
 ومن الممتع أن تعرف أنك يمكن أن نكون الاثنين في الوقت

خَطَت أليس بضع خطوات في المـمر وسمعت ثنائياً آخر من بعيد. كانت قلقة لأنّ الأوفياء كانوا قد استقبلوا هذا التمرين النفسي ببرود. اضطرّ جيريمي إلى إظهار كثيرٍ من الرقِّة والروح التربوية كي

يشرحه ويبرّزه .
صعدت أليس الممر بصمت. أخيراً، في الكنيسة بدا الجميع يمارسون اللعبة، وإنْ كان بعضُ القدامى يصرّون أسنانهم . كان الأوفياء قد توزّعوا إلى مجموعات من شخصينـي ، وبدا أنّ كل واحد يتبع تعليمات التمرين بدقة . بقي جيريمي قرب المـذبح، كان يدقق في الحضور باهتمام،

وهو مهموم•
كانت أليس قد تـخيّلـت هـذه الـحصـة وهي تستلـهـم بـحرية من
 ثلاثياً، التخلص مل من تحديد الكينونة بالأدوار أو الصفات التي نتوفّر
 مكبوحة، وأخيراً إعادة توحيل هذين العنصرين المتضادين الادين في داخلنا مـ الإعراض عنن صورتنا أو حاجتنا إلى الكـمـال . أن يقبل الـمرئ الـو


صححوة في اللحظة الحاضرة.
إعادة توحيد نزعاتنا المتناقضة يحرِّرنا من التوترات والصراعات
الداخلية، ويقودنا إلى الانسجام التام
كان جيريمي حذراً، واستغرق الوقت الكافي كي يقدّم التمرين لأبناء الرعية. كان قد قَّمه بكلام المسيح: وَلَّنْتُ أُصَلِّي مِنْ أَجْلِ هَوْ لاءِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضاً مِنْ أَجْلِ الذِينَ سَوْفَ يُؤِمُنُون بِي بِسَبَبِبِ كَلِمَةِةِ

هَؤلَاءِ، لِيَكُونَ الجَمِيعُ وَاحِداً، [. . . لِبَكُونُوا وَاحِداً كَمَا أَنَكَ


 داخلياً جديداً . ابتسمت أليس وهي تفكر أنّ أيّ زائر يدخل فجأة سينطبع لديه بلا شك أنه قد دخل عند طائفة غريبة اقتربت خفية من امر أتين . - مَن أنت؟ سألت الأولىـ

بقيت الأخرى، امرأة في حوالي الني الخمئسين، حزينة وصامتة لحظة طويلة قبل أن نُجيب بصوت ضعيف. - أنا امرأة وحيدة .
 بالآخرين . . . ومن الممتع معرفة أنكِ يمكن أن تكوني الاثنتين في الوقت نفسه.
انتظرت بضع لحظات قبل أن تستأنف. - مَن أنت؟

- أنا . . . لا أجد من يفهمني

أخذت الأخرى نفسها.

- أنتِ لا تجدين مَن يفهمك، وأحياناً . . . تجدين من من يفهمك.

ومن الممتع معرفة أنك يمكن أن تكوني الاثنتين في الوقت نفسه .
 بسرعة. كانت الراهبة إيكيا تِدِّم لها ورقة مطوية . بسَطَّها أليس . كما العادة وجدت اقتباساً من الأناجيل .
وجَّهت إليها ابتسامة وسارت بضع خطوات وهي تضع الورقة

في حقيبتها بشكل آلي، إلى أن وصلت على مرمى السمع من إتيان
وفيكتور .

- ماذا؟
- مَن . . . مَن أنت؟ تأتأ إتيان. - كيف؟ أنا لا أفهم شيئاً في هذا التمرين! - قلْ . . . قلْ لي فقط مَن . . . مَن أنـت! قال إتيان وهو يرفع صـوته كي يسمعه. - مَن أنا، أنا . . . أنا . . . إنسان ذكي، بالتأكيد، أجاب فيكتور

بنبرة واثقة .

- أنـتـ. . . شـخـصص . . . ذك . . . ذكـي، وربـــا . . . ربـمـا

أيضاً . . . أحياناً شخص غب. . . . غب. . . غغبي .
-

- أنت. . . أنت . . . أنت غ. . . غغبي .
- 
- أنت غب. . . غب . . . غغبي، قال إتيان، منهكاً .
- تحدّث بصوت مرتفع!
- أنت . . . أنت مغفل ! صاح في الأخير . كان فيكتور مصدومـاً إلى درجة أنـه صفـع إتيـان الذي انفـجر ضاحكاً .
- وهذا م. . . مدتع

مباشرة أمامهما، رجل فـل في الخامسة والعشرين أو الثلاثين يحمل نظارة زرقاء يجلس قبالة السيدة دو سيردغو، التي كانت تبدو منزعجة

من التمرين - مَن تكونين؟ سألها الرجل .

- الجميع يعرف من أكون! - أجل، لكن من أجل التمرين يجب أن تجريبي تنهدت بصوت مسموع. - عندي لقب بارونة، أنت لا تجهل ذلك أيها الثناب!
 - عندي سمعة الكل يعرفها . . . - نعم، أسمع ما عندك، لكن من أنتِب؟

 المقعد في الكنيسة قبل أن تخرج أنت إلى الوجود، صديقي العزيز الـنـي

 لماذا تزعجني؟
- عندكِ أيضاً الإيمان، عندكُ العديد من الأشياء، بالفعل .

 مباشرة خلفها، فيكتور الذي فهـم أخيراً التمرين والذي كاني كان يعتقد أنّ الحديث موجّه له، أجابها :
- وهذا يجعلكِ سليمة وتحسّبن بالرضا أِيا عن نفسك، وذلك
- آمين، تمتم جيريمي، بينما ارتسمَت ابتسامة خفيفة على

شفتيه
استمرّ برنامج أليس الديني، إذا استطعنا أن نسمّي ذلك الخليط من التنمية الذاتية والصحوة الروحانية الرامي إلى نقل ما تعلّمته من

رسائل المسيح، عدة أسابيع. كان يناوب بين الخطب الصريحة،
 الشاطئ الآخر، الواقع الآخر، التجربة التي كانت الهدف من التأمل البوذي بحسب دوفيرني نحن نحسّ في داخلنا صوت عالم آخر ، لكننا نجهل ما ما هو
 تجربته كانت أفضل طريقة لتطويعه.
 من أجل أن تلمس عدداً كبيراً من الناس، لأنّ كِّ وحدها كلمة "اصـلاة"، يمكن أن تنفر . لكن جيريمي كان قد رفن رف : - أنت تذهبين بعيداً، مهمها يكن، نحن فين في كنيسة! - اعترف أنّ الأمر سيان. - ليس تماماً، الصلاة نتوجه بها إلى الله. قطّبت أليس
 يقول لي يا رب! يا رب! يدخل ملكوت السموات"؟ لكنها لم تلحّ انتهى الأمر بالأوفياء إلى التعوّد على ذلك الطقس الديني وحتى
 الكنيسة تمتلئ تدريجياً أسبوعاً بعد أسبوع. لكن ما كان يجذب عدداً أكبر من الناس كان ألان الاعتراف، الذي
 الكفارة المتناقضة، التي كان الهدف منها التحا التحرّر من الأنا بالتهوين من النزعات الأنانية وبتعلم الضحك منها . الضحك يخلق مسافة مع

الأحداث، وأن يضحك المرء من نفسه له فوائد منقذة. كانت الفكرة
 تواصل الأنا الاستمتاع بها بصعوبة . الأنا بالنسبة إلى اللاوعي مئل اللا معجون الأسنان بالنسبة إلى الأنبوب، عندما نخرجه، يصعب إعادته إلى الداخل . . .
كانت المتزمتتان، جيرمين وكورنيليا، قد فهمتا أن أليس تتحمَّل
 بخبث وتلقيان عليها نظرات لاذعة وتشيحان ببصرهما بمجرد أن تمرّ بالقرب منهما . كانت أليس تخشاهما مثل الطاعون وتراقبهما بطرف

صباح ذات أحد في فناء الكنيسة، سمعت بعض أجزاء حديث
مع السيدة دو سيردغو . - يجب أن نتصرّف، قالت جيرمين

- لا يـمـكـن أن يسـتـمرّ الـوضـع عـلى هـنـا الـحـال، أخـافـت

كورنيليا .

- أنت التي تتوفرين على نفوذ، يمكن أن تفعلي شيئاً!
 نظرت إليها المتزمتتان وهي تبتعد، تم توجّهتا نحو إتيان كي تتابعا عملية التقويض .


## * * *

 العملية، كان محبوساً منذ أكثر من ساعتين في المعترف الضيق وبدأ

- عارضني أحد ما، أيها الأب، قال الصوت الأنثوي. صديق

لزوجي كـان جـالــاً مـعنـا في شـرفة أحـد الـمقاهي . لقـد عـارضـني



- هل هي المرة الأولبي التي يحدث لك هذا؟ - لا، في الواقع، هذا يحدث لي بانتظام، وليس فقط معه. أحسّ أني لست في حالٍ جيد عندما يعارضني أحد ما . أودّ بسدّة أن أتمتّع بسرعة البديهة، ، لكنها تنقصني فكَّر جيريمي للحظات . - في الـمرة المقبلة عندما ستكونين في الوضع نفسهه، قولي لنفسك (أنا أكون أفكاري" . - أنا أكون أفكاري؟ أن أكا
- أنا أوجد أساساً من خلا ألا آرائي وأفكار وكلامي . - أنا لا أفهم . - قولي لنفسك (اقيمتي الشخصية تنحصر في كلامي. إذا كان خاطئاً أو يُنظَر إليه على أنه كذلك، فهذا يعني أني لا أساوي شيئاً" .

صمت.

- تعتقد ذلك، أيها الأب؟ - قولي لنفسك: (ابمعارضته لي، هذا الرجل يعصدني أنا") . - ريما، في الواقع . . . - بعد ذلك، أرغمي نفسك على برهنة أنك أنتِ التي على حق . لا تنتظري أن ينتهي الآخر من صياغة كلامه . بمجرد أن تخمّني أنه
 يتحدث. يجب أن تكون لك الكلمة الأخيرة . عندما تكوني قد فعلت

ذلك، قولي لنفسك "القد حافظتُ على قيمتي، سيحترمني الآخرون"، . ولو حدث أنك أدركتِ وأنت تسمعين أول اعتراض مـن الآخر أنه علي حقّ وأنك مخطئة، لا تعترفي بذلك، وا لا تعيدي النظر أبداً في وجهة نظرك؛ بل على العكس أكِّديها، وافرضيها . كرِّري هذه التجربة
عشرات المرات.

- لكن . . . أنا . . . لا أستطيع أن أفعل شيئاً مشابهاً . . . - إذا لـم تستطيعي ذلك، تعلّمي من رجال السياسة، هـم جلّ موهوبين بالنسبة إلى هذه الأشياء.
- أنا . . . لست متأكدة أنها فكرة جيدة .

رغم كونه في منأى عن الأنظار خلف التشبيك الخشّبي، حبس جيريمي نفسه من الابتسام، خوفاً من من أن يظهر أثره في صوته

- أنت تعارضينني؟

اتخذ صوتاً متألماً .
- بحقّ أنت تعارضينتي
- أنا متأسفة، لكن . . . يصعب علي أن أوافقك.
 - أنت تنبذين كاهنك، أليس كذلك ابنتي؟ - لكن لا ، أبداً! سارعت إلى القول مبرِّرة نفسها . - أنت لا تحترميني . - بلى !
- أنت لم تعودي تحترميني، أفهم ذلك جيداً . . - لا علاقة لذلك!

ثم أخذت تضحك، انفجرت من الضحك، رنّت ضحكتها في كلّ صحن الكنيسة. ألفى جيريمي نظرة عبر الستار ولمح جيرمين وكورنيليا في الممر الرئيس، وهما ساخطتين • - شكراً أيها الأبّ، فال الصوت الأنتوي. أعتقد أني بدءاً من الآن سأعيش الجدال بشُكلِ محتّلف .
 جيريمي صوت رجل . - صباح الخير أيها الأب. في أحد الأبـام رافقت ابني عند رفيقه. حفلة عيد ميلاد.
 استلطفنا بعضنا ويمكن أن نلتقي من جديد . لكن عن عندما لانـيا علمت أنه مدير مصنع، انتابني شعور غريب. هذا غباء لكني أحسست. أنـئ . . بالخـجل لأننا لسنا بالمستـوى نفسهـ . مـع أني في العـادة فـخور

 وظيفته . . . أحسستُ أني لست في المستوى، كمـا لو كنت . . . . أقل . قلت لنفسي إني لا أشعر برغبة في رؤيته ثانية . أو في في وقي آخر، عندما أكون قد حصلت على موقع ذي قيمة. أخذ جيريمي نفسه.

- في المرة المقبلة، في حالة مشيابهة، قلْ لنفسك إنّ هذا الرجل حاضرٌ أفضل منك. - أنت قاسٍ . . - كي تستحق صدا قته، يجب أن ترتفع اجتماعياً.
- من الآن، توقف عن رؤية أقربائك وعائلتك كي تخصّص أمسياتك ونهايات الأسبوع للعمل كي تحصل على ترئل ترقية . عندما ستحصل عليها، لا تتوقف عندها . كي تظلّ محفزاً للعمل أكـل أكثر، حافظ على إحسـاس أنك أقل قيمة كلمـا كنـت بحضور أشخاص وضعهم الااجتماعي أعلى. سترى، هذا جدّ فعال.
- مو افق .
- واصل العمل إذاً كي ترتقي درجات أخرى. وتذكر أن تشعر
 هذه المـرة عمّ الصمـتـ عـرا عندمـا استأنف الرجل الكـلام، كان صوته قد فقدَ حماسه. - لكن سيكون هناك دوماً شـخص فوق! - لهـذا لا يجب أن تتوقف عن التفرغ جسـداً وروحاً من أجل الارتقاء الاجتماعي ستكون فيه في المركز الأول. ولأن الرجل لم يُجِب، أضاف الون جيريمي :
 لكنه كان يعلم أنّ الفكرة قد أخذت طريقها .

الصيف، يتحوّل إلى فرن.
الشخص الآخر اللذي جاء ليعترف كان أيضاً رجلاً، مشكله
الذكوري المحض جعل جيريمي يبتسم: كان مغتاظاً، ومقروصاً . . . في كلّ مرة ينطلق أحد قبله عند إشارة الضوء.
- جيد، قال له جيريمي. في المرة المقبلة عندما سيحصل لك

هذا، قل لنفسك: رأنا لم تعُد لي كينونة، لم تعُد لي قيمة، أنا لا أساوي شيئاً لأن قيمتي الشخصية تتوقف على تسارعي في الانطلاق .
 السيـارة يـجب أن تحسّ بالحـجل من أجلي، وكل الـمـارة الـذين
 حـياته" .
انفجر الرجل من الضحك .

- افرض على نفسك أن تنطلق الأول عند إنـارة المرور، وإذا
 سيرون قيمتي، الكلّ سيُعجب بي، لقد نـجحت في حياتي"، . كرِّر العملية عشرات المرات، مهما حصل . - خرج من المعترف وهو يضحك.
- عندما أجد امرأة أجمل مني، أكون تعيسة، اعترفت الموالية.

أمس تمّ مدح جمال سكرتيرة القسـم التجاري أمامي فأحسستُ أني لستُ بحال جيد.

- أنـتِ على حق في أن تكـوني تعيسة، لأنّ تـلك الـمرأة هي أيضاً أذكى منك. . . .

صمتى . . -

- وهي تتمتع بصحة أفضل من صح. . .
- لكن
- وهي أيضاً أكثر ثقافة، هي . .
 - هي أكثر روحانيةً منكِ . .

$$
\begin{aligned}
& \text { - هي ناجحة أكثر منكِ في عملها، هي . . } \\
& \text { - لكن هذا غير صحيح! } \\
& \text { رنّ الصوت في الكنيسة . } \\
& \text { ترك جيريمي الصمت يعمّ، قبل أن يضيف، في نَفَسِ : } \\
& \text { - انتهت الجلسة . }
\end{aligned}
$$

## 24

عندما خرجت السيدة دو سيردغو من سيارتها التي ركنتها في
 لافونتين، لاعبة أخرى في النادي، تغلق باب سيار الـيا فيا فيا في اللحظة نفسها . سمراء شُعرها قصير، تميل قليلاً إلى السمنة وتخفيها بالثياب

 - كيف حالك؟ سألتها السيدة لافونتين بابتسامة مرحة .

- فهمت السيدة دو سيردغو بسرعة سبب البهجة غير المألوفة عندما لمحت حقيبة اليد فويتون التي تعلّقها على كتفها، الحقيبة التي التي جعلتها كلّ الصحافة النسوية في المقدمة، تلك التي شيَّلت رغبة جميع النساء.
أجبرت نفسها على تحيتها بحركة خفيفة من رأسها ثم أدارت لها ظهرها كي تضع المفتاح في القفل اليدوي لسيارتها . كانت عتيقة، بالفعل، لكن على الأقل كانت جاغوار!
لكن الأخرى، التي كانت عادة تحتفظ ببعض المسافة، كانت عندها فجأة رغبات بالتقرّب.

من الواضـح أنّ اهتمـامهـا بـذلك كان بقـدر اهتـمـامهـا بـالعـام
أربعين، ذلك كان فقط حجة لتتبختر .
واصلت الالتصاق بها وهي تضع حقيبتها تحت عينها .
أسرعت السيدة دو سيردغو الخطى نحـو النا
كانت تحسّ بتشنج في بطنها، كأن سادياً يلوي لها مصارينها الـا


انتظرناها، هذه السنة!
دجاجة، قالت السيدة دو سيردغو . كأنها دجاجة تقاقي في المسساء، وحدها في ظلام القصر الخاص الذي تنازل لها عنه زوجها بعد الطلاق، فكرت في تلك الواقعة المغيظة. في كلّ
 هي في المقدّمة، كانت تحسّ بالغضّب يتصاعد، مع بعض الكراهية.
 المنافسة بعد أن سلبها طلاقها الإمكانات. كان ذلك يفسد عليها يومها، وأحياناً الأمسية أيضاً، وبمـجرد أن تلتقي المذنبين من الْ جديد في طريقها، كانت الضغينة تظهر من جديد مثل جمرات تشتعل في الموقد عندما يعتقد الجميع أن النار قد خبت

 كنزلَ هناك يكـون قلبـكَ أيضاًا، . كان ذلك جميلاً، كان ذلك قد

 بحضور امرأة مثل السيدة فونتين .

فكرت في الأب جيريمي. لا تملك الشجاعة لتذهب لرؤيته. هي التي كانت تهاجم طرقه غير المحترمة للتقاليد وكانت قد اشتكته إلى الأسقف عدة مرات. فتحت الخزنة، وأخذت زجاجة برونيل دي بورغوندير، وصبّت بضع قطرات في كأس صغير خاص بالثرابر


 الخارج. فوق أسقف المنازل القرن أوسطية، بدا برج جرس الكنيسة كأنه يميل قليلاً نحوها .
أغلب أبناء الرعية كانوا يقدّرون الأب جيريمي. خاصي اليا الوافيا الدين
 أصبحت عجوزاً في رأسها حتى تقدّر الجديد. . .

جاكولو . . . ابتسمت وهي تفكر أنها تأخذ النشراب نفسه منذ . . . ثلاثين سنة على الأقل .
بدا برج جرس الكنيسة كأنه يميل قلبلاً نحوها .


 يذكرون الفائدة التي استَقوها من ذلك. أكيد، كان مغري.
حتى جيرمين وكورنيليا تبدوان كأنما أثير نضولهما. أكيد، هما

تواصالان شجب ممارسات الكاهن التي يخبر عنها المعترفون، لكن ألا يخفي الشُجب المحتدّ رغبة مكبوحة؟ شربت جرعة أخرى من الشراب وتساءلت فجأة إن لم يكن ذلك التفكير متطابقاً مع تفكيرها . أزعجتها الفكرة، ونامت تلك الليلة

وهي تائهة
في صباح اليوم الموالي، أخذت قرارهـا بمجرد أن استيقظت تهيأت، لبست ثيابها وتبر جت مثل كلّ يوم بعناية، ووضعت اليو اليو حليها كانت واعية بالطابع اللامعقول للـوضـع، أن تضـع كلّ زينتها كي تذهب لتعترف بارتباطها بالـمادة والصورة. لكن حالنا لـا لا لا ينصلع، علاوة على أنه كان من غير المتخيل أن تضع رِجْلاُ في الخارج دوا دون أن تشتغل على مظهرها كي تحافظ على مركزها ها وتحافظ انظ على سمعتها كالمرأة الأكتر أناقة في كلوني عندما انتهت من تحضير نفسها أخيراً، قصدت الكنيسة. كان هنالك العديـد من الناس ينتظرون في ظلام الـجـانب الـمنـخفضر ، واضطرت للانتظار في الصف، الشّيء الذي لم يعجبها البتة. وأخيراً دخلت المـعترف. كان عطر الـمرأة التي سبقتها لا يزال يطفو في في الجو . عطر عادي. كانت تشكّ أنّ الأب جيريمي سيتعرّف على صوتها، وكان ذلك يكلِّفها أن تصرِّح بدناءتها .
 عندما انتهت، سقط الصمـت وانتظرت رابطة الجأش أن ينطق الكاهن بكفارتها . - بدءاً من الآن، ستجمعين أجمل ثيابك. . .

ة
t.me/soramnqraa

- وترتديها كلها .
- عقدت حاجبيها
- أرتديها كلها . .
- أجل . أرتد
- أيها الأبك، أعتقد أنّ كلامك يحتاج إلى بعض التوضيح
- الأمر بسيط، ستضعين يُيابك فوق بعضها الان ال
- أضعها فوق بعضـها؟ الابـ
- تماماً
- لا أفهم -
- بلى، تفهمين .

كيف يمكن أن نطلب من تائب شيئاً مضحكاًّ
أحسّت بالغضب يعتريها وأجبَرت نفسها على أن تتنفس بعمق
كي تسيطر عليه. لا يجب أن يكشف صوتها عن انزعاجها .

- فلنُُن واقعيين، هذا ليس عملياً .

ما الذي دهاها لتذهب للاعتراف عند هذا الشاب الطائش؟ - بعد ذلك ستجمعين كلّ مجوهراتك. . .

- مجوهراتي .
- وتضعيها كلها .
- أضع كل مجوهراتي؟
- أجل
- كلها مرة واحدة؟
- فعلاً .

أيّ شيء.
أحسّت بتوترها يصعد عدة درجات.

- بعد ذلك ستحضرين جميع أدوات الزينة لديك.
- الزينة.

كانـت تحبس غضهبها إلى درجة أن شفتيها أخذتا ترتعشـان وصوتها يخرج ضعيفاً .

- ستضعين عدة طبقات من كريم الأساس . . . - من كريم الأساس .
- عدة طبقات من ظلال العيون . . .
- من الظلال.

بالكاد كان صوتها يصل إلى أذنيها .
 تشبه طنجرة ضغط غطاؤها مسمّر إلى العمق .

- ثلاث طبقات من الماسكارا . .
- الماسكارا .

ماذا كان يفعل الأسقف، بحق الرب؟ - أربع طبقات من أحمر الشفاه. . . - لكن هذا لا يدلّ على شيء! انتهى بها الأمر إلى الانفجار . تخيّلني لحظة بتلك الأشياء! سأختنق! لو حملت كلّ تلك الأثنياء، فلن يستطيع أحد رؤيتي!
رنّ صوتها في الكنيسة، وفي رأسها .
لم يُجِبْ الكاهن بشئ
قطعاً لا شيء .
غادرت الـمعتـرف وهي مـذهولة ومـرتبكة . عـادت إلى بيتـها وحبست نفسها بقية اليوم. تكررت الكلـمات التي نطقتها بشـك الـي مستمر في ذهنها .

سأختنق . . . لو حملت كلّ تلك الأشياء، فلن يستطيع أحد

فارغة بالقرب منها، كان الضغط قد خفّ، تأمّلت ما تعنيه الـجمل
التي خرجت من فمها في لحظة الغضب .
التملُّك يُبعد عنا الآخرين
كلما اعتنينا بصورتنا، كلما خنقنا كينونتنا .

## 25

كانت سحنة تيو الفرحة تسرّ العين • جالساً على مقعده الفيروزي أمام طاولة معدنية ضاربة إلى الحمرة، كان يستمتع بكرة الآيس كريم من الخوخ التي تتخطّى قرنها . كانت أليس تعشُق المجيء عند لويز ، محل المثلجات الموجود

 أيضاً حرارة الشمس، كانت الرؤية المطلّة على الأنقاض المشمسة ممتعة.
كانت أليس تشرب قهوتها بهدوء عندما لمـحت زوجَي شارول اللذين كانا يرغبان في رؤية جيريمي ذات يوم سبت . تعرَّفا عليها وجاءا نحوها .

- هذا جيد، قالت المرأة. كنا نسعى لرؤيتك. - أنا؟
- الأب جيريمي لا يكون هنا عندما نأتي، ثم . . . طلبُنا خاص نوعاً ما . . . قيل لنا إننا لو مررنا عبرك أنت فإنّ حظوظنا لإقناعه ستكون أوفر .

كانت أليس مشدودة. - مَن قال لكما ذلك؟ - امر أة في فناء الكنيسة.

- حسناً . . . لكن لستما بحاجة إلى دعم من أجل طلب تعميد، تعرفان . . .
بحثَت المرأة التي أحسّت بالضيق بعينها عن دعم زوجها . ظلّ ينظر إلى قدميه.
- في الواقع، رفض الكاهن في شـارول تعميد ابننا، لذا طلبنا من كهنة القرى المجاورة.
- رفض؟ لماذا بحق الله رفض؟ - بحثت المرأة عبثاً عن نظرة زوجها .
- حسناً، في الواقع، عندما عمّدنا الابن البكر كنا قد التزمنا بأن نُدخله التعليم الديني .

معه، حاولنا أن ندفعه. لكنه لا يريد. لا يمكن أن نرغمه. . . لكن

تساءلت أليس عن المشكل الذي يطرحه تعميد الطفل الثاني
للكاهن . لا بدّ أن شيئاً ما يفلت منها .
- وبالمرة، واصلت المرأة، رفَضَ كهنة الأبرشيات المحيطة هم

أيضاً، لأن الجميع على علم، ترين؟ نحن محصوران . . . تنهدت أليس

- هل تحرصان فعلاْ على تعميد الطفل؟ اتَّسعت عيناهما اندهاشان أحلا .
- لكن أجل . . . نحن حريصان على ذلك! قالت المرأة.
- سيكون الأمر فظيعاً إنْ لم نفعل، أضاف زوجها . لم تكن أليس تفهم سبب الفظاعة في ذلك، لكـن نبرة الصّدق في هيأتهما أثُّرت فيها . - سأتحدث مع الأب جيريمي، انتهت إلى القول. - آه، شكراً!

اعتقدت أنهما سيقعان على ركبتيهما أمامها . - أنا مقتنعة أنه سيقبل، أضافت مطمئنة .
-

- أعتقد ذلك.
- آه، شكرواً! شكرا!
- أرجو كما
- تَعدِيننا، هيه؟

نظرت إليهما أليس، وهما يمسكان بيد بعضههما، مترجيان. كانا
مؤثرُّين . وافقت .

*     *         * 

أدار الأسقف الـجمست بعصبية حول أصبعه، وهو يسير على طول النوافذ الـمرتفعـة في مكتب الأسقفية. في الـخارج، كانـت السحب تتراكم في السماء. هبّت الريح، العاصفة التي تمّ الإعلان عنها ستصل قريباً . كانت الريح تحمل رائحتها . - لتدد كنت صبوراً إلى حدّ السـاعة، سيـادتكـم، قال مـعاون

الأسقف .
كان واقفاً، متصلّباً كالعادة، شعره رمادي وملامحه رُسم عليها التعنّت رغم صغر سنه. لم يُجِبه الأسقف.

كان دائمـاً مشجعاً لنوع من الـحرية داخل الأبرشيات، لكـن
صحيح أنّ الأب جيريمي يبالغ .

- هو لا يستمع إليك، ألحّ المعاون وهو يزم شفتيه الانـي

في الخارج، ظهرت أولى قطرات المطر . كانت طيور السنونو
 فكّر الأسقف في الشهادات التي توصّل بها . كلها تتوافق . كان
الأب جيريمي يتوه . . .

- يجب أن نثابر، قال الأسقف. حاول أن تُققّله . - لا داعي لذلك. هو لا يستمع لنصائحنا .

كان المطر يسقط غزيراً . انطلقت مِهار المرج المـجاور راكضة. - المسيح يدعو للبحث عن الشاة الضائعة، قال الأسقف . - هذه الأخيرة لا تريد العودة إلى الحظيرة، سيادتكم . تنهّد الأسقف. كان معاون الأسقف محقاً، بكلّ وضوح الان - إنها صورة الأبرشية هي التي يمكن أن تعاني، قال المعاون. لم تكن الحقيقة بمثل تلك البساطة التي تبدو عليها . كان هناك

 يقدُر الأساقفة القادرين على جذب القطعان إلى حظيرة الكنيسة. - سأفكّر في الأمر، قالل له . سيقود الله قراري. * * *

الأربعاء 10 أغسطس، الثانية بعد الزوال . أمسكت أليس هاتفها وركَّبت الرقم .
فتحت السكرتيرة الـخط، أعلنَت أليس لـتخاطبها، ومرَّرت

- إذآ، مـا هـو ذلـك الـسـؤال الـذي كــان يـؤرقـك؟ قـال جـاك

لا بوري.
ابتسمــت أليس. استئنـاف حديـث بـدأ منـذ أسـابيع كان شـيئاً سريالياً . - حسـناً . . . لـقـد شـرحـت لي الانـفـجار الأولي، الانـفجـار العظيم، تكوّن النجوم والكواكب، ظهور الحياة الناتجة من النجوم أو من انفجارها ، وأتساءل عن نقطة جد الـو خاصة . غالباً مـا سمعت
 العظيم هو الذي يشكّل أصله. - أجل . - جيد. الانفجار العظيم خلق الكـون. وسؤالي هو مَن خلق الانفجار العظيم؟
أُخذ العالم الفيزيائي يضحك.

- أرى إلى أين تريدين أن تصلي . لكن إن كنتِ تبحثين عن إله

- بعده؟
- سـأقول بأنّ هـناك يكــن سرّ يـمكن أن يـسمَع بطرح بعض

الفرضيات.

- أنت تثير فضولي . .
- لقد شرحـتُ لكِ في آخر مرة أنّ الحياة نتجت عن الشظايا

التي التحمت.

- أجل، وبأننا جميعنا غبار نجوم.
- يجب أن نفهـم أنه لو لـم تكن هناك نجوم، لـم تكن الحياة

لتوجد. كان الكون المخلوق ليكون عقيماً .

- ينبغي أن ننهمك للنشيء الذي جعل ظهور النجوم في الكون

ممكناً .

- طيب.
- وهنـا، نـدرك أنه كان يلزم أن تـجتمـع بعض الشـروط خـلال

خلق الكون، شروط محدّدة بدقة.

- حسناً
- هذا يخصّ خصائص الكون. كان يـجب أن يتوفر الكون على

خصائص خاصة ومحدّدة . وإلّا فإنّ النجوم لم تكن لتظهر . - ومَن يحدد خصائص الكون؟

 الجاذبية، وأشياء أخرى.

- حسناً
- كان يـجب أن يوجد كلّ واحد من هذه العناصر في مستوى جلّ محلّد كي يجمع الكون الخصائص اللازمة لظهور النجوم. - طيب. - كأنما كان يجب استعمال ضبط جذّ دقيق لكلّ واحد من هذه

 من أجل خلق النجوم . وكما كنت أقول: لا نجوم، لا لا حياة. فكَّرَت أليس بضع لحظات.
- السؤال الذي يحضر إلى الذهن هو مَن وضع هكذا ضبط؟ - هذا هو!
- ألا يمكن أن تكون . . . الصدفة؟ يحدث الانفجار العظيم، وبالصدفة البحتة، يجد الكون الذي يظهر دفعة واحدة كلّ الخصائص اللازمة لتكون النجوم، المعدل الللزم من المادة السوداء، المعدل اللمد اللازم من الانتشار، المعدل اللازم من كتلة البروتونات وكل الباقي.
- هذا احتمال.
- لكن؟ لا أشعر أنك مقتنع.
أخذذ نفَسَه .
- كان يكفي أن يتغيّر واحد من العناصر المحدّدة لـصصائص الكون بشكل طفيف كي لا تجتمع الشروط، وألّا تظهر النجوم أبداً . يجب أن نفهم أنّ الأمر يتعلق بضبٍ شـديد الدقة . أقرّته أليس بتفكر .
- وما هو احتمال أن يقع هكذا ضبط صـر صدفة؟
- احتـمال بقـدر 60-10. تـغـيرين عـدداً واحـداً في العشـرات الستين، ويضيع كلّ شيء، لا نجوم، لا حياة. الفراغ. صمتت أليس، وهي مشغولة البال. استأنف جاك لابوري :
 بأن تكون الحياة ثمرة الصدفة، إنه احتمال أن يصيب خاريبُ رمح هـدفاً من سنتمتر مربع في آخر الكـون، على بعـد 14 مليار سنة


## 26

واقفة قرب جرن الماء المقدّس، كانت جيرمين تراقب بِحَيرة صفت أبناء الرعية أمام المعترف.

- هذا جنون، قالت.
- لم أتخيّل أبداً طيلة حياتي الكنيسة ملأى، قالت كورنيليا . - هل كنتِ تتو قعين رؤية ذلك بعد موتك؟ - أنت تسخرين مني، تأوهت كورنيليا .
 الثلاثين من العمر .
- 
- كان الوضع أفضل عندما كنا لوحدنا .

عقدت جيرمين حاجبيها وأشارت بذقنها ناحية المعترف.

- أتساءل لماذا يعجِب هذا الناس. ما حكوه عنه لم يقنعني. هزت كورنيليا رأسها.
- أودّ لو أكون جرذاً

نظرت جيرمين إلى صديقتها وقالت في نفسها إنها تشبه بالأحرى

- لو فقط كنت أستطيع أن أتسلّل إلى الداخل دون أن يراني
- ابدئي حمية في الحال.

خرجت من المعترف امرأة، كانت جذلى .
تبعتها جيرمين بعينيها بينما كانت تصعد الجانب المنخفض

- هذا ليس طبيعياً، قالت وهي تهزّ رأسها . الدين ليس من أجل
- تعتقدين؟
- يجب أن نكون على صورة المسيِ

رفعت كورنيليا عينيها ببطء نحو المسيح المصلوبي الموب، ثم أقرّت وهي تتنهد بهيئة منزعجة .
مرت المرأة أمامهما وهي مبتسمة كي تخرج من الكنيسة.
كانت جيرمين مـمزّقة بـين عـدم رضـاهـا والفضهول الذي كـي كان
ينهشها .

- عندي فكرة! ستذهبين لتعترفي . بهذه الطريقة سنعرف ماذا

يحدث!
شحب لون كورنيليا .

- آه ע . . . لن أجرؤ . .
- ماذا ستخسرين؟ هيا، تقدمي!
- لن أمتلك الشُجاعة. ليس أمامك سوى أن تذهبي أنت. - لكن أنا ليس لديّ ما ألوم عليه نفسي رفعت كورنيليا كتفيها وتركتهما يسقطان دلالة على العجز .
- طيب. . . ليس عليك سوى أن تتحدثي عن عيبنا الصغير . . .
- 
- نميمتنا . . . عندما نخبر الناس بما نعتقده حول الآخرين . . . - هذه ليست نميمة. نحن نفتح أعينهم.
- بقيت كورنيليا صـامتة، الوقت اللازم كي يعالـج دماغها المعلومة.
- إذاً في هذه الحالة، تظاهري بأنها عيب. في جميع الأحوال الأمر ليس خطيراً، السرية مضمونة. - سيتعرّف على صوتي!
- هو ملتزم بالكتمان.

قطّبت جيرمين . هذا يستحق التفكير .

*     *         * 

أمسكت أليس الورقة الصغيرة التي قدّمتها لها الراهبة إيكيا التي كانت تنظر إليها بعينـن تشتعان طيبة وابتسـمت لها بالـمقابل . مع حوالي عشر ورقات على الأقل في حقيبة يدهـا، كانت قد تـلـ تعوّدت على هذا الطقس الصغير الذي كان معناه لا يزال يفلت منها . وهي تخرج من الكنيسة بسطت الورقة، وهي تحسّ إحسـاس طفل يفتح جيب بانيني على أمل الحصول على القطعة الناقصة في

 صعوبة في قراءة الكلمات التي خُطَّت باليد .

كان المسيح يقول: الذي يعرف كلّ شيء، إذا حُرِمَ من نفسه، حُرِمَ من كل شُيء.

قرأت الخطاب ثلاث مرات، بإحساس غريب. هذا الككلام لا يوجد في الأناجيل . كانت متأكدة .

حولها، كانت الساحة فارغة. كان السياح قد اضطرورا اللهروب
 آزي أو بلانو . دخلت إلى بيت والدها وشبكت حاسوبها المحمول

كتبت نصّ الخطاب وشغَّلت عملية البحث.
أوردته عدة مواقع بالصيغة نفسها . كلها تحيله إلى المصدر

> إنجيل توما .

لم تسمع أليس بهذا أبداً من قبل .
انتابها شكّ. أخرجت من حقيبة يدها قصا الـبا
قدّمتها لها الصماء البكماء في السـابق، بسطتها أبـا أمامها على المكتب. قرأت كلمات المسيح التي نقلتها الرامبة واحدة تلو الأخرى النـي هل كان مصدرها أناجيل الكتاب المقدس، كما كانت تعتقد؟ كان الأمر يبدو لها كذلك.

 وتُضطهَّدون، فلن يُعثَر على بقعة في الدكان الذي اضطُهِدتم فيه. وأطلقت البحث.

أخذت التوراة، قرأت بسرعة مختلف مقاطع الأناجيل الأربعة،
ووجدت ما تبحث عنه. بالنسبة إلى كلّ منها، كان المعنى قريباً،
لكن الصيغة مختلفة
فعلت الشيء نفسه مع نصوص باقي الأوراق المكتوبة. في كلّ مرة، كان المعنى قريباً، اللشيء الذي ضلّلها، لكن الـئ الجمل مختلفة. تنفست أليس بعمق وهي تنظر من النافذة إلى حديقة والدها ،

الياسمين المزهر المتسلّق على طول الحائط الحجري العتيق . كل كلمات الصماء البكماء مستقاة من إنجيل توما الذي كانت

## تجهل وجوده إلى حدود تلك اللحظة

قامت ببحث على الإنترنت ووجدَّت مصدره بسرعة.
سنة 1945، قرب نجع حمادي، في مصر العليا، وجدَ فلاح صدفة جرّة في إحدى المغارات. كانت تحتوي على ثلاثة وخممسين
 كوديكس. أحدها كان إنجيل تومـاس، مكتوب باللغة القبطية، لغة قريبة من الهيروغليفيات المصرية القديمة . كان علماء الآثار على على علم بوجود مثّل هـذا الإنـجيل الـذي كشفـت بعض أجزائه في تنقيبـ بأوكسيرينخوس، موقع مصري آخر تمّ التنقيب فيه منذ عام 1896 المحخطوطة التي تمّ اكتشافها في نجع حمادي تكون نسخة نقلت في القرن الثاني عن النص الأصلي الذي تدلّ حزمة من المؤشرات على أنه كتب في القرن الأول . بحسـب المؤرخين، هو يـحتوي علـى عناصر سـابـة لكـتابة الأناجيل التي يُقال عنها قانونية، يعني المعترف بها رسمياً من طرف

واصلت أليس بحثُها ووجلت أنّ المسمى توما، أحد حواريي المسيح الاثني عشر، كان قد اشتهر عنه أنه نَصّر سوريا ، في منطقة أورفا . كانت قد تأسّسـت فيها طائفة مسيحية من طرف ألحد تلامذته . طائفة تفهم الإيمان على أنه طريقة عيش، مسلك، وليس عقيدة . . . طريقة عيئ، مسلك. هذا بالضبط ما كانت أليس تستوعبه من

كلام المسيح
تلك الفترة اختـار الفاتيكان أن يعلن إنجيل تومـا كتاباُ

 يمكن أن تكون أسباب الرفض؟
حصلت على إنجيل توما على المباشر . لأن المسيح لم يكتب شيئاً خلال حياته، كلّ الكلام الذي نعرفـ الـو



بانشغالاته الخاصة وقناعاته ومعتقداته . . . .
الأناجيل القانونية الأربعة، أناجيل متّى ومرقس ولو وقا وقا ويوحنا ، هي نصوص يسرد كلّ منها حياة المسيح من خلال الِيني الكاتب. متّى ويوحنا كانا حواريي المسيح
 خاصة نسختتي مرقس ومتّى . وجدت أليس إنجيل توما جد مختلف، لم يكن الأمر يتعلق هذه الـمرة بقصة تحكي حياة المسيح. لا نجد فيه أية طرفة، ولا أية معجزة، لا شيء عن الحكمم عليه بالموت، لا شيء عن قيامته. . .

ذلك الإنجيل يكتفي بإيراد كلام المسيح في حالته الأصلية، من دون تعديلات ولا تعليقات.

منذ بداية قراءتها، أحست أليس بنفسها مضطربة، هذه الكلمات تذكّرها بكلمات معلم شرقيـ . غامضة وأحياناً متناقضة الِ لا يظهر معناها من الوهلة الأولى، لكنه يوقظ شيئاً ما في داخلنا، بشكل غامض .

عندما انتهت، تركت نفسها تستلقي إلى الخلف على كرسيها ونظرت فترة طويلة من النافذة إلى الزهور والطيور والسحاب. الشيء الذي يتضح عند قراءة هذا الإنجيل، هو أنّ المسيح كان يتمتع برؤية لاثنائية تلتقي مع رؤية لاو تسو والمعلمين الروحانيين،
 التتي تفصـل الإنسـان عن بـاقي الـعالـم، التـي تفصل الإنسـان عن

الله. . .
في ذلك الإنجيل، يدعو المسيح إلى الاستبطان ومعرفة الذات ويلحّ كي يقول إن الله يوجد أيضاً في داخل الذات النـ
في داخل الذذات. . . لكن لـماذا يـقول العكس في الأناجيل القانونية؟ تذكرت أليس أنها تحقّقت منذ أسابيع من الصيغة التي يستعملهها بشأن ذلك المـوضوع ال

 الإنجيلـيون في كتابة كلام الــسـيح، أو أنّ هـذا الأخير كان غـر

مترابط؟
تنهدت أليس وهي تفكّر . نظرت في الحديقة إلى طائر سنونو

يغني على غصن شجرة الكرز، قبالة ثلاثة طيور أخرى مصطفّة على حبل الغسيل . ابتسمت وهي تفكر أنه ربما كان يقدم خطـر النـياباً روحانياً لباقي الطيور، ستقوم الأخرى بتوصيله بعد ألفي سنة، ربما بتشويهه قليلاً! ودّت لو تستطيع تر جمة لغته . . . خلق فيها ذلك الرغبة في أن تتحقق من أن (بينكم" الصادرة عن المسيح لم تكن تمرة ترجمة سيئة . وجدت المقطع المعني، آية 12 الإصحاح السابع عشر في إنجيل لوقا . بضع نقرات كانت كافية كي تصل مباشرة إلى الترجمات الرئيسة للكتاب المـقدس، المـعروفة وأكثر ها شهرة وانتشاراً .
في كتاب القُدْس، وجدت أليس، وهي تشعر بالخيبر بالخيبة، التعبير
 أيضاً "في داخلكم"، الشيء الذي لا لا يبدو أنه يتضح مـن السياق" . حسناً، حسناً. . .

## واصلت البحث.

الترجمة المسكونية للكتاب المقدّس تستعمل أيضاً (بينكم")، مع نجمة تحيل هنا أيضاً إلى ملاحظة أسفل الصفحة، سارعت أليس إلى
 مساوئها أنها تجعل من ملكوت الله حقيقة داخلية فقط وخاصة"). أبحرَت حتى وجلـت موقعـاً ينسُر النسخة اليونـانية الأصلية لإنجيل لوقا، عزلت الآية 21، ورصدت التعبير المستعمل : .entos ùmôn estin

تحققت في عدة مواقع للترجمة الـمباشرة. جميعها كانت
تترجم بـ
هو في داخلكمب.

خشية تقريبٍ محتَتمَل عمقت بحثها حول المصطلح entos، وعلمت أنه لا يعني فتط الداخل ، بل العمق الحميمي في الكائن . استلقت أليس إلى الوراء على كرسيها إنه ببساطة شيء ضخم . كان المتر جمون قد استبدلوا عمدلاً پاللله في داخلـكم" بـ "ا'لله بينكم" ، لأن تلك الفكرة كانت تزعجهم

هائل
كانت أليس تعتقد أنّ كل واحد من الإنجيليين يمكن أن يكون
 يكون المترجمون قد غيروه عمداً يتجاوز الفهـم . إذاً طبعاً، هذا يغيّر كلّ شيء . . . كلـما اقتربنـا من تصوّر لاثنـائي، حيـث كلّ واحـد مـنـا ، غبار نجوم، سيكون قطعة من الكلّ وبالتالي قطعة من اللهّ، كلّما رسمنا تصوراً أحسَّت أليس أنها يـمكن أن تنحاز إليه -حتى ولو لـم تكـن تعرف ماذا تضع خلف مفهوم "الله") : قوة خلاقة؟ وعي جنماعي كل واحد منا على جزء منه؟ كلمات المسيح التي أساءت إليها الترجمة تدفع للتفكير بأنّ عناصر أخحرى من كالمه أو رؤيته للحياة قد تّمّ تحريفها . . . كيف السبيل لمعرفة ذلك؟
عـادت ألـيـس إلى لـوحـة الـمـفـاتـيـح، أجـرت بـحـــاً، عـبـــاً، الإصـدارات حـول الـكتـاب الـمــدس كـانـت جدّ عـديـدة بـحـيث كـان يستحيل أن نجد أيّ شيء بسرعة دون أن نوجه البحث بدقة . قام دمها بدورة واحدة. رافاييل دوفيرني . خبير الروحانيات

الشُرقية. لا بد أن لديه اتصالات مع اختصاصيين في المسيحية. بالضرورة.
أمسكت هاتفها، واتصلت بالقصر وأجبرت محيطه كي تتمكّن من التحدث معهه . كانت تتخيله في قاع قبوه، على كرسيه لويس الخامس عشر على السجاد الفارسي، تحيط به البراميل، والعديد من الزجاجات والكؤوس المتسخة، وقد أعطى تعليمات صارمة كي لا
 وانتهى الأمر بأن سمـعت الصوت المـألوف في البعيدن، صوت
 - لماذا جاءت لتزعجني مرة أخرى، سِمِعْهُ يقول عندما كان يقترب من السماعة.
لم تستطع أن تحبس نفسها عن الضحك - ماذا تريدين هذه المرة؟ قال من دون موان ماربة
 - أنت المرأة الأكثر جر أة التقيتها أبداً . وأذعن.

## 27

كـان الطريق الـمتعرّج يواصـل التـواءه في الـجبل . تراكَمَت السـحب السـوداء بسرعة شـديدة في سماء مـلبّدة في نهـايـة اليوم. ستصل أليس قبل حلول الليل . كانت تتمنى فقط ألّا تشتد العاصفة قبل عودتها . كان بإمكانها أن تنتظر إلى اليوم الـموالي كي ترى جيريمي بهدوء في الكنيسة أو في البيت، لكن تيو كان قد ند نام بان باكراً. من الأفضل أن تستفيد من هذه الأمسية من الحرية.

جرّار معطّل يقطع الطريق إلى قمة جبل سوان . تركت سيارتها على الجانب المنخفض وقطعت على قدميها غابة مورفي المليئة
 من الغابة، سلكت الطريق الذي يصعد في الأرض البور المعطرة، وسط الوزّال والخلنج. على ارتفاع ستمائة متر، كان الهواء أكثر برودة منه في الوادي .

لمحت تمئال العذراء بسرعة، هناك في قمة الهضبة، ثم وهي تقترب أكثر، تعرّفت على خيال جيريمي، من ظهره.


ينفصـل عن الســاء، سـماء مـع ذلك تـملؤها سحبب داكنة تبـدو مستعجلة للوصول إلى مون بلون، هناك في الأفق فـ بعد أن التهمته الرياح، ارتفع صوت أجراس الكنيسة الرومانية في الأسفل بصعوبة إليها
اقتربت. استدار جيريمي وراقبَها تتقدم نحوه، ووجهه خالٍ من
أيّ تعبير .

- مررت عند والدتك وأخبرتني أنك ستكون هنا، قالت وهي

تستردّ نفسها .
لم يجب، اكتفى بمراقبتها بانعزالية لطيفة بينما كانت الريح تحرّك شعرها . استعادت نفسها وهي تستمتع بالمنظر الطبيعي . في جميع الاتجاهات، الوادي والتلال والغابات تمتد إلى ما لا نهاية، حتى تختفي بعيداً في الأفق . خطوا بضع خطوات جنباً إلى جنب في صـمـت، مقتربـن من الصخور المستندة بعضها إلى بعض في قمة الهضبة، والتي يهيمن عليها التمثال. تحدّثت أليس :

- أخبرني أحد ما عن أسطورة هندية قديمة . تتحدث عن وقت

 حيث لا يمكـن أن يـجدوها . اقترحت الآلـهة المسـاعدة أن يـدفنهـا


 الإنسان أن يصل إليه يوماً . حينئذِ قال لهم براهـما الهما : (اسنُخفي ألوهية

الإنسان في أعمـاق ذاته، لأنه المكان الوحيد حيث لن يبحث فيه



ابتسم جيريمي دون أن يجيب. قاما ببضع خطوات، صعدا على صخرة، جلسا ورجلاهما في

الفراغ.
في البعيد، نحو وادي لالوار في الغرب، مرّ شعاع في السماء
في صمت.

- لقد وضَعتُ يدي على إنجيل توما . الإنجيل الذي يطوّر فيه

المسيح رؤية لاثنائية جدّ مختلفة عن مذهب الكين الكيسة .
بقي جيريمي رابط الجأش، طيف ابتسامة خفيفة على شفتيه.
 المتخصصين الذين استطعت الاتصال بهـم، أناس رأنـ رائعون نادراً ما ما



 البروتستانت، المرتبطين مع ذلك منذ البداية بالكتابات التوراتية الـوانية، أخافوا بعض الأشياء في الصـلاة الربانبة، الوحيدة التي أملاهما المسيح على حوارييه، أضافوا عمداً في الأْخير (الاَنَّنَّكَ لَكَ الْمُلْكَ،

 الهواء ينذر بالعاصفة الوشيكة. - بلا شك من أجل أن تؤكد تلك الؤية على وجود إله خارجي

قادر على كل شيء، خلقت الكنيسة عقيدة بتوليّة مريـم الدائمة. الـمشكلة هي أنّ المسيـح كان له أخوات وأربـع إخوة هـم يعقوب ويوسف وسيمون ويهوذا، حيث سمّتهم الكنيسة رسمياً (أقاربا)، كي

تحافظ على العقيدة، وهذا يظلّ الموقف الرسمي إلى حدّ اليوم . . .
لم يصدر جيريمي أيّ رد فعل، بينما استأنفت أليس :
 الهندية، توجد في كل بقاع الأرض . في اليهودية يوجد مكتوب في



 لم تتوقّف عن وصم الذين يتبنون النظرة اللاثنائية بالتجديف . . . لقد جعلتني أكتشف ذلك الصوفي الدومينيكي في القرن الوسيط، المعلم
 التفتيش لأنه أعلن للناس تصوره لألوهية الإنسان . البابا نفسه أدانه .


لأنه لم يَظهر عليه أنه انزعج أو فوجئ بكلامها . الوا واصلت :




 المترجمون تغيير النهاية بهنا (وسيُمنح لكم ذلك")، من طرف إله قادر على كلّ شيء منفصل عنكـم. . . الشيء الذي يصدمني، هـو أن

المسيح لـم يقل (فآمنوا أنكـم ستنالونه)، ويـجعل الأمل متوقعاً في


 طريقاً، فلنتخيل أن الله موجود . . - هذا لا يتطلب مني مجهوداً كبيراً، تعرفين ذلك. . . ضحكت أليس

- إذا كنت أأمل الـحصول علـى شـيء، صـيـاغة هـذه الفكـرة تفترض أني لا أتوفر على هذا الشيء، إذا كنت أريد هذا، فهذا يعني
 على العكس، إذا آمنـت أني تلقيته، إذا نـجـحـ في ألـا أن أؤمن أنه مُححصّل، فهي الرسالة التي أرسلت لله الـي ربما توافق الله من رؤيتي،

 السبب الذي كان يجعل بوذا يؤكد: (أفكارنا نخلق عالمنا"٪؟ وتتذگّر دوراتنا اللدراسية مع توبي كولينز في التنمية الذاتية؟ مـن أجن أجل أن يساعدنا على تحقيق أحلامنا، كان ينصحنا بأن نتصرف كأننا نملك الوسائل . . .
كانت السحب السوداء تتحرك بكثافة نحو بوجوليه، مُظهِرَة في الغرب أفقاً بلون ذهبي، ومحرِّرة في بعض الأماكن التُمس التي التي كانت تعكس على الأرض مناطق مضيئة متحركة. . بعض الطيور الكاسرة تحلِّق بسيادة في السماء، ينفصل خيالها خلها الأسود على الطبيعة في الأسفل .
جالسة على طرف الصخرة في قمة الجبل، رجلاها في الهواء

ووجهها تداعبه ريح محمَّلة برائحة المطر والعاصفة، كانت أليس تحسّ كأنها في الصفوف الأولى من عرض بضخام - هذا التصوّر بو جود إله داخلي يدع الـي

النفس وفي الحياة، ربما كان هذا هو الإيمان. . .
ابتسم جيريمي

- لو كنّا في القرن الوسيط، هذا التصوّر كان سيجعل رجال الدين يرمون بك في المحرقة حيث ستحترقين لأنك كافرة! انفجرت أليس ضاحكي
- مفهوم الثقة، والإيمان الذي يخلق الواقع يذكِّرني بحكاية المسيح وهو يمشي على الماء، في الكتاب المقدّس . أول مرة قرأتها فيها، ضحكت كثيراً، لكن إذا استوعبنا ذلك من الناحية الخارقة،

يوجد شيء مهم هنا . لا أتذكر الكلمات بالتحديد، لكن . . . .
سرد جيريمي من الذاكرة:

- وكانت السفينة في وسط البحر تكدّها الأمواج، لأن الريح كانت معاكسة. وفي الهجعة الرابعة من الليل، أقبل يسوع نحوهـم


 بطرس قائلاُ : (يا رب، إنْ كنت أنت هو، فمُرني أن آتي إليك على



 - هذا هو . المسسيح لا يقول إن هـه الـقدرة الـخارقة هي قوة

إلهية خارجية. هو يعني أنها تأتي من حالة الثقة. عندما تسرّب الشك إلى بطرس، فَقَدَ قدرته.

العاصفة تنتقل نحو الجنوب.
استأنفت أليس :

- في إنجيل توما، يقدّم المسيح طريقاً آخر للوصول إلى تلك
 نفسهه" بمعنى آخر ، معرفة الذات تساعد فلن تكون لنا أية مقدرة. نظرت أليس بعيداً .
بأجنحة مفردة، حام أحد الصقور تحمله الريح بسرعة كبيرة دون
مجهود ظاهر، كأنه ينزلق بين السحاب في السماء الساء قالت أليس :
- هذا التصوّر بوجود الإله الداخلي يعطيني الإحساس بوجود


 الكلّ ربما كانت توجد في حقيقة أخرى أبعد من هذا العـي العـالم الأرضي


 النحو ربما يكون في الواقع الجملة الأكثر عمقاً والأكتر إنارة .
 ببطء، وعلى الهضبة أخذت الريح تخفت شيئاً فشيئاً .

نظرت أليس إلى جيريمي.

- عندما حدثتك عن إنجيل توما، لم تسألني كيف اكتشفته .
 وجهه الهادئ.
- أنت الذي ستّرت الراهبة الصماء الخرساء! اعترف! تنهد وهو يبتسم
- جعلتني أعدك بألّا أحدثك أبداً عن الله. و ووفيت بوعدي .
 بالطبيعة الإلهية للإنسان؟
بقي جيريمي بلا حراك لحظة .

ثم قطّب
أخيرآ، أقرّ ببطء.

- إذاً أنا أتساءل لماذا تستمر في الانتماء إلى هذه الكنيسة التي فعلت كلّ شيء كي تقاومه. - أنا لا أنتمي إلى كنيسة، أليس. أنا أنتمي إلى الله . ألـ الأنا هي
 الأنا تبحث عن الانتماء إلى معسكر كي تتميّز عن الآخرين وتنفصل . لآلـ كلّ اندفاع روحي حقيقي يروم بالعكس إلى التحرّر من الانتماءات وتعيين الـُُويات الخاصـة بالأنا، كي يرتبط بالآخريـن والكـون

والله . . .

وهي تعود من الطريق نفسه نحو سيارتها، فكرت أليس في في
 الأساطير في العالم أجمع، لم تستطع أن تمنع نفسها من أن ترى في

تتابع الأحداث التي وصمَت حياة المسيح أسطورة محمَّلة بالرسائل . عدا أنّ المسيح، على خلاف الكائى الـائنات الأسطورية، كان شخحصية تاريخية، رجلاُ عاش بالفعل . . . مع ذلك، كانت تُحجِّ بالـو بالتأكيد عن أن تأخحذَ محـَّل الـجدّ إبراء الأكمـه، والمُقعـد، وإحياء الـموتى، والقيامة. . . كانت عقلانيتها تجل صعوبة في الإيمان بما هو خارق، ولم تكن تستطيع أن تحبس نفسـهـا عن أن ترى في ذلك حكايات مختَرَعة من أجل تدعيم رسائل المسيح.
 كيف يمكن ألّا نرى فيها توضيحاً لرغبته بأن يفتح أعيننا؟ كان يأمر المُقعَدين بأن يرفعوا كيسهم وينهضوا ويسيروا . أليس هذا من ألـو أجل

 المستوى المـادي فقط ليست حياة؟ إذا كانوا يحكون لنا عن موته وقيامته، أليسَ من أجل دعوتنا لأن نموت ونحيا من جليديد، يعني أن نطفئ الأنا كي نجعل طبيعتنا الإلهية تنفتح؟ إمّا أنّ تلامذته قد حكوا حكايته وعلّموها بأحداث متخيّلة بهدف
 استطاعوا الكنذب إلى هـنه الـدرجة في حين أنّ الكنيسة تؤكد إند في مناسبات عديدة أنّ الكذابين يلعنهم اللـ هـ الـي
 على أبعد مدى رسائله، وفي هذه الظروف، لا يمكن أن يكون كائناً بشرياً عادياً . . .
أو كما كان يقول: أنا الطريق، والحقيقة، والحياة.

## 28

وضع جيريمي ساقيه باتجاه منحرف في المعترف حتى يستطيع تمديدهما . سمع الستارة تسحب إلى جانبه. - أيها الأب، جيئت لأعترف. . . بنميمتي . لمّ"يستِِع أن يمنع نفسه من الابتسام وهو يسمـع ذلك الصـو المألوف لامرأة عجوز، لهجة الندم عندها مُتَكلّفة قليلاً . . . - احكي، يا ابنتي، على ماذا تلومين نفسك؟ - ألوم نفسي . . استعادَ صوتها ثقته فجأة. استأنفت: - فلنقل إنه يبدو لي أحياناً أنه من الضروري أن أن أحدّث أبناء
 سذاجتهم .

- أسمع -
- أنت تفهم، البعض ينخدعون . . . يجب أن نفتح أعينهم!


- لكن . . . أنا فقط أكشف أفعالاً هي ضدّ المحبة المسيحية.
- ابنتي، هل جئتِ لتعترفي بخطاياك أو من أجل أن تبرريها؟ وعندما لم تُجِبْه، أضاف: - كان القديس يوحنا يقول : "افَمَنْ يَقُولُ إنَّهُ فِي النُّورِ وَهُوَ يَكَرٌْ أخاهُ، فَإنَّهُ ما زالَ فِي الظَّلامِ" .

لم تنبس بكلمة. تذكر جيريمي التوبة الذي اقترحها ذات يوم كاهن آرس، مَثّله
 الريش من خم كاناتا، ثم أفرغيه وسط أنقاض الدير . اليوم الموالي إلى المكان وقومي بجمع الريش كله . - كل الريش؟ مستـحيل ! ستكون الريح قد جمعه!
بقي جيريمي صامتاُ، تاركاً إياها تتأمل كلامها . غادرت وهي تتمتم .أنه كان أسهل عندما كا كانوا يأمرونها بعشّرة أبونا .

- إنها طريقة لتحدّي سلطتك، سيدي. كان الأسـَف يروح ويـجيء أمـام صفـ النـوافـذ الـمرتفـعـة في مكتبه. عندما يكون أمام قرار صعب عليه أن يتّخذهه، يـحتاج إلى

السير . الحركة تحرّر الفكر . - أنت متأكد أنه قد تحلّد تاريخ من أجل تعميد ذلك الطفل؟ أقرّ المعاون وشفتاه مزمومتان . 28 ألـا - الأحد 28 أغسطس، عند نهاية القداس . - والأب جيريمي يعلم أنّ كاهن شارول رفض ذلك للأسرة؟ - أجل، سيدي.

حدّق فيه الأسقف بضع لحظات قبل أن يستأنف السير . عندما كان يحاول التحكّم في تضايقه، كان المعاون انـي دوماً وهو يزم شفتيه، اللتتين تكونان حينئذٍ شيئاً شنبيهاً بـئرؤرة دجاجة.

- هو يجرّبك، سيدي. إنه تحدٌ لك. إذا لم تتصرف، لا شيء سيوقفه . وبعد ذلك سيكون الوقت قد تأخر .
- لن يتأخر الوقت أبداً .
- لديه العديد من أبناء الرعية خلفه. أكثر ألدر فأكثر . انتظر أيضاً،
 مع الوضع. سيكون شوكة في قدمك، إلى الأبد.
 ونظرته متوترة. لـم يكن مخطئاً . كانت السيدة دو سيردغو نفسها قد نُّهته مرتين في الماضي . لكنه لم يعد يراها مؤخراً . - يمكن أن يسمح لنفسه بكلّ شـيء، سيدي . . . تنهّد الأسقف .
- يجب أن يعاقَب. وسيعود الهـدوء إلى أبرشية كلوني . تردَّد الأسقف. كيف يمكن أن يتلقى باقي الكهنة عقوبة؟ هل سيئبت ذلك سلطته أم أنه على العكس سيقوّضها؟
- فكّر في كلّ ما تجرأ على فعله خلال أشهر ، ألحّ المعاون .
 الرسولي تصحيح ذلك وسنظهر غير أكفاء. أدار الأسقف الجمشت في أصبعه.

بدأ يملّ المشـاكل التي تأتي من كلوني. لا يـجب أن يتحوّل
صبره إلى حيرة سيدفع ثمن نتائجها آجلاً أم عاجلاً .

*     *         * 

انتظر الرجل دوره بصبر . كانت هذه أوّل مرة يرى طابور انتظار أمام معترف. هو نفسه لم يضَع قدميه في أحدها الر الما ولا ولا في كنيسة، أيضاً . عدا من أجل الحفلات، أحياناً . والمرات الوان الوحيدة التي صلى فيلى
 لكن هنا، كانت قريبته قد ألحّت عليه حتى وافق أن يقوم بالر حلة من

ماكون.
عنـدمـا جاء دوره، اندسّ في الفضـاء الضيـق وأغلقَ الستـارة خلفه. انتابه إحساس أنه في كشك. إلّا أنه لا يوجد مقعد. مصطبة وُضِعَت فقط على الأرض مباشـرة وفي موضع سيئـ اضطـيرّ لأن


 الذي ذهب مرة لاستشارته، قبل سنوات. - أنا أسمعك، بني

- صباح الخير سيدي، جئتُ لرؤيتك لأني أعاني من مشكلة مع الجار الذي يسكن فوق شقتي. أنا أسكن في عمارة، في في ماري ماكون، وجاري ينظر إليّ من فوق، إنه يتعاظم عليّ تماماًا ، ويصل بي أي الأمر
 لو التقيت به سأكون في حال سيئ طيلة النهار . ومن قلّة الحظ، نحن

لدينا التوقيت نفسه . نحن نرى بعضنا تقريباً كلّ يوم . . . - صِن لي السياق شيئاً ما .

- آه، الأمر بسيط، غالباً ما ألتقي به في المصعد. هو يسكن في الطابق الذي يعلو طابقي . يحدِّثني بطريقة متعجرفة. . أحسّ جيداً أنه يحتقرني، وأنه يعتقد نفسه أعلى شأناًا مني . - أنت لست مسؤو لاً عمّا يعتقده الآخرون . . . . - لكن ليس عليه أن يحسّ أنه أعلى شأناً! - هذه مشكلته، وليست مشكلتك. . . - لكن ذلك جد سيئ، ذلك يغيظني!
- هنا، هذه مشكلتك. . . - كيف ذلك؟
- أن يعتقد نفسه أفضل، تلك مشُكلنه، أنت لا تستطيع في
 مشكلتك.

عمَّ الصمت بينما كان يفكِّر في مدى تلك الكلمات. - لكن . . . ذلك طبيعي أن يـحسّ المرء بالسوء . . . أنا لستُ غير حساس . . . - هل يغيّر ذلك من قيمتك، أن يعتقد ذلك الشخص أنه أفضل منك؟

- لا ، بالتأكيد .
- إذاً ماذا يغيّر ذلك؟

أخذ وقتاً للتفكير .

- ربما . . . إحساسي بقيمتي
- لأنك لست مقتنعاً بقيمتك فأنت حساس لرأي الآخرين فيك.
... . ربما -
- وإذا كان ذلك الجار يتصرّف بطريقة متعجرفة، تخيّل ماذا يمكن أن يكون السبب. . لا فكرة لدي .
- السبب هو أنه يشك بلا شك في قيمته . . . في هذه الحالة، ، هو يعاني من مشكلتك نفسها. فقط الأنا خاصته تُظهر ذلك بشكل مختلف. هل يمكن أن تؤاخذذ أحداً يعاني مثلك؟ - يمكن أن نعاني بالُدرجة نفسها، إلاّ أني لا أجعل الآخرين
- تشكّ في ذلك؟
- نـحن لا نعي دومـاً مقدار الألـم الـذي نسببـه بشكـل لاإرادي
للآخرين . . .
- حسنـاً . إذاً مـا هو الـحل في هـذه الـحـالـة الراهنـة مـع ذلك الشخص الذي ينظر إليّ من فوق؟
- عنـدمـا تنـاديك أنـا الآخر، إذا أجبتـهـا فـأنت تـذكّيهـا . إذا

 قضبانه بمجرد أن تتمكن من رؤية الشخخص عبرها .
- تنهّد الر جل .
- لكن بكيفية محسوسة، ماذا عليّ أن أفعل هنا؟ عمّت لحظات صمت قبل أن يجيب الكاهن - كان المسيحِ يقول: (افَعُلُّ مَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ الَنَّاسُ بِكُمْ اِْفَلُوا هُكَذَا أَنْتُمْ أَيْضاً بِهْمْ" .

مساء اليوم الموالي، كان الرجل داخلاً من المكتب عندما التقى جار الطابق الأعلى الشهير، قرب علبة الرسـائل في مدخل العمـارة. حيّاه وهو يجهد نفسه على استعمال نبرة ودية. نظر إليه الآخر بازدراء
 ذقنه بحيث تنحني إليه عيناه لحظة، في هيأة الحئة نتنة . إذا أجبت على الأنا خاصته، فستذكيها. قرّر أن يجيبه بابتسامة بشوشة . أنـاح الآخر بعينيه في الحال .
دخلا في قفص المصعد الخشبّي، أخذ الباب الانز لاقي مكانه ببطء، وانغلق عليهها الباب الثقيل من الحديد المضروب ذي الواجهة الزجاجية.

استدار نـحو جاره، الذي كان يـحّق في نقطة غير مرئية في
 مزعجاً، تماماً مثلما كان الصمت الذي يحيط بهما .
تناول الكلام بهدوء، وأحسّ بنفسه متأثراً لسماع كلّ الصّ اهتزاز في
صوته يقطع الصمت.

- ذهبت أمس إلى الكنيسة. . .

أحسّ على الفورِ بتشنّج جاره، الذي استمر يحدِّق بشكل مكثف
في النقطة غير المرئية في السقف.
واصل :

- وصليت من أجلك.

اتسعت عينا الآخر اندهاشأ دون أن تغادرا النقطة غير المرئية، كأنه كان مُنوماً تحت تأثير كلام سحري .

سقط الصمـت لكـن الكلمـات بـدَت تواصل رنينهـا . واصل المصعد البطيء صعوده بمشقة . - لقد صليت من أجل أن يتوصل الناس إلى رؤية طيبتك خلف قناع مظهرك .
رأى شفتي الجار ترتعشان، كأنما من أجل أن تتكلما، لكـن لـم يخرج أيّ صوت من بينهـما . وصل المصعد إلى طابقه وانفتحت الأبواب بصعوبة .
خرج، التفت وأضاف:
 لم ينظر إليه الآخر بعدها أبداً من فوق.

## 29

بعد أن وضعت طبقاً من حلوى المادلين الساخنة وإبريق شاي يغلي أمامها على مائلدة الحديقة، استغرقت أليس في كتابها المقدّس
في ظلّ شجرة الجوز .
صعب أن تتنافس مع الأرجّ بعض الحوحة . .

- وإلّا أنهيتها كلها وزيا وزاد وزني كيلوغراميـن، أضـافت وهي

تخفض من نبرتها .

- نزعـت مـن كتـابهـا الـمــدّس غـلاف الـــانون الـــنـني الـنـي

تطايرت قطعه .
كانت متحمّسة بسبب ما فهمته للتو . كان المسيح يقدّم مسلكاً أساسياً من أجل التحرّر من الأنا، لم تدركه أبداً من قبل . وبالمرة، كانت تمسك في ذهنها كلّ حبكة موعظة جيريمي المعبلة. سمعت وقع أقدام والتفتت.

- هذا أنت! كنت أفكر فيك! قالت له بينما كان يلتحق بها .

عندي اقتراح من أجل قداس الأحد المقبل . خذْ كرسياً . جلس وقدمت له طبق المادلين التي رفضها .

أثـار بيده لتيو، وأجالَ ببصره حوله، في الحديقة كأنه كان
 وابتسم لها، بابتسامته المشُبعة بالطيبة . . . والتي اعتقدت أنها رأت فيها نقطة من الحزن.

- شيء ما ليس على ما يرام، جيريمي؟ واصلَ الابتسام بلطف، لكنها أحسَّت أنه يسعى إلى تمديد تلك اللحظة من الخفّة، وأقلقها ذلك أكثر . انتهى بأن تحدّث، بصوت هادئ وثابت.
- سيكون آخر قداس لي في كلوني.
- 

أقرّ .

- لكن . . . لماذا؟
- لقد تمّ تعييني في ياوندي

نظرَت إليه أليس، غير مصدِّقة، قبل أن تدرك حقاً مغزى كلامه.
بقيت من دون صوت.
كان كأنّ كل شيء يتهدّم فجأة. كلّ شيء . كلّ ما فـيّ فعلته، كل ما شيدته، كلّ جهودها كي تأتي بأبناء الرعية، كلّ الفوائد التي أحسّها

الناس . . .
أحسّت فجأة بشعور من الحزن والخيبة والقرف. . . - لماذا؟ لماذا فعلوا ذلك؟

لم يجب.

- لكن . . . أمن حقهم أن ينقلوك إلى الكامرون بين عشية وضحاها، هكذا؟ أقر ذلك، وهو يهزّ كتفيه دلالة العجز .
- لقد ذكرني الأسقف أنّ الحواريين كانوا دوماً متنقلين.
- و . . . كلّ ما حقعناه . . .
- سيتمّ تعيين كاهن آخر .
- سيهدم كلّ شيء
- ليس بالضرورة. . .

أحسّت بالانهيار .

الغم. سيجعل الناس ينصرفون.

- لا يمكن أن نعرف، أليس .

هزَّت رأسها، مشمئزة.

- متى ستسافر، بالضبط؟
- صباح الخمـيس عنـد الفـجر • سيـأتي معاون الأسقف كي

يأخذني من بيت الكاهن إلى مطار جنيف.

- الخميس؟ لماذا بهذه السرعة؟
- ربما كان ذلك ضرورياً. سأعرف ذلك أكثر صباح الأحد، أنا

مدعو إلى الأسقفية قبل القداس .
 ستراه نادراً . . . سيفتقده أبناء الرعية أيضاً، هنا أكرا أكيد.

- عائلة شارول محظوظة أن أن يكون التعميد قد حدّد يوم الأحد . أسبوع إضافي وكل شيء كان سينتهي. هما اللذان كانا مرتبطين بذلك أكثر من أي شيء وكي - أجل، أحسّ بذلك.
- في جميع الأحوال، شيء غير غير عادلٍ أن ينقلوك، فجأة في اللحظة التي نجني فيها ثمار كلّ هذا العمل!
－الأساسي هو أننا تصرّفنا بكلّ ضمير، أليس، أكثّ
 تَفْعْلُهُ الْيُمْنَى＂، ．
－لا بد أني لم أصل بعد إلى هذا المستوى من الحكمة ．． ألقى عليها نظرة مشبعة بالطيبة ． －مَن يعرف المدى الذي ستصله أعمالنا؟ من يعرف ما نكون
 تفلتت منا ．صحـيح، أننـا في هـذه اللـحظة، نـحن نجهل المعنىى الحقيقي

米 畨 类
كانت جيرمين تمسك سلّتها بمحاذاة بطنها وهي تجتاز ساحة
－معالجة الريش، هنا سحر أسود！
－شيء لا يصدق، قالت كورنيليا ．لو قال لي أحد إننا سنرى ذلك في كلوني، حتى ولو ．．．
－لقد قال المسيح إنه سيكون هناك اك أنبياء كاذبون ．
－صحيح، قالت كورنيليا ．
أخفضت كورنيليا صوتها ．
－الأب جيريمي وكيل للشيطان！

－ليس مدهشاً أن يذهب إلى أفريقيا ．لا بد أن ذلك من أجل البحث عن السحرة فودو ． －آه！يا إلهي ．

- منـذ البـداية، وأنـا أقول ذلك، يـجب أن نـحذر منهه. مـنذ

البداية!

- نحنز، على الأقل ، لم نسقط في فخه، ، قالت كورنيليا . ولم

نفتأ نحذُر الآخرين .

- انظري الـسـيدة دو سيردغو . لقـد تولّتـت الـدفاع عنه، ذلك
- قبل ذلك، كانت صالحة، تلك المرأة. .
- لا بد أنه سحرها إ
- المسكينة . .

هزت جيرمين رأسها بدراية.
فجأة، تحجّرت وأوقفت كورنيليا واضعة ذراعها كحاجز أمام
جسدها .

- انظري مَن هناك اك

من الجهة الأخرى للساحة ، كان الأب جيريمي يهبط شارع الجمهورية، بردائه الأسود الطويل .

 وأشارت به ناحية الكاهن وهي تدمدم بصوت مفخم:

- Vade retro, Satana! ${ }^{(*)}$

ة
t.me/soramnqraa

العبارة باللاتينة ومعناها : !لى الوراء يا إبليس!

## 30

أحسَّت أليس بالحنين المسبق عندما وصلت إلى ساحة الكنيسة.
 الفناء، في جو بهيج ولا مبال . لا بد أنّ خبر سفر جيريمي لـم يبدأ بعد في الانتشار .
كانت شمسس الصباح تضيء الواجهات القرن أوسطية في الساحة بإضفاء انعكاسات بنية ذهبية. أغلب النوافذ كانت لا تزال مفتوحة على أمل أن تدخل البيوت آخر لحظات الطراوة في اليوم .
 كان بعض أبناء الرعية قد جلسوا على كراسيهمم، خاصة القدامى، الذين كانوا يخشُون أن يأخذ الجدد أماكنهـم ويبعدوهم إلى أقصى الكنيسة

قابلـت نظرة زوجّي شـارول الـجالـسين على مقعد قرب جرن
 الأب، وكثير من الناس حولهم، بلا شك الأقرباء والأصدقاء. نهض الأبوان وجاءا لمالاقاتها بأعين لامعة . - نودّ أن نشكرك . بفضلك سيتمّ تعميده اليوم.

اجتازت الصحن . لم يكن جيريمي قد وصل بعد، كان الموهف

سلكت الجانب المنخفض كي تخرج من الكنيسة. في الفناء، كانت الأحاديث في أوجها . كان هنـاك نوع من الـخفة في الـجو ، وأحسَّت أليس بالألم للتفكير أنها آخر مرة يـجتمعون فيها من أجل

قداس جيريمي لكن متى سيصل؟

- فعـلت كلّ مـا كان في وسعي كي أمسكه، لكـن هـنـا، من الأفضل أن تستقبله، سيدي، وإلّا فأنا لست مسؤو لاُ عن شيء فـ جالساً خلف مكتبه الكبير وهو بكامل زينته، رفع الأسقف
- دعهُ يدخل .

انسحبَ المعاون إلى غرفة الانتظار .

- يـجب أن أذهب، قال الأب جيريمي عنـدمـا رآه يدخل . . . ستعتذر للأسقف نيابة عني وتقول له إنّ عليّ أن أخحي تجا تجاه أبناء
 ستخبرني كان قد دارَ على عقبيه. لمسَ المعاون ذراعه. - . . انتظر -
- لم أعُد أستطيع أن أنتظر .
 - أنا متأسِّف، لكن لا وقت لدي

كان قد استدار نحو باب الخروج عندما سمع صوت الأسقف في مكتبه.

- ادخل، أيها الأب جيريمي!

تسمَّر الكاهن .

- اتععني، همس المعاون. دخلا إلى المكتب.
- تفضل بالجلوس، أيها الأب جيريمي، قال الأسقف وهي الـو يأخذ مكانه على كرسيه الأثري في طرف الطاولة المستطيلة الطويلة.
 كلوني يبدأ خلال. ..
- استرخِ. لدينا كلّ الوقت. أنا أعتذر عن تأخري لكن يجب قطعاً أن نحضّرِ سفرك .
- لكنهم يتظرونني على العانرة من أجل الـن القداس
 لم يُجِب الكاهن
تنفّس الدعاون، ارتياحاًا
لن يُقام القداس . لا خطابَ وداعِ ولا دفقَ عاطفياً . لن تصنع الأسقفية ضحية. من الأفضل أن نقطع الغصن بضربة خاطةة ونمرّ إلى شيء آخر .

العاشرة والربع
أصبح تأخر جيريمي جدّ محرج . كانت أليس قد فگًّرت أن اجتماعأً في الأسقفية قبل القداس الصباحي كان فكرة سيئة.

لمحت راهبة ضمن أبناء الرعية وتوجّهت نحوهـا، وقالت لها
بصوت خفيض :

- الأب جيريمي ليس هنا، اذهبي إلى بيت الكاهن واتصلي

$$
\begin{aligned}
& \text { بالأسقفية واسأليهم في أي ساعة خرج من عندهم . } \\
& \text { بدت الراهبة متردّدة لحظة تم وافقت. }
\end{aligned}
$$

كان الناس ينظرون إلى سـاعاتهـم ويظهرون علامـات تدلّ على نفاد صبرهم. كان الفناء قد بدأ يصبح فارغاً والكنيسة تمتلئ . جاء العجوز فيكتور نحوها. كان قد علم بـخبر مغادرة جيريمي
 تكن تستمع إليه. كانت جد منشغلة بغياب صديقها . أتمنى ألّا يكون قد حدث له شيء على الطريق . . .
عادت العاشرة وخمبة أخيراً، وعشرون دأخبرتهم: :

- استُبْقِي الأب جيريمي في الأسقفية. ألغِيَ القداس، وطير وطلبوا
مني أن أعلم أبناء الرعية . ألِّيَ القد؟

هزّت الراهبة رأسها . كان يبدو عليها أنها تشاركها إحساسها
بالخيبة .

- ألا يمكن أن تتكلفي . . . بإعلانه للناس؟ قالت بنظرة شبه

متوسّلة .
وافقت أليس .
تبخّرت الراهبة ناحية بيت الكاهن .
اسْتُبقيَ في الأسقفية.

لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ.
الوعد بالتعميد . . .
الموعظة التي كانت متشبّة بها . . .
ضربة قذرة بالنسبة إلى الجميع. مسكين جيريمي، لم يُعُد بإمكانه توديع الأوفياء المجتمعين . استدعاءه إلى الأسقفية، على بعدي
 ليس في الأمس، أو بعد الظهر، ، أو في اليوم الموالي؟ والآن، هو

مستبقى هنا . . . غريب.
وماذا لو كان هنا من أجل من منع التعميد؟ لـم تكـن تئق في أولئك النـاس . التعسفي. كانت تحسّ أنهم قادرون على كلّ شيء ألى
 السيئ. كان ذلك يعطيها الإحساس أنها شريكة رغماً عنها في مناورات الأسقفية. انقبضَ قلبها عندما رأت مرة أخرى أسرة شارول. تحمَّلت واقتربت منهم - يوجد مشكل، لقد استُبْقي الأب جيريمي في الأسقفية.

سُلغى القداس .

- سيلغى؟ قالت الأم وعيناها تتسعان.
- لكن . . . والتعميد؟ سأل الأب
- أنا حقاً متأسفة من أجلكم، أنا خجلى الْ .
 الأب جيريمي لن يحيبي قداسات أخرى، وأنّ التعميد لن يحصل أبداً.

نظرت أليس، عاجزة، إلى الأعين المتوسلة.
كانا قد قاما بكلّ ما في وسعهما ، وكانت قد وعدتها أن الطفل
سيُعقَّل .

- أنا متأسفة

انسحبـت ومشـت ناحية الخخورس . كانت خيبة هؤلاء الناس
تنضاف إلى خيبتها، إلى حزنها، إلى حيرتها، إلى غضبها . مرّت قرب الشنموع الطويلة التي كانت ألهِبَّها نترنح بكآبة . كان نفَس مرارتها كافياً كي يطفئها .


 الراهنـة، لـم يكـن هنـاك مـا يـمكن أن تفعـله، وكـان ذلك يزيـد مـن

عندما وصلت إلى قدم المنصة، قبل أن تصعد، استدارت نحو
 القلب وهي تفكِّر في أول قداس حضرته، قبل خمسة أو أو ستة أشهر .
 وسيكون عددهم أكبر لو كان كلّ زوار المعترف حاضرين . كم سيبقون إلى نهاية السنة؟
لمحت السيدة دو سيردغو، وفية لمكانها في الصف الأول، ، وتساءلت لماذا تبدو مضطربة. تعرفت على إتيان بعيداً شيئاً ما .
 بين الذراعين، العرّاب، والعرّابة، والأقرباء والأصدقاء حولهـهـا .

كلهـم كانوا متـأثرين. ربــا كانوا قد خطّطوا لاحتفـال، وهـدايـا، ومُلبس مطبوع على غلافه تاريخ اليوم . . . كلّ شيء يلغى . هزّت أليـس رأسهـا. هـذا الـوضـع كـان غـير عـادل مـن جـمـيع

تنفست كي تتخلص من عصبيتها . كلما أحسّت بالجور، كلما زادت رغبتها في أن تتصرف، كأنه أمر داخلي خطرت على ذهنها فكرة، فكرة تفوق التصور بحيث أبعَدَتَها في

الحال.
لكنها أحسَّت حينئلْ بطاقة تتكون فيها ، شيء يناديها ويحملها في
الوقت نفسه . . .
لا . لا يمكن أن تسمح لنفسها بذلك، كان ذلك مرفوضًاً.
 كان يمنعها من انتّاعه. يجب أن تكون عاقلة، أن تكون متحفظة، أن تحترم القوانين ولو قليلاً . . .
تذكّرت حينئذ المسيح وهو يؤكّد أنّ الله يتقيأ الفاتر .

صعدت إلى المنصة واقتربت من الميكروفون المثبـت في مِقرأ
المنصهة .

- صباح الخير للجميع

سمعت صدى صوتها يرنّ في الكنيسة بكاملها . - يؤسفني أن أعلن لكم أنّ الأب جيريمي قد تمّ نقله . سيسافر خلال أيام إلى بلد بعيد . ولقد علمنا للتو أنه استُبقي في الأسقفية.

كنسـت بنظرهـا الجمـع. كان الجميع ينظرون إليها في صـمت
مطبق .
أخذت نفسها .

- أنا . . . مَن سيقيم القداس مكانه اليوم .

اجتازت موجة من الهـهـهمة الموهف في جميع الاتجاهات .
بعض صيحات الاستنكار أيضاً .
لمححت المتزمتتان على وشـك الإغماء. منحوتاً في أعلى عموده الحجري، كان البيدو بيرلو يبدو مذهولاً أكثر من أيّ وقت مضى .لآ

نهض بعض الأشخاص وانصرفوا، تبعهم آخرون أيضاً . كان الوضع محرجاً، خاصة بالنسبة لها، هي التي كانت تعاني



 تقدمه، والذي كانت قد حضَّرته من أجل موعظة جيريمي . بالتأكيد،


 اللحظة الراهنة هي دوماً أكبر من حقيقة الماضي . الام علاوة على أنّ الأمر لم يكن عرضاً، كانـ كا كـت تقوم بالقداس من أجل أُبناء الرعية وليس من أجلها، ولا تنظر شيئاً بالمقابل . نظرت إلى كلّ اللذين بـقوا . إذا كـانوا هـنا ، فـذلك مـن ألـن أجل الصحوة الروحية، كما تبحث عنها هي أيضاً منذ عدة أشهر . كانوا

يتبعون البحث نفسه، وأرادت أن تقتسم ما بدأ يساهم في صحوتها الـخاصة . لا يـجب أن تحتفظ بـلكك لنفسـها، يـجب أن يستفيد

بينما كانت الرغبة في أن تُوْصِل مـا تعلّمته، أخذت تحسّ بنوع

> من الصداقة تجاههم .

حدث حينئذِ شيء مدهش، ذابَ هلعها كأنما حدث ذلك أك بفعل
 الخجل، خحجل كانت تخفيه ببراعة بالضغط على نفسها كي ترغم نفسها على إبثات نفسها وتتقدم، إلى حدّ أن تظهر كأنها متهورة . . . .


 ألم تكن تلك الرؤية. . . نرجسية؟ بتخليها عن لعب دور وأخذ مكانها، بتخلّيها عن التألق بطريقة
 بانمحائها كي تضع نفسها في خلدمة مهمتها والرسائل التي تسعى إلى تقديمها، بالتفاتها نحو الذين خصّصتها لهم، تحرّرت من خحجلها .
 أني غالباً ما رأيته يشتغل، لستُ متأكدة من أني سأعرف كلّ قوانين

القداس لكن

- لكن على الأقل أخبرينا، هل تؤمنين بالله؟

مزّق الصوت الجهوري صمـت الصرح ورنّ صدى ذبذباته من كلّ جانب. بعد أن تمّ توقيغها في اندفاعها، نظرت أليس شمالها من حيث جاء السؤال. لـم تتبيّن الرجل الذي نطق بهـ . بـحسب

صوته، لا بد أنه في الستين من العمر . بلا شـك جارٌ يعرف سمعة
عائلتها الملحدة . . .
متحرّجة، بحثت أليس عن كلماتها، وأثار غياب جواب فوري
موجة جديدة من الهمهمـات في الكنيسة.
رفعت بصرها مرة أخرى ناحية الرجل المجهول الـول الـون


اتجهت كل الأنظار ناحية الرجل .
 إيمانها بالله لم يعُد قادراً على أن يقول مَن هو .

أخذت نفسها إذاً وانطلقت
لقد اعتبرتُ لفترة طويلة نفسي ملحدة، ثم اكتشفتُ قيمة كلام المسيح الذي أدركتُ أنه حكيـم عظيم. طبِّقت مبِّ مبادئه كي أجرِّبها بنفسي، وكنت مذهولة بما عشته . فهمتُ أنه يقودني إلى التى التحرّر من






 الخطيئة. اليوم، أنا أعرف أنّ هذا خطأ، في داخلا فلنا النا يوجد ما هو
 لقد ضحكتُ طويلاً لتخيّل عجوز ملتِ على سحابة، يملك قدرات

خارقة. اليهود هم بلا شك على حقّ في رفضهم تسمية الله. التسمية






 الكون، سيكون وعينا شذرة من وعي كونيّ وقيّا وقوة خلاقة نـيا نتمي إليهما رغم اعتقادنا أننا منفصلون ومستقلون، لأننا نتمتع زيادة على ذلك

بوعي فردي.
كنست بنظرتها جمع الأوفياء.
 وعينا، وتفصلنا عنه الأنا بحثاً عن التفكّكّك، والتفرّق من أجل أن نتميّز للحظات. أخذت نفسها بضع لحظات - إذا كانت هذه الطاقة غير المحسوسة، هذه الـني القوة الخلاقة، ،

 سيداً للكون. هي ستكون بالأحرى قوة كونية لكي لكن أيضاً داخلية يمكا يمكن
 إلى الحضن، بالتحرّر ممّا يفرّقنا، يعني منـي من الأنا
 على نحو أن ينسى نفسه ويتدفّق، مع كلّ ما هو عليه، في القاع بلا

قرار الذي هو منبعه". حتى ولو لم يستعمل أبداً هذا المصطلح، كان



 توضيحها في الأناجيل في الصعوبة التي يجدها الحواريون في تطبيق مبادئ المسيح، في إيقاظ الجزء الإلهي الذي ينام فينا . في الواقع هـم لـم يتوصلوا إلى ذلك وكان المـسيح يشتـكي من ذلك طوال الوقت، إلى آخر مساء قبل إيقافه، حيث طلب منهم ألم أن يسهروا ولم

 فَضَعِيفٌ" . لكن يوجد سر . استراحت للحظات، وعندما توقف صدى صوتها في الموهف، غرقت الكنيسة في صمبت عميق .
 بما أنه في تلك الفترة كان يكرّره، ووصل به الأمر إلى أن يقول،

 ويقودنا إلى جنة الحياة المتيقظة. هذا السر . . . هو المحبة. عندما نحب، عندما نحسّ بالحب، سواء سواء تجاه كائن حي، أو حيوان، أو زهـرة، أو غـروب شـمـس، نـحسّ أنـنـا طوّرنـا ذواتـنـا. رغبـاتـنـا ، ومخاوفنا، وشكوكنا تتبخر . لا نسعى لأن نقارن أنفسنا، لأن نكون
 القلب هذا الذي يتملّد حينئذِ طبيعياً كي يشمل كلّ الكائنات وكل

أثـياء الحيـاة. كان آلان، الفيلسوف يقول إن الحب حركة رائعة
 بالالتحام مع الكون، في منبع الذات، هناك حيث لا تروج مشاكلنا وحيث يسود الفرح
كنست أليس مرة أخرى جمع الأوفياء بيصرها . كانوا ينصتون، لكن هل ستتمكن حقاً من أن توصل إليهم هذا الخطاب الذي الذي تعرف النـ أنه أساسي كي يحقّق المرء السعادة والنجاح في حياته؟
 لا ننجرح بالسهام التي ترميها أنا الآخرين، وألّا ندعها تحرّك الأنا
 شـخصه خـلف أنـا تكـون أحـيانـاً كريـهـة، وأن نرى هـذه الأخــرة

 القاسية، وأن نكتشف أنها ليست سوى أدوات لاستغنائنا وتطورنا وصحوتنا . الحب هو مفتاح كل شيء. سرّ العالم. رنّت كلماتها في الكنيسة، تحت القَباب العالية الغارقة في

الضوء.
استعادت نفسها، ثم واصلت القداس . بعد ذلك، شرعت في التعميد.

## 31

> الأربعاء، نهاية اليوم.

كان جيريمي يستعدّ لمغادرة المعترف، حيث كان يؤدي مهمته لآخر مرة في كلوني، عندما سمع حفيف ثوب من الجهة الأخرى من الحاجز الخشبي الرقيق .
لأنّ التائب ظلّ صـامتاً، دعاه جيريمي للكلام. لكن الآخر ظلّ

- أنا أسمعك، ألَّ جيريمي. تحدّث دون خوف. انتظر بصبر، إلى أن ارتفع صوت أنتوي بصعوبة، صوت متميّز تعرَّف عليه في الحال من دون عناء رغم التوتر الواضح الـو - أيها الأب، لقد أسأُتُ التصرف.

توقفت بضع لحظات. سمع تنفسها عبر الحاجز . - لقد أسأتُ التصرف، وأن أنا ألوم نفسي
 يحدث له أن يتساءل إن كان الشخصر قد أتى بحُكم العادة أو المعتقد
 بالندم يبدو أنه يتسبب في معاناة حقيقية.
 الذـي كان عـادة يركز على الاستمـاع، فجأة مشـوشـاً بسبب أفكـار
 حاجة إلى التعاطف؟ كلّ توبة تستحق الغفران - آذاه ذِلك بشـدة. أردفت.

كان يحسّ أنّ كلّ كلمة تكلّفها الكثير، وأنها كانت غارقة في
الندم .

- ربما
- لا، ليس ربما. ذلك أكيد.

تنهد جيريمي مطوّلاً .
 "اسيؤذونك بدهاً من اللحظة التي ستقدِّر فيها أنّك تعرضت لنا للأذى" .

 المترتبة عنه، وما قدمه لنا رغم ذلك، وما وما جعلنا نتفاداه، وما جعلنا جلنا نتعلمه . . . فقط بعد مضي الوقت نستطيع أن نعرف هذه الـا لأشياء . بقيت صامتة للحظة طويلة .

- في جميع الحالات، أنا نادمة على مزاعمي . لم أكُن منصفة

وألوم نفسي بشدة على ذلك .مكتبة .. سُر مَن قرأ

- الله يسامحك، يا ابنتي

سمعَ بضع شهقات مكتومة
أضاف بهمس :

- وأنا أيضاً .
*     *         * 
- امرأة؟ امرأة؟
- أجل سيدي، قال المعاون بهيأة مقهورة. - امرأة أقامت القداس! هزّ المعاون رأسه بحزن وهو يغلق عينيه . تهاوى الأسقف على كرسيه الضخم . - امرأة. يا إلهي، أية فظاعة . . . لماذا ألحق بي الله هذه المصيبة؟ في أبرشيته . ستنقض الصحافة على ذلك. كلّ فرنسا ستعرف ذلك . الكرسي

الرسولي أيضاً . . .
خارت قواه، مفسحة المحجال للقرف.
أية إهانة . . .
رفع عينيه. المعاون، اللذي كان عادة مستقيماً في ثوبه، بدا متدهوراً، كأنه انهار تحت ثقل الأحداث. - امرأة أقامت القداس، كرّر الأسقف وهو يفر يفكر . - وصفت مصادري موعظة مصبوغة بتوفيق بين المـعتقدات ووحدة الوجود جد بعيدة عن المذهب الكاثوليكي، قال المعاون الـون

بنبرة محتقرة .

- وعمّدت الطفل ك كما تقول؟

هزّ المعاون رأسه من جديل . تنهد الأسقف . كان عليه أن يستجيب قبل ذلك للتحذيرات. أن يسمع معاونه.
 ذلك الوقت، هذا الكاهن وملهمته يتحذّيان سلطنه.

كان صبره هو الذي تسبب في الكارثة．وكانت مرارته أشد． نظر إلى الجمشت الذي بدا له شاحباً ．وداعاً السفير والأرجوان
نهض دفعة واحدة .
－في جميع الأحوال، ذلك التعميد غير شرعي！هو إذاً باطل ．
 الكاهن الملعون وشريكته لن تكون لهما الكلمة الأخيرة ． رفع المعاون عينيه نحوه．
－لقد سمحتُُ لنفسي بأن أسبقك حول هـذه النقطة، سيدي
－لقد فعلتَ حسناً ．
－واستعلمت．بحسب ملوّنة القانون الكنسي، أنت محق، هذا التعميد غير شرعي تماماً ．．． －
－هو غير شرعي، لكن ．．．ساري المفعول． حَمْلَقِ فيه الأسقف ．

- ماذا تقول؟
－لقد اتصلت بروما، سيدي．هذا التعميد رغم أنه ليس شرعياً لا يمكن إبطاله．القانون الكنسي حاسم، هو ساري المفعول．半 畨 类

كان الوكيل التجاري من وكالة رينو يشعر بالملل، في فترة بعد

الظظهيرة تـلك مـن شـهر أغسـطس. عنـدمـا سـمـ انزلاق البـاب الأوتوماتيكي السلس، رفع عينه وتفاجأ برؤية البارونة دو سيردغو الـون .
 الغامق مركونة أمام الوكالة. مع قليل من الأمل، كانت الأرستقراطية

العجوز تريد استبدال السيارة. . .
نهض وسار نحوّها ليستقبلها . كان يشعر بقليل من الرهبة. لا
نقابل كلّ يوم أحداً من طبقتها .

- مرحباً بك في الوكالة، سيدة دو سير أ
- صباح الخير سيدي، أجابته وهي تنظر إلى السيارات. على الشاشة الكبيرة المعلقة على الجدار، كانتـ وصيرّ وصلة الإعلان الإثهاري عن الماركة تمرّ باستمرار، أمام مقود رينو إيسباس، كيفين «I might even be President سبيسي يحدق في الزبون وهو يؤكد
${ }^{(*)}$ of the United States»
راقب زبونته ورآها تضع يدها على سيارة كابتور .
- إنها سيارة تناسبك تماماً، ستعطيك صورة شابة، حركا

عقدت حاجبيها

- نظّف نظارتك، أيها الشاب، لقد تخطّيت الستين، قالت وهي

أحسّ بنفسه مغفلاً مثل طفل ضُبِطِ متلبّساً بالخطأ . بسرعة. يجب أن يستدرك . ألًا يظلّ على فشل . - في هذه الحالة، سيارة كوبي ميغان أو حتى سيارة تاليسمـان ستخدم صورتك الأنيقة . . .

العبارة بالإنكليزية ومعناها : "يمكتني حتى أن أكون رئس الولايات المتحدة".

لم تجِبْهُ في الحال، وواصلَت اللف حول السيارات. - ليس هذا ما أبحث عنه، انتهت إلى القول .
 تذكّر تعليمات المدرب التجاري، في البداية تطرح الأسئلة، تـحدّد صورة السيارة التي تعكس أحلام الزبون . . . - في الواقع . . . قولي لي : عن ماذا تبحثين؟ كانت تسير بهدوء بمححاذاة السيارات المعروضة وتوقفت أمام سيارة توينغو مستعملة.

- سيارة كي أتحرك بها .

بقي مذهولاً . كانت هذه أول مرة يسمع فيها جواباً على هذا النحو
لم يكن هذا شيئاً عادياً . كان متأكداً، لم يكن الجواب ضمن تصنيف الأجوبة في الكتاب الذي قدمه له المدرب. أين الخطأ؟


النشهر
لم يعرف بماذا يجيب. نظرت إليه متسائلة . - هل تخشين ألّا توصلك؟

حسمت رأيها بسرعة لصالح ذلك النموذج، وبعد دقائق جلسا إلى مكتب كي يدخل المعلومات في الحاسوب. - ذكِّريني كيف يُكتب اسمكِ، سيدة دو سيردغو . .

- غروسارد. جوزيت غروسارد. تُكتب كما تُنطق، بدال في


## * * *

نهضت أليس قبل الفجر . ارتدت ثيابها بسرعة، شربت قليلاُ من الماء، وخرجت في الليل . كان هواء الليل يعبق برائحة الندى الذي الذي

 المذهَّب في العتمة الخفيفة التي تسبق مطلع الفجر . فوق الأسقف، هناك في السماء، كاء كانت النجوم تختفي بصمت، يرافقها هلال مرهف كأنه شفرة منجل . في أسفل الشُارع النائم، كانت أولى انبـاقات الخبز تتسرب من نافذة الخباز المفتوحة.
سلكت يساراً شـارع ميرسيير، ثم يميناً شـارع لا بار، ووصلت
إلى فناء الكنيسة.
كانت هناك سيارة مركونة، أضواؤها مضاءة، أمام بيت الكاهن

رجـلا ديـن واقفـيـن بالـقـرب، أحـدهـمـا بالأأــود، والآخـر بالبنفسـجي، وذراعاه مشبكتـان . بـلا شـك مرافقي جـيريـمي إلى المطار . تمنّت لو وصلت قبلهما .
وهي تقترب، كانت خطواتها ترنّ على البلاط القديم، وأشـار
 إليها الآخر بازدراء دون أن يقول شييناً، لكن بنظرة تقول الـن الشيء الشاء الكثير

اقتربت وحيَّتهـا باقتضاب وهي تتخططاهما، من دون فائدة.
كانت بمحاذاة البوابة عندما رأته . . .
من الجهة الأخرى من الساحة، هبط الحبر جيريمي درجات المدخل في ثوبه الأسود، حاملاً في يده حقيبة صغيرة، حقيبة مراهق صغيرة الارية نصف مملوءة بالأوراق اللاحقة الملونة. تعرّفت عليها في الحال وانقبض فلبها بينما كانت تعود بها الذكريات إلى سفر مدرسي إلى إيطاليا عندما كانا معاً في الثانوية. رآها فمشى نحوها مبتسماً، وقال لها :

- جئت!

أقرّت، وحلقها معقود لم يسمح لها أن تتكلم.
بقيا وجهاً لوجه عدة لحظات، ينظران بعضهما إلى بعض دون
أن يقولا شيئاً . ثم قامت بخطوة نحوه وطبعت قبلة على وجنته . - اهتم بنفسك، همسَت له .

أذعن وهو يوجِّه نحوهـا ابتسامة مطمئنة. ثم توجّه نحو سيارة
الأسقفية .

- كنت سأنسى، قالت أليس .

استدار .

- لقد رأيت السيدة دو سيردغو مساء أمس . كانت تعلم أنك ستغادر عند الفجر، وقالت إنها ستترك كلمة من أجلك في الموهف، من طرف شخصص لا يستطيع أن يأتي لتوديعك قبل سفرك . لم أم تخبرني مَن، لكنها ألحَّت كي تأخذهها قبل أن تغادر . - في الموهف؟؟ لماذا في الموهف؟
- لا فكرة لدي

نظر في ساعته.

- فلنسرِع، قال الأسقف. تبادل جيريمي وأليس النظرات. - تعالي معي، قال جيريمي تم أضاف باتجاه الأسقف: - سأعود في الحال .

تبعته أليس بخطوات حذرة في الزقاق الذي يحاذي الكنيسة. دخـلا مباشرة إلى الـموهف عبر بـاب ضيق يـختبئ بين الدعامامات الحائطية، صرّ بـخبث وهو ينفتح• في الداخل، كان الـان الظلام دامساً، مع وجود رائحة بـخور خفيفة . أخـاء جـيريـمي مــبـاح الأوبـال الجداري الصغير .
كان المظروف موضوعاً على أثاث يشبه وعاء خبز القربان. أخخه وأخرج منه بطاقة كتب عليها ببساطة (اشكراً") بخط منتظم . لا لا توقيع، لا اسم على ظهر المظروف. فجأة انتفضت أليس وهي تسمع دوي صوت الأرغن . فتح جيريمي الباب الذي يفصل الموهف عن با قي الكنيسة قبالة الخورس كانت الأضواء مضاءة، فدخلا .
كل الأوفياء كانوا موجودين، مجتمعين، نهضوا عندما رأوهما. كان الصحن ممتئلًاً كانت موسيقى باخ تملأ الكنيسة بالنغمات الآسرة يسوع فليدم فرحي
فيكتور، إتيان، كل الوجوه المألوفة كانت حاضرة، كل أوفياء القداس وكل الـمرتادين على الـععترف. وحده بقي مكان شاغر .
 أحد تجرأ على احتلاله.

تراجعت أليس كي تترك جيريمي يودّع الأوفياء لكنه أمسك يدها وتقدّما معاً .
غادر أبناء الرعية الصفوف لملاقاتهما والإحاطة بهما . تبادلت قبضات اليد، والقبل أيضاً، وكذلك كلمات الصـداقة الصـة والعرفان، والتشجيع، والوعود على البقاء على اتصال بطريقة أو بأخرى .
 والمعاون المقروصين، واللذين تراجعا غريزياً في ظلام الشارع. عندما وصل إلى طرف الممر الرئيس، رأى جيريمي السيدة دور دو
 كانت ثيابها بسيطة، وشعرها غير مصفّف، لا مساحيق تجميل ولا حليّ . لم تكن تحمل حول عنقها الصليب المذهّب والياقوتة الكبيرة. رغم الدموع التي كانت تتلألأ في عينيها، كان يلمع فيهـها ضوء جليد. أول مرة، يجدها جميلة. في الخارج كانت تبزغ أولى سـاعات النهار . اجتازا الباب، التفت جيريمي نحو أبناء الرعية، نظر إليهم مرة أخيرة مـجتمعين، وهو يقتبس من المسيح، تمتم بكلمات بالكاد سمعتها أليس : - أنتم نور العالم.

$\ddot{0} \underbrace{\infty}_{0}$<br>t.me/soramnqraa



*     *         * 


 - هل سبق أن سهعتَ بتوبي كولينز؟

- هو يقلْم دورات دراسية في التنمية الذاتية. عظـيم، أود أن آنخلك عنده.

ذات مرة....
ليس غريباً أنه لا يعرفه، قالت أليس لنفسها. لماذا سيهتم المرء بتمية

 أجبر جيريمي نفسا على الـي الابتسام. - باتَّاع نصائحك، أتساءل ما إذا كنت قد ألفهد روحي، فشط كي أجابِ

*     *         * 

الناس إلى العبادة).






 الني فقدناه. telegram @soramnqraa

