## كينـيزي مـراد

#  <br> 尼 

> تر جمة

محمد التهامي العماري

قتبة 1294
منشورات الجمل

إمداء لـ.. ضisu ما نسي القيم كتابكم ما سا عذرا على التأضير

$$
\begin{aligned}
& \text { موت أمـيرة }
\end{aligned}
$$

## 782023

 كينيزي مراد: موت أميرة، سيرة أميرة عثمانية، ترجمة: محمد التهامي العماريr-1^الطبعة الأولى
كافة حقوق النشر والترجمة والاقتباس

تلفون وفاكس: \&
ص.ب:
Kenizé Mourad: de la part de la princesse morte
(O) ROBERT LAFFONT, s.a., PARIS, 1987
© Al-Kamel Verlag 2018
Postfach 1127-71687 Freiberg a. N. Germany
www.al-kamel.de
E-Mail: alkamel.verlag(ogmail.com

## كينيزي مراد

# موت أمـيرة سيرة أميرة عثمانيـة <br>  <br> تر جمة <br> متحمد التهامي العماري 

إلى أطفال بادالبور

وأنا أخخوض مغامرة تأليف هذا الكتـاب تلقَّيت مسـاعدة كثـير من
 ونصائحهم بإعادة بناء تاريخ ثلاثين سنة فحسب، وهو وهو تاريخ مختلف عن التاريخ الرسمي، بل مكَنتنـي أيضاً من إعادة بـتُ الحياة في الوقائع والسلوكات اليومية البسيطة.
 امتناني وعرفاني بغضلهم.
 أسمماء بعض الأشخاص، منهم من ما زال على قيد الالحياة ومنهـم من رحل إلى دار البقاء.

تبدأ هذه القصة في يناير / كانون الثاني من سـنة 1911 بعـاصمـة الإمبر اطورية العثـمانية الأستانة التي ظلتّت ترتعـد لها لـا فرائص العـالبم المسيحي طيلة قرون.

 توالى على العرش خلال اثنتين وأربعين سنة ثلاثة إخوة: السلطان الـلـي مراد الذي خلعه أخوه عبد الحميد والعتين وأجزه، واعتلى العرش إلى ألى أطاحته (اتركيا الفتاة)"، ونصّبت مكانه أخاه السلطان رشاد.
واليوم لم يعد السلطان رشاد غير ملك ذي سلطات محدودة ، بينما اللسلطة الحقيقية في يد الثالوث الذي زجّ بالبلد في الحرب إلى الـى جانب

## الجزء الأول

$\underset{\sim}{\infty}$

## 1

في بهو قصر أورتاكوي ذي الأرضية الر خامية البيضـاء، الـمُضاء
 أنّها تحرص على أن تكون أوّل من يزفّ الخبر إلى أمّها :

كادت من فرط سرعتها أن تصدم امر أتين مسنِّتين تشْدَ كلّ منهـمـا رأسها بعصابة مزيّنة بالريش ومنبّتة بالأحجار الكريمة، ممّا يشمير إلى ثرائهما ورفعة مقامهما.

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

t.me/soramnqraa

قالت إحداهما ساخطة :

- يا لها من وقاحة! فرذت الأخرى بغيظ :

ـ ماذا تنتظرين منها! إنّها طفلة السلطانة الو حيدة الوا لذئلك تبالغ في
 زوجها عندما تكبر وتتزوّج... عليها أن تتعلّم شيئاً من الحياء. فالبنت حين إلبا تبلغ السابعة لا تعود طفلة، لا سيما إذا كانت أميرة.
لكن الصبيّة لم تأبه بكلامهما، وواصلت عدوَها حتى باب الحرمـلك الحك
(1) يطلت لقب الــلطانة على الأميرات بنات الــلطان، بينما نلقّب كلز زوجة من زوجاته "قادين،".

الذي يقوم على حراسته خصيّان سودانيان اعتمر كلَ منهـما طربوشاً

 وفتحا مصراع الباب البرونزي باحترام شديد خشية أن تبلّغ عن تهاونهـانـا



 خروجها من الحمّام بعد ظهر كلّ يوم الـو

 وهي تنظر إلى خادمة القههوة تسكبر، على نحو مهـيب، السائل في فنجان موضوع في كؤيس مرصّع بالزمرّد.
 ذلك أنْ السلطانة تحرص على أن تلبس حين تكون في المـجامع وفق
 بينما تلبس حين تكون في بيتها على "الطراز التركي"، مستغنية" عن
 الفساتين التقليدية الواسعة، وتستلقي بانشراح فوق الأرائك الناعمة التي تؤثَث غرفَ القصر الكبيرة. ـ تعالي يا سلمى سلطان.
ليست الألفة أمرأ شائعاً في البلاط العثماني، إذ ينادي الآباء أبناءهم


 والفكر واللسان، تقبّل سلمى بسرعة أصابع الأميرة المعطّرة، وتضعها

على جبينها تعبيرآ عن الاحترام، تُمّ تصيح وقد نفذ صبرها، ولم تعد قادرة على تمالك نفسها :
ـ مات العم حميد يا أنيدجيم (1) !
والتمع بريق في العينين الرماديتين الخضراوين، بحيث خُيُّلِ للصبية
 بقواعد الانضباط.
ــ لـلّك تقصدين صاحب الـجالالة السلطان عبد الحميد. أدخله الله فسيح جنانه. كان سلطاناً عظيماً. من أعلمك بهذا الخبر الحزين؟
 حزينآبّ الذّي خلع أخاه، جذّ سلمى، بدعوى إصابته بالجنون يعلّ خبراً

كثيراً ما كانت مُرضعتها تحكي لها قصّة محمد الخامسس، الأمير
 منه إصلاحات كبرى. لكنَّ مراد الخامس لم يحكم للأسف غير ثُلاثة

 إشارة الطبيب النمساوي ليديرسدورف، أكبر متـخصّصي عصره، على الـى جلالته بالراحة لبضعة أسابيع حتّى يستعيد عافيته ، لم تأبه حانية الـير السلطان برأيه، إذ خلعته وحبسته برفقة أفراد أسرته في قصر تجر اغان.

 السجن وهو في السادسة والثلاتين من العمر، ولم يغاديره إلا بعا بعد موته. كانت سلمى تشـر، كلّما تذكّرت جدهـا المسكين، كمـا لو أنّها

تتقمص روح شارلوت كورداي، تلك البطلة التي حدثتها عنها مربَبتها


 الزواج من ذلك الرجل البغيض الذي فرضه عليها السلطان حميل. لماذا تكذب إذن؟


 ـ سمعت الأغغوات(1) يقولون ذلك بينما كنت أعبر الحديقة... وفي تلك الأثناء ظهر عند عتبة الباب خصيّ أميل إلى البدانة، يضع

 انتصب وقد شبك يديه على بطنه خضوعاً، وأعلن بصوت حادّ كصوت

النساء:
ـ أيتّها السلطانة المعظّمة...

## فقاطعته قائلة:

 الأميرة فهمية والأميرة فاطمة وكذلك أبناء أخي نهاد وفؤاده قل لهم إنتيا إني أنتظرهم هنا هذا المساء.
مـنـ وفاة أخيها الأمير صـلاح الدين، صـارت، وهي في الثـامنـة
(1) جمع آغا، وهو الخصي الذني تقدَم به السنن، وصـار يحظى بالاحترام. نقد كان في
 يؤتنون الخلمة بين الأجنجة المخضصة للنساء والعالم الخارجي.

والأربعين من العمر، كبرى أبناء مراد الخامس. وقد اكتسبت بفضل ذكائها وشخصيتها احترام أفراد الأسرة، وأصبحت سيّدتها بلا منازع. ولدت تلك الشخصية الصلبة في ذلك اليوم العصيب الذي مرّت عليه




 في السادسة من عمرها أسيرة.

 حتّى ختّي أهلها على حياتها. دُعي الطبيب على عجلى ، لكنّه ظلّ ينتظر ثلاثة أيّام ليأذن له عبد الحمميد بدخول قصر تجر أغان.

عالج الطفلة بالعلقُ، وأشار عليها بشرب منقوع أعشُاب مُرّة. أتكون

 بين أصابعهما حبّات سبحة العنبر؟ وما كاد ينصر م أسبوع حتّى استعادت الأسيرة الصغيرة وعيها. لمـا فتحت عينيها أبصرت وجن وجه أبيها اللطيف والجميل منحنياً عليها. ما سبب هذا الحزن الباد البادي في عينيه؟ فتذكّرت... لم يكن ذلك كابوسأ تمثل لها في المنام! تكوّمت في فراشّها وعادت إلى

عندئذِ تجهّم وجه السلطان مراد، وقال :
ـ أتحسبين يا سلطانة خديجة أنّ أسرتنا كانت ستحكم إمبراطورية

> (1) القلفة هي الأمة الخادمة في النصر .

مترامية لستّة قرون لو كنّا نضعف أمام أدنى الصعوبات؟ أنت معتزّة بنفسك، فليجعلك هذا تصونين كرامتك! ثّمّ أضاف وقد لاحت على وجهه ابتسـامة كما لو أنّه يروم تخفيف حدّة اللوم:

- إن لم تضحك صغيرتي، فمن سيدخل البهجة على هذا القصر؟ تخافي يا عزيزتي، سنغادره، وعندئذِ سنقوم برحلة كبيرة.
 الحاكمة أن تخطّت حدود تركيا بل حتى ضواحي الأستانة : ـ صحيح يا بابا؟ سنسافر إلى باريس؟

ومضیى السلطان يضحك : ـ أوَصرت امرأة قبل الأوان؟ أعدك يـ أـو زهرتي بأن آخذك إلى باريس فور خروجنا من هذا المكان... أكان يؤمـن بـذلك حقِّأ؟ كـان بـحـاجـة إلى الأمـل لـكي يستـمرّ في الحياة... الحياة؟

شردت السلطانة ببصرها وراحت تتذكّر... لقد كان السلطان مراد خلال هذه الثماني والعشُرين سنة من الأسر يموت كلّ يوم. كان الظالام قد بدأ يخيّم حين دخلت عربتان على نحو صاخب

 بنفسجيّ اللون، يخفي تضاريس جسدها. وترجّلت من العربة الثانية امرأة
 بالأخرى، ثّمْ وقفتا لـحظة قبل أن تسارعا إلى دخول القصر يسبقهـمـا خصيَ بلباس رسمي ويتبعهما آخر. والقصر ، شأن معظم إقامات الأمراء والأميرات، عبارةٌ عن بناء قديم مشيّد من الـخشب المنغقوش على سبــل الاحتراس من الز لازل الـتي

تتعرّض لها المدينة. وهو يشرف، بلونه الأبيض وسط حديقة حافلة بالنافورات والأزهار وأشجار السرو ، على البوسفور الذي يضينهئهئه الغسق في هذه الساعة. أمّا شرفاته وسلاليمه ومصار الِّاطبه فتجعله يبدو كمنزل من

الدانتيلا.
كانت بانتظار الزائرتين عند أسفل السلّم المفضي إلى أبهاء الطابق


 تحمل في يدها عكازة طويلة ذات مقبض ذهبي، تشير إلى مقامها. وما كادت تنـحني أمام السلطانتين حتّى بادرتا إلى رفعها وهـيا وهما
 العائلة تقريباً. على أنَّ ما من شيء يمك يمكن أن يحملهنَّ على التهاون
 من تقدير الأميرات مكافأة مجزية نظير إخلاصهن في الخدمة.
وبينما كان عبدان شابان يساعدان السلطانتين على التخلّْص من
لباسهما الثقَيل، راحت القلفة تهتزّ من الفرح.

ومضت تتفرّس بعين راضية سيّدتها فاطمة العذبة، وقد ارتد ارتدت ثوب

 أدلر ميللر، أرقى خياطي فيينا. ذلك أنَّ روائع بـاريس لـم تم تعـد تصل للأسف، منذ أن تقرّر إعلان الحرب على فرنسا سنة \&191. 19 أر

 تسقطهما، تُمّ توقّفت أمامهما مباشرة، وراحت تقبّل يديهما.

وبينما مضت القلفة تغمغم ساخطة، هتفت فهيمة بحنان وهي تضـمَ
سلمى بين ذراعيها :
ـ كدت تقتليني يا عزيزتي!
وتلا العاصفة طفل صغير بدين شاحبـي انتحنى أمام
 يتأذّى من جسارتها من دون أن يتجرّأ على مقاومتّها.
لاحت السلطانة خديـجة في أعلى السلّمّ، بقامتها التي تفوق أختيها
 تنرض هيبتها على أكتر النـاس استكـبارآ، حتى إنّه لـمّا يترذّد لــبـ (الالسلطانة)" في الأسرة، ينصرف النذهن توّآ إليها على الرغم من أنهنَ جميعاً سلطانات.

توقفت فاطمة أمام أختهها الكبرى من دون أن تداري إعـجابها ممّا أزعج فهيمة التي تعذّ أجملهن حسب معاير الموضة آنئذِ، فسارعت إلى

القول :
ـ ماذا وقع يا أختي العزيزة حتّى تستعجلي مجيئنا بهذه الصورة؟ لقد حرمتني من السهرة التي دعاني إليها سفير النمسا ـ المجر ، وهي سهر المرة من المتوقع أن تكون مسلِّيّة جداً. فرذت السلطانة بنبرة أفخّم من المعتاد، لا سيما أنّها ما تزال لم تقرّر بعلُ كيف ستتصرّف:
ـ ما وقع هو أنّ عمّنا السلطان عبد الحميد أسلم الروح. قالت فهيمة وهي تقطب حاجبيها : - ولِمَ سينينيني موت هذا... الطاغية عن الذهاب إلى حفلتي الر|قصة؟ فسمعن صوتاً جهيراً خلفهن جعلهنّ يجفلن : ـ عظيم يا خالتي، أحستت قولاً!

دخل عليهن رجل بدين في نحو الخامسة والثـلاثين من عمره. إنّه

 لا يفارقه أبدآ. فقد عاد هذا هالجنر الا الأمير" ـ كما كان الان يحبّ أن يُدعى،
 من الجبهة الشرقية، إثر إصابته إصابة خطيرة. وهو يقضي فترة نقار الِّاهـة بهيجة بالأستانة، مستغلاّ بلا حياء سمعته كبطل لنيل الحظوة لدى النساء. انحنى الرجلان للسلطانات ثمّ سارا في إتر هن إلى الصالون حيث كانت بعض الخادمات على وشك الانتهاء من إشعال مصابيح الزيت المائة والسبعة وثلاثين الموجودة في ثريّا الكريسطال. وتسلل خلفهم خيري وسلمى على رؤوس أصابعهما.
انتظرت خديـجة باسمـة الثغر أن يجلس الـج الـجميع. وعلى الرغم من علمها بصعوبة الفوز بهذه الجولة، فإن ذلك يروقها.
ـ قصدت من جمع مجلس الأسرة هذا المساء أن نقرّر معاً ما إذا كنّا سنحضر جنازة السلطان عبد الحميد التي ستقام غداً. تقضي التقاليد، كما
 الأميرات فعليهنّ زيارة زوجات الهالك وبناته لتقديم العزاء.

ثمت أضافت بصوت رزين :
 بالأحرى على الصورة التي نقّدّمها للشُعب.

فسارعت فهيمة إلى تكسير الصمت:

- يا له من مأزق مأساوي أثبه بما يوجد في تراجيديات كورناي(1)!
(1) كان أثر الثقافة الفرنسية واضحاً في البلاط العثماني منذ القرن الثامن عشر.

أمنا أنا فلن أذهب على كلّ حال. هذا العـمَ العزيز بّد خمـسة وعشَرين عاماً من حياتي، فلن أتركه يفسد عليّ يوماً آخر ! فقالت فاطمة بخجل :
 عرشه، وأُسر منذ عشر سنوات. ألا نستطيع أخيراً أن ننسى؟
 يختنق. وراح ينظر إلى خالته الشابةّ جاحظ العينين، ثمّ قال :
 الذي قتله الإنهاك العصبي؟ النيّ حضور هذه الجنازة يعني تبرئة ذمّة هذا الذا الذي اضطهدنا. فلنتغيّب، ولنظهر للناس ذلك الأذى الذي ألحق بأسرتنا! هذا ما ينتظر منّا أمواتنا.
ـ أرجوك يا أخي، لنكفت عن الكلام بلسان الموتى...
التفت الجميع إلى الأمير فؤاد الذي كان الني يستمتع بتدخين سيجاره.

 بسطاء من الأناضنول وإزمير وشواطئ البح البحر الأسود علّمتني شيئاً واحداً :


 السلطان. ففي ظروف الحرب العصيبة هذه، يحتاج الشُعب لأساس متين يستند إليه، وهذا الأساس المتين هو الأسرة العثمانية التي حكمت منـي ستّة قرون. ومن ثمّة عليها أن تستمرّ وإلا ندمنا جميعاً حيث الا لا ينـي الندم....
وفي تلك الأثناء ظهر خصيّ سوداني عريض المنكبين وأعلن عن

وصـول رسالة من السلطان. وعلى الرغم من كونه من العبيد، وقف
 العدم، بل لكي يظهروا إجالالهم للرسالة التي يحمل. ـ يبعث جلالة السلطان رشاد، أمير المؤمنين، وظلّ الها في أرضه، الها وسيّد البحرين الأبيض والأسود، وإمبراطور البرّين، إلى أصحاب الصنير السمو

 إلى المشاركة في المأتم الذي سيقام وفق المـراءي عليكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
 ما كاد الرسول ينصرف حتّى غمغم الأمير نهاد وهو يهزّ كتفيه: - لن أذهب وليقع ما يقع.

فتدخّلت السلطانة خديجة بنبرة معاتبة قائلة :
 نحافظ على وحدة الأسرة.
ـ أتتحدّثين عن وحد

 فكان أرفق. لم يقتل من إخوته غير خمسة. فردّت السلطانة بنبرة جازمة:


 العصيبة التي كانت فيها إنجلترا وفرنسا وروسيا تسعى لاقتسام أراضينا الاضيا، كان الحكم بحاجة لرجل مثله. وقد استطاع حماية الإمبراطورية من

القوى التي قضت ثلاثين سنـة تتربّص بها لتُفتتّهـا، وهو أمر مـا كان بمقّدور أبي أن يقوم به على الأرجح بسبب استقامته ورقّته المفرطة. ثّمّ، أليست مصلحة البلد أولى من سعادتنا الشخصية؟
تبادلت السلطانة فهيمة والأمير فؤاد نظرات هازئة. لطالما كانت أختها الكبرى امرأة تتحرص على الأصول. لكن من يأبه اليوم بهذه الأصول؟ إلـو
 سنوات عمره في الأسر. كانت معروفة بابتهاجها و خغّتها حتّى إنّهم لقّبو ها الْا

 المعزوفات. وليس أبغض إلى نفسها من الـِجدّ وتحمَّل المسؤوليات. ولا يختلف عنها ابن أخيها الأمير فؤاد في التعطّش إلى الحياة. لكنّه يزيد عليها بـحسَه الواقعيّ الحادّ. فهو شديد الوعي بمصالـحه، ويعرف
 من المواقف الصعبة، لكنّه الآن لا يقاوم الرغبة في مشاكسة السلطانة خديجة.

- إذا كنتُ فهمت قصدكُ يا أفندم، لا يتعيّن علينا حضور المراسيم فحسب، بل علينا ربّما أن نزيد على ذلك ونذرف بعض الدمـو ـ حسبكم أن تحضروا. لكن تذكّر يا فؤاد، وأنت أيضاً يا نها نهاده إنـا
 يمكن للمرأة أن تلد وتحافظ على بكارتها في نفس الآن.
 الفظاظة في كلامها، ثّمّ قامت واقفة معلنة عن نهاية الاجتماع.


## $r$

ما كادت السلطانة خديجة تستيقظ في اليوم الموالي حتّى ألحّت عليها

 لم يكن يليق بالأميرات أن يتردّدن على الأماكن الشعبية، حتّى إن كنّ بعيدات عن الأنظار في عرباتهن محكمة الإغلاق. على أنَ السلطانة لم تطق الانتظار ذلك اليوم.
نادت خادمها الخصي المفضّل زينيل ، وهو ألباني طويل القامة، ،
 قالت في نفسها بشيء من المرح إنّها تضفي عليه هيبة الباشوات.
 بقصر تجر اغان حيث كانت تعيش أسيرة مع أبيها وأخواتها الـها أوفده رئيس

 توجيههم للـخدمة في السراي، فإنه أبدى فيما بعد تمرّدراً على نظام الحريم الصارم.
ومع ذلك سرعان ما تكيِّف مع الحياة في تجر اغان. ألِشُعوره بحريّية أكبر بين هؤلاء الأسرى؟ وتذكّرت خديجة كيف كان يتبعها حيثّا حلّت،
 اختار خدمتها هي.

تأثّرت لإخلاصه، فصارت تعتمد عليه أكثئر فأكثر، وأعجبت بمـا
 كالعجائز .

أمّا الآن في قصر أورتاكوي، فجعلـت منه عينها المبصرة وأذنـا
 المقاهي، فيأتيها بانتقادات سكان الـيان الأستانة البسطاء وأمانيهـم، هـم من أرهعتهم ويلات هذه الحرب التي طالت، ومشُاقَ الحياة اليومية. وبذلك، فعلى الرغم من حياة الأسر في الحرملك، كانت السلطانة
 كانوا كير اً ما يستشيرونها لعلمهم بحصافتها وسداد رأيها.
ولمكافأة زينيل على ولائه الثابت لها رقّهه إلى رتبة "ارئيس الخصيانيان" ، ما أثار تذمّر كثير من الخصيان الذين يكبرونه سنًا و وحقدهم عليه.
راحت تنظر مستغرقة إلى العبد الذي ينتظر أوامرها بأناة خافضأ عينيه.
 السراي؟ أهو سعيد؟ لا علم لها بذلك. ومهما يكن، فهي تقدّر أنَّ ذلك لا يعنيها. وانتهت بأن قالت له بعد صمت طويل :
ـ أريدك أن تتدبّر لي عربة أجرة فوراً يا آغا.

انحنى الخصي وهو يـخفي علامات الاستغراب. ذلك الك ألن أن عربات القصر الخمس في حالة جيدة. بطبيعة الحال، كل هذه العربات تحمل الشارات السلطانية. أتريد سيدته أن تخرج متنـكرة، لا سيمـا أن زورجها خيري بك على سفر؟ فقد اعتاد زينيل على نزوات النسوة، وقد الـد

 للحظة، ، وحثٌ الخطو ليأتيها بالعربة. ارتدت خديجة شرشفاً داكن اللون بمساعدة إحدى القلفاوات، وبينما

هي خارجة، اصطدمت بسلمى التي كانت تنظرها عند الباب، فقالت لها

ـ أرجوك يا أنيدجيم، اسمحي لي بمر افتك!

ـ سأتدزَب عليها بعد عودتي، أعدك !




 وزينيل جالس بمهابة إلى جانب السائق الـق كا كان يوماً جميلا من أيّام الشتاء،
 أسراب حمام حول المآذن وقبب القصور المشُرفة على البوسفور.
غمغمت السلطانة بجفون نعسانة كعاشقة حيل بينها وبين معشوقها لفترة طويلة، فلا تكل" من النظر إليه وهي تقول : (الأستانة يا مدينـين
 تكبر بأن تخرج مرّة في الأسبوع على الأقل" حتّى لو أثار ذلك النمائم. اجتتازتا القرن الذهبي عبر جسر غلطه، وهو عبار عـي
 غير بعيد عن قصر توبقابي الفاخر الذي هجرته العائلة الملكية منذ ستّين
 مجنبّاً بذلك الأميرات والأمراء المسجونين خلف أسوار السِير السراي الرطبة الموت من السل.
 بضعة أمتار حتّى توقَّت، وظهر من الباب وجه وجه زينيل المستطيل.

ـ لا نستطيع التقدم يا صاحبة السمو! موكب الجنازة سيمرّ من هنا. لاحت على وجه الأميرة ابتسامة هادئة، وقالت: ـ حقَّ؟! لقد نسيت ذلك. فلنتظر مروره إذن...

نظرت سلمى إلى أمّها. فقد صدق ما خمّمنته من أنّ الأوشحة لم تك تكن
 مشاهدة موكب الـجنازة، وبما أنْ التقاليد تحظر على ألى الأميرات ذلك، لجأت إلى هذه الحيلة.

تعتجبت السلطانة من الجموع المحتشدةه، وقالت في نفسهـا : "العلّ الناس لا يجدون ما يسليهم في زمن الحرب هذا. فأبسط شيء يخر جهـم من بيوتهم".
وختّم الصمت فجأة لمّا ظهر الموكب في أقصى الشّارع.
كان النعش يقترب محمولاً على أكتاف عشُرة جنود، تتقَّمه فرقة موسيقية عسكرية ترتدي ستامبولين سوداء، ويسير خلفه الأمراء مرتّبين

 والوزراء بالرودنغوت الموشَى بالذهب. وأخيرآ كيسلر آغا، حارس أبواب السعادة، ورئيس خصيان القصر السود.
 مسجد آيا صوفيا والضريح حيث سيدفن السلطان، وقف على جانـي الـبي الطريق


 الجنازة فخمة، مقدّرة أنهّ لا ضير في إبداء الشهامة والـة والكرم مع الموتى.
 مثواه الأخير. واغرورقت عينا السلطانة، ووجدت نفسها فجأة تعود أربع

عشرة سنة إلى الوراء، إلى تلك الليلة الباردة التي أمر فيها عبد الحميد
 قليل من خذّامه المتخلصين. أمنا الشُعب الذي كان يحبهه ، فلم يُسْمح له بالتعبير عن حزنه.

شُعرت خديجة بقشعريرة تسري في أوصالها. ذلك أنّ البهرجة التي


 من أخيه. فعبد الحمميد يمتهن مراد حتّى وهو ميّت. فكأنّما تعيده هذه الجنازة إلى الحياة بعد عشر سنوات من الأسر الغامض.

وأحسّت السلطانة بالمرارة تملا فمها. أهي الغيرة؟ أتغار من ميّت؟






وبلغ الموكب المكان الذي كانت تقف فيه العربة، فمضت خديجة
 في لباسه الأنيق وقد مثّل الأسرة أحسن تمثيّل . لقد عمل بنـل بنصيحتها. هي من طالما عرفت كيف ينبغي أن تتصرّف، لم تعد تدري الآن أأصابت أم أخطأت.

 الناس إذن؟ فالشعب لا يعبأ كثيرأ بالأعراف التي تفرض الصـئ الصمت عند مرور الجنازة. لقد جاء لتحيّة الطاغية التحية التي يستحق!

أصاخت السمع، فتهيّأ لها أنتها تسمع وسط الضجيج تأوّهاً وشهيقاً.

 صرخات حاقدة هو في الحقيقة صيّاح وعويل. استبَّ بها السخا الشعب الذي طالما ضاق ذرعاً بالطاغية يبكيه اليوم؟ أنَسيَ تلك الـئ السنوات التي كانت فيها الشُرطة والمخابرات تحات الحصي عليه أنفاسه؟ أنَسِيَ تصفيقه
 هزّت رأسها بامتعاض وقالت في نفسهـا : اما أسرع النسيان إلـيان إلى ذاكرة هؤ لاء الناس!"!. وأطلّت امرأة من إحدى النوافذ وقالت متأوّهة :

ـ لـماذا تركتنا يا أبانا؟ لم نعرف الجوع في أيَّمك، أما اليوم، فها نحن نتضوّر جوعاً! وتعالت أصوات أخرى :

- إلى أين أنت ذاهب؟ لا تتركنا لوحدنا!

وشـعرت السلطانة برعشَة تسري في جسممها وهي تسمـع كلمـة

 السلطان مجرّد دمية بين أيدي الثالوث الذي يسيطر على البلد : أنوار وطلعت وجمال؟



 المخابز ، بينما شرع المتسوّلون يغزون الشوارع.
تنهدت السلطانة. فبموت عبد الحميد اختفى آخر رمز لتركيا القوية

المحترمة. لعلّ هذا هو ما يُبكي الشُعب. واستبدّ بها الحنين، فلم تعد
 أيّ زيارة السوق. وقالت لزينيل :

ـ لنعد إلى السراي.


 وانطلقت العربة ببطء عائدة من حيث أتت.


 القدر هذه: هناك قبالة مسكنها أمضى سجّانها السنوات الأخيرة من حياته أسيراً.

 كانت تسكن قصر أورتاكوي قبل ذلك بكثير. هـي لا لا تنكـر أنّها انتقمت
لنفسها، ولكن بطريقة أخرى...


 كانوا يتظاهرون بأنّهم لا يتعارفون.

 وهو لون الحداد. أمّا السواد، فكانيا الطا يتطيّرون منه، ومن ومن ثمّة فهو ممنوع في البلاط العثماني.
صعدن إلى المركب الرفيع بمساعدة الخصيان، فاستقبلهنَ مجدّفون

يرتدون قمصاناً واسعة من الباتستا وسراويل قرمزية، وهو لباسهم منذ
 والأميرات، بينما يستعمل السلطان مركباً بأربعة عشر مجذّفاً. ما كاد المركب ينطلق مسرعاً فوق الماء حتّى أزالت الأميرات النقاب
 وغضّوا من أبصارهم لكي لا ينظروا إليهنّ، لأنتّم إن فعلوا سيتعرّضون للطرد. وقد كان جزاء من يتجرّأ على ذلك في الماضي الموت. جلست سلمى في مقدمة القارب، وراحت تستمتع بـحر كة الأسماك
 زرقاء خلف القوارب، طرزت عليها بخيوط الفضة أسمالك شبوط أو سلمون يتوهّمها الناظر أسماكاً حقيقيّة.
وصلت الأميرات إلى قصر بيليربي وقد أصابهنَ هواء البحر بشيء من الدوار، فرافقهنَ خصيان في البهو الكبير ذي السقوف المير المينة
 بالصدف. وهو قصر كان قد شيّده في القرن السابق السلطان وران عبد العزيز ، وحرص فيه على الرونق الشرقي حتّى يتميّز عن الطُرْز الوافدة من الون أور الوروبا.
 علم أن أوجيني دي مانتيو، وكان هائماً بحبّها، ستقيـم فيه قبل أن تسافر إلى قناة السويس لتدشُينها.
ودخلت الأميرات إلى غرفة من المـخمل الأرجواني تسبقهـن سيّدة



 إلى أن وافته المنيّة. وبذلك، فيوم التعزية هذا هو يوم مجدها الـنـي الذي تلقى فيه العرفان نظير تفانيها.

وقد جلس حولها على وسائد وأرائك من البروكار نساء من مختلف الأعمار ، ينتحبن ويعلَدن مناقب الفقيد وأعماله الطيّبة. بعضهن يبكين بصوت عالِ ويتوقفن بين الفينة والأخرى ليتفخحصن الوافدات الجديدات. وما إن لاحظت الـحاضـرات وصـون الأمــرات الثـلاث حتّى رحن



 تكون، كسـائر زوجات السلطـان، امرأة من الحريـم شمـلتها حظوة السلطان المعظّم
أمّا سلمى، فراحت تنحني احترامأ للنساء المتميّزات المَيّات الميطات
 كانت جالسة على يمينها، لاحظت عيونها الِينا البغيضة وهي تحذّق فيها، فتراجعت فجأة. أي عمل شنيع أتت؟
نظرت بارتباك إلى أمْها، فدفعتها إلى الأمام وهي تقول :

- سلّمي على خالتك نعيمة سلطان ابنة المرحوم جلالة السلطان عبد

الحميد.
لكن الصببّة تراجعت وهي تداعب خصا خلات شعرها شا الأحمر مثيرة بذلك استغراب الحاضرات، فأزا احتها أمّها بحّةّ وانحنت على الأميرة وهي تقول :
ـ اعذري هذه الصبية، لقد أصابتها الحمى بسبب موت عتها...
لكن السلطانة نعيمة أشاحت عنها بامتعاض كما لو أنّها لم تكن تطيق النظر إليها. عندئذ استوت خديجة واقفة بقامتها الفارعة، وألقت على
 بجانبها. أما فظاظة ابنة عمّها، فلم تزدها إلا إكراماً. فهي تشهج، وهو الـئ أمر

لا يخفى على أحد، على أنْ الجرح مـا زال دامياً على الرغم من مرور أربع عشرة سنة.
وبينما كانت خديجة لا تكاد تنصت إلى أرملة السلطان تحكي للمرة الألف عن ظروف موت جلالته، عادت بها الذاكرة إلى الماضي...
 تزوّجت ابنتا العمّ في نفس العام، وقد مضت على ذلك الآن سِّ سبع عشرة سنة. لكن بينما اختار السلطان عبد الحميد لابنته الأثيرة، المولو لودة يوم اعتلائه العرش، ضابطاً لامعاً، فرض على خلى خديجة موظّاًا نكرة يجمع بين القبح والبلادة.
لـم تـجـد خـديـجـة عن الزواج بـديـلا للإفـلات من حـياة الأسر التـي عاشتها في القصر منذ طفولتها. ذلك أنّها لمّا بلغت الواحد والثالاثين من العمر، يئست من الـحياة، وصارت مستعدّة لفعل أيّ شيء في سبيل الحرّيّة، لكن لم يخطر في بالها اختيار مهين كهذا. أغلقت على نفسـها


مـا زالت تشعر بالقشعريرة كلّما تذكّرت اللِيلة الأولى.... وما زالت تلك الذكرى تملأ نفسها امتعاضاً...

كان القصر الذي أهداه لها السلطان، كدأبه مع كلّ أميرة حديثة العهد


 زوجها الأنيق. أيت انتقام يمكن أن تتصوّره خديجة أفضل من أن تسرقه منها؟ أيّ وسيلة أبلغ من أن تدفع بنت السلطان الذي نكّل بها ويأبيها إلى اليأس من الحياة؟

هكذا أقدمت خديجة ببرودة وصبر وتفانِ، كما لو أنها تؤدي واجباً

مقدساً، على إغواء كمال الدين. وقد كان ذلك يسيرأ عليها، لا سيما أنْ نعيمة الغافلة حرصت، خلافأ للأعراف، على تيسير اللقاء بين زوجها
 حبّها، وأعلن لها عن تعلّقه بها في رسائل غرامية حفظتها بعناية. اغتمّت نعيمة بسبب لامبالاة كمال الدين بها، وعافت نفسها الطعام حتّى سقمتت. ولم يفهم السلطان شيئاً من مرض ابنته. أما خلما خديجة التي التي

 يعد زوجها يخغي غيرته، وحـار يبالغ في عتابها، فجمعت رسـائل كمال

 واستعادة حريّتها.

ما زالت خديجة إلى اليوم، على الرغـم من مضيَ أربع عشُرة سنة، ،
 الحميد؟

ما زالت تذكر يوم استدعاها إلى القصر. كان يمسك رسائل البانا في يده. قرأت الغضب في عينيه السوداوين الصغير الصيرتين، لكن الكي أكثر ما لفت



 ضحكة هازئة ، وأعادها إلى بيت زوجها.

ولم تنجح خديجة في التخلّص من زوجها إلا مع ثورة 19 19 التي أطاحت بعبد الحميد، وأحلّت مححلّه أخلاه الطيّب السلطان رشاد الذي لم لم يكن يردّ لابنة أخيه طلباً، فسمح لها بالتطليق.

كان كلَ من يتابعون هذه القصة الرومانسية يتوقَعون زواج كمال الدين
 إطلاق سراحه، بمنتهى الفتور ، واعترفت له بأنها لم تحبّه قطّ.
بعد ذلك بسنة، وبينما كانت خديجة تتنزّه في (ميـاه آسيا العذبة|"(1)" ،
التقت بدبلوماسي وسيمّ، فتعلّقت به، وقرّرت الزواج منه. إنّه خيري رؤوف بك، أبو سلمى وخيري الصغير.
 وغرق صالون السلطانة الوالدة في الظلام. وراحت النساء يتهامسن على

 الكريسطال الأخضر ، شبيهة بأشَجار مورقة مبوثة في أركان الغرفة.


 نفسها حتّى النظر إليهن وهنّ يغادرن.
 العودة، بينما كانت تتوقِّع أن تؤنّبها على تلكَئها في السلام على خالتها

وانتهى الصوت العذب بأن أيقظ سلمى من نومهـا. فتحت عينيها

 بالقيام من الفراش عند الاستيقاظ على نحو مفاجئ لإيمانهم بأن الروح تغادر الجسد خلال النوم، وتهـيم في عوالـم ألخرى ألـو إمهالها ريثما تعود إليه رويدأ رويداً.

تحبّ سلمى أن تصحو على الموسيقى. فهي ترى في أنغام العود وعدأ ببداية يوم سعيد. وقد شعرت في ذلك الصباح بابتهاج
 سبيل الله، وهي مناسبة يلبس فيها الناس ثياباً جديدة، ويتبادلون الهدايا، الِّا
 ويتحلَّق الأطفال في الأزقَة حول مسارح الدمى وخيال الظل .

ستكون الاحتفالات باذخة في قصر طولمة باغتجه حيث سيستقبل السلطان على مـدى ثـلاثة أيام كبـار الشخـصيـات وسـائر أفراد الأسـرة الملكية.

رفضت سلمى شرب كوب الحليب الذي يقدّم لها كلّ صباح حفاظاً على رونق بشرتها. قفزت من السرير وتوجّهت إلى الحما لها قلفاوتان حمّاماً معطّراً بالورد، وهو حمّام متخصّص للمـناسبات

الكبرى، لأنّ السلطانة كانت تقدَر أنّ ابنتها ما تزال أصغر من أن تُقبل
على التجمّل والزينة.
صبّت القَلفاوتان أباريق ماء دافئ على جسد الصبيّة الأبيض ، وبعد أنـي أن



اللذيذ، وتتخيّل نفسها تتحوّل إلى زهرة.
وما هي إلا نصف ساعة حتّى ارتدت فستانها الجـيا الجديد المطرّز على الطريقة الإنجليزية، وأسرعت إلى جناح أمّها، فوجدت ألـا رؤوف بك قد سبقها. فقد عاد في الليلة السابقة من سفر لزياريارة أراضيه
 ومسح برفق على شعرها، إذ لم يكن من المقبول أن أن يقبَّل الآباء أبناءهم.

 شَاربيه منتصبين إلى الأعلى؟
 رجال الطبقة الراقية من تميّز وضجر ذو الحظوة عند النساء، منقاداً للزوانج من سلطانة لم الم يسع إليها. وبما منا أنه لم يكن غبيّا، كان يتضايق من الإطراء على كونه تزوّج من ألمّ أميرة. لكن ما


 السلوى، لا سيما سلمى التي تعرف كيف تظهر جمالهـا علها على الرغم من صغر سنّها. أمّا زوجته...

 جرت بأن يقدّم الأزواج الهدايا لزوجاتهم بمناسبة عيد الأضحى وكذلك

عيد ميلاد السلطان. والتخلف عن هذه العادة يعذَ إيذاناً بطلاق وشُبك.
 العلبة تحتوي على عقد ياقوت بزرقة باهرة. همست الأميرة: ـ ـيا له من عeد رائع ! فانحنى بتأنّق وقال :

ـ لا شيء يضاهي جمالك يا سلطانة!


 حال، فليس في سنّه سيتعلّم المرء البخل.

 ينتظر الشَكر والامتنان، لكنَ فرح الصبية العارم أثار حيرته: أتحبّ الجواهر إلى هذا الحذّ على صغر سنها؟ أم تراها تقلَّد أمّها؟
 كانت تنظر إليه هو بعينين مفعمتين بالفرح أكثر مما تنظر إلى المشبك : هذه هي المرّة الأولى التي يقلّم لها أبوها هدية تليق بالنساء. على أنّ السلطانة قالت بنبرة قلقة : ـ ستتأخّر عن السلاملك (「) يا صديقي! فقاطعها خيري بك ملوّحاً بيده :
(1) يطلق هذا اللقب على أزواج الأميرات. (Y) صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا حيث يتعيّن على الحاضرين أن يأخذوا أمكتهم قبل وصول الـسلطان.

ـ ما عاد هذا يعنيني! لقد سئمت هذه الشكليات. لست أدري ما إذا كنت سأحضرها.
على الرغم من علمه بأنّه ذاهب لا محالة ، مثلما تعلم هي أيضاً، أبى


 السلطان طبعاً.


 تسحقه، وتشعره بأنّه مجرّد ظلّ.

 تلوم نفسها على أنتها لم تحاول أن تو تواسيه. لكن ماذي ماذا كان في وسعهها أن تقول له؟ لا شك أنّه كان سيسخر منها!
وانتهت السلطانة من استعدادها أخيراً. ارتدت فستانـانَ منبّتاً بالـلّؤلؤ


 ذهب مطلي بلون شعار الإمبراطورية، مقصور على الأمراء والأميرات. أمَّا خصلات سلمى الحمراء فراحت تهتزّ فر حاً لأنّ أمّها ستظلّ دائماً أجمل النساء!

 بالفضّة. فرقع السوط، فتحرّكت العربة لتقطع الكيلومترين إلى القصر الإمبراطوري.

يربض قصر طولمة باغجة، المكسو بالمرمر الأبيض، بخمول على
 مختلف العصور والبلدان : أعمدة إغريقية وأقواس موريسكية وقية وقوطية أو






 والشعب التركي شاعر .



 للمدافئ الضخمة التي تعكس أغطيتها المقدودة من الماس النـيا أنوارأ قزحية تتغير ألوانها حسب ساعات النهار.


 ذوو النظرات المشوّشة الذين يحتشُدون أمام باب قصرهـا
 أن الحرب لا تعدو أن تكون بالنسبة إليها لفظة تتداولها ألسنة الكبار الثرثارة.
بعد أن استقبلهما مجمموعة من الخصيان، أحاط بهـما سرب من من الفتيات الفاتنات ـ فالبشُاعة لا مكان لِا في القصر ـ لكي تساعدنهما على

التخلّص من حجابيهـما، بينما سارعت قهوجي قلفة(1) التي ترتدي سروالاً واسعاً وقميص الشّر كسيات القصير، بأن قدّمت لهِما القهوة المنكهة بالهال حتّى تتخلّصا من عناء الر حلة.

فقـد حرص شـديـد الحرص عـلى عـاداته القـديـمـة. فكانـت القـلفـاوناوات

 فرنسا، فليس ثمّة من تحدوهما الرغبة في تقليدهما. أوليس القصر القين أسمى من كلّ موضة؟

ولاحت ناظرة التشريفات بمظهرهـا المهيب،، ومعطفها المطرّز بالذهبب الدال على سموّ مقامها. جاءت لترافق الألمّ الأميرتين إلى السلطانة الوالدة. ذلك أنّ كلّ زيارة للقصر ينبغي أن تبدأ من هذه الـنـ المر أة العـجوز التي تمثّل الشخصية الثانية في الإمبراطورية بعد ابنها.
جلسـت السلطانة في صالون مغروش بالديباج البنفسجي الفاتح،
 فائعة الجمال، لكن مع تقدمها في السن، وحيراة وحياة الحريم الخاملة، صارت
 الزرقاوين الرائعتين.
 للقصر وهي طفلة على غرار معظم نساء الحريم. تخخلّى عنها والداهـا
(1) القلفة المكلفّة بإعداد القهوة.
 كما هو الحال بالنسبة للحريم الملكي. وقد لا يضـم غير زوجة واحدة وخاد ونادماتها، كما كان شائعاً في تركيا في القرن التاسع عشُر وبداية القرن العشُرين. وللتميـيـيز بينهمـا، سنستعمل بالنسبة للحالة الأخيرة اللفظة التركية : الحرملك.

عساها تجد سبيلا للترقي الاجتماعي. فقد ذاع منذ القديم صيت التربية


 الأطفال من الأسر المحتزونة كما كان الأمر في بداية الإمبرأمبراطورية، بل صارت تلك الأسر هي من تتوسّل عسى أن يُقبل منها أطفالها.

لم تر السلطانة الوالدة أهلها ثانية قطّ. وتتساءل سلمى عمّا إذا كانت
 حلولها بالقصر، تككفلّت بها كبيرة القلفاوات ، فتعلمت على غرار رفيقاتها
 حتّى إذا ما قتّروا أنَّها صـارت فتاة كاملة الأوصاف، ألحقوهـا بـخدمة السلطان.

يروق للمرأة العجوز أن تذكر اليوم الذي وقعت فيه عين الـسلطان

 وكان كثير آ ما يطلبها، فنالت لقب إقبال أِ أو المـحظِية. انتقلت إذن إلى غرفة أوسع، ووُضعت أن رهن إشارتها ثلاث قلفاو إنـا وسرعان ما آن أوان إنجاب الولد.

كثيراً مـا سمعت سلمى عجائز السرايا يحكين كيف أنّ الشُر كسية الفاتنة لمّا أنجبت ابنها رشـاد، ترقّت إلى مرتبة القادين الثالثة. لم يكـن الـي



 سلاطين بالقوّة. كانت الأعراف تقتضي بأن يعتلي العرش أكبرهم سنّا،

لكن على امتداد القرون الستة التي مضت على الحكم العثماني، اختفى كثير من أولياء العهد إما بسبب حوادث أو أمراض غريبة حلّت بهم.
 مرضعات وخصيان تلقوا رشاوى من نساء منافـسات لكات لكي يغتالوا وان وارث
 ونذرت حياتها لتحقيق هذا الهـدف. كان عليها أن تنتظر بلوغ سنّ الثامنة والسبعين لكي يتحقّق حلمها هذا.

أمّا الآن فخبا طمو حها بعد ستين سنة من الدبلوماسية والمؤئامرات. لم تعد سوى عجوز متعبة.
داعبت السلطانة الو الدة وجنة سلمى بيدها الناصعة البياض دلالة علئلى
 أن سحبت نفساً عميقاً من نرجيلتها الذهبية، وانتهت المقابلة.

 يحفل بحشد من الخصيان والكاتبات والأمينات والقلفاوات ات ات من مختلف الأعمار ، وقد كانت التشُريفات تقتضي أن يتمّ اللقاء عندهنّ قبل كل

كان على سلمى هذه السنة أن تجتاز اختبار التشريفات لأوّل مرّة.



 يقتضي من الصبية إحاطة كاملة ودقيقة بالبلاط وأعرافه.

ولما لاحظت سلمى الوجوه باسمة من حولها، تنفّست الصعداء. فقد اجتازت هذا الاختبار بنجاح.

وتعالت فجأة ضجّة كبيرة: عاد السلطان من صلاة السلاملك، وحفل تقبيل اليد على وشك أن يبدأ.
 حسب مقامها، إلى البهو الدائري المشُرف على قاعة العـلى العرش. من هناك


 كلْفها التّمن، على الرغم من أنّها لا تكاد تستطيع التنفس.




 المرصّع بالأحجار الكريمة، واصططف على على يمينه الأمراء باللباس الرسمي الفخمم، مرتّبين حسب مقامات سنّهم.
وقفت سلمى على أطر اف أصابع قدميها لعلّها ترى ابن عمّها المفضل

 المفروض أن يوجد على يسار السلطان بين الدامادات وات والوزراء المثققلِن
 السامون بزيّهم الفخخم. أما أعضاء الهيئات الدبا مرتفعة كغربان متوثّبة وقد ارتدوا أبهى الحلل .
تقدّمت هذه الشخصيات السامية من العرش بالتناوب، فكان النانوا يخرّون سحّجدأ على الأرض ثلاث مرات. وهم لا يقبّلون يد السلطان التي لا يحقَ لأحد أن يلمسها، بل يقبّلون رمز السلطة، وهو عبارة علارِ عن قطعة ثوب مخمل أحمر، مزين بالذهب، يحملها رئيس المراسم.

ثَمَّ تَدّم الموظَّفون السامون الذين يمتًّلون مختلف الوزارات وقد ارتدوا سترات سوداء. ويأتي الدور أخيرأ على الوجها

 بالتشريف الذي حظوا به، وكذا بالخخوف من رعاية قواعد التش التشريفات
 دون أن يولوا ظهورهـم للسلطان، وقد يعثرون أحياناً، فيئير ذلك ضحك

وختيّم الصمت فجأة، وحبس جميع الحاضرين أنفاسهمّ، إذ تقدّم في


 في إثرهم ممثّلو مدختلف الملل والعقائد في الإمبراطورية مثل بطريرك الروم الأرثوذو كسي ورئيس أساقفة الأرمن، بلباسهـما الأسود، وكبير أحبار اليهود الذي كان يحظى بمكانة متميّزة منذ أن نصبت الإمبراطورية نفسها حامية لهذه الطائفة المضطهدة في أوروبا.
خلال هذا الحفل الذي دام أكثر من ثـلاث ساعات، كانت الانـر الفرقة الموسيقية الإمبراطورية التي ارتدى أعضاؤها بـا بدلات بيضاء وناء وصداريات
 حماسية لبتهوفن. وقد كان يرأسها لانج باي الشهـير، وهو ونو رئيس جوقة فرنسي وقع في حبّ الشرق.
كانت ضحكات النساء تتعالى خلف المشربيات وهنّ يُشرن إلى قـلى قائد

 بالافتتشيني، سفير النمسا ـ المجر، الذي كثيرأ أ ما يصادف ممتطياً صهوة حصانه الكستنائي بالأستانة مساء. يقال إنّه يعلم كلّ شيء، ومع ذلك فهو

يتظاهر بالدهشة إذا أخبروه بشيء حتّى إن كان يعرفه، مجسّداً بذلك دور الدبلوماسي أحسن تجسيد.
الواقع أنَ الشخصيات الثلاث القويّة في البلد هي من استرعت انتباه
 الضخمتان الحمراوان على أصوله المتواضعة. ثتمّ جمال باشـا ، الرجل الضئيل النشاحب، وزير البحرية، الذي يخفي خلف دماثة أخلاقه صلابة


للمطالبة بالاستقلال بو حشية أكسبته لقب "اسفاح دمشق".

 لها وكذلك غروره... يعتبر نفسه عبقرية عسكرية، لكنّ سمعة هنا هذا الذي كانوا يلقبونه ساخرين (انابليون") بدأت تبهت فير في الأشهر الأولى من من سنة 191^، إذ بدأ الجيش العثماني يندحر على الجبهات كافة، وانطلقت الألسنة تنتقد انتكاساته.

همست إحدى النساء:
ـ الحفلات المكلّفة التي يقيمها في هذه الأيام العصيبة شيء مُخز .
فعلّقت أخرى :
ـ إنّ غطرسة ابن الموظف الصغير هذا بزواجه من أميرة تجاوزت كلَ
الحدود.
ذلك أنّ بـطل ثورة تـركيـا الفتـاة تزوّج من الأميـرة نــديـة، ابـنـة أخ


 وطاب. لكنّ الأسرة كانت تسامحهـ على كلّ ذلك، بل كل كان يتطاول على ألى السلطان العجوز، ويملي عليه أوامره، فيهينه ويهين أسرته بكاملها ذلها.

وتقول الأميرات بنبرة مشفقة متذمّرات من كون أنور باشـا أجبره قبل بضعة أشهر على الذهاب إلى محطّة القطار لاستقبال كايزر غيوم الثاني : ـ انظرن صاحب الججلالة كيف يبدو مريضاً. ألم الحصاة الكلويتة

يمزّقه.
ما ساءهن في الواقع ليس ما يعتري السلطان من تعب، بل ما تما تجرعه


تنقّل لاستقبال أحد مهما كان شأنه، حتى ولو كان ملكاً أو إمبراطوراً. لكن ما لم يكنّ قادرات على نسيانه هو شنق الشاب الوسيـم صالح



 إنّه أعاد التوقيع ثلاث مرّات لأن الدموع كانت تحجب بصره. وبينما كانت سلمى تصيخ السمع للتعليقات والانتقادات التي تلهج بها الألسنة، توقفت الفرقة الموسيقية عن العزف فجأة. ذلك بأنّ السلطان
 الأمراء بينما تعالت أصوات العلماء بتحيّته : (اتواضع لله يا مولانانا، ولا تنس أنّه أقوى منك".

وتسابقـت النسـاء إلى الصالة الزرقاء الكبرى حيث سيستقبلـهـز السلطان، فاعترضتهنّ راعيات المراسم وأجلسن كلاّ منهنَ في مكانها
 ستَين عازفة، مكانهنَ في الردهة المـجاورة. وما إن لاح السلطان تسبِّهِهِ
 المناسبة للتر حيب بمقدمه.
(1) (... أي الخزينة دار الأولى و"الوكيلة)، وهي صـاحبة أقوى سلطة في السراي بعد=

أنعمت سلمى النظر في هذا الرجل العجوز ذي الشعر الأبيض الذي توحي عيناه الزرقاوان وشفتاه السميكتان بالطيبة. وقد أجلس بـجانبه والدته، ولاحت على وجهه ابتسامة هادئة.

عندئذ تقدّمت السلطانات وبناتهنّ اللواتي يطلق عليهن لقب خانم سلطان. وضـجّت ذيول أنوابهـن على سـجادات الحرير. انـحين ثـلاث انحاءات على سبيل التحيّة، واصطففن على يمينه. ثمّ جاء دور القادينات والإقبالات اللواتي اصطففن على شماله، وحلّ أخيرأ دور نساء القصر
 تراجعن بتذلّل إلى أقصى الصالة.
 المـخمل مملوءأ بقطع ذهبية ضربـت في تلك السنـ السنة. فأخذت
 القلفاوات الصغيرات اللواتي أخذن يلتقطنها وهنَ يشكرن بأعلى أصواتهن السلطان على سخائه.



 متصلنبات على أطراف كراسيـهن، شرع السلطـان في السـعال سعـلالا
 خجو لاً. وبعد صمت ظنّن أنه لن ينتهي، بدأ يتحدّث عن الِّ حمامه الذي
=الأمراء والأميرات والزوجات والسر اري، بمئابة מالصدر الأعظم النسائي" في الحريم
 عثمان أوغلي، ترجمة : د. صالح سعداوي صالح ود. أكمل الدين إحسـان أوغلي ـ دار البشير، ط 1، 1991. (المترجم)

يستورده من أوروبا، معتقداً أن هذا الحديث ربّما أثار اهتمامهنّ، فأبدين
 بنفسه لمّا يخرج للنزهة في حديقة قصر أهلامور الصغير ، موضّحاً أنّه لا ينبغي قطف أكتر من وردة واحدة من كلّ شجيرة، حفاظاً عليها من التلف. إنه رجل بالغ اللطف.
ويُحكى أنْ الشيء الوحيد الني كان يغيظه هو أن يجلس سفير أجنبي

 ينتمي إلى جماعة صوفيّة، وإن كان لا يذكر ذلك أبداً.
 استنفد كلّ المواضيع التي تهمَ هذا الحضور الطيّب، قام وحيّا بلطف هؤلاء النسوة، وعاد إلى جناحهـ
عندئذ تحلّلت الحاضرات من قيود التشريفات، واستسلمت الأميرات


 البيانو بينما تحاول بنات عمومتياتها أداء رقصة المازوركا التيا كاني كانت


 العثماني، حتّى إنّ بعض كبار الساططين على مرّ القرون قرضوه عن طبع. ولعلّ الصالون الذي احتشدت فيه معظم الحاضرات هو هو ذاك الك الذي توجد فيه الحككواتية، وهي من أمهر حكواتيات المـدينة، تُدعى لكـل الحفلات والأعياد. اقتعدت سلمى الأرض وقد وضعت ذقنها فينا بين راحتيها
 وجهها سرعان ما بدأت تمَححي شيئاً فشيئاً، واستقام الكتفان، وشعّت

العينان بألق قاتم: لم تعد الحكواتية العجوز، بل صارت ليلى الحسناء
 وجـمالها الفاتن الذي يحمل العشـاق، جيلا" بعد جيل، عـلى الحـلم والبكاء.


 صحاف فضية مذهّبة، بينما تعزف الأركسترا قطعة موسيقية هادئة لموزار.

 تبيّن أنهم أقزام القصر جاءوا لتقديم تهانيهم للنساء مستخفين تحت باقات ضخمة.



 السماء الصليب والنجمة، وهما شعار تركيا الخالدة، قالوا: ما من عيد كان أعظم من هذا!
وبينما كانت العربة الخفيفة في طريق العودة إلى قصر أورتاكوي تسير
 نفسها إنّها قضت يوماً رائقاً، وإنّ الحياة عذبة، فكيف للمرء أن يصذّق طيور الشؤم التي تتنبأ بسقوط إمبراطورية في مشل هذا الثراء والقوّة؟

الجّوّ حار في الأستانة. ذلك أنّ الريح المقبلة من البوسفور ـمـ تعد قادرة على تلطيف هوائها في هذه الأيام الأولى من يوليو/ تموز. كان قد
 نادت خديجة سلطان على سلمى.
 سيكون عندها أيضاً أحفاد جلالته، الأميرة مقبلة وأخوها الأمير ناموق. تمالكت سلمى نفسها حتّى لا تترك التذمّر يظهر على وجهها. فهي لا
 أن سنّها لـم يتجاوز السادسة. وأبوها عبد المـجيد يلهـج في كلَ المّ المـجالس

 إذن إلى هناك؟ لكن من حسن الحظ أن حديقة قصر الأمير الواقعة أعلى الضفة الآسيوية، مكان ممتاز للعب الغميضة. ومهما يكن، فلا يمكن أن يشعر المرء بالضجر مع مقبلة!
ولكن ماذا تفعل الآنسة روز؟ ذرعت سلمى المـرّ جيرّ جيئة وذهاباً أمام


على الرغم من هذه العيوب، تحبّ الصبيّة مربيتها الفرنسية الشابة كثيراً، لا سيّما أنّ هذه المسكينة لا تـملك عليها أيّ سلطة. فبما أنّها

تجهل عادات المجتمع التركي وأعراف القصر، كان يسهل على الصبية أن تؤثر عليها بكلامها المعسول، وتفعل بها ما تشاء الـاء




 أستاذ يدرّس الفن. ولما كانت هي الراهبة الو حيدة التي تقَّمتمت، فقد انتُدبت على الفور .
كانت هذه الشـابة الريفيّة ذات الثمانيِ والعشرين ربيعاً تحتانج إلى






 تركت الأهل والوطن، وزهدت في الحياة كما لو أنّها ترهبنت.
 نزوعها الرومانسي هذا. فقد سقطت في حبّ فرنسي كان يعمل أستا أستاذاً في
 وحين اكتشفت أنه يتودّد لاثتنين من زميلاتها، مرضت.
وكانت ॥السلطانة الفراشة" فهيمة هي من أنقذتها
 موسم الاصطياف، وكانت الأميرة تبحث عن أستاذة فرن فرنسية لابنة أختـها.
 الراقي الذي طالما طمحت إليه. وهكذا صارت مربية الأميرة الصغيرة.

حين حلّت الساعة الثالثة بدأ الإحباط يتسرّب إلى نفس سلمى. على أنها ما لبثت أن أبصرت مربيتها قادمة أخيراً وقد وضعت على رأسها قبعة واسعة بنفسجية اللون، تزيّنها عصافير يتناسب لونها مع ما وضعته على فستانها من مسابك ذهبية.

كان زينيل ينتظرهما على الـجسر العـائم من دون أن يظهر عليه الضتجر، يرافقه خيري في كامل أناقته : ببزته البحرية، وشعره الأسود المفصول بـخط مستقيم، تفوح منه رائحة زيت الشعر حتّى إن سلمى
 سيثير بهذا انتباه سعدية؟"، وقد كان تعلّق أخيها بابنة عمّه أحد أسباب خصوماتهما العديدة.

ساعدهم المجدّفون على امتطناء القارب، وانطلقوا بـهم نـحو الضفّة الآسيوية حيث وجدوا عربة مكشوفة بانتظارهمم، وهو ما أدخل البهج البهة على قلب سلمى، لأنّها حين تخرج مع السلطانة، يُحكم عليها بركوب ب

 العليل على الطريت المكسو بالحصى المفضي إلى إقامة الأمير الصيفيّة.

كانت الأميرة سعيدة بانظظارهما وقد ارتدت فستاناً بالدانتيل الوردي، وسرّحت شعرها الأشقر على الطريقة الإنجليزية. وبينما كانت تنزل النا السلم
 تدفعها بقوّة فجأة وتنطلق جارية نحو سلمى. إنْها مقبلة وقد سرّت برؤية ابنة عمّها التي تعتبر ها أختاً في الشقاوة والشيطنة ناموق يتبعها.

تحدّثوا لحظة وقرّروا أن يلعبوا لعبة فتح بيزنطة" .
(1) فتحت بيزنطة على يد السلطان محمد الفاتح سنة 1\&or، وهو من سماها الأستانة.

سيمـئل ناموق، وهو الأصغر، دور الأسير. لكـن من سيؤدي دور السلطان الفاتح؟
اتفقوا على إجراء قرعة، فكان الحظ من نصيب سلمى، فاعترضت
سعدية قائلة: :
ـ هـذا مستحيل، لا يـمكن أن تلعبي دور السلطان، فأنت لست
سلطانة!
فانتفضت سلمى :
ـ ماذا تقصدين؟ أنا سلطانة مثلك تماماً!
فردّت ابنة عمّها بنبرة متعالمة : ـ كلا! أبي يقول إن أباك ليس أميراً، وبذلك فأنت لست سوى خانم سلطان.

وذَت سلمى لو تنقض على سعدية فتخنقهـا، لكنّهـا تسمْرت في
مكانها عاجزة عن الردَ.
فهذه السليطة على حقّ، ، إذ إنّ أباها ليس سوى دون داماده

 بطولمة باغجه أن تسبقها أميرات يصغرنها سنّا. كانت تشعر من دون ألـنـ أن


 ومههما تفعل، فستظلّ مكانتها دون الأخريات. وأحسـت كـما لو أنّهـم قصّوا جناحها...
فكرت في السلطانة أمّها التي يلقبونها "جهانجير") أي ("اهرة العالم" لجالال قدرها، فانتفضت فجأة بسبب ما شعرت به من ضيم: أليست

أمها أسمى مكانة من معظم أمراء الأسرة الملكية؟ كيف يتعذّر عليها نقل نبل دمها لمجرّد أنّها امر أة؟ وبدت هذه الفكرة السرة لسلمى عبّية وجائرة. رفعت رأسها وحذّقت في سعدية بكل ما أوتيت من كبرياء، وراحت تبحث عن كلمة مفحمة، لكنْها لم تعشر عمّا يشفي غليلها رئها، فالتفتت نحو


 في صراع حتى يسارع إلى الاختفاء. لكن ما أدهشها حقًاً هو أنّها عوض أن تستشيط غضباً، لم تشعر إلا بالإحباط.
 ما تقول. ما من مرّة وجدت نفسهـا في مثل هذا الموقف الحرج. وفي الأخير جازفت بالقول: ـ ما رأيكم في أن نلعب الغميضة؟ وقبل الجميع هذا الاقتراح.
قضين أمسية نشيطة مليئة بالحركة. كانت سلمى ومقبلة ترتديان لباساً قطنياً خفيفاً، فراحتا تبحثان عن مخابئ غير معتادة، يصعب الوصول

 وتردَد: الالا يحقَّ لكما أن تفعلا هذا! الأميرات لا يتصرَفن بهذا النا النحو"، ،
 ضحكاتهن المرحة تسمع من بعيد.
 في أقصى الحديقة وقد ارتدى زيّه الرسمي الفخم.

فتساءلت مقبلة :
ـ لماذا يلبس أبي هكذا مع أنّ اليوم ليس يوم عيد؟

حدجتها سعدية بازدراء وقالت :
ـ كيف؟ ألا تعـلمين؟ جـّلك السلطان رشـاد مـات، وأبي صـار وليّ
العهد!
جفلت مقبلة المرحة كما لو أنَ سوطاً لسعها، وراحت تحدّق في ابنة عمّها غير مصدّقة ما سمعت، وبدأت الد الدموع تنهمر على خلى خديها، فالتفتّت

سلمى إلى سعدية غاضبة وقالت لها : ـ اغربي، يا لك من طاعون!
هزَت سعدية كتفيها على نحو هازئ ثمّ أدارت لهمها ظهرها.
 الباذخة التي يرقد فيها أسلافه. وقد اختار هنا المكا لمكان الهادئ الطئ الظليل لأنه



 حفل التتويج باذخاً، والاستعراض العسكري استشنائياً، حتّى يُقزع الشعب المرهق بالحرب التي طالت.





لتهئته، استقبلها بكلمات مريرة:
ـ علام تهنتونتي؟ على عرش مكسوّ بالشوك! !
لـم تُشر هـذه الكـلـمات امستغراب أحـد، ذلك أك أنَّ وحـيـد الـدين كـان
 كما لو أنه يهمَ بإعلان خبر سيئ. كان يبالغ كعادته : صحيح أنَ الجيش

يعاني من صعوبات، إلا أنّه ظرف عابر سبق للإمبراطورية أن اجتازت مثله. ثّمّ إنَّ الحليف الألماني من القوّة بحيث...

 الـجرحى يملؤون المشافي وعدداً من المباني الحكومية التي صودرت

لإيوائهم.
وكانت السلطانة خديجة تزور كلّ أسبوع مشُى حسكي الواقع في وسط المـدينة لتواسي الجنود طريححي الفراش وتقدّم لهـم بعض الهـدايا



 قاسية، واستطاعت تجاوزها، لذلك فهي ترى أنّ التجربة لا يضاهيها سَيء في بناء شخصية الإنسان. وقد عاينت الأثر المدمّر للتربية الناعمة على كثيرات من حسناوات المجتمع الراقي بالأستانة، فاقتنعت بألا تربي سلمى تلك التربية.
 أنه لم يكن يكترث بمثل هذه الأمور : ـ ستصدمين مسُاعر هذه الصبية. أمامها الوقت في المستقبل لترى مظاهر الشقاء، وربّما لتعيشها. دعيها تحيا في هناء.
لكن السلطانة كانت تعتبر أنّ تربية ابنتها شأن يعنيها هي وحدها مثلما هي كلّ شؤون البيت... وهي إن تركت زوجها يتك الِّلِ بتربية ابنهما خيري

 ابنها البكر يجرح كبر ياءها. فقد حاولت مرارآ أن تستفزّ خموله، وتحرّك

كبرياءه، لكنّها انتهت إلى أن صرفت نظرها عن ذلك بعدما لاحظت أنَ محاولاتها تدفعه إلى الإمعان في الانطواء على نفسه أكثر فأكثر.
 اللطافة واقتنعت بأنَ ما كانت تعتبره ضعفاً في الشخصية هو هو في الواقع رهافة مفرطة : فخيري فنّان! والشُيء الوحيد الذي يثير اهتمامه - بصرف
 نمساوي من فيينا. لكنّها اضطرت في الأخير إلى أن تنظر إلى الأمور بواقعية : خيري عازف جيّد، لكن ينقصه ذلك الشغف الذي يصنع كبار العازفين.
 والشجاعة منذ نعومة أظافرها... أمّا خيري فما أشبهـه بأبيه. وقد انتهى بها الأمر أن قطعت رجاءها منهما معاً.

ومع ذلك فالهّ يعلم أنّها أحبت خيري رؤوف بك بك الوسيم بشغف فـن فتاة


 تكرهه، الزوج الأول.
لكن سـرعان ما بدأ يساورها الشكّ في كلّ ما تفعل، كما لو أنّها بعد

 كان يواجه محاو لاتها بصمت محيّر أقرب إلى السخرية.

 بالرضى، راحت تحتقره، مفسّرة وفاءه بـخموله وتراخيه. فكأنّما علاقتهما
 إلى زوجها، تستغرب ببساطة كيف أحبتّه.

وذات صباح من صباحات يوليو/ تموز القائظة، توجّهت هي وابنتها إذن إلى المشفى. كانت سلمى قد قضت اليوم السابق في إعداد علب


 النفس. ولم تتمالك سلمى نفسها من الابتهاج بهذه الر حلة غير المألوفة. كنّ بـحاجة إلى سيّارتين. ركبت في إحداهما السلطانة وابنتها، بينما
 المشفى يقتضي اجتياز جسر غلطة على القرن الذهبي، ثمّ المرور على أحياء الأستانة القديمة.

اضطرّت العربة لتخفيف سرعتها بالقرب من الجسر نظرأ لازدحام


 تحاذي المدينة الإفرنجية، حيث يعيش النصارى، الاريار والمدينة الإسلامية القديمة، تلتقي كلّ الأجناس التي تعيش في كنف الإمبراطورية.


 أوروبية أنيقة، وقد وضعوا على رؤوسهم طرابيش حمراء مزينة بـر بشر ابـة

 شاربيه بينما تمرّ أمامه حسناورات أرمينيات شديدات الميات البياض. هنا جماعات من البلغار يعرفون من ضخامة أجسادهم وقبّعات الفرو الصغيرة
 بشراشفهنّ الملوّنة بالقدوم إلى هناكُ لشراء بعض الحاجات. كان المكان

مكتظّاً بحشد غير متجانس، يتحرّكُ بهمّة غير مكترث بما بين أفراده من
اختالافات.

 الأححجام في فوضى مرحة، لكـن عبئاً. فالعربات الأنيقة المكششوفة، ،
 وعربات الأجرة والعربات التي تجرّها الثيران، هذا فضالِّا عن الحمّالين


 بزجاجات ذات ألوان تفتح النفس، فيغتنمون هذا التوقف القسري لكي


 والتدرّب على ضبط النفس. عليها أن تكتفي بالنظر ، وقالت في نفسها إنّ الانتماء إلى العالم الراقي ليس كله مزيّة.


 أسوار مرتفعة تعلوها أشجار السرو. وحيثما ولما جال الناظر بعينيه يرى الأقواس الحجرية والسالليم الحلزار الحلزونية التي تفضي إلى الـى ساحات

 في جولات لا تنتهي من لعبة الطاولة.
(1) هكذا كان بسمى الحي القدبم بالأستانة.

وأبعد قليلا يوجد سوق صغير ينتصب فيه بين أكوام الخضار والفواكه


 منهمكات في قراءة المستقبل برمي عظام صنيأ صغيرة على قطعة سجاد


 القرآن، إلا لكي يـجعل للفقراء نصيباً في أموال الأغنياء.
وحين توقّفت العربتان أخيراً في باحة المشفى بِّ بـد
 متلهٌفة لرؤية (المعاتلين المغاوير") كما يسميهم ابن خالها فؤاد.
 سليمان القانوني في القرن السادس عشر. ودخلت السلطنانة وابنتها متبوعتين بخادماتهما إلى البهو حيث كان ماني ماير المشنى ينتظرهما. انحنى

 وتقبّل هذا الرجل الضئيل الذي أثشاع في كلّ مكان بأنها علـن على علاقة ممتازة بالأسرة الملكية، هذا الرفض بطيب خاطر ، واعتبر أنّ من واجنبه مر افقة الأميرتين إلى الغرف.
وما إن دخلوا إلى الممرّ الأول حتّى فغمت أنف الصبيّة رائحة لاذعة

 أبغض فأبغض، وقالت في نفسها : (يا لغرابة هذه الأدوية!)، ، ولم تفهـم الأمر إلا عندما بلغت الممرَ الثاني، فتملّكها الرعبا الرعب. كانت تُمة أوعية مليئة بضمادات ملطـخة باللدم والغائط، متناثرة في كلّ مكان. وعلى

الأيسرّة أو على أغطية مفروشة على الأرض أحيانا، استلقى رجال يئنون،
 عيونهم. كان عددهم في هذا المـمرّ الخانق يناهز المائة، وإلتى جانـب بعض المحظوظين منهم امر أة ـ لعلّها أخت أو زوجة ـ تسند رأساً أو تقدّم شُربة ماء أو تنشّ ذباباً جذبه الدم.

قال المدير موضّحاً:

- يمكثن هنا ليل نهار. نسمح لهنّ بالبقاء لأنّنا لا نتوفر على عدد كاف من الممرضات يعتنون بهؤ لاء المساكين.




 المكان. فقد شُعرت فجأة بالخزي، لكنّها لا تملك إلا أن تصمد.

بعد أن اجتازتا بضعة أمتار بدت لهما بلا نهاية، دخلتا إلى قاعة


 طويلة واستُعملتت بديلاً للضمادات ـ مـوضوعة علمى أسِرّة حديدية

 يستجمع قواه لمواصلة تلك المعر كة اليائسة مع الموت.
 بذلك، لأنّ المحتضرين، أيتّ أولئك الذين لـم يعودورا ينتظرون إلا ألن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، يوضعون تحت الأسرة حتى يتركوا أمكنتهم

الثمينة لغيرهـم ممن ترجى حياتهـم. وفي كلّ صباح تتكرر العمليات نفسها: تُحمل الجثت لتُسلمّ للأُسر أو تُرمى في قبر جماعئ
 يشغل موضعهم الوافدون الجدد.
وراحت سلمى ترتعد من الاشـمئزاز والذهول. أين هم إذن (امقاتلونا
 الاستعراضـات وهذه المخخلوقات المتأوّهة. وانتابتها الرغبة الـونة في البكاء من دون أن تدري أمن الشفقة أم من الخيبة؟ أليست الشَجاعة أمام الموت،
 للجنرال الأمير أن يردّدها، أليس كلّ ذلك مجرّد كذبة كبيرة؟ وشعرت بأمَها تضغط على يدها.
ـ هيا يا بُنتيتي الصغيرة، لا تخافي، فأنا بجانبك!
 متوسّلة :
ـ أتضرّع إليك يا أنيدجيم، هلا غادرنا هذا المكان! هزّت السلطانة رأسها بوقار وقالت : ـ هؤ لاء الرجال غارقون في التعاسة يا سلمى. ألا تستطيعين مواساتهم قليلغ؟

ودّت سلمى لو تجيب بالنفي، وتقول إنّها لم تعد ترغب في رؤيتهم، ' وكرهتْ أن تراهم يتألمون بهذه الكيفية المريعة... كالبهائم. وفجأة لم تع تعد تشعر نحو هؤلاء الجرحى، وكذلك نحو الجنرالل الأمير ، بل حتّى نحو
 تنقطع، ومع ذلك سمعت نفسها تجيب: ـ بلى يا أنيدجيم. وشرعت في توزيع العلب الوردية والزرقاء. وكانت خديجة تجد أمام

كلّ سرير كلمات مواسية مناسبة. فيردّ أولئك الذين ما تزال لديهـم بعض



 حذائها الأبيض، إذا بر جل يسحبـها إلى سريره وهو ينظر إليـها نظرة

 بجواره وطوققاها بذراعيها لتشعر بالأمان.
 لحظة سعيدة في حياته. تصلّبت سلمى وهي تردّد في نفسها: أنا ابنته؟! كيف له أن يتجرَأ على هذا؟!
وانقضت تلك اللحظة القصيرة التي بدت لها دهر آ، وبدأت تشـعر تدريجياً تحت نظرات ذلك الأب المسكين، المفعمة بالحب بأنْ حنقها أخذ يتلاشى، ولمـ تتمالك نفسها فانخرطت معه في البكاء.
بعد ذلك بشهرين، أيّ في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول من سنـي

 أخيراً، وتنفّس الشُعب المرهقَ الصعداء.
 والموتى. سيكون بوسعها الآن أن تنسى كلّ ذلك، وتعود الحيـاة إلى مجراها ولا مبالاتها كما كانت سابقاً. ولكن لِمَ تبدو أمّها تعيسة؟

لمّا عبر أسطول المنتصرين ذات صباح من صباحات نوفمبر/ تشرين
 أولئك الذين ابتهجوا بالهدنة ـ وكانوا يسمونها (سلمأ)" ـ ـ بالخيبة. كان يقتّر بستّين قطعة حربيّة بحريّة، إنجليزية وفرنسية وإيطالية ولية، بل بل

 بلا حكومة. ذلك أنّ الثلاثي الذي زجّ بالإمبراطورية في الحرب

 وصوبّت مدافعها إلى قصر السلطان والباب العالي، حيث مقرّ الحكومة. وقفت السلطانة بـلا حراك تنظر إليها من خلف نوافذ الصـالون،

 الإمبراطورية التي ارتعدت لـها أوصال الأوروبيين لتقرون ها ها هي الآن الآن
 يشهد هذا الإذلال.
وأخر جتها سلمى من استغر اقها لـمّا أشـارت إلى نقطة بعيدة باتجاه غلطة وهي تقول :
ـ ماذا حدث هنالك يا أنيدجيم؟ الأمر أشبه بمعركة... أو حفل !

حيّرت تلك الحركة الغريبة البادية في البعيد السلطانة، فطلبت أن


 الفرنسي والإنجليزي والإيطلي، لكنّ أغلبها كانت أعلام اليونان الزرقاء

المخططة بالأبيض !
سوّت المنظار وهي لا تكاد تصدّق، ثّمّ وضعته بـحركة غاضبة: : يا
للخونة، إنّهم يستقبلون العدو بالأحضان!
وشعرت بنفسـها فجأة في منتهـى الإرهـاق. وتسـاءلـت في سرّهـا : "الماذا؟ لماذا يتصرّفون بهذا النحو؟ أليس اليونانيون الذين يعيشون بيننا عثـمانيين (1) مثل الآخرين! صـحيـح أنّهـم نصارى، لكنّهـم أحرار في

 يكدحون في فلاحة أرض شـحيحة. وعندما استقلَّت اليونان قبل تسعين
 وصاروا إلى جانب الأرمن واليهود سادة التجارة والمـالـالـ فماذا يريدون أكتر من هذا؟؟"



 على مساعدة المحتلّ. في غضـون بضعة أيّام أقامت قوات الاحتلال قيادة موحّدة. واحتفظ
(1) كل سكان الإمبراطورية كانوا يسمون عثـمانيـن، من يونان وبلغار وعرب وأتراك وغيرهم من القوميات. أما لفظة تركي فكانت تطلق على من هم من العرق التركي.

الترك من الناحية النظرية بإدارة المدينة، بينما وُضع المرفأ والترامواي


 وعرف حيّا غلطة وبيرا حركة نشـيطة غير معهودة إنـير إذ احتشدت الفنادق والحانات بالبحارة والجنود الذين يتحدّنّون بأصوات


 الفاخر ، وهو من الفنادق القليلة المزوّدة بالكهرباء، ضبّاطاً من مـختلف

 المتلفّعين ببرانسهم الحمراء القانية.

وسـرعـان مـا قـرَرت الإدارة الـــودة إلى تـنظـيـم "احـفـلات الـشـاي


 أن تجلبه هزيمة البلد في الحرب.

 سكـارى، أو حتى لا يضطرون وهـم يسـيرون على الأرصفة الضيّقـة
هذه هي التسمية الغربية لبيو غلو.
(الصبايحية ويسمّون في بعض انتحاء الجزائر السبايسية، فرق شبه عسكرية ختّالة أنستها فرنسا في معسكراتها السابقة وبالخصوص شـي شمال ألفريقيا كوسيط بين اللوولة الفرنسبة والأهالي. (المترجم)

لإفساح الطريق للمنتصر. فقد شعر الأتراك الذين اعتادوا السيطرة على

 يطيقون النظر من دون امتعاض وتبر إلـر إلى سُحن الأقلِيات المسيحيّة
 هو أنّ المرء صار معرّضاً للأذى إذا هوا هو لم يحيَ العلم اليوناني المرفرف على الحي بكامله. وإذا مـا اضطر أحـدهم إلى عبور بيرا، فإنه يلتف طويلا حتى يتجنّب الحي المسيحي وما قد يلاقي فيه من إهانة وإذلال. على أن المستقبل كان يبدو أقتم، إذ يتحدَّث الناس بقلقِ عن تعيين الـجنرال فرانشي ديسبيري، المعروف بغطر سته وفظاظته، قائلدئداً لقوّات
 فرنسية، واسترقاق سكانها الأتراك...
 سلمى أن تكبح رغبتها في الخروج. فهو محظور عليها إلا لزيارة المآثر



 تكن تعبأ بالنمائم، ولا تفتأ تردّد : "القواعد نحن من يفرضهـها"،
كانت سلمى ستخرج مع الآنسة روز في يوم الثامن من فبراير / شباط





 بيرا حيث توجد سفارة فرنسا. فلا خوف إذن من مصادفته.

استقلّتا العـربة برفقة زينيـل الذي كان مكلّفـاً، فضلا عـن مهـامّه
الأخرى، بمصاحبة الأميرات في نزهاتهنّ.
 الإكثار من الأسئلة حتّى تطيل الزيارة، بدت متعجّلة هذه المرّة للعودة إلى البيت. لكن في اللـحظة التـي انعطفت فيهـا العـربـة لتنططلق نـحو أورتاكوي، صاحت بالسائق :
ـ توجّه إلى بيرا، هيّا بسرعة!

عند الباب وقال :

فردّت سلمى بنبرة صارمة : ـ هذا بالضبط ما أريد أن أشاهدهـ

ـ السلطانة أمّك لن تسمح بذلك.
ـ مثلما لم تسمح بنزهات أخرى كثيرة قمنا بها في الآونة الأخيرة بعد الفراغ من زيارات المتاحف.... والواقع أن سلمى سبق أن أقنعت مرافقيها بتمديد زيار اتهـا للآتار التاريخية بنزهات في الأماكن المجاورة. وقالت بنبرة مهّدة :

 خطأهما لـمَا استجابا لنزواتها، وإن كانت تلك النزهات تروقهـهما همـا أيضاً، يستمتعان بها تماماً مثل الصبية. وها هما الآل الآن يشعران بأنهما علقا علقا
 أطلعت السلطانة على تلك التجاوزات، فستتعرّض للعقاب لا محالة،
 فلا يـجرؤ حتّى على تحيّل خيبة سيدته، ولا يطيق أن تتكذّر العلاقة

المتميّزة التي نشأت بينهما على مدى سنوات بسبب هذه الزلّة التافهة.... وهو يعرف خديجة سلطان وما تعرضت له من خيانات خلال فترة أسرها حتّى إنها لم تعد تثق إلا بعدد قليل من الأشخاص، ولـو أي من تنتظر منهم

ولاء مطلقاً.
لكننه كان كثيراً ما يبدي الضعف أمام الصبيّة. فهي الطفلة الوحيدة
 أنّ من صالحه الانصياع لطلبها.
قال وهو يتبادل النظرات مع الآنسة روز : ـ حسناً، ولكن لبضع دقائق فقط. فصاحت سلمى وقد تهللّ وجهها، وابتسمت له ابتسامة ساحرة على سبيل الامتنان :
 وصلت العربة أخيرأ إلى الشارع الكبير الذي سيمرّ منه الموكب في في





 يساعدونهم خلسة، ويرون في ذلك إضعافاً للإمبراطورية. ومع انتصار الحلفاء، زاد يقينهم بأنَّ مطالبهم ستُلبّى. وبينـما توقِفت العربة في شـارع جانبي، إذ آثُروا ألا يُروا في عربة

 بهم. ولم يكن ليخطر على بال أحد أنّ هذه الطفلة ذات الشعر الأحمر ،

وهذا السيد الذي يلبس على الطراز القديم، مسلمان. تُم إنَ هيئة المرأة



 تغب دلالة الحصان الأبيض عن أحدا فقد فـد دخل محمد الفاتح بيز نطة سنة
 لنصرانتّه، يعود إلى المدينة على حصـان أبيض.

 وخلفهـم على بعـد أمتار يظهر الـجنرال مرفوع الـرأس ، يمسـك بـر بزمام
 على مسافة متوسّطة، ، فرقة خيّالة يتأبط أفرادها ألا رماحاحاً طويلة، ومجموعة


 مزيّنة بريش الطاووس. وفي مؤخَّرة الموكب كتيبة يونانية يلبس المبا أفرادها
 أنفسهـم من الردّ على هتافات إخوانهم الذين جاءوا لـا(تخليصهم من قبضة الأتراك").

وما كاد الموكب يتجاوز كتلة المنازل التي كانت تقف سلمى وزينيل

 يؤذي لسانك!!"، وازدادت حـّة الصيّاح، فلاحظت سـلـمى مـجموعـة
 أن تدفع عن نفسها هجمة جماعة من النساء البذيئات. فقد نزعن حجابها

ورحن يضربنها وهنَّ تردّدن: (اهيّا، أدّي التححية لعلمنا! وقولي : يحيى

 مروءة! -، لكنهم لا يمنعون زوجاتهـم من تلقين مسلمة درساً في حسن

السلوك.
كانت سلمى على وشك طلب النـجدة لولا أنَ الآنسة روز ضغطت على يدها بقوّة، وهمست لها بنبرة مهلّدة: ـ اصمتي وإلا أجهزوا علينا!
أصاب الدوّار الصبية فتستّرت في مكانها وهي لا تفتأ تردّد : اأنقذها يا إلهي، أتضرّع إليك!".
واستجاب الهَ لتضرّعها على أيدي جنود من البحرية الفرنسية. فبينما
 المسكينة وهم يؤنّبونها على مخانـي
عادت سلمى ومر افقيها إلى العربة وهي ترتعش. وما كادوا ير كبون
 إلى القصر في الوقت المناسب، قبل تقديم وجبة المساء. وهكذا انتهت تلك المـغامرة بـخير ، لكنّ سلمى شـعرت بالخـجل. كانت هذه هي أوّل مرة تتصرّف فيها بجبن. وعلى الرغم من أنّها حاولت
 وأن صر خاتها كانت ستضع حياة زينيل في خطر، إلا أنّها كانت تدرك النـي جيّداً أنها سكتت خوفاً. لطالما نظرت إلى نفسهـا على أنها فتاة مستقيمة، لكن عليها الآن أن (1) إلفتريوس فينيزيلوس ولد سنة 1^7 1 ، ولقب بالكريني (نسبة إلى كريت) الكبير ، وكان حيئذ رئيس وزراء اليونان.


 وهكذا قضت ليالي عديدة مأهولة بالكوابيس. مضت تبحت عن أعذار ، لكن عبثاً.
وفي الأخير تَمكّن التعب والزمن من تبديد هذه المـخاوف، وعن وعادت إليها الحياة بمباهجها، لكن من من دون الـن أن تنسى كيف أبدت أندت امر أة من عموم الشُعب شجاعة وعزّة لم تستطع حفيدة السلطان أن تبدي مثلها.

## 7

بقدر ما بدا سكان الأستانة خلال الأشهر الأخيرة من الحرب عمياناً



 اسكتلندي آخر رفع تنورته على مرأى من السيدات، وعان وعربدة الفرنسيين



 مكان، وتعمل الإشاعات عـلـا هؤ لاء الأوروبيين الذين طالما فيل عنهم إنّهم (متحضرون").




 هذه الأوقات العصيبة، تصير التسلية تحدّياً، بل تكاد تكون واجلانِاً وطنياً.


السلطانة عـلى أن يكـون حفلـها باذخاً كشـأنه في المـاضي. وجدت




 كبيرة بديعة التطريز، ويضعن في أرجلهن قباقيب مطعّمة بالصدف. فإذا ما فرغن من الزينة، يلتحقن بالصـالون الدائري حيث تنتظرهن
 الـعرب طلـباً لـلانتعـاش في الـحرّ الشـديد، فيشـربنهـا وهـنّ تتبادلـن المجاملات حول أدوات الزينة الذهبية أو الفضية التي تحملها كلّ منهنّ. وقد كانت حفلات الاستحمام هذه مناسبة لإخراج الألأباريق وقوارير العـير العطر وصناديق المراهم الثممينة التي كانت تتلقّاها كل عروس في حفل زفافها.





 والأرائك حيث يستلقين باستمتاع وهنَّ يرتشفن ما تقدّمه لهنّ قلفاوات صغيرات في صمت من شراب البنفسج والورد، بينما تتردّد أنغام ناعمة تعزفها فرقة موسيقية مخفيّة خلف حجاب.

إنّها لحظة البوح والمكاشفة. إذ تستسلم النساء للـحلم وقد وقد شعرن
 وتشعر حتّى أشدهنَّ قبحاً في هذا الجّو الشهواني الرائق بأنّها صـارت مرغوبة ومحبوبة.

وتخال سلمى نفسها في الفردوس. إذ تبدو قواعد التربية الفكتورية الصـارمة التي كانت تلقن لبنات الأسر العثمانية الراقية كما لو أنها انتفت في الحمام. ففي هذا الجو من الألفة تذوب حواجنز العفة المستور الجن لو أنّها طلاء خارجي سطحي، بفع الوّل الطبيعة الشرقية المتحرّرة من كلَ الأحكام المسبقة ومنز كلّ شعور بالذنب. ذلك ألكّ بـن بين هؤلاء النسوة



 الرومي، في الحلم أمام هذه النهود الجميلة المكتنزة، والبطون العاجيا
 صدرها كل" ليلة وهي في سريرها، وتشدّه لعله يكبر ويبرز. وما لبثت المحادثة أن اصطبغت بشيء من من الإباحية في هذا هـا الجوّ من الاستر خاء، فتكوّمت الصبية على نفسها في إحدى الزوايا الِيا مخافة أن تثير انتباه أمّها إليها، فتصرفها.

 إنّها رافقته ذات مساء إلى حفل عشاء نظّمته السفارة السويسرية، الِّلي وهي إحدى السفارات القليلة التي ظلّت محايدة.


 كانوا يتحرّكون بين هؤ لاء النسوة المتبر جات بمنتهى اللامبالاة! فعلّقت جارتها بنبرة حاسمة :
 لنسائهم بالتجوّل نصف عاريات.

فانفجرن ضاحكات.
ـ ما شاء اله! رجالنا لِسوا مثلهم، لا تكاد عيونهم ترى ذراعاً أو كعباً
حتى تطير عقولهم!
فتنهّلت سمراء جميلة وقالت:
ـ لا بدّ أن هؤ لاء الأوروبيات المسكينـات غارقات في التعاسة. لو
كنت مكانهنَّ لقتلني الغمّ!
ــ لكنّهنَ لا ينتبهن لذلك... يعتقدن أنّهن تنعمن بالحرية، ويزعمـن أنّ أزواجهن متسامحون معهنّ بينما هم غير مبالين بهنّ.

فهتفت سيَّة نحيلة تحسب نفسها مثقَفة :
ـ لعلّ ديانتهم هي السبب في ذلك. فالنبي عيسى الذي يعتبرونه إلهاً -

 وهي الطائفة الكاثوليكية، إلى أنْ العفّة واعتزا ال النساء هي أعلى الكمال. لهذا لا يتزوّج رهبانهم وكذلك شـأن بعض فتـياتهم اللواتي يسمّين راهبات، يعشن طيلة حياتهن عازبات.

فهتفت النسوة بارتياب :
ـ عازبات؟!
ذلك أن العزوبة بالنسبة إليهنّ لعنة. أليست وظيفة المرأة الأولى هي
 المسلمات لا يرتبط بفكرة الخطيئة، بل العكس تماماً. وأبيات الفيلسوف المتصوف الغزالي الذي عاش في القرن الحـر الحادي عشر ، معروفة لديهن.

 تغشّاها حفّت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء، وكانـانت كلَ

لذة وكلَ شهوة حسنات كأمثال الجبال|(1)، ويذكر الغزالي أيضـأ أنّ

 الوحي وهو في فراش عائشة)
إنْ غرائب النصارى تمثّل موضوع حديث لا لا ينضب حقَّأ.
واسترسلت المُثقِقة قائلة :

ـ يأكلون لحم البشر؟!
وسرت رعشُة في الحاضرات.
ـ أجل ، كان رهبانهـم يستحضرون ربّهم في قطعة خبز وهـم يردّدون
بعض التعاويذ، ثمّ يأكلونه.
ذُهلت المدعوّات، وعلقت إحداهنَّ :

ـ هذا ما ظنتت، لكن الأمر ليس كذلك. فهم يقسمون على أنّ ربّهم
موجود بلحمه ودمه في هذا الخبز !
فترتعد فرائصهـنَ ممّا سمعن.

- ومع هذا يتجاسرون على اتْهامنا بالتعصّب!

وتخلص المثقفة إلى القول بنبرة جازمة:
(1) هذه ليست أبياتآ شعرية لأبي حامد الغزالي كما أوردت المؤلفة، بل حديث منسوب للنبي برواية زيد بن الحسين بن علي. لئين وهو حديث ضعيف لا أثر له له في كتاب إحياء علوم الدين. (المترجم)
 نزل علي الوحي وأنا في لحاف امر أة منكن غيرهاها، انظر إحياء علوم الدين، ص عVY. (الدترجم)

ـ هذه هي سنّة الحياة. الأقوياء لا يفرضون قوانينهـم فحسب، بل يفرضون أيضاً أفكارهم.
وختّم عـلى الـجــع شيء من الـحزن. كيف قـادهيّ الـحـديـث إلى السياسة؟ مع أنّْنَّ تواعدن على تجنب المواضيع المنكّدة. واغتنمت إحدى الأميرات الفرصة لتعلن بنبرة ملغزة :

ة! こ。
t.me/soramnqraa

ـ هل بلغتُكنَ آخر الأخبار؟ الآ
فالتفت إليها الجميع.
ـ هيّا! أخبرينا، نحن لا نطيق الانتظار!
ولمّا لاحظت أنْ كلّ الأنظار متّجهة إليها، قالت :
ـ الأشقر...
تألقتت عيون المدعوّات من جديد وهنز يتساءلن : ماذا فعل الأشقر يا

ـ طلب يد صبيحة سلطان.
وبدت على الوجوه علامات الاستغراب.
ـ كيف؟ أيتزوّج بنت جلالته؟ هذا مستحيل !
ساء الأميرة أن يشخكّن في كلامها، فانتصبت وقالت :






 في الأستانة أو في الحبهـة، يقَّرون أنّهـا ميؤوس مـنها. وقد قـاده هذا

الانتصار، الذذي يعود لعبقريته العسكرية، إلى الشهرة، لاسيما حين
 محقِقاً بذلك الانتصارات التركية الوحيدة بعد سلسلة من الهز ائم
 وإخفاقات جنرالاتهم العجزة. وهامت به النساء الشاء، لا لشجاعته فحسبب،





 شخصه قوّة وطاقة وحشيّتان.

لما عاد إلى الأستانة بعد نهاية الحربن، شوها شوهد في البلاط. ذلك أنّ

 ألمانيا سنة 191V لزيارة كايزر، وكان المان العقيد الشاب مرافقه العسكري. لمّا كان الضابط الوسيم الذي تجلّله هالة المجد يتردّد على القـلـ القصر،




 أن تركيا لا تو جد فيها طبقة أرستقراطية عدا الأسرة الأسرة الإمبراطورية. وهو المو ما

 تشريفهم. ألم تُزفّ نادية سلطان قبل ذلك بخـمس سنوات لأنور باشار، ،

وزير الحربيّة الذي لـم يكن أبوه غير موظّف بسيط في سكة الحديد؟ والأثشقر لا يقلّ عنه شأناً!

وسرت في الحـمّام نشوة بهيجة، إذ قامت النساء اللواتي كنّ حتى ذلك الحين مضطجعات على أرائكهـنَ في خمول، وأحطن بالأميرة،
 أجل ، سُيْجيب، لكنّه كما تعلمن يتريتث طويلاً في قراراتها

ـ لكن، بماذا أجاب السلطان الباشـا في الأخير؟
ـ ـقال إنّ بنته ما تزال صغيرة، وأنه سيفكر في الأمر.
ـ أما تزال السلطانة صبيحة صغيرة؟ هي في العشرين من العمر على
الأققل !
عندئذ خفضت الأميرة صوتها وهمست :

 جمهورية...
وسرت في الجمع رجفة ذعر.
ـ أيكون الأشقر جمهوريآ؟ مستحيل !
لم تستطع سلمى أن تتمالك نفسها، فالتفتت إلى جارتها وقالت : ـ عفوآ سيّدتي... من يكون الأشقر هذا؟ فهتفت المرأة الشابّة من الدهشة : ـ كيف؟! ألا تعرفينه يا سلطانج؟! إنّه الجنرال مصطفى كمال...

V

تنهّد خيري رؤوف بك وقال وهو يترك نفسه يتهاوى على مقعد
الأكاجو :

ـ الجيش اليوناني يحتلّ إزمير. فبعد معارك دامية بدأ الهدوء يختيّم. - إذا كانت الصححافة الأجنبيـة هي التي كتبت هـذا، فلا شـكّ أنّه

صحيح...


 من الصحف الأجنبية، لا سيما الفرنسية والإنجليزية. صحيح أنّها تعاني
 المحليّة الخاضعة للرقابة. ما كان يتناساه هو ألنّ أنّ هذه الرقاني


 السنوات التسع من ديكتاتورية أنور باشنا لاحقاًا


 يشُكك في كلام من يعلنون بأنّ الديمقراطيات تتقن الافتراء وفنّ العبث،

كما يكذّب ما يروّج له هؤلاء المغغرضون من أنّ الحكّام في أوروبا لم

 ينجحون في الحفاظ على حيادهم المتحيّز .
كان هذا الكالام يثير حفيظة خيري بك. وحتّى لو صدقه، فذلك لا
 ما كان يردّد : اينبغي أن نأخذ من أوروبا ورودها نا أما الأشو الك فلا حاجنا لنا بها"). وكان يروقه أن يستعرض نظريات الفـلاسفة العقلانيـين ومُشُل
 فهو لا يسمح بأن يأخذها بنفسه.

 أيار من سنة 1919 ـ كانت توجد بججوار هنه الافتتاحية مقالة حول (اقضية
 الصححافي سـان بريس نزول الحلفاء على سـاحل إزمير، وينتقده انتقاداً



 الإمبر اطورية العتمانية).
وهتف خيري بك : (ايا للشُجاعة! أن ينتصر الـمرء للـمغنلوب ضـذ

 المريض سيصيبنا بالقرف إن هو أنذر بنهاية النفوذ الفرنسي في الـني الشّرقي ماذا ستكون حصتنا بين الانتدابين البريطاني والأميركي؟" المئ. وسمع طرقاً خفيفاً، وأطلّ من فتحة باب المكتب رأس ونس صغير أحمر.

- إنّها صغيرتي الحلوة! يا للسعادة! تعالي، ادخلي! لمّا يخلوان إلى بعضهمها، بعيدآ عن أعين السلطانة والخدمّ، يخاطبها بلا كلفة. وفي كلّ مرة يخفق قلب الصببة لهذه الألفة العارضة. أجلسها على ركبته وتفرّسها بعين ساخرة: ـ ماذا وراءك؟ ماذا جئت تطلبين هذه المرّة؟ أصيبت سلمى بالخيبة لكون والدها خمّن بسرعة نواياها لـما، على الرغم


فقالت مستنكرة:
ـ دع عنك هذا يا بابا، أؤكد لك أنّني...
انفجر ضاحكاً فمضت تنظر إليه بولع : كم يكون مـختلفاً لمّا يخلوان الِّ لبعضههما! كم هو مرح، ولا يبدي تلك السحنة الكئيبة التي لا تفارقه.
 إلى الجانب واتّخذت ذلك المظهر الفاتن.
ـ قلـت لي يـا بـبا ذلك اليـوم إنّ الأطفـال في أوروبـا يـنــــؤون عـلى الحرّيّة، فيكونون بذلك أكثر استعداداً لمواجهة الحياة.
قَّب حاجبيه وقال في نفسه : لأيّ شيء تمهُد يا ترى؟
ـ أكيد.
ـ ألا تظنَ الفتاة يلزمها أن تفهم العالم الذي تعيش فيه؟ عضّ خيري بك على شفتيه. من أين أتـت بهـذه الـجملة؟ من إحدى الروايات الفرنسية التي تقرؤها مربيّتها بلا شكَّ. لعلَّها حفظتها عن ظهـه

ـ لكنّك يا سلمى ما زلت صغيرة.
حدجته بنظرة معاتبة، وقالت : ـ الآنسة روز تقول إنَّ الأهم لِس هو السنّ بل النضّج.

هذا ما توقَعه. الآنسة روز! لم يقتنع يوماً بأنّ هذه العانس الغبيّة مربيّة
 عاد إلى نبرته المتحفّظة : ـ لندخل إلى لتب الموضوع، ماذا تريدين؟

حذّقت فيه بعينين متضرّعتين، وقالت : ـ أريد مر افقتكم إلى المظاهرة التي ستقام في ميدان السلطان أحمد.

- إلى...

توقّف خيري بك عن الكهلام وقد شعر بالاختناق، ثمّ استأنف يقول: ـ هـل جُنـنت؟ سيتـجمْـع عشـرات الآلاف مـن الـنـاس مـن مـختلف الأصناف، وسيصرخون بما لا يعلمه إلا الله! لن تذهبي، ولن أذهب أنا أيضاً. لا أرغب في مخالطة هؤ لاء الغوغاء. واغرورقت عيناها باللدموع. - وهذه المجازر الرهيبة في إزمير يا بابا... زينيل يقول إنّه ينبغي أن نفعل شيئأ...
 تصغي لوالديها! وأنا أريد أن أعرف رأي أمكّ السلطانة؟ ـ أنيدجيم؟ لقد خر جت... ـ انتظرت بالطبع خروجها لكي تأتي إليَ وتطلبي منّي هذا الطلب السخيف...

ـ ولكن ما وجه السخافة في طلبها يا صهري العزيز؟ كانت فاطمة سلطان، أخت زوجته الصغرى، عند عتبة الباب برفقة أحد الخصيان الذي حاول إثارة انتباه الداماد لوجود هذه الزائرة الئرة. فقد
 عن ابنتها.

تمّ واصلت تقول:
ـ كنت أنوي أنا نفسي المشاركة في المظاهرة في عربة مغلقة. لن
 إلى الصالاة مع شعبي، لأنَ الأمر يتعلّق بمظاهرة دينية. قام خيري بك واقفاً فوراً وانحنى للسلطانة. ساء ألـا أن تباغته في تلك الحالة من الغضب. وهو لا يعرف كيف فارق بر برودة أعصابه المعهودة. ألكي يفرض سلطته على الطفلة؟ أم لكونه لاحظ بأنها تأثرت لاحتلال ألا إزمير أكثر منه...؟؟
ـ أأنت واثقة يا سلطانة من أنّ الهـدف من المظاهرة هو الصلاة، وأنّها
لن تخرج عن السيطرة؟

ـ كلّ الوثوق يا داماد. فقد اتّخذت جميع الترتيبات الللازمة.
حرّك رأسه تعبيرآ عن الاقتناع.

 الحشود الجاهلة. فنحن لسنا في فرنسا! يقع مسجد السلطان أحمد، الذي يسمى أيضاً المسجد الأزريند


 المزدحمة بروّادها من الصباح حتّى المساء. لكـن في يوم الـجمعـة ذاك ، ختيتم صسمت رهـيبـ. كانـت الـمتاجر موصدة، ومصاريع النوافذ مغلقة، وكان وكان العلم العثماني يرفرف فـي في كلّ

 الأعمار : شيوخ لا يكادون يقوون على المشي، ورجار الال أقوياء يسيرون

بهمّة وقد احمرت عيونهم من البكاء. بينهم أيضاً جنود عطبتهم الحرب
 أطفال المدارس بأعداد كبيرة وقد وضعوا علا على أذرعهـم شرائط سوداء

 يتقذّمن شاحبات، يشع التحذّي في عيونهنّ.
ولاحت فجأة طائرات بريطانية وهي تحـلّق فوق أسـفـ المـنـازل قاصدة ترهيب الحشود، لكن عبثاً. ظل الناس ثابتين في أماكنهـم وقد بدت على وججوههم ابتسسامة استخفاف : فليقتلونا إن شُاءوا! ما قيمة الحياة إذا كانت بلادنا تحتضر؟؟ !

كان الامتعاض بادياً في العيون، لكن ما كان بادياً أكثر هو الارتباك


 وراحت تتتظر بصبر أن يقرّر المنتصرون مصيرها ونا في باريس ولندن...
 فقدت المناطق التي كانت تابعة لها في البلقان كما فـيا فقدت ليبيا ودوول الشرق الأوسط العربية. ذلك أن الإخوان المسلمين الذين النين اعتمدت عليهـم
 أعلن التمرّد، وانحاز إلى الإنجليز النذين وعدوه بإنشاء مملكة له. كانت المصيبة عظيمة : سبع سنوات كانت كافية لإنهاء إمبر اطورية عمّرت سبعة قرون. وقد علّق بعض المتتفلسفين : "مهـما يكن، فقد عادت الأمور إلى
(1) جد الملك حسين، ملك الأردن.

نصابها. الشعوب التي غزوناها استرجعت الآن حرّيتها، أو هذا ما تعتقده
 والإيطالي ليس أرحم من السلطة العثمانية).

وإذا كان الأتراك قد سلّموا بالقـدر ، وقبلوا فقدان إمبراطورية بالغة الشساعة، عبارة عن فسيفساء من الأمم ظلّت شُعوبها وعاداتها ومانـا ومتقداتها
 وبناه فلاحو الأناضول الخشان، المنحدرون من قبائل الرحّل الكبيرة التي قدمت من آسيا الوسطى في القرن التاسع.

 البريطاني لويد جورج للحكومة اليونانية بالاستيلاء على ثاني مدينة
 بريطانيا كانت ترغب في استرضاء اليونان لجعلها قاعدة وفيّة قريبة اليبة من
 بثروات هائلة من النفط، الواقع - فضلا عن ذلك - بينها وبين جوهرتها الثمينة: الهند.

لم يعد بوسع العربة أن تتقدّم؛ لذلك قرّرت فاطمة سلطان أن يتابعا


 لتحريرها.

ووصلوا أخيرأ إلى ميدان السلطان أحمد. على الرغم من احتشاده
بالناس، كان يـخيّم عليه صمـت مطبق بـحيث لا تُسمـع سوى رفرفة الأعلام.

وفجأة تُعالى صوت المؤذنّين في أرديتهم السوداء من أعلى صوامع

الجامع الأزرق : (الله أكبر"، فأرجعت الهضبات السبع المحيطة بالمدينة صدى هذا الأذان. كان الأمر كما لو أنْ سماء الأستانة اهتزّت والتهبـت بغتة بهدير مئات الآلاف من الأصوات، منبعثة من صدور خنقها النحيب وهي تردّد: (االله أكبر، اللهم احفظنا يا ربّنا!)".



 تشعر قطّ بالحياة شعور ها بها في تلك اللحظة.
واعتلت امر أة نحيلة مصطبة مرتجلة، فنظرت إليها سلمى كما لو أنهّا

 فيها الأتراك واليونان في سلان القائمة بينهـم. وكان لا بذّ من هذه الحرب ومن دسائس الأجانب لإثارة

البغضاء بينهم. ثمّ أضافت :

- من السهل على المحرّخين أن يلهبوا المشاعر ! يحرقون كنيسة هنا ،



 بالجبن أو الخيانة.
ـ اعلمووا يا إخوتي أنّ احتلال إزمير مـا هو إلا بداية تفكيك بلـيك بلدنا. فاليوناني فينيزيلوس يطالب بكل" الأراضي التي تحيط ببحر إيجه وبكل جزرنا، بل حتّى عاصمتنا الأستانة. ماذا سيتبقّى من بلدنا؟ لن يفضل إلا بلا بعض الأراضي القاحلة وسط الأناضول. مجرّد إقليم مـحاصر من كلّ الجهات، أو قل لن يغضل منه شيء.

يُعدموننا؟ - نخضع ونستكين؟ أجيبوني أيّها الإخوة والأخوات : أنتركهم
ويغلبها الانفعال فتمدّ يديها نحو الحشد الذي انقطعت أنفاسه، فإذا

 الجميلة، يا حببيتنا العزيزة، يا عروسنا، يا يا ثدي أمنّا المعطاء المناء، يا طفلتنا التي أصابها الوهن اليوم، نقسم على أننا سنخلصك ولن الـنـا نتركك تموتين أبداً!!).
وبينما كانت سلمى عائدة إلى القصر في العربة، سألت والحمرة ما
تزال تعلو عينيها:

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ من تكون تلك المرأة؟ } \\
& \text { فتجيبها خالتها قائلة : }
\end{aligned}
$$

 أديب. مـا أبرعها في تحريك مشاعر الجماهير ! من المؤسف ألا يكون

لدينا رجال مثلها!
قطّبت الطفلة الصغيرة حاجبيها وهي متَكوّمة في مكانها أنها. أتستطيع امرأة... وشيئاً فشيئاً تطلّقت أساريرها : تريد أن تكون مثلها في المستقبل. تريد أن تعيش من أجل بلدها وشعبها. وهكذا اكتشفت سلمى ما يستهويها.
$\wedge$

عند العودة من المظاهرة، التقت سلمى بأخيها خيري، فقالت له بنبرة جادّة :
ـ لقد تقرّر أن نذهب جميعاً إلى الحرب، حتّ الـى النساء والأطفال. حذّق فيها خيري مدهوشاً. فهو لا يرغب في القتال، لكنته لا يرضى بالإقرار بذلك أمام فتاة.
تظاهر بعدم الاكتراث وسأل :

- ـ متى سنذهب؟

ـ صه! لا أحد ينبغي أن يعلم بذلك. فالسلطان يتداول في الموضوع مع وزرائهـهـ ...
لم تقصد سلمى الكذب. كلّ ما قصدت هو أن تستبق الأحداث. فبعد
 الأتراك إلى تحرير إزمير. لم تعد المسألة سوى مسألة ألة وقت. وانطلقت بهمّة لتنقل الخبر إلى أبيها قبل أن يِسبقها خيري.

 سلمى التي يعرفونها جميعاً بحفاوة، إذ كانت كثيرآ ما تتسلر إلى دائرة خير بك. فهي ما تزال أصغر من أن تحتجب في الحريم. بادرها أبوها :

ـ كيف كانت المظاهرة أيتّها الآنسة الوطنية؟

 الكفاح، بدأ الرجال يضحكون.

- ومـا دخـل هـــه الـمـدافِعـة عـن حـقّ الـمـرأة في التـتصـويـت بـهـذا الموضوع؟
ـ وهل طالبت النساء بالذهاب إلى الجبهة محجّبات وغير محخّبات؟
 كانوا يخوضون فيه قبل محيئها، ولم يعودوا يأبهون بو جودهانـا





 الأرض، وإلا فإن تركيا ستزول من الوجود مستقبلا!



 جديد فلا يعدو أن يكون أضغاث أحلام! الشحجاعة الحقَة هي أن يكون المرء واقعياً.
 أبيها وأصدقائه؟ إلا أنّ الحشود المتحمّسة التي رأتها عصر ذلك اليون اليوم كانت تتوق للقتال...

ولمم تعـد الطفلة الصغيرة تفهـم شيئاً، وشعرت فجأة بالإرهـاق، فتكوّمت في مقعدها. أمّا ضجيج المحادثة فلم يعد يصلها إلا من الم خلال الال جلبة حشد يردّد : (إزمير ! الله أكبر !". لكنّ صوتاً رناناً أخر جها فجأة من استغر اقها، إذ سأل رجل ضئيل

مكوّر وصل من توّه:
ـ هل بلغتكم آخر الأخبار؟ لقد بعث صـ باحب الجلالة مصطفى كمال
إلى الأناضول.
فتحت سلمى عينين واسعتين، ورأت الذهول بادياً على الوجوه.
وسأل الحاضرون :

- إلى الأناضول؟ الحاضرون ماذا سيصنع هناك؟
- من الوجهة الرسمية، لتهدئة وسط البلاد. فالناس يتقاتلون هنالك منذ


 يفرضون إتاوات على القرى الإغريقية...
ثم استرسل وهو يخاطب ضابـا - ... هذا فضلا على أنْ الجنرال كاظم قره بَكِر صديقكـم فقد صوابه

 وكذلك بـض أنصـار أنور بـاشـا وطلـعتـ. هـذا بـاختصـار أثار حفيظة الإنجليز، فهلّدوا بإرسال جنودهم لإعادة النظام. وهتف أحدهم:
 سيكونون لقمة سائغة في يد الأتراك ! وتابع الرجل الضئيل، وهو موظّف بون بوزارة الدفاع :

ـ مـ يـخشاه الإمبراطور هو أن الـجيوش الأجنبيـة إن توغلـت في

 الدولة إلا بالاسم ـ بأن يضع حدَا للفوضى الا ولاح الارتياب على وجوه الحاضرين :

ـ وهل وافق الإنجليز؟
 بجنودهم، لأنّ ذلك سيكون له وقع سيئ على الرأي العام بإنجلترا، لا لا سيما أنّ الحرب قد انتهت.

منذ شرعوا في الحديث عن مصطفى كمال، ذلك الرجل الذي يثير
 أوتيت من انتباه. سأل خيري بك:
ـ وما هي السلط التي أوكلت لكمالب؟


 شُكّ، بحكم سمعته كبطل، على فرض احترام قرارات العاصمهة.
فقاطعه رجل شاحب اللون، من موظفي القصر السامين، بدرا بلد احتى تلك اللحظة غير مكترث بالمحادثة :
 لائحة الجنرالات الذين يمكن بعثهم إلى الأناضول، وضّحنا ولنا له أنّ كمال
 أن يصبح، بحخلاف ذلك، قائد التمرّد. لكن السلطان أهرز على اختياره. فقال الرجل العامل بوزارة الدفاع:

ـ هذا بالضبط ما يخشـاه الإنجليز. فالجنرال ميلن، فائد القوات، غاضب. ذلك أنْ تعيين كمال وقّعه مساعده الذي كان يقو يقوم مقامه بينما كان هو في مهمّة خارج العاصمة. ولمّا عاد حاول إلغاءه، لكن كِ كمال كال كان
 وهي سفن حربية بالغة السرعة. إلا الأوان كان قد فات. كان العصفور قد طار بعيداً!

وانفجروا جميعاً ضاحكين من هذا المقلب اللطيف الذي وقع فيه
البريطانيون.
وسأل الرجل الشاحب:
 مهمّة أخرى غير إعادة الهلدوء إلى المنطقة؟ لن يخلو
 يحقّ للمحتل أن يستولي على الأستانة وينهي السلطنة! فردّ محمّد بك متنهّداً:

- من يعرف ما يدور في خلد السلطان؟ فهو بالغ التحفَّط. كلّ ما يمكن أن أنقله لكم هي آخر كلماته لمصطفى كمال التي حكاها لي أقر ألـي معاونيه. وقد كان ذلك في نفس اليوم الذي سقطت في فيه إزمير. قال له :
 كلَ ذلك، فقد صار من الماضي. فالحـدمات التي ستقـّمها لـها اليوم أعظم ممّا فات. هل تستطيع إنقاذ البلد يا باشـا؟٪(1) قطّب الضابط حاجبيه وقال:
 بمعنيين : أعد الأمن للمنطقة اعتماداً على قوّاتك الخاصة حتّى نتجنّب

تدخّل المحتلّ، أو جمّع القوات الموجودة في الأناضول، وقُذْ حركة
المقاومة!
فأجاب محمّد بك :
ـ لا شكَّ أنّ الحقيقة موجودة كالعادة بين هذين الخـيارين. أتشرّف بأننّي أعالج أسناني لدى نفس طبيب صاحب الجلاللة، وهو يحبّ بعد

 حديدتين في النار : يظهر للمحتلّ مرونة كبيرة من ناحية، آملاّ بذلك في




 السلطان في مفاوضات السلام.

## فسأل موظّف المالِّة ساخرا:

- وعصب الحرب؟ لتنظيم تمرّد، كيفما كان، يلزم المالن. وأنا في
 سوى نصف رواتبهم منذ شهور، بل ثلثه أحياناً! فهمس محمد بك بنبرة من يفشي سررًاً:
 استغراب الجنرال ميلن عندما لاحظ أنَّ تركيا على حافّة الإفلاس. وهو النى يصر" على أن يعرف مصدر هذا المبلغ. يشيع في القصر أنَ جلالته، ولا
(tooth Pacha (1) اجنرال الأسنان،، هكذا كان السلطان وحيد الدين يلقب طبيب أسنانه.

دليل عندي على ذلك، باع سرّآ كلّ ما يملكه من أحصنة أصيلة لكي يتمكّن من تسليم كمال خمسمائئة ألف جنيه ذهبير
وبينما كانت كؤوس الكونياك تدور ، طاف عليهـم خادم يلبس قفطاناً


 رمادية لامعة وقال :
 الزواج من صبيحة سلطان؟ فردّ الداماد وهو يبتسم بلطف :
 بنعم. الحقيقة أنهَ لن يرضى البنّة بأن يزفّ ابنته الأثيرة إلى رجل بالشرب والنساء، لا سيما وقد أسرّ لبعض مقرّبيه بأنه لن يقبل أبداً رجلا الْ ألا يملي عليه سياسته كما حدث له مع أنور باشا. وفكّرت سلمى وهي ذاهبة إلى غرفتها : "مسكين مصطفى كمالن، سيصاب بالخيبة، وأنا من كنت آمل أن يصير عضوآ من العائلة...".. راحت تعلّ على أصابعها وهي مستغرقة. ستبلغ سن الزواج انـ بعد ست أو سبع سنوات... فلماذا لا يكون؟... وفجابأة بدا لها ابن عمّها ونها واصيب،

 صفوف النساء وستكون خالدة أديب ثانية! نامت تلك الليلة من دون أن تفارق الابتسامة محيّاها.

## 9

من بين كلّ الجواري اللواتي تزينّ قصر خديجة سلطان، لا شلكّ أن
 ذي اللون الشبيه بلون سنابل القمح الناضجة، وعينيها الزرقاوين، تمئّل نموذج الجمال الشركسي خير تمثيل. اشتراها تاجر بعد أن تيتّمت وهي في الثي الثامنة من العـي


 مطلقة إلى ملكيّة دستورية. وكان من بين الإصلاحات الأولى التي أقامها أعضاء تركيا الفتاة إلغاء الرقّ.
فُتحت أبواب الحريم، وأُعلِن في كلّ الإمبراطورية أنّ بإنِّ بإمكان الأُسر أن تأتي لاستعادة بناتها. لكنّ أسراً قليلة لبّت الدعوة. بل إلِّ إنّ عدداً قليلا جدّاً من النساء وافقن على مغادرة القصهور ومعانقة حريّتهنّ والعيش الِّن في

 وقد عاشت هيئة النخاسين لشهور في قلق كبير قبل أن تعود الحياة

 خصـيان ابنـة السلطـان مراد الكبرى، وكانـتـ قـد تزو جـت مـرّة ثانيـة

واستقرّت في قصر ها الجديد، فتمتت الصفقة بسرعة، وكان الرجلان معاً مقتنعين بأنّهما أسديا خلدمة لهـذه الفتاة اليتيمة. بهذا النحو التحقت غولفيليس بحاشية خديجة سلطان. كانت أجمل من أن يفكّروا في تعليمها العناية بشؤون البيت، أو إرهاق عينيـيها بتعلّمبم الحساب. فقرّرت رئيسة القلفاوات (خزينة دار أسطى) أن تتعلّم مبادئ الموسيقى والغناء، وكذلك فن تنسيق الزهور. وشيئاً فشيئاً صارت خبير الـيرة


 قد توقّعه النخاس الحجوز

كانت أثثيرة لذى السلطانة، وكانت تنظر إليها مستغرقة وتقول في نفسـهـا : لو التحتـت بـخدمـة صـاحـب الـجـلالـة لصـارت بـلا شـكّ إحـدى


 النسائي الني لا وجود فيه للر جال يعدّ إساءة في حقّ الطبيعة. فلا بدّ الن لمحلوق بهذا الجمال الفاتن من أن يُنجب. ومن ثُمّة كان ينبغي العثور

لها على زوج.
وبينـما كانتت سـلمى خـارجـة مـن غرفتهـا ذات صـباح، صـادفت غولفيليس باكية. حيّرها ذلك فألحّت عليها بالسؤال، لكن الجارية النشابة كانت تنتحب وتشُهت حتّى إنّها لم تستطع الكالام. وانتهى الأمر بالطفلة
 ومسحت دموعها، ثمّ قالت بنبرة حزينة: ـ السلطانة تريد أن تزوّجني. وتذكّرت سلمى القصص الحزينة التي كانت تحكيها لها مرضعتها، فبادرتها :

ـ لعلّه عجوز بشع؟
ـ كـلا، هـو في الثـلاتُيـن مـن عـمـره، ووسيــم. أبصـرتُه مـن خـلف
المُّربيات.
لم تفهم الصبية الموقف، فسألت بنبرة تشي بالشفقةة:
_ لعلّه فقير معدم؟
ـ كـلا، هو غني، ويشُـل منصباً رفيعاً في وزارة الـمالية. بـل إنّ
الداماد، أبوك، هو من اقتر حه على السلطانة.
وعادت إلى البكاء.
ـ لا أرغب في الزواج، هذا هو بيتي وهذه عائلتي. لماذا يرسلونني
للعيش عند رجل غريب؟
تأثّرت سلمى لقولهـا، وطوّقتها بذراعيها.

من أنّها لا تقصد إيذاءك.
وانطلقت جارية إلى جناح السلطانة انطلاقة فارس يسعى لتخليص حبيبته. على أنّ السلطانة لم تكن بمفردها. كان يجلس قبا قبالتها على الـى بساط
 المـجوهرات من مختلف الأححام.

دعتها أمّها قائلة:
ـ تعالي ساعديني يا سلمى
كانت سلمى مولعة بالمـجوهرات. اقتربت منهما بعينين متألقتتين وقد قرّرت إرجاء مفاتحة أمها في موضوع غولفيليس إلى وقت لاحق. قالت الأميرة موضّحة :

- إنتي أختار هدية لصبيحة. فقد تحذّد تاريخ زواجها ابتهجت سلمى للخبر لأنّها تعزّ ابنة عمّها كثيراً. وتساءلت في نفسها

عمّا سيكون رأي مصطفى كمال الذي يحارب في الأناضول. ذلك أن العريس الذي وقع عليه الاختيار لم يكن، خلافاً لكلّ التقاليد، غير ابن عـّم صبيحة، أحد الأمراء العثمانيين.
أحدثت هذه القصة ضحّة في القصر، لا سيما أنّها تتعلق بقصّة حبّ.
فقد كان الأمير عمر فاروق أحد أوسم رجـال الإمبراطورية بلا منازع :



 الأستانة عيّنه السلطان مساعده العسكري، وهكانِا تعرّف على صبيحة.
 النوع من الرجال الذين يغلب عليهم التردّد، فقد هـّد أبـد أباه بالانتحار إن
 أنّه قادر على تنفيذ تهديده.
لكن السلطان لم يوافق على هذه الزيلـي





 قصة روميو وجولييت الشهيرة.
وانتظر البلاط قرار السلطان لشهرين، زلـورار فير فيها الأمير عبد المـجيد،

 كما أنه ارتأى أنّ من صالح الأسرة المالكة أن تتّحد في هذه الأو الوانـ

العـصـيبـة، ولا شـكٌ أن زواج فـاروق مـن صـبـيحـة مـن شـأنـه أن يـنهي الخصومة التي دامت لأكثر من أربعين سنة...

 أيضاً أنَ الأميرة الشابابة ليست مولعـا
 شكل نفل ذي أربع أوراق نترت علئه ندى. يرافقه إكليل وقرطان وأسورة تحمل نفس الز الزارف.

قالت السلطانة بنبرة تشي بالرضا :
ـ ممتاز ! هذا يناسب على نحو رائع بشرة صبيحة. والآن قولي لي لي ما هما المجموعتان اللتان لم تعجباك كثيراً.
 الـياقوت واللنؤلؤ، وفي الأخرى عقـل طويل من الفـيروز معه سواران وخاتم ضخم. فأعلنت السلطانة ضاحكة : ـ حسناً يا ميمجيان آغا. عسر علي الاختيار، لكن إصبع البراءة أصدر حكمه. أمّا التفاصيل فاضبطها مع زينيل.
 برشاقة في حقيبة من الجلد الغامق، ثم حيّا الأميرة بارتباك، وانصرف.

نظرت إليه سلمى وهو يغادر وهي لا تكاد تصدّق عينيها.
 اليوم؟
فزيارات ميمجيان آغا التي تباعدت كثيراً في الآونة الأخيرة كانت دائماً مناسبة للقيام بمشتريات ضخمة.
سحبت السلطانة ابنتها إليها ونظرت إليها برصانة، وقالت:

ــ لـم أشتر شيئاً يا سلمى... بل بعت الحليَ التي عيّنتِ... أنت ترين
 القصر ما يقارب سيتن جارية وعبداً. من المؤكد أنّ بإمكاني الاستغناء عناء عن


 أملك منها الشيء الكثير ! ـ هل معنى هذا أنتا صرنا فقر اء يا أنيدجيم؟
 يبيعون أربطة أحذية وخيطاناً ودبابيس، يعرضونها في علب من الورق المعَوّى معلّقة في أعناقهـم. قالت لها الآنسة روز إنّهم (افقراء)"، فقَّمت لهـم قطعاً نقدية وابتعدت عنهـم مسرعة وقد غلبها الخـج الالحز ينة المتلهُّة التي راحوا يتملّون بها فستانها الجميل و وخصلات شعرها
 فخرت أنَ الإنسان قد يولد غنتّاً أو فقير أ مئلما قد يولد ألد أبيض أو أو أسود،
 الجانب الأفضل.

على أنَ خطاب أمّها رمى بها الآن في هوّة سحيقة من الْهواجس :
 الدبابيس؟

## فطمأنتها السلطانة قائلة :

ـ كلا أيتّها الحمقاء الصغيرة، فنحن لسنا فقراء، لكنَّ عدد الفقراء يتزايد من حولنا، ولهذا قرّرت ابتداء من الغد أن أعذّ لهم حساء.
 كبيراً سينظّم في اليوم الموالي في قصر طولمه باغجه، تخليداً لجلوس

السلطان على العرش. وقد قضضت ساعة من الزمن تقريباً في اختيـار
الفستان الذي سترتديه.
قالت لأمّها بحيرة:
ـ هل سيُعدّ هذا الحساء قبل الحفل أم بعده يا أنيدجيم؟
ـ لن يقام حفل. فالسلطان يرى أنّه من غير اللائق الابتهاج في بلد


 لن يُحتَفل بعد الآن إلا بالأعياد الدينيّة.

خفضت سلمى رأسها وقد شعرت بالخيبة. كانت تأمل أن ترى ابن

 تطر حه على أمْها...

ـ غولفيليس حزينة للغاية يا أنيدجيم. هي لا ترغب في الزواج. ألا يمكن أن نحتفظ بها معنا هنا؟

وبدا الضيق على السلطانة.
ـ أنت رابع شخص يفاتحني في شأن غولفيليس ! لقد صمّمـت على ألى

 وأطفال. ستجهّز غولفيليس خير تجهيز ، وتستطيع المجيء المئ لزيارتنا متى
 تجد زوجاً مناسباً. ومن يدري، فقد لا أكون على قيد الحياة لأساعدها.

الا تكون علمى قيد الحياة؟ لـماذا؟ لـماذا قد يتغيّر مـجرى الحيـاة


ينبغي لها ألا تلتّ في السؤاله، لا سيمـا أنّ السلطانة كانت قد قامت وتوجّهت إلى الحمّام تتبعها إحدى القلفاوات.



 على رؤوسهـم صواني عليها أوعية ضخـمة من القصـدير ، وضعوهـا علمـي الموائد إلى جانب سلات ملأى بقطع خبز ضخمة. وسرعان مـا ذاع خبر كرم السلطانة في الحيّيّ وهـكذا، مـا كادت

 الأميرة بأن تخصصص مائدة للرجال وأخرى للنساء والأطفال. وقد كانت




 يسارعون إلى تعويض الأطباق الفارغة بأخرى مليئة بخضار يفوح برائحة زكية، وقطع لحم شهيةّ.
حجّ إلى المكان عدد كبير من شحاذي الأستانة، لكن سلمى لاحظت


 قادمون من داخل البلاد يُعرفون من لباسهم. فقد فرّوا من قراهم بعد أن
(1) حروب البلقان ثّمَ الحرب العالمية الأولى.

نهبتهم عصابات وطنتّة يونانية أو أرمينية كانت تسعى لأن تثبت لـاالحلفاء" استحالة العيش مع الأتراك.
ثّمّ هناك الفقراء الجلد الذين لا تخطئهم العين من ثيابهم النظيفة،

 بسبب الإفلاس أو دمار المصانع القليلة التي كانت تشغَلهـمـي، وحتّى مذّخراتهم نفتد بفعل الغالاء المستفحل في السوق السِ السوداء التي اجتاحت كلّ مناحي الحياة. وبهذا وجلدوا أنفسهـم مضطرّين إلى الاعتماد على الـى

 من أنْ لا أحد ممن يعرفونهم يرى ما بلغوه من مهانة.



 القدور بلغة تركية ركيكة ما إذا فضلت كسرة خبز .
فأجابه الخادم من دون أن يكّلف نفسه النظر إليه :
ـ كلا! لقد فرغنا من توزيع الطعام اليوم. لماذا تأخّرت؟ ما عا عليك إلا
أن تعود غداً!
أبصرت سلمى الرجل يحرّكُ رأسه وهو يتمسك بالبو ولبوابة الحديدية، ، ويدا كما لو أنَه على وشك أن أن يغمى عليه. وأجهد نفسه ليُخرج من من جيبه حزمة من الروبلات.

ـ أتوسل إليك، أريد كسرة خبز لطفلتي الصغيرة، لم تذق الطعام منذ
-يومين
نظر الخادم للنقود بعين ساخرة، وردّ عليه بتذّمّ :

ـ ماذا تريدني أن أصنع بمزق الورق هذه؟ قلت لك لقد انتهينا. والآن إمّا أن تنصرف أو أنادي الحرّاس !
شُحب لون الر جل لهذه الشتيمة، واستجمع قواه ونهض. وبينما كان يهمَ بالانصراف، سمع صوتاً يقول له:

ـ انتظر يا سيدي!
وظهرت سـلمى وهي تنزل السلـم بسرعة فائقة، وخاطبت الخادم ممتقعة :
ـ أحضر لحماً وحلويات وجبناً حالآ، هيًا!

 الزرقاوان.
ـ شـكرآ يا آنسة. أقدّم لك نفسي : الكونت فالنكوف ضابط فرسان في جيش القيصر. وهذه ابنتي ("اتنا)".
نظرت سلمى إلى الطفلة مصعوقة. لا شك أنّها من سنّها، لكنّها تبدو من شلّة خجلها وضعفها أصغر منها بكثير.

قالت :
ـ أنا سلمى سلطان. ادخلا !
 ينتصب على بعد أمتار من البوابة، يستريح فيه الزوار أحيانانا قبل الدا الدخول إلى القصر. وما كادا يجلسان حتّى عاد الخادم يتبعه سفرجي يحمـل ما ما يكفي لإطعام عشرة أشخاص. كان وان واضـاًا أنْ الخادم فعل ذلك طمعاً في
 المشين. ماذا قالت أمها؟ لقد تذكّرت... قالت إنّ الضعفاء ما إن يحصلوا على شيء من السلطة حتّى يصيروا مستبدّين... فبادرها الضابط كما لو أنّه قرأ ما يجول في أِي خاطرها :

ـ دعي عنك هذا الفتى المسكِين. فهو أبعد من أن يدرك ما تؤاخذينه عليه. لقد توقّف عن توزيع الطعام عند الساعة الحادية عشرة امتـالاً للأوامر.

 يعاملون أقنانهم كالحيوانات... مكتبة سُر مَن قرأ

فردّت وقد بدا عليها الضيق : - إنّه يفهم جيّدآ يا سيدي.



 زوجته على يد (الثوار الشيوعيين"). أما ابنته فكانت في أمان عند إحدى خادماته سابقاً.

 رشدي. تدبّرت لنا ملابس رعاة تنگّرنا فيها، وانطلقنا فينا في رحلة طويلة نحو الحدود التركيّة.



 أو إشفاقاً على الطفلة.
 وقد اغرورقت عيناها بالدموع. وسرعان ما شردت ولم تعد تسمـع ما

يقول: تَختّلت نفسها في قصرها وقد شُبّت فيه النيران، يحاصرها رجال
 مجيب، فتدرك أنّهما قتلا، وأنّها وحيدة. راحت تجا ولجري وتجا وتجري في طريق لا نهاية له والرصاص يلعلع خلفها. وعلى الرغم من خوفها لم تكفت عن التساؤل : لِمَ يسعون لِتلها...
وشرعت تنتحب بصوت مسموع، فقاطعها الضابط وقد تأثّر لتعاطفها قائلا:

ـ قلبك طيّب أيتهها الطفلة، والربّ لن يضيع أجر إحسانك.
شعرت الصبية بالخجل من سوء فهمه ومن أنانيتها، فمسحت عينيها،
وقالت:

- إنّكما لا تأكلان شيئأ، بالكاد مسستما الطعام.

ـ ـمن طول ما عانينا من الجوع طيلة شهـر كامل، كأنّنا فقدنا عـادة
الأكل.

- إذن احملا معكما كلّ هذا الطعام.

أومأت للخادم فلفّ الطعام في قماش أبيض ووضعه في سلّة كبيرة من القصب.
لكنّ سلمى ظلّت مشوشة البال : ـ ماذا ستفعلان الآن؟
ـ ما يريده الربّ.

الربّ؟ مطّت سلمى شفتها قليلاً. عوض إرجاء الأمر إلى الربّ، حريّ بها أن تستشير السلطانة. ـ انتظراني لحظة من فضلكما. لتّا دخلت على أمّها في مخدعها، قابلتها بجفاء.

ـ مـاذا فعلت يا سلطانة؟ سـمعـت أنّك استقبلـت غرباء في الكششك الموجود في الحديقة؟!

فتمتمت سلمى مرتبكة :
ـ جئت لأفاتحك في أمرهما يا أنيلـجيم... إنّهما يوشكان على الموت جوعاً.
وحكت لها القصة كاملة.
ـ ألا نستطيع مساعدتهما يا أنيدجيم؟
استعادت السلطانة هدوءها، وقالت:
ـ لا مانع لدي، ولكـن يوجد في الأستانة مائة ألف لا لاجئ روسي...
 أن أهتمَ بهم أوّ لاً. آسفة يا بنتيّي، لا أستطيع أن أفعل أكثر من هذا.


الإحسان. لا شكَ أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ.
استسـلمـت السلطانة بصـمـت، وجرت إلى غرفتها. هناك اكـ اختارت أجمل فساتينها، وحذاء لامعأ ودمية كبيرة جُلبت من أكرانيا ثتّ عادت إلى الكشك.

قبلت الطفلة الروسية الهدايا وقد ارتسمت على محياها ابتسامة حزينة انقبض لها قلب سلمى وقفت مشوّشة الذهن خلف شبـاك البوابة تتابع تانيـا وأباها وهـما

يبتعدان.

## 1.

عندما استيقظ سخَان الأستانة صباح يوم 17 مارس/ آذار من سنة -19ヶ، لم يصدّقوا ما رأته أعينهم : لقد تحوّلت مدينتهم في ليلة واحدة


 الضباط. وكان بعض جنود الإنجليز يرابطون في محطة القطار والجمارك


 الجنود السينغالليين إلى تطويق السراي القديم فيما قامت فـي فرق ألمر أخرى بمراقبة قصور كلّ الشخصيات المهمّة. يضاف إلى ذلك ألنَ أنَ دوريات تابعة للـحلفاء مؤلّفة من أربعة رجال : شرطي بريطاني ودركي فرنسي وآلخر
 الشوارع، وتفرّق أبسط تجمّع بضربات من هر اواتها، هذا في الوقت

الجوركا أو الغغورخا Ghurkhas هي التسـمية التي أطلقها البريطانيون على فيالق
 شاركت هذه الفيالق في الحربين العالميتين، ونال بعض عناصرها أوسمة الخدمة
البريطانِية. (المترجمم)

الذي كانت فيه فرق من الشرطة العسكرية تفتّش المنازل، وتعتقل الأتراك الذين تشتبه في أنّ لهم صلة بمتمرّدي الأناضولـ


 الأستانة؛ تلك المعاومة التي كانت خفيّة، لكنّها فقّالة.
ذلك أن الذخائر كانت تختفي من مخازن الحلفاء كلّ ليلة رغم أنّها


 إخضاعها لا حتلال شامل إثر ادعاء المندوب المال المامي البريطاني أنَ مؤامرة تحاك لاغتيال كلّ الأوروبيين.



 الخارج عن القانون، المسمّى مصطفى كمالـ كان قصر خديجة سلطان في غاية الاضطراب م- الرجـال إلى استطـلاع الأخبار ، وكانوا يعودون الوا حاملين تفاصيل مروعة : الجنود يفتّشون حتّى القبور بحثثأ عن الأسلحة ، وأنْ ستة عشر شـابّآ من فرقة موسيقية قتلهـم الجيش لمـجـرّد الاشثتباه في



 تلهب كتاباتها وخطبها الوطنية مشاعر الناس على نحو خطير.

بينما كانت سلمى تصغي لتلك الأخبار، تذكرت بتأثّر تلك المرأة الجميلة المتحمّسة التي أبكتها يوم مظاهرة ميدان السلطان أحمدا ولا ولأوّل مرّة شعرت بأنهّا تكره هؤلاء الأجانب الذين يتصرّفون تصر"ف الأسياد في

بلدها.
وما لبث أحد الخصيان أن أحضر الجرائد. كانت قد نشرت جميعاً على صفـحاتها الأولى البلاغ المشترك الصـادر عن المندوبين السامين الإنجليزي والفرنسي والإيطالي : (إنّ رجال المنظِّمة المسمّاة وطنـية يسعون إلى عرقلة الإرادة الطيّبة للحكومة المركزية، وهو ما أجبر قوات الححلفاء على احتلال القسطنطينية مؤقتآ)".

قالت سلمى في نفسها : "يا لخبل هؤلاء! يصرّون على إطلاق تسميّة مسيحيّة على مدينة تدعى الأستانة منذ خمسة قرون!!.

ويضيف البلاغ : الا يقصد الحلفاء إلى تقويض سلطة السلطان، بل يريدون تعزيزها. كما أنّهم لا يسعون إلى انتزاع القسطنطينية من الأتراكـ الك
 أن يساهموا في بناء تركيا الجديدة على إلى أنقاض الإمبراطورية الْقديمـة ، وعلى الجميع الامتثال للسلطان".
قالت السلطانة وقد تملنكها غيظ شديد :
ـ الامتتثال للسلطـان؟! يا لـها من مستخرة!... يتحـدّثون كمـا لو أنّ الناس تجهل أنْ الباديشاه(*) رهينة بيد المـحتلَّين، وأنّه لا يستطيع أن يحرّك ساكناً من دون أن يهّدوه بالخلع وتسليم الأستانة للإغريق!

 قد تحصل من أبيها على توضيحات أكبر.

كان جالساً كعادته في غرفة التدخين مع بعض أصدقائه. كانت آثار
 زملائهم. وكان الـخدم يذهبون ويـجيئونهم بآخر الأخبـار. بدت الدت الدهشة عليهـم وهم يقولون:

- يا للمفاجأة! لم أكن أعلم أنّ فلانآ من أنصار كمال أيضاً! ـ لعلّه ليس منهم، لكنّ الإنجليز من شذّة غيظهم من تسرّب الْ الأسلحة وسرقتها صاروا يشتبهون في كلَ الناس.




 التهمت الذخائر أيضاً!

وتعالت قهتهاتهم.
ـ لكـن هذا لم يمنع تدابير الرّدع الأخيرة من تقوية شعبيّة كمال. فقد
بدأت أُعجب بهذا المجنون منذ هذا الصباح.
سأل خيري بك بنبرة تشي بالدهشة:


 بأنه لم ينتبه إلى أنّ العلاقات بين مصطفى كمال والسلطان كانت وثيُقة إلى هذا الحذّ.
لـم يكن النـاس يـخاطرون بـمغادرة منازلهـم إلا لضـرورة ملـحّة. أمّا
 النحو، كلّما وقعت أحدات مهمّة، سجنوها في البيت. توقّفت الجولات

الأثرية التي كانت تسمح لها بالإفلات من المـراقبة، وأوصدت دونها
 السيل المتواصل من الزوار الذي كان يبث الحياة في الحرملك، ويلك ويحمل لها حصتها اليومية من الأخبار والنمائم، انقطع ، وبدت الحيان النيا كما لو أنّها توقفت.
بذلت الآنسة روز قصارى جهدها لتسلية سلمى، إذ اقترحت عليها

 هؤ لاء الأجانب الذين يمنعونها من الخروج

 سمعت شتخصاً يقول: (ا|اخفض صوتك!")، ثمّ مضت الخطورات تبتعد.

 أمّها! نظرت في ضوء مصباحها الليلي الخافت إلى منّبها الجا الجميل الذي جلبه لها الجنرال الأمير من سويسرا: إنّها الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا"! من يقابل السلطانة في هذه الساعة المتأخّخرة يا ترى؟
غادرت غرفتها وقد تسارعت دقَات قلبها، وراحت تِّا تقطع المهمرّ وهي
 جدير بها ألا تفكّر في العقوبة التي تنتظر هـا
 تحلم بأن تصير بطلة على غرار خالدة أديب؟!


 الستارة الضخمة، وأزاحتها قليلا لتطلّ بعين واحدة، فبُهتت لِما رأت:

أبصرت رجلاً شابّاً جاللاً على مقعد قرب السلطانة. كان يهمس لها وهو يعرض عليها أوراقاً تُجيل فيها عينـيا عـيها بانتباه، ويرفع رأسه بين الفينة والأخرى لينظر بقلق حواليه. تفتحصته سلمى فإذا هو ليس من العـي العائلة، ،
 يكون؟ ولماذا تستقبله أمّهـا في جناحها الذي لا يلا يدخله الر جال باستثناء

عينيه والانزعاج بادٍ عليه.
 يتبعه. وبالكاد وجدت سلمى الوقت لكي تختبئ في الستارة. مّر الرجالان بمحاذاتها وتوجّها نحو السلم الدائري الذي يفضي الـي إلى الـى الطابق الثالث. لـم
 انتظرت قليلاً، فرأت زينيل عائدأ بمفرده. لم تصدّق سلمى ما شاهـد

انطفأ نور البهو الصغير. لا بذّ أنّ السلطانة أوت إلى فراشهـا


 فلماذا تتستر عليه أمّها إذن؟ أتراها ستخبر با بابا بأمره؟ لا شكّ أنّه سيغتاظ




 المدينة من أحداث.
نظرت إلى المنبه : بالكاد بلغت الساعة الثانية صباحاًأ ما أثقل عقارب الساعة! كانت متلهّةة لطلوع النهار حتّى تستطلع الأخبار.

وما إن بدأت تغفو حتّى استيقظت مذعورة على طرق عنيف على




 مضطرّون للإلحاح : فقد بلغهم أنْ مجرماً خطيراً تسلّل إلى القصر ، وأنتهم تلقوا أوامر بتفتيشه.
ووقف الخصيان شاحبين أمام الباب، متأهْبين للدفاع عن الحِمىى، بينما بدا الحرّاس متردّدين: فهـم مكلّفون بـحماية القصر، لكـن ماذا سيصنعون مع الشرطة؟ ودوّى فجأة صوت قوي : ـ ماذا يجري؟
إنّها السلطانة. ظهرت عند العتبة وقد أخفت نصف وجهها بخمار

سألت رجال الشُرطة وهي تحدجهم بازدراء:
ـ مـاذا تفعلون هناك أيّها السادة؟ منذ متى صار المسلمون يقتحمون أبواب الحرملك بالقوّة؟
تسمّر الضابط الذي يقود الفرقة للحظة في مكانه، ثّمّ انحنى وهو يقول:
ـ صدّقيني يا سلطانة فأنا أوّل من يسوؤه هذا، لكن بلغنا ألنّ مجرماً شوهد وهو يدخل إلى قصركمب، وقد أمر الصدر الأعظمّ، الداماد فريد،

بتفتيشه.
ابتسمت السلطانة باستعلاء.
ـ أيجرؤ هذا الرجل الدمية على أن يوجه لي الأوامر؟! اعلموا أنتي لا

أتـلـقى الأوامر مـن أحـد إلا مـن جـلالتـه. إن أتـيتمـوني برسـالة وقَعهـها الباديشاه، امتثلت.

فتمتم الشرطي والحيرة بادية عليه : ـ لكتنّا يا سلطانة...
ـ لا داعي للإلحاح أيّها الضابط، فلن تدخلوا. هذا يمس بشرفي. فلما لاحظت عليه الارتباك، أمرت أحد حراسها قائلة : ـ اشهر مسدّسك!
أبصرت سلمى من شرفتها رجال الشرطة يصوّبون بنادقهـم، وقبل أن تجد الصبية الوقت لتصرخ تدخلدت السلطانة قائلة بنبرة ساخرة فـرة :


وراحت تداعب المسدّس بلامبالاة وهـم ينظرون إليها عاجزين عن استيعاب الموقف.

## ثم لاحت على محياها ضححكة فاترة وهي تضيف:

ـ لكـم الاختيار أيّها السادة، فماذا تفضلون؟ إغا إغضاب السلطان عندما سيعلم مقدار ما سبّبتم لي من إزعاج؟
وبدا على وجه الضابط شيء من الإعجاب. قلَّما صـادف في حياته رجالآ من طينة هذه المرأة، ثمّ همس بنبرة متفهّهة :

ـ ــ أرجو المعذرة يا سلطانة.
ثمّ أضاف:

- إني أعلم أنّ الرجل الذي نبحث عنه في القصر، لكنتّي لن أضايقك أكثر حتّى ولو كلفني ذلك قهقرة رتبتي.
ثمّ ضرب الأرض بكعبيه واختفى في الظلام.
وفي الصباح هرعت سلمى إلى أمّها. كانت جالسة إلى منضدةٍ زينتها

تقَلْب لاهيةً صفـحات مجلّة الموضة الباريسية الشهيرة (اشيفون") بينما تمشّط جارية جدائل شعرها الطويل.

سألت الصبيّة :
ـ هل نمت جيّداً يا أنيدجيم؟
ـ نوماً عميقاً يا عزيزتي، وأنت؟
ـ نمـت نوماً مضطرباً. أيقظتني أصوات غريبا ويبة.





 حسناً! ستعتمد على نفسها للتحقيق في الأمر !
كانت اللساعة تشير إلى الحادية عشرة، والشيخ الذي يأتي كلّ صباح



 أطر اف قدميها وهي تحبس أنفاسها. لكن بمقدار حرصها لـوا على ألا يسمع أحد حسّها، كان يتهيأ لها أنَ فرقعة الأرضية الخشبية تتعالى أكثر فأكثر .
 يقتضيه الأدب، لكـن هل يلزم أن يتأذبِ المرء مع مسرم؟؟ وفي الأخير سعلت بصوت عالِ ثمّ دفعت الباب ببطء.
كانت السقيفة من العتمة بـحيث لـم تستطع أن تميّز شيئاً. تقَّمت بمنتهى الحذر، فإذا بصوت مخنوق يجعل قلبها ينخلع من مكانه :

ـ قف مكانك وإلا أطلقت النار !



 تطمئنه بإقدام.
ـ لا تخف. أنا لا أريد إيذاءك.


 مجرم تبحث عنه الشرطة. ولقّا استعاد أنفاسه، سأل : ـ من أنت؟
هذا الرجل ليس متهوّراً فحسب، بل سيئ الأدب أيضاً : كيف يجرؤ



 إلى هذا الحدّ!
قالت سلمى في نفسها : (ايا له من رجل فظ!")، لم تُتخذ المحادثة بينهما

 يعاملون الأطفال، يظنّون أنَ بإمكانهـم استباحة كلّ شلّ شيء. عليها أن تستعيد

زمام الأمور إذن. حاولت أن تبدي أقصى ما تستطيع من قسوة ون وقالت : ـ لماذا تبحث عنك الشرطة؟ من أنت؟
ارتسمت ابتسامة واسعة على وجه الر جل بشّت ألقآ خافتاً في عينيه :

- يا له من تححقيق جـدّ! أشـر بسرور عـارم وأنا أجيبك يـا أميرة. تفضّلي بالجلوس.
وأومأ بإشارة جليلة إلى كومة من الـخرق البالية بجانبه. وقالت سلمى

 متلهزة لمعرفة قصّته. وجلست بمنتهى الحذر بينما راح هو يتفرّسها. ـ لقد صرتِ فتاة رائعة بعدما كنت رضيعة مزعجة! لقد طفح الكيل بسلمى، فامتقع وجهها، ومضت تبحث عن جواب

استرسل الرجل من دون أن يبدو عليه أنّه لاحظ سخطها :

 القوقازية حيث قضيت ثـلاث سنوات حالكة أقاتل في حرب لـم تـك الـا

وأحسّـت سـلمى كـما لو أنّه نسي وجـودهها. كان يتـحــّث بصـوت خفيض، وصادفت صعوبة في فهم ما يقول.



 المعركة الأخيرة، وهي معر كة ما عاد لنا شيء نفقده فيها. وتتساءل سلمى في نفسها : "الِمَ لا يستطيع الكبار أبداً الإجابة ببساطة على الأسئلة البسيطة؟")،

وبصوت طفولي واضح طرحت عليه السؤال من جديد : ـ لماذا تبحث عنك الشرطة؟ ماذا فعلت؟

نظر إليها الرجل وقال في نفسه : إنّها ما تزال صغيرة، فماذا عساهـا
تفهم؟ وبادرها سائلا:
ـ هل سمعت يوماً بالجنرال مصطفى كمال؟
ـ سمعت به طبعاً!
أتراه يستغبيها؟
ـ حسناً، فأنا أحد مساعديه، كلُفت بالاتصال بالضباط الذين يرغبون
 متنْكرين عبر أكثر الطرق أماناً. لكن أحدهم وشى بي، فيّ فطوّق الإنجليز




 في صدّهم هذه الليلة، فإنهم سيعودون. هم يعرفون أنتني هنا. ثـمّ أضاف وهو يزيح الستارة ويومئ إلى رهط من رجـال الشرطة بمدخل الحرملك:

ـ انظري! هناك عدد مماثّل في المدخل الآَخر، وهـم ينتظرون الأمر باقتحام القصر. ينبغي أن أغادر في أقرب وقت، ولكن كيف؟

بعد ساعات من ذلك خرجت جماعة من النساء بشر اثفهن السوداء من الحرملك باتجاه السوق يحملن سلالاً كبيرة، ويتحتّثن بـجلبة عن المـكان الذي يـجدن فيه أفضل الـخضراوات وات وألنَّ الفو اكه. مررن أمام الشرطة من غير أن ينظرن إليهمم، ثم انعطفن عند أول شارع إلى اليمين من دون أن يتوقّن عن الهنر. قال أحد الشرطيين معلّقاً بامتعاض :

ــ لقد وهب الهَ النساء لساناً طويلاُ كذنَب الشيطان، ودماغاً ضخماً
 صباحهم في البرد القارس يراقبون مدخل القصر بلا طائل ، إذ لم إلم يغادر



 الشرطيون لأفكارهم الكئيبة وأسنانهم تصطكّ من البرد.
 على تسوية شرشفها، وأحطن بها ليخفينهـا عن أعين المارّة... وفجأة سرت حركة بين هذه الشراشف أشبه بالاهتزاز ، وتبّنى بينهن رجل لا لا بذ


الرجل فعبر الشُارع واختفى في الزحام.

خلا الرصيف من المـارّة من جـديـد، وبـد الأرض كومة صغيرة سوداء : إنه شرشف العجوز...
 السقيفة عاد إلى مأواه، وهو يشكر الجنَّبات اللواتي أحسنّ إليهال. فجرت مسرورة لتنقل الخبر إلى أمّها التي رفعت حاجبيها وقالت :

- من يكون مُرسل هذه الرسالة الغريبة؟ أنا لا علمـ لي، وأنت أيضاً لا تعرفين عنه شيئاً بالطبع.
حدجت ابنتها بنظرة متواطئة، فشعرت فـرت سلمى بمنتهي السعادة : لقد
 صدقت تهديدات المحتلّ". وتذكّرت خالدة ألد أديب التي التحقت بالمقعاتلين الوطنيين بالأناضول، وشعرت كما لو أنّ بطلتها تبتسم لها

كانت العربة تتقدّم على الأرض الترابية وهي تترنّح وتوشك على
 جماح الأحصنة بعنف أو يجلدها بقوّة.
كانت سلمى بداخل العربة ملتصقة بـخالتها فاطمة سلطان، تضا تضحك من الفرح، فرح أشتدّ من ذاكُ الذي تبعثّه في النفس اللعب التي تنصب




 بدخولها.
كثيراً ما حاولت خلال نزهاتها مع الآنسة روز أن تستدرجها إلى هـيا هذه الأحياء الفقيرة التي تستهويها، لكن المربيّة الفرنسية كانت ترفض بالِئنياء

وتقول:
ـ ماذا عساكُ ترين هناك؟ القذارة والبؤس؟ صدّقِيني، ليس ثمّة ما يثير
الفضول!
ولا يسع سلمى إلا الصمت أمام هذه الحذّة غير المعهودة في مربيتّها
 ترى؟! لا تعرف على وجه التحديد. كلَ ما في الأمر أنّها تظنّ أنّ الحياة

الحقيقية توجد هناك؛ في ذلك الفقر الذي يـخيفها كثيرآ، وبعيدآ عن


 عمومتها وخؤولتها، وتخالهم يتنفّسون هواء أكثر حيويّة.

حاولت أن تشرح هذا الشعور لغولفيليس التي أضحت صديقتها،
فنظرت إليها الخادمة الشابّة شاردة وقالت :
ـ العكس تماماً أيتها السلطانة الصغيرة. ليس الغِننى هو الذي يخنق
الحياة، بل الفقر.
 الفقراء أوسع، ونظراتهم أعمق من أطفال الأغنياء؟...
تسير العربة الآن في طريق مرصوف تظلّله أشَجار اللسرو. وأيقنت الصبيّة هذا الأمر : لن يقع حادث اليوم

 المقَّس الذي دأبـت على التردّد عليه منذ سنين. فإذا كانت إلى خديجة هي أميل الأخوات الثلاث إلى العقل ، وفهيمة أميلهنّ إلى الفنّ، فمن المنّ المؤكّد

 على هذا الطريق. فقد كان زوجها رفيق بك ينتمي لطريقة الدراويش التي
 مفتوحة للنساء، كان من الطبيعي أن تسير فاطمة على خطىى زوجها.

 قـمـاش الـصـوف الأبـيض الـذي كـانوا يـلـبسـونـه دلالـة عـلـى الـطهـارة

والانصراف عن مباهـج الحـياة. عـلى أنه انصـراف لا يـنفي الفـعل، بالعكس! وحذّثتها عن الانكشارية، أولئك الجنود الزهّاد الذين شكّلوا لقرون قوّة الجيش العثماني. وقد قضى عليهم في القرن الفارط الـران السلطان
 على الجانب الديني، حتّى صارت قوتهم تمثّل تهليداً للعرش.





 قيمة الكلام الإلهي، بحسب السنة المأثورة، تعلو على العقل البشّري ذي القدرات المحدودة.
 أناس يصلّون وهم يرقصون!
 عليها جامّ غضبها، وحكمت عليها بالسجن في غرفتها ثلاثة أيّام. من البديهي أنّ الرقص الشرقي ليس شيئاً لائقاً، ومن المؤكّد أنّ
 والرقصة الرباعية التي ترقصها الأميرات فيما بينهنّ ليست مستهـجنجنة.
 القرآن على أنغام رقصة بولكا سريعة، فبدت لها الصوفية فجأة شُيئاً بالغ

الجاذبيّة.
توقّفت العربة داخل حديقة ظليلة بعد أن تجاوزت بوّابة حديدية. كان منزل الشيخ الخشبي المتواضع لا يكاد يظهر تحت عرائش اللبلاب وأثارت فاطمة سلطان انتباه ابنة أختها إلى مقبرة صغيرة متوارية تضـمّ

عشرة قبور تقريباً، تحيط بها صفوف من الحجر المنحوت بعناية: إنّه مدفن الشيوخ السابقين. توقِّتا لتلاوة الفاتحة ترحّماً على أرواحهـمه، ثـمّ واصلتا السير في ممرّ محفوف بالورد، يفضي إلى تكيّة، وهي عبارة عن بناية بديعة من الحجر تعلوها قبّة خضر اء: إنّه المكان الذي تـج
 قادتها إلى باب يقع في ركن البناية، وهو الباب المخضصّص للنساء. ارتقتا سلّماً ضيّقاً يفضي إلى بهو دائري تحيط به مشربيات، تؤدي فيه نساء من مـختلف الأعمار شعائرهنّ وهنّ متّشحات بأوشتحة فاتحة، وجالسات

على سجادات صغيرة.
جعدت سلمى أنفها من رائحة العفونة والعرق التي تملأ المكان. وبينما كانت تجول ببصرها باحثَة عن مكان شاغر إذا بانـ بامر أة قصيرة بدينة تهرع إلى فاطمة سلطان لتقبَّل يدها. إنّها زوجة الشيـِّ، وألحّت على الأمير تِين لكي
 سلطان تُنيها وقد ساءها هذا الحر صر على تراتبية لا تليق بالمكان. لكن
 مشاعرها ، لبّت طلبها وهي آسفة على هذا الإبعاد القسري عن الناس. راحت سلمىى تتفـحص غرفة الـحفـلات في الأسفـل وقد ألصقـت

 مساحة فارغة واسعة تنفتح على محرابه، وهو تجويف في الجدار أشبه برغبة لا ترتوي، يشير إلى اتجاه مكة.
 تعلوها عباءات سوداء ويضعون على رؤوسهـم قبّعات عالية مصنوعة من اللبـاد. أمّا الشيخ فكان آخر الداخلين. انحنوا جميعهـم أمام المحراب.
 بينما مضى عازف الناي يرتجل لحناً مؤَّرَا يتختلّه قرع الطبول

ويضرب الشيخ الأرض فيتقدّم الدراويش ويلورون على القاعة ببطء ثـلاث مرّات، دورات ترمز إلى مراحل التقرّبر إلى اللى الهّ : طريق العـلـم

 تتطهٌ أرواحهم يشرعون في الدور الدوران بنطه لقطف ثمار النعمة بينما مذّوا اليسرى نحو الأرض لنعْل هذه النعمة إلى

العالمين
عندئذِ انضمّ الشيخ إلى الراقصين، فتسارع الإيقاع. هو يمثل الشمس
 وحول الشمس، فينَّحلون بذلك مع القانون الكـون الكوني. ويتسارع دورانهـم

 صوفية عمادها الحلول في الحقيقة المطلقة.

تتأمّلهم سلمى وقد أسرتها المـوسيقى ودوران الألبسة البيضاء.


 فيه. نظرت حواليها عاجزة: من المؤكَد أنّ الهَ لا يوجد في هـي هذه الغر الغرفة الخانقة، بل هو في هذا الفضاء الذي تضيئه أشعة الشُمس الغاربة، مع هؤلاء الدراويش الر اقصين الغارقين في السعادة.

تشبتثت بشباك المشربيات والدموع تترقرق في عينيها. لا يحقّ لهم منعها من التنفّس، وإقصاؤها من الحياة!

فهي قد تحمّلت أن تُسرق منها شوارع الأستانة وحدائقها وحشودها وها ،
 من الغيظ والتعاسة والتمرّد العاجز ...

وشيئاً فشيئاً أخذ صوت الناي يتحوّل إلى همس، وتتباطأ الدوامة، وينغلق الثوب المتدلّي الشبيه بالتنورة إيذاناً بنهاية الحفل

وينسحب الشيخ إلى غرفته ليستقبل المريدين. وما أدهش سلمى هو هو
 الفاحشة لا يمكن أن تتسلّل إلى هذا الجو القائم على البراءة البهيجة التي أشاعها الرقص المقدّس.

وتدفع فاطمة سلطان ابنة أختها المتوجّسة نحو الرجل التّقي. كان جالساً على وسائد واطئة وأحد مريديه يمسـح بمهابة جابة جبينه المتصبنب

 خُذدت فيه. وجدت نفسها في غرفة مؤثّثة بلا ذوق قبال قالة رجل عاديَ بين جماعة من الأتباع تتابعه بنظرات بلهاء.



 والسختيّة، الحنونة والقاسيّة، الواهنة والشُديدة. أيادِ أحبّتها وأعظمتها
 تشارك في كذبة أكثر جديّة من كل صـور النفاق الاجتماعي التي تربّت عليها منذ الصغر.

كانت اليد تنتظر موضوعة على وسادة مخخمليّة. يد ناعمة بيضاء، لا
 الوردية، فنظرت الصبية بارتباك إلى خالتها التي همست لها:

- قبّلي هذه الراحة، فهو شرف عظيم. الشيخ ينفتح لك، ويريدك قريبة إلى قلبه.

مستـت الراحة بشفتـهاه مستاً خفيفاً، ولمّا رفعت رأسها بهرها النور
 تحويل عينيها عنه. واسوذّت بقية الغرفة في عينيها، فتملّكها الخخوف. استجمعت قواها وقامت مترنَحة. وفيما يشبه الضباب خمّنت المكان
 أحَذَثَ شيءٌ أصلْ؟

كان الشيخ ينظر إلى الصبية وقد لاحت على وجهه ابتسامة ودود،
 على مقعد صغير بقربه حيث كان يـجلس طفلان آخران، فابتسمت فاطمة سلطان مسرورة بهذا الاستقبال. ذلك أنَّ الشيخ لا يُجلس بقربه إلا من

يحبّ، ومن يتوسّم فيهم سموّ الروح.
 وكانوا يثرثرون منتشين بهـذا اللقاء. وفجأة انفتح البابِ، وتقذّم أربا أربعة

 يدورون. قبّلوا يد الشيخ وجلسوا على وسائى قبالـى قلته تماماً. قدمت زوجة الشيخ بمسساعدة خادمتها وجبة خفيفة من منتـجات


 مقاعدهم. ولمّا عيل صبر أحدهم أخيراً، قال :
 موجود، بل هو ملعوم من قائدنا الروحي، شيخ الإسلام الجديد! لزم جـمـيع الحاضـرين الصمت وعيونهـم مشدودة إلى الضابطـ، فاستطرد يقول:

ـ بلادنا بين أيدي الكفَار، وسلطاننا خليفة العالم الإسلامي، رهينة لديهم. أليس من واجبنا كمؤمنين تحريره وتحرير تركيا، الحتّى لا يكون الإسلام تحت سيطرة المسيحيين؟
قال ذلك وهو يحذّق في الشّيخ الذي أمن على قوله. ـ أنت محقَ يا بنيّ، هذا هو وا هو اجبنا الأوّل. فاستطرد الضابط :

ـ فلماذا أقدم شيخ الإسلام على الجهر بإدانة للنضال الوطني الذي
 تعتبرنا خونة، وتأمر الشُعب بمقاومتنا بالسلاح؟


الإسلام غير حرّ أيضاً.
فقال الضابط بسخط :
ـ كان عليه أن يلزم الصمت على الأقلى !

- ربّما كان حريّاً به أن يُظهر الشَجاعة! لكنّه قد يكون قَدّر بصدق، ،

 ـ سيكون النصر حليفنا يا سيّدنا، ليس أمامنا خيار آخر. ونهض العسكري الذي يبدو أكبرهم سنّاً، وأشُهد الحاضرين على ما يقول:


 لكي ينقلن الرسائل أو يحملن ذخائر يخخبّنها في أقمطة رُضّعهن. تّمّ

هنـاك، عـلى طول الطريق المـؤدّية من الأستانة إلى قيادتنا العـمّة، المواطنين الذين يستقبلوننا ويطعموننا ويخفوننا. ومن بين هؤلاء يون الوا كثير من الزوايا الصوفيّة التي لم يخطر ببال المحتلّ القيّام بتفتيشها.
 - إنّه لدعم معنويّ كير بالنسبة إلينا يا شيخنا.

لم تصذّق سلمى ما سمعت أذناها. إنه أحد مراكز النضال الوطني.


 والبطولة فتنتها. فهل خالهـا رفيق وخالتها فاطمة متا متآمران أيضاً؟ وهي، أنالت شرف هذا النعت بعد أن اطّلعت على سرَ الزاوية؟ واقشعرّ بدنها من النشوة، وشعرت بأنّ حياتها صارت فجأة مُنيرة.
 على عربات تحمل التبن، وأنَ لوازم تنْكَر هؤلاء العسكريين جاهزة فقال الشيخ وهو يلتفت إلى الر جال الأربعة :
 سيدلّكم أحد الدراويش على آمن الطرق.
 فهي جالسة إلى جانب أبطال حقيقيين يسعون للالتحاق بالجبهة. وتملّكها شعور بالفخر من كونها موجودة في هذا المـكان المان ونظرت إلى أولئك الرجال بإكبار : يا لبهاء مظهر هم ! سيكسبون الحرب با لا ما محالة!

 الإنجليز .
ـ الشعب التركي يساعدنا، لكن تصوّروا، حتّى الجنود الفرنسيون

والإيطاليون يساعدوننا. فهم يستشيطون غضباً من الإنجليز الذين استفردوا بكلّ منافع النصر لأنفســم ولرعاياهـم من الإغريق. فإزمير مشالا، التي



 بحيث إنّها تدرس إمكانية مسـاندة مصطفى كمال خِفِية. فهي تريد أن تمنع بريطانيا من أن تصير سيّدة الشّرق الأوسط بكامله. والنتيجة العملية هي
 أحد الموظفين الفرنسيين، ويدعى دولاكِروا، وقد عُيُن مؤخَراً، يدبّر
 كان الحضور ينصتون مشدوهين، وفجأة تعالت الضحكات. وهتف بعض الشُباب بنزق : ـ تحيا فرنسا!

## كانت نظرة شُزراء من الشيخ كافية لكبحهم.

 سأل أحد الحاضرين :ــ لكـن قولوا لنا كيف تعبُر الأسلحة والذخائر البوسفور لتصل إلى ضفّة الأناضول؟ فأجاب أحد الضباط :
 معظمهم من الأرمن، فهم يقَّمون لنا مساعدة ثمينة. وتدخّل رجل ذو لحية كيّة بيضاء:
ـ ما الغريب في هذا؟ فمـا زال لدينا كثير من الأصدقاء الأرمن، لا سيما في الأستانة حيث عاشت الطائفتان لقرون بلا مشاك الا أنّ مذابح 1910 شرق البلاد قامت بها جزئيأ قبائل كردية كانت تتنازع مع

الفلاحين الأرمن على الأراضي. لكن بما أنّ الصحافة الأوروبيّة متواطئة على تدمير الإمبراطورية العئمانية، أوردت عنا الألواين بارين بارزة تتّهم (الأستانة
 يكن يخلو من وحشية بالنظر إلى عدد النساء والأطفال الذين ماتوا من الجوع والمرض خلال الطريق.
سأل مراهق وقد تورّد خجلاً من تجاسره على الكلام:
ـ ولكن ، لماذا رُحُلوا؟
فردّ العجوز بحنق :

 حدودنا مع روسيا التي كنا في حرب معهاه ما ما كانت تسعى إليه العناصر


 باشا إلى أن يأمر بذلك التـرحيل المأسـاوي هو وقف اختـراق العـدوّ للحدود.

وبينما خيّم الصمت، واستغرق الحاضرون فـن في أفكارهم، تعالى صوت السُسِخ الأجشَّ من جديد قائلا:


 لكنّه سيتخلى عنهم بمحجرّد ما يقضي منهم وطره.
كانت سلمى تنصت لـهذا النقاش بكلّ جوان انحهـا. فقد أتُرت فيها المأساة الأرمينية خلال حديئها مع الآنسة روز ذات يور يوم، لا سيما الا إحدى صديقاتها الأثيرات، وهي حفيدة أحد الوزراء، كانت أرمينية

الأصل. حاولت أن تستفسر أمّها عن هذه القضية، لكنّها مـا كادت تفاتحها حتّى اغرورقت عينا السلطانة بالدموع. كانت تلك هي ألكّ أولّ مرّة

غمغمت وهي تقبّل يديها قبل أن تلوذ بالفرار وقد وعدت نفسها بألا تطرح عليها هذا السؤال ثانية : ـ عذرأ يا أنيدجمـبا
لم تفهم بأنَ شيئاً بالغ الخطورة وقع في بلادها سوى الآن، ولا ألحد
 بأنها سوّت المشكلة. وقالت في نفسها إنَ الكبار يتصرّفون أحياناً مثل أطفال صغار.
طافت خادمة بصينية على الحاضرين وأخذت توزع علـع عليهـم مشروباً عسلي اللون، مصنوعاً من أعشاب تنبت في حديقة الزاوية ، يسمونـن "مشروب الصفاء".
لكن الشَيخ يساوره القلق.
ـ يــال إنَّ مصطفى كمـال صديق حكومة البالاشفة، وإنّه هو نفسه شيوعي، أهذا صحيح؟
ابتسم أحد الضباط ابتسامة ساخرة، وقال :
ـ كمـال ليس أكثتر شيوعية منتي! أستطـيع أن أؤكَد لكـم أنَ أفكـار


 ألف بندقية وحوالي مائة شاحنة ومليوني جنيه ذهبي. ينبيني الاعترافـ الواف بأنز إنقاذ الخلافة بأموال هؤلاء الملاحدة ليس أمرأ سخيفاً! وتعالت القهقهات، لكنّ الشيخ لم يقتع، فأضاف قائلا": ـ البلاشفة دهاة. هم يسعون إلى إقناع مسلمي روسيا بأن الشيوعية

والإسلام لهما نفس المثل العليا، ويستدلّون على ذلك ببعض آي القرآن التي تدعو إلى المساواة بين البشر على أرض الله، ، وأَن خيراتها يلها ينبغي أن
 فارس، حيث بدأ الملالي يتبنّون هذه الأفكار الهّاّامة. والظاهِ
 عندئذ صارت نبرته حادّة.

ـ أخبروا الجنرال أنه إن ترك الأفكار الشار الشيوعية تتسرّب إلى شعبنـا، حتّى لو كان ذلك لإنقاذ تركيا، فلن تسانده أيَ زاوية.

ـ لا تخف يا شا شيخنا. إنْ تعاظم نفوذ الشيوعيين، فأنا مقتنع بأنْ كمال باشا سيكون أولّ من يقضي عليهم.
هزَ الشيخ رأسه تعبيرأ عن الرضا، وراح يرشف عن عصير الصفاء ببطء.

 شيخ الإسالام بأن تشَجّع وسأل :

 السؤال. مضت لحظات فأجاب بصوت خفيض كما لو أنه في سبات :

ـ سيطول الكفاح، وستطرد تركيا الكفرة، لكتّهم سيهزمونها.
فسُمعت همهمة بين الحاضرين.
ـ كيف؟ هلا وضّحت لنا معنى هذا الكلام؟
 الذي سيجعل من أوروبا السيد الحقيقي ها هنا، سيّد العقول... ولاذ بالصمت من الإنهاك. فسأل أحد العسكريين :

ـ لكن، أعلينا أن نواصل الكفاح؟
اعتدل الشيخ في جلسته، وحرّلك رأسه بنغاد صبر.

 وأحفادنا أن يشنّو! على الأجنبي حربأ أخرى، حربا أهـن أهم وأخطر ... كانت اللاعة قد جاوزت منتصف الليل لمّا عادت سلمى وخالتها إلى القصر حيث كانت خديجة سلطان وأختها فهيمة تتتظرانهما. كانتا تتحدّانّان بصخب. فالسلطانة تعاتب أختها الصغرى على مشار ماركته التي دأبت سفارة فرنسا على تنظيمها.
 محاسنك؟! كيف تجرؤين على هذا؟

فردّت فهيمة بنبرة مشاكسة :



 الحفلات الراقصة. ماذا تفعلان، أنت وهي، أكثر منّي لمصلحةة تركيا؟

فأجاب صوت صغير :
ـ ــحن نتآمر
وتتّجه الأنظار إلى سلمى التي من فر فرط ما خا خافت من جر أتها، تمّتنت
 حدجتهنّ فهيمة بنظرة هازئة.

 الفرنسيين، الذين يبعثون بتقارير يومية إلى باريس، بأنّ الأتراك أكنا أناس

متحضّرون، وأنّهم أصدقاء بلدهم، وأننا أدركنا أخطاءنا السابقة، بما فيها
 فرنسا الأوفياء!
وترتبك سلمى. ذلك أنّ خطاب خالتها بدا لها مقنعاً، لكنَّ خديجة
سلطان هزّت كتفيها، وقالت:
ـ سيفعل الفرنسيون ما يعتقدون أنْ فيه مصلحتهمم، ولن تحملهـم
 تتردّدين على من يقمعونه، سيحاسبك ذات يوم مثلما سيحاسب كلّ أفراد عائلتِنا! !

## it






 تحرص حكومتنا على خدمتها: المصالح البرا البيطانية أم مصالح الشعب التركي؟!

شحب لون خديجة سلطان وهي تنصت لهنه الإهانة. مضت أسابيع





 جماعة من المتطوّعين المشاكسين. فبعد أن حقِّقوا بعض الانتصار الارت
 هذه التدابير ما هي إلا ذرّ للرماد في العيون، الغاية منها حمل الإنجليز على الصبر.

بالمقابل، يوذَ السلطان التخلَص من الصدر الأعظم الداماد فريد. فهو يعرف حقيقة صهره منذ زمن بعيد، لكن البريطانيين يفرضونه عليه. بذلت خديجة ما في وسعها للحفاظ على هدوئها، وقّرت أنذ إظهار تأنّر ها بكالام زوجها من شأنه أن يسيئ لكبريائها.

ردّت قائلة :
ـ اسمع ما فالته لي صبيحة سلطان التي تناولت معها وجبة الـة الـة الغداء أوّل
 وقالت له: "الم أعد أفهم. ألم تبتهج غاية البهجة، لما رأيته يترك الو الماركارة


صبيحة! فأنا لا حول لي ولا قوّة في ذلك".
غضّن خيري بك إحدى شفتيه بازدراء :
 حكومة الدمى هذه؟!

لـم تصدّق ســمى التي كـانـت مو جـودة في إحـدى زوايـا الغرفـة مـا
 كان في السابق يلطّف أجواء الجدل الذي

 برباطة جأش وهي تقول :

 ثمّة لكمال لكي يعزّز قوّاته. ذلك أنّ وزن هذا الْيّ الجيش هو امتيازنا الوحيد
 استئناف الحرب: إن واجهت مقاومة شرسة في الأناضول، ستضطرّ إلى كبح مطامعها.

هزّ خيري بك كتفيه وقال بتذمّر :
ـ أنت تملكين لكلّ سؤال جواباً كعادتك. والحقيقة أنّ سلوك السلطان
لا يُغتفر.
حدجته خديجة بنظرة متفحّصة، وقالت:
 لتحارب مع الجنر ال؟ ستبر هن بذلك على شـجاعتك ووطنتّك!
 العاج الرفيعة، فرمى بحطامها عند قِدمي السلطانة، ثتّ انصرف من دن دون أن ينبس.
إلا أنّهما في لجّة النقاش هذه، لم ينتبها لسلمى التي كانت متكوّمة على أحد المقاعد. لشذّما تكره هذه المواجهات التي صارت تتكرّر كثيرأ!

 تعرف من منهما على حقّ. كلّ ما كانت تأمله هو أن يصمتا ويكفًا عن تعذيب بعضهمها بعضاً....

 القرن الذهبي. وكان الرذاذ يتساقط، وقمر والطـي واهن يلقي بألق ذهبي غامض على المساجد والقصور.
كان الخصيَ يمشي غير عابئ بجمال المدينة التي تفعمه عادة بمشاعر
 تارة، ويتوقّف أخرى، ويعود أدراجه ثالثة غير مكترث بعذوربة تلك الليلة

كانت الساعة قد جاوزت العاشرة، ولا بدّ أن محمود ينتظره، لكنّ


تقذّم بعد العشاء من باب السلطانة كما يفعل كلّ لِلة ليسألها إن كانت ما تزال بحاجة إليه أم بإمكانه الانصراف، لكنّ صوت خير خيري بك، الذي الذي
 قلقآ، متأهبّاً للتدخّل إن تفجّر العنف الذي لمسه يتصاعد في نبرة الداماد. إنّها مغامرة بمكانته في القصر. مهـما يكن، فهو لا يعدو أن يكون



 إليها عينيه، أما في الحلم... من يستطيع حرمانه من الحلم؟
انتظر ذلك المساء مستخفياً وراء ستارة المخمل ولا وقلبه يخفي أنّ الداماد لم يتح لـه الفرصة لإثبات ولائه. فقد انسحب تـر انحت نظرات

السلطانة الهازئة.
قال زينيل في نفسه بغضب وهو ينزع الأوراق من غصن ماغنو رمن كيا : يا يا له من جبان! كيف وقعت السـلطـانة في حبّ رجل تافه كهـذا؟ كيف تتحمّل وقاحته، مع أنّ وجوده يتوقّف عليها؟
وسُمِعت أجراس كنيسة بيرا تُقرع في البعيد، وراح ونِّ زينيل يعدّ الدقات
 محمود، وأصابعه الدقيقة وهي تضرب بنـياد بناد صبر على مائلدة المقهى
 وقع اختيار زينيل عليه لأنّ روّاده كانوا من أهل الحّ الحي فقط، وانِّ ومن ثمّة ما من أحد يستطيع التعرّف عليهمها.
كانا يلتقيان مرّة في الأسبوع أو مرّتين. لكن الخصيّ كان يغرق أحياناً
تدل كلمة maitresse في الفرنسية حسب السياق على السِيدة أو العشيقة. (المترجم)

في نوبة اكتئاب من النوبات التي تصيبه، إمّا لأن السلطانة خاطبته بجفاء،
 محمود شيئأ. فهو متفرغ لحبيبه دائماً.
عليه الآن أن يسرع وينزن إلى حيَّ غلَّطة الذي تلوح أنواره الحمراء
 بالساهرين. ولن يبلغ أزقةَ الأستانة القديمة الهادئة إلا بعد أن يجتاز هـياه الأماكن الشعببيّة.



 فهذا يبدو أمر آ مثيرآ للسخرية.
 يتعذّب، وهو لا يستحقّ ذلك... لكنّه إن ذهبـ... وطيف سيدته يمـلأ عليه خياله، فسيشـر كما لو أنّه خانها، ومن ثُمّة، هو متيقّن من أنته سينتقم من محمود. حريّ به أن يعود أدراجه.
هكذا قفل راجعاً إلى قصر أورتاكوي وهو ناقم على نفسهه وعلى الصبي والعالم أجمع.
وفي صباح اليوم الموالي، كان يتسرّب من السماء بعد ليلة ماطرة ضوء أرجواني باهت.
قرّرت خديجة سلطان اصطحاب سلمى إلى مسجد أيوب حيث دفن

 الدولة العثمانية، وهو سيف دأب سلاطين بني عثمان الجدد على تقلّده

يوم تنصيبهم على العرش. وبذلك كان هذا المسجد الصغير الواقع في
 كثيراً من الأترالك، في زمن الإهانة والبؤس هذال، يزور ورونه طلباً للشُجاعة والأمل.

كانت سلمى تحـبّ هذا المـكان المتواري في الخضرة، لا سيمـا



 طرابيش بسيطة. أمّا قبور النساء فمزيّنة بقرون خصب رفيّ رفيعة، بينما تعرف قبور الأطفال بطرابيش بالغة الصغر أو أكاليل من الورد منقوشة عـنـئ عليها. وقد لاحظت سلمى أنّ عددها كبير جدأ.
قضت السلطانتان ساعتين تقريباً تتجوَ لان بين الممرّات. وبينما مضت

 والأخرى عند قبر شخصيّة شهيرة أو صديق قديم من أصدقاء أونـاء العائلة. فتقرأ الفاتحة وسلمى واقفة بجانبها تحبس أنفاسها مُجهدة ذهنها لا لالتقاط الرسالة التي تشعر بأنّ الميت يحاول أن أن يوصلها إليها، لكنّها لا تفلح،
 بأنّها إن ثابرت بما فيه الكفاية، سينتهي بها الأمر يوماً إلى سماع ما ما يريد أن يقوله الأموات للأحياء.
كان يبدو لها التواصل بين العالمين طبيعياً، هي من طـي طالما أنصتت وهي ما تزال في المهد إلى حكايات مربيتها السودانيّة البدينة التي التيا اعتادت

 القيام بأفعال مشينة، فتضطرّ حينئذ إلى الصراخِ عاليأ لإخافِّها.

عند مغادرة المقبرة، مر"ت سلمى وأمّها أمام المقهى الذي كان يتردّد
 شرفة تفوح بأريج الياسمين، يستطيع منها المـرء أن يتأمّل مياه القرن الذهبي القزحية. همست خديجة :

ـ هو على الأقل لم يخنّا بخلاف أصدقاء الأيام الجميلة الذين أدارو الـا لنا ظهورهمم. استمر" يدافع بلا كلل عن قضيّة تركيا. إنّه من القلائل الذين يقـّروننا ويحتبونـنا. وهو أمر أدهش الأتراك الذين لـم يعتادورا عـلى أن ينههمهم الأوروبيون. فهم إن لـمسوا الحبت في أحدهـم، رذّوا له ذلك الحب أضعافاً مضاعفة. فمـا من أجنبي يكنّ له الأترالك مـا يكنُون لبيير لوتي من وذ. وفي طريق العودة إلى المدينة، وجد سائق العربة صعوبة بالغة في


t.me/soramnqraa

الذين تحلّقوا على باعة الجر ائد. ـ ماذا جرى؟

أمرت السلطانة زينيل بأن يسارع إلى استقصاء الأخبار. وما هي إلا دقائق حتّى عاد حاملا جريدة مؤطرة بالأسود وهو مشوش البا لالـو

 معاهدة السلام مع تركيا. ألقت عليها نظرة سريعة ثّمّ تداعت على مقعد

العربة وهي تقول:
ـ يا لهم من مجانين! يطلبون منّا التوقيع على قرار إعدامنا... ظلّت طيلة الطريق متسمّرة في مكانها ورأسها مستلقَ إلى الخلفـلـ،
 كانت الأيتام التالية حزينة. فقد أصيب سكان الأستانة بالذهول من

هول الصدمة، غير مصدّقين ما حلّ بهم. وحتّى أكثرهـم تشاؤماً لـم يقع


ستؤول تراقيا الشرقية ومدينة إزمير الغنية وكلّ تلك المنطقة إلى اليونان، ويؤول شرق الأناضول لأرمينيا، بينما سيصبح جنير ونوبه تابعاً لنفوذ



 البحر ، إذ ستوضع تحت الوصاية الدوليّة، وستخضع العاصمة العثمانية لمراقبة الحلفاء العسكرية والماليّة.


 وكذلك الجماعات الطليعيّة الصغرى، يشكّلون الأغلبية العظمى. وأصبح


 المعارك الدائرة هناك ، وعن انتصارات الكات الكماليِن.




 البازار، يصيب حظّه من الإشاعات.
كان المـخصيون هـم مَنْ يؤمّنون الصالات بالْخارج في قصر خديججة

سلطان، وكانوا يحرصون على نقل كلّ ما يروج من إشاعات بدقة متناهية. وذات يوم من أيام منتصف يونيو/ حزيران وصل زينيل وعيناه تلتمعان : ـ لـــد سحقق الكـمـالـيون جـيش الـخـلافـة، بـل اسـتولـوا عـلى مركز بريطاني، وبـلغوا حتـى توزلا، ولـم يـــد يفـصلـهـم عـنـا سـوى ثـلاثيـن
 آخر يوم من البيرم، لحضور حفل السكاكر.

وتكبح السلطانة رعشة كادت تستبدّ بها.
ـ كيف عرفت؟
ـ تلقّيت الخبر من فم سائق المحرّر الرئيسي بـجريدة علمدار، نقله
 قلق جدأ لأنّ الإنجليز يتَهمونه بالسـخريّة منهـم حين ادّعى أنَّ جيش الخلافة (الا يقهر")، والحال أنته لم يكد يصمد لشهرين. ولاح في عيني خديجة سلطان وميض ساخر. إلا أنَ شعورها بالنصر سرعان ما أفسـح المكان للقـلق. إن استـمر الكمـالـيون في التقدَّم، فإنَّ

 بعيدة، بحيث يكون ضحاياها من الجنود فحسبب، كما هو الشا الشأن في كلز الحروب، بل ستدور رحاها هنا، داخل العاصمـة. وتراءت لـخديجة




 الخونة؟! حريّ بالمرء أن يموت بدل العيش ذليلا تحت سطوة الأجنبي! هذا أمر مؤكّد...

أغمضت عينيها، فتراءت لها مدينتها الحببية، الأستانة، مدقرة، بما فيها قصر طوب قابي الذي أقام فيه خمسة وعشرون سلطانانّا.. ولاحت



 سحرها النسيان. وتدرك كـر خديجة مذهولة التُ بأنذ هذه الخسائر تشغل بالها أكثر من خسارة الأرواح البشرية...
 إلبها في غاية البساطة : سيأتي مصطفى كمان ألـ ويطرد الجيوش الأجنبية، فيستعيد السلطان سلطته، ويسنّ قوانين من شأنـي النها أن تعيد لتركيا ازدهارها، وتحقِق لسكانها السعادة. ولا شكَ في أنّه سِيُنَب مصطفى كمال صدرا أ أعظم نظير إخلامصه ووفائه.
 تخطب في الحشود عشيّة الاستيلاء على إزمير. فخالدة أديب بالنسبة إلئه اليها
 البغيضة والمشُربيات الخانقة. ستفتح نوافذ العربات وأبواب الـواب الحريـم،
 فيه، يُسمح فيه للنساء بتولّي الخلافة مثلما هو الحال في إنجلترا.
 الأحلام والكوابيس. أمّا الناس فكانوا



 وحلّ عيد السكاكر من دون أن تتقدّم قواتهم قيد أنملة. أمّا في قصر

أورتاكوي فساد شعور هو مزيج من الخيبة والانشر اح، باستثناء سلمى التي أقدمت، من شدّة إحباطها، على التهام دمية السكر الكـبيرة التي أهدتها لها أمّها، ما تسبب لها فـا في عسر هضمه، وألزمها الفراشـل
ـ كمال باشنا لن يصل أيتّها السلطانة الصغيرة... فالإغريق اعترضوه بست
 ماذا وقع؟ أكان يكفي أن تقضي أربعة أيّام في السرير لكـي يتغيّر

 بالخديعة. لكن من تراه خدعها: أهو الرب؟؟ أم الكماليون؟ أم الإغريق؟
 وتشبتثت بيد المربية الضـخمة السوداء التي نقلت لـها هذا الخبر

المخزي.
ـ اجثي على ركبتيك إلى جانبي يا دادا... سنصلّي إلى أن يسمع الله دعاءنا. لا يمكن أن يكون ربّنا الرحيم الكريم ظالما وسارعتا إلى الوضوء لتطهير قلبيهما، وجلبتا السجادة الصغيرة لتعيين مكان الصلاة الطاهر، واصطفّت المرأة السوداء السمينة والطفلة النحيلة جنباً إلى جنب، وراحتا تردّدان: الا إله إلا الله محمد رسول الله، ، ولا حول ولا قوة إلا بالهّ....".
ولكـن، أيفضّل الله هؤلاء التـجار الإغريق الثرثـاريـن ، والإنجـلـيز
 أن تصدّق ذلك. ورفعـت كفيها إلى السماء متضرّعـة إلى الله على نـى نـو مؤثر وهي تردّد :
ـ يا رب ساعدنا، واجعل النصر من نصيب مصطفى كمال باشا! وانهمرت الدموع على خذّيها إلى أن بلّلت طوقها الأبيض الموشّى بالدانتيل

كان ثمّة سؤال يعذّب الصببّة على نحو خاص : سمعت من الشّيخ أنّ الإله واحد بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، فإذا كان أطفال المسيـيحيين
 أيتهما يختار ! ينبغي إذن ترجيح كفة (الجهة الصالحة)".





 المطلوب، يتوجّهون إلى القبلة، ويشرعون في تلاوة آيات القرآن آن خلف السلطانة الصغيرة التي تؤمّهم.

 بيّناً، والمدن تتساقط الواحدة تلو الأخرى، مشل مانيسيا وبالكسير (بالقَ


 شُجاعة وقوّة فرسان أتوا من الشُرق قبل ستّة قرون. بور صصة هذه تسقط بين أيدي الكفار.


 سيتصرّف، يشّجع أبناءه ويحتّهم على الانتظام ظلّت موصدة، واستمرّ الصمت يختيم على باحات القصر الرخامية.
 الجيش الإغريقي ما زالت تتقذم. لماذا لا يعلن السلطان الحرب؟

لم تقدّم لهـا أمّها أيّ جواب على هذه الأسئلة الملحّة، ، فاستوثق منها
 الصالاة التي دأبت عليها، وصارت تلوذ بالأحلام والقر اءة ، أو تنصت لما لما



 شُاءت الأقدار أن تجعل منَي عبداً ضعيفاً لمر اهت ذي ألحاظِ مَها"). كانت تستعذب سماع كيف أنْ السلطان أحمد الثالث كانت تستبذّ به
 بملء فمه باللآلىئ الناعمة. كذلك كانت الصـي سليمان القانوني الذي بلغ بالجيش العثماني أبواب فيينا، وتسأل عن كيف أدخل جدها محمود الثاني، ذلك الخليفة المتنوّر المصلع، الميان تركيا

 يلوذ بصمته. وما آذى سلمى أكثر هو أنّها سمعت الطبا ألـيا
 السلطان، ويقولون إنّه خائف...

هكذا جمعت من جديد ذات صباح أطفال القصر، بينهم أبناء أمناء المـخازن والكتاب، وكذلك أبناء سناء سائقي العربات والشو ائين والبوابين
 غير بعيد عن البنايات المخصصصة للمطابخ. ذلك أنَّ المطابخ في المنازل

السلطان الغازي سليم الأوّل، وهو تاسع سـلاطين الدولة العثمانية. حكم من سنـة Selim le lolr (المترجم) . terrible

التركيّة، لا سيما في القصور، تسـيّد في أبعد مكان عن بقية الأجنحة، حتى لا تزعج روائح الطبخ سكانها.







 معاومة، واجهها هو بنظرات حزينة مستكينة، وزاد تعلقّه بها. أعلنت سلمى ذلك الصباح أمام جمعيتها المكتملة العـلـة العدد بأنّ زمن


 أرجاء الحديقة بحثناً عن أغصان دقيقة الانية مرنة يمكن أن أن تقوم مقام الأسلحة.

 الوعد والوعيد في ثنيهـم عن موقفهـم. وكادت ألن تبكي من الغضبـ.
 سمعت صوتآ ناعماً جعلها ترفع رأسها : ـ أنا أمثل دور شخص إغريقي.
 بدفق من الاعتراف بالجميل : فهو إنّما قبل هذا الدنـو الدور المهِين لا لينال
 ابتسمت له بكلّ ما أوتيت من سحر .

ـ ستلعب دور الجنرال بارافيسكوبولوس، لكن، أين هو جيشك؟ كان الجيش هو آخر ما فكّر فيه الصبي : كان من شذّة فر حته بأن نال



من يحبّ.
لكنَّ سلمى لـم تكن من هذا الرأي. فالانتصار السهل ليس انتصاراً. قالت وهي تجول ببصرها بين أفراد المجموعة : - من يريد أن يكون إغريقياً وينضمّ إلى أحمد؟ بـّ اندهشت وهي ترى طفلتين خجولتين وطفلاَ منتفخ الأودانج يتقدّمون

ويعلنون :
ـ إذا كان أحمد إغريقياً، فنحن أيضاً نريد أن نكون مثله.




 درساً من دون أن ينبسو ا ببنت شفة.


 وأخيرأ لمّا صار كلّ شيء جاهز أ للهجوم، وقفت بمهابة وشعرها الْ الأحمر
 ـ الله أكبر، الله أكبر !
ثّمّ انقضّت على العدوّ وجنودها كان بادياً من الوهلة الأولى أن جيشُ الإغريق ليس في الـمستوى

المطلوب. دافع بإقدام، لكنّ الفتاتين الصغيرتين والولد السمين لم يكونوا في مستوى مواجهة الأطفال الأشداء الذين الختارتهم سلمى. النـي. هذا فضلا
 أوّل الأمر، ما لبثو! أن استسلموا في جوّ من الهو الهتافات المّان المهينة.



 يعد سوى فارس يحارب من أجل نيل إعجاب مححبوبته.



 الجنر ال الإغريقي، بارافيسكوبولوس، أن يطمع في الاستيلاء على تركيا
 والأطفال، أن يتوهـم أنه قادر على احتلال الأستانة وإطاحة الخالافة؟! !...



 تراكم لديهم طيلة شهور من إحباطات وضغان ألئن.

 الصاخبة؟ كان الـجنرال بارافيسكوبولوس مطروحاً على الأرض عند
 جروح بليغة على جسلده من خلال ملابسه الممزفة.

انتصبت السلطانة أمام سلمى وقد شحب وجهها، وهي تقول:





 مات، وأنة يتقلّب في نعيم الجنة.




 عوض أن يدافق عن نفسه، ترك السيف يسقط من بين يديه وريه وراح ينظر إليها. أمّا هي التي كانت مستغرقة في حلمها، فلم تنتبه للأمر، وانهالت عليه بالضرب رغم أنه أعزل.
وسمع صوت السلطانة الفاتر من جديد : ـ كفاك تمثيلا، اصعدي إلى غرفتك فورآ!


 الدفاع عن نفسه، وهو الُو فعل شُنيع ينبغي أن تعاقبها عليه بلا هوادة. فعل ينال من شرف العائلة.
حلَ الطبيب الذي أخبره المخحصيون بالقصر في لمح البصر، وفحص
"الجثة)" التي وجدها في حال سيئة ، لكنّها كانت ما تزال حيّة، فأثـار بالراحة وبمرهم مستخلص من النمر الملكي، يؤتى به من الهند، وقال إنَ الطفل سيستعيد عافيته بسرعة.




 تر كتها لمدّة أسبوعين على هذه الحالـ
 أصاخت السمع، فإذا هو صوت المؤذنين الحزين وهم يعلنون من ألما أعلى
 تتزاحم في الشوارع. ماذا جرى يا ترى؟ أمات السلفـانـان؟
جاءت الخادمة التي تأتيها بالطعام دامعة العينين، ، ولم تـتردّد في





 السلطانة أن ابنتها عوقبت عقاباً كافياً، وأن الأحداث كانت من الخطورة بحيث غدا كلّ ما عداها عديم القيمة.

## IT

نشرت شمس الربيع ألقها على قباب الأستانة معلنة عن نهاية أقسى شتاء عرفته سلمى. فبعد المظاهرات العارمة التي تلت توقيع معاهدة سيفر يوم العـاشر من آب/أغسطس •19Y، انـكفـأت الـمديـنة علمى حزنهـا وخزيها، ولم تشُع في التململ قليلا من خمولها إلا إلا مع إقالة حكومة

 تلك المعاهدة المشؤومة، وضغطه على السلطان ليوافق عليها. بدأت الحياة في العاصمة تبدو أصعب فأصعب. وبينما عاد الجنود
 في مخالطة الناس بنوع من التسامحح، ثبت الإنجليز على رعونتهمّم،

 اعتبار حمل دجاجة من ساقيها سلوكاً موغلاً في السادية ، يعاقَب مقَرفه




 استقرّوا في الأستانة منذ أجيال، والتحقوا بالجيش البريطاني لمساندة

الحلفاء. وما إن يُرقّى أحدهـم !إلى رتبة نقيب أو رائد، حتّى يعمد إلى


مصالحه الخاصة.
سيطر اليأس على الناس حين اعتقدوا في بداية يناير / كانون الثاني أنّ
 وقف تقدّم اليونانيين في الأناضول قرب نهر إينونو. وقد كان ذلك كلك أوّل

 من ذلك تحقّق، وعادت المدينة إلى سباتها. كان جيش كمال أضعف من أن يحافظ على تفوّقه، ، إذ كان عليه أن


 يحارب من أجل الخليفة، لم تصدّقه إلا قلة، بينما رفض كثير من القرى التعاون معه.

ولكسب ثقة الشعب، فكّر كمال باشا في أن يضـمّ إلى جانبه ولـيّ
 فعل بقدر ما كان رجلا حـالْماً وفنّاناً. ظلّ متردّداً يطلب المشّورة إلى أن
 حاصروا مقرّ إقامته.

عندئذ قّرّ ابنه عمر فاروق أن ينضّمّ بنغسه إلى كمـال في الأناضول.

 ينتظر وضعها. ولم يستطع السفر متخفَياً إلا بححلول الربيع. سلمى معـجبة بـا(العمّم رعد")، وهو اللقب الذـي كان يطلقه الأطفال على الأمير فاروق لأنه كان مشهوراً بغضباته اشتهاره بحسن طلعته. وكم

تمننت لو كانت رجلاٌ حتّى ترافقه إلى الأناضـول! وبهـذا فهي تنظر بامتعاض لأخيها خيري الذي يقنع بأكل الحلوى والعزف على الكمان. تعاني سلمى من الضـر ؛ ذلك أن الزمن يحجري بطيئاً في القصر ،




 زيارات ممجيان آغا المتكرّرة للقصر ، وانصر افه متأبطآّ صندوقآ صغير آ. ومن حسن الحظ أنّ الخيّاطات عُدن مع حلول الربيع. ينبغي تجديد الملابس، لا سيما تنانير سلمى القصيرة التي صارت تزعج القلفاوات

 خديجة صرخت فيهنّ قائلة :

ـ سلمى ما تزال طفلة!
أكانت تؤمن حقَا بذلك، أم أنَّها تسعى للحفاظ على على حرّيّة ابنتها أطول ما يمكن؟ وأعلنت بأنّ السلطانة الصغيرة لن ترتدي الحجاب إلن إلا في الثانية عشرة، ولتلهج ألسنة السوء ما شاء لها أن تلهج
كانت قاعة الخيّاطة ذات الـجدران المـكسوّة بالكريتون الأبيض، والمزيّنة بالمرايا، تعجّ بالحر كة. تجلب الخياطيات الجات ذوات الأصل اليوناني في العادة آخر المجلات الباريسية مع موديلات مصمّم الأزياء لافيريير ،
 فراحت تقلّب الموديلات وتتفحّص الأثواب من دون أن يقرّ قرارها عا على
 وتلمس وتقارن وتختار وتفكّر في أبسط التفاصيل، ثـّمّ تغيّر رأيها إن

شاءت. أليست لحظات الترويح عن النفس قليلة! وكلّما طال التردّد،

 لزبوناتها المعجبات لاحقاً :

ــ أنا الوحيدة التي تثق بها السلطانة وابنتها. أرأيت الفساتين التي لبستاها في الحفل الأخير؟ أنا من اقترحت عليهما الطراز واللون!
وبينما كانت سلمى تتخيّل الموديلات التي تناسبها، مضت تسترق النظرات لهؤلاء النسوة: تِسع في المـجموع، اثنتان تتكفِّلان بالفصالة ، وثلاث خياطات وأربع مطرّزات. هي تعرفهنَّ جميعاً لأنهنَ يشتْغلن في


 الأستانة على مواطنيهـم الأتر الك، لكنّها لا تجرؤ
كانت الشُمس قد مالت إلى المغيب لمَا أحنت المر أة الأونـ لألى رأسها وغمزت بعين خبيرة لتشرع في أخذ المقاسات عن بعد، لأنّ لمس أفراد العائلة الملكية محظور عليهـنَ. وإذا كان هذا الأمر لا يطرح مشكـلا بالنسبة لتخياطة ملابس تقليدية فضفاضة، فإنهنّ يواجهن مشاكل الوا حقيقية عند خياطة الملابس الأوروبية الملتصقة بالجسم، بحيث كثيراً ما تضطر السلطانة إلى تغيير مواضع الدبابيس بنفسها، وهو ما ما يجعلها تشعر بالحنق على هذه العادة المزعججة، وإن كانت تعتبر ها ضرورية. ففي ظلِّلِ هذا
 مضى. فهي أساس الاحترام. الآن وقد زالت السلطة، يبقى الاحترام هو آخر عماد يسند العرش.
 لذلك كشكاً صغيراً من خشب الورد محاطاً بدرابزين يحمل نقوشاً متياً متقنة، يسمونه (جناح العندليب")، نظرآ لو جوده في مكان اعتاد هذا هذا الطائر على

أن يبني فيه عشّه. وهي لا تكلّ من سماع شدو هذه الروح المتعطّشة للـحب التي تحكي الأسطورة بأنّها يئست من لامنـئ لألاة الوردة، فراحت

تشدو طول الوقت لعلّها تستميلها.






 إنَ زوجته المقيمة الآن مع خديجة سلطان قر أت عليهنَّ آخر رسالة وصلتها
 واحدة، وراحت تتعقّبه على رؤوس أصابع قدميها. فلما وصلت أمام الصالون الأزرق سمعت صورآتآ حادَّآ يقول: - رفضني، هذا كلّ ما في الأمر !

 فجأة :

ـ كنا سذّجاً حقَاً لْمّا اعتقدنا أنّ كمـال سيقبل معونتنا من أجل إنقاذ


 انتهى، لكن بعد أن أنقذه تحالفه مع البلاشفة وانتصاره في إينونو، صار

 يصل إلى مراده قريبا!!

هوى الأمير بقبضته على منضدة صغيرة من شدَّ الغضب، فوقعت
على الأرض.
واستطرد يقول من دون أن يعير ها انتباهاً :
 إنيبوغلو لمّا نزلت على الشاطئ! بكى هؤى هؤلاء الناس الطيبون من الفرح

 القرى المـحيطة لكي يرينني، ويلمسنيني، والتأكّد من أنَّ الباديشاه لم

 مختبئاً في أحد الدواليب والمـي المسدس في يدي، مصمّمـأ على الانتحار
بـ ولِّمة في ألرأس حُدت إذنى لا يأسروني.

نفد صبر الجنرال الأمير عثمان فؤاد الذي وصل منذ بضع بـلـي دقائق. فهو لا يحبَ الحكايات التي لا يكون هو بطلَّها.
التفت عمر فاروق ببطء ليتفرّس ابن عمه، تّمّ قال بفتور :
 تكهرب الجو، فتدتخلت خديجة سلطان قائلة : ـ أرجو كما!
ثمّ التفتت إلى الأمير فاروق، وقالت بنبرة مُفعمة بالإعجاب: ـ ماذا حصل إذن يا صاحب السمو؟

 بـنفسي، وأنْ عـليّ أن أصون حـياتي لأمـور أهـمّ وأنـفع للأمـة... إنّهـا باختصار طريقة مهذّبة لرفض مساعدتي، وإعادنتي إلى بيتي.

تنهّدت زوجة الأمير الشابة صبيحة سلطان وهي تقول:


 يرتاب في أنّه قادر على فعل أينّ شيء.

 محقِّا، وما إذا كان مصطفى كمال، الذا طير طالمـا دافعت عنه، بصدد
 مراهقة، والخادمات حولها يُشِدن بقدّها الممشوق وبياض بشر تها


 إغراء أحمد الذي صار أفضل أصدقائها منذ الو اقعة التي وقعت لها معه.



 فصصـاً شائعة لشهـداء مسلـمين وأعـلام من الصـوفية أدانهـم هـم أيضاً متجتمع لم يفهههم. وأعاد لها ما لمست بينهم وبينها من شبه، الشجاعهة ، وساعدها على تجاوز هذه المحنة.

كان عليها ان تستعين بكلَ هؤلاء الأبطال بعدما شعرت بفقدان تلك
 قدر كبير من الكمال، وتشعر أمامها بالضآلة، عاقبتها على نحو جا جائر...
 وجوهها، انتهت إلى أنَّ إحداهما مخطئة، وهي واتقة من أنتها ليست

هي. على أنّ هذه الخالاصة التي كان من المغروض أن تشعرها بالرضا ، زادتها غمّة. وتملّكها حزن لم تشعر بمثله قطّا كاد ياد يفضي بها إلى اليأس.
 اصطدم رأسها بالقضبان. وفجأة سمعت صوتأَأِيقول: "الماذا لا تزيلين العصابة الموضوعة على عـينيك، فتنظري حواليك، وتتـجنّبي إيذاء

تنسك".




 حينما زالت العصابة بمجرّد لمسها، فبدا لها العالم في صورة ولم ولم ترها ولما من قبل ، متوهّجاً وفي متناولها.
وفي الصباح، شعرت بأنّ حالها تحسَن كثيراً إلى حدَّ أنّها لـم تفهـم كيف عاشت طيلة أيام ذلك الكابوس. وبدا لها العالم متوهـنجأ كما رأته في الحلم، ولم تعد بحاجة إلى عيني أنيدجيم لكي تبصر.
فأمّها السلطانة ذات السلطة النافذة أخطأت، وسلمى لم تم تمت من جراء ذلك. وقد فتح لها هذا الاكتشاف آفاقاً من الحرية اللانهائية...
ومرّة أخرى تمڭّن الكمماليون من صدّ اليونانيين قرب نهر إينونو،




 الحواس.

واستأنف الناس نزهاتهم في (مياه آسيا الحلوة") على مراكب مكسوّة بمخمل بهت لونه قليلال، مطرّز بخيوط الذهبِ. مراكب تُتحرّكُ بنعومة وصمت على نهر قوكصو كشأنها في سـالف عهـدهـا الوحيدة على تغيّر الزمن هي أنّ عدد المـجدّفين تناقص، لأنّ كثيراً منهـم التحقوا بكمال في الأناضول.

كان النهر من الضيق بـحيث تكاد المـراكب تتلامس حين تتلاقى،
 يذهبون أبعد كأن يحاول شـابٌ إثارة انتباه إحدى الحـيار الحسناوات. فإذا كا كانت
 البعيد على نحو حالم. عندئذ يتناول الشـاب الزهرة التـي




 حرير أزرق، فكأنّه يقول: "أنا بحبك مُلتاع".

 وهي جالسة إلى جوار أمّها مستقيمة، حابسة أنفا فاسها
 الثالث عشر من يونيو/ حزيران عام |9r|، إلى إزمير برفقة خـمسنة

 والاستيلاء على الأستانة. أليس الهُ بـجانبه؟ هذا ما تزعمه نبوءة شـهيرة
 ظلّ الغربيون يسمونها القسطنطينية، وسيطرد منها البرابرة. وقد عززّت

هذه النبوءة عزمـه، وشتجعته علمى أن يشنَ في الثالث عشر من آب| أغسطس هجومه الكبير على أنقرة.

أخذ اليونانيون يتقدّمون بسرعة بفضل كثرة عددهمب، وحسن تـجهيز همهم،


 وطالب بحقَه في القيادة العليا للجيش التي كان يستأثر بها السلطان حتّ النّى
 الجيش الوطني. وكانت خطته هي وقف اليونانيين عند نهر صقاريانيا الانر آلخر خطّ دفاعي طبيعي يبعد عن أنقرة بمائة كيلومتر.

 يكرعون كؤوس الشامبانيا، وامتالأت المطاعم والمالهي، الاميا لا سيما الوردة
 مهجّرات ـ أميرات أصيلات فيما يقال ـ ويراقصن الزبائن حتّى الفجر. واستطاعت القوّات الكمالية الصمود لاثنين وعشرين نهاراً وائنتين وعشرين ليلة في معركة شرسة مريعة. كان الجميع يعلم أنّ مستقبل البلد يتوقّف عليها. وفي الحادي والعشُرين من سبتمبر / أيلول، لاذ الجيش اليوناني بالفرار، فنجت تركيا!



 حالْهم يقول: (اوأنت أيضاً لن يطول بك المقام هنا!"). على أنّ الحرب لم تنته. فعدا العاصمة، ما زال نصف تركيا محتلا".

إلا أنّ الحكومات في الخارج بدأت تفهم بأنّ الأمور إلى تغيُر. وسارعت باريس إلى إرسال سفيرها فرانكلين بويون الملقِبَ بـلا(أمير المشرقيين" للتفاوض مع مصطفى كمال، حاملا ضمن أمتعته العشر ات ات من صن صناديق أفخر الكـونيـاك. ذلك أنَّ السفـارات بدأت تعرف نقطة ضعفـ القـائد
 منطقة قليقيا، وعرضاً بالسلام، وهو ما أثار حما حفيظة لندن.

 الحرب كان يتزايد، كما أنَ اليأس بدأ يسيطر على النفوس في الخنىن الندق.
 تطلق فيها رصاصة واحدة، عُلِم أنَّ الجيش التركي شنَ هجوماًّا وعلى ألى
 الـجيش التركي باتجاه إزمير ، فتراجعت القو القوات اليونانية في جوّ من الفوضى والاضطر اب.

لم يصدّق سكان الأستانة الخبر، لكن سرعان مانِ ما تأكَد أنَّ مدن إيدين ومانيسا وإيسكي خُرّرت، فبلغ الحماس أوجها
أمّا السلطان وحيد الدين فكان يقضي أيّامه في الصلاة بقصر ييلديز حيث يقيم بعيداً عن ترف طولمة باغجه. ولم يكن يتر يتوقف إلا ليا ليبعت بسكرتيره الخاص لاستقصاء الأخبار : أين بلغت القوات الوطنية؟ أاقتربت من إزمير؟ هل انتصرت القورات الترات التركية حقًا؟؟
 الخروج لتوزيع النسخ المطبوعة حديثأ. وهكذا كانوا يعمدون إلى إلى رميها من أعلى الشُرفات. وتوقّفت الـحياة تماماً، وراح الناس يتابعون تقدّم الكماليين لحظة بلحظة.

وعلم أخيراً، يوم التاسع من سبتمبر / أيلول أنّ قوات الجنرال دخلت

إلى إزمير التي فرّ منها آخر جندي يوناني. ومضى الناس يتعانقون في
 عشّرة سنة من الذلّ والخزي، صار بإمكان الشعب التركي أن أن يرفع رأسه

 الاحتفالات في المساجد بدون انقطاع. وكان أبهر هـا الحفل الذي ألـير أقــم بمسجد أياصوفيا الذي حضرته سلمى وأمّها يوم تحرير إزمير. وقد الـد الّلتا هناك متلاصقتين لسـاعات وسط الجـماهير المـحتشـدة، متسمّرتين في مكانهما تبكيان.
بعد ذلك بخمسة عشر يوماً، غادر الأسطول اليوناني الأستانة، وفي الحادي عشر من أكتوبر / تشرين الأول وُقُعت اتفاقية الهـدنة بطلبِ من قوى الاحتلال هذه المرّة.

## 10

سلمى مكدّرة المزاج. احتفلت أمس بعيد ميلادها الثاني عشر ، وكان


 حريرياً فيروزي اللون، ومعه وشاح من الموسلين.

 طفلة إلى امر أة. ورفضت رفضاً قاطعاً أن تقيس هذا "السجن المتنقّل"،.

 الأقلَّ. ذلك أنَ الشابات الأنيقَات حوّلن هذا الرداء إلى لباس من قن قطعتين
 بتغنّج، غير قطعة زينة بديعة. وتقول لها القلفاوات بتذمّر :


 للسلطانة أن تنزل إلى هذا المستوى... عليها أن تحافظ علـير على أخلاق الإسلام وتقاليده.

الأخـلاقِ! مـا صـلـة كـلّ هـنا بـالأخـلاق؟؟ لـمـاذا يـعـذ سـفور الـوجـه والكشف عن الشُعر لا أخلاقياً بالنسبة للمرأة من دون الرجل الا جعل الغضب يلازم سلمى
وعادت إلى القرآن بـحماس من أسـلم حديثاً. فهي تفهـم الآن العربيّة.




 حيث كانت تتحدّث إلى الر جال بحرّيّة. أمّا حفيدة الرسول، سكينة، ونان فكانت
 الجمالل، فلا ينبغي أن أخفيه، وإلا كفرت بنعمته!"،.
بدأت المدينة تضجّ من حوالي سلمى بمظاهر الحرّيّة، وأخذ سكان
 وصار بإمكانهم أخيرا آ أن يتطلّعوا إلى المستقبل.
شعرت المراهقة بهذه الحماسة البهيجة التي هزّتهم تسري في كيانبا

 المتأنّق وابتسامة أمّها السمحة، ، فتحسّ بالاختناق.

وبينـمـا جـلسـت في أحـد أركـان الصـالـون الصـغـيـر الـوردي تـجترّر أشجانها، أخذت السلطانة مكانها في مكتبها مستغر قَة في إنهاء إحلى الحـى رسائلها، متظاهرة بأنهّا لم تنتبه لمزاج ابنتها المـا المكذر.
 دون أن يعلن عن قدومه. بدا مشوّش الذهن ، ولا ولاوّل مرّة منذ أربع عشرة سنة من الحياة الزوجية ، لم يُحيّ زوجته. وغمغـم قائلاً:

ـ غير معقول! شيء لا يصدّق!
رشقته السلطانة بنظرة مستفهمة والقلق بادِ عليها بينما جلس متهالكاً على أحد المتاعد. ـ تصوّري أنّ مجلس الأمّة الكبير في أنقرة صوّت لمصلحة إلغاء

السلطنة!
فانتفضت خديجة.
ـ تقصد عزل جاللة السلطان وحيد الدين؟ فرذ مشذّداً على كلّ مفطع من كلماته :
 سلطان في تركيا. كل ما سيبقى، خليفة يلعب دور زعيم ديني، مجرّد من كلَ سلطاته السياسية. انظري!
وناول زوجته حزمة من الـجر ائد أعلنت عن الخبر بالبنـ الـنط العريض. ألقتت عليها نظرة خاطفة وهزّت كتفيها. ـ مستحيل! لن يقبل أحـد بـهـا القرار. السلطة السيـاسية والسلطة الدينية في الإسلام لا تنفصمان.
فردّ خيري، الذي أسخطه هلوء زوجته، بنبرة قاسية :
 المعتدلون لا يشاطرون كمـال رأيه. هـم يريدون ملكـيـة أغليـة دستورية تـحت مراقبة القوى الوطنية.
ـ إذا كانوا أغلبية، فلماذا لا يفرضون رأيهم؟
ـ لم يدّخر كمال جهداً للتغغلّب على معارضتهـم. صعد إلى إلى المنبر و...

 شيئاً من وقائع الحقيقـة المـحتـومة، لكنْنـا قَد نشهـد سقوط بـعض

الرؤوس..."(1)، وبذلك أُخرست الأصوات المعارضة. هـم يعرفون أنَ الباشا لا يعبث. فقد سقطت رؤوس كثيرة منذ بداية الحرب الألأهلية. بل


 لمصلحة إلغاء الملكية، وبالإجماع.



 هذا الشُشف البغيض؟ فزو جته لطيفة هانم لا ترتديه، الن وكذلك صـن صديقتها خالدة أديب وكلّ النساء المـحيطات به. فهينّ حرّات في أن ترتدين مـا يهوين، ويخر جن كيفما شُئن.



 الخخيبة التي سيمنى بها الخال فؤاد المسكين والـينا
 غضباً، هي التي ما فتئت تتحذلق منذ أن صار أبوها وليَّاً للعهد.



 زوجة جلالته الأولى. وقالت:
(1) اللورد كينروس : أتاتورك.

ـ القادين قلقة جدّا". جاء الححاكم الجديد رفعت بك بعد الظهر لـيخبر

 أن يتحدّاه أحد. مـا وسيلة الضغط التي سيلجأ إليها؟ على الانى كلّ حال فجالالته مستعدّ لكلّ الاحتمالات... بل إنّهم أوحوا له بأنّ حياته في خطر.

فردّ خيري بك بن بنرة حزينة :
 لم يتردّدوا في قتل أفراد الأسرة الحاكماروة في روسيا. هؤلاء الماء المتوحّشون

لم تأخذهم شفقَة حتّى بالأطفال الصغار !
 وأسرتها بالنصر؟ يقتلهم؟ مستحيل. ولعلّ ما خفّف عنها قليلاً هو أنّ أمّها

من رأيها. قالت السلطانة بضيق :
ـ صحيح أنْ الموقف خطير ، لكن لا داعي للمبالغة. تَّمَ دعني أقول لك الك


هتفت السلطانة الفراشة بنبرة متباكية : ـ جـرايات الأمراء والأميـرات سـتلغى، ولا أعرف كيف سنعيش

حينئِ؟
فردّت خديجة سلطان بفظاظة :

 وحتّى تضـع حدّاً للتعليقات، عكفت على على قطعة الثوب التي كانت تطرززها.
وبعد يومين من ذلك، ترك توفيق باشا، آخر صدر أعظمب، منصبه
 وصارت الشُرطة والدرك تحت إمرته. أمّا الوزارات باختالافها، فتلقّت

الأمر بوقف كلّ أنشطتها، وانتقل مركز الحكـم إلى أنقرة. ولإرضـاء الشعب الذي لم يكن يفهم معنى كلمة (جمهورية)، ، أطلق النظام الكّديد على نفسه اسم (ملكية الأمّة)|...
وبعد ذلك بأيّام قُتل علي كمالن. ذلك أنّ هذا الصحافي اللامع شنّ
 لمحاكمته. عدا أنّ هذه المـحاكمة لم تَتْرِ لأنَ الحشود الغاضبة رجمته حتى الموت.

وقد أثار هذا الـخبر السخط بين بطانة السلطان. فقد كانوا يعتبرون




 (اصـديق الإنجليز") هذا.



 ارتسمت على وجهه ابتسامة مليئة بالمرارة، وعلّق قائلاً:
ـ هكذا إذن، لم يجرؤ حتّى على توديعي!

وفي الجمعة الموالية، قرّرت خديجة سلطان حضور حفل السلاملك بمسجد الحميدية. ذلك أنّ الباديشاه أعلن أنّه سيحضره هـره كعادته. وهي عازمة على مساندته في هذه المحنة.
 بركوب العربة الخضر اء الغامقة الموسومة بالشعار الملكي، تجرّأ السائق

مـحمد، وهو رجل ذو شنب طويل، ينحدر من الجبل الأسود، على


عادية. التفتت إليه السلطانة ورشقته بنظرة قاسية، وقالت : ـ كنت فخوراً قبل أسابيع بأنك سائق القصر، والآن أنت خائف؟؟ إن شئت أن تذهب، فلن أمنعك. سيدفع لك المسؤول عن المالية أجرك.

فقال الرجل معتذراً :
ـ سامـحيني يا سلطانة، لـديّ أطفال صغار، وليـس من حقّي أن

فردّت السلطانة بهدوء: ـ حسناً يا محمد، عد إلى بيتك، لكن قبل ذلك، ابعث لي السائق
تورّد الرجل ، وراح يغمغم:

ـ الواقع يا صاحبة السمو أنّ لديه أمّاً عجوزاً هو معيلها الوحيد، وقد
غادر أمس.
فقالت السلطانة وعيناها تقدحان شرراi: ـ غادر من دون أن يُعلمني؟
ـ لـم يتجاسر. شعر بالخزي، فأنت كنت دان دائماً طيبّة... هكذا إذن يجازى المرء على طيبته! أصارت الأمور مضحكة إلى هذا الحذّ

ـ معنى هذا أنّه لـم يعـد لدينا سائق، لا بأس. حمداً لهَ أنّ زينـيل مـا زال هنا، هو من سيقودنا.
سوّت السلطانة الوشاح على رأسها بحر كة مهيبة، وبدت كأعظم ما تكون وهي تصعد إلى العربة الملكية. لا يبعد مسجد الحميدية إلا كيلومترين. وكان العرف يقضي بأن تتابع

النسـاء الحفـل من خلال العربات المتوقّفة أمام القصر. ولمّا وصلت

 مسطاعدين وأربعة كتّاب وبعض الخصيان السود. لم يكن بينهم وزير ولا موظّف سام. نظرت سلمى مصعوقة، وتساءلت: أهذا هو السلاملكِّك وتذكّرت الْحفلات الفـخمة التي كانت تقام سابقاً، حيث كان انـان الوزراء
 يمشون وراء عربة السلطان على أنغام النشيد الملكي. أمّا الآن فتّخيّم على المشهد مسحة حزن تجعله أشنبه بحدادن أين هي الميرن الموسيقى؟؟ أين هم الرمّاحون بلباسهم الأزرق الجميل، ومتختلف الفرق الـنـو العسكرية التي تحيط بالـموكب وتؤدي التـحيّة للسـلطان وهي تهتف : اأطـال الهَ في عمر الباديشا!! !؟

لم يفضل من كلّ أولئك غير بعض الجنود، وقد لاذوا بالصمت.
ترجّل السلطان وحيد الدين ببطء من العربة وقد ارتدى زيّه العسكري
 ومنهكاً بحيث تساءلت سلمى عمّا إذا كان مريضاً. لا تكاد تتعرّف عليه : شُاخ في بضعة أشهر.

وتوجّه إلى الممسجد وهو شارد، وفي تلك الأثناء تعالى الأذان، فتوقف السلطان، وراح ينصت إلى هذا الصوت الذي الذي يدعو المؤمنين إلى الصالة. (اباسم أمير المؤمنين، باسم خليفة المسلمين...")

ولأوّل مرّة منذ قرون، لم يُذكر لقب سلطان الإمبراطورية العثمانية.
ودخل وحيد الدين إلى المسجد وقد حشر عنقه الطويل بين كتفيه
كما لو أنه يشعر بالبرد.
وعندما كانت العربة الخضراء عائدة، لزمت سلمى وأمّها الصمت،

متأثّرتين بسحنة السلطان المخلوع الكئيبة، وبالحزن الذي ختّم على الحفل. وبدا كلَّ كالام لا يليق بالمعام.
 الأمتار، ظهر رجلان فجأة، فجفل الحصنان الحنان، واضطر زينيل إلى شدّ
 قويّ. وبينما صوب أحد الر جلين مسـّساً على زينيل، اقتربّ اقترب الآخر ،
 وقال للمرأتين المختفيتين في الداخل :

وسرعان ما تحلّق بعض المتسگّعين ليتابعوا المشهد، وصعقوا لمّا
هتف صوت:
ـ تراجعوا أيّيها الأوباش!
وتقدّم رجل في نحو الستّين من عمره، فارع الطول، يرتدي لباس مزارعي الأناضول: سراويل فضفاضة وسترة قصيرة، وقد امتقع وجهه من الغضب، وقال:
ـ أيتها الخنازير النجسة! كيف تجرَّأتم على مهاجمة نساء الْاء، وليس أيّ نسـاء، حريم الأسرة العثمـانيـة التـي تـدين لهـا بـلادكـم وكـمالكـم بكـلّ شيء!... اطلبوا منهما الصفح وإلا سحقتكم!

 الارتباك. وما كان من زينيل إلا أن اغتنم الفرصة النا وأن وأهوى بسوطه على الحصانين، فانطلقا يعدوان على الفور.
مضـت الأحـداث بـسرعـة بـحـيث لـم تـجـد سـلـمى الـوقـت لتـشــر بالخوف، لكنّ الرجل نطق بكلمة جرحت قلبها: أيتها الخائنتان! سبق لها أن سمعت الرعايا العثمانيين الذين يتعاونون مع المحتل يُنعتون بهذه

العبارة المئقلة بالكحقد والكـراهية. ولكن، كيف تنعت هي وأسرتها بالخيانة؟... هذه الشتيمة شوشت بالهما كثير أ.
رفعت عينيها إلى أمّها التي تجمّمـدت في مكانها وكأنّ على رأسهـا
الطير، وسرحت بعينيها بعيداً، وسألت :
ـ لماذا نعتنا ذلك الر جل يا أنيدجيم بـر ـــ
وفاجأها صوتها الخشن المرتعشُ ، كما لو أتها تلفظ آخر أنفاسها، آنـا ولم تستطع الكلمة أن تتجاوز شفتيها، فبذلت مجهوداً واسترسلت : - ... بـ بالخائنتين")؟

جفلت السلطانة وتطلّعت لابنتها بنظرة حزينة حتّى إنَّ الصغيرة
 ارتبكت وخخضضت عينيها، ثمّ جاءها صوت أمْها الهادئ:


 قَّ. بل إنَّ الفكرة في حدّ ذاتها سخيفة، لأن عظمتنا من عظمة تركيا، وخيانتها هي خيانة لأنفسنا.


قائلا بينما قَطّب الأمير حاجبيه :

ـ هذا ما توقّعته، وما هذه غير البداية.
 تحـدث في الـمدينة في الأيام الأخيرة بعض الاشتبـا الوطنيون الراغبون في إجلاء القوات البريطانية فوراً، أو الإنجليز الذين يبحثون عن ذريعة لفرض حالة الاستثناء. وهم قلقون من الاضطرابات التي يثيرها الكماليون، بل إنّهم يعتقدون أنْ السلطان في خطر . وقد طلب

جالالته من الـجنرال هـارينغتون، قائد القوات البريطانية الذي مـا زال موجوداً هنا، تعزيز حراسته.
فسألت السلطانة باستغراب :
ـ طلب الحماية من الإنجليز؟ ألم يعد يو جد أتر اك أو أوفياء؟ ـ كما تعلمين يا عمّتي، فالشرطة والجيش والموظفون صاروا تحت
 كفّت الأميرة عن الإصغاء إليه، والتفت إلى زوجها وكرّرت السؤال ملحّة على كلّ مقطع من الجملة : ـ ألم يعد يوجد أترالك أوفياء، يا خير الـي
مضى الداماد يداعب حبّات سبحته العنبرية، وقد بدا عليه الاكفهرار.
 جناحه، يُمضي معظم وقته في الحديث والسمر مع أصدقائه، ، ومع كبار الـموظفين الذين فقدوا بين ليلة وضحـاهـا مواقعهم ورواتبهـم بسبـب
 وجد نفسه متجبرأ على الإجابة على سؤال زوجته المباشر . فقال وهو يتفخص أظافره المقلّمة بعناية :
ـ أفضـل مـا يـمكـن القـيـام بـه في ظلّ هـذا الـوضع يـا سـلطانة هـو

 يعترفون له بإنقاذ تركيا، ويتوقون إلى تجنّب مزيد من المانـي
 سلمى أنّها مفعمة بالازدراء.

في الجمعة اللاحقة، ، أمطرت السماء على الأستانة بغزارة، وفنَرت


 للاستمتاع بالتحرّر من قواعد اللياقة المقَدَسة. وفجأة ظهر زينيل جارياً



 وصاحت به :

ــ ماذا جرى يا آغا؟
لكنه لم يسمعها، فانطلقت جارية تجري خلفه بديوريها إلى إلى أن لحقت به لاهثة عند عتبة مخدع الأميرة بينما كان يترنّح وينحني للتّحية انحناءته الثالثة. ـ أيتها السلطانة المبجّلة...

وراح يلهث ويحملق بعينين يائستين : ـ أتيّها الأميرة المبجّلة... فتح فهه، لكن الحبسة أصابته. وفجأة أجهش بالبكاء.

أومأت السلطانة بأن يُجلب له كرسيّ، ويبلّل وجهه بماء بارد معطّر بالنعناع، وانتظرت بهلدوء أن يستعيد أنفاسه. وفي تلك النك الأثناء دخلت

 لمعرفة ما يحمل زينيل.
 يديه على بطنه، وخفض بصره، وكل فرائصه ما زالت ترتعد : ـ جالة السلطان... لاذ... بالفرار! انتصبت خديجة واقفة، وهتفت به: ـ كذّاب! كيف تجرؤ على قول هذا؟
 أماكنهنّ حتّى إنّهنّ لم يسارعن إلى مساعدتها. عندئذ كسر صوت جليّ الـي الصمت المختِّم :
ـ أرجوك يا آغا، هاتِ ما عندك. تجرأت سلمى على السؤال من بين كلّ هؤلاء النساء لأنتها كانت تتحرّق لأن تعرف.
 أعضاء من حاشيته. ركبوا بارجة حربية بريطانية تدعى : "املايا"). وخفض رأسه بحيث لطخت الدموع لباسه الأسود الأنيق.

فصاحت سلمى :

- يا للعار! كيف تجرّأ على أن يفعل بنا هذا؟

كان الطباخون على حقّ إذن حين اتّهموا السلطان بالخوف. لمّا نقلت
 تصرّفات الطباخين، وليس سلوك السلطان. والآن يتضضح أنّهم هم من كانو أنوا

على حقّ : فالسلطان تصرّف مثل الطباخين. وراحت تدور في غرفتها وتوجّه
 إلينا؟ وماذا سيقولون عنّا؟ أنتا جبناء؟ لن أبرح غرفتي أبدآ! ا".
 رؤوس قدميها. كان القصر غارقآ في الصمت، ومع ونـ ذلك تهيّأ للها أنها تسمع وشوشات في كلّ ركن، وشـوشات تتوقّف كلّما اقتربت منهاهـا والتقت بمجموعة من القلفاوات تظاهرن بعدم رؤيتها، فقالت في نفسها: "إنهنّ لا يجرؤن على النظر إليّ، يشعرن بالخزي منّي!".

وودّت لو تصرخ

كما أنا، فلماذا تتورّدون منّي خجلان؟
لكنّها لم تقو على الـجهر بذلك، فتصلّبت وتصنعـت المشي برزانة،


 لأحسّت كما لو أنّها جُرِّدت من ملابسها.
 (الهروب") والتعليق عليها. وبينما كانت السلطانة مستلقية على أريكتها،
 البداية إلى النهاية. على أنَّ الخصيّ مضى يقفز على الكلمات القاس الـاسية إلى أن نهرته السلطانة بفظاظة حين تغطّنت لذلك. فما كان منه إلا أن رضخ مُكر هاً.
فبعد أن أدان معظم الصـحافيين (الفُرار الشنيع") على متن ("مركب إنجليزي، مما يثبت بشكل لا مجال للشكّ فيه تواطؤ الباديشاه مع أعداء تركيا، كتبوا أنَّ السلطان حمل معه في حقائبه كميّة كبيرة من الجواهر


يلدز بالشمع من أجل القِيام بـجرد دقيق للأشياء التي اختفت منه. بل إنَ
 مخخلّفات بدونها تفقد تر كيا الحقَ في تنصيب خليفة للمسلمين الحين، وتفقد معه الجدارة التي كانت لها على العالم الإسلامي منذ قَرون.
 بهذا النحو، أليسر كذلك؟ ولكن من المستحيل أن تخطئ كلّ الصحف ألـو






 حتى تستطيع تحمّل هـنا المثقاب الذـي ينـنر


 السلطانة وقد التمع في عينيها بصيص من الأمل. وباد الادرته : الاني ـ حمدآ لهّ الذي أتى بك إلينا يا آغا!




 عليها أن تتصرّف مثلما كانت تفعل في الماضي رغم اضطرابها. وراح الخصي يحكي وقد ترقرقت عيناه بالدموع:

ـ نادى عليّ سيّدي ليلة سفره، وأطلعني على سرّه الكبير وأمرني بتجههيز بـعض الـحقائب. تـجاسرت عـلى النظر إليه فبـدت لي عـيـنـاه
 سبع بدلات، كما طلب منّي، والبذلة الرسمية الفخمة التي لبسها يوم


 يكني من المال لإعالة أسرتي. لكن عدني وعد شرف بألا تخبر بهذا أحداً، لأنّ الشعب يقيس شرفنا بمقدار ما نملك من مال").

فقالت سلمى في نفسها: ا(ما أغرب هذا الكاملام! فأنيدجيم لا تفتأ تقول إنّ الشرف لا علاقة له بالغنى". تر كها كالم السلطان حائرة: ماذاذا لو كان على حقّ؟ وتذگّرت نظرة الضابط الروسي الكسيرة وابنته الصغيرة
 وشُعرت بقشُعريرة تسري في جسدها : أهذا ما ينتظرهما؟ واسترسل الخصيّ :
ـ أتذكرين يا أفندم تلك المححبرة الذهبية وحامل السـجائر المطـــم بالياقوت، اللذين اعتاد الباديشاه على استعمالْهما؟؟ أمر ياور باشا ليا ليلة
 استغراب زكي بك والعقيد ريشارد ماكسويل اللذين كانا حاضرين النا


 فالممتلكات الموجودة في القصر هي ملك للدولة!!")، ثّمّ التفت إلى زكي
 أتريد أن تلطّخ شرف الأسرة العثمانية؟ اعلم أنَّ عائلتنا لم يوجد فيها لصّ

أبدأ. اغرب عن وجهي!!")، ويوم سفره لـم يكن معه سوى ... لـم جنيه إسترليني نقدآ(1).

> ـ هنينما همم كذلك، إذا وأنا بصوت يقول:

والتفت جميع الحاضرين. لا


 خَمرهنّ على وجوههنَّ




 من أنقذتها من حيرتها.
ـ هل تذكرينه يا أنيدجيم، إنّه جرذ السقيفة!
استغرقت المر اهقة بعض الوقت قبل أن تتعرّف على النَ النخص القوي
 كن خضرة عينيه الغامقة، وأهدابه السوداء الطويلة التي بدت لها حينئذ كأهداب فتاة. وراح الأمير فؤاد يعتذر مرتبكاً :

 صاحب الجلالة حرصت على أن يُطلعك عليها بنفسه.
(1) مذكرات نســم آغا.

فردّت السلطانة وهي تبتسم ممّا لاح على وجه الأمير من استغراب : ـ أنت محقّ يا ابن أخي. فأنا والعقيد نتعارف منذ القديم.
 الاجتماعية الصارمة، تلك الأعراف التي كانت تعتبر الإذعان لها الالالها


 تقديم الشراب لمن جاءوا لتوديعها.
وإذا كانت الأميرة الصغيرة تجلد عرف الضيافة المقدّس هذا مزعجاً،

 ضرورية لامتصاص الصدمات)، ذلك أنَّ ما تريده الصبية من الحياة ليس
 ولاح الضيق على الضابط وهو يقول :
ـ رغم أنتني ضابط بالجيش الوطني ـ وتنحنح ـ ولا أنكر المعر كة التي

 كمال، ولكن كان علينا أن نختار بين البلد والأسرة الحاكمة. وهنا وهو اختيار



 عليه وهو يتحذّث. وختّم على مـخدع السلطانـ
 رأسها فجأة، وقالت:

ـ لا أحسبك جئت لتحذّثني عن مشاعرك أيها العقيد.

 بل ممشّل للنظام الجديد. ألا يكون غضبها موجّهاً لصفته هذه لا لشُخصه؟
 انحنى وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة حزينة، وقالل:
 أخططأت، وأنْ هناك أشياء لا يمكن الجمع بينها للأسف.

 الاعتذار! واكتفت بأن قالت :

- إنتي أصغي إليك.

ورغم أنّها حاولت أن تُشبع هنـه الجمـلة بشيء من اللطف، فإنّهـا
بدت كأمر ملكي.
وتدخّل الأمير فؤاد بنبرة ديبلوماسية، وقال للعقيد:
 تعلّب العقيد على رغبته في الانصر اف، وسوّى جلسته على على المقعد. ـ شـاءت الصـدفة أن يكون الملحق البحري للسلطان صديق طفولتي.

 وتعالى التهامس بين الحاضرين : ألا يهز أ بنا هذا الرجل الـو تجاهل ذلك واسترسل يقول: ـ منذ أن رفض جلالته التنازل عن العرش والحكومة الكمالية تحاول بشتّى الوسائل أن ترهبه. أذاعوا إثاعة تزعم أنَّ الحشود تسعى لقتى لـتله، بل

إنّهم أمروا حاكم الأستانة، رفعت بك، بتنظيم مظاهرات معادية في
 أنهكته أربـع سنوات من الاحتـلال والتهـديدات والضا صورها... ونجححوا في مسعاهـمـ. تصوّروا أيّ غنيمة غنـمها الكـا الكماليون

 السلطان نفسه في أعين الشُعب فحسبـ، بل جل جلب الخزي أيضاً لككلَ أفراد الحائلة، وهو ما يفضّ نهائياً مسألة السلطنة، من دون أن يضطر الكماليون إلى تلطيخ أيديهم ${ }^{(1)}$
فتدخْلت السلطانة، وقد تألقَت عيناها، قائلة : ـ ما كان على الباديشاه أن يهرب مهما كانت الضغوط. فأضاف الجنرال الأمير : ــ لقد وصمنا جميعاً بالعار.
(1) يحكي اللورد كبنروس، أحد أبرز كتاب سبرة كمال، في كتابه "أتاتور ركه أنّ الملحق



 العالي، على بعد أربع كيلومترات من هنالكُ . (ولم يستغرق هذا هنا كله أكتر من نصف


 التي ركبها السلطان لم تبحر إلا عند الــاعة الثامنة وخمس وأربعين دين دقيقة.
 مع الإنجليز. فبين إخبار الحاكم وانطلاق ملايا مضت ساءتان وربع الــاءة من دون أن يبحث أحد عن السلطان.

وكانت المفارقة هي أنَ أفراد أسرة الباديشاه هـم من راحوا يدينونه بينما مضى الضابط الكمالي يدافع عنه.

واسترسل يقول:
ــ لعلّ السلطان قصد بفراره تجنيب البلد حربآ أهليّة. فقد حذّره رفعت

 يساعده على العودة في يوم من الأيّام
 ويرضى بلقب خليفة صوري.
فافترّ ثغر خديجة سلطان عن ابتسامة توحي بالارتياب، وقالت :
 فأمراؤنا ليسوا كلَّهم أبطالاً!


 الرسول المقدّسة، وبمحضر وفد قادم من أنقرة.

## IV

كانت النار قد خبت منذ ملّة طويلة في المجمرة الفضيّة، ولن يوقدها





 بمحاباتهم والتوذد إليهم.
جلست سلمى بلا حراك وهي متدثّرَ بقفطانها المبطّن بالفرو ، على الـى بساط غرفتها الحريري، ونشُرت بعناية شراشنـهـا ورا الثـلاثة : الوردي والأخضر والفيروزي، وراحت تتأمنلها طويلا": الآن وقد قرّرت التصدّق بها، لم تعد ناقمة عليها، بل صارت تستملِحِها... وتجدها الانـا جميلة!
 سيكيربولي، صديقتها المفضّلة منذ أن غادرت جلّْنار ، التترية المتقلْبة، ، قصر أورتاكوي إلى قصر يلدز.

 إلا في اليوم الموالي... ولـم تجد الصديقتانـان الوقت حتّى للوداع سألت المراهقة بحنق النسلطانة والقلفاوات، ألجبنها بنفس الجواب:

جلّنار حالفها الحظّ بأن أثارت انتباه القادين، فعبّرت عن رغبتها في ضمّها إلى القلفاوات التابعات لها، ووعدت بأن تجا لـنـا لها زوجاً مناسباً.
 استوت امرأة، فماذا بوسع الإنسان أن يتمنَى لها أفضل من هذا هـا

فردّدت سلمى بنبرة سـاخرة:

نتمنّاه!
وبحركة مهيبة أشهرت المقصت الذهبي.
فهمست سيكيربولي مرعوبة :
ـ ما لزوم هذا؟
على أن تردّد صـيقتهها سيكـيربولي زادها إصـراراً، فأحنـت علمى

 هكذا لن تجرُؤوا على حبسي!"!.
تشُجْت سيكيربولي واقتربت من سـلمى لكي تساعدهـا. وراحت المراهقـان تقطعان ذلك الثوب الثمين إرباً صـامتتين وواعيتينين بأنهـهما

 وقالت سلمى :

 استغرقتا في الضححك وهما تستمتعان بكون ما يقومان به لا سبيل إلى إصلاحه أو التراجع عنه.
 صوت الحريّة الللاذع!

وتناثرت المِزق الملونة على الأرض عند أقدامِهما كما لو أنها شرائط
عيد...
قالت سلمى :
ـ ينبغي الآن أن نجمعها في حزمتين، إحداهمما لخالدة أديب والثانية للطيفة هانم. أظن أنّ هذا سيروقهما!
لطالما شعرت سلمى بتقدير خاص لخالدة أديب، تلك المرأة النحيلة


 حينئذ كما لو أنَّا ولدت في فلـي ذلك اليوم.
 مصطفى كمال. تلك المر أة المفعمة بالنشاط. كانتا تتابعان بشغف كـر كلَ مبادراتها التي تتابعها الصحف النسائية بتفصيل، صحف كانت تجلبها خلسة إلى القصر الآنسة روز.
كانت لطيفة هانم مصمْمة على "اتحرير أخواتها") ، وعلى ألى أن تكون قدوة لهنّ. إنّها أوّل امرأة تحضر اجتماعات مجلس الأمّة الكبير، وتثير
 لقاعة الاجتماع. أيأخذون عليها اهتمامها بالسياسة؟ رذي رنت هازئة بأنّ النساء صار من حقهنّ، بل من واجبهنّ المشاركة في تقرير مصير بلدهنّ. وتغمغم خديجة سلطان التي ضاقت بحذلقة زوجة الغازي(1) :

 الصوامع! لقرون ونسـاء القصر المـتتفيات خلف المشُربيات، يتابعن

[^0]المشُاورات الدائرة في الديوان، ويساهمن في توجيه سياسة الإمبراطورية من خلال النصائح التي تسدينها للسلطان... فكلّ امرأة ذكيّة في الشر الشرق تعرف كيف تنؤثّر في قرارات زوجهـ ولـئ لكنّ حكمتها تثنـيها عن التباهي
 بوجودهنّ إلا حين يظهرن في كلّ مكان، ويجهرن بأصواتهنّ. هذا سلوك لا يأتيه إلا الأطفال والشعوب البدائية.
وتهزّ سلمى رأسها وقد تملّكتها الحـيرة. كيف لا تفهـم أمّهـا هذا
 الأعراف البالية، وتكسنر القضبان، وأن تُدخل شيئاً من الهواء إلى الى عالم


 شابّة، وأريد أن أحيا!
التقطت المراهقة نفساً عميقاَ، وشعرت بنفسها قويّة ومنذورة لمستقبل عظيم، حتى إنْ رعدة سرت في بدنها المّا، أشبه برعدة تعتري حصاناً أصيلاً عند الفجر أمام مروج تمتدّ أمامه على مدى البصر ... وسألت سيكيربولي : ـ ماذا سنكتب يا ترى؟
وأعاد صوتها سلمى إلى الواقع. أجل، ماذا ستكتبان لبطلتـيهـما؟؟

 الحرملك بينما الحياة تغلي من حولهما. هما تتوقان للخروج والمشاركة في الكفاح، وإلا... وإلا فستموتان!

فردّدت سيكيربولي :
ـ نموت؟

فحدجتها سلمى بنظرة قاسية وهتفت:
ـ بالتأكيد!
ما عرفته خلال الأشهر الأخيرة من أحاديث التاجرات اللواتي ظللن

 تعيش ثورة، وهي محجبرة على البقاء جالسة تطرز!
لمّا عبّرت قبل أيّام عن رغبتها في الالتحاق بإحدى مدارس البنات الجديدة التي أنشأتها جمعية خالدة أديب، رشقتَها السلطانة بنظر الِّرة حادّة.


 خالدة أديب ولطيفة هانم أمّها لتتحدّثان إليها بهذا الشأن، وبانتظار ذلك عليها أن تستعذّ.

قرأت هي وسيكيربولي مرّات ومرّات سيرة هؤ لاء النسوة الجّرّيّرئات
 حياة مونيفير صايمة المشهورة باسم (اللجندية صايمة)، ، التي وُشٌّحت نظير شُجاعتها منقطعة النظير، وكذلك مغامرات مقبولة التي التحقت بالثوار في الجبال مباشرة بعد ععد قرانها، ثمَّ الأعمال العظيمة التي قامت بتا بها رحميّة التي لقيت حتفها وهي تقود كتيبة من الفرقة التاسعة خلا لال هـي

مظفّر على قيادة القوات الفرنسية.
لقد أصبحت تبدو لهما صورة المرأة التي تعيش في الحريم ضعيمة

 يؤكّد مصطفى كمالل، أن تنتصر في الحرب. قالت لطيفة هانم: : (انتهت الحرب، لكن الكفاح مستمرّ". ومن ثمّة

كان كلّ يوم يأتي بنصيبه من التتجديد، تتابعه سـلمى بـحمـاس كبير. فمعركتهما هذه أهمّ من المعركة ضدّ الغزاة اليونانيين.

 الزوجة أن تجلس بجانب زو جـها في المطاعم والمسارح. ومع ذلك، فعلد قليل من العائلات تجانـون
 وادّعائهم بأنَّ كلَ هذا مخالف لأحكام الإسلام.
لكن الفضيحة الكبرى كانت لمّا صدر مرسوم يعلن عن أنّ الدروس في جامعة الأستانة ستصير مختلطة ، يحضر ها الـنـ الذكور والإناث. ذلك الك أنّ قاعات الدرس كانت حتئذ مفصولة بستائر سميكة ، تصون عفاف الفتيات القليلات اللواتي كنّ يتابعن دراستهنّ العليا. ووجدت العائلات الماتِ المسلمة
 عليهنْ بالعنوسة. لأنّ حتّى الشباب الآشدّ تحرّراً، أولئك الذين يدافـعون

 فتيات تقليديات لا يمكن أن يتبجّح رجل بأنّه رأى وجوهـهنّ. بدا ضوء الشمس شاحباً في الأفق. كانت الساعة تشير إلى الخامسة.

 تتعتّم، فلابسَ القرارات الرائقة التي اتخذتها بعد ظهر ذلك اليوم الشك

والارتياب...
ـ ماذا جرى يا دجيجيم؟ تبدين مغمومة؟

- بابا!

قامـت بقفزة واحلدة متناسية كلّ قواعد البروتو كول، وارتمـت في

حضن أبيها. لم تره منذ أسبوع. ذلك أنّ زيارات الداماد إلى الحرملك


 يُسمْح لها بأن تتجاوز عتبة الباب الضّيمة الفاصلة بين عالم النساء وبقيّة

العالم.
ورغم أنتها ثارت وطلبت لقاء أبيها، واجهها الخصيان والقـلفاو بالرفض، وقالوا معترضين : "هذا لا يصتّ يا أميرة، فأنت لـم تعودي طفلة!".

لم تعد طفلة؟ ما معنى هذا؟ هل يقصدون أنّها أصبحت أكبر من أن


 كلّ شيء، بما في ذلك سخريته اللاذعة التي تغيظها. لكنّها ترى فيها
 عظمته. هي بحاجة إلى حضوره: فمجرّد النظر إليه يشعرها بالسعادة.

شعرت بدفق من الثقة، فتناولت يده وقالت :
ـ أرجوك يا بابا، ألا يمكن أن تطلب من أن أنيدجيم...
تصلّبت يده، وعيناه اللتان كانتا ضاحكتين قبل قليل غشاهمـا
التجهُمه، وقال بنبرة فاترة:
ـ اعلمي يا آنسة أننّي لست مرسولك!
شعرت كما لو أنّ كتلة من الحجر جثمت على صـلى صدرها. شدّت كتفيها وطأطأت رأسها وقد انقطعت أنفاسها. لماذا كلّ هذه الصـلابة؟ ماذا تُراهـا قالتت؟ وفهـمـت فجأة: يا لهـا من بليدة! فهـي تعرف جيّداً أنّ والديهـا متقاطعان منذ بضعة أسابيع، وأنّهما لا يتواصلان إلا عبر زينيل! بل بل إنّها

غضبت من قلفاوتين علّقتا على هذا الوضع بصوت مرتفع... والآن هي

 واستأنف الصوت بلطف:
ـ أمّا إذا كان لديك ما تقولينه لأبيك، فهو مستعلّ للإصغاء إليك.






 تعرف سبب ذلك، كلّ ما تعرفه هو أنتها لا تريد أن تختار بين هـاتين الابتسامتين.
وجاهدت لترفع رأسها. حذّقت في الوجه المستطيل الشُاحب، ذين الشفتين الدقيقَين، والتغضنات الكتيرة التير التي تشكّل ما يشبه النجمتين عند


لنغسها.
أخرج سيغاراً، وغمزه ها غمزة متواطئة :
ـ هيّا يا دجيجيم، حَّتيني عمَا يعذّبكِ.
ـ أريد أن أذهب إلى المدرسة يا بابا !

الأميرات؟
فقالت سلمى بإصرار من دون أن تُلمّح إلى السلطانة : ـ ولـكن يـا بـابـا كلَّ الـنـاس يـذهبون إلى الـمـدرسـ. بـل إنَ صوريـا

واغوغلو التحقت بكليّة الحقوق. كلَّ الجرائد نشرت صورتها، وكمال باشا هنأها! قال (إلنّ مستقبل تركيا يتوقِف على تحرّر نسائها، وبلنٍ نصف سكانه حبيس البيت، هو بلد مشلول نصغه!".. مضى خيري بك يداعب شنبه بحركة مألوفة.
 لـم تعترض سلمى على الشُتيمة التي زُمي بها بطلهـا، ولكن الـا لا بأس . فالمهـمّ هو أن يوافق والدها. ـ هل يمكنتي أن أذهب؟

- إلى أين؟
- إلى المدرسة يا بابا!

هزّ خيري بك كتفيه وقال :
 تكون الأم سلطانة؟ لا تُلحّي، فأنا لا أستطيع شُيئاً في هذا الأمر.

فرذّت سلمى وقد امتقع لونها من الأسى':


 أريد الخروج!
ورانت على وجه الداماد مسحة حزن، وقال وهو يتنهّد:
 وأخشى من أن تندمي على ذلك.




حتّى السؤال عن مصيرهمـا، وطلبـت من الخياطات إعداد شُراشف جديدة، سوداء اللون.
واستمرّت الحياة في قصر أورتاكوي كما كانـت انـت في السابق، لكـن

 يعانوا من ذلك، لأنّ الأقارب والأصدقاء الذين فقدوا جراياتـاتهم صاروا

 الفقراء الجدد على أن يكون من الأغنياء حديثي النعمة!"..







وهم كثر.
 تركيا بأكملها. فقد أرهقت عشر سنوات من الحرب واو والاحتلال الناس،

 ثمانين قرشاً للأوقية. وبسبب هذا الغالاء، لم تعد تتناوله إلا قلّة قليلة من المحظوظين. وأخذ الناس يموتون من الجوع والبرد بالمئات.
 الحكومة الجديدة. فكلّ السلطات التي كانت موجودة في الأستانة سـابقاً، انتقلت الآن إلى تلك القرية الكبيرة الواقعة في وسط الأناضول، التي

ينوي مصطفى كمـال أن يجعل منها عاصمته. ومقصوده من ذلك إدارة ظهره للماضي، وبناء بلد عصري على غرار الأهمـ الأوروبيـة الكبرى، مقتدياً بفرنسا، الجمهورية اللائكية التي ظلّت تؤثر في الإنتجلنسيا التركية منذ ما يقارب القرن.

ولكـن نقُطة الضـعف في النـمـوذج الــرنسي هو أنّه الجمهوري


 عليهم إلفاء السلطنة بينما كان الرأي العام ينتظر ملكيّة دستوريّة وحكومة برئاسة مصطفى كمال.

والواقع أنْ جمـيع أعضاء مجلس الأمّة الكبير، بمـن فيهـم الرفاق

 شُرعيّة، لا يعبأون كثيراً بأن يضعوا على رأسها رجلا جرّبّبوا، بل عانوا، من عنفه وحرصه.
 منطقة طرابزون، وأحد أبرز قادة المعارضة البرلمانية، إذ كان كان كثيراً مـا

 "عثمان الأعرج"، ، رئيس حرس الغازي النُخصي. على أنّ رجال الدرك سارعوا إلى قتله قبل أن يحاكم ويكشف عن حيثّات هذه الجريمة.
 صراحة بتصفيّة خصم منافس. وقد اعتبر النواب المرعوبين هذا الحادث بمثابة رسالة تحذير.

ولْمَا لـمس كـمـال أنَ الـمـعـارضـة بـدأت تتقوّى حتّى داخـل فريقـه

البرلماني، بدأ يعمل من أجل إنشاء قاعدة شُعبيّة صلبة. وبما أنّ اللجان التي أنتئتت سنة 1919 في مختلف مناطق البلاد للكفاح الوطني تابعة


 لممثّلي اللجان: : احذار، ، فالبلد مليء بالخونة! والحكـم ينبغي ألن يؤول إليكم أنتم أعضاء حزب الشعب!").
 (الديكتاتورية الجديدة) بالتنبؤ بعودة السلطنة قريباً. وحينما رجع مصطنى
 للشنق. وهكذا منع الجهر بالنقد، بل حا باول إلغاء الحصـانة البرلمانـيانية بعد أن ضاق ذرعاً بالنو اب الذين نعتهم بالر جعيين والأغبياء. على أنته أخفقق في هذه
 ولمّا شـعر رئيس الوزراء رؤوف باشا، وهو ألحا وأحد أقدم أصدقائه ، بأنّ



 بدأ ينشر فروعه في كل" البلاد، لا سيما بعد توقيع معاهدة السلام.

 والوزراء المفوّضين الغربيين، بنجاح باهر : فقدت تركيا إمبراطوريتها، لكنتها صـارت أمة مستقلّة، والشعبـ يعرف أنّه مدين بهـذا الاستقـلال لمصطفى كمال في المقام الأوّل.
(1) لكّا طلبت الحكومة من أفراد الـُعب أن يتخذوا أسماء عائلية، تسمى بعصمت إينونو.

ستظلّ ذكرى جلاء قوّات الاحتلال راسخة في حافظة سلمى. فقد

 المششرفة على الميدان المحاذي للبوسفور. كانت أشَّة الشُمس تلاعب النافورات المرمرية، والجماهير محتشدة على الضفتين. وفي العاشرة والنصف، قامت فرقة من المشاة الأتراك، ، تسبقها جوقة موسيقية تابعة للبحرية، بأخذ مكانها في الميدان، رافعة عاليأ علمأ أحمر يتوسّطه هلال أبيض ونجمة. وما هي إلِي إلا دقائق حتى تقدّم أفراد الكتيبة

 الجانب الآخر وقف أعضاء السلك الديبلوماسي، بزيّهم الرسمي.

وفي الحادية عشرة والنصف ظهر المفوّضون السامون : الجنرال بولي والجنرال هارينغتون والماركيز دو غاروني، شاحبين في بزّاتهم العسكرية
 في إخفاء توتره.
 فالفرنسي والإيطالي. ثّمّ صدح النشيد الوطني التركي أخيراً بينما أخذ
 لتحيّته، ثمّ غادروا الميدان الأبيض على نحو مهيب ليعتلوا مراكبهم. ومضت كلَ فرقة تعزف نشيدها الوطني، وبدأت السفن الحربية تبتعد الواحدة تلو الأخرى عن الأراضي التركية التي جاءتـها غازية التو قبل خمس
 الأفق، وصارت تبدو كنقط صغيرة رمادية على مياه البوسفور الزرقاء... وفي فتحة إحدى نوافذ قصر طولمة باغجة، تناولت مراهقةَ يد أمتها، وتبادلتا الابتسامة وقد بلتّت وجهيهما الدموع.

وبينما كانت سلمى في سريرهـا بعد ذلك بأيام، سمعت طلقات مدفعيّة أيقظتها مذعورة. هذا ما كانت تخشاه: تظاهر وا بالمغانـادرة، وها

 في ضوء الصباح الشفاف. ومع ذلك تواصلت الطـلت الطلقات على نـحو منتظم وعنيف. وشعرت بصدرها يضيق من الحنتق. فلتسارع إلى ارتداء قفطانها إلـا وما هي إلا لحظة حتّى كانت في غرفة السلطانة. ـ كلا يا دجيجيمّ، ليس الإنجليز ولا الفرنسيون ولا الإيطاليون من يطلقون هذه الطلقات! والحمدل له أنهم ليسوا كذلك اليونانيـن ! إنّها الجمهورية!

فهتفت سلمى باستغراب وقد ساورها الندم توّا على أنّها لم تكن تـابّع دروس الآنسة روز بما يلزم من انتباه : ـ الجمهورية؟ على غرار فرنسا؟

وارتسم الارتياب على وجه السلطانة وهي تقول : ـ بالنسبة لكثير من مواطنينا الأتراك، الجمهورية هي الحريّة والمساواة والأخوّة... لكنتني أخشنى للأسف ألا يكون شيء الا
 لم يكلّفوا أنفسهـم حتّى إخباره بالأمر، و وكذلك الشأن بألن بالنسبة لما يناهن
 من كمال الذي أجبر النواب على انتخابه رئيساً!

 الأمة!" ـ "ادستور صاغه كمال ومجموعة من اللئام في بضعة أيّام، أهذه
 سلطانُ قط!"، بل إنَ من الصحعف من شبّه مصطفى كمال بالثالوث

المقدّس لدى المسيحيين، فهو الأب والابن والروح المقدّس. جمع فعلا كل" السلطات: فهو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبر ولرئلمان، ورئيس


 من أحد يستطيع معارضة قرارات الغازي، انطلاقاً من تلك اللحظظة.






 ذلك نزوة إعلان أنقرة عاصمة بدلاً من موئل الأرستقراطية، الأستان كانة


 بناء على نبوءة أبولون ثالاثة عشُر قرنأ قبل الهـجرة، مدرا مدينة واقعة بين

 لذلك كان يفضّل عليها الأجوبة. وهكذا فقدت الألـو الأستانة في الثالث عشر
 قرون باعتبارها واحداً من أهمّ المراكز فـر في العالم.

 هيمنت فيه النزعة الكمالية الظافرة، وقبل عملا جديداً في أنقرة. ولم تعد

سلمى ترى أحمد منذ شُهور، أيّي منذ اليوم الذي أكملت فيه الثانية عشرة من عمرها. لكنّهما كانا يتبادلان رسائل طويلة، انتهى الأمر بزينيل أن قبل
 لمّا جاءته طالبة أن يهيّئ لها لقاء مع المراهقَ، قطّب حاجبيه وقال : ـ أنت تعلمين أنتك تاج على رأسي، لكننّي لا أستطيع أن ألبّي لك

هذا الطلب!
ـ أنت الوحيد من يستطيع مساعدتي يا آغا! سيرحل، ولا بذّ من أن
أراه لآخر مرّة!

ولم يـجد الخصي أمام إغراقها في البكاء بذّاً من القبول. فبمعدار ما
 بالسعادة... ما أشبه بسمتها ببسمة السلطانة.

وجرى الوداع بين المراهعَين في جناح العندليب،، إذ وقف زينيل يحرس الباب، ومنحهما ربع ساعة.
كان أحمد في أبهى حلله، وراح ينظر إلى حذائه شاحباً.


 يبدو مرتبكا! أنا جائرة في حتّه... إنّه تعيس... ولكّنني أنا أيضاً تعيسة!
 ربع ساعة طويلة هكنا. كلّمني يا أحمل، كالّمني، وإلا انفجرت..."، _ أحمد!

رفع الفتى رأسه، وبدت عيناه مغرورقتين. ـ أرجوك يا أحمد، لا تبك. لن أسمح لك بالبكاء! فأنا من ينبغي أن

ــ لأنكَ تتركني!
(اما كان عليَ أن أقول هنا. هو يصمت لأنه حزين... لا يحاول حتّى
 الكبار، لا يتوقَفون عن الحديث عن مبادئهمه، لكنتهم سرعان ما يان ينسونها إذا كان ذلك في صالحههم! ولحسسن حظّي أنْ أنيدجيمـ ليست كنـلك.... وكذلك بابا... بالطبع".
ـ لا تـحزن يا أحمد، ستكتسب أصدقاء كثر في أنقرة... وستنساني...
ـ أنا أنساك يا أميرتي...؟
نظر إليها نظرة فيها من العتاب ما جعله يخجل،


 في نفسها قد تقبل منه ذلك. وبدلاً من أن يفوه بما تنتظره منه، ظلّ جالساً يبكي... لم يعمد حتّى
 لأنها أدركت فجأة... أنهّا لا تحبّه.

وبحركة من يدها نزعت شريط المخْمل الأخضر الذي يشذَ شعرها، ، ومدّته له، فتهلّل وجهه، وبدت عليه فر حة عارمة آذتها، وتهيأ لها كا كما لو








ساعات في إقناع المرأة الشابة بمرافقة زوجها، وسلمى جالسة بجانبها
 موعد عودة غولفيليس إلى بيتها.
ولتبديد كلْ هـذا الحزنن، اقترحت سلمى تنظيمـ حفل على شـلى
 الأعلى من نهر أيوب، رفقة كلّ صديقاتها بالحرملك، ونزهة فلي في الريف المشرف على القرن الذهبي.
حلّت آخر أيّام الخريف. تتراقص أشعة النور من خلال أوراق الشجر النحاسية المحيطة بالطرقات الحـجرية الضيقة، ، والثيران التي صُبِغت
 عربات ذات ألوان زاهية، زيتنتها أكاليل زهور عطرة


 الخوالي. ووحدها سيّدة الحفل جلست
 نظرة تلك الفتاة تعصر قلبها. وتشبّهت لها عيناهاها بعيني أحمدا علـيا عينان تقولان: (الـن نلتقي بعد الآن)"، على الرغـم من أن الشـفتين تهـمسـان (اسنلتقي قريبآ)...
 زيارة المقبرة. وندمت على إلحاحها عليه، وتمنّت لو أنّها احتفظت عـن
 السفن. وعلى الرغم من الأحاديث المازحة والوعود بعودة غورئلفيليس إلى

 كما لو أنها تقول بيقين مؤذ إنهما لن تلتقيا أبداً.

كان الخليفة الجديد عبد المجيد يعيش حياة هادئة في قصر طولمة باغجه. وكان هـذا الرجـل الخـمسيني، لـيّن الـجانبـ، يوزيّع وقتـه بـين
 سياسي، بل نذر نفسه بورع للقيام بمهمّة أمير المؤمنين، مسؤول عن ثلاثمائة وخمسين مليون مسلم، أحسن قيام.




 يهتفون باسمه، فيبدو مزهوّاً بلحيته الطويلة البيّ البيضاء وعينيه البنفسجيتين.




 تركيا الجديد، مئلما كان يزعجه استقباله السفراء والشاء والشخصيات المرانرموقة من الأجانب في قصره، وكذلك بعض الساسة الأتر اك كا بمن فيهم رؤوف

 في الأستانة بتفصيل كبير، مثّلما كانت تتحدّث عن كلّ رلّ صغيرة وكبيرة تتعلّق بالخليفة.

ومن دون أن يشعر، كان عبد المجيد يـجـبر إليه كالمـنـناطيس،
 المتقاعدون، الموظفون المعزولون، رجال القصر السابقون، ولا سيما رجال الدين!

والواقع أنْ مصطفى كمال منذ انتصاره لـم يعد يولي التديّن أهمية خاصة. بل إنه أثار مؤخّرا آموجة سخط عارمة بين المسلمين حين ورين طرد


 عليه سلطانْ قبله، لأنْ تصوير بني آدم مبحرّم شرعاً في الإسلام، ويعـّ

ضربآ من الوثنيّة.
 والشيوخ يـخطبون في المسـاجد والسـاحات ضلذ (احكومة الوثنيين"). وأخذت المنشورات والكاريكاتيرات توزّع في هذه الأماكن التي ساندت

 بغيرتها، وعاد إلى عاداته قبل الزواجه. صار يقضي لياليه في معاقرة الخمر

والقمار ومعاشرة العاهرات.



 اليوم الموالي مرمية في حفرة بعد أن أطلقت على نفسها رصاصة من مسدّس.
لـم يكن الفوضويون ورجال الدين وحدهـم من صاروا يتطلّعون إلى


 الدخول في صراعات مع وزرائه المحتملين. وشعر مصطفى كمال بالخطر. فهو لـم يـجرؤ حتئذ على مواجههة

الشعب وإلغاء الخلافة التي كان يعتبرها في قرارة نفسه "ورماً قرسطوياً")، لكنه كان يعلم بأنّ المجال لن يخلو له إلا إذا قضى عليها.



 شيء عاد يبرّر وجودهها)!.
وبذلك احتّدت المواجهة بين الجانبين. وانطلقت الصححافة الرسمية من



 الإسلامي. أمّا بالنسبة لأوروبا، فستصير دولة صغيرة لا قيمة لها").
 وكانت عبارة عن رسالة كتبها آغا خان، ونشرتها ثلاث جرائد بالأستانة.
 وطالب بأن (ايُوؤأ مكانة تضمن له احترام كلَ الشُعوب الإسلامية وثقتهاها).

 الأجنبية التي تسعى لتقسيم الشعب التركي. واعتُقل مديرو الصحف التُ الذين


 الذي جازف بالدفاع عن الحليفة، بالشنق إن هو عاد إلى ذلك ثـلـي ثانية.
 للمرء أنَّ الوضع ينذر بانقلاب وشيك.

أمّا عبد المجيد، فلزم الصمت في قصره، منتظراً مرور العاصفة.



 أجر سكرتير ولا مستشار. ونُصِح أصدقاؤه الأوفياء الذين اختارو الْاروا البقاء

 الكبرى في إزمير. وعاد الأمل إلى نفوس المقرّبين من الخليفة، لكنّ
 العسكريين. وانتهى به المطاف بألن أقنعهم بعد أيّام عدة من المّا المشاوراورات بضرورة القضاء على نفوذ العائلة العثمانية الديني.
وبما أنّه كسب دعم الجيش، بإمكانه أن يضر بـ إني إذن. ومـجلس الأمة؟؟ هو موقن بأنّه يمسك بزمامه. سينتفض كثير من النواب كالعـن العادة، لكنّهم


 البرلمان، والإبعاد من تركيا... وبما أنّه كان يعرفـ،


 النظام القديمّ، وطالبوا بإلغاء الـخلافة. وبعد أسبوع من الااحتحجاجات
 آذار إلى الخضوع: صوّت برفع اليد على طرد، ليس الخليفة عبد المجيد فحسب، بل جميع أمراء وأميرات العائلة العثمانية. ـ علينا جميعاً أن نرحل في غضون ثلاثة أيام!

بلغ السـخط بالجنرال عثمان فؤاد مبلغه حتّى إنّه لم يعد قادرآ على
 التاسعة. فقد بلغه أنّ الخليفة وزوجتيه وأبناءه أُجبروا على ركوب قط سريع - الشُرق باتجاه سويسرا.
 في جوف الليل، زاره الحاكم وقائد الشرطة بعد أن أمرا بتطويق القي القصر مخافة أن يهرب! حافظ الخليفة على وقاره، وكلّ ما طا طلب هو الِ أن أن يمهلوه

 وعشرين ساعة. كان يلزم أن يغادر الأمير في أقرب وقت. بالكاد الكاد تركا له الوقت لجمع أغراضه...
وفي الخامسة صباحاً جُمع كلّ من يعملون في القصر في البهو الكبير
 قظّ، ولن أسـيئ لهـا أبـدأ. بـالـكـس، سـأدعو الس مـا حيـيـت من أجـل

رفعتها"1.
إثر ذلك دفعـه قـائد الـشرطة إلى عـربـة. ولـم يـقودوه إلى مـحطة سيركيدجي الرئيسة، بل إلى مححطة صغيرة، تبعد بـخمسة وعشرين كيلومترآ عن المدينة، وذلك تجنَّباً للمظاهرات








أمّا الجنرال، فراح يـدور في البهو المزيّن بأزهـار النرجس كأسـد متأهب للانقضاض.

ـ لـقـد جُرِّدنا مـن جـنسّيتـنا، وطردنـا مـن بـلدنا إلى الأبـد. صـودرت


 كالمجر مين ! لا سيّما من رووا منّا تراب تركيا بدما بـائهم!
 المعارك بينما راحت شفتاه ترتعشان. وتهيّأ لسلمى أنه على وشك ألى أن
 وكم سيطول؟.... قال الخال فؤاد "إلى الأبد")..

وهتفت من دون أن تشعر : ـ ما معنى "(إلى الأبد"؟ وحدجتها أمّها بنظرة... ما أشدّ شحوبها...

ـ أنيدجيم!
وارتمت سلمى عند قدمي السلطانة.
ـ هـذا غير صـحيح، فقولي لي غـير صـحيح! !... بـمـاذا يؤاخذونـنـا
علينا؟... أرجوك يا أنيدجيم ويا خال فؤاد، أجيباني! ماذا جرى؟
ـ ما جرى هو أنّ مصطفى كمال...
وانتصبت سلمى وقد سكنت قليلاً.
ـ الباشا؟ لـم نتخسر شيئاً بعد! ينبغي أن نلتقي به ونشرح له بأنتّهم خدعوه، وأننا لم نقم بشيء ضدّه أبداً! تذكّري يا أنيدجيمّا ألم تقولي إنّه
 مساء... والضابط الذي أخفيناه... ينبغي أن نسافر إلى أنقرة، ونحكي كلِّلِ

شيء للباشا. أنا متيقِنة من أنّه سيتفهّم! لماذا تشيح عنها أمّها بوجهها؟ ولماذا يهزّ الخال فؤاد كتفيه؟ لا أحد يصغي لكلامها.
وقال الجنرال الأمير قبل أن ينحني ويغادر البهو مسرعاً : ـ تذكري يا سلطانة أنهم لم يمهلونا سوى ثلائة أيّام.
 والخزي والتفاني والوفاء غير المنتظر والخيانة.


 الضسجيج وهذا الاضطراب، ومن عويل القلفاوات، لا سيما الآنسة روز التي كانت تتبعها باكية لمواساتها. وفي هذا الهرج
 الضوضاء وهذا الصراخ منه قبل الأوان.





 بحيث لا تسع ملابسه ولعبه، تركت له نصف حقيبتها.
ومع ذلك طفت بعض الصور كجزر صغيرة ملوّنة على ذلك الضباب المحيط بها : الخياطات عاكفات على فساتين أمّها يخفين في حواشيها

 تختفي في أحد الجيوب... ثّمّ زينيل، زينيل الطيّب الواقف فوق أحـد

الصناديق، يصرخ في الجميع وهو يحرّك يده كرئيس فرقة موسيقية... ووسط هذه الجلبة تمرَ السلطانة من جديد باسمة، تهزئئ وتواسي. ـ لا تـجزعوا يا أبنائي، لن يتعـّى غيابنا بضعة أشـهر، وسـيـدعونا الشعب للعودة... الشعب صامت في الوقت الراهن، والحكومة فعلت ما
 أوكِل لها إصدار أحكام بالإعدام، ووسّعت (قانون الخيانة) لينطبق على كلّ من يخوض في موضوع طرد الخليفة والأمراء. وخلال ثلائة أيّام توالت زيارات الصديقات لقصر أورتاكوي، على

 بلدها من قبل، وقلِلات من بين "القديمات" من واتتهنّ فرصة الخرّن الخروج من قصورهنَ.

دار الحديث في البداية عن فرنسا، وبالضبط عن مدينة نيس التي تشبه الأستانة في لطف جوّها، وحيث السماء، فيما يبدو ، دائمة الزرقة،
 في النهاية بيروت، "لأنّها قريبة، وتمكن العودة منها بسرعة!". وتساءلت سلمى عن رأي أبيها في ذلك. فهي لـم تره منذ أن علمت بخبر التر حيل. لعلّ المسكين منهممك في فرز كتبه، وترتيب أور أوراقه... وشعرت برغبة جامحة في التحدذّ إليه. لـم تـعل تطيق هؤ لاء النسوة اللواتي لا يتوقَفن عن تقبيل يدها بعيون دامعة.

 الصالون، وفي الغرفة رأت الأدراج مفتوحة... وفارغة. وانطلقت كالسهم عائدة إلى جناح أمّها، شاقَة طريقها بين القلفاوات، وما إن رأتها حتّى بادرتها :

ـ أين بابا يا أنيدجيم؟ أين باب؟؟
مسحت السلطانة على شعرها بلطف غير معهود. ـ تشَجّعي يا سلمى. الدامادات تركوا لهم الاختيار... أبوكُ لن يرافقنا.
 وبطنها إلى أن بلغ أطر اف أصابعها... "لن.... ير افقنا...".. لـم تفهم.... شـعرت بجسدها ينشدُ إلى الأرض بينما راح رأسها يطفو بخفّة... لم تفهم شيئاً. ذهب من دون أن يودّعها؟

اللساعة تشير إلى الثامنة صباحاً، والضوء شفار الِّف صباح هذه الجمعة، ، السابع من مارس/ آذار \&YY 19 . جلست سلمى ملتصقة بمقعد القطار الذي يقلّهم بعيدآ عن الأستانة. تنظر إلى بلدها الذي يتركها... غابات صنوبر باسقة تتوالى أمام أنظار ها وانها،
 وأمام عينيها كان الرذاذ يتساقط.

## الجزء الثاني

لبنان

تستطيع أن تصفعني ما شاءت، فلن أخفض عينيّ. بإمكانها أن تنتقم
 هذه الفرصة. سيكون ذلك بمثابة اعتراف بأنّها على حقّ... كانت التلميذات في ساحة المدرسة يحثثن الخططو صامتات حول تلك
 سينتهي بالنحيب، وستُرى هذه الوقحة باكية أخيرا! الذلك أنّ الأم أشيله
 ألا تعرف أنْ عليها أن تصرخ قبل أن تشعر بالألم؟ فاللراهبات

 إليها نظرة الضحية لجلادها.

ـ ستنسُخين هذا الدرس مائة مرّة!
ـ كلا.

وبدا الذهول على التلميذات: يا لجرأة هذه التركيّة الصغيرة! شُحُب لون الأمَ أشيله.

ـ يا لك من شيطانة! سنرى ماذا ستقول الأمّ المديرة! استدارت بحركة مهيبة، وتوجّهت إلى مكتب رئيستها. اقتربت مراهفة

سمراء من سلمى بـخجل. إنّها أمل ، سليلة أسرة من اللدروز، أولئك الإقطاعيين الذي سيطروا على جبل لبنان لقرون. وبادرتها بنبرة قلقة : ـ سيطردونك. ماذا سيكون ردّ فعل أمّك؟


ـ
ـ لن ترضى أمتي أن تُشتم عائلتها. فأستاذة التاريخ المزعومة هذه ما هي إلا كذّابة!
أن تنعـت تلميذةٌ راهبةً بالكذبَ، هذا ما لم تسمعه التلميذات قطّ



ولكن الأكيد هو أنّ الأمر سيكون مسلِّيَّا.
كانت الأمّ مارك في مكتبها المكسو بخشب قاتم مستغرقة في التفكير


 السنة المـاضية. كان من بين تلميذات المدرسة تلميذتان مسلمتان، الماء أبواهما إثر درس حول الحروب الصليبية، وأخذاهما من دون أن أن ينطقا بكلمة واحدة.

الـمؤسّسـات التـي تـديرهـا راهبات مثـل الأم مـارك في بـيروت، أين مدارس أخوات بوزانسان، تستقبل الأطفال من مختلف الألـي الأديان. وهي إن إن
 كلام اليسوع مثل بذور ترمى في الريح، ينتهي بها المطاف بأن تنبت في يوم من الأيّام.
سُمعت على الباب ثلاث نقرات خفيفة، ودخلت فتاة ذات شعر

كثيف ينسدل على ياقة دانتيالا بيضاء تزيّن سترة زرقاء فاتحة. خفضت عينيها وإن كان العناد بادياً عليها، وانحنت باحترام كبير. - يمكنك أن ترفعي رأسك يا يا آنسة.

وراحت الأزم ماركُ تنقر على مكتبها بأصابعها العاجية الطويلة.
ـ لعلّك لاحظت أنّني في حيرة يا بنتي. ماذا عساك تا تفعلين لو كنت

لم تتوقع نظرتها المثقلة بالعتاب، ولا جوابها اللاذع الذي لا يعدم
التهذيب.
ــ ليس لي شرف أن أكون مكانك أيتها الأم الرئيسة.
ـ (الأمَ)!

- عفوأ؟

ـ أمتي المبجّلة.
والتمست لهـا الأمَ مارك العذر بعدم تمكَنـها من اللغنة الفرنسية، واسترسلت تقول بنبرة هادئة :
ـ طلبت الأم أشيله طردك. وأكّدت أنّ تصرفك سيؤثر على سلوك الصفت بكامله.
 فبعد أن رفض خيري الذهاب إلى المدرسة لأنّ الأطفال ينادونه (الحممير"
 تشفق من أمها، فضحفت، وقالت بصوت مخنوق :


(1) هم آخر سلاطين الدولة العثمانية، وهم بالترتيب: مراد الخامس وعبد الحميد الثاني ورشـاد ثّ وحيد الدين.

نظرت الأمَ ماركُ من جديد إلى الصليب الذي عُلّق عليه المسِيح، ثُمَ التفتت إلى المراهقة، ونظرت إليها بعينين متألقتين، وقالت :

 نظر. والوحيد الذي يعرف الحقيقة هو ذالك الذي ليست له ور وجه غير موجود في مكان محذّد، بل هو موجود في كلّ مكان. هو الشه.
وشـعرت الأمَ مـارك التـي تنـحـدر مـن عـائلة اشتهـرت بـبـلائها فـيا في الحروب الصليبية، وتضحية أبنائها بأنفسهم في سبيل الحقيقة، بالارتارتباك كما لو أنّها خذلتهم. وتاقت فجأهأة إلى إنهاء هذه الحكاية بسرعة، ولكنّ صوتها تهذّج قليلا بينما كانت تنطق بحكمها :
ــ لـن تحضري درس التاريخ بعد اليوم. ستدرسينه بمفردكّ... أظنّ أنّه من غير اللازم إخبار السلطانة بهذه الواقعة. ـ شـكراً لك أمتي المبجلة!

واندفعت سلمى فقّلت يد الراهبة، ثّمّ رفعتها إلى جبينها مثلما جرت
به العادة في البلاط العثماني.
فهمست الر اهبة باندهاش :
ـ اذهبي بسلام يا بنتي!
فأجابت سلمى على نحو عفوي، تبعاً للعادة الإسلامية :

- وعليك السلام يا أمّي!

وتهـيَأ للأم مـارك كـما لو أنذ ابتسـامة ارتسـمت على وجـه المسيِح المصلوب.

بيروت بالمقارنة مع العاصمة العثمانية مدينة ريفية ساحرة، يعطنها
 وتحيط بها حدائق وارفة الظلال.

في الغرب بحي رأس بيروت، حيث استقرّت السلطانة، يلوح البحر


 المتقلّبة، المشبعة بالأحلام والحنين، على البكاء من شـدّة الرقة.

ثـّمّ إنّ السيدة اللبنانية التي أجّرتهم البيت قالـت إنّها "امولعة بتركيا والأتراك! "، شأنها في ذلك شأن كلّ سكان الحيّ.
راحت تشيد بالمنزل الصغير المزيّن بأشجار التين والنباتات من دون
 كبيرة من العفن، ولا حتّى إلى مصاريع النو افذ التي ينفذ منها الريح.

ومضت تشرح:

- في هذا الحي تعيش الأسر السنّيَة التي كان أفر ادها سادة بيروت منذ
 تسكن عائلة الغندور التي كانت تملك شركة التبغ، وعلئلئلئلة البلطجي التي
 وهي عائلات بالغة الثراء! وهم يتقنون التركية إتقانهم العربية، بل هـم يتباهون أحياناً بأنْ دماء تركية تجري في عروقهم، عبْر جلّة شركسية أو أستانيّة.

وأضافت بأنّ هذه العائلات السنيّة الراقيّة تقيم علاقات جيّدة مع
 تقريباً للعب الورق، بحيث يلعب الر جال البوكر، والنساء الـون الكنستة"(1)، وبعد العصر يتنزهون على ظهور الخيل في التلال المحيطة، لا سيّما في فصل الربيع، حين تفوح رائحة الزعتر والزعرور.
pinacle (1) هي لعبة تنحدر من لعبة الكنستة.

وتهزّ السلطانة رأسها تأذباً، وهو ما تفهم منه صاحبة البيت دعوة للاسترسال في الـحديث. فتسارع إلى الإشارة إلى أنَّ أجمـل الـحفلات تقيمها عائلات سرسق وطرّاد وتويني، مالكة المصارف.

ـ تحضر هذه الحفلات كلّ العائلات البيروتية، مسيحية ومسلمة. المقصود بالمسيحيين الذين يتبعون الطقوس اليونانية، لأنّ المارونيين، باستثناء العائلات التي استقرّت في العاصمة منذ أجيال، ما زال مال معظمهم يعيش في الجبل. وهم فلاحون متمسَكون بأرضهم وكنيستهم.

ثمَ أضافت :

- وبخلاف غيرهم من اللبنانيين، لا يعتبر كثير من المارونيين أنفسهم
 المـجيدة التي سيطرت على البحار لقرون عديدة إلى أن قضى عليــيها بطليموس، أحد كبار قادة الإسكندر الأكبر.
 واحدة من العربية إلى حدود القرن السابع عشر، ولم الـم يكونوا يتحتّثون



 البعثات التي استقرّت في لبنان، ويتقنون الفرنسية. وبمنخحـهـم مناصب كتيرة في الإدارة الجديدة، وتسهيلات لإنشاء مؤستسات تجارية ، شجّعهم
 ولاء. وسيشيّد هؤلاء الوافدون الـجدد منازلهـمـ في حيَ الأشرفيّة، لأنَّ الأرض فيها كانت خالية، ومن ثمّة أرخص من غرب بيروت على شالـئ
 حيث ترلك معظمهم عائلته، وحيث يحتفظون ريبـ بيت صغير وقطعة أرض.

هكذا نشأت أحياء بيروت ونمت كجزر ثقافية ودينية لدواع عمَلِّة
 ما كانت تنتقل للاستقرار في حيّ الفنون والمهن الراقي، الواقع في قلبّ




 كانوا يفعلون تحت الإدارة العثمانية.

بيروت، وهي عبارة عن واحة هادئة واقعة بين البحر والجبل، مدينة تحمل الإنسان على حبّ التسليّة والترويح عن النفس. وينيني الاعني المتراف
 بأجواء باريس!
رغم أنْ الطوائف تتعايش في تسامح في هذه المدينة، إلا ألنَّها تعاني

 الامتيازات، وصاروا من الأغنياء محدثي النعمة، لكنّهم يعدمون الأصول

والتهذيب.
وكانت الهوّة بين البيروتيين القدامى والبيروتيين الجدد كبيرة، مع ألنّ




 سلطات الانتداب الفرنسي إلى تقليص امتيازات أغنياء الطائفة السنيّة، ، وإن كانت علاقتها بهم ظلّت مع ذلك عادية، بل طِيّبة أحيانان، بحكم أنّ

اللبنانيين غُرفوا دائماً بلباقتهم ودبلوماسيتّهم. عدا أنهم حين يخلون إلى بعضهـم بعضاً، يتّهمون فرنسا بإلحاق الضرر بثرورات البرات البلاد، لاسيما عندما عوّضت الليرة الذهبية بليرة ورقيّة تابعة للفرنك الفرنسي. كما أنّهم مستاءون من قصر المناصب العليا في السيـاسة والقضاء والجيش علئلى على المسيحيين. بالمقابل عمدت إلى منح امتيازات إلى أبناء الطبقة البر جوازية المتوسّطة السنيّة التي ما كانت لتطمع في عهد العثمانيين في تقلّد وظائف مهمة، وهو ما مخنها من كسب ولائهمر.
 المتغيّر المحكوم بالسادة الجلد و"الأصدقاء")، بمعيّة ابنتها وابنها وزينيل وقلفاوتين.
وقد أثارت كثيرآ من الفضول والتعاطف. مهما يكن، فمراد الخامس لم يقمع أحداً، لا لنشيء إلا لأنّ المسكين لم يحكم غير ثلاثة أنشهر...

 ها هي تعيشُ الآن في المنفى! كل هذا هـا جعل نساء الطبقة الراقية يرثين لحالها، ويتسابقن لزيّارتها.

 أو على الأقل" أن يسمعن منها التأوْه والشكوى، وينّ ويرين في عينيها نظرات حزينة تسمح لهنَ بأن يتناولن يدها ويقسمن لها على صداقنى انتظارهنَّ مُنْيَ بالخيبة.
استقبلتهنّ السلطانة في الصالون ذي الستائر الحريريةّ الصفراء الباهتة
 والولاء. وكانت تجيب على أسئلة زائراتها التي كانت فيا فيا البداية وعاية رسميّة،
 بهلدوء ورباطة جأش. ليس لديها ما تحكيه لهنّ. لم يفعل كمال إلا ما قدّر

أنَّه واجبه. أمّا عن إمكانية قِّام ثورة مضـادّة تعيد النظام السابق، فذلك متروك للإزادة الإلهية. والخلافة، من سيتو لاها؟ كادت الْادت تطرح عليهنَ هذا السؤال... فغداة مغادرة عبد المـجيد، أعلنت الصحف الما أنّ أبناء الملك
 تولية فؤاد، ملك مصر. وتردّ السلطانة على هنا بار بالقول : الا صلة لي بهم. لست أعرف أكثر ممّا تعرفون".
وكانت الزائرات يُـدن أدراجهنّ وقد استبَّت بهـنّ الحيرة، يسيطر
 من أدب وكياسة. وكانت بعض نساء الطبقة الراقية يدعونها إلى بيوتهن قائلات: ارأدعوك لشُرب الشاي. أنا مستعلّة لاستقبالك بعد ظهر أيّ يوم تختارينه. أودَ أن أقدّم لك بعض الصديقات؟؟.، فترذّ السلطانة بنبرة آسفة :
 لزيارتي، فسيكون ذلك دوماً مصدر سعادة كبيرة لي.

 بشخخصيتها القوية، خاوية الوفاض، وليس لها لها في نهاية المطاف ما تقول! وهكذا ضاقت بها ذرعاً نساء الطبقات البيروتية الراقية، ورحن يبحثن عن شخصيات أخرى تثير اهتمامهنَ، باستثناء بعض المتحذلقات المنات من الطبقة
 بالحديث عن (اصديقتهنّ السلطانة التي أصابها الزكامني" أو أنّها (اكانت ترتدي بالأمس فستاناً حريرياً أضفى عليها جلالاً ملكيًّا!.

وفي الهدوء الذي عاد ليختّم على البيت من جديد، مضت السلطانة
تضحك في صمت.
 السلطانة. أيدعونني لزيارتهن؟ يا للخَبل ! أيحقَ أن تتنقّل أميرة في سنّي

من بيتها؟ تذكّري يا سلمى هذا الأمر : ليس لأنّنا لم نعد نملك المال
 وتتنهّد سلمى... ما معنى أن تكون أميرة وهي لا تملك مليماً واحدأ؟


المرتوقين".
واكتفت بأن أجابت :
ـ من الصعب أن أنسى ذلك يا أنيدجيم. فتنظر إليها خديجة باندهاش.
ـ هل الأمور في الملرسة ليست على ما يرام؟ ـ كلا يا أنيدجيم، الملرسة في غاية الرو الرعة.



 ساءها القضاء على المدارس والمؤسسـات الدينـينة، وإغلاق الأديرة،
 عن الححجاب، وفرضوا على الرجّى الرجال تركُ الطربوش، رمز الانتماء إلى الإسلام، تحت طائلة الشنق!

## هذا سيدعو الأتراكُ إلى التمرّد لا محالة!

 التغضّن البادي عند زاوية شفتي خديجة ينحفر أكتر فأكثر. لـمّا غادرت
 يُطالب بعودة العائلة الحاكمة. لكن ها ها قد مضت سنـ سنة تقريباً على نفيهم، وهو ما زال يلزم الصمت.
كانت السلطانة تتألّم وهي تقول في نفسها : من المؤكّد أنّ المـحاكم

الاستنائية منتشرة في كلّ مكان، وأنَ المعارضة والصحف مر اقبة بقسوة، ولكنّ الأتراك... عشرة ملايين تركي... أيمككن حقَّآ إخضاعهـم؟
وإذا كانت قد تأثّرت بهجران زوجها وشعرت برت بالمرارة، فإنَّ ما يعذّبها أكثر هي لا مبالاة شعبها.
 كانت تكنّه لها من تبجيل تحوّل في الفترة الأخيرة إلى حنانِ قلِق ، كما لو أنّها صارت تخشى من أن يصيبها مكروه.
لـم تكن تغادر البيت بعد انتهاء الْدروس. إلى أين ستذهـب حتّى لو أرادت الـخروج؟ فهي ليست لها صديقات. كانت تـجلس علـيا على وسادة صغيرة عند قدمي السلطانة، وتقضي ساعات تبتدع قصصاً لعلّها تسلّي
 وحضور القلفاوات المستمرَ في قصر أورتاكوي لم يكن يسمح بمثل هذه الحميمية. وقالت في نفسها على سبيل العزاء إنذ المننى قرّب بينهما على الأققلَ. لكنّها كانت تعلم أنّ ذلك غير صحيح، وأنَ السلطانة ما ما من مرّة بدت لها أبعد ممّا هي الآن.
وعادت سلمى ذات يوم إلى البيت ساعة قبل موعدها بعدما ألغى أستاذ الرياضيات الحصة لأنه كان مريضاً، فوقفت عند عتبة الباب

 زينيل على وسادتها وهو يتحدّث وقد تهلّل من السعادة.
 وتساءلت: لماذا لا تستعيد أمّها بهجتها القديمة إلا مع زينيل بينما لا لا
 وتوقَفت السلطانة عن الضحك. ـ ماذا بك يا سلمى؟ أأنت مريضة؟
..تتظاهر بالقلق... بما أنْ زينيل هنا ، فهي لا تحفل بي حتتى لو

أمّا خيري الذي لم تكن سلمى قد انتبهت إلى وجوده، فقال ساخراً:
ـ إنّها تَغار، هذا كلّ ما في الأمر! ألا تعرفي
 يصفرّ لونها كسفرجلة قديمة!
ورشقت سلمى أخاها بنظرة شزراء. فقد كانت تستهين بقدرة هذا الولد البدين على الملاحظة. ولكنها ستجعله يدفع الثمن ! وبانتظار ذلك، حريّ بها أن تنقذ الموقف.
ـ أنا أغار؟ يا لها من فكرة سخيفة! أنا لست مغيارة! كلّ ما في الأمر هو أنّني اندهشت... وفرحت من سماعك تضحكين يا يا أنيدجيم. وشـعرت بأنّ صوتها يفضح حقيقة مشاعرهـا. ولكي تتـخلَّص من الحرج، اذّعت بأنَ عليها أن ترتّب كتبها، وانسحبت إلى غرفتها. فلحقت بها خديجة سلطان قِلِة.

ـ ماذا بك يا سلمى؟ واغرورقت عينا المراهقة.
ـ آه يـا أنـيـدجـيـم! لن تـتصوري مقـدار حبّبي لـك. فهـو يتـجاوز كلّ الحدود، وأنا بحاجة إلى أن تبادليني نفس الحبـ... فردّت السلطانة :

- ولكنتي أحبّك يا سلمى. ما أحب أحداً مثلما أحبّك أنت وخيري!

ثّمّ أضافت بنبرة فاترة:
ـ عـدا أنني لا أطيق المساومة في العواطف، لا من ألمن أبنائي ولا من
 دائماً غير لائقة. باستثناء هوى المرء لبلاده!

طأطأت سلمى رأسها... كيف لأمّها ـ بالغة الطيبة ـ أن تبدي مثل هذه القسوة أحياناً...؟ كان بابا يقول إنتها لا تنتبه لقسوتها حـيا حين تغضـبـ...

 كنت قادرة على أن أحبّها بقدر أقلّ! وألا أكون خرقاء ومتلهِّة لإرضائهـا! لو كنت أستطيع التظاهر باللامبالاة... لأحبّتني. هذا أمر لا شكَ فكّ فيه. لكن يبدو كما لو أنتي أٔثقل عليها... فكم من مرّة لامتني على أنتي أرهتها! التقطت نفساً عميقاً، وقالت في نفسها إنْها لن تستسلم. ـ ألم تكوني تحبّين أباك بلهفة يا أنيدجيم؟

- أبي...؟

والتمعت في وجه خديجة بسمة لطيفة. وبَّدت فجأة كفتاة صغيرة.
 القلائل الذين يتعلَّق بهم المرء ولا يتعب من حبّهم.. ومضت سلمى تنظر إليها في صمت.




 دائماً، إمًا لأنه لا يحبَ كفاية، أو لأنه يحبَ أكثر من اللزوم.

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

- إنّم يقتلون أهلنا بالمئات!

سحبت أمل سلمى إلى زاوية من الساحة، وكان وجهها أُـدّ شحوباً من المعتاد.

ـ أحرق الفرنسيون قرى بكاملها في الجبل من دون أن تأخذهم الرأفة


شرَ انتقام!
وحطّت كرّة عند أقدامهما، ومضت تلميذتان تتدافعان لأخذها. إنّها أيّام الخريف الأولى، والشّمس ناعمة كالحرير.

تناولت سـلمى يـد أمل صدبقتها الوحيدة في مـدرسة راهبـات
 التلميذات. شعرت المراهعة بمعاناة سلمى، لأنها مرّت بهـوا الونا الوضع هي أيضاً، مي من تقول عنها الر اهبات: : أمل فتاة جميلة وذيلة وذكيّة، من المؤسف أن تكون المسكينة مسلمة! إل، رفضت في في البداية أن تظلّ هناك كـ
 لبنان هي مدارس البعثات المسيحيّة، والأسر المسلمة المئن الموسرة تتباهى بإرسال بناتها إليها.

سألتها سلمى بلطف:

ـ اشـرحي لي يـا أمـلـ، لـمـاذا يــاوم الـدروز الانتـداب الـفرنسي في الوقت الذي تقبله بقية اللبنانيين؟

- إنّها قضية شرف!

وتلألأت العينان الزرقاوان.
ــلم نكن في البداية ضدّ الوجود الفرنسي، لكنّ المندوب السامي
الجنرال ساراي أهان زعماءنا.
ففي ربيع سنة 19Y0، حلَ وفد من سوريا ليتدارس وضع الطائفة الدرزية. واحتجّ الوفد على مبادرة حكومة كاربيي الفرنسية التي لا تحتر الحترم


لكنّ المندوب الـسامي استقبلهم بفتور، وقال إنّه يباركُ إصالاحات
 على بيروت من دون أن تنجح في مقابلة ساراي. فاللدروز في نظر هذا
 في ذلك شأن زنوج إفريقيا الذين سبق له التعامل معهم. فوقته أثمن من

أن يبدده معهم.
وبينما كان يحاول ذات يوم أن يتَجنّب لقاء مـجموعة من الأعيـان

 بكوفياتهم على الأرض، معلنين بذلك الحرب على الفرنسيين. ولتسوية
 اللدروز بدعوى فحص مطالبهمّ، وأن يلقي عليهم القبض. ووقع فئ في هنا الكمين ثلاثة من أرفع زعمائهم.
 يوليو/ تمّوز، انطلق التمرّد بزعامة الرجل الرهيب سلطان باشا الأطرش.

فبعث الفرنسيون عدّة كتائب للقضاء عليه، لكنّه تمكّن من إلحاق الهزيمة
بها والقضاء عليها.
واستطردت أمل متوعّة بنبرة شرسة وهي تقطّب حاجبيها الدقيقين :



فقالت سلمى :
ـ سينتصرون إذن لا محالة! فلماذا أنت قِلِقَ؟
فردّت أمل وهي تتّهّد :
 فبعثت بالجنرال غاملان على رأس فرقَة من الخيّالة الشراكسة، وسريّة من

 يقاومونهم كالأسود، إلا أنْ بنادقهم لا تجدي نفعاً أمام المدافع...
 الاحتلال والإهانة والتمرّد والعـجز ... ثـمّ النصر ! وضمّت إليها صديقتها بأقصى ما تستطيع من قوّة. ـ ستنتصرون يا أملى، مثلـمـا انتصرنـا نحن في تر كيـا عـلى القوى
الأجنبية!

نحنـ... من نحن؟ مضت سنوات وسلمى لا تستطيع، ولن تستطيع، ' أن توفّق بين عقلها وبين ما يبدو لها مفارقة صار خةَ : انتصار بلدها وطرد أسرتها. لا شُكَ أنْ التاريخ ضلّ طريقه في مكان ما... واستأنفت أمل قائلة :
 أرضنا وشعبنا، ومع ذلك يزعمون أنّهم في الواقع ....

فقاطعتها سلمى :
ـ أي واقع؟ الواقع الذّي يدفعهم إلى قتلكم؟ الواقع الذي قاد كمـال


 صـحيح أنّ عـمري لـم يتـجاوز الرابعـة عشـرة، لكـن الأعـمـار لا تـقـاس بالسنوات. لقد شخت لمّا اكتشفت أنّ النيّة الحسنة لا تجدي نفعاً، وأنّ



الأقوى.
اقتربت منهما تلميذتان وقالتا بنبرة ساخرة:
ـ أنتما تتآمران إذن؟
إنّهما ماري لور وماري أنييس، الفتاتان الجميلتان المتغطرستان، بنتا ضابطين ساميين فرنسيين.
وانتصبت أمل في وجههما وهي مستعذّة للعر اك. ـ يا لذكائكما! نحن نتحدّث فعلا عن السبيل الأنجع لطردكم من لبنان.

فنظرت إليها ماري لور بتعالِ، وقالت : ـ هوّني عليك يا صغيرتي! لو لانا لكان العثمانيون ما زالوا يستعبدون بلدكم!
فتدخّلت ماري أنييس :
ـ كُفَا عن هذا الحديث، هنالك من يتنصَتُ علينا. إن علِمَت الأمهات الراهبات بأنّنا نتكلّم في السياسة، سنُطرد جميعاًا فاحتجّت سلمى بنبرة حادّة :

ـ من الأولى أن تنسحبا الآن بعد أن شتمتُمانا!
قردّت ماري لور مستهزئة:
ـ انظري كيف تطلب أن نتركها وشأنها! حسناً، أقترح أن نسوّي هذه أنـا المشكلة في ملعب الرياضة، وأترك لكما اختيار السلاح الذي يروقكما: الركض أو القفز؟
ـ القفز بالمظلّة.
تجاوزت ماري لور سلمى بأقل من عشر سنتمترات، وسلمى تعلم أنّ حظوظها منعدمة في الركض.

 جانبه الأيمن كومة رمل كبيرة وسقالة تثبّت عليها دعامات معدن انـين

التحكم في ارتفاعها.
واقترحت ماري لور :
ـ هل نبدأ بمترين؟
ـ حسناً.
ـ اقفزي أنت أوّلاً، بما أنّك تعتبرين نفسك تعرّضت للإهانة!
تبادلت المراهقتان نظرات تشي بالتحذّي، ونسيتا أمل التي تسبّبت في هذه المبارزة. أهي سبب أم ذريعة؟ منذ مدّة طويلة وماري لور وسلمـي الـي

 ظروف مخالفة، لكنّهما الآن لا تطيقان بعضهمها بعضاً.
تجمّعت التلميذات حولهما مترقّبات. وتطوّعت زميلتان لرفع الدعامة
 وشك الانتهاء ـ بينما تكلّفت أخريان بمر اقبة قدوم الأمّهات الراهبات.

كانت القفزة الأولى سهلة كلعبة أطفال.
وأعلنت التلميذة التي انتُدِبت للتحكيمى:
ـ متران وعشّرون سنتمتر آ!
ارتمت سلمى بخفّة، وتبعتها ماري لور ذات الساقين القويتّين.

- متران وأربعون ستتمترآ!

بدأت الأمور تتّخـذ منـحى جـدّيّا. وراحتت الفتاتان تقفزان بتركـيز الواحدة تلو الأخرى.
ـ متران وستّون سنتمترا!
وبينما كانت سلمى واقفة على الدعامة الحديدية، سمعت أحـــ أحدهـم


 طوت ركبتيها، وعدّت واحد، اثنان، هوب! الـود الـ ربحت الرهان! وما كادت تنهض حتّى حطّت مـاري لور خلفهـا. تبادلتا النظرات، وتردّدتا لبرهة، ثمّ افترقَاتا.
ـ متران وثُمانون سنتمتراً.
 صدرها. أمّا في الأسفل، فعمّ الصمت : ومضت العيون تحدّق فيها. لا مجال للتراجع.
التقَطت نفساً عميقاً، وارتمت في الهواء!


 تعالت الهتافات، وبدأ كلّ ما حولهيا يدور، كلا، لن تـتقيّأ... أين

هي؟ وماذا جرى لها؟ لماذا تبلّل الأم الراهبة جين وجهها بالماء المثلج؟
ولماذا هذه السحنة المرعوبة؟
وذگّرها ألم في ساقها اليمنى بالواقع.
ـ لا تتحرّكي يا صغغيرتي، لن تـتأخّخر سيّارة الإسعاف في الو لكن، يا له من تهوّر! كنت ستموتين، لماذا قفزت من ذلك العلو؟

قَّبت سلمى وهي تجيب :
ـ كنت أتمرّن... لأشارك في الألعاب الأولمبية.
وتنطلق أسارير التلميذات القلقات ويُغرقن في الضحكك، وهو ما لـم تستحمله ماري لور، فقالت :
ـ الخطأ خطئي يا أماه. أنا من...
فقاطعتها سلمى :
ـ أنت من شـجّعتني على ممارسة للرياضة، لكن كان عليَ أن أدرك
أنني لست في مستواك.
فهمست الأمّ جين :
ـ انظري يا بُنتتي إلى أين تقود الغطرسة.
 وتسابقت بنات الصفت لتوديعها بينما راحت أمل تنتحب، الْار وبجانبها وقفت

ماري لور بالغة الشحوب.

- إلى اللقاء يا سلمى، عودي لنا بسرعة.

تبادلتا النظرات، وابتسمـت إحداهمـا للأخرى. وفو جئت سلمى من
أنّها شعرت بالسعادة من انكسار ساقها.



الفراغ من الدراسة. واستحالت مشـاعر الصداقة التي كانت تكنّها لها إلى شغفـ.

- لن أنسى أبداً ما فعلتِه من أجلي. التلميذات في المدرسة لا يتحدَّنُ


لقد لقَتْتُهنَ درساً رائعاًا


 دراستها، وأمل تأتيها بملخصـات اللدروس، على أنهـما لا تكفّان عن الحديث.

لا تذكر أمل شيئاً عن أمّها التي توفيت وهي وهي ما ما تزا ال في الثانية من عمرها. وقد ربّتها خالتها، ابنة عمَّ الست نظيرة، سيّدّة الدرووز.

 واطئة، ، بفستانها العادي الأسود ووشـاح رأسها الأبيضى، أنشبه بملكة.
وما زالت أمل تذكر أنّ ما يقارب مائة رجل من زعماء العـاء ونـائر حلّوا


 ذلك كانوا يبدون أمام هذه المرأة النحيفة مذعنين خائفين كالأطفال.



 رفعت صونها أو قامت بحركة.

فهمست سلمى بنبرة حالمة :

أنيدجيم! لقد تغيِرت منذ أن نُفينا...

- وأبوك؟

واستحال لون عيني سلمى إلى ززقة غامقة.
ـ ليس لي أب.
فقالت أمل بلهجة آسفة :
ـ اعذريني، لم أكن أعلم....
ـ لا أحد يعرف ذلك غيري.
عادت سلمى إلى المدرسة بعد شهرين وهي تعتمد على عكازينـ فاستقبلتها سائر التلميذات بحرارة حتَّى من لم يكلَّمنها قطّا
ومن أقصى الساحة تقدّمت نحوها ماري لور غير مبالية، وقالت :
ـ أنا سعيدة بعودتك.
جملة مألوفة، لكن صدورها عن رئيسة بنات الرابطة المارونية، معناه
أن المصالحة تحقّقت.
ومرّ ذلك اليوم بالنسبة لسلمى كيوم عيد. فحتّى الراهبات أحطنها
بعناية خاصة.
وفي المساء دعتها مـاري لور لأن ترافقها. ذلك أن سيارة بسائقها كانت تنتظرها كلّ يوم عند باب المـدرسة، شأنها في ذلك شان شأن سان سائر التلميذات الفرنسيات. وكادت تقبل الدعوة لولا أنّها لاحظت نظرات في أمل الحزينة.
 الطلق، ثمّ إن أمل اقترحت عليّ أن تحمل عنّي كتبي.

على أنْ هذا الكلام لم يكن ليخدع ماري لور، لذلك هزّت كتفيها
وقالت:

- مع الأسف، كنت أظنّها فرصة لنتحدّث قليلا!

ثتم أضافت بلهجة غير مبالية لم تنجح في إخفاء خيبتها : ـ لكنّك على حق، على المرء أن يضع الوفاء في المقام الأوّل!
ومضت سلمى تنظر إليها وهي تبتعد. وشعرت بقلبها ينقبض لأنتها


 بهجة ذلك اليوم، بل حتى الشمس فقدت شيئّاً من حرارتها.

ولمّا قالـت الـدرزيـة الصـنـيرة سـاخرة: "انظري إلى هـنه الـجـمـيلـة
الل(مبالية، ألا تكون غيرانة؟"، انطلق غضب سلمى من عقاله، فردّت:
ـ احتفظي بتعليقاتك لنفسك من فضلك!
لكنّها لم تلبث أن تمالكت نفسها أمام ذلك الوجه الصغير المكلوم،

 معسكرين؟؟!.

بعد ذلك بأيّام، وبينما كانت الأم تيريزينا منهمكة فـي في تشر

 الأم المديرة برفقة رجل بالغ الأناقة، يضع على رأسه طربوشاً، وفي يده عكازة ذات مقبض فضّي.
وما كادت الأمّ تيريزينا تضرب بيدها الضربة الأولى الانى حتّى وقفت جميع التلميذات، وعند الضربة الثانية، حاولن الانحناء قلملاّ في المكان الان

الضيق بين الكراسي والمكاتب تعبيراً عن الاحترام، بينما راحت عيونهنّ المخفوضة تسترق النظر إلى الرجل الغريب.

وهمست الأم مارك بصوتها الرخيم:

 صفّكم. تعالي لتسلّمي على خالك يا سلمى.
 وانحنت انحناءة خرقاء قاطعتها ضححكة عالية من الحاكم.
 الحركات وإلا كسرت ساقك الأخرى!

وقرص وجنتها بحدب أبوي.
ـ هيّا، احكي لي ما وقع لك؟
ودّت سلمى لو أنَّ الأرض تنسَقَّ وتبتلعها. ها هي الأنظار تُسلّط عليها من جديد في وقت بدأت فيه التلميذات يقبلنها بينهنَ. وغمغمت : ـ لا شيء؛ يا هاحب السعادة. كلّ ما في الأمر أنتّني قفزت من مكان

مرتفع قليلا.
ـ أشـاركت في مسابقة؟
ـ ما يشبه ذلك...
فأضاف بخخبث وهو يقصد أن يُسمع الراهبات : - برافو ! هذا دليل على أنّ دماء عثمانية تسري في عروقكلك وا واصلي على هذا المنوال يا ابنة أختي! امتقعت سلمى. وما زادها ارتباكاً هو أنْ مصوّرين كانا يرافقان سعادته (1) ابنة أخت زوجته بالأحرى. (المترجم)

أخذا يلتقطان لهما الصور، بينما وضع الداماد يده على كتفها. كانت تستشيط غضباً. فقد ذهـب كلّ ما بذلت من مه جهود أدراج الرياح. ستعود زميلاتها إلى معاملتها كفتاة وقحة.


 بناتهم عن ابنة أختت الداماد الذي تُعقَد علِيه اليوم آمـال كثيرة. فقد عيّن عيّنه المندوب السامي الفرنسي هنري دو جوفونيل حاكماً على سوريا. قذر أن
 فرنسا، هو الرجل الأنسب للتفاوض على حلّ لهذه الحر الحرب المدمّرة في الكجبل.
كانت الأحاديث حول موائد الإفطار حافلة. وبينما سأل أكثر من أب
 بالاهتمام!" وافقت الأمْهات على الاقتراح، وأضفن : "إنّها مسلمة، لكن الاعن مهما يكن، فهي أميرة..."..
وفي ظرف أسبوع تلقّت سلمى ستّ دعوات تقريباً، هي مَن مضى

 شكرتهنّ بأدب، واكتفت بأن ردّت إنّها ستطلب الإذن من أمّها.
رأت من بعيد ماري لور تومئ لها إيماءة صغيرة، كما لو أنّها تقول:
 وسلمى تحفظ لها هذا الجميل.
وأنا؟ أليس لي وجود؟ ليس لي اعتبار عندهنّ إذن. أأنا مجرّد لقب؟ أنا من ظننت نغسي نِلت مودَتهن! كم كنت بليدة! وراحت سلمى تضرب بعكازيها، من شدّة الغضب، ما تصادف من

أحجار في الطريق، غير عابئة بأمل التي أمسكت بيدها، وقد راعها رؤية الدموع لأوّل مرّة في عيني صديقتها.
ـ لا تحزني، هنّ غير جديرات بهذا الشرف!

بحاجة إلى من يحبّني...
فقالت أمل باستحياء:
ـ أنا أحبّك، يا سلمى. وأنا مدر كة بأنّ هذا لا يمثل شيئّاً ذا بال. ـ كلا ، هذا شيء كثير، وأنا أقدّره حقَ قدره!
وأجهلدت سلمى نفسها لتبتسم، لكنّ فمها المرتعش حوّ حوّل ابتسامتها إلى تكشيرة، فتشبّثت بيد رفيقتها... هل صحيح يا أمل أنك أنك تحبينني؟
 مسلمتان بين مسيحيّات تكرهننا؟

وتراءى لها من خلال دموع لم تعد تقوى على إمساكها (اسلطانة صغيرة" مشاكسة في قصر أورتاكوي تفرض الحبّ والإعجاب على سائر




 /بنتها طبعاً.. لو لم أكن ابنتها ، أكانت ستحبّني؟ أكانت ستحبّني لناتي؟
 أمّها، كانت ترفض حتّى أن تلقي عليها نظرة. زعمت بأنّها تشعر بالملـل في تلك اللقاءات التي تتنافس فيها البنات على أن يكنّ الأفضل مظهراً، وحيث يكون الموضوع المفضّل للحديث هو النميمية في الغائبات. ولم تكن السلطانة تلحّ عليها. أدركت من عناد ابنتها أنتها مكلومة، ،

لكنّها كانت تعرف أنّها لن تتكلّم إلا حين تقرّر ذلك. وحذّثت نفسها:

 أعد أملك الشدجاعة لنذلك... ولا الرغبة... تُتمّ ماذا عساني أقول لهـما؟ وعبثًاً بحئت في نفسي، إلا أنني لا أجد سوى الصمت..."..
 كما لو أنّها ترقص ! سمعت ماري أنييس تقول إنّ أستاذاً يحضر في تلكّ الكّ

 فهي لن تذهب إلى تلك الحفلات.
 اللدعوات يستلزم تنظيم حفلات تستدعي إليها من دعونها، وهي لا تملك المال لذلك.

فالأسرة تعيش على ميزانية صغيرة. إذ تستقبل السلطانة كلّ شهرين أو ثلاثة أثههر، بوساطة أحد أبناء عمومة ميمجيان آغا، صـانيأنغاً أرمينياً ضئيلا قضى شبابه في الأستانة، وكان مخلصاً للأسرة، فتبيعه قطعة مجوهرات أنات تتسابق النساء المارونيات حديثات العهد بالثروة على شُرائها. ولم يكنَ يفعلن ذلك لأجل جمال الأحجار الكريمة، بل من أجل الحّلـو الحظوة بارتداء مخلَّفات هذه الأسرة العثمانية التي حكمت بلادهنّ لأربعة قرون.


 مراجعة الحسابات، وتقول : (أتعتبرونني تاجرة؟" أو تقول : أتطلب منَّي أن أعالج هذه (الأوراق المقرفة")؟
تولّى زينيل مالية البيت بحكم أنهّ الرجل الوحيد في الأسرة. فعلى

الرغم من بلوغ خيري السادسة عشرة من عمره، ما زال مجرّد طفل بدين


 في المقابل لم تكن تضنّ على الفقراء الذين يطرقون بابها. فقد كان


 وعبيد ومعوزين. كان الجود في محيطـي
 لم تكن تستطيع، شأن أمّها، مقاومة النظرات المتّوسّلة. كما أن العطاء يدخل على قلبها سعادة غامرة.

وذات يوم هتفت بها إحدى صديقاتها وقد تضايقت من رؤيتها تفرغ حافظة نقودها كلّما مذّ لها شحاذ يده : ـ ألن تكفّي عن تميل دور الأميرة!

اندهشُت سلمى من هذا القول في تلك اللحظة، لكنّها تساءلت

 انتهى بها الأمر إلى أن قالت في نفسها إنّها إنّما تستجيب لفطرتها : فكما أنّ دور الجندي هو القتال، ودور الطبيب هو النـي العلاج، فمن طبيعة الأمير أن يأتي أفعال الأمراء.
 الصالون، مزهوّاً ببذلته الحمراء التي تظهر لونه الداكن بينما مضت السلطانة تفتح الظرف المزيّن بتاج مذهّب سميك. وقالت في نفسها بمرح: صححيح أنَّ (الخديوي" صار يحظى بلقب
(ملك مصر") بفضل الإنجليز. لعلّه إن استمر في الخضوع، سيتمخنن في


 العائلة العثمانية في المنفى.
يشي رسم الحروف الرفيع المضغوط بشَخصينّة مزهوّة بنفسها. إنها ابنة أخخت السلطان فؤاد، الأميرة زبيدة التي (تسـعـد"، ، وهي في زيـيارة لبيروت، بطلب مقابلة السلطانة.

المّا كنا سادتهم في فترة لِيست بالبعيدة، منذ اثنتي عشّرة سنة، كانِّ النوا
 سنستقبلها على نحو لائق، ، لكنتي لست واثقة من أنّها... ستسعد!"!. وارتسمت على وجه السلطانة ابتسامة ماكرة وهي تتناول وري ورقي
 بضعة أسطر تدعو الأميرة إلى زيارتها في وقت تناول الشناي.
 يتلألأ بمختلف الألوان.
ووقفت الأميرة زبيدة عند عتبة الباب مذهولة بححيث لـم تستطع تحويل بصرها عن عنق السلطانة. ـ ادخلي يا عزيزتي، مرحباً بك.


 تحاكيها يوماً.
وعلى مقعدها العاللي في أقصى الصالون، كانت السلطانة تنتظر بلا حراك. تتماللك الأميرة نفسـهـا بسـرعـة وتنتحني برشـاقة مقـّمة أسـمى

التحيّات والمتمنَّيات، وقد وضعت يلها على قلبها ثمّ على شفتيها وعلى
 ذلك أنّ المضيفة كانت تتوقِّ ثلاث انحناءات تبعاً للمراسم المعمول بها الـوا
 حرصت السلطانة على الظهور بمظهر (اسلطانة) أكثر من أيتّ وقت مضى الـي

 مكانها بصمت، لكن على نحو جلي، وهو ماعـي ما جعل وجه زبيدة يمتقع

وابتسمـت السلطانة أخيرأ، ثمّ أومأت لها بلطف بأن تـجلس إلى جوارها على مععد صغير. ولم تنتبه الضيفة إلى أنّ هذا المـقعد أقلَّلِ
 مضطرّة إلى أن تشرئبّ بعنقها لكي تتكلّم معها.


 منفيّة مسكينة. أتراها تتهكمّ؟ ولكن كيف لها أن تنتفض أمام هاتين العينين المتلألئتين وهذا الكالام المعسول....؟
وكانت الساعة الموالية بالنسبة لزبيدة أطول ساعة عاعن عاشتها هي من جاءت مستعرضة مظاهر ثروتها وجاهها، ساعية للتفرّج على نكبة أسرة طالما غبطتها، مظهرةً الشفقة والتعاطف، ، بل منتشَية بالتكرّم عليها بمبلغ بسيط خبّئ في قاع حقيبتها، ها هي تُستقبَل بتعاظم وغطرسة تفر تموق ما كان عليه الحال أيّام حكم الإمبراطورية.
وتساءلت الأميرة عن الكيفية التي تستقبل بها الـنـا السلطانة نمانمائم الناس وأحاديثهم عن فقرها، بل بؤسها. صتحيح أنّ المنزل ليس واسعاً، لكنَ


والحلويات التي يسهر على تقديمها ثالاثة من الخدم المتأنقَين في أوانٍ فاخرة. كلّ ذلك لا يشي بالاتزعاج. فكـيف تصنـع؟ سؤال مـثير من المستحيل أن تطر حه عليها.

وما إن واتت الفرصة الأميرة لكي تستأذن بالانصر اف حتّى شكرت
 إلى الخلف من دون أن تولّي ظهرها للسلطانة المنتصبة فوق مقعدها وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة ذات طيبة ملكية.
 خديجة سلطان المتعالية فور انصر افها.
ـ لن تصدق هذه البلهاء ما رأت عيناها! أظنّ أنّني لقّنتها درساً جيّداًا ،
 أبنائي، تعالوا، ما ألذّ هذه الحلوى! فهبّت سلمى وخيري وزينيل والقَلفاوتان المتنكرتان في لباس الخدم إلى المائدة، وتبعهما رجل ضئيل أجلسته خديجة إلى يمينها، وملألى
 الفاخرة خصّيصاً لهذه المناسبة.

تساءلت سلمى باندهاش وها وهي تنظر إلى الطابع البريدي العراقي : "(رسالة لي أنا؟" من بعثها لها يا ترى؟ فهي لا تعرف أحداً هناكّ. بينما كانت الصبيّة خارجة من البيت إلى الملرسة أوقفها ساعي البريد مع أنّه اعتاد أن يضع النرسائل في صندوق البريد الأخضر الذي يملك زينيل مفتاحه. وبادرها :

 صباحات مايو/ أيار.
رازت سلمى الظرف بفضول، وبدا لها الخطّ الجميل الرشيقَ مألوفاً،
 الهندسة.
حثّت الخطو، وما إن انعطفت في زاوية الشـارع، واختفت عن أنظار القلفاوتين اللتين تطلان من النوافذ، حتّى راحت تر تر كض : أسرعي، لم انم يعد أمامك سوى عشر دقائق قبل أن يدقّ الجرس. كانت المسألة سهلة. ولمّا خرجت التلميذات من قاعة الامتحان،
 بالمثلثات متساوية الساقين وأشباه المكتبات. ـ اعذريني، إنّهم ينتظرونني.

بهذا النحو تخلّصت من أمل التي كانت متلهّفة للتأكد من إجابتها.
 هذه القطعة من الورق المُحخبأة في جيبها؟ وعوض أن تقصد البيت، انطلقت باتَّجاه الكورنيش. مشت ببطء مستمتعة بالشمسس. فهي تملك الوقت الكافي. كانت ترفضو، وقد ارتسمت البسمة على وجهها، عروض يربحون مالاً وفير آ خلال هذا الفصل. ووصلت إلى مكان غير بعيد من فندق باصول. هي تعرف زاوية هادئة هناك.

راحت تلعب بالرسالة وهي جاللسة على مقعد خشبي. كانت تعجبها هذه اللحظة التي تسبق الأحداث المهمّة. تستطيع أن تتخيّل فيها العاشق الولهان الذي رمقها من بعيد، فبعث بالرسالة ليعلن عن حبّه، لكن حين
 حياتها التافهة، أو من خالة أو عمّة تعاتبها بلطف عن عدم مر مراسلتها، الا وانقطاع أخبارها عنها. أمَا أبناء الأعمام والألخواله فلا يكاتبا عاتبون أبداً.

وتفتح سلمى الظرف.
(ابغداد في الفاتح من مايو/ أيار 19Y7.
بنيتي العزيزة،
أبعث لك بهذه الرسالة كما لو أنيّ أرمي بزجاجة في في البّ
 الطريق، أم أنّك أعرضت عن الإجابة؟
ينبغي أن تعلمي أنْ أباك في غاية التعاسة لأنه فقد سلمى بُنتيّه. الخطأ
 لغروري...

ومنذئن لا يكاد يمضي يوم من دون أن آسف على قراري. هل يمكن

أن تتفهّمي... وتصفحي؟ أشعر بو حدة قاتلة. تمنيّت لو كنت قربك بحيث أراك وأنت تكبرين. كنبِ طفلة فاتنة، ولا بذ أنتك الآن فتاة يافعة جميلة.



 أشهر أَو أكثر إن أردت. سيغمرني ذلك بسعادة لا مثيل لها. أنتظر ردّكُ بفارغ صبر ارد أبوكُ الذي يحبّك.

ملاحظة:
اشْتقت أيضاً إلى خيري، لكـن عليه أوّلاَ أن ينهي دراسته. أعوّل عليك في تبليغ احتراماتي للسلطانة حفظها السه! !"
أبتي...! أبتي...!

 حبّي، وتعود فتحبنّي من جديل... ماذا أمثل لك إلذن؟
 وهو يبكي بكاءً مرّاً ولذيذاً في آن .. أحببتك كثير أ وكرهتك كثير أَ لأنَك
لم تعد تحبّني!

انقبضت أسارير وجهها، وانفتح فمها ليصدر صرخة خرساء، وخيّم

خفّف أحد المارة من سيره وقد أثثارت فضوله هذه الفتاة التي استبذّ بها اليأس. لم تنتبه لوجوده. فالشيء الوهي ألوحيد الموجود بالنسبة إليها هو هو هذا
الشيء في يدها.
...(اتقول إتك اشتقت إليّ؟ وأنا؟ هل تساءلت كيف تحمّلت بنتك

العزيزة خـيانتـك؟ لأتك خنتني. شعرت منـ زمن بعيل بأتك تـحالم بالا ختفاء. وصار غيابك يتكرّر أكثر فأكثر، وكلّ شيء في البيت يرهتكا
 ذريعة.

مـا عتـبـت عـلـيك إلا لأنتك غـادرت من دون أن تـتبّلـنـي... لـو أنّك تكلّمت، لكان كلّ شيء أسهل بكثير.
 عشرة لا تعود صبيّة، فهي تدرك الألمور ألحيانانَ أفضل من الراشدين الذين يتظاهر ون بالجهل لحماية أنفسهـم.


 الحقيقي للحياة، وأنه ما من طريق آخر يقود إليه.
 أكون قوية إلا حين أشعر بأنتي محبوبة. لذلك سلبتني قوّتي حين هـجرتني من دون أن تقول شيئاً. ليتك تعلم كم تعذّبت يا بابا...
 دموعها، وأحسّت فجأةٌ بتعب شديد، ورغبة فئ في أن تغور في الأرض، وتختفي في أعماقها بهدوء.
كم قضت من الوقت جالسة على هذا المقعد؟؟ لـم تقرّر العودة إلى البيت إلا حين بدأ لون البحر يميل إلى الحمرة.
استقبلتها القلفاوتان بصر خات مـجنونة : "أين كنت؟ مإِّا ماذا جرى لك؟ أجُر حت؟"، وراحتا تحومان حولها كما لو أنتها كتكوت ضائع. أمّا زينيل

الذي كان في الصالون يحاول عبثاً الاتصال بمفوضية الشرطة، فظلّ فاغر الفم بينما انفجر خيري ضاحكاناً : ـ ألم أقل لكم إنها ذهبت لتتنزّه! ما كان من اللازم أن تـيرورا كلّ هذه الدوشة!
وأدركت السلطانة من نظرات ابنتها الغريبة أنّ أمرآ خطيراً حصل. ـ ماذا جرى يا سلمى؟

لكن الفتاة لم تسمعها، بل التفتت نحو زينيل، وحدجته بنظرة قاسية. - من أخفى الرسائل التي بعثها لي أبي خلال سنتين؟



وكرّرت سؤالها وقد استشاطت غضباً: - من أخذ رسائل أبي؟ من؟

فقاطعتها السلطانة بفتور :
ـ عـودي إلى رشـدك أيتّهـا الأميرة، وكُفّي عن اتْهام زينـيل. أنا من
أخذت الرسائل ومزّقتها.
فمضت سلمى تنظر إلى أمّها مصعوقة.
 يعذّبني!
ـ كنت ستتعذّبين أكثر !
واستعادت السلطانة هلوءها، فأمسكت بيدي سلمى.


 محتوم، وبدأت تنسين.

ـ أنسى؟ آه يا أنيدجيم، كيف خطر لك أنّني يمكن أن أنسى أبي؟
فرذّت السلطانة بتردّد:
تصرّفت على النحو الذي يراعي مصلحتك، ورئ ... ما زلت أظنز أنتي
على صواب: انظري إلى حالتك الآن!


 بالمفتاح، ولا ترى أححأَ... ولم تلبث أن انهارت على الأرض.
 السادسة أم السابعة؟ ـ ما أثشبه رأسك بالمصغاة حقَآ!

ـ نعم يا أمّ أشيليه.
ولكن حينما سيأتي جدي سُمسـكك من رجليك

ويعلّمك
أن ترددّي في كلّ مكان
بأن السلطان مجنون.
كم أشعّر بالبرد...
في الصباح بردانة
مثل شيطانة
في المساء حرّانة
مشنوقة في خزانة
ما أكثر الناس! من هؤلاء النساء المتدثّرات بالبياض اللواتي يبكين؟

وهذا الثقب الذي يتّسع أكثر فأكثر، أهو...؟ كال، لا تدفنوني، فأنا لست ميتّة، توقفوا! ـ المسكينة، لا تعي أنّها ميتة.

ـ لكنتّي لست ميّتة!
ـ وها هي تصاب بالجنون علاوة على ذلك! أيَّ عذاب سشُسبّب لأمّها الرائعة! لـم تتصرّف قطّ كفتاة عاقلة. ـ ثـم إنَ أباها مات من الحزن : هـ هي من قتلته. ـ كلام فارغ! أبي يحنَي! ! أنا بُنيّه العزيزة.
وتعالت القهههات في الصفت. حتّى أنت يا أمل تنضمّين إليهنَّ ماذا يُغنَين الآن؟ (اليحفظ الله الملكة)؟؟ هذا شيء لطيف! كيف؟ ألا

 لست أنا من قتلتها.

ـ أرجوكُ يا دكتور، قل لي الحقيقة، ستشفى؟
علا الشحوب سـحنة خديجة سلطان. فهي تسهر منذ أسبوع على سلمى، وترفض أن تتركهـا ولو للـحظة، كـما لو أنْ حضورهـا هـو مو مـا سيتول دون استفحال المرض.
ـ لـست أدري يا سـلطانة. لقـد تعرّضت الفتاة لصدمة، وهي أصـلا ضعيفة البنية. هل في الأسرة حالات مماثلة سابقة؟ ـ لِيست مماثلة تمامأ... لكنّ أبي كانت... تنتابه نوبات من الاكتئاب. ـ المعذرة يا سلطانة، ينبغي أن أعرف الحقيقة: هل كانت تنتاب أباك نوبات هذيان؟

وشعرت خديجة سلطان بأنها توشك أن يُغمى عليها.

ـ لا علم لي. لتما كانت حال أبي تسوء، كانوا يبعدوننا عنه. وقد شفي فيما بعد.
وانتصب الدكتور من جديد وقد اتّخذ هيئة لا تخلو من خيلاء. ـ فأنت لا تعرفين إذن ما إذا كانت تصيب أباك نوبات من الجنون، وابنتك لا تعرف ذلك أيضاً في نظرك. هذا يفسر كلّ شيء! ـ لم أفهم قصدك.

ويسوّي الدكتور نظارتيه، ويقول مباهيا :
 نظريّاته ثورة في مـجال الأمراض العقلية. وقد درستها، وقانيا وقارنتها مع ملاحظاتي الشخخصية، واستخلصت خلاصات عمليِّة لا أخفيك سروري

ثّمّ رفع صوته وأضاف بنبرة متغاصحة :

 يتجاوزها بأسلوبه الخاص، عن طن طريق الانغمأس في اللذة ألو الو العمل أو
 يختارون الجنوح إلى الجنون. ـ أيختارون ذلك؟

 إنّها فكرة ذكيّة، أليس كذلك؟
ـ ولكن... بنتي؟...

كان الطبيب مستغرقاً في خطبته، فلم يسـمع سؤال السلطانة، واسترسل يقول:

ـ كنت أقول: لماذا هذا الاختيار وليس اختياراً آخر أكثر "معقولية)؟؟

 إذا كانت ابنتك تعرِف بنوبات الجنون التي كانت تنتاب جذّها

 فإذا ما خفَت التوتَرات، أستطيع أن أؤكّد لك، أنا الدكتور أو أوخان، بأنَّ هذا التماهي المؤذي سيختفي من تلقاء نفسه. وهنا صار صوته خغيضاً.
ـ لكن ثمّة دوراً ينبغي أن تضطلعي بـه بـه يا سلطانة. ـ مستعدّة لفعل أيّ شيء يا دكتور، هيّا قل لي...


 لا تعرف كيف يمكنها أن ترضيك من دون أن تسيء لأبيها، والعكس بالعكس. لهذا فهي تهرب من الواقع. نصيحتي هي أن تتركيها لحالها. ـ تعتقد أن وجودي إلى جانب سريرها يؤذيها؟
ـ ـ أنا لا أعتقد، بل أجزم، مع احتراماتي يا سلطانة.
مضت السلطانة تذرع صالونها جيئة وذهاباً وهي تميز من الغيظ. ـ هذا الطبيب حمار ، وهو إلى ذلك شـهص سمـج أمّ ابنتها؟ لمّا أراهم يعتبرونه أفضل طبيب نفسي في المدينة...!... وما العمل الآن؟
فجازف زينيل بالقول من دون أن يجرؤ على النظر إلى سيّدته : - إذا سمحت يا سلطانة، فمع أنْني لا أصدّق كلمة من هرائه ، أنت

بحاجة إلى الراحة، فالتعب واضح عليك. لا تشغلي بالك، سأسهر على الأميرة وسأخبرك بأيّ طارئ.
"عليك أن تكفّري عن خطيئتك!" وخرجت أشباح بلا شكـل من الجلدران البيضاء، وأحاطت بسلمى.

ـ ولكن، ماذا فعلت؟
ـ ها ها ها ها تسأل عمّا فعلتٌ!....
ـ يا له من ضحك أبله! حذار من إغضابهم.
وقالت بصوت اجتهلت في أن تجعله ألطف ما يكون :
ـ أقسم لكم أنتّي لا أعرف.
 شنيعاً، ولكن من دون أن تعر في طبيعته.

ـ لست أفهم قصدكمب....
ـ الأمر في منتهـى البساطة: إن عرفت خطأك وعـو العقوبة تكفيرأ عنه. بحساب بسيط، تضعين في المي الميزان الأذى الذي تسببت فيه والأذى الذي حلّ بك، وبعد مذّة تقَّرين أن ذمّتك برّئتـ.
 الأمور إلى نصابها. هكذا فنحن لن نعاقبك : أنت تستحقِين الجـحيمّ، والجحيم هو غياب العقاب.
فقالت سلمى متضرّعة ومرعوبة : ـ كلا، أرجو كم لا تفعلوا بي هذا!
وحاولت أن تمسك بقطعة من الظل، لكنها، لم تستطع الحراك مههما حاولت.
وقالت متأوّهة :
ـ أريد أن أموت.

ـ ألم تسمعي ما شر حنا لك؟ وتستطيل الأصوات بصفير حانق.
 بلدك. لا يوجد موت ولا حياة، لا حقّ ولا باطل، لا بـدايـة ولا نهاية. وما اقترفته في نهاية المططاف، لا أهمية له، لأنه لا وجود لطيتب ولا
 فهو بلا قواعد.
فقاطعتهم سلمى قائلة :

 أحرار تماماً، وهذه الحرية تمنعنا من اتَخاذ أيّ قرار. نحن أشبه بميزان لا لا يثقله شيء.
دفنت رأسها في وسادتها، وقالت مستنكرة:
ـ كل" هذا لا معنى له!

- ربّما، ولكن أعرفت أنت يوما كلاماً ذا معنى؟ كيف لكلما لـاتكم البئـيسة


 القضبان، واعتبروهـم مجانين، بل أحرقوهم أحياناً أو صلبوهمه.



 وما من شيء يحذّ شيئاً. فهذا اللانهائي شيء مرهت في نهاية المئ المطاف. "...نامت أخيراً. كم هي متورّدة ومبلّلة بنتي الصغيرة المسكينة!....")

وسحب زينيل الغطاء برفق على سلمى ليحمي جسمها النحيل، ليس من برودة غير متوقّعة، بل من تأثيرات سيّيّة يشعر بها تحو الحوم حولها. لمّا كانت









 ويجعله حتّى في أحلك المحن ينتصب مثل ملك أو إله أو رجل !

- بابا!

وانتصبت سلمى وهي تصرخ عالياً وقد ابيضّت عيناها من الفزع. ـ لا تقتلني! أبعد عني هذا الخنجر ، أنا ابنتك الصغيرة الـي ألا ألا تذكرني؟ انظر! سأنزع هذه البشرة!
ومضت تخمش وجهها باهتياج وهي تدفع بقوّة الخصيَ الذي حاول شـلّ حر كتها.
ـ انظر، هذه أنا! ألا تذكر رضيعتك الصغيرة؟
وتكوّمت على نفسها واضعة ركبتيها تحت ذقنها وشدَت ذراعيها
حول كتفيها.
ـ أما زلت تراني؟ فأنا أنكمش بسرعة ، وما وما هي إلا هُنيهة حتّى أصير
 أزعجك. ولكن قل لي، أسنداعبني بين الفينة والأخرى؟

ـ نعم يا صغيرتي، سأداعبك، لا تخافي... ووضع زينيل يده بمنتهى اللطف على جبين المراهعة التي تئن.

 تشتّثت به وضغطت نفسها إليه وهي ترتعش. - إنّي أحبّك كثيرآ، ولا أحبّ أحداً سواك! ! وحضنها وقد شوّش الانفعال عينيه الواسعتين، ومضى يهـدهـدها بحنان :

- لو تعلمين كم أحبّك! مثلما لم يحبّ أب فلذة كبده قطّ... أب... هو من تسخر الخادمات منه خلسة... أحَلِم بـلك تلك تلك الليلة المباركة أم عاشه حقَّأ.. قبل ستّ عشرة سنة؟
كانت سلطانته نائمة في سرير واسع تحيط به ستائر من ضباب، وهبّت ريح شديدة عصفت به وحملته إليها، إلى عشيقته وملكته. ووضع
 نفسه أكثر من أيّ وقت مضى، وضع شفتيه على الـى الجبين الأبيض. وأحسَ بما يشبه الانبهار... ولم يعد يذكر شيئاً ممّا وقع بعد ذلك. وبعد تسعة أشهر من ذلك، ولدت سلمى. وانبهر الجميع بشدّة شبهها
 الصغير، كما لو أنّه قطعة قذّت من لحمه. لطالما صدّ هذه التخيّلات المـجنونة، لكنّها صارت تلّ عليّ عليه أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد أن جعل منهم المنفى... أسرة واحدة.
واليوم، ها هي ابنته الصغيرة تناديه. ولكي يتأمّلها جيّداً، انفصل عنها قليلاً وهو مشوّش البال.

ـ حبيبتي سلمى!... أنت معجزتي وهالتي، وهِبَة من اله لا تُصدّق. أنت دمعة ذرفها الإله على شقائي... أمّا الصبية فكانت تصغي إليه بافتتان. ـ واصل يا بابا! قل أشياء جميلة...
 فارتاحي على كتف باباك. أتفهمين الآن؟

فهمست وعيناها نصف مغمضتين :

ـ يا له من عذاب! ولكن ماذا عساني أقول لك؟ لن تصدّقيني. كان يلزم أن تكتشفي بنفسك سرّنا.

ـ سرّنا؟
تكوّمت على نفسها أكثر ، وتنفّست الصعداء.
 بقدرة الخالق الجبار على إيتاء المستحيل؟
وانتصب الخصي. ذلك أنّ تذكّر هذه المعصية جعل دمه يغلي من الغضبب. وفتحت سلمى عينيها مندهشَة : لماذا امتقع لونه فجأة؟ لمـاذ لماذا يتحدّث بصوت مرتفع؟
ـ يقولون إنّنا مجنونانـان. لا شأن لنا بـحكمتكـم يا ديدان الأرض التي تَعْمَهَ في ضلالها!
وأمسك بيدي سلمى.

- باركي معي الجنون يا ابنتي. إنّه الطريق الملكيّ إلى اللانهائية، إلى
 على أنه أعاننا على الحر كة، ولنحمده على هذه القطرة من الزئبق التي

تدور في رأسينا المربّعين. فلتتضاعف ولتنفجر إلى ألف شظيّة موِيضَة! فليسطع النور يا رحمان!
ـ لو تعلم أيت حلم غريب رأيت يا زينيل...
وتمطّت سلمى وهي تتثاءب باستمتاع وقد توزدت، ثّمّ قالت:
 يا ليلى هانم، هل يمكن أن تجلبي لي شيئاً من مربّى التوت؟

- مربّ...

واتسعت عدقتا القلفة من الدهشة وفغرت فاها.
ـ أتُراك تعرَفت عليَ يا أميرة؟
فردّت عليها سلمى باستغراب :
ـ أتراني عرفتك؟ إنّك ليلى هانم. أأنت بخير؟
ـ ما شاء الله! ما شاء الها
وانطلقت القلفة جارية وهي ترتعش من الانفعال.
ـ شُفيت الأميرة يا سلطانة! شُفيت الأميرة!
ـ ماذا تقول؟ أكُنتُ مريضة؟ ماذا أصابني يا زينيل؟

في الأمر.
ـ كم تسيء الكذبِ يا زينيل! هذا شيء مُخزِ بالنسبة لر جل طيّب مثلك!
ـ لمـاذا تنظرين إليَ هكذا يا أنيدجيم؟
ودخلت السلطانة إلى الغرفة.
ـ أخبريني، ماذا جرى؟
لماذا تضمّها أمّها بين ذراعيها بهذا الحنان غير المألمألوف؟ ـ شيء من الحمّى يا حبيبتي، هذا كلٌ ما في الأمر.

لاذت الفتاة بالصمت. لماذا تخفي عنها السلطانة الحقيقة؟ لا بذّ أنّ أمر أ خطيرأ وقع. وبـلـت قصارى جهـدهـا لتتـذكَر : لا شيء، لا تذكر شيئأ... باستثناء ذلك الـحلم الذي كان يقول فيه زينيل... ولكن ماذا فَال؟

لم تقرّر سلمى الردّ على رسـالة أبيها إلا بعـد مرور شـهرين. أخبرته بأنّها لا تستطيع الذهاب إلى بغداد بـر بـلى هو لزيارتها في بيروت؟ وكتبت له (اهذا يُسعدني". أهذه هي العبارة المناسبة لوصف انقباض قلبها وغزارة دموعها؟ أما بقيّة الكلمات المـات، فلن تكتبها... عبارة "يسعني") المخطوطة على مئات بطاقات الدعوات تِات تتسم بالالتباس، ولا تحيل على شخخص محذّد، ليفهم منها أبوها ما شاء له أن يفهم.
وما إن مضت بضعة أسابيع حتى عادت لها رسالتها مرفوقة بكلمة من السفير : لقد استقال خيري بك من من منصبه وغادر البلاد. لـم يعـد إلى الأستانة، ويُجهل عنوانه.
صُعقت سلمى للخْبر، وظلَّت تحدّق في الحروف السوداء المّ المكتوبة


المرّة بسبب خطئها.
لم تشعر بالرغبة في البكاء. كلّ ما شعرت به هو البرد.

يمكن للمرء أن يشاهد مرفأ بيروت بهـدوء من أعلى صخرة مشرفة



 الجدار الصخري وهي تتابعها ببصرها إلى أن تختفي في الأفق.


 عندئذ بأن تكتفي بالنظر .




 بالسمسم بارز من إحدى السلل، أو تشحذ وردة النـة ذابلة...
 بتخيّلاتها، الذين يمرّون بمحاذاتها وقد ملأهم الاستغراب والتذيّر بعد ذلك صارت تغضّل أن تلوذ بصخور هذا الشاطئ المُقفر. وهكذا

استعادت حُلمها بعيداً عن هذا الـحشد الذي يفضي بسرّه، وعن هذا العملاق الحفيَ الهادئ. وظلّت لشهور تعود إلى هذا المكان الـيان فيما يشبه الحج. لم تشأ أن تنسى، إذ لا يحقّ لها النسيان...
 شيء عن غيرها من السفن، مثلما صـارت وجوه ركابـها عاديةً وراضـية

 ويصلانها بسلمى التي كانتها من قبل، لكن عبثاً. يساورها الآن شعور بأنتها فقدت كلّ شيء، بما في ذلك حزنها.
 بالعكس من أجل التخلّص منها، والتحرّر من إسارها.

لـم يْْتَب أحد في البيت من هذه النزهات الأسبوعيّة. فقد كان يوم الخميس يوم عطلة، وكانت تزعم أنّها تمضيه مع أمن أمل في بيتها. كانت قلفة ترافقها إلى هناك في الصباح، ولا تعود إليها إلا عند الغروب. تعيش أمل مع أخيها مروان الذي يكبرها بثلاث سنوات في منزل
 كانا ما يزالان طفلين. وبعد مرور بضع سنوات مات مات أبوهما إثر سقوطه من صهوة حصان، وهو ما دعا إحدى العمّات إلى المجيء للاستمرار المار في المنزل الكبير الواقع في شارع مار إلياس لكي تعتني باليتيمين. ولمّا كانت شديدة المحافظة، فقَد ربتّهما تربية تقلِيديةّ. ولم يكن في المـي المدرسة من تتقن انحناءة الاحترام، أو تتورّد عندما يخاطبها راشد مثلما كانت أت أمل .
 الغروب، ما يترك لهاتين الصبيتّين شيئان من الحرّيّة. وبما أنْ أمل طفلة وحيدة، كانت تفهم حاجة سلمى إلى الوحدة. لما لما تسألها قطّ عن نزهاتها السريّة. وكانت تكتفي بالإمساك بيد صديقتها لِّا

تعود محمرّة العينين أحياناً، متورّمة الجفنين، وتقبّلها من دون أن تنبس.


 يبعثها من الطرف الآخر من العالم.

- جاءت الأولى من البرازيل والثـانية من فنزويلا الا وبالألأمس توصّلـت بواحدة من المكسيك. لا أستطيع الإجابة علمى رسائله ، لأتنّي لا أعرف


 في أن يعيدني إلى حياة الأميرات من جديد... لم يسألني قطّ عن رغبتي. وهل تعرف هي نفسـها فيما ترغب؟؟ كلّ شيء يبدو لهـا لا واقعيّآ؛ هذه الرسائل التي لا تنتظر جواباً، وهذا الأب المنففلت، وهِ وهذه المشاريع العظيمة، وهذه الوعود...
 واليأس... لكنّه إن لم يراسلني، أظنّه.... وأضافت بصوت لم يكد يُسمع
 عنّي من جديد... أجد نفسي فجأة أكرهه، وأتمنّى موته. ووضعت رأسها بين يديها بعنف، ثمّ قالت :
 ولا فيما أفكّر !

وطوّقت أمل كتفي صديقتها، وطبعت قبلة نديّة على جبينها. وظلّتا متعانقتين فوق الأريكة حتّى المساء. ولم تقل أمل شيئّاً لأنهّا كانت تدرك بالفطرة أنَ الكلام لن يزيد جرحها إلا إيلاماً، وأن كلّ تشُجيع، أمام هذا

الألم، سيكون غير لائق، وكلّ نصيحة سيكون لها وقع الشتيمة. فما تحتاجه صديقتها، وما هي مستعدّة لتقديمه لها، هو الحبّ.
 كانت سلمى مرتاحة وهادئة. فقد أعاد لها حنان أمل عنفوانها.
 السلطانة؟ فهي قليلاً ما تستقبل زوّاراً في بيتها منذ أن صدّت أن نساء بيروت المتبجّحات! وقد كانت سلمى فـخورة بكون أمّها رفضت الانـي النخراط فـي في
 فهي تعاني من الوحدة. هي من كان قصرها ـ و قصر أورتاكوي ـ ـلا لا يفرغ،
 ومجالس الأسرة، ولقاء الصديقات، هي من كان تحت إمرتها وتها جيشٌ من
 هي تجد نفسها منذ سنتين حبيسة هذا المنزل، ليس لها من رن رفقة سوى
 أمين البيت وكاتب السلطانة ومستشارها في كلّ ما يتعلّق بالحياة اليومية، ، وهو أيضاً صديقها. أكان أمين سرّها؟... تعرف سلمى أمّها حقَ المعرفـا





 إنّها نائلة سلطان، بنت السلطان عبد الحميد. لم تكن الأسرتان تتبادلان
 بيروت! ذلك أنّ معظم الأمراء والأميرات تبعوا النخليفة إلى إلى نيس حيث


الجميلات" كما يقول، ليخني خيبته، وكذلك السلطانة الفراشة التي







 تقدّمتُ في هذا الطريق، زادت لا مبالاتي بما عداه....".






 الاستقلال" تُعقد في كلّ مدن تركيا.

علقت خديجة سلطان بحنق : ـ ألـم يبق أحد من أولئك الأبطال الذين ناضلوا مـن أجـل استقلال تركيا؟ ـ عـلى كلّ حـال بـقي الوزير الأوّل عصمـت إيـنونو. لُقَبـب بـالـوط


 لهم مكان هناك، وأنَّ حـِاتهم في خطر.

فقالت السلطانة وهي تتنهّد:
ـ مسكينة تركيا. لمّا أفكّر في أنّ هذه الحكّ الحومة بلغت بها الوقاحة إلى

 شعبنا، لكنني اقتنعت الآن أنهّ مكبّل تماماً...

وخفت صوتها وهي تقول :

- ويبلغ بي الأمر إلى أن أتساءل عمّا إذا كنا سنعود إلى بلدنا يوماً... كانت هذه هي المرّة الأولى التي تعترف فيها السلطانة بشكوكها. اقتربت منها سلمى وقد تشوّش ذهنها، وقبلت يد عمّتها، وجلست على على الوسادة إلى جوار أمّها.

ـ سنعود طبعاً إلى بلدنا يا أنيدجيم! كلَ الناس في الأستانة غاضبون، الطلبة والمثقَفون ورجال الـدين، لا سيمـا التجَّار! ا تذكّري ما كتـب ميمجيان آغا إلى ابن عمّه : جميع تجّار البازار ناقمون على الِّلى النظام، ولمّا ولمّا
 سترين يا أنيدجيم!

 فهسـحت على شعرها الأحمر بحنان.

ـ أنت محقّة يا بنيتتي. تنتابني في بعض الأحيان نوبات من الحزن، لهذا لا تأبهي بما قلت.
وشعرت سلمى بقلبها ينقبض : أمّنت على كلام أمّها حتى لا تحزنها

 في الأمر أنّهما تتجرّعان الهزيمة. على أنّ سلمى تأبى أن تعترف بذلك أك

كانت أنيدجيم تقول في السابق : "ينبغي على المرء أن يكافح، فكلَ شيء ممكن".

تملّكها غيظ شديد فقامت واقفة، وأحسّت فجأة بحاجة ملتحة لأن


 جميعأ صفوف المعارضة؟ كلّ شيء ممكن !




وهي عازمة على العودة إلى الأستانة، ومصمْمة على عدم الاستسلام! ومن خلال النافذة المفتوحة وصلهـا عبق الـياسمين المُمسكر ،

 جسدها تدريـجياً في العتمة الز رقاء، فسَعرت بأنّها صانها صارت هائلة... وأنّها تحلّق ببطء مع النجوم، فتلاعبها وتذوب في ضوئها المتلالٔلئ، ولا يعود شتيء يفصلها عن هذا الجمال الذي اتّحدت به... وهكذا لم تنم إلا عند الفجر راضية مبتهجة.




 وحتّى أمل نفسها لم تعد قادرة على تخمين ما تخفيه هذه ها الابتسامة المتدثّثرة بلطف غير معهود، كما لو أنْ صديقتها لم تعد حاضرة هنالك.

ثتمّ استيقظت ذات صباح منهكة قانطة من دون سابق إنذار. جالت

 تنتحبـ. لشذ مـا تكره لبنـان! هـذا البحر الأزرق وهـذه الشـمس العـنـيدة


 أبداً، ولن تنتمي أبداً إلى... لقد كانت تكذبـ على على نفسها كلّ هذه الأليام :
 يسقط عليها ويقوم من سقطته. لكن، لِّما لا يجد كلّ ما يا يحيط بك بك صدى
 على كلامك أن يكون مجرّد ضجيج... كيف لك أن تناضل و؟ ضدّ ماذا؟ وضلّ من؟
كانت تُمنّي نفسها بالأوهام، والأحلام بالنسبة لمـن هو في المنفى ليست مشاريع، ليست سوى سبُل للهروب. هي من كانت تظنّ نـيّ نفسها


 كلّ ما تعرفه هو : حتّى الحيوانات تملك ونـي ورا أو أو إقليمأ لا تستطيع العيش من دونه.

- ولكن، من سرق البسمة من وجه ابنة عمّي الجميلة؟
 الـحميد، قد وصل علمى متن سيارة دالاهاي بيضاء فاخرة. فهو يشتغل

 حين يخاطبه زبون بنبرة غير لائقة، في أن يمسك بـخناقه ويتخر جه من

سيارته. هكذا كان يجد بعض الزبائن أنفسهم مطروحين أرضاً من دون أن يفهموا ما يقع لهم، لا لشيء إلا لأنّ سموّه شعر بالإهانة الْانة.
 الاجتماعية، بـخلاف ابن عمّه خيري الذي لا يرتدي، وهن الا وهو مـا يزال ال في


 مزاج ابنة عمّه الصغيرة.



 سآخذك في نزهة.
وركبا السيّارة البيضاء وهما يضححكان، بينما مضت السلطانة تتابعهما
 أورهان. إنّها بين يدين أمينتين.



 المنتجع الصيفي الجميل (اعاليه) الذي يبعد بعشُرين كيلومترأ عن بيروتا

 وعرّضت وجهها للريح. وبمقدار ما كانا يصعدان انـان في الجبل ، تنخفض



والأوراق الخضراء البرونزية الناعمة الملمس، بحيث تبعث في الناظر الرغبة في مداعبتها.
تجاوزا بحمدون، فانتصبت أمامهما سلسلة جبال لبنان، وقد جعلها الضباب تبدو أميل إلى الزرقة، ،برزت منها تحت أشعة الشّمس قمة جبل صنين مكـسوة بالثلج.
قفزت سلمى من السيارة، وراحت تـجري في الطريق الضيّق بين






 والعنفوان.

ارتمت على العشب، ومضضت تستنشق رائحته الرطبة، فشعرت

 من العشب، وورقة من الأوراق، وغصن يرتفع عاليا في اللسماء ليلامس


 تعد سلمى، بل هي كائن موجود وحسب.


 صمت... لكن كيف لها أن تشرح له أنْ الصمت يمكـن أن يكون خير

رفيق، وأشتَّ الصحاب انتباها، وأكرمهم،، وأنْ هذه الطبيعة الرائعة، بمشاهدها وشمسها أدعى للو حدة.

هذا الرابط العميق الذي كان يشـّهـا إلى الطبيعة هو الذي الذي حمـاهـا من


 على المتزل الواقع في شارع رستم باشا.
 مصطفى كمال رئيساً للجمهورية للمرّة الثانية سنة IAYV بصدمة لن تنر النرأ منها. اضطرت منذئذِ أن تعترف بأنَ الشعب التركي لن يكافح من أجل عودة الأسرة العثمانية... ممّا فاقم حالتها الصحتيَّة قال الطبيب إنّها مصا مصابة بمرض القلب،، فردّت باسمة لكـي تُطمئن زينيل والقلفـاوتين : ارالأمر يتعلّق بالقلب فعلاً يا دكتور". ورضيت بأن تتناول كلّ يوم حبوباً وقطرات صُفّت زجاجاتها على منضدة سريرها.
ما كان يقلق سلمى أكتُ من المرض هو ذلك الانقياد غير المعهود الذي صارت تلمسه في أمّها. وهو انقياد لا ير جع إلى أملها ألها في الشفاء، ،


 المرأة الصلبة التي لا تلين، أن تستسلم وتتنخر لنفسها! لا لا يحقّ لها أن تُظهر الضعف مثل سائر الخخلق، بل علي عليها أن تظلّ "السلطانة)، إذا بدأ الصنم يتصذّع، فالعالم كلّه من حولها سينهار.

 بوزانسان في جماعات صغيرة بساحة المدرسة مع الراهبات. كانت

عيونهنّ المتلألئة تشَيء بالابتهاج من ترك عالم المدرسة واالدخول إلى






 ناضجات... لم تلمس الفتـات مثل هذا القرب من من الراهبات قنَّ ولكن ما معنى أن تكون الفتاة في السابعة عشرة من عمرها وتبدأ الحياة؟

بعضهنّ سيغادرن لبنان. فماري آنج ستعود إلى فرنسا، بينما ستذهب
ماري لور إلى بيونيس إيريس حيث غُيْن أبوها مُلحقاً عسكريّانَ

- بوينيس إيريس؟

ـ أليس هذا أمرأ رائعاً؟ يبدو أنّها مدينة بيضاء وبهيجة! ـ نعم، هذا هو الظاهر...


 منزل جميل لأميرته الساحرة، وأنته سيراسلها

 السبيل إلى العثور عليه؟ لا يمكنها أن تستشير أمّها في الأمر ، فإلى من تلجأ إذن؟ ها هي ماري لور ذاهبة إلى تلك المدينة التي شُغلت بال سلمى منذ

شهور : لعلّها تستطِعِ أن تساعدهـا. فمنذ واقعة (القفزة) نشأت بينهمـا
 للأخرى قط ـ لكنتها قائمة على التقدير والاحترام، أشبه بالعلاقة التي تربط بين رفيقي السلاح، تقوم على الشُجاعة والثقة أكثر ممّا تقوم على الرقَة والحبّ.

ستنتظر سلمى ماري لور ريثما تفرغ من الحديث مـ مع الأم أشيليه،





 الكلمات في ذهنها. تختّلتِ حر كة شفة ماري لور الخفيّة، حر كة لا تا تعبّر
 أمام هذا الضعف والصفاقة. أيحقَ لسلمى المتكتتمة القويّة، سلمى الصلبة كالماس أن تظهر بمظهر الضحية؟

 ومن ثُمّة فهي لن تطيق هذا الضعف.
 ألم تكن ماري لور هي فرصتها الأخيرة؟؟... وهكذا انتطعت عنها أخبار أبيها إلى الأبد.
لا توجد وسائل تسلية كثيرة في بيروت، لاسيما بالنسبة لفتاة في السابعة عشرة من عمرها، أميرة وفقيرة. كانت سلمى تنتظر بفارغ الصبر العطلة المدرسية للتخلّص من صرامة مواقيت أميرة الدراسة واللباس المدرسي

ودفتر العلامات، وتفكّر بحماس في كلّ ما ستفعله حين ستتحرّر، حين

 بهذا الفراغ المفتوح على كلّ الممكنات. واكتشفت باندها فاش أنّ تسليتها
 كلّ ما يثقلها ويزيْفها، وأن تشعر بذبذبات العالمه، متحيّنةُ كلَّ ثانية لكي تتذوّق الخلود.
كانت السلطانة تراقب ابنتها من مقعدها الذي صارت تلازمهم معظم أوقاتها، فتشغل بالها لا مبالاة هذه الطفلة التي كانت في منتها منتهى الحيوية سابقاً: أتراها ورثت عن أبيها ـ شأن خيري ـ مزاجه الخما الخول؟؟ ... يكفيها
 أن تصيبها نفس الخيبة من ابنتها. فقد عقدت عليها كلَّ أملها، وعليها من ثّمَة ألا تُخيُبِ ظنّها فيها. ولهذا كانت تلحَ عليها أن تشغل وقتها. - ينبغي أن تحتسني مستواك في الإنجليزية والإيطالية. فنطقك في غانية

 انتبهي يا سلمى، فأنت جميلة وذكيّة وأميرة، ينتظرك كـي مستقبل زاهر. عليك أن تتهيأي له، ولا تركني للخمول!
 عبارات من قبيل : (ينبغي أن، وعليك ألال). تشُعر كما لو أنَ حـياتها تُسلب منها. لماذا لا تحاول أمّها أن تفهمها؟ ألم تكن شُابّة مثلها ذات يوم؟

 يمكن أن تعثر لابنتها في هذه المدينة الغريبة على رفقة أفضل منهـها الِّلـ وقد
 لم تعد تطلب من زينيل أن يلعب دور المرافق لمّا يخرجون للتنزه فيا في

المدينة بعد الظهر. وهي ما كانت لتو افق على أن تخرج سلمى قليلا لولا ما صار يساورها مـن قلق على حساسيتها المفرطة، وصمتها وميلها إلى




 يجد له متنغّساً، أيَّ قضيّة تشغفه، قد ينقلب وينتكص.
لهذا لم تعترض على الولع الذي بدأت تبديه سلمى بالسينما. وقالت



 هو فيلم "مغني الجاز" الذّي يتكلّم فيه الممثّلون.
وهكذا دأبت سلمى وأمل على الذهاب إلى السينما لحضور العرض
 مروان في سيارته الفاخرة ذات علامة النسر الذهبي الشهير إلى باب السينما، ويعود إليهما بعد انتهاء الفيلم.
لكن العروض كثيراً ما كانت تتخلّلها مشاكل فنية تصيب الشُابتين بالملل من طول الانتظار في القاعة المظلمة، فتخر جان للتّنزه في ضوء

إنّ التَجوّل في هنا الحي الواقع في المدينة القديمة، حيث تتجمَع

 جمال باشًا أحد عشر معارضاً وطنياً سنة 1910. و ويعذ من أكثر أحياء بيروت نشاطاً ونبضاً بالحياة، حافل بالمقاهي العربية حيث يقضي رجال

مطربشون يومهـم جالسين إلى المـوائد يلعبون الطاولة، ويدخنون النرجيلة. وفيه أيضاً توجد مطاعمب وملاهِ ليليّة تنعتها نساء رأس بيروت



 مهل الميدان صوب المطعم الفرنسي الكبير ، (الملهـى المرح جدّآ1)، على

 قادمة من باريس، يرقص الزبائن على السطيحة المشرفة على على البحر الـي الساعة الخامسة أو السادسة صباحاً. وتلقي سلمى نظرة كلّها شغف إلى الـى الملصق الذي يعلن بحروف حمراء بارزة: الالآنسة نيني رو كامبول في رقصتها المثّيرة!").

## وقالت وهي تتنهد :

ـ يا له من رقص عجيب! لا بذّ أنّه مُسلّ.
لكن لن يسـمح لهمـا للأسف بارتياد مكان كهذا أبدأ. فهو لا يليـق بالفتيات، لا سيما إذا كنّ مسلمات.

وبـينمـا كانتـا تـتجوّ لان في هـذا الـحيّ ذات يوم، قصـدتا الـسراي الصغير، وهو عبارة عن بناية طويلة من الحجر الأحمر، ذات أبوا ونوافذ مقوّسة. إنّها مقر الحكومة اللبنانية، وهي شبه فارغة إلا إلا من بعض


 مكاتب المفوّض السامي هنري بونسو؟

لمّا لمح مجموعة من الجنود الفرنسيين المنتشُين الفتاتين الجميلتين

تتسگّعان بمفردهمـا، تعقِّبوهما، فـحثّت البنتان الخططى وقد تورّدتا، وتظاهرتا بعدم فهـم مغازلاتهم الخليعة. ولم تتخلّصـا منهم إلا حين ذابتا

 أوروبا. تقصده نساء الطبقة البرجوازية اللبنانية للتسوّق، فيتجوّلنّ و وخلفهّن
 المـجوهرات حيث يجلس صناع صغار، تعالج أيديهم المـاهرة الـور خيوط الذهب والفضة. كذلك يستهويهنّ التجوّل في السوق الطون الطويلة حيث يون يوند

 التافه منها والأصيل.

وحين تميل الشمس إلى المغيب، تبدأ النساء في الخروج للتسوّق أو استنشاق هواء المساء المنعش، ويعرض بائع الماء المنسّنم بزهر البرتقال وكذلك بائع الدبابيس الصغير سلعهما، وتتّخذ المدينة مظهرها الاحتفالي المعهود الذي يزيد الجوّ اللطيف بهاء.

هكذا تذوب سلمى في الزحمة برفقة أمل ، وتستمتع بطعم الحرّيّة :
فقد نسيت الأستانة.
تعدّ عائلة أمل ومروان من أعرق العائلات اللبنانية. وهي مـا تزالـ الـ تهيمن على جزء كبير من منطقة الشوف. وبذلك ورانك فإنّ الطفلين اليتيمين يُستقبلان بالأحضان في الدوائر الراقية ببيروت. وأمل، التي أكمـلـت

 وصوب. ولكن كيف السبيل لإقناع السلطانة بأنّ أميرة عثمانية يمكن ألنـي أن تخالط بعض أبناء العائلات اللبنانية العريقة من دون أن يحطّ ذلك من شـأنها؟؟

وقد واتتها الفرصة حين نظَمت ليندا سرسق حفل شُاي راقصاً في

قصرهـا بالأشرفيّة. تحدّثت الشابتان طويلاَ في الموضوع: البدء بحفلة شاي راقصة فكرة لا بأس بها، قد تقبلها السلطانة بلا مقاومة بخلاف لو لو

 لمّة عائلية!
خطّطت الفتاتان لأن يصادف وصول بطاقة الدعوة وجود أمل في بيت صديقتها. سألت السلطانة بنبرة دالة على الامتعاض : - من يكون هؤلاء السرسق؟ لعلّهم تجّار؟

فردّت أمل بلطف :
ـ كالا يا صاحبة السمو. هـم إحدى أكبر الحائلات في بيروت. استقرّوا هنا منذ قرون، وهمم يملكون مصارف ويقومون بأعمال كبيرة في...

فقاطعتها السلطانة بخشونة :
ـ هذا ما قلت، هـم تجار إذن!
ومن حسن حظَهمـا أنّ السيدة غزار إدن اوي كانت موجود
 بأناة بأنْ عائلة سرسق هم ("من خيرة عائلات لبنان)" : ـ هـم من اليونـان الأرثوذكس طبعاً، لكتّهم لا يقلون رقيَّاً عن أفضل العائلات السنِّيَة. لا يمكـن للـمرء أن يصادف في صالوناتهـم إلا صفوة المجتمع البيروتي. وإذا شاءت سلمى أن تتخالط الناس يومأ، فلن تـنـ النـد أنسب من قصر سرسق. لكن إن كنتم تقلّرون يا صاحبة السمو أنَّ عليها أن تلزم البيت...
 بتقليب أوراق إحدى المـجـلات، متظاهِرة بـالامبالاة، كما لو أنّ هذا الحديث لا يعنيها. تردّدت خديجة سلطان : فالسيدة غزاوي تعرف المـجتمع اللبناني

الراقي حقّ المعرفة، وصدقت مراراً حصافة نصائحها. لكنّ ملاحظتها
 الأيتام الأخيرة، بل يمنعها من النوم أحياناً : مستقبل سلمى.

 إلى تركيا تبدو محالاً، فما دصيرها؟ ون
عليها أن تعثر لها على زوج
 حيث لن تجرؤ حتّى العائلات السنية الكبيرة على التى التفكير في مصاهرة الـيرة العائلة العثمانية. ربّما أمكن ذلك مع العائلة الملكية المصريّة أو إحدى الإمارات الهندية....؟
وفي انتظار ذلك، فالسيدة غزاوي محقِّة، لا ينبغي أن تظلّ سلمى حبيسة البيت. ينبغي أن تتدرّب منذ الآن على دورها فـي في المـجتمع. ما


 للأمراء. لكنَ في عزلة بيت رأس بيروت، بين زينيل والقلفاوتين، مالِين الاذيا عساها أن تتعلّم عن العالم الذي ستعيش فيه يوماًّ؟ والتفتت السلطانة بلطف إلى أمل ، وقالت : ـ عودي غداً يا ابنتي، وستجدين الجواب.


 تظهر بمظهر يليق بمقامها بين هؤلاء اللبنانيات المثقفلات بالحالحيلي،
 المحنَكة، خطرت لها فكرة.

ـ إذا سمحتت يا صاحبة السمو، لـمـاذا لا تسـلّمين أحـد فسـاتينك الملكية القديمة لليلى هانم ذات الأصابع الذهبية وتطلبين منها أن تسوّيها على مقاس سلمى؟ فهذه الملابس الفاخرة ستتعرّض للتلف إذا ظلّت مخبأة في الخزنات.
استحسنت السلطانة هذا الاقتراح. واختارت سلمى من بين عشرات الفساتين الرائعة فستاناً حريرياً أزرق، يُظهر لون عينيها.
 أصـدقاء الأسرة منذ أن نصح السلطانة، رغم أنّ ذلك يعارض مصـن مصالحه ، بأن تشتري بالمال الذي تحصل عليه من بيع مـجوهر اتها أسهُماً تدز عليّ عليها
 وفاؤه وإخلاصه هذا ثقة كلَ أهل البيت.
بدا ذلك اليوم مشغول البال، يذرع المكان جيئة وذهان المان وهو ينظر إلى
 يريد أن يقول شيئاً، لكنّه لا يجرؤ. وجازف في الأخير بالقول، وقد تورّد


 من مجوهرات، متى شاءت. سيكون ذلك شرفآ عظيماً لي.
 يدها، فأمسك بها وراح يقبّلها بحماس•

## 0

ـ الآنسة أمل الدرزي! الآنسة سلمى رؤوف! السيد مروان الدرزي!

 الدرزيين. لم يسبق له أن رآها في الحفلات التي تنظّمها ليندا سرسق كلّ







 سقيم شـاذَ لا يليق بمشل هذه الحفلات! وهرعت المضيفة لاستقبال القادمين.
 رؤوف؟ مرحباً بكم! بما أنّك رفيقة هذين العزيزين، اعتبري البيت بيتكـ أبيت كانت أمتهما من أعزّ صديقاتي، بل بل أختي...
وتنهّدت، وندّت عنها حركة جعلت بعض خصلات الشعر الأحمر الشهير تنفلت من الوشاح اللامع... فليندا سرسق، وهي في الأربعين من

العمر، تعلّ إحدى أشدّ نساء بيروت جاذبيّة، ليس بجمالها فحسب، بل

 يعترفون لها بسعة القلب، إذ يعتبر صالونها من أكثر الصالونات ارتياداً في المدينة.

ـ المعذرة، أنا مضطرّة لترككم، ها هو سيادة رئيس الأساقفة قد
وصل!
وهفت تتقبّل الخاتم المتلألئ في اليد العطرة.
قال مروان :
ـ لقد نلت إعجابها.
ثمَ أضاف وقد التمعت في وجهه ابتسامة صغيرة: - إنّها تحبّ الأتراك.

لم تفهم أمل النظرة القاتلة التي رشقت بها أمل أخاهاه الـانـ ولن تعلم بأنّ هذه المر أة اللامعة كانت صديقة حميمة لجمال الِال باشا الحا الحاكم العثماني الذي عُهِد إليه بإعادة الأمن والنظام إلى لبنان خلال الحرب، إلا عندما تغلغلت في المجتمع البيروتي.
كان ثمّة حشُد من النـاس على قـر كبير من الأناقةَ، يزدحـمون في في


 على الحديقة الواسعة التي يتصاعد منها عبق أشـجار البرتقال والِياسمين العربي والميموزا.
وقاد مروان الشُابتين إلى الشُرفة ، وهي مكان مثان مثالي للاستمتاع بمشهـد هؤلاء المدعوين الذين يشكّلون خليطاً متعدّد الألوان. ومضى يدلّ سلمى على الأعيان :

ـ ذلك الرجل المفعم بالحيوية الذي يضع قرنفلة بيضاء في عروة سترته، هو نيقولا بطرس، هو أيضاً من عائلة يونانية أرثوذكسية تنافس






 حافل بالتحف النادرة، لا يدخله إلا المحظوظون أحداً. بينما يعلّ من رواد ميدان سباق الخيول، يتردّد عليه كلّ خلّ خميس.
 برج تظلّله عريشة خضراء يجلس تحتها هو هو وأصدقاؤه يرتشفون فناجين القهوة. ويشاع أنّ سياسة لبنان تصنع في ذلك المكان.
انظري! الأميرة شهاب وصلت. هي سليلة أعرق أسرة أميرية بالجبل ،

 مقرّب من إدوارد السابع. وهل ترين ذلك الرجل الـر الواقف إلى الـى الشُّمال، ذا الشعر الأحمر؟ إنه نيكولا سرسق، ألحا أحد الوجون الـوه اللبنانية الأصيلة. وقد أبى الفنان فان دونجن إلا أن يرسـم له صـورة... على ألـى أنّ هذا لا لا يمنع من الـقول إنّه زير نسـاء، لكـن لا تـخشي شـيئاً، فهـو لا يؤثر الفتـيات

وراحوا يضحكون من دون أن ينتهوا إلى رجلين واقفين في الجانب الآخر من الشرفة كانا يحذّقان فيهم باهتمام.
ـ قلت لك إنّها فرنسية! انظر إلى قوامها الممشوق وبشرتها البيضاء.
يا للجمال!

ـ أنت لا تعرف شيئاً في النساء يا أوكطاف! هاتان العينان الواهنتان، والشفتان المكتنزتان، اللتان تنضحان براءة وإثارة، لا يمكن أن تكونا إلا لامرأة شرقيّة!

ـ فلنتراهن إذن يا أليكسي! لكـن عوض أن نتراهن على أصـولها، فلنتراهن بالأحرى عمّن يستطيع استمالتها.

 فلاحظبت أنّها غير متزوّجة. انتبه، الفتيات العازبات عندنا تُسرّ بإثارة اهتمام ألمع ممشّلي الحلقَة... أنت محقِّ يا أوكطاف، هلمّ بنا نجرّب حظّنا!
اقتربا منهـم بكل" أريحيّة.

ـ هـا أنت ذا يا صديقنا مروان!
وربتا على كتف الشابَ على نحو حميمي، وانحنيا أمام أخته، ووقفا
متردّدين أمام سلمى.
ـ هلا قدمت لنا الآنسة؟
فسارعت أمل إلى القول :
ـ الآنسـة رؤوف. أقدم لكك يـا سـلمى ألـيكسي، ابـن عـم مضـيفتـنـا الصغير، وهذا النقيب أوكطاف دو فيربري.

وانغمسوا في الحديث. ولم يكن الوافدان الجديدان يتمتّعان بالنباهة فحسب، بل كانا وسيمين أيضأ. وبعدما كانت سلمى متردّدة في المجيء إلى هذا الحفل بسبب الخْجل والخوف من الضّجر، ها ها هي تشعر بالخفّة أمام نظر اتهما المفعمة بالإعجاب. وسألها أليكسي خلسة:

- يبدو أنك مستقرّة في بيروت. لا بدّ أنَّ أباك ديبلوماسي؟
ـ كلا. أبي... رحمه اله.

 مؤسف حقًا ! فأنت إذن زهرة جميلة وحيدة...
 الفرصة لم تواتها أبداً للحديت مع رجل بلـ باستثناء إخوة صديقاتها رياتها الذين يعاملونها معاملة الأخت. وشعرت بقلبها يخفق : أهنا ألحا هو ما يسمّونه الغزل؟
وفي تلك الأثناء تذكَر مروان، الذي لم يلحظ شيئًا ممَا يجري، أنّه لم يسلْمَ على الخالة إميلي.

 الثالث عندما كانت شابةّ! إن لم نذهب أنا وأنـ أمل لتقبيلها، ستعتبر ذلك إساءة لجلالتها. نتركك إذن بين هذه الأيدي الأمينة. اعنذرينا للحظة.

قال أليكسي مبتسمـا وهو يشتّع مروان : ـ م مروان سيّد مهذّب حقًاً.
فرذت سلمى من دون أن تفهم التلميح، وهو ما سلّى أوكطف كثيراً:

> ـ هذا صحتح. وجازف أليكسي بالقول:
 موسيقى رائقة. أتحبّين الرقص؟
فأجابت سلمى التي تفضل الموت على أن تعترف بأنّها لم يسبق لها أن رقصت إلا مع رفيقاتها في الصف:

ـ أقترح عليك إذن شيئاً أكثر تسلية بكثير من هذه الحفلة البائخةَ.
 أتوفّر على آخر الأغاني الباريسية. أؤكد لك بأنك لن تشعري بالضـنـر

البتّة.
احمرّت سلمى، وندمت على ادّعائها : ما حاجتها إلى الزعم بأنهّها تحسن الرقص؟؟ ماذا سيكون ردّ فعل أمّها لو علمت بذلك؟ ستمنعها من الذهاب... وقالت متلعثمة :

ـ لا أدري ما إذا كان مروان وأمل...
فغمز أو كطاف وهو يقول:
 سنرافقك في طريق العودة. فبيتك يقع في طريقنا. وستنطلي علـيهـمـا الحيلة.
 سيعود في أيّ لحظة. لنلك قرّر أليكسي أن يلعب كلّ أوراقه.

فهمس لها وقد تظاهر بالاستياء:
ـ لا تقولي إنّك لا تثقين بنا!
 لكن، لا ينبغي أن تتحوّل إلى فتاة سخيفة. هو خبير بالنساء. إن كانت

 ولا حسيب. إنّها طريدة سهلة. ـ هيّا يا جميلتي، ألم نعجبك؟
 من مرّة، طوّق خصرها بذر بـراعه.

فقفزت سلمى من مكانها وهي ترتعشُ من السخط.
ـ لا تلمسني أيّها المقرف!
هذا هو سرَ لطافتهما وتودّدهما إذن! كان علِها أن تَفطّن لنلك منذ

 ـ أهذه أنت يا أميرة؟ ماذا تفعلين هنا؟

اقتربت منها امرأة فارعة، وما لبثت سلمى أن تعرّفت عليها : إنّها
 الحفل الذي نظّمه آل سرسق؟ الحالة إميلي منذ كانت في الأستانة، وأنّها أرادت أن تشَ فَّها، لهنه المرّة فقط، بـحضور حفل هذا المـساء. رغـم أنها شُدهـت، انحنـت مـع ذلك باحترام كبير وقَبّلت اليد الممدودة إليها، بينما انبهر الشابان، وأنحنيا

وهما يقو لان :
ـ صاحبة السمو .
نظرت إليهما نظرة ارتياب، ثمّ قالت لهما بنبرة فظّة : ـ سآخذ منكما ابنة أختي أيتها السيدان. لم أرها منـا منـ مذّة طويلة... ثّمّ أمسكت بذراع سلمى، وأرغمتها على مرافقتها. ـ هل جننت يا صغيرتي؟ تقفين في شرفة معتّمة مع رجلين يشتهران بسمعة سيّئة؟ إذا كنت لا تبالين بشُرفك، فشَرف عائلتنا يعنيني كثير ا!
 سأضطرّ إلى إخبار أمّك المسكينة ، وإلى نصحها بحجبسك في غرفتك إلى أن يتقدّم عريس لخطبتك!
وبينما هم عائدون في اللسيارة، قالت لها أمل مستنكرة:



أليكسي، فاستشاط غضباً، واتّهمني بأنتي هزأت به. أرجو أن تشرحي لي السبب الذي دعاك إلى أن تتنكّري؟
لكنّ سلمى تكوّمت في طرف المقعد، وراحت تنظر أمامها بعنين جامدتين وقد لزمت الصمت رغم إلحاح أمل.






 فضلاً. كان يتعلّم التعرف على نفسه من خلال عيون هؤلاء الناس اللذين لا يعرفونه، ويعثر بواسطتهم على المرألى آلتي التي طالما خُر مها... لقد تعلَّمت أشياء كثيرة هذا المساء يا أمل.

بعد هذه التجربة القاسية، حبست سلمى نفسها في البيت. نقمت على


 تتوّصل كلّ يوم بدعوات تحمل أسماء من الطبقة الراقية. ذلك أنّ ظهور
 يلتقون، يكون مثارآ للفضول والاستطر اف.
وأقسمـت الـمراهقة على ألا تقبل دعوة أبداً، لكنّها ما إن أكمـلـت

 وقد سجّلت في مذكّرتها بأنَّ عهد الطفولة قد ولّى
ولكمي تبرز انتقالْها إلى عـالـم الكبار ، أخذـت موعداً مع الـحلاق

خلـسـة. على الرغـم من أسفه على شعرهـا الطويل، لـم يـجـد الرجـل المسكين بدّاً من تنفيذ أمرها، فقصّه قصيراً "اكما يفعل الرجاله")، جرياً على الموضة الجديدة في باريس. وببضع ضربات مقصّ، تحولت الفتاة
 شيء من الغموض تستلزمه روح العصر، قمين بإحباط كلّ من لا شاغل له غير الجري وراء النساء.

ولمّا عادت إلى البيت، هتفو امن شدّة استغرابهـم من مظهرها. لكنّها لم تأبه بلوم أمّها ولا بانتقادات صديقاتها الـا
 فبفعلها هذا قصدتْ إلى صرف الصورة الأسطورية التي طالما ألألفألهمت الرسـامين، صورة جارية حسناء يسحبها رجل قويّ من شعرها الطا الطويل. هي الآن مستعدّة لمواجهة العالم.
ستتبوأ سلمى في غضـون أشهـر مكـانة مرموقة تُتحسد عليهـا في المجتمع البيروتي الراقي. لم يكن ذلك بسبب كونها ألما الأجمل بين النساء


 وطبعها المتحفّظ الذي يراوح بين الخحجل والوقاحة. وقد قَرّرت الاستفادة من لقبها. فهي لن تكلّف نفسها تنظيم حفلات تدعو إليها من حضرت حفلاتهنّ، ولن تسلّد ما عليها من دين لهؤلاء

 المزعجة من ذهنها. أتملك خيارأ آخر غير هذا؟ وحين تسألها أمل : ـ ما أشذّ ما تغيرّت يا سلمى! أأنت سعيدة؟ فتنهرها سلمى، وتجيب بأنهّا طبعاً سعيدة! فهي تشعر بسلطتها تزداد

يوماً عن يوم، وولعها بالإغراء لا يتوقّف: لم تكن تعرف أنه ممتع إلى هذا الحذّ!

أمّا السلطانة التي حنّتها على الخرووج في البداية، فبدأ يساورهـا
 ابنتها. وكم ستكون الفضيحة كبيرة لو أنّها تتعلّق بمسيحي أو أو أيّ سنّيّ! وتسأل الأم حين تروي لها ابنتها عن الحفلات التي ترتادها : ـ أحقًاً أن لا أحد من هؤلاء الشُباب أثار اهتمامك؟

فتردّ سلمى مُطْمْئِنة وهي تضحكك :
ـ لا تخشي علي" يا أنيدجيم. فلدي قلب من حجر !

 حبيب العمر، وتركها تبكي.

 الحجاب، يمثّل تطور العادات الذي صاحب الاحب حلول الفرنسيين تهديداً لشرف الفتيات، ولتوازن العلاقات الموروثة، ومن ثمّة للمجتمع بأسره.
تقول بعض النيساء إنَ هذه ليست هي المرّة الأولى التي يدفع فيها المستعمر الأوروبي الشُعوب المستعـمُرة إلى الفساد حتّى يسـهل عليه

 حياتهم يعذّ إجباراً غير معلن بالنسبة للعقول الفتّةّة.
وتعتـب هؤلاء النـنـاء عـلى الـسلطـانة، ويرين أنّ عـليهـا، بـحـكـم



تعهد إليك أنت بذلك؟"، وتمالكت نفسـها من أن تقول له: "أليس من أجل هذا نزعوا خصيتيك!".

فأجاب زينيل قبل أن يدير ظهره لهلذه المرأة الوقحة:
ـ السلطانة خبيرة بما تفعل.
والواقع أنّه هو أيضأ كان يقذّر أنّ السلطانة تركت لسلمى كثيراً من



 الصالون بزيّه التركي إلى جانب الـخدم، ينظر إلى اللشبـاب والشابـ الشابات
 أنّه يقف مع الخدم وهو ليس بخاد برم ، بل بل لا فائدة منه. ذلك أنّ الأمّهات كنَ يجلسن حول مضمار الرقص يثرثرن، ويحرُسن بناتهنّ، ولا يحوّلن عنهزّ عيونهنَ لحظة.

لكن ما كان يستهجنه زينيل هو المبدأ الذي تقوم عليه هاته الحفلات



 أذهان الر جال. أمّا هو فيعرف.

هو يريد بطبيعة الحال أن تكون سلمى هي أجمل الفتيات، وأثـدّهنّ

 أن تحظى بالإعجاب، لكننه لا يطيق أن تُلمس. تتراءى له في خيالـو اله مثل تماثيـل العـذراء الصغيرة الـهشَة التـي يضعهـا النصـارى داخل غلا نلاف

زجاجي، ويعبدونها. فمن واجبه أن يحمي طفلته الصغيرة، حتى ولو كان ذلك ضدّ رغبتها. وهو سيفاتحها في ذلك. ما كاد الخصي يشرع في الكلام حتّى نظرت إليه سلمى مشدوهة. على أنّ دهشتها سرعان ما تحوّلت إلى غضب : بأيّ حق يتحتّث إليها هكذا؟ لـم تقبل قطّ اللوم إلا من أمّها، وأحياناً من أبيها، وإن كان كان ذلك منذ زمن بعيد. فكيف يـجرؤ زينيل على عتابها؟ لقد أفقدته مسؤولياته الجديدة وثقة أمّها رشده... حتّى إنّه نسي من يكون هو ومن تكون هي ! لم تمجبه، ولم تشرح له بأنَّ مظهرها الجريء إنّما هو طريقة للدفاع وإخفاء رهافة حسّها. وهي لن تتنازل وتبرّر له سلوكهـا لـوها لقد أغضبـها
 وفائه لها، هو من ينبغي أن يبدي لها إعجابه الدائم، وإخلاصه الثابت. ارتدت معطفها بحر كة تنّ عن التحذيّ ، ووضعت على على رأسها القبعة الخضراء، ثمّ خر جت وصفقت الباب. ـ ماذا جرى يا آغا؟

سمعت السلطانة التي كانت جالسة في الصالون الصغير حيث تقضي



لكي يتحذّث.
عندئذ انطلق يحكي لها كلَ شيء دفعة واحـدة. حـّثـها عن انتقادات
 يعقل أن تتصرّف أميرة عثمانية مثّل أيتّ فتاة من فتيات الـيات الطبقة المورسـرة
 عن مخالطة من ليسن من طينتها؟ إنّ رؤية سلمى تضحك ألـو وترقص مع شباب ما كان لهم أن يحظوا بشرف النظر إليها لو لم تتغيّر الأحوال، ، يُحنقه ويثر حفيظته.

كان يتوقَع أن تؤيّد السلطانة رأيه أو أن تفهم قصده على الأقلَ. حين


تلك النظرة الغاضبة والنبرة الفظّة.

لم أكن أظنّك تصغي إلى أحاديشّهنَ بهذا الشغف!
شُحب وجه زينيل، ولم تلبث السلطانة أن عادت إلى رقّتها.
 كنت حزينة؟ حين يقضي المرء شبابه محبوساً مثلي، يعرف قيمّ قيمة الحرية. لقد كنت حرّة في أرتاكوي رغم أنتي لم أكن أخرج. أريد أريد أن تشعر سلمى

 من هذه الناحية ـ فنلك يبهجني.


 فإذا بقيت ابنتها سـاذجة وبريئة مثل معظم الفتيات اللواتي تغالي أسرهنّ

 مرّتين، وانهيار الإمبراطورية، والإفلاس والنفي، كلّ ذلك خلّصها من الأحكام المسبقة. لا يسوؤها أن تتمرّس سلمى وتحر وتخبر الحياة، حتّى إذا ما وجدت نفسها ذات يوم وحيدة، تكون قادرة على المواجهة.

ة
t.me/soramnqraa

## 7

- فيلاديتبن تيدريك إيديرنيم! بارك الله يوم ميلادك! ! ولتزهر طويلاّ ورود خدودك، ولتملأ عطور الجنان أنفك، ولتكن حياتك عسلا وحليباً! اجتمعت الأسرة في الصالون الأصفر الذي زينته القلفاوتان بان بباقات أزهار الجلجل والداتورة احتفالاً بعيد ميلاد سلمى العشُرين. وقدُ رصّت


 "(كريب دو شين") الذي تُصنّعه دار ميلو. فقد اضطر إلى والى حرمان نفسه من من

 فنشرت على مقعدها معطف فرو رائع تذكّرت سلمى أنّها رأته على أمّها عندما كانت تحضر حفلات طولمة باغجه، ففقالت معترضة:
ـ لماذا يا أنيدجيم...؟؟

ـ لم أعد أرتديه يا حبيبتي، ويسرّني أن أراه عليك.
تمّ أضافت وهي تضحك :
ــ لطالمـا قلت في نفسي إن ارتدى هذا الفرو الجميل وجه تملئؤه التجاعيد سيسيء إليه. أمّا إن لامسته بشرة غضّة، فستبعث فيه الحياة من جديد!

وأوقدت نيرفين هانم العشرين شمعة التي تعلو حلوى الشكولاطة
 نهم أميرتها. قالت في نفسها إنّه من غير اللائق أن تقَّكَ في عيد ميلادهـا حلوى أعدَّت في اليوم السابق.



 تلك الحفلات الباهرة: استيقاظها على أنغام الفرقة الموسيقية النـيا النسائية،
 تّمّ القلفاوات الصغيرات الاثنتا عشرة اللواتي يتسربلن باللباس الجينـي الجديد


 جديدة. وبينما تعبر سلمى القاعة، تمطرها القلفاوناوات بأزهار الياسمين، فيعبق المكان بعطرها.

 أكثر من سعادتهم باستقبالها، ويحرصـون على الميلاد لحظة يفرح فيها كل" من يحيطون بصـاحبا ون الحفل. وعند الانتهاء
 يخغي جبلا من العلب ذات أشكال وألوان متباينة.
يتطلّب فتح هذه العلب والاطلاع على ما فيها ساعتين أو ثلائاً. وهي
 يقَّمها خيري على سبيل المزاح، ثمّمّ هناك الهـدايا الرائعة التي التي تقدّمها


ميلادهـا الثـالت عشر، أيّ الأخير... فقـد كان أبوهـا قـد استقدم مـن


 عمودين صغيرين من الكوارتز الوردي، وهو ينعكس في قاعدة من البلّور الصخري.

 يعد يحبّها. لكنّها اليوم نادمة على هذه الـجوهرة التي تشهـد على رفعة ذوق ذاك الذي لا تستطيع نسيـانهـ... مـاذا تراه كان سيـهـديهـا في عـيـد ميلادها العشرين؟

رأت نفسها من خلال الشعلات المترنَحة في فستان ذي ذيل طويل،

 وقد عرّضت وجهها لنسيم البوسفور، تحفت بها نساء يرتدين قفاطين مطرّزة بخيوط الذهب، يسرعن الخطو مبتهجات بسعادتها...

 بحرارة متنبّئتين بزواج الأميرة في تلك السنة.

تتزوّج؟ مّمّن؟... تعلم سلمى أنَّ أمّها عادت إلى التُراسل مع إحـى
 موضوع تلك المراسلات، لكنّها تتظاهر بالل(مبالاة. فهي تعتبر نفسها ما ما تزال صغيرة على الزواج، لا سيما أنّها بدأت تستمرئ مغاز لألات التا الشبان، ولا ترغب في أن تضع حدّاً لذلك بهذه السرعة!
عـلى أنتها حـين عـلمـت بزواج أمبرطو، أمـير إيطالـيا، من مـاري

جوزي، أميرة بلجيكا، وأنّ عشرة ملوك وستين أميرة ساروا في موكب

 ماري جوزي جمالاً، ولا تقل عنها نبلاً وشرفاً! فهي لا تملك شيئاً تهديه للعريس غير نفسها...

كانت الإضرابات والمظاهرات تشُلّ مدينة بيروت في هذا الخريف من سنة 19r| ا وراحت قوّات الشر طن تصن تصطدم بالمواطنين لأتفه الأسباب

 معاطعة الترام والكهرباء دامت إلى نهاية شهر يونيو/ حزيرانـ البـر وللتضامن
 التي عتّنها المندوب السامي الفرنسي اضطرت إلى التى التنازل ومطالبة الشركة
 غرار معظم الشُركات التي تتحكـم في اقتصاد لبنان منذ بداية الانتداب. والواقع أنّ ما كان يشجبه الللبنانيون هي هذه الشّ الشُركات الأجنبية، ويتهمهون
 منها رواتب "جيش من الموظفين الذين لا يرجى منهم خير")، وتُصـّر ما


 وعزّز السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، وفرض إعادة انتخاب تابعه شارل دباس.

كان مروان الذي يدرس الحقوق في الجامعة الأمريكية يعود إلى

 إلى أخته وإلى سلمى عن شـلى ينـ يدعى أنطوان سعادة، وهو لبناني

مسيحي في نحو الثلاثين من عمره، نشأ بين البرازيل وألمانيا، عاد إلى
 هدفهم هو التخلّص من الاستعمار الفرنسي، وبعث سورين سوريا العظمى التي تضمّ، حسب تصوّرهم، لبنان وفلسطين. يحلمون الِّ بسوريا موحّدة، تحفّز العالم العربي وتقاوم كلّ تدخّل أجنبي.
 المطالبة بالاستفلال، وفضيحة الاحتلال الذي أطلقوا عليه ديبلوماسياً اسم الانتداب. أصبحوا جميعهم مولعين بالسياسة، لذلك لربّما تغيترت الأوضاع في السنة القادمة إثر الانتخابات.
كان معظم من تقَّموا للانتخابات الرئاسية من الماروونيين. وكان

 محام مرموق، أكثر انفتاحاً على العالم العربي، وشُديد الانتقاد للانتداب.





 والمارونيين. وهو يملك حظوظا كبيرة في الفوز بالرئاسة مقابل المعسكر المسيحي الذي لا يجتمع على كلمة سواء.
 المسيحيين اللبنانيين، وكذلك بالنسبة لفرنسا التي اقتطعت لهم بلدأ بلدأ على
 غير وارد تماماً، لأنّ ذلك قد يلقي بالبلد في فلك سوريا والعرب! لم يكن الأمر وارداً بحيث إنْ المندوب السامي هنري بانصو لمّا رأى

البرلمان، بعد سنة من ذلك، على وشك أن ينتخِب الشِيخ الجسر - بعد أن قرّر حتّى إميل إده مساندته لأسباب تتعلّق بالاستراتيجية الانتخابية ـ



 كانت سلمى تنفق ساعات طويلة في النقاشُ مع مروان وأمل، معبّرة عن




 أورهان الذي جاء مع خيري إلى شارع مار إلياس. ـ كلّ هذا لا يعنيك أيتها الأميرة، ولا شأن لك بـ بها

ومضى أورهان يؤنّبها طيلة طريق العودة.
 سنذهب؟ أرجو أن تحفظي لسانك. فنحن هنا لسنا في بلادنا. كانت تتصرّف كما لو أنّها نسيت ذلك! لكن عليها أن تعترف بأن أورهان كان على حقّ. فالناس ما زالوا ينظرون إلى أفراد الأسرة العثمانيانية بوصفهم السادة القدامى، ومن ثمّة لا يحقّ لهم التحيّز لجهة على الـى أخرى.

ثم أضاف:
ـ عليك أن تلزمي الحياد حتى لما تكونين مع أصدقائك. فلا شيء
يُحفظ في السرّ.
تدرك سلمى أنّ هذا هو التصرّف السليمّ ، لكنّها تجد مشقّة في قبوله. ذلك أنتها ورثتت عن أمّها وأسلافها الولع بالـسياسة والكفـاح من أجل

قضية كبرى. هذا الولع الذي ظهرت مخايله منذ أن كانت في التاسعة من
 ميدان السلطان أحمد. لكنّها لا تعرف الآن ماذا ستصنع بهذا الونا فقدت بلدها، وصارت مجرّد ضيفة...

لم يعد لها غير العلاقات الاجتماعية. تنصرف في الليل إلى العشُاءات
 لعب الورق أو لقاء صديقاتها لشرب النشاي والـخوض في النمائمم. كمـا
 الأفلام في ريالطو وماجيستيك لبدت المساءات طويلة.
كانت هوليوود قد فرضت نفسـهـا عاصمهة للفن الـسابع منذ عشر سنوات. وقد وصف ونستون تششرشل، الذي كان قَد اعتزل السـيـاسة
 Réveil
 الفدادين، وتؤوي آلاف الممثلين والمتخصصصين الذين يحصلون على
 ولندنية وهندية. ويـجري تصوير عشرين فيلماً بشكل متزامن. إنّه عالم لا شيء يسمو فيه على الشُباب والجمال").
ومهـمـا يكن، فقَد صـارت نجـمات هوليوود هـنّ إمبراطورات هـنا

 كانت شعبيتّها، بلغت يوماً ما بلغته (الملاكك الأزرق" أو (المرأة الإلهية")
 تهزَ كيانها وتفتنها. وقد كان تجسيدها لشخصية "الولا")، بصوتها الأجش
 حقيقيّا بالنسبة للفتاة المراهعَة. أيمكن أن تصيب امرأة حقًاً الرجال بكيل

هذا الجنون؟ لكنّها تجدها أجمل في فيلم (اموروركو") حين سحرت،

 قاتلة، مُستعملة شُفرة سيف الضابط الدكلنف بإعدامها كمرآة لتسوّي أحمر شفتيها الجميلتين.

على أن الممثلة التي تفتنها أكثر هي غريتا غاربو، بحيث أفيث كانت تحلم



 آنا كارانينا الخليعة في فيلم "الحب") ، أو دور المومس في في الفيلميلم الذي الـي

 أخرى، حتّى إن زينيل والقلفاوتين يروحون ينظرون إليها باستغراب من دون أن يفهموا لهذا التقلَب سبباً.

وبينما كانت سلمى في إحدى الحفلات التي تنظّمهـا أسرة طرّ طرّاد، وهي أسرة يعدّ أفرادها من أشهـر أصحاب المصـيارف في بيروت، أثار انتباهها رجل في نحو الخمسسين من العمر، لم يكفّ عن المن النظر إليها طيلة

العشاء. وعند انتقالهم إلى الصالون لاحتساء القهوة، دنا منها وبادرها:
 لشركة ميترو غولدوين مايير، حللت ببلدكم الرائع لبضعة أسابيع. اعذريني إن كنت تطفّلت عليك. منذ بداية السهرة وأنا أر اقبك، أأنت مهثلة؟

سُرّت سلمى بهذا التقريظ، وندّت عنها ضحكة خفيّة.
ـ أبدوت لك كذلك؟

ـ أنت جميلة بكلّ تأكيد، لكن ليس هذا هو المهـمْ. فأنت تتمتّعين

بالسِنما؟؟
ـ لا أظنتي قادرة على ذلك...
ـ لا تبالغي في التواضع! فالحر كة أمام الكاميرا حرفة نُكتسب. لكنّ ما ينقص هوليوود هو وجود شـابّات مثلك يجمعن بين الحيويّة والرشـاقة، ، ولاسيما الأبهة ! اسمحي لي أن أقول لك أك أمر أ قلّما قلته لأحد : تملكـكِن كلّ مقومات النجمات الكبيرات. ما اسمك؟

ـ
ـ ممتاز ! في غضون سنة سيشتهر هذا الاسم في العالم بأسره، لأنتّي سأقودكُ يا آنسة سلمى إلى المجد. هل تسمـحين لي بذلك؟

 يجعل منها في الغالب إلا ممثّلة تافهة... فإن الشيء الألأهـة الأهمّ هو أنها أميرة!


 من التفوق على شركات كولومبيا ووارنر وفوكس! على أنَ الأمر لم يكن بهذه السهولة. فالسلطانة المعروفة بتشدّدها، لا




 ينبغي الاستغراق في الأحلام: ينبغي إقناع الفتاة وإغراؤها بـا بـا يمكن أن أن تصيبه من مجد بـحيث يصير بمستطاعها الاستغناء عن أمّها إن لزم الأمر.

فهي راشدة على كل حال، وها هو الحظ يمدّ لها يده، ويضع مصيرها كلّه على المحكك.

هذا ما سيحاول ريشار مورفي أن يقنع سلمى به. سيقيم عند عائلة طرّاد، وسيدعوها لشرب الشاي كلّ يوم. لا ينبغي أن يتركك لها الوقت
 الفتيات الطموحات الساذجات اللواتي لم يعرف الفشّل معهنّ قطّ. استوت السلطانة على مقعدها مقطّبة كما لو أنّها تحاول أن تتعرّف على الشخخصية الغريبة التي تتحدّث إليها، وقالت: ـ لا بدّ أنكّ جنتت تماماً يا سلمى !

وتستأنف سلمى للمرّة الثالثة شرحها.
ـ أرجوك يا أنيـدجيـم، حاولي أن تفهممي كالامي : ميترو غولدوين


 في السنة! سنتمكّن من شراء قصر يا أنيدجيم، وستعيشين في هناء إلى آخر أيامك.
ـ أنت ما تزالين طفلة، ولا تعرفين الوسط الذي يعيش فيه الممثلون وما فيه من فجور وفساد...

فهتفت سلمى :
ـ ولكنني أعرف كيف سأفرض عليهم احترامي! هذا فضهلا على أنتني اشترطت عليهـم ألا أوذّي أدوارأ جريئة، وقبلوا الشُرط.
 من أصبت بالجنون حقَآ! كفى، لن أناقش هذا المشروع الأخرقَ. شعرت سلمى بالدمموع تترقرق في عينيها، فلم تحاول تمالكها. قامت وعبرت الغرفة بخطوات واسعة حانقة.

ـ لقد بدأتُ أضيق ذرعاً بهذه الحياة! وضجرتُ من حفلات الشاي
 الآن في الواحد والعشر ين من عمري. الوقت يمضي بسرعة وأنـي لم أفعل شيئاً يفيدني في حياتي!

 والحفلات لفترة طويلة. فقالت بصوت أرادته أن يكون مفعماً بالحنان : ـ هيّا يا سلمى، لا تنظري إلى الأمور بهذه العين السوداوية... فأنت


فتوقفت وسألت بنبرة هازئة : ـ وأين هو عريس الأحلام؟
فأجابت السلطانة من دون أن تتخلّى عن هدوئها : - فكّرت في أنته يلزمك ملك.

تطلّعت إليها سلمى مذهولة، إذ لـم تعهد في أمّها المزاح، وقالت : ـ ملك؟ ولكن...
واسترسلت السلطانة متظاهرة بعدم ملاحظة ذهول ابنتها قائلة : ـ ما زال يو جد بعض الملوك على الأرض بفضل الله. ومن فكّرت فيه عريسأ لك هو زوغو، ملك ألبانيا. لقد جرت بينـنا بعض الاتصن التصالات




 درس في الأستانة، ويكنّ لأسرتنا كلّ الاحترام.

يزعم بعضهم أنْ الملك زوغو أو أحمد زوغلو حديث النعمة، ينحلر من أسرة ليست على قدر كبير من النبل، وأنّهم استولوا ألوا على الحكم إثـر
 تمزّقه منذ استقلاله سنة 1911 الصراعاعات بين الفصائل. إنه رجل شجل شجاع.
 عليك الهيمنة عليه. فما رأيك؟ أيسرّك أن تكوني ملكة؟
(ايا له من دور!")، جفا النوم سلمى وقضت ليلتها تتقلّب في الفراشـ وبدت لها أضواء هوليوود فجأة خذّاعة وتافهة : ستصير ملكة حفيقية لا
 ترغب في توقيع العقد، وأنّ لديها ما هو أفضل أِلْ و وتخِّلت دهشُته : سيفغر فاه بحيث يصير أوسع من فم الأسد الذي جعلت منه الشركة شعارها ولا وسيطرح عليها مئات الأسئلة. وبطبيعة الحال لن تجيب عنها.
ستغوص سلمى خلال الأسابيع الموالية في كلّ الكتب والمـجلات التي تتحدّث عن ألبانيا. قامت بصحبة أمل، وهي الوحيدة التي التي أطلعتها


 والوفاء، عرفوا كيف يـحافظون على عاداتهـم الموروثـة وعلى مـلى مـنـى
 بين الأسر الإقطاعية الكبيرة قد استعاد هدوءه ، فلأن الملك زيلك زوغو، كما

 وأفراد عائلته، لا يفرّق بين ماله الخاص والـدر والمال العام.
ولـم تصـّق سلمى شـيئاً من كلّ ذلك. فالنـاس مولعون بـنـواقص
 أسرتها خلال السنوات الأخيرة التي قضوها في تركيا. ألم يفتروا على

السلطان وقالوا إنّه حمـل معـه جزءءاً مـن ثروته ومـخـلفـات الرسـول؟ استفادت من كلَ ذلك أنّ ما يقدّم على أنّه وقائع موثوقوقة لا يعـدو أن يكون في الحقيقة بهتاناً باطالًا
وفي المقابل أثارت الأرقام والتفاصيل التي تتعلّق بفقر البلد وتأختره انتباهها. فهو بحاجة إلى المستشفيات والمدارس. ورالـيا وراحت تتخيّل منذ الآن البسمة الواثقة للنساء والأطفال الذين قرّرت أن تنقطع إلى العناية

 قويّة بالحب الذي يكنه لها شعب بكامله.
وبنوع من الاندفاع تطوّق خصر صديقتها، وتعول: - لن تنسيني وستأتين كثيرآ لزيارتي، أليس كذلك؟ الـك

فتقّلهِا أمل برقة.
ـ أعدك بأن آتي.
 هذا المستقبل الذي لم تكونا قادرتين على تصوّر تفاصيله رغم مطالعاتهما وما جمعتاه من معلومات من هنا وهناكاك.



 الخصلات الحمراء والكتفين الناعمين. وتساءلت عمّا إذا كانت الـا السلطانة قد

 لسلمى أن تصير ملكة، فلا مندوحة من أن يتحقِّق ذلك.
صارت سلمى منذ ذلك الحين تختلي بزينيل بمجرّد ما تعود إلى

البيت، ويستغرقان في الحديث لساعات عن (بلدهما)" وغاباته المترامية وشلالاته وقراه الجميلة، المششِيّدة من الحـجارة البيضاء، الجانيانمة على منحدرات الجبال، وعن ليلالي الشتاء الطويلة حول المدفأة المانة حيث يروي




 لكنّه الآن يتذكّر كلّ التفاصيل، كما لو وقع ذلك بالأمس... هذا الزواج في نظر الـخصيَ إشـارة من السمـاء تؤكّد ذلك الـيقين الأهوج الذي تملْكَه تلك الليلة في قصر أورتاكوي بالأستانة حين كان هو... والسلطانة...
هكذا ستعود ابنته الصغيرة إلى أصول دمها. وهي تجهل ولـيل بأنّ كيّانها هو من يدفعها إلى هذا البلد المـجهول الصير الذي تنحدر منهـ الصني وبذلك سيصير
 الجوع والبرد، ولم يـجرؤ قطّ على رفع عينيه في المختار ، المّا حاكم القرية، سيصير صهر ملكه!


 أريد أن آتي عندك أتيتها النعجة الصغيرة ذات العينين الكحيلتين أريد أن آتي عندك أيتها المكتنتة
وألشلس على كرسي خمراً
في كوب ورديّ

لكي تسعدي طول حياتك أيتها النعجة الصغيرة
طول حياتك يا مكتنزة.
فتبادره سلمى :
ـ واصل يا آغا، واصل !
ويعجب من رؤية سلمى متعلّقة بشُفتيه، مستعذبة هذه النتف من أغانِ
مبتورة، ويقول في نفسه إنّها تشعر في أعماق فؤادها بأنّها أغانيها. ومـرّ شـهران مـن دون أن تصـل أخبـار مـن ألبـانيـا. فبـعـد أن أبـدت

 وقت، وتعرف أنْ عدم التريّث فيها قد تكون له عواقِ اقِ كارنيّة.

 السلطانة مذ كان يعمل في الأستانة. يقول فيها بعد عبار المارات المات المجانمالات المعتادة والمتمنيات بالصحة والر خاء للأسرة الإمبراطورية :
 اللسمو الأمير عابد، قرّر مصطنى كمال قطع العالاقات مع مع ألبانيا. غير أنَّ الملك مضطرّ لأسباب متعدّدة لا تجهلينها إلى إعادة العلاقات مع تركيا. وبذلك فإنْ الزوالج من أميرة عثمانية سيفسـد إلى الأبد ذلك التـنـاهـم الضروري بين بلدينا.
 المشروع العزيز على قلبه. وأنت تعلمين أن الملك يقدم مصلحة البلاد على أمانيه الشخصيّة.
تقبّلي أيتها السلطانة...".

ملّت السلطانة وقد علاها الشححوب الرسالة لسلمى، فتتناولتها. وما إن قرأتها حتّى انفجرت ضاحكة ثمّ مزّقتها بكلَ هدوء.

## $v$

حلَ الغسق، ولاحت في السماء كتائب سحب وأنوار ورماد تتّجه في

 فتركت النسغ يصعد من أعماقها، ويضوع بالعبق.
كانت سلمى جالسة في شرفة غرفتها وقد استندت إلى إلى الشُبّاك تنصت للآذان تتخخلّله رنّات نواقيس كنيسة القديس لويس القريبة من المسـجد ، معلنة عن قَدّاس المساء. عليها أن تلبس لتخرج، ذلك الك أنّ عائلة ثابت،


 عظّله سلفه، ويسهر على إجراء الانتخابات الرئاسية.

هذا الحفل ستحضره صفوة المـجتـمـع البيروتي، سواء مـن عالـم





 نيكو لا ثابت، حطّم الكثير من القلوب.

ولتزيين الحفل، دعا أصحاب البيت ألمع حسناوات بيروت: إيفون
 وإيزابيليتا، عشيقة ملك إسبانيا ألفونس الثالث عشر السابقة، التي صارت زوجة روبير الصباغ الرعناء. وغيرهن كثيراتـا... ذلك أنّ بيروت حين

 عقله بشبكة من الصداقات المفاجئة التي تجمع بين كونها خاللدة وعاحبا وعابرة،
 يدركون أنّ الخلود يتجسّد في اللحظة.

 هذا البناء العنكبوتي الذي حيك لكي يُلْفَّه، بل ليأسره إن أمكن





 سلطانة صغيرة تسوّي خصلات شُعرها قبل أن تنطلق لاكتشاف العالما لما
 في الثانية والعشرين من عمرها. لم تعد تلك المراهقة التي تنافح من أجلا البحث عن حقيقة نفسها، التي حين اعتقدت أنتها اكتشفت سلمى المى المي خلف


 ودواليك. لا توجد إلا أغلفة، أمّا الدمية الأصلية، فلا وجود لها. ولكن، ،

هل توجد حقِّاً دمية أصلية؟ ومن يستطيع أن يزعم أنْ ثمّة سلمى حقيقيّة خارج الأدوار التي تختارها لنفسها؟ هي لا لا تستطيع على كلّ حال أن تُقرّ بذلك، وترفض الاستمرار في هذا البحث العبئي.

 الشيخو خة المبكّرة، ويغضّن الوجه؟ كلَ همّها الآن هو أن تتسلَّى. دخلت أمل إلى الغرفة وقد بدت فاتنة في فستانها الضيق الذي وفق آخر تقليعة أطلقها مصمم الأزياء الباريسي الكبير لوسيان لولانغ، وبادرت سلمى :

 تعرفين أنّنا يِنغي أن نصل إلى بيت ثابت على الساعة التاسعة والنصف، قبل وصول المندوب السامي!

فردّت سلمى :
ـ لتقديم التححيّة العسكرية، فيما أظنّ ! كلا يا أمل، لست مريضهة... ولكنتي أريد أن أصل متأخّرة هذه الليلة.
فلمّا لاحت علامات الاستنكار على محيّا صديقتها قالت ساخرة:
 تعلمين لا يجدون مواضيع تشغل أحاديثهم. وبذلك فإنتي سأمنحهم بتأخّخري



 زواجها بملك ألبانيا، وتلاشى حلمها بأن تصبح ممثّلة في هوليو أليورد. ولم تعد تتحذّث عن هذين المشروعين إلا ساخرة، رغم أن الغطرسة تمنعها

من إظهار خيبتها. كانت كما لو أنهّا تؤاخذ نفسها على استسالمها

 سذاجتها، وأن تعمد إلى استفزازهـم وصذّهم حتّى لا تترك لهـم فرصـ لصذّها.

وأصبحت بفعل ذلك ذات شعبية كبيرة في هذا العالم الصغير الذي




 ليست سوى خطة تتو خَى إغواؤهم، وهو ما يضاعف متعة الظفر بها.

 إنّما تفعل ذلك بحكم الواجب".

 قشدي اللون لإثارة انتباه أمل.




 تبتسم في وجهه، فينتهز الفرصة ليطلب منها أن تراقصه بعد العـلـ العشاء.
على أنّ أمل لم تبتسبم، وهو ما فسّره خيري بخجلها. وحين انتحى

به مروان جانباً فيما بعد، وأخبره بأنْ أخته تكره الورد، لأنّ رائحته تسبْب لها الصداع، تأثر لهذه النعومة، وتضاعف هيامه بها لـانـا
وبينما كانوا ينتظرون سلمى، لم يستطع أن يخفي سخطه منها، لأنّها ("تتعمّد التأخّر بعصد إثارة انتباه الحاضرين !" فردّت بنفاد صبر : ـ اذهبوا إن شئتم. سـألحق بكم. سـأستقلّ العربة المكشوفة برفقة زينيل.
تردّد مروان. فهو لا يـحبّ هذا البريق في عيني سلمى ، مثلمـا لا يـحبّ
 لكنَه آثر أن يبعث لها (امرسولآَ) أوَلاً. ثّت أخرج من جيبه علبة رفيعة.
 إن اخترت ألا تأتي إلى الحفل ، سيكون لك فرين الكير أنيس.




 للوصول إليها ينبغي اختراق حجب نارية، والسبارية السباحة في سيول جارفة، ، ومحاربة جيوش من التنانين الضاريّة.
وقد ذهبت الطيور بالآلاف، لكنّ معظمهـا نفق خلا الال الرحلة التي

 مشدوهين آلاف الشموس والأقمار والنجوم. وفي خوء هـا هذه الأجرام رأوا
 أظلّوا هم أنفسهم أم تحوّلوا إلى سيمورغ، إلى ألى أن أدركوا ألخيراً بأنّهم هم والسيمورغ شيء واحد، وأنّ ملكهم، الإله الذي انطلققوا للبحث عنه الـنه بعيدآ موجود بداخلهم....".

وتركت سلمى الكتاب يسقط من يدها.
... في إحدى التكايا الواقعة في ضاحية الأستانة تُقبّل طفلة صغيرة

 عينهها، فإذا بالأشياء تعود إلى نظامها المعهود المطمْمْئنّ.

 بالخجل دليل على رفعة الروح الباحثة باستمرار على تجاوز نفسها. منذ مذّة طويلة وهي مسكونة بالبحث عن الو حدة ، لكنّها كانت تقف


 السيمورغ التي ماتت قبل أن تدرك النور .
لكن ألا يهّد التطبيق الصارم للدين بنسيان نعمة عدم الأمان؟ صرّح





 السماء هي الحياة في تنوّعها اللانهائي، فكيف تكون الـيا الطون الطريق المفضية إلى الى اللانهائي مطوّقة بالأسوار؟؟". وتشعر سلمى بالدوار. لماذا جاءها مروان بهذا الكتاب؟ كانت مرتاحة

 الناس، وتنعم بالسعادة؟

السعادة... نقدت هذه الكلمة بالنسبة إليها معناها، وصارت مبتذلة،
 الدرك حتّى تكتفي بهذه السعادة!
لقد رأت في قصور الأستانة كثيرأ من النسوة ذوات النظرة الساهمة


 أبدأ أيها الألم الهانئ الأثمن من الماء نكون إلا خشباً ميّاًا!".

ونزلت إلى الحديقة الصغيرة، فألفَت الليل متنبّهاّ، والنجوم لم تعد غريبة عنها، وشعرت بأنّها تعود إلى نفسها بعد غياب طويل.
 سوطه وقد بدا فخورا بأن ركبت عربته ها هاتان الشابتان الجميلتان اللتان لفَتَا أنظار جممع المارّة.
أمل هي من راودتها الفكرة. سمعت قبل أسابيع بهنه المرأة ذات القدرات المدهشة. يقولون عنها كاهنة أو رسولة أو ربّما شيطانة النة. فقرّرتا زيارتها من دون إخبار مروان الذي كان سيغضب لو علم بالأمر.

وما إن وصلتا إلى المنزل ذي النوافذ المغلقة حتى أدخلهما غلام، وقادهما من دون أن ينبس إلى غرفة معتّمة تو جد فيها مباخر تنبعث منها عطور تصارع عبثاً روائح عطنة يمتزج فيها العرق بالأنفاس.

 يُحيي ويميت في آن. تندلق من بين شفتيها الرقيقتين كلمات يعقب فيها الحلو الحامض، بينما تنغذ عيناهـا المتّقدتين إلى العيون، وتـخترق الصدور لتصل إلى القلوب.

وقفت الشابتان في العتمة قرب الباب، لكنَّ العجوز لمحتهـما،
 تقتربا، وتدخلا إلى حلقة المكرّمين الذين يحيطون بالسريرير. لكن هاتين المتمرّدتين رفضتا الاقتراب!

ابتسمت العجوز . هذه هي الفرائس الأثيرة لديها، وقحاتٌ صفيقاتٌ ، مثل أطفال عراة ينتصبون في الضوء. هي مغرمة بهؤ لاء الأطفال الغافيلين


 لنشر كلامها، ويأتونها بفرائس جديدة متعطّشة لسماع أقوالها، هي المُلهمة. لكنّ بعض الجالسين حول السرير متردّدون : من يتملّك يا تُرى هذه


 ولا يُقبل على هذا السفر الذي لا عودة منه إلا أشدَّ الناس إقداماً وأقلّهم حذراً، حيث يكون يقينهم الوحيد هو أنهم سيحترقون إلى ما لا نهاية، إمّا في لهب جهنّم أو في لظى الحبّ الإلهى...
أمّا المماطلون، فلن يتخلّصوا أبداً من شعورهـم المقزّز بالضيق من
 والحجوز تقدم لهم جميعأ، سواء من تخطّوا عتبة الخوف الأولى أو من لم يجرؤوا على ذلك، هديّة ملكية: القلق الأبدي.
التفتت الفتاة ذات الشعر الأحمر إلى رفيقتها وهمست : (النرحل،
الضوء هنا أسود1).
هل سمعتها العجوز؟ استوت في جلستها، وانبعثت من فمها تلك
اللعنة المنحوسة :

ـ ستُطأطئين رأسك أيتها المتغطرسة! سآتي إلى بيتك بعد ليلتين، تذكري أنتي سآتي بعد ليلنين !









 بطبع سلمى المتمرّد، قالت ما قالت لإرهابها.
 أن تأتي إلى بيتك؟ على كلّ حال هي من السمنة بححيث لا تستطيع الحر كة. بدت سلمى متردّدة. وحين حّّثتها عن نساء يملكن قـن قدرات ات شُرّيرة في تركيا، استشاطت أمل غضباً رغم طبعها الرقيق، وقالت :
 ولما علمّ مروان بالأمر أخيرأ، نـحـج في إقناع سلمى بألا تلا تبقى في بيتها، وأن تحذّر زينيل والقلفاوتين بألا يفتحوا الباب لألحـر لأحد مهما كانت الذريعة!

كان آخر ما ختمت به الفرقة الموسيقية عزفها مقطوعة تانغو. كانت

 الذي يزيتن الجدران ظلالآ متراقصة، فتبلو كما لو أنها تتحرّك. وكانت

ذراع الشـاب الوسيم إبراهيم سرسق تطوّق خصر سلمى، تراقصه وهي
 يبق غير حلقة صغيرة من الأصدقاء. كان الأمر كما لو أنّ سهرة أخرى أكتُر حميمية بدأت.
وأخرج موسى دو فريج قيثارته لكي يرافق هنري فرعئ

 المكشكش ورقصت لـم الفلامينكو

 البيت حتّى هذا الوقت. ذلك أنّ خيري يشير لها بالعودة إلى البيت عليت عادة
 مراراً حتّى أنسته ما اعتاد عليه.


 رُباعاً رُباعاً، تسمرت في مكانها أمام غرفة أمّها : كانت متيقنة من أن مصيبة وقعت... إنّها الكاهنة...

دفعت الباب وهي ترتجف. كانت الغرفة غارقة في العتمة بحيث لم


 تتفخّص هذا الغلام المعمّم. لكن سلمى تنتبهت إليه، بل استمرّت تقترب حتى أبصرت فجأة هيئة متصلبة ممذَدة على الأرض... ميّة!
وصرخت : "أنيدجيم!" واندفعت نحوهان، لكنّ يداً قويّة أمسكت بها قبل أن تصل إلى الجثّة.

ـ لا داعي للعويل !
إثر ذلك دفعها الرجل بكلَّ ما أوتي من قوّة بين ذراعي زينيل ، ثـّمّ


دقائق، نهض واقفاً وطلب أن يأتوه بالأغطية.

- من المستحيل نقلها في هذه اللحظة، لكن تنبغي تدفئتها.
 بصوت هادئ:
ـ أنا ابنها يا دكتور. أرجو أن تخبرني بالـو الحقيقة.
تطلّع إليه الطبيب وهزّ رأسه ثمّ قَال :
ـ أمك أصيبت بنوبة قَلبيّة خطيرة، ولحسن رانـ حظّها، قلبها تحمّل .
ستعيش، ولكن...
ـ ولكن ماذا؟...
ـ أخشى من أن تُشلّ.
جلست سلمى أمام البيانو بلا حراك. كانت قد عزفت المرتجلة الثانية والخامسة من مرتجالات شوبير، تلك التي تفضّلها أنيدجيم. كما كما عزفت تنويعات (اليست") على معزوفة هـايدن. أصغت إليها السلطانة وعيناهـا
 المتحر"ك الذي لـم تعد تبر حه إلا حين يحملا ولها زينيل بين ذراعيه ليضعها على سريرها.
كانت قَد مضت ستّة أشهر على شـللهـا النصفي، من دون أن تسـمعها سلمى يوماً تتبرّم. ولمـ تشعر بها قطّ قانطة أو محطّمة. بالعكسِ، لأوّلِ مرّة

منذ بداية المنفى قبل إحدى عشرة سنة، تبدو لها أمّها مبتهجة وراضية.
 المرأة العجوز العاجزة عن الاعتماد على نفسها. تتراءى لها أميرة باهرة


هادئة ورائعة تمنع الشُرطة من دخول قصرها، وتغامر بحيـاتها من أجل شخصص مجهول. إلهة رحيمة، يعتورها الضعف الإنساني، لكنها لا تعرف غير الشُرف. لم تكن لطيفة، لكنّها كانت باهرة!...
 ظنّت في البداية أنّها تلزم البيت لتؤنس أمّها، ثُمّ اعتقدت أنّ أنّها إنمّا تفعل
 معرّض للنوبات، لكنّها مقتنعة مع ذلك بأنَّ الساحرة هي من انتقمت.
تُمّ إنّها قلقة. ذلك أنّ الطبيب أخبرهم بأنّها إن تعرضت لنوّ أنوبة أخرى ، فقد تودي بحياتها. وشيئاً فشيئاً شقّت الفكرة المستحيلة المقرفة الْتِ طريقها

 حياتها، يمكن أن تختفي وتتر كها تترنح علت على شفا
 الآخرين. أمّا أن تموت أمّها... فالأمر أشنبه بموت جزء من كيكّانها.

أوّل ما شـاع خبر مرض السلطانة، راسلتها بعض صـديقاتها، ومنها ومنهنّ من جاءت لزيارتها. وبعد مرور شهر ، ريثما نسيت حزنها، عدن ونـا لدعوتها
 واصـلا زيارتها في بيتها بشـارع رستم باشـا. سـاورهمـا القلق من رؤيتها تنطوي على نفسها، وتقضي الأمسيـات في تأليف صوناتات صـات صغيرة وتلحين أغنيات حزينة.

وذات يوم انتحت السلطانة بمروان، وقالت له:

- ينبغي أن تخرج من البيت لكي تتسلّى قلِلاً! أرجوك، ابـحث عن وسيلة لإخراجها وإلا فإنّها ستمرض.

ثمّ أضافت وهي تضحك :

ـ هذا البيت لا يستطيع أن يتحمّل مريضتِن. ينبغي أن أحافظ على
امتيازاتي فيه!
لم يكد فصل تنظيم الحفلات في الهواء الطلق يبدأ. حلّ الربيع فتجنّد جيشُ من البستانيين في بيوت حيّ سرسق الجميلة للعناية بشـجيرات
 على أنْ الحفل الأكثر أصالة وتسليّة هو بلا شكّ حفل الأميرالية الذي

 قائمة المدعوين : فالحرب الفرنسية الدرزية لم تعد إلا ذكرى بعيدة. ذلك ولك أنَ الجبل حصل منذ سنة • ا9r على دستور مستقلّ، والانتداب الفرنسي حريص في لبنان وسوريا على تجنَب إغضاب سادة الجبل. وقد تدبّر مروان أمره لكي يتجري استدعاء سلمى إلى تلك السهرة.
 ـ لا ينبغي أن ترفضي لي هذا الطلب! إنّه عشاء حُجِزت كلَ مقاعده منذ شهر.
وتدخّلت أمل مؤيّدة :


 غريب الأطوار، لكنه جذّاب! وانتهى الأمر بسلمى أن قبلت الدعوة.

## $\lambda$

كانت جين دارك تلوح في المرفأ المعتّم الذي لا تنيره سوى بضعة

 فرقة "بحرية بلاد الشام") تعزف فاتحة الحياة الباريسية ل(أوففباخ"، وكانت النساء بكعابهـنّ العالية وفساتينهن الطويلة يرسلن صرخات صغيرة، من الخوف والفرح، وهنَ يمشين على الممرّ الضيق تحت أعين أعين



 الضيوف إلى أماكنهم.
كان الجميع قد جلس إلى موائد مكسوّة بأغطية دمشقيّة تكاد تختفي
 لم تبق إلا مائدة واحدة فارغة توجد على على مسافة من الفرقة المرو الموسيقيّة، هي مائدة الدروز. فقد تأخخروا. وما إن ظهروا حتّى تعالت الهتافات : ـ تأخرتم حتى ظنّنا أنكم لن تأتوا!
وصاح شاب نحيل :

ـ أهذه أنت يا أمل ! يا للعجب! لـم تـ تـأخّري غير ساعة واحدة، هذا تقدّم ملموس!

ـ أنا متأكّدة من أنكت ستعذرني يا وحيد إذا علمتَ أنتني أتيتك بسلمى. أقدّم لكِ ابن عمّي يا سلمى. اطمئنّي، فطبعه ليس سيئاً كما يبدو و انِي


لفتت أنظار من يجلسون في الموائد المجاورة:
 أهلنا قرونآ من الحروب. ولكان مقاتلونا العتاة استسلموا على الفور. وحـدجـت العـينـان الزرقاوان سـلمى بـنظرة تـجـمع بـين الإعجـاب والسخرية. وبنوع من السلطوية مضى يغيّر ترتيب المائدة ليُجلِس الشابة إلى يمينه، وينشغل بها عن بقية الضيوف بـحيث لم يعد ينظر إلا إليها. وأمطرها بوابل من الأسئلة عن حياتها وأنشطتها وذوقها. وبدا مفتونآ بها،
 الغزل المفضوح.
على أن معاناة سلمى لم تدم طويلان، كما لو أنَ فضوله أُشبع فجأة، ، وهِمّته فترت. ولم يلبث أن أن أدار لها ظهره، واستغرق في نقاش سياسي محتدم مع أصدقائه.
واستغلّ الرجل الضئيل الممميّز الجالس إلى يمين سلمى الفرصة. لا لـم يسمع اسم هذه الفتاة الساحرة، لكن لا ضير ! سيستعلم عنها لاحقاً. ـ اسمححي لي بتقديـم نفسي : اسـمي شـارل كورن، وأنـا شـاعر. هـل تحبَين النُعر يا آنسة؟

ابتسمت سلمى وقد تنفّست الصعداء. فبعد الإعصار الدرزي، ها هـي
النبرة البيروتية اللطيفة، وردّت : ـ كثير آ.
ـ يـلقّبونني بـرِّاشاعر فنيقيا)". هل قَرأت ديواني الأخير الجبل الملهُم؟؟ لقد تشرّف بالحصول على جائزة إدوار ألان بو. فأجابت سلمى مجاملة :

ـ هل ترغبين في أن أنشدلك بعض المقاطع؟
فتجيب وهي متعجّبة من غرور الكتّاب والشعراء الذي يتجاوز كلّ
الحدود :
ـ بكلّ تأكيد.
تنحنح الشاعر قليلا لكي يـجلو صـوته، وشرع في الإنشاد وهو
مستغرق في النظر إلى الرداء الأبيض في الأفق :
هلا قلت لي كيف
استطاع فلاحونا أن يحفظو ا لِما يناهز ألفي سنة الصليب وسط العمامة في لبناننا وحده من بحر الصين إلى المتوسّط افهم صراحتي يا أخخي المسلم أنا لبنان الحقيقي، المخلص التقيّ لبناني حتّى النخاع، يرمز إيماني

إلى قلب البجع...
انتفضت سلمى. أيمكن أن يكون هذا الرجل المهذّب محرّضاً؟ لكنّها تمالكت نفسها من أن تضحكك أمام نظرته الحسيرة الساذجة : يبدو أنّه لم يدرك ببساطة من تكون.
وتستخفت الرجل إيقاعـات أنـعـاره، فيروح يـحرّلك رأسهه، ويرفع صوته:

لغتي اللبنانية هي لغة الفراعنة التي لا صوت لحروفها تحت الأقبية المرصصصة

لغة العصر الذهبي أنت، منك
تحذّر ألفباء كل" اللغات
امنحينا الثقة يا لغة بلادي واجعلينا نؤمن بأنفسنا وأجدادنا واحفظي لنا مكانتنا وكلمتنا مسموعة على مائدة الآلهة!
وتتذّكر سلمى أنّ بعض تلميذات صفّها المـارونيات كنّ يرفضن أن
 عـلى البـحر الأبيض الـمتوسط، الـنـي وحَدَتها رغبة مفاجئة في أن تتسلَّى وتنتقم ل(العماماتِ").
ـ ولكنز الفينيقيين في حدود علمي يا سيدي، لم يكونوا نصارى ولا

حـاول الشـاعر أن يششرح لـهـذه الشـابّة الـجاهـلـة، وقـد توزدد، بـأنَ (المسيحيين ظلّوا مخلصين لأصولهم. وإذا كان لبنان تعرّب للأسف، فـر فـد
 عيني وحيد الذي حدجها بنظرة متواطئة. ذلك أنَّه إنما تظاهر بالـيا باللامبالاة
 له تبريراً. هذا الرجل يتصرّف بغظاظة، فكيف تسامحه من أوّل بسمة؟ أي شيء يستهويها في هذا الشاب الشهواني؟ أهو غموضه؟ أم مظهره الهازئ بكلْ شيء؟
انتهى العشاء، وطاف النُّدل على الموائد عارضين القهوة والأشربة. أمنا فرقة "بحرية الشرق" التي عزفت حتئذ أنغاماً هادئة، فانتقلت إلى الـى إيقاعات صاخبة من التونغو اليوناني.
 بفضول. ودّت لو تجرّب، لكنّها وعدت أمّها بألا تلفت إليها الأنظار في

هذه الحفلات الخليعة. ذلك أنّ السلطانة لم تكن تسمح لها إلا برقصات الفالس، وهو مـا كان موضوعاً يتندّر به أصدقاؤها فيعلّقون بأنّ أمّها لا تسمح لها إلا بالرقص الذي "يُسببَ الدوار").
وانتقلت الفرقة إلى عزف مقطوعة فالس لستر اوس، فراحت سلمى تتابع الإيقاع بضربات من رجلها وهيا وهي تسترق النظر إلى جـا
 أصدقائه.

ـ هل تسمحين برقصة أيتها الأميرة؟
رفعت بصرها فإذا بها ترى ضابطاً فرنسياً ينحني أمامها. يبدو في أبهى


وبسمته الساحرة.
ـ ألا تذكريني؟ سبق أن التقينا في بيت بوسطروس. اسمي جورج
بوي، نقيب في سلاح الفرسان.
ليس من عادة الفتيات أن يقبلن دعوة رجل غريب عن المـجموعة، لكن لا ضير ! فهي ترغب في الرقص... لا سيما أن تُظهر لوحيد أنّها لا تأبه بتقلّبات مزاجه.

عزفت الفرقة الموسيقية ثلاث مقطوعات فالس متتابعة، فاستسلمت
 ستتكلْم، لكنّها رقصت مع الضابط الوسيم حتّى النهاية.
وما كادت تعود إلى المائدة وهي تشعر بدوار خفيف حتّى التفت إليها وحيد كما لو أنّ نابضاً يُحرِكه، ، وقال :
 ضابطاً فرنسياً. يعجبني هذا التفتّح وهذا النبل المنسي!
تورّدت سـلـمى. أمـا بـــيّـة الـضـيـوف فـراحـوا يـنظـرون إلى وحـيـد مشُدوهين، فتدخّل مروان مرتبِكا، محاولاً إنقاذ الموقف:

ـ مـا هـذا؟ وحـيـد بـك يــــدّم دروسـاً فـي الأخـلاق؟ أهـنه هـي آخـر بدعك؟ كنت أعرفك صاحب دعابة، لكن ليس إلى هدا الحدّ!

فرذّ وحيد بفتور : ـ هـهـ ليست دعابة.
كزّ مروان على أسنانه. لن يشتم صديقه لأنّ تضامن العشيرة يحرّم ذلك، لكنه لن يقبل بإهانة ضيفته. وقال لسلمى : ـ هل يمكن أن تتفضلي عليَ برقصة أيتّها العزيزة؟ قامت سلمى على نحو آلي بينما راح وليد ينظر إليهما بامتعاض وهمـا يبتعدان.

واستؤنفت الأحاديـث على المائدة صـاخبة لـعلّها تـخفي مـا شـعر بـه
 كوبه الرابع أو الخامس لمّا وضع الكأس على المائدة بعنف فتكنتر . ـ أيها النادل، هذا الكونياك رديء، أحضر لي غيره الحيه

تقدّم النادل مشُدوهاً وقال :

- إنه كونيالك معتق يا بك، وليس لنا غيره.

الحضارة مثلهم حتّى نميّز بين الجيّد والرديء
ورفع وحيد صوته بحيث لفت إليه كلّ الأنظار ، واسترسل يقول :



 وشأننا بأسرع ما يمكن. قد يأتي يوم لن نطالبكم بذلك بمثل هذا اللطف! ختّم الصمت على الحاضرين. وحتّى الفرقة الموسيقية توقفّت عن بن

العزف كما لو أنها تعمّدت ذلك. ولم يجرؤ أحد على الحركة. أمتا الزعيم اللدرزي الشاب فانقلب على مقعده وانفجر ضاحكاً وهو يرفع كأسه

> ـ فلنشرب أنخاب استقلال لبنان!

فهمست سلمى لمروان الذي كان يرافقها إلى المائدة: - يا إلهي، لقد تمل تماماً! ـ كلا، إنّه لا يثمل أبداً. لا أعرف أحـلأ يصمد للكـحول مثله. كلّما
 الأسر التي تدين بارتقائها الاجتماعي للانتداب. فقد وعدتنا فرانـ فرنسا قبل


 ما فعلت ذلك إلا لأنتا نحن اللبنانيين مسالمون ونئنوّ ونير نيل حقوقنا بالحوار
 شيء، حتى إنّ المارونيين أنفسهم أصبحوا يضيقون ذرعاًا
ـ لكن أمِنَ الحكمة أن يقال هذا الكلام على ظهر سفينة فرنسية؟!


 بالزعيم الدرزي. فهم لم ينسوا حرب الجبل الديل الدامية. ومع ذلك كنت أظنّ أنّ وليد سيحافظ على هدوئهـ ...

## ثمّ أخاف وهو يتطلّع بخبث إلى سلمى :

 ـ وأظنّ كذلك أننّا مدينون لك بهذه الغضبة.ـ أبدأ. لقـد استشاط وحيد غضباً لـمّا رآك تراقصين ذلك الضابط

الفرنسي. رغم مظهره العصري والمتفتح، فهو يبقى ذا عقلية إقطاعية، ومتشُبتّاً بالتقاليد وفكرة الشُرف الموروثة. فتربيته الراقية ومقروءاته المنتقاة لم تغيّر منه شيئاً.
وفي اليوم الموالي رنّ جرس باب المنزل الواقع في رأس بيروت،
 ضخمة، لا يكاد يظهر خلفها. وقال لزينيل الذي وقف مباد مبهورأ أمام هذا المنظر غير المعتاد.
ـ أمرني الرئيس بأن أحمل هذه البـاقة إلى الأميرة. ـ أيت رئيس؟
فردّ الرجل بنبرة تشي بالاستياء وهو يتخلَّص من الحمل الثقيل
ويضعه بين ذراعي الخصي :
ـ الرئيس وحيد بك.
ثمّ ضرب الأرض بكعبيه وانطلق بوقار مبتعدآ.
بعد أن فرغت سلمى وأمل من التسوّق بمتجر بيرانجي الذي الذي
 ارتياده، وهو المقهى السويسري، لتستريحا وترتشفا مشروباً.
وقالت سلمى التي كانت تتحرّق منذ الظهر للحديث عن وحيد :
ـ مـ أغرب أطوار ابن عمّك وحيد!
فرذّت أمل باسمة:




 كانوا يجلّون أباه حمزة بك، وهو بطل من أبطال القضيّة العربية، قتل

قبل أن يُكمل وحيد العاشُرة من عمره. ولمّا اغتيل فؤاد بك، زوج الست

 حظيا، وما زالا يحظيان، بدعم فرنسا.

ولكـن من يـري؟ لربــمـا انقـلبـت الأوضـاع بسـرعـة. إنذ حدث شـئ لكمال، سيصير وحيد هو الزعيم والقائد. وهكذا سيعامله الناس جميعاً، ومنهم الفرنسيون، معاملة خاصة...
وراحت سلمى في الأسابيع الموالية تكثر من الخروج آملة، من دون
 تلتق فيه بهذا البك الشاب. لكنّه كان يكتفي بتحيّتها بأدب جّمّ، ومجّا ومجاملة مبالغ فيها، من دون أن يحاول العودة إلى المحادثة التي دارت بينهـيا فيا في لقائهما الأوّل.

ثتّ إنة كان دائمأ محاطاً بالنساء اللواتي تجذبهـنَ إليه لامبالاته. وإذا
 المعقوف كمنقار نسر، وعينيه الزرقاوين الحادتين، فإن معظمهيّ يعترفن
 ونظرته المدهوشة التي تبتهج عند أبسط كلمة لطيفة، كما لو ألن أنه لا يجرؤ على تصديق أنّ الناس يمكن أن يحفظوا له الودّ. لكـن ما إن تِّعلّق بـ به إحداهنّ، وتظهر الألفة في التعامل معه، حتّى تصير البسمة ساخرة، وتصدر عنه ملاحظة فظّة تعيد المرأة المتجاسرة إلى مكانها. وككلَ امرأة تحاول أن تغري، تشتعر سلمى أحياناً بأن نظرته ترهقهاه ، فتبالغ في مداعبة الشباب الذين يحيطون بها، فلا يـجرؤون على تصديق سعادتهم بذلك.

وذات مساء اقترب منها وحيد، وسألها بصوت اجتهد في أن يجعله

ـ لماذا تهربين منّي يا أميرة؟ أما زلت غاضبة عليّ؟ ألم تاحظي أنَ
فظاظتي ليلة حفل البحرية لم تكن إلا بسبب الغيرة؟
ومرّة أخرى تكنذب البسمة الساخرة ما يظهر في المقال من جـّيّة على أنّ النظرة كانت قلقة. وأدركت باندهاش أنّ هذا الولد الو الوقح شِّ


صدق سريرته.
ـ غاضبة عليك؟؟ لـماذا؟ سهرة البحرية؟ لقد مرّ عليها زمن طويل...
نسيتها تماماً!
ـ لـ لـ ترفضي إذن مر اقصتي؟
 المضممار... يا إلهي، ما أسوأ طريقة رقصه!

## 9

حلّ الصـيف، وحمل الـحرٌ النـاس على تركُ المدينة التي صـارت خانقة. ذلك أن كلّ من تتوفَر له الإمكانات يرحل إلى الـى الـجبل ، ويستقرّ لأربعة أشهر في الفنادق الكبرى، مثل صوفر وعالية وبكفيا اليـيا أو في البيوت الفـخمة المحفوفة بالحدائق ذات المئ المصاطب المتدرّجة. وحتّى الحكومة نفسها تترك العاصمة.
دعت أمل سلمى إلى المنزل العائلي العتيق الذي يشر ئلم على الوادي
 غادره جذّ أمل، و كان أوّل من تعلّم في المدارس في القّ القرن التّ التاسع عشر ، ليستقرّ في بيروت. فتحوّل منذئذ إلى مجرّد إقامة صيفية.
يعيش الناس هناك حياة اجتماعية ريفية أحفل من تلك الك التي توجد




 فينطلقون على صهوات الخيل صباحاً ولا يعودون إلا في المساء.

 بعضهـم بعضاً، لم يكونوا يتردّدون في قطع عشُرات الكيلومترات من

الطرق المتعرّجة لينتقلوا من هذا الحفل إلى ذاك، بحيث يسهرون حتّى الهزيع الأخير من الليل وهم يرقصونة


 من طيور مشوية وفول وحمّص.
يقع قصر وحيد غير بعيد من رأس المتن. ولم يحالف الـن الحظّ إلا قلَّة
 عزلة عن الناس. ويقال إنّه لا يدخله إلا بعض الفلاحين الدين الدروز الذين يعيشّون في محيطه، وبعض الشيوخ الموالين للأسرة.
وما أدهش سلمى هو هو أن البك الشـاب الذي يزور بـر بيت أمل وسلمى كلّ يوم تقريباً، لم يدغُهم إلى قصره قط.

قالت لها أمل ساخرة:
ـ هو يخشى أن نصدم أتباءه لأنّا لا نرتدي الححجاب.


 ذلك، فما أغربها من طريقة للتوذد إليها! ذلك أنّه لا يكاد يو يوجه إليا إليها
 في نقاشات سياسية لا تنتهي، أميل إلى تفضيل رفقة الذكور. لكـئ الكن يكني
 حتّى يسارع إلى الالتحاق بهها ويشارك فيما يخو إنـا إنّه يعمد أحياناً إلى مقاطعته قائلاً:

ـ المعذرة يا عزيزي...
ثّمّ يلفت إلى سلمى ويقول :

ـ أريد التحذّث إليك على انفراد يا سلمى. تُمّ يمسك بذراعها، ويجبرها على مرافقته.
في المرَة الأولى التي قام بـا|ختطافها"، بهذا النحو ، انتفضت وقا وقالت


نظر إليها وقال :
ـ أيزعجك ذلك إلى هذا الحذّ؟
 قشععريرة لـم تشعر بمثلها من قبل. أغمضت عينيها وقالت في نفسها : ("نعم، سأهبك نفسي". ثتّ استرسل يقول همساً :

- ينبغي أن تعلمي يا سلمى كم أنت مهمّة بالنسبة إليّ ! لا تتركي هؤلاء الأغبياء يغازلونك.

ثمّ عاد إلى أصدقائه على نحو مباغت.
قالت لها أمل منّْهة بعد أن لاحظت تزايد شرودها يوماً عن يوم: ـ حذار يا سلمى، فوحيد لم يعرف قطّ مراده. لا أريدك أن تتعذّبي.
 لأوّل مرّة في حياتها. فالقوقعة التي طوّقت بـها نفسـها في الـيا السنوات الأخيرة، وراحت تراقب بإشفاق لا يخخلو من ازدراء الأذى الذي يسبنبه الحبَ من حولها، تكسرّت فجأة. شعرت كما لو أنّها صارت عارية، واندهشت للسعادة الكبيرة التي غمرتها من ذلك.
 وتطفح عيناه بالحنان. كثيراً ما كانت ترافقه في نزها كات طويلة، غير عائبة

بما يُيره ذلك من نمائم. فيروح يحذّثها عن طفولته، وعن أبيه الذي منعه من الحياة لمدّة طويلة حتى بعد وفاته. ـ لا أتمنى لأحد أن يكون ابن بطل. لا يمضي يوم من دون أن يهتف لي أحدهم عن حسن نيّة : (اكان أبوك رجن ألا وأيّ رجل !!")، ثّمَ يتفحّصني
 وبحركة تلقائية خلّل شعره بأصابعه الدقيقة، وقال :
 أنتني لم أنجح في ذلك تماماً. يبدو وحيد في هذه اللحظات على در دين سلمى ينقبض. فتتناول يده وتغوص بعينيها في عينيه، ثّمّ تقول: ـ أنا متأكّدة يا وحيد من أنّك ستنجز أعمالاً جليلة. المهمّ هو أن تثق

بنفسك.
فيبتسم لها شاكرآ.
ـ أنـت مـختلفـة كثـيرآ عـن سـوالك مـن النساء. يتوهّـم مـن يراك أنتك ضعيفة، لكنك في منتهى القوة...
وتريد سلمى أن تعترض، لكنّه لا يترلك لها المـجال، فيقول: ـ أعلم أنتك قويّة، ولهذا أحببتك.
بينما كان يريدها هو دفعة واحدة، من دون تردّد ولا خوف، كانت

 وصدقاً، بدا لها منسححباً كما لو أنّه خائف، كما لو أنّه يتوق لأن أن يراهـا صـخرة صلدة لا صـدع فيها، الصـخرة التي يحلم بها ويتوق إلى أن يصير مثلها في يوم من الأيّام....
عندئذ تلزم الصمت ، وتم الامضي تنصت إليه مستغربة ممّا تلمسه في نفسها من صبر النساء. أهو مظهر قوّة أم ضعف؟

ـ هل خاض معك في موضوع الزواج على الأقلّ؟ إلهي، كم هي مُرهِةَ أمل، بأسئلتها!
 كل أحاديثه وحركاته تشير إلى ذلك.




في حال ما استعادت عشيرتها السلطة يوماً.
 اليوم. هل تعتقدين حقَّاً أنّه سيسمح لأمّه بأن تَملي عليه قرار اراتها؟

هزّت أمل رأسها بإحباط وقالت :
 تركت هذه المحادثة انطباعاً بغيضاً في نفس سلمى. لماذا لا تكفّ


 على نحو لا شعوري بأنَّ ملك لها. ولم تستطع أن تخفي ما دار بينها وبين أمل عن وحيد

مازحة، وأطلعته على شكوكها. فرذّ بسـخرية متعجّباً :
 الغيرة. هي لا تحبّني أنا يا عزيزتي، بل تحبّك أنت أت أت لو أنّه صفعها لما شـعرت بصدمة أكبر. وراحت تنظر إليه مذهولة وقد
 وأمل تحبّها. حبّ من الصفاء بحيث لن تسمـح له بتلويثه. تراجعت إلى الى الخلف وقد استبَّ بها الغيظ.

ـ يختّل لي أنتك تتسلّى بتدمير كلّ شيء! فردّ وحيد بسخط :
 قدرتك على مواجهة الحقيقة، وأنكّك...

 بذريعة الصراحة.
 ولكن إلى أين تذهب. هي لا تريد أن تلقى أملى ، بل لا لا تريد أن تلقى أحداً. كلّل ما تريده هو أن تخلو إلى نفسها.
 التي كادت للحظة أن تخونها. وهي ترغب في في نسيان أنـيان الكلام المقزّز الذي

 كله تبكي من الغضب والخيبة. وقرّرت ألا تلقاه أبداً.




أمن أجل جملة ما كان ينبغي أن تقولها، ستفقدهما معاًّ
 بابها الرجل الذلي يتقلّد بندقية، وسلَّمها رسالة كُتِب فيها :

 ابتداء من الساعة الرابعة. أتضرّع إليك أن تأتي. وحيد".

أيظنَ أنَّ بإمـكانه أن يستبيـح أيّ شيء، ويكفيه بــدئذ أن يقول:

 شيء، بل لا تفهم كيف وجدته شخصاً جذّاباً! قضت اليوم كله في أعمال البيت وهي تغنّي. منذ فترة طويلة لم تظهر مبتهجة هكنا. ومضت تتخيّل باسمة وحيد بانتظارها : سيحزن وينا ويصيبه الإحباط، وسيمطرها بالرسائل والورود. أمّا هي، فلن تجيبا ونيبه هي الآن تعرفه، ولن تتركه يتجاوز الحدود!

وعند الساعة الرابعة وخمس دقائق، دفعـت سلـمى باب فندق سان جورج وهي ترتدي ثوباً حريرياً أخضر زاد لون بشر تها ونا بهاء.

 راح يصغي إليها، فتستسلم للحديث وعلامات السعادة ظاهرة عليها. أصبحا يتقابلان كلّ يوم. وكانت تقول لأمهـا إنها ذاهبة إلى بيت أمل. كانا




 يعرفهما فيها أحد. يفتح كلّ منهما قلبه للآخر ، ويخطّطان لمشاريعهما. وبينما كانا عائدين ذات يوم عبر شـارع فيغان، إذا بسرب من الفرسان

 كان عددهم نحو الثلاثين، يرافقون سيارته الرسمية في كلّ تنفلاتها. ولم يتمالك وحيد نفسه من شتمهم، ثمّ أضاف بصوت خفيض ونبرة واثقة:

- يا لهم من مغفّلين! لا يشكّون في أنّنا سنتخلّص منهم قريباً!

استغربت سلمى كلامه، وتطلّعت إليه بنظرات مستفهمة، فحدّق فيها
طويلا، ثمّ قال أخيراً:

وستفهمين قصدي.
تمثل حانة نادي الطيران ـ ذات المقاعد الـجلدية والأثاث الخـنشبي


 الاستخخبارات في الشرق الأوسط التي تحفل بها بيروت. لفت وصـول وحـيد مـع ســمـى الأنظار، لأنْ اجتـمـاع هـذا الـمسـاء استثنائيّ. ذلك أنّ ممثّلي مختلف الفصائل المعارضة للانتداب عازمون على الاتْفاق حول عمـل موحّد. وراح الحاضرون ينظرون إلى بعضهـمـ
 بينهـم؟ لكـن كـيف لهـم أن يرفضـوا حضور هـنه الفـاتنة؟ فـالنلبنانيون مجبولون على النخوة وتقدير النساء. ثّمّ إنّها ترافقَ وحيد، وسيكون من باب الإساءة إليه إبداء الحذر منها! لذلك ألكا أفسحوا لها ولها مكاناً شرفيّاً بينهم. ثّمّ وزعوا كؤوس شامبانيا وشرعوا في النقاش.

ومضى وحيد يقدم لسلمى الشخصيات الحاضرة بصوت خفيض. ـ ذلك الرجل ذو الشـعر المـخرّص ماسوني، بعثه محفله الذي اتخذ

 صحافياً ملاحظاً، ويعرف حقّ المعرفة دوائر السياسة الفرنسية. وقد يكون
 أنطوان سعادة الشهير، مؤسّس الحزبَ الشُعبي السوري الذي يطالب

بإنشاء سوريا الكبرى التي تضمّ فضلا عن سوريا، لبنان وفلسطين. وفكرة سوريا الكبرى هذه تعود إلى الماضي اللسحيق، زمن الكنعانيانيين، وتستند إلى كتابات أحد اليسوعيين البلجيكيين، وهو الأب لامنس. ولمي والشُخصصان اللذان يجلسان إلى يمينه من دعاة القومية العربية، الذين يرين يرون ألنّ سوريا الكبرى ليست إلا خطوة في طريق وحدة العالم العربي بكامله... وراحت سلمى تحدّق في وجوه هؤلاء الأبطال المسنعذّين للتضحية الْا


 مظهرهم يشي بميولاتهم الثورية. لكنّها سرعان ما استدركت : لا يا لها من فكرة سخيفة! فالمتآمرون لا ينبخي أن يفضحهم مظهر همم. على ألح أنّ هذا لم يمنعها من أن تلاحظ أنّ أناقة المكانان، وأجواءه الفانراخرة، والسيغارات
 أنّ أنطوان سعادة هو الوحيد الذي يبدو عليه الاستعداد للتضتحية بكيلّ شيء من أجل أفكاره. هو الوحيد الذي الذي يمكن أن تثّق به فضلا عن عن وحيد







 الشعب ساخطط، والوضع صار ناضجاً.
 القادمان من أوروبا أفرغا الجيوب، وقدّما مبرّرات لتحرّكُ الساسة. ففي

زحلة، تستبّت الضريبة الجديدة المففروضة على اللحـم في إضراب الجزارين الذي تحوّل إلى أعمال شغب. ذلك أنّ المتظاهرين عمدوا إلى الِّى اقتحام مكاتب الحكومة، فردّت الشرطة بإطلاق النار متسبّبة في سقوط كثير من الجرحى. أمّا في بيروت، فدامَ إضراب ابِّ سيّارات الأجرة أسابِيع
 تظاهروا الحتجاجأ على فتح المحاكم اللبنانية أمام المحامين الفرنسيين.

 -19Y•انتهى العمل به تلك السنة، فألّحت أوساط الألـة الأعمال اللبنانية على
 بكلّ ذلك، ومنح من جديد امتياز تجارة التبغ لمجموعة فرنسية، ولمدّة خمس وعشرين سنة!

ومضى المتآمرون يفركون أيديهم في الحانة ذات الأضواء الحافتة : لقد بلغ السخط على الانتداب مداه ألـد ولـم يعد يحتـاج إلا لمن ينظّمه

ويوخجه.
ودارت بقيّة النعاش حول: من يدعون؟ وأين يجتمعون؟ وأيَ أشكالل
 بتركيز. راحت تنظر بإعجاب إلى وحيد الذي تلـي تكلّف، برفقة أنطوان سعادة، بإدارة العمليّات. الآن فهمت سبب تعلّقها بهـ.

ولقّا سألها بصوته النجهوري وهمـا عائدان في السيارة: :استكون
 استبّ بها الحماس.

كانت الساعة تقارب الثانية عشرة ليلاً حين دخلت سلمى إلى البيت
 بفتور عن صحّة أمل. وقبل أن تبادر بالجواب، قاطعتها :

ـ لا داعي لأن تكذبي عليّ من جديد. هذه ثـاني مرّة يبلغني أنتك شوهدت وحيدة مع ذلك الدرزي. هل يو جد شيء بينكما؟
 الارتِياح، إذ لم تعد تطيق إخفاء علاقتها بو حيد.

- بيننا علاقةَ حبّ يا أنيدجيم.

قطّبت السلطانة وقالت بنفاد صبر :
ـ ليس هذا هو القصد من سؤالي. هل ينوي الزواج منك؟

- بالطبع ...

وتمـلْكهـها الارتبـاك من جـديد. فوحيد لـم يُفصـح عن هـذه الرغبة صراحة. لكنه يرغب في الزواج منها طبعاً! ـ فلِمَ لم تأت أمَه لتفاتحني في الأمر؟ ـ هي تسكن في مكان بعيد، في عين زحلتا، إحدى قرى الجـبل. وأظزّ أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالسفر.


ـ ولكن يا أنيدجيم...


 الهَ شاهد عليت أنتي كنت أحلم لبنتي الوحيدة بزوج آخر ! لمّا أفكّر في أنّه درزي... ليس مسلماً حتى !
ـ ولكنّ الدروز مسلمون يا أنيدجيم!
 ويؤمنون بالتناسخ مثل الهندوس! هيَّا، اغربي عن وجهي، ونـي وإلا صببت عليك جامّ غضبي!

كانت المقابلة كارثية. فرغبة وحيد في الزواج من سلمى صادقة ، لكنّ يرفض أن يرضخ للإملاءات. ولمّا سألته السلطانة عن حياته ومشاريعهـ،

 الفارسي الذي التصق بساقه وهو يخر خر. عضّت السلطانة على شُفتيها وقد وجدت صعوبة كبيرة في كظم غيظها.


 بالضيق في هذا المنزل




 شعور بأنه خُدع. وأخذ يتصيّد الفرصة لكي يغادر

 واستغربت عدم إخبارها بذلك من قبل.
 لأن تحزني، فالشوف على مرمى حجر من هنا

- ومتى ستعود.

ـ لا أعرف. ربّمـا بـعـد ثـلاثة أسابـيع أو أربـعة. سأتصـل بك بـمـجرّد

ضحك، وبدا من جديد جذّاباً وهو يقول بشيء من السخرية: ـ خيالك محنّح يا حبيبتي، ألا تدر كين كم أنت غالية عندي وني وتناول يدها بحركة صارت مألوفة، وطبَع في راحتها قبلة رقيقة. ـ ألقاك قريباً أيتها الأميرة الصغيرة! وظلّت واقفة على العتبة تتابعه بعينيها وهو يبتعد إلى أن بلغ بلغ أقصى الشارع. لكنّه لم يلتفت.
ومضـى شـهر من دون أن تتوصّل بأخباره. هي تعلـم أنّه يكره كتابة




ينذر نفسه لقبيلته في المقام الأوّل، وعثرت الها له على خطيبة درزية...
 أهملتهما في الأيام الأخيرة. وبينما كانت تنصت باستمتاع إلى آخر أخلى الخار
 شُقراء لم يسبق لها أن رأتها تتحذّث بصوت عال :

ـ هل سمعتم الخبر؟ لقد تزوّج !
وصمتت لحظة إلى أن توقَفت المحادثات، ثّمّ استرسلت تقول : ـلـن تستطيعو! تخمين من تكون العروس ! إنّها شابة أمريكية ثريّة، ابنة
 لكي ينطلق في السياسة، ينبغي الاعتراف بأنّه عرف كيف يتدبّبر أمره!
 يتوقّف. وقبالتها كان مروان يحدَّق فيها متضرّعاً وملحَاًا

 أنَّ هنه المرأة مخطئة، وأنَّ الأمر يتعالّق بلدعابة أخرى من دعابات وحيد.

فهو مولع بإناعة أخبار خاطئة ليثير حوله الأحاديث... ولكنها... تقول رأته. أيعقل أن يكون عزيزي وحيد في بيروت ولا يهاتغني!
أغمضت عينيها. فقد شُعرت بالدوار ، ولـم تعد قادرة على لـمُ شُتات أفكارها، واقتنعت فجأة بأنّ ما تقوله هذه المرأة صحيح. ورافقها مروان وأمل من دون أن ينبسا. مـاذا عساهمـا أن يقولا؟ لУ شيء في الحقيقة.
قضت سلمى اليوم الموالي كلّه جالسة إلى جوار الهـاتف تنتـنـر .




كالمسرنمة، ولاذت بغرفتها.
استلقت على سريرها وعيناها مفتو حتان، وشعرت كما لو أنها تطفو



 ينتظر منها؟ وتذكَّرت كلّ كلمـة من كلماته، لا لا سيمـا صـمته، وأبسط

 بحبّهما بسبب حاجته إلى المال من أجل مواصلة الكّ الكفاح؟
ليته جاء وشرح لـها هـذا. لربَّما صـدّقته، وتقبّلـت تصرّفهـا.. ربّمـا
 يهجرها من دون أن يقول شيئأ، فهذا أمر لا يمكن أن تقبله.



وتلاشى وجه وحيد... وبنظرة لامبالية عابثة قال خيري بك :

ـ لماذا تتههمين دائماً الآخرين؟ إن هجروك، فلربّما بسبب خطئ!



 ولا قوانين. وهو ما لا تستطيع ولا تريد أن تتصوّره. وتُفضّل أن تستسلم لهذا الأمر البديهي الغامض مُطمئن مع ذلك : وهو أنّها مخطئة.
 ترفض تناول الطعام. تسجن نفسها في غرفتها أو تتجوّل في ردها وهات


قالت لها ذات صباح وقد بدت لها أقلّ سهوماً :
 وأنا أقتّره لأنه استطاع أن يتّخذ هذا القرار الحكيم بإنهاء علاقته بك. وتطلّعت سلمى إلى أمّها بنظرة معاتبة.
ـ ليس لديّ مزاج للمزاح يا أنيدجيم.



 الزوجة الوديعة هذه. فالمرأة في عائلتنا كانت دائماً فرساً حروناً.

 بنفسها حتّى لو كلْفها الأمر أن تكذب قليلاً. واسترسلت تقول ألـول :
 فليس لأنه لم يعد يُحبّك، بل بالعكس، لأنه يبالغ في حبّك!

## 1.


 بيروت، حيث كانوا يتابعون الأحداث باهتمام بالغ، عمّا إذا كان هذا الفريق (الاشتراكي" سيمنحهم الاستقلال أخيرأ.
 رئيس حقيقي هو إميل إده، وهو الرئيس الأوّل المنتخب منـ الـنـ عشر سنين. وقد اضطرّ المندوب السامي داميان دو مارطيل ـ الذي ألعاد العاد العمل بالديستور بطريقته الخاصة ، ونصّب نفسه رئيس الدولة ، وحوّل البر لمان إلـو إلى قاعة
 لكزّ اللبنانيين ما عادوا يقنعون بهذا. صاروا يشعرون بأنّهم قادرون


 المندوب السامي، يطالبونه بالاستقالال الفعلي للبنان، وصياغة دستور


 مع سوريا، ومن ثمّة ما تزال البلاد غير مستقرّة لكي تستغني عن الوني الفرنسي ـ اصطدم باستبداد الكونت دو مارطيل.

وتقول أمل ساخرة:
ـ السبب الحقيقي لكره أحدهما للآخر هي رايسكا في الواقع ! ورايسكا دو كيرشوف هذه هي زوجة القنصل البلجيكي. امرأة روسية
 بشغف حلقات هذه القصة الغرامية المليئة بالمغاجآت. ذلك أنّ رايسكا





 استدعى إليه كلَ أعيان بيروت! وهذه غلطة لا تغتفر. وتهامس الناس بأنّ
 شخصه هو أيضاً. وسلمى تعرف رايسكا حَّ المعرفة. بل إنّها التقت بوحيد مؤخَراً، ولأوّل مرّة، خلال الْ حفل عشاء في بيتها. ذلك أنّ الأميرة
 الحفلات. وحتّى صديقاتها اللواتي كنّ عازمات على مواساتها، سرعان ما أعرضن عن ذلك : فهي لم تَبُ بمثل هذا الألَقَ أبداً! وبينما كانت داخلة إلى صالون آل كيرشوف ذلك المـسـاء متأخّرة

 التي كانت مستغرقة في الحديث مع وحيد قائلة بعض الذها ـ أظنكما تتعارفان.
 تتمالك نفسها، ومذّت يدها إلى وحيد باسمة. ونـا وقالت وهـا وهي تحرص على ألا يبدو صوتها متهذّجاً :

ــ كلّ التهاني، علمت أتك تزوّجت!
شُحب لونه، ومضى يشكر بارتباك من دون أن يجرؤ على رفـ رفع بصره
 كان يمدّ لها ذراعه لير افقها إلى غرفة الطعام وبأنها خفيفة مثل زغب الإوز، وقالت في نفسها: ما أجممل الحياة! جاءت أمل بعد ظهر ذلك اليوم حاملة خبراً مهمّاً. فهي ستتزوّج أحد أبناء عمّها من آل الأطرش، أقوى أقوى الأسر الدرزية في سوريا. لم تلتق بـ به





 العربي، والشاهد الحيّ على عظمة الخلفاء الأمويين. وتُعلّق أمل وهي باسمة: ـ الزواج شُرّ لا بدّ منه.
لكتها سرعان ما تتدارك، فتنظر إلى صديقتها مقظّبة حاجبيها. ـ وأنت با سلمى؟ ـ أنا؟... دعيك من هذا بانـي با أمل... فالعالم مُشُرع أمامي! ا... أقول في

 المرض... أٔكون ملكة؟ فقد جرّبت ذلك، لكننه لم ينجح .... أو نجمة؟ نفس الشُيء... أم عاشقة؟ ذلك أدهى ... إن كانت لديك فكرة أخرى، فأنا مستعذّة لتجريبها. راحت سلمى تتحذّث كيفما اتّفق لكي تداري ارتباكها، وفي نفسها

شيء من العتاب على أمل التي ستتركها. والواقع أنْ هذا الزواج اضطرّها
 وهي الوحيدة من بين بنات مجموعتها التي ما تزال عازبة. ليس معنى هنا


 حياة العزوبة)، كما تقول أمل، فهذا ما هي غير مستعدّة لقبوله. ومع ذلك فهي لا يمكن أن تستمرّ طويلا" في هذه الحياة... وعندما تُنعم النظر في السنوات الأخيرة التي عاشتها، يتهيتأ لها أنها كانت التا تـناور في حلقة مفرغة، وأنّها صرفت وقتها في حضور الحفالات وفي الألمي الأمور
 بيروت يتزايد يومأ عن يوم. فرغم كونها عالِّا عاصمة كبيرة، أضحت بالنسبة لسلمى قرية لا تَعِذُ بجديد.

ليتها كانت تملك المال! لأمكنها إذن السفر إلى باريس ونيويورك

 يصير مأساوياً. تكاليف الحياة تزداد غلاء، ومداخيل التوظيفات المالية التي يتكفّل بها سورين تتضاءل.
وبدأت تراود سـلمى فكرة... العملـ، إذ كان يتردّد أنَّ بعض نسـاء
 اقترحت الأمر على السلطانة؟ هي لا تستطيع حتّى ألـى أن تتصوّر ردّ فعلها. لكن ماذا عساها أن تشتغل؟ هي لا تعرف شيئاً على كلّ حال.

سألت بنبرة مستفزّة:
ـ أتظنين بأنهـم يقبلونني كخادمة؟ فـنـه فأنا أعرف التطريز وترتيب باقات
ورد رائعة...

قامت أمل واقفة، وضمّتها بين ذراعيها.
ـ لا تكوني ثقيلة الظلّ يا عزيزتي! هناك عشرات الرجال يتمنّون الزواج منك. ألا يروقك أحذٌ منهم؟ ـ لا أحد.

وحتّى تخفّف ما قد يشّي به كلامها من غرور، أضافت:
 الآخر من العالم، أمريكا مثلا"، بما أننتي لا أستطيع العودة إلى الأستانة. وتطلّعت إلى صديقتها بعينين متالألئتين، واسترسلت تقول:
 مثالِّة وطموحه؟ أمتا الآن فلم أعد سوى امرأة تقضي كلّ وقتها في ارتياد الحفلات والاستقبالات. بدأت أكره نفسي...
وتظاهرت أمل بالنظر إلى سير حذائها، وسألت : ـ ألا يكون ذلك بسبب وحيد؟ فانفجرت سلمى ضاحكة. ـ كلا. يا لها من فكرة! لقد تخلَّصت من وحيد كما يتخلّص المرء من الْ لباس رثّ، إلى حذّ أنني أتساءل عمّا إذا كنت أحبيته هو أم الكّ الكفاح الذي
 العاطفيات... لكن إن تقدّم إليّ رجل، وعرض عليّ عليَ أن أقاسمه مشروعاً


بل المشروع!
ابتسمت أمل.
ـ ما أعزّلك إلى نفسي! لم أعرف في حياتي فتاة رومانسية مثلك! ومن دون أن تترك لسلمى الوقت الكافي لكي تغضبي، طبعت على خذّها قبلة، وانسحبت.

جاء مروان هذا اليوم بسيّارته الحمراء لمر افقة سلمى إلى المدينة لكي

 تركيا. وفخر الأمير شابد، صهر الملك زوغ يعمل سائقاً في بيروت، ودعاه الاهير، ليكون حارساً مرافقاً لـجلاللته. ونظرت سلمى بحنين لسفر ابن عمّها الأثير إلى ألبانيا، ذلك البلد الذي طالما حلمت به. ومضت لتجلب الكتب ونـب والمجلات التي الـي دأبت على انتقائها


 والثبور على الطاغية الذي حال دون أن تصير صغيرته سلطانة.




 الخارج، لأقام الدنيا وأقعدها، ولوشى بها إلى السلطانة.

وهمست له:
ـ لطالما تمنّيت أن يكون لي أخ مثلك. أما أخي، فلم يقُم أبداً بشيء
من أجلي...
فاعترض مروان قائلا":
ـ إنّك تظلمينه. أظنّك لا تشعرين إلى أيّ حد تُرهقينه؟
فردّت مستنكرة:
ـ أنا أرهeه؟ أهي غلطتي إن كان بطيئاً كالحلزون؟ ابتسـم مروان، ولـم يعقّب. فهو يدرك استحـالة إقنـاع شـخص حادّ

المزاج مثل سلمى بأنّ للحلزون أيضاً مزايا. هو نفسه لا يتعاطف كثيراً
 برباطة الجأش، غير قادر على إخفاء ضيقه، أشفق من حاله.
تسوّقا من باب إدريس الواقع في وسط المدينة، ثمّ اقترح عليها أليا أن يذهبا إلى أجامي الذي يقدّم أفضل المشروبات في بيروت. وبينما كانا
 شُورتات وقمصاناً زرقاء غامقة، يقومون باستعراض أثنبه بالاستعراضان أسات العسكرية.

## ترجّلا من السيارة، فقالت سلمى:

ـ تعال لنرى.
انضمّا إلى الفضوليين الذين كانوا يتابعون المظاهرة ويتبادلون بعض التعليقات الساخرة.
ـ مـليشـيـات ابـن الـجمـيّل مـن جـديـد! مـنـذ أن ذهـب إلى الألـعـاب
الأولمبية في برلين، لم يعد يتمالك نفسه!

 في الواقع الشبيبة اللبنانية على غرار الشبيبة النازية. شبيبة متطرفة ، ومتعضّبة للوطن.
ـ ما هذا الهراء؟ نحن جميعأ وطنيون!
ـ لا تخطئي! ففي نظر هؤلاء الشُباب، من يسعون إلى الو حدة مع

 المسلمين إلى صفوفهـم.

- يا للسخافة! حريّ به أن يساعد أباه في الصيدلية. ـ الصيدلية؟

ـ تلك الموجود قبالتك، في مدخل الحيَ الماروني. بل إنْ موقع هذه الصيدلية المميّز هو ما جا جعل الناس يلقبون صاحبيا ماحبا، أيّ الأب جميّل با(مَلكَ الواقي من الأمراض الجنسية!!).

فانفجرا ضاحكين.
سألت سلمى: ـ ـ ماذا يقولون؟ ــ لا شيء. تعالي. سحبها بسرعة وقد بدا شـارداً.
 سلمى اندهشُت من أنْ أمنها، التي اعتادت على المغانيالاة في إكرام زوّار
 بعد بضع دقائق من الحديث.
وما كاد باب البيت يُغلق حتى نيا نادت على ابتنها وأخبرتها بصوت مرح



المزاج.
ـ لعلك تظنين يا ابنتي أنّ أمكك لا تهتمّ كثيراً بمستقبلك... كلا، لا
 تلقيت في الواقع في السنين الأخيرة طلبات كثيرة، لم أخبرك كـ بها لأتني


 الجمهور. وأمام صمت سلمى، استأنفت حديثٔها بنبرة لا تخلو منـو

ـ لعلني عثرت عليه أخيرآ!

كانت تنتظر أن تسارع سلمى إلى سؤ الـها أو أن تبدي شيئاً مـن

 ـ ما رأيك إذن؟

## تنهّدت سلمى وقالت:

 ـ هل يـجب أن أتزوّج حقَّاً يا أنيدجيم؟


 لا يتمّ بالنسبة للمرأة إلا من خلال الزواج. وأخرجت من حقيبة يدها ظرفآ طويلا أزرق.




 أخباره انقطعت، فنسيت الموضوعو. إلا أنتني توصّلت بردّه هذا الصباح. هل ترغبين في معرفة فحواه؟
فأجابت سلمى بنبرة متردّدة بحيث حدجت فتها أمّها بنظرة ساخطة :
ـ طبعأ يا أنيدجيم.

لكنّ السلطانة تمالكت نفسها لكي لا تنطق بتعليق قد يستفزّها : المهمّم
 تكون سهلة بالنظر إلى حالتها النفسية الآن.
ـ حـّثنـي سـعادته عن راجـا في الثـلاثـين مـن عـمره، وسيـم وغنـي

بالطبع، وهو فضلا عن ذلك مثقف وعصري. قضى نصف حياته بإنجلترا في إيطون تَّ جامعة كامبردج. يُدعى أمير ويحكم ولاية بادالبور القريبة

 أصـولها إلى حفيـد النبي الـحسـين بن علـي. ويعـدّ أجـداده من أوائل الفاتحين العرب الذين بلغوا الهند في القرن الحادي عشر . الـن
وماذا أقول لك أكثر من أنّه رأى صورتك وتعلّقَ بك، فبعث يطلب يدك حسب الأصول. وقد أجبت بطبيعة الحال أنّ عليكما أن تلتقِيا. لكنّه

 بيروت بمجرّد الفراغ منها.

فقالت سلمى بلهجة صارمة :
ـ لا داعي لذلك.
ـ كوني لبيبة أرجوكُ. وافققي على اللقاء معه على الأقل". لن يعلم بهذا

 أمراء الهند لهم عقليات متخلّفة، بينما تربتى هو في أوروبا... ـ لم تفهمي قصدي يا أنيدجيم. قلت لا داعي لأن يأتي، فأنا راضية بالزواج منه.
 القلقة من هذا القرار المتسرّع، ولا توسّلات زت زينيل ونحيب القلفاوتين. ثبتّت

 لم تغضب السلطانة من ردّ ابنتها الفظّ، فهي تدركُ أن ابنتها مُرهَقَة. لكي تغير موقفها، من الأفضل عدم معاكستها. وهكذا تسلّحت السلطانة،

التي اعتادت من ابنتها الامتدال والطاعة، بكثير من الصبر لكي تحاول
إقناعها.

 تندفعي بعينين مغمضتين إلى زواج في الطرف الآخر من العالمّ، في بلد لا تعرفين عنه شيئاً.

ـ لقد فكرت يا أنيدجيم. إن بقيت في بيروت، سأجنّ. أنا بحاجة إلى أن أغيّر حياتي. كما كنت تقولين عن وحيد : لا ينبغي الخلط بين الحبّ
 كانت خديجة سلطان تنصت مصعوقة. فهي تعرف طبع ابنتها المتّقد، المّن وحساسيتّها المفرطة، ونزوعها المزعج إلى الانتقال من طرف إلى نقيضه
 المتقلُّب حياتها. لكن وهي تـن تنقض ما تعرض من حجج وأدلة واحداً واحداً، ماذا عساها تجيب؟

وانتهى بها الأمر أن قبلت بالأمر الواقع، وقالت :




 إرادتك، فعليك الوفاء به حتّى لو تبيّن لك لاحقاً أنتك أخطأت.
كان الراجا يكاتبها كلّ أسبوعين بانتظام رأت فيه سلمى كثير أ من
 رسائله عبارة عن مذكّرات تطغى عليها الوقائع السياسية التي تهزّ الهند في غمرة كفاحها من أجل الاستقلال. ويبدو منها أنَّ همّه الأوّل هو أن يُطلِع

الخطيبة على مشاكل بلده الكبرى، وكذلك الصعوبات والبهجة التي
 وبعض أصدقائه اللذين درسوا مثله في الـخارج، الـظلاميـية والألأفكار المسبقة، ويقيموا في يوم من الأيام دولة عصرية.
 أمور ثانوية بالنظر إلى المشاكل التي يتختّط فيها بلده. وبعدما كانت سلمى في البداية تقرأ رسائله بفضول لا يتخلو من ريبة، صـارت تهتمّ بهذا العالم الغريب الذي يصفه لها بشغف كبير، وبد وبدأت تحلم باللدور الذي يمكن أن تلعبه إلى جانبه.



 خليفة الله في أرضهه، ومن ثمّة فالارتباط بها يمثل مزيّة لا تنكر بالنّسبة لمن يريد الانخراط في الحياة السياسية. أمّا من جانبه فلا فلا بلّ بلّ أنّه عالم بألم بأنّ مكانته وتروته تشكلان بالنسبة للخطيبة اعتبارين حاسمين في الاختيار.
 ربّتها عليها أسرتها وكذلك راهبات بوزانسان : ״لا يضير المرء في شيء

 الواقع، وإن كان ذلك بكيفية لا تخلو من قسوة.

 خطبتها لراجا هندي. فالهند بأمرائها وترواتهم الخـيا
 وحيد يهنتئها ويقول : (أتمنى أن تكـوني صفتحت عنتي. لا يمكن أن

تتصوّري كم كان ذلك القرار الذي أملته الضرورة قاسياً علي. فأنت المرأة الوحيدة التي أحببت، ولن أتعافى أبداً من شقاء فقدانك".


بشيء من الحزن وكثير من الازدراء.


 العصيب يمنعه من مغادرة بلاده لأشهر أخرى. والعرس مقرّر في أبريل/ نيسان، فهل يلزم تأخيره؟
رفضـت سلمى رفضاً قاطعاً رغم إلحاح والدتها التـي خشـيت من أن
 لكنّ الأميرة كانت تحرص على ألى ألا تترك لنفسها مسجالاً للعودة إلى الوراء.

 تقلّ عنها خوفاً من هذا العالم البعيد الذي قرّرت أن أن تعيش فيه. لكن من الآن فصاعداً، لУ أحد يستطيع أن يحملها على تغيير رأيها.

 أمّها، لم تتمالك السلطانة دموعها : وضمّتها بين ذراعيها بقوّة. ـ هل أنت متأكّدة يا عزيزتي من...؟؟ ـ هذا قرار حُسـم يا أنيدجيم!
 تستنشق العطر الذي رافق كلز طفولتها.

ثـتم انتصبت، ومضت المرأتان تحدّقان بعضهما في بعض طويلا

بحيث ذابت السنون، وحلّت إحداهما في الأخرى من جديد، كما كانتا من قبل، في اكتمال دافئ.

- بنيتّي...

أغلقت سلمى عينيها. لا ينبغي أن ترقّ. وتخلّصت بلّهِ بلطف من ذراعي أمّها، ثّمّ قَّلت يديها الجميلتين بشغف. ـ لا تخافي يا أنيدجيم، سأعود. انتظريني! ثّمَ انطلقت مسرعة كما لو أنّها هاربة.

الجزء الثالث
الهند

1

ـ ولكن، أين هو قطار المهاراجا؟

 والمرج الذي يمكن أن يـجرفها في أيَّ لحظة لولا الطوق الـيا الذي



 الإمبراطورية البريطانية. وتحت القباب القاب القوطية العالية، وبين تيجان الحجر الرملي والأعمدة الفكتورية المنقوشة بالأزهار ، يتسابق حشـد
 التي يمتزج فيها عطر أكاليل الياسمين بنتن العرق والبول.




 تحت الشُمس في خليط متنافر من الألوان : عمائم قرمزية عريض رؤوس حمّالين لا يكادون يظهرون وهم يتهادون تحت أحمال ضخممة

مـن الأمتعـة، وثياب النـسـاك الصـفراء الزاهـية، و(اسـاريات") الـشـابات
 تتزاحم حول البقع البيضاء الناصعة التي تشكّلها جلابيب مسافري الدرجة الحـة الأولى.
وتشعر بنفسها مترعة بهذا الجمال والقبح الطافحين... ولم تعد تميزّ شيئّاً

 ويواصلون تقدّمهم كما لو أنّهم يتحر كون في حلم رجل مكفوف؟ ماذا تخفي هذه الحباه الكالحة وهذه العيون ونـي الحادّة التي تتفرّسها؟

 الصامت - وكيف لها أن تصوغ سؤالاً بهذا الإطلاق؟ ـ بابتسامة مطمئنة، ، تّمّ قال :
ـ لا تخشي شيئاً يا صاحبة السمو. فالهـند تمثل صـدمة لكـلّ قادم
جديد. ستتعوّدين عليها.
ثمّ أضاف كأنما يخاطب نفسه :
ـ شريطة أن يستطيع الإنسان التعوّد على ما لا يقبل التفسير ... كانت توجد في طرف الرصيف عربة خاصة بانتظارهمم، يحرسها رجال مسلّحون، يرتدون الزيّ الرسمي الأزرق الذي بادالبور، وهم يصذّون حشداً يحاول مداهمة العـي العربة.
حاولت سلمى أن تخغي دهشتها بانتظارها قطاراً بكامله، كمار هوا هو الشأن بالنسبة لابنتي عمّهـا نيلوفر
 رشيد خان بأنّ الرحلة ستستغرق ثلاثة أيّام وليلتين، وأنتّهم سيقطعون ألون ثُلائة آلاف كيلومتر الفاصـلة بين بومباي ولوكنو : ذلك أن هذا القطار

البطيء، المسمّى اذّعاء إكسبريس، يتوقّف عند كلّ قرية من القرى الموجودة في طريقه!
 في اليوم السابق حين لاحظت عند وصولها غيّاب الراجا.

 يبدو لمساعد الراجا كل شيء على ما يرام.
 خطيبها ملك ولاية في شساعة لبنان تقريبآ؟ ثم إنّ مبعوثّه مولانا علي حدّثها طويلاً عن ثراء الأمراء الهـنود الفاحش و، وما يما يملكونه من
 طفولتها، وحملتها على التمسَك بقرارها
لكن ها هو كلّ شيء يتبخّر في غبار هذه المحطّة، وعند عتبة هذه العربة المتداعية التي يفترض أنتها ستقودها إلى المجد... وسرت داخل العربة حركة غير عادية. ذلك أنّ الخدم المعمّمّمين
 تعالت أصوات حادّة لنساء يكدن يختنقن تحت الألحفة السوداء التي تخفي أجسادهن.
 لاستقبالك ومرافقتك. لكنّ لا يحقّ لهنَّ الخروج. فلنصعد إلى القطار من فضلك. الانطلاق وشيك.

وبينما مضى القطار يتحرّلك، تنفّست سلمى الصعداء في ضوء العـي العربة

 وستائر الحرير الثخينة تناسب أجواء إنجلترا الباردة أكثر ممّا تلائم هذا

المناخ الحارّ. لكنْ كلّ شيء هنا آتِ من بريطانيا التي تصذّر بسخاء إلى مستعمراتها كلّ ما تقذّر أنه تقادم.
 قبالة الأميرة، يتفرّسنها، ويتبادلن التعليقات بصوت أجش. ولمّا تِّا تجردن
 في ثياب متعلّدة الألوان، وقد غظّت أعناقهنَ وآذانهنَ وأذرعهنز الحلي



 أساورهنّ، وأخريات أقراطهن الذها
 - روبسورات، باوت، روبسورات! (ما أجملها! ما أجملها!)


 كنَ يقُمن بذلك بقدر كبير من البراءة بحيث استسلمت لهنّ، وراحت الِت

تضحك معهنَ.
 وبين نسوة البلاط العثماني المزهوّات اللواتي لا لا يمكن ألـو أن يجترأن أن على
 مرافقاتها الجـديدات لسن راضيات كلّ الرضا : ذلك أنّ الـّ الـحرير الذي ترتديه سلمى، وهو طراز من آخر تقليعات الأناقة الباريسية، بدا لـا لهنّ لا لا لا
 سنّا، وهي مراهعة ذات وجنتين مستديرتين، وأخرج جت من من أحد الحد الصناديق
 استحسان : هذا لباس يليق بشابةّ مقبلة على الزواج!

ورغم احتجاج سلمى عندما هممن بتجريدها من لباسها، اعتبرن

 حجابها، ليتحوّلن إلى غربان من جديد.
 إعجاب سارع إلى إخفائها، وسأل باحترام
 وزينيل آغا يستريحان في العربة المـجاورة، وهما يريدان معرفة ما إذا
كنت بحاجة إليهما؟

ـ شكرأ خان صاحب.
يشتي مظهر مساعد الراجا بأصوله الأرستقر اطية، وسلمى المتعوّدة منذ الطفولة على أعراف القصور لا يمكن أن تعامله كعامل بسيط. ـ كلّ ما أنشده الآن هو قسط من الهدوء.
كانت قد أتعبتها التصرفات الغريبة لهؤلاء النساء اللواتي جيء



ـ سأشرح لهنَ بأنّك ترغبين في النوم.
وقـد نـجـح في إخراجهـنَ مـن الـعربة رغم إصرارهنز علمى البقـاء،


تخخلّصت سلمى من الأقراط الثقيلة ومن العقد الذي ثـي ثـنى رقبتها، ثّم استلقت وهزّت خصـلات شـعرهـا الأحمـر، وعرّضـت جبـينها المبتـلّ للمروحة المتقادمة.
كانت الحقول التي أحرقتها الشمّس تمرّ من خلال النافذة النـة ، يدفع فيها مزارعون نصف عراة محاريث عتيقة تعود إلى فترة ما قبل التاريخ،

تجرّها ثيران مهزولة. وفي قرى سقفت بيوتها بالقُسُ ، قرفصت نساء نحيلات سوداوات، منهمِكات في صنع فطائر صغيرة يلصقنها في الجدار


 يغبطهنّ على هذه المشية. وفي مكان أبعد ترى جواميس سوداء ضخمة

 الحريم الناصعة... "(هل سيكتب لي أن أراك ثانية ذات يوم يا جميلتي الأني كنت قريبة منك في بيروت، وكنت أحلم ليلا بأنتني سأُعود إليك. لكن ألـن ها أنا اليوم أبتعد عنك لأعيش في عالـم غريب كمـا لو أنتني يئست من

لقائك".


 ليحملها إلى المنفى...
وانتصبت فجأة. لن تقضي كل" حياتها في الأنين مثل خالاتها وعمّاتها الأميرات العجائز! فهي شابّة وفاتنة، ولديها من القوة ما يفوق ما لدى

 تعرف على وجه التحديد. كلّ ما تعرفه هو أنّ عليها أن تستعيد مكانتها.



تعتلي عرشها، وتحظى فيها بالحبّ.


خيّانة والدها، وهو جرح نكأه تخلَي وحيد عنها ـ فإنّها تطمح إلى الظفر بحب شعب بكامله. فأن تكون المرأة ملكة معناه الـاه أن تكون مشمولة بالحب لا محاطة بالثروة والشُرف كما يتخيّل السذّج.
كانت السلطانة تقول إنّ الأبهة لا فائدة منها إلا بمعَدار ما تجلب جمال وأحلام للبائسين، كما لو أنّ جنيّة طيّبة تنحني على اليّ آلامهم عوض أن ينحني عليها موظّف كئيب أو امر أة محسنة يظهر على ملى محيّاهِا من الغـّم ما يفوق ما على وجوه من تحاول ملـو مواساتهم! عدا عدا أنّ الفقراء لا ينتبّهون للهديّة الثمينة التي يقدمونّها للأمراء: فهم بحاج باجة إلينا! ويشعرونتنا بأنّهم لا يستطيعون الاستغناء عنا!

رغم الحرّ ، تشعر سلمى بالرعشة : كيف سيستقبلها شعب بادبا بالبور؟؟ ويبلغ القطار إلى سلسلة هضاب الغات التي تمتـّد من غرب الهـند إلى إلى
 يحرسها رعاة يضعون على رؤوسهـم عمائم أرجوانية. وفي البعي البيد يظهر وسط الحقول معبد صغير مشيّد من الحـجر الأبيض، تحيط بـ به أعلام ترفرف في الهواء، وتتماوج كالسراب.

 تحمي النافذة، ومضت تتنفّس لأوّل مرّة نسائم الهواء الطرئرية بشر براهر اهـة، وتستمتع بكلّ لحظة وكلّ انطباع جليد، منصرفة عن التفكير في الوجه الذي ينتظرها عند الوصول.
 ألا يكون هو أيضاً متلّهِّاً للقائها؟ أم تُراه لا يرى فيها غير السلطانة؟ ألا يكون هذا الزواج مجرّد صفقة؟
وقالت في نفسها وهي تعضّ خصاتلات شعرها بعصببّة : ا(ثّم، لماذا



ومهما حاولت أن تتمالك نفسها، لم تستطع كبح شهيق البكاء الذي
 وتتظاهر بالل(مبالاة؟ إنّها في قرارة نفسها رومانسية حتّى النخاع....
لقد حلمت بهذا الراجا الألمعي الشّجاع، وخفق قلبها حين حدّثها
 ستنكر حقيقة أنْ وسامته فتنتها؟

وأخرجت رصيعة من علبة مـخمل ، ومضت تتفرّسها باهتمام شديد : عينان غامقتان مشدودتان إلى الصدغينن، وأنف دقيق معقوف قليلا؛ وشفتان ممتلئتان تبدوان ناعمتين فوق تلك النقرة الصغيرة في الذقن...

 الحذر، ها هي تدرك الآن بأنَّ سحر هذا الوجه الغريب، الشُبيه بوجه إله شرقي، قد أقنعها وملك عليها نفسها.
ولكن، لِمَ اكتفى بإرسال مساعده؟
مسكين رشيد خان! كان بالغ اللطف والغرابة. عند وصولها، استقبلها مثقالا بباقة ورد عظيمة، ونطق دفعة واحدة جملة ترحيب بالتركية، بدا أنّه حفظها عن ظهر قلب. ولكن عوض يلقي بين يديها (اعبارات التشريف
 الأمـيرة، أدرك أنَّ أصدقاءه دبّروا لـه مـقـلباً. ومـن شــّة تـورّده، راحـت سلمى تضحك. وقد كسرت هذه الواقعة الكلفة بينهما، ونشُأت بينهما علاقة صداقة منذ تلك اللحظة.
 محالة : ألا تتوفّر له كل شروط النجاح؟؟
دام السفر ستّين ساعة... نهار خانق ولِيل شديد البرودة. وقد توقّف القطار في عشرات المحطّات المتشابهةَ، بحشودها المتعلّدة الألوان،

وباعتها الصغار الذين يعرضون الشاي والكعك، لا سيّما شخّاذوها الذين


 ولكي تتخلّص من هذا الإغراء الذي شرع في الاستحواذ عليها، تحشر في الأيدي الممدودة بعض القطع النقدية. على أنّهم يستمرّون في تأمل
 متسمرين في أماكنهم طويلاً بعد اختفائها في الأفق. - سنصل إلى لوكنو في غضون ساعتين.

عدا أن قامة رشيد خان الضخمة التي ظهر تي في فتحة الباب جعلت

 الراجا بنظرات متوسّلة، فسارع إلى طمأنتها من جديد.

- سترين، كلّ شيء سيجري على ما يرام.
 لترى في عينه كذلك تلك الشعلة الصغيرة التي تقول لها إنّها فاتنة، وأنّها قادرة على الإغراء.
ـ هلّا دعوت السيدة غزاوي بسرعة من فضلك!




 العديدة المعروضة أمامها تردّدها هذا اليوم. وهتفت في الأخير : - يبدو أنتي فقدت عقلي، عليّ أن أرتدي الساري!

فالساري هو اللباس القومي لوطنها الجديد بالطبع، وسيكون ذلك
 ولكي تظهر للصححافيين وجماعة الفضوليين المحتشدة لاستقبالها بأنتّا صارت هنديّة من جهة ثانية...
ودخل القطار المـحطّة وسط الضـجيج المتعالي المعهود، فراحت
 التي أسدل رشيد خان كلّ ستائرها. ثمّ سُمع هرج ومرج
 انتظري يا صاحبة السموّ لحظة ريشما تُهيَّاً النجود. ـ تُهِيَّأ ماذا؟


 رتّما من أنّهم لا يولون الأميرة ما يلزم من تعظيم. لكن ها هنَ الوصيفات الهنديات بظهرن من جنريدن

 من الرأس إلى القدمين. ولمّا مضت الشابة تحدّق فيهنَ بنظرات متسائلة، أحطن بها وقد زاد إصرارهنَ. فصرخت فيهنَ : ـ كال ، كلا!!!

كانت صر ختها من الحدّة بحيث اخترقت محيط العربة، فهرع رشيد
 تمزيق الحجاب الأسود، وقبالتها وقفت النساء ذاهـانلات لا يعرفي

 شيء! ماذا سيظنَ القصر إن وصلت العروس باكية؟

ومع أنَ الرجل بالـغ الدماثة، أمرهنّ بصوت حازم بالخروج فوراً.
 مستنكرات. مرّة أخرى منعهنّ من القيّام بواجبهنّ. ولمّا اختلى رشيد خان

بسلمى، حاول أن يواسيها ويطمئنها قائلا: ـ لا بأس يا صـاحبة السـموّ. أرجوكُ أن تهـدئي. لن تـحتاجي لارتداء هذا البرقع. هل تشعرين بأنك على ما يرام لتترجّلي من العربة؟ كلّ شيء جاهز لاستقبالك.
رأت سـلمى أمام باب عربة القطار ملاءتين ملوّنتين طويلتين رُفِعتا
 من دون أن يراها أحد. وقد بلغت بها الدهشة أنّها بالكاد لاحظت رشيد

خان ينحني، ويقول :

- مع السلامة يا صاحبة السموّ، دمت في حفظ الهـ. ما كادت تلتفت حتّى كان قد اختفى، وحلّت مكانه امرأة قصيرة
 بالقبل، ثمّ غمغمت بإنجليزية ركيكة :
- إنّه أجمل يوم في حياتي يا هوزور ، صاحبة الشرفـ فهمت سلمى من كلامها أنّها زوجة حاكم با با بادالبور. على أنَّ سؤالاَّ ألحّ عليها بحيث لـم تستطع مقاومته. ورغم علمها بأنَ عليها أن تلزم الصمت، لـم تتمالك نفسها، وسألت :

ـ أين هو الراجا؟
ـ ماذا، هوزور !
ويدت المرأة مغتاظة، ثّم أضافت : ـ لا يمكن أن تلتقي به إلا بعد عقد القران! لكـن اطمئني، سيقام الحفل في أقرب وقت، في غضون أسبوع بالتحديد. وفي انتظار ذلك، ستقيمين في القصر، عند أخت سيدنا الكبرى، راني عزيزة.

بالكاد استطاعت سلمى مداراة خيبتها وهي جالسة بذهول في إحدى

 الشُبيهة بعربات طفولتها في الأستانة. وبدأت تشعر بالحنّ ألحنق يتملّكها شيئاً

 مظاهر خادعة؟ فقد رأت صور ابنتي عمومتها نيلوفر ودوروشهونهار التي التي

 بها، لكنّها تشعر بضيق في التنفس، ولا تلا تستطيع أن تنسى نظرة وشيد
 حلولها بالهند تحسَ بأنها اقترفت غلطة فادحة...

خفّفت السيارة من سرعتها، فأزاحت سلمى الستارة من دون أن أن تأبه بنظرات مرافتتها العاتبة، ولمحت (قيصرباغن) أيّي (احديقة الملك"). وهي
 أوسع من حديقتي اللوفر والتويلري معأ، تحيط بها قصور الأمراء. وقيصرباغ... ثمرة من ثمرات حلم واجد علي شـي شاه، آخر ملوك (أوده).

 لأن يجعل من عاصمته ثامن عجائب الدنيا، ومن ومن قيصرباغ ونا منافنساً لقصر

 المرمر الأبيض والأصفر الفاتح.
وقالت سلمى في نفسها كلّ هذا كان من المفروض أن يجعل البناية

 ذوي السترات الحمراء القادمين من الغرب، عور عو أن يقاومهم.

أمّا الجناح الذي ستحلّ به من قصر بادالبور فيشكل إحدى بناياته
الباروكية. قالت بيغوم نصرت مفسّرة:

- إنه المسكن المدني للراجا، المرئ وموطئ قدمه بلوكنو التي تمشًّ اليوم


 مارادجا مهدأباد، الشغوف بالشُعر الكلاسيكي.

وبينما كانت بيغوم نصرت تذكر هذه الأسمـاء شـعرت سلمى بأنّها تتلذّذ بذلك، كما لو أنْ استنشاق نفس الهواء الذي يتنفّسونه، ومعرفة عاداتهم يجعل منها فرداً من أفراد أسرهم.



 حتى كادت عمامتاهما تلامسشان الأرض.


 شرعت في ارتقاء السلم الحـجري الضتخم حتّى تبدّد هذا الإحساس.

 النافورات، وتتزاحم جماعات من النساء لتقبيل يد الراني الجديدة، أو
(1) كلدة أوردية ذات أصل عربي على الأرجح، كانت تطلت على الأمراء والأرستقراطيين الهنود المسلمين. (المترجم)

الاكتفاء بلمس طرف ثوبها، بينما مضى أطفال نصف عراة يحدّقون فيها
 بنفاد صبر وهي تردّد: علينا أن نسرع، فالراني عزيزة بانتظارنا!
 عريسها... وبيغوم نصرت لم تكن تنتظر إلا أن تسألها.






 يطالبهم بالحساب قَّّ، لأنه كان يقدّر أنَّ ذلك يحطّ من شـأنه.
وخفضت بيغوم نصرت صوتها وهي تعول:

 ومع ذلك فهؤلاء الأوغاد منهمكون في التخطيط لحدياعه. من حسن حظّه أنّ الراني موجودة!
 أبداً الراني عزيزة حتى قبل أن تتعرّف عليها.
 توجد فيها حوالي ائنتي عشرة امرأة جالسات أر أرضا تثرثـر ألرن وهنّ تكسُرن

 على جمالها. أما هي، فبعثت حرارة هذا اللقاء في نفسها شُعوراً بالذهول

والطمأنينة في نفس الآن، ولم تجد بذآ من الاستسلام لهذه الجماعة




 أنابيب نارجيلة من الكريسطال. وفي أقصى القاعة، استلقت امرأة وسط الطنافس على سرير عالٍ تلمع أرجله الذهبية في العتمة، بينما ونما وقف خلفها عبدان يهزَان مراوح عريضة من ريش الطاووس.
أدركت سلمى على الفور من خلال ملامححها القاسية أنّها بحضرة الراني. ما تزال تلوح عليها بعض مخايل الجمال الـيال تقاسيم حادّة، وعينان عميقتان، وثغر لا تنجح البسمة في إخخاء تشامخها ـ تعالي اجلسي بجانبي يا بتتي.
الصـوت جههوريّ، لكـنَ النـبرة فاترة. وراحت تسألـها عـن السنر بإنجليزية ذات لكنة غريبة وهي تتفحّصها من رأسها إلى قدميها، ثمّ قالت

ـ ما أجملك!
تعـمدت رفع صـوتها كـمـا لو أنّهـا تقصـد إلى أن تسـمـهـا جـمـيع
الحاضرات، وأضافت:
ـ ينبغي أن تتعلَمي ارتداء الغرارا "**)، فنحن مسلمات. أمّا الساري فهو لباس الهندوسيات.
 الخليفة؟! لو أنّها صفعتها لما أحسَت بمئل هذه الإهانة.
(*) تنورة طويلة تلبسها النساء المسلمات في الهند.
r^O

والتـقت نظرات الـمرأتيـن، فأدركتا منـذ الآن بأن الـعـاوة بـينهـهـا ستستحكم.
وجيء بححلوى مصنوعة من اللوز والعسل، وبشاي بالغ الحلاوة. فقالت سلمى في نفسـها وهي تبلل به شفتيها : (العلّهـم فعلوا هنا هذا لتحلية
 السلطانة، وعن حياتها في بيروت. ثّمّ لا لاحظت أنّ الحديث طـن طال،

فجازفت بالسؤال :
ـ عذراً سِيدتي، أنا مُتعبة من السفر ، هل يمكن أن أذهب إلى غرفتي؟
قطّبت الراني، وأجابت :
 بك؟ أليست الغرفة واسعة بما فيه الكفاية؟
وفي تلك الأثناء أحضرت الخادمات غرارا خضراء زمرديّة، فأعفين
بذلك سلمى من الجواب.
ـ خذي هذا، وغيّري ثيّابك. هذا اللون يناسبك على نحو عجيب. ثمّ إنّه لون الإسلام....
فقاطعتها سلمى بتذمّر :
ـ أعرف.
ـ لعـلّك تعرفين أيضاً أنتّا نـنحدر من الدو حـة النبوية مباشرة، عبر
الحسين، حفيد الرسول. نحن شيعة بينما أنت سنيّة طبعأ...
ثتم تنهّدت على نحو ظاهر التكلَف وأضهافت :
ـ لكن مهما يكن، فنحن جميعأ مسلمون!
إلامَ تَمّح هنه الأفعى؟ إلى أنتني غريبة، وأنتها هي السيّدة هنا؟
وسرعان ما استبّدت بسلمى الرغبة في الاستحمام. تذكّرت الأبأباريت الفضيّة المليئة بالماء الساخن المُعطّر، والرغوة ذات الاتلوان الألوان الناعمة،

وزيوت العنبر في زجاجات الكريسطال، وبالجملة كلّ طقوس الحمام
 الاستحمام في قاعة الحمّام العادية ببيتها في بيروت. تغمض عينهيها فتّا فتسى


 السيّدة غزاوي؟
حين سألت عن مرافقتها، طمأنتها الراني قائلة : ـ لا تقلقي. فقد أخذوهها لتستريح. هي تسكن في الجانب الآخر من البهو، بعد جناح النساء الثاني.
ـ لماذا أخذوها؟ فهي مر افتتي، وينبغي أن تظلّ بـجانبي.
 عشرين أو ما شئت. وإذا لم تعججنك، يختَفين ونأتيك بغيرهنَ.
 الو حيدة بالماضي، وبدونهما تشعر بالضياع. على أنّها تفضل الموا وني أن تظهر الضعف. وهنا تلوح بسمة خفيّة على شفتي الراني الدقيقتين. ـ ألست مرتاحة بينا؟ نحن الآن عائلتك، وعليك أن تنسي البقيّة.


 سيساعدها حين ستشرح له الوضع. وفي انتظار ذلك، لعلّ رشيد خان إنـي .. بالطبع ! هذا هو الحل" ! فكيف لم يخطر على بالها من قبل؟

انتصبت وسألت بصوت شاءت أن يكون واثقاً :
ـ هل يمكن إخبار رشيد خان بأنتي أرغب في التحدّث إليه؟


لاستقبالك في بومباي، فلضرورة وجود رجل يرافقك. لكن من الآن
 لا يسمح للنساء بالخروج منها...



 البقاء! وبينما كانت تلتقط أنفاسها وهي جالسة على العشبّ، شـعرت بيد تمسك بيدها.
 ما تريده هو الحفاظ على التقاليد التي هي أساس المجتمع
 المستدير ابتسامة ساحرة.
ـ اصبري لأسبوع واحـد فتط. فعريسـك رجـل عصـري كـالرجـال
 الراني فلن يكون بوسعها أن تقول شيئأ. هي تدرك
 هوزور... وأنت قادرة على ذلك بكلّ تأكيد.

 جعلت الرعشة تبدو على شفتيها الباسمتين... ثّمّ راحت تبكي وقد مكانتها كأميرة سليلة الأسرة الإمبراطورية.

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

t.me/soramnqraa
(法)

همّت سلمى مراراً خلال الأسبوع الذي سبق العرس بأن تتخلّى عن
 الراني تتلاعب بها، وتحاول إرهاقها لكي تحملها على الـلى الرحيل. هي تكرهها بكلّ تأكيد. وقد قرّرت أن تفاتح بيغوم نصرت في الألمر الأنـي فهي الوحيدة التي تتحدّث الإنجليزية عدا الراني. وقد اكتشفت سلمى أنّهُ أنها تتمتّع برجاحة عقل كبيرة وحس سليم بـخلاف ما يظهر عليها من تفاهة





 إلحاح سلمى من أن تحسم أمرها. وقالت وهي تتنهّه :

ـ ـلا شكّ أنّ بارفان هي السبب في كلّ هذا. - من تكون بارفان هذه؟

ـ هي ابنة أخـت الراني عزيزة. تربّت في القصر ، وتعتبرها بمثـابة ابنتها. لطالما تساءلتُ عمّا إذا كان دافعها إلى ذلك هي عـي عاطفة الأمومة -

لا سيما أنّها تخلّت ععن الزواج لكي تتفريغ لأخيها وتسهر على حسن تـدبير شـؤون الـقصر - أو أنْ بـارفان بـالأحرى مـجرّد أداة طيّعـة كانـت تشحذها لكي تستخدمها في الوقت المناسب. ولمّا لاحظت الحيرة بادية على سلمى، أضافت :

ـ أجل ! جميع الناس هنا يعلمون أنْ بارفان كانت منذورة للزواج من


 تطرح لما تكون العروس آتية من بيت آخر، أو الأدهى من من ذلك، آلكّ آتية من
 بكلّ شيء، ستعزّز نفوذها. لكنـ"..

وبدا التردّد على بيغوم نصرت. خشيت من أن تجرح سلمى، لكن بما أنّها مصرّة على أن تعرف...

ـ ... تدخّل مولانا الشيخ شوكت علي. لست أقدح في الر جل ، فمؤسّس
 لحر صهه على تعزيز العـلاقات بـين الطائفة المـسلـمـة الهـنديـة والـخلفاء
 لقيادة جيله. لا شكّ أنّ ذلك يمثّل شرفأ كبير آ لبيت بادالبور ، لكنّه يشكّل
 الجديدة أجنبية، وهي لا تستطيع إخضاعها ولا سحقها كما كانت ستفعل لو
 أسرتك و... طبعك السلطوي الذي لـم تنجح كياستك البالغة في إخفائه، ، تستطيعين الاستيلاء على مكانها بسرعة.

شعرت سلمى بغصّة في حلقها. هي من كانت تظنّ أنّها ستلقى الحفاوة والترحيب، ها هي تكتشف فجأة معدار ما يمثّله وجودهنا من انـ

إزعاج... ليس للراني وحدها، بل لكلّ هذا المجتمع الصغير الذي يحلم ويعيش وفق قوانين لـم تتغيّر منذ قرون. وسيطر عليها من جديد ذلك
 من حسن حظّها أنَ زينيل والسيّدة غزاوي موجودان معها ليؤنسانها.
 على الأرجح. كيف عرف أنّ سلمى طلبت لقاءهما؟ كيف لا شيء يخمى في هذا القصر الشاسع؟
صار الثالاثة يقضون معظم وقتهم مجتمعين في أحد أركان القاعـة



الأمر لعلّه يعقّل سلمى. قال لها :
ـ كلّ شيء في الهند يقوم على الصبر والتسامح. أمَا التمرّد، فلا خير يرجى منه: كوني أعقل من خصمكا
 الأتراك منذ قرون!
فجفل الخصي.
ـ تقصدين مثل الأقوياء، مثل أولئك الذين يستطيعون فرض إرادتهـم

 الإذعان والخضوع، لككن لا خيار لهمَ. وأنا غير متأكَد يا أميرة من أنّك ما

زلت تملكين خيارí!
وختّل لسلمى أنّها لمست التشفّي في نبرة الخادم العجوز .كالوا ما
 الجوَ العدائي الني تشّيعه الرانين ومع ذلك فالراني تدبّر الأمور بأريحيّة كبيرة، وانتهى الأمر بسلمى أن

نسيت هذه الضغائن، وانشغلت باختيار ما يناسبها فيما جلبه ألمع صاغة المدينة من جواهر وحلي فاخرة. لما كانت في لبنان، وكانت تلاحظ أنّ


 من الماس الأزرق واللآلئ والزمرد البالغ الصفاء، وكلّها لا تالتظر إلا اللا أن

تعجبها.
كانت متردّدة بين الحلي، تجرّب العقود تارة، والقلادات أخرى، من

 وأجمل الأحجار ، منجنْبَة القطع البسيطة التي يمكن أن يميل إليها ذوق سلمى، أو أن تختارها تواضعاً.

ونهرتها همساً :
_ لا تتصرّفي كالصبيان يا أميرة. الحليَ هي ضمان المرأة الوحيد. هذا أمر ما كان ينبغي أن يخخفى عنك.
 يناسبها من تلك المـجوهرات الصغيرة المنقوشة، بل عليها أن تختار تلك الحلي ذات القيمة المالية الكبيرة حتّى وإن لم تناسبها. فهي التي التي ستمثّل رصيدها البنكي
وبينما كانت العلب تتكذّس، همست الراني : ـ ألا ترغبين في شيء آخر حقًاً؟ وبينما تردّدت السيدة غزاوي أمام هذه اللهجة الساخرة، ثارت سلمى

ـ بإمكانك أن تأخذي هذه الحلي كلّها، لا حاجة لي بها!
 تكوني. لا أريد أن تبدو زوجة أخي فقيرة.

فاستشاطت سلمى غضباً.

- في هنه الحالة، بلّغي أخاك أن يبحث عن زوجة غيري. لقد ضقت ذرعاً بمالاحظاتك الساخرة هذه.

تمَ التْتت إلى زينيل :
ـ أخبر رشيد خان فورأ بأن يتدبّر لي تذكرة سفر على متن أول باخر ألـوة متو جّهة إلى بيروت. وفي انتظار ذلك، اطلب ملب منه أن يعثر لي على غلى غرفة في أحد الفنادق!

وما إن رأت الرضا الذي اجتهدت الرانيا الني في إخفائه ، حتَى تنبّهت إلى

 وتعود إلى بيروت، إلى شرف بيت أَمْها وبساطتَه فـهي لـم تُخلَّق لِّعبة السلطة والمال هذه.


 هي المرّة الأولى التي تضطرّ فيها أخته الكبرى إلى مطاوعته. قوّى تمرّد سلمى مكانتها داخل القصر أكثر مما قوّاه ما أظهرته من
 نحو أعمى في صداقاتها وعداواتها، شرعن يعتبرنها سيّدتهن الجديلا خالافاً للأعراف التي تقضي بألا يكون للعروس الشابة أيت اعتبار.
وبعد انصراف باعة الجواهر والصاغة، تردّد على القصر باعة الأقمشة

 العروس الذي يستغرق تهييئه عادة بضع سنوات. عليهـم أن يجهتزوا

الغرارات والسترات القصيرة المصنوعة من الشاش الناعم الذي يمكن أن


 فجَهاز عاديّ يتطلّب مائة لباس على الأقلى، لكنّ أميرة الأحلام هذه التّي


 الزوجيّة، ظلّت عشُرات الصناديق من جهازها على الِّلى حالها، لم تفتح، فما بالك بثلاثمائة غرارا، إنّها لا شيء! النـا


 يرفض أن ينتظر يوماً إضافياً. فقد صار نافد الصبر "كواحد من الين الإنجليز").

 تكن ثُمّة امر أة لا تعرف تفاصيل حيـا وقريبآ سيعرفن كلّ شيء عن الأميرة سلمى.




 الجماهير على نحو عنيف وغير مسبوق في الهند ضدّ المحتلّ البريطاني.
(1) يعني الملك، إذ لم يكن في الهند إلا نظام واحد هو نظام حيدر أباد.

وقـد شـحـلـت هـنه الـحركـة، بـعـد أن سـانـدهـا غـانـدي، وانضـمْ إلـــهـا الهندوس، بداية المظاهرات الكبرى المطالبة بالاستقالال.
 الجسمه، شديدة بياض البشرة، ذات شعر فاحم مزيّت يبلغ أسفل ظهرهـا
 أنفها، وثخانة ذقنها. وقد احتاجت سلمى إلى بعض الوقت لتفهـم أنَّ معيار الجمال هنا هو بياض البشرة، وأنّ المرأة ذات الملامح الدقيقة إن كانت سمراء، عُدّت في منتهى القبح. وقد شرحو الـوا لها أنَّ لون البشرة


 في الأذهان أنّ البياض هو لون الون السادة بينها السواد لون الـين العبيد.

ورأت سلمى الفتاة تشيح عنها بو جهها.

 مرّة واحلة. مسكينة! بما أنتهم ربّوها على أنّها ستصير زوجة الراجها الاجا، ، لا
 تغوقها بشيء، اللهمَ الأصر!
 سـرغـب فـيهـا الآن؟ أين أسرة مـحترمـة ستتجـازف بـطلـب يـدهـا بـعـلـمـا
 تمامأ!".

وقد حاولت سلمى عبثاً أن تتقرّب منها، تبتسم لها وتكلّْمها، لكنّها لم تظفر منها حتّى بنظرة. فبارفان لا ترضى أن أن تبدو موض
 من انزعاج حين لا يقَّر الآخرون حنانهم.

شّمّ إنّ ذهنها مشغول بأمور أخرى. إذ بينما كانت تتجوّل في أروقة
 غرفة الراني تماماً، بحيـث تستطيع أن تراقب حركات انـبـ العروسين على

هواها.
وثارت ذات صباح وهي تلتفت إلى زوجة الحاكم، قائلة: ـ أتراني سأتزوّج الراني أم الراجـا
 بقصرها وخدمها، وتصير مستقلَّ!

ـ أتوسّل إليك يا هوزور، هنه مـجرّد تفاصيل. سيكون كلّ شيء على ما يرام. فزو جك ليس له بفضل الهه تعالى إلا أختى واحدة. تصوري لو كانت لك حماة، حتّى لو كان يهيم بحبك، لن يستطيع الاعتراض على
 أشتّ مشقّة من العزلة؟ فالعائلة هنا مو جودة لتساعد المرء إذا اعتر ضته

مشكلة أو حلّت به مصيبة...
فهتفت سلمى متذمّرة:
ـ كلا، على الأقل اتر كوني أواجه مشاكلي!
وقذّرت البيغوم أنّ مزاج سلمى مكدّر، ، وأنه حريّ بها أن تنصرفـ. زاد اقتتناع سـلمى بـأنَ التـلـليك يـداوي أوجاع الروح مـُلـما يـداوي


 توابل أخرى مطحونة، ومسـحوق خشـب الصندل وعطور أخرى نادرة. وقد دلّكنها بهذا الخليط من رأسها إلى أخمص قدميها، حتّى صارت كلّ
 وخلال الأيّام الخمسة التي تلت ذلك الحمام، لم يسمح لها بلا بالاغتسال

رغم احتجاجها. قيل لها إنّ عليها أن تترك المرهم العجيب، المخصّص

 فراشة من شرنقتها بعد نضج طويل.

جلست القرفصاء على السرير ذي الأرجل الذهبية إلى جانب الراني


 وتعليقات النساء الفضوليات القادمات لزيارتها؟ كلّ نساء أعيان لوكنو سيأتين للتفرّج على جمال السلطانة الشابة التي ينبغي أن تظلّ النّ جالسة
 شرعت، على غرار ما كانت تفعل في قصر طولمة باغـجة، فا في رواية
 تعيشه الآن، يبدو لها بلا طعـم. وهي لا تني تتحخيّل لحظة لقائها الأوّل بأمير : سيحضنها بين ذراعيه، ويقبّلها طويلا حتّى تشعر بالدوار. وستكون عيناه مثل بحر داكن، وصوتُه أجشٌ وهو يحدّثها عن مقدار ما يحمل لها
(اها هي الراني الشابة وصلت!".
وتعالت صيحات الفرح في الصالون. ماذا حدث يا ترى؟ وأغمضت
 يداعب شُعرها. وتمسْشت بعناد بالْصورة اللامعة، حتّى إنهـا بالكاد شعرت بيد خفيفة تـلمس ذراعها وصـوت يـول لها بإنجليزية بالغة

الصفاء:
ـ انظري إليَ يا پآبا") (apa)، أنا أختك الصغيرة زهرة. فتنبهُت سلمى إلى فتاة نحيلة جاثية أمامها، وشعرت برعشة تسري

في جسمهـا: صحيح، لنقد حـّتُوها عن أختت للراجا تصغره بعشر
 وجهها المفعم بالحيوية وعينيها الحالمتين. ما أجملها! المها وما أشدَّ شبهـا

بأمير! أمّا زهرة، فلم تستطع إخفاء إعجابها بسلمى، وقالت :
ـ يا لك من حسناء!
ومن فرط حماسها، أمسكت بيد سلمى وراحت تقبّلها، وهو مو ما أصابها بالذهول. لكن الحرارة التي بدأت تغمرها شيئًاً فشيئاً، والشُعور بالارتياح
 تتخيّل أنّها عثرت أخير أ على صديقة تؤنسها في في هنا هـا العا العالم الغريب.




 لتذهب إلى زنانا آخر في سيارة مغلقة، فهي تنمَ عن معرفة لا بألس بـا با با بالحياة.

وأحستت على الفور بانزعاج سلمى المححجوزة بـنـن هؤلاء النسوة،


 ينبغي أن يغطي شعرها حتى في هذا المكان الخالي، بأنّها عادت إلى الحياة.


 تخفي في الواقع سذاجة كبيرة. فالفتاة تبجّلِ أخاها، وهي معَنتعة بأنّ

سلمى ينبغي أن تكون أسعد زوجة في العالمّ، ومن ثمة فإنّ أيّ تحفظ على هذا الزواج سيؤذيها. لذلك أبت أن تكون أنـئ أنانية فتعكر صفو هذه الطفلة، وآثرت أن تحتفظ بهواجسها لنفسها.

استيقظت هذا الصباح عند الفجر على ضحكـات الفتـيات. ما زال
 الحزن الذي يملأ قلبها يا ترى والصباح يُعِلُ بنهار جميل؟
 كلّ شارات السعادة. هيّا، افتحي عينيك على أسعد يوم في حياتك! وانهمكن في العمل حول السرير وهنّ يرذّدن أغاني حبّ جرت العّ العادة

 يعنيها... وبمقدار ما كانت تجهلد نفسها لكي تهتمّ بحفل زفافها لِيا يستحوذ عليها شعور بأنَها تعيش أحداثاً لا واقعية.
 رسغها سوارأ دقيقاً من القماش وهـي تنـط

القرون :
 وعشب أخضر سيضمن لك الخصوبة، وخاتم من حديد عربوناً على الوفاء.
واستبدّ التأتّر بالنساء، فصمتن ورحن يتذكّرن...



 فاشلتين، ولّى الأدبار على نحو مثير للسـخرية ليلحق بذويه ومعارفه

المتجمتعين في (الحسينية) العائلية، وهي عبارة عن مقام من الرخام والفسيفساء، مجاور للقصر، يُقام فيه الحفل الديني.
 وهو المكان الذي تجلس فيه العروس عادة محاطة بصديقاتها المقرّبات،



 المعروضة في كلّ صالون من الصالونات الخمسسة. فالأعراف تقضي بألـي بأن
 وتحكـم على مقدار كرمهـم نـحوها والألبسة الحريرية متراكمة كما لو أنّها شاهد على كـلى كبريائهم وعزّتهمـ. ذلك أنَ الحديث عن الأعراس يستمرَ لمنوات، بل لأجيال، حتى إنْ ذلك قد يرفع من الأسرة أو يزري بها.
كانت سلمى تنتظر من دون أن تعرف كـم سيطول بهـ هـا هذا الانتظار ! أمّا
 ضصجيج أواني المطبخ المعلن عن قرب وقت الطعام. وقالت متأوّهة :
 همج! أتوسّل إليك أيتّها الأميرة، أعرضي عن هذا الزواج التافه، ما زال أمامك متّسع من الوقت.
ـ اسكتي من فضلك!
لم يكن مزاج سلمى رائقأ لتحتمل نواح رفيقتها، رغم أنّ تقاليد البلد بدت لها هي أيضاً في منتهى الغرابة. (إنْ زفافي وشيك، فلِّمَ لمـ يحضر

 بينهنَ، فهل يُعقل أن ينسين العروس؟؟...

وهتفت زهرة بصوتها الصافي :

 العريس؟ وراحت زهرة تضحك أمام الحيرة التي علت سلمى.

ـ لا عليك يا (أبا)، سترينه غدأ.
 لاحظت في الـجانب الآخخر من الستـار حر كـة حثيثة وهـمسـأ وسـعـالاً.


القرآن ، ثمّ توقِّف فجأة وناداها :

أمير علي من بادالبور وعائشَة سليمأباد زوجاًّ؟ هل تقبلينه؟
"كلا، لا أرضاه!".

 زهرة، فلم تبصر غير وجه الراني عزيزة القّاسي، ولميا وأدركت أنّ أنّ عليها أن

 تكون أمام المولوي، حيث يمكنها أخيرأ أن ترى أمير، وت أتر أ في عينيه...
 فتذكّرت: صححيح... لا يلتقي الخطيبان في التقاليد الإسالامية الأصيلة إلا
 قبل أن يراه. أمّا في البلاط العثماني، فكان الأمر مختلفاً. لهذا ظنت...

وكرّر الصوت السؤال :
ـ هل تقبلين أن تتزوجي يا سلمى بــ بـ ا..
ألا يستطيعون إمهالهـا لحظة لكمي تفكّر؟ وخيّل لها أنّ النساء من

حولها يضحكن ملعء أفواههـن، والسخرية بادية في عيونهن. العلهنَّ يعتقدن أنتني خائفّ؟". ـ نعم أرضاه.
 وسمعت نفسها تكرّر بصوت حازم ثلاث مرّات: "انعم أرضاه"، حتّى إنَ النسوة مضين ينظرن إلى بعضهنّ بعضاً باستغراب: ما أغرب طريقة هذه

العروس في الجواب!
لم يدم هذا الطقس طويلا"، بالكاد خمس دقائق. وها وها هو الشيخ يحتّ الخطى الآن نحو (الحسينيّة)" حيث ينتظره العر يس وأقرباؤه وأصدقاؤه في


 دون أن يراهنّ أحد.

 يتخيّم في الغرفة، أوقدت زهرة مصباحاً نـحاسياً، وشرعت تنشد بهـد



الأبيات.
عشقك يجعلني أصدح كالأرغن
وأسراري تنكشف بلمسة من يدك
وكل كياني المنهك يشبه قيثارة
كلما لمست وتراً تأوْهت
ومن العدم مضت قافلتنا تحمل العشق يضيء ليلَنا إلى الأبد خمرُ الوصال

ذلك الخمر الذي لا يُحرّمه دين العشق وستظلّ شفاهنا مبللة حتى فجر العدم نحن في الحقيقة روح واحدة، أنا وأنت نظهر ونختفي، أنا فيك وأنت فيّ هذه هي حقيقة علاقتي بك لأنه لا يو جد بيني وبينك لا أنا ولا أنت
كانت شعلة المصباح الزيتي تتهادى، والهواء خفيف، وهد وهدوء عجيب يختّم على المكان، فهدأت أعصهاب سلمى، وخلدت للنوم.


 أم انتظار أمير الذي شوشها هكذا؟



 ولم يعد ينقصها سوى زمام الأنف الذي لا غنى للعروس عنى عنه لتس التستكمل زينتها. لكنّ سلمى حين أرادت النسوة أن يثقبن أنفها قبل أيّام، ثارت في وجههچنّ، فأعرضن عن ذلك.

كانت النُمس قد ارتفعت في السماء عندما فرغت النساء من تجميلها
 الآن جاهزة تنتظر. فهل سيأتي أميرها الوسيم يا ترى؟

 والياسمين تُعلوها أشرطة مذهَبة. إنّه حجاب العروس الذي سيستُر وجهها

طيلة الحفل. ورغم شعور سلمى بالاختناق تحت هذا اللباس السميك، كانت تعلم أنّ ليس بمقدور ها اليوم أن ترفض رمز العذريةّ هذا.
وشُرعت الفتيات في الغناء بينما رفعها ساعدان قويّان وحمال(ها برفق


 تتحرّك أو تتنهِّه. من المفروض أن تبدو في منتهى اللطف والرهـافة والإذعان والصبر.
تحلّق حولها النساء والأطفال، ومضت سيدة الحفل الراني عزيزة ترفع

 فكانت تتوزدّ، وتشعر كما لو أنّها معروضة في سو سوق والناس يتسا يتساومون على


ولكي تقاوم الدوّار، اغتصبت ابتسامة، فبادرتها الراني عزيزة:
ـ الخفضي عينيك. العروس المتواضعة لا ينبغي أن تبتسم!
 لنا الـخزي. ألا تفهم أن إبداء العروس السعادة بترك كـ حياة العزوبة قلّة حياء؟ وأنَ إبداء التعاسة يسيء لعائلتها الجديدة؟ تحتاج إلى كثير من الفطنة!!.
 تستحمل هذا الصراخ والتزاحم والروائح العطنة التي تختلط فيها العطور برائحة العرق، وشعرت بنفسها على وشك أن يغمى عليها...

كم قضت وهي مغشي عليها يا ترى؟ وحين استعادت وعيها شعرت كما لو أنَّ رأسها ينفجر من صخب الأصوات الحادّة والضربات الصماء،

وأنَ النهار يظلم في أمامها. وفتحت عينيها وهي تقاوم الغتيان بعناء،

 عنها، اغتنمت الفرصة وأزاحت طرف الحتجاب، فأبصرت قبالتها الفيل

 يخفي وجهه بوشاح من القماش الشفاف والورد والياسمين.
إنه أمير !...


 تسمع أنفاسه اللاهثة. أتراه مشوشش البال مثلها؟
وغطوهما بشال قرمزي كبير أخفاهما عن أعين الحشد، ووقفت عند

 أن يُزاح الوشاح عن وجهه. أخيراً سأراه، فمِمّ الخوف؟؟".
وتوالت في مختِّلة سلمى صور مريعة : يختفي خلف وشاح زور زوجها


 بعثو ها لإقناعها...

ما من مرّة بدت لهـا يدها أثقل عندما استجمع إلا حجابها، فما كان من أمير إلا أن سارع إلى الكشف عن عن وجه



لـم تسمع سلمى نهاية الدعاء، وما كادت تنتبه إلى أنَ الطقس قد انتهى حتّى كانت امر أتان قد أمسكتا بها وأجلستاها في الهودج إلى جانب عريسها.

بإمكانها الآن أن ترى من خلال الستائر التائر التي تحججبها عن الأعين












 على حديقة القصر خمس مرّات قبل أن يعود إلى نقطة انطلاقه.

 وسعادة. هو أيضاً انتهز الفرصة وتخفّف مما وضعوه على وألى رأسه من زينة،
 تتحمّل من مشقّة!
(1) كان أمراء الهند المسلمون يدعون في العادة نوابا. لكن كثيراً منهم في منطقة أود كانوا يسمّون راجاوات مثل أمراء الهندوس.

توقَف الفيلِ، وبينما كان يجثو ببطء، نصبوا على جانبه سلّماً ذهبيَّا. وفي الأسفل كانت مجموعة من الوصيفات ينتظرنها لكي يـحملنها إلى جناحها. وما إن لمست قدماها الأرض حتّى حاولت أن تتخلّص منهنّ ، وتمشي على قدميها، لكنّ أمير اعترض قائلا": ـ ينبغي أن تحترمي التقاليد!
كانت هنه هي أوّل جملة يخاطبها بها. لن تنساها أبداً.
 رتّب الكعك والحلوى بشكل هرمي. وفي الأركان الأربعة وضعت مباخر
 بالساتان الأبيض والتخاريم. قالت سلمى في نفسها وهي تتذكّر الأعمال النسينمائية الهوليودية الضخمة : "اإنه سرير مالكي حقيقي".
حواليها كانت النساء منهمكات في العمل. ألبسنها قفطاناآ حريريآ، ومششطن من جـلـيـد شـعرهـا الأحـمر الذـي سـحرهـن، ورُحـن يردّدن :
 "إشر اق البدر في ليلة حالكة").
 وسائدها تنتظر. ماذا يفعل أمير يا ترى؟
جلست النساء حول السرير يتُثرن ويلُّكن التنبول ويبصقن سائلا"
 قلبها لهـذا الصـوت الذي يصـدرنه : لن تتعوّد عليه أبداً! وهو مـا كان يضحك النساء. (أيسخرن منها؟).
كان الوقت يمضي. هل ستظلّ تنتظر هكذا في هذا السرير الضختم؟


الاضطراب!
وظهر أمير أخيراً بعد ساعة. كان عند أخته الراني عزيزة، وزعمم أنَ

مشكلة طارئة بدرت لها، وهو ما أثنار امتعاض سلمى. لا شكٌ في أنّها
 بالزوجة الجديده! وبينما كانت النسوة يغادرن الغرفة وهـنَ يتمازحن بابتهاج حول اللِيلة الآتية، أجهشَت سلمى بالبكاء. وقف أمير بجانب السرير، وراح ينظر إلى عروسه الشابّة بقلق وقال: ـ ماذا بك يا عزيزتي؟ أأنت مريضة؟
لكنّ سلمى دفنت رأسها في الوسائد وهي تشهتو.
ـ سأنادي الطبيب.
ـ كلا!
اعتدلت في جلستها وقد تورّدت، فالتبس عليه الأمر واستبدت به



بين ذراعيه، ويواسيها، لكنّه لم يجرؤ : ستصذّه بلا شكّ الِّ (المَمَ هو واقف ينظر إليَ هكذا؟ أثشعر بالبرد، ليته يضمَني إليه ويقبَلني ويدفئني...".
 لعلّها تتوقع أنّني سـأرتمي عليهـا، وأقضي منهـا وطري... هي لا تـدرك

أنتني أحترمها، وأنتني غير مستعجل. سأنتظر إلى أن تَتعّد علي"،
جلس عند طرف السرير وقال :
ـ كان اليوم مرهقاً. أنتِ بحاجة إلى النوم، لذلك لن أزعجكـ

 الزواج لم ينشَأ عن حبّ؟ وها هو يُفِهمها أنَّها لم ترُقه؛ هزّت كتفيها وقالت بنبرة لا مبالِية :

ـ أنا منهكة فعلاً. طابت ليلتك.
وبينما كانت تتكوّم على نفسها في الطرف الآخر من السرير، سمعت


 كان يتوقّع ليلة زفافهما.

## $r$

تتسلّل من خلال ستائر الغرفة أشَّة الشُمس، وحول السرير تتحرّرك أطياف بصمت. همست سلمى وهي بين اليقظة والنوم: ـ أنيدجيم؟ ليلى هانم؟

 ماذا تفعل هؤلاء الخادمات هنا؟ لماذا لا لا يتر كنها بمفردها ما مع أمير؟؟ ومذّت بديها بِتور، جسْت الأغطية ثمّ نادت : ـ أمير ا
وما إن استيقظت تماماً حتى انتصبت وسألت: - أين هو أمير؟!

اقتربت منها الخادمات وهنَ يتبادلن الغمنزات والتعليقات المرحية،



 تحمل لأمها، تتتقد بأنّ النبل يفقد الروح جزءأ من كيانها
 الليلة بعد إطفاء الأنوار ، وداعب شُعرها بلطف، ممّا بـّد كلّ التوتر الذي

تراكم بداخلها، فتنهّدت بعمق، وتوسّدت كتفه، وبقِيا على تلك الحال طويلا ينصتان لصرير المروحة. ثمّ... لا بذّ أنّها نامت.
 أن يكون... خال نومها؟ وأدخلت يدها خلسة تحت الأغطية، جست بطنها وفرجها. راحت تتحسنس جسدها ونا وهي في في منتهى القلقَ. كان كلّ شيء عادياً، ومع ذلك... ااكمم تزععني هؤلاء النسوة يا إلهي! لا أستطيع حتّى أن أرى ما إذا..."..
 وسحبن عنها غطاء الزفاف، فإذا به ناصع البياض بدا عليهنّ الاستغرابه، ورحن يردّدن تعليقات تعبّر عن الخَيبة وهنَ ينظرن إليها نظرات مريبة، فتورّدت ولاذت بمنضـدة زينتها وتظاهرت بتجاهلهنّ. ابتحلت النسوة بصخب وهنَّ يحملن دليل الإثبات إلى جناح الراني عزيزة.
مضت العروس تعالج المشط وقناني العطر وعلب البودرة بحركات محمومة وهي تشعر بـمزيج من الـخزي والغضبـ. ماذا سيقولون؟ لـم تعجب العريس؟ أو أدهى من ذلك، ليست بكرآ؟ وفي غمرة الجزع الذي
 ـ ماذا تفعلين يا (آبا)"؟

ظهرت زهرة عند عتبة الباب، وجرت نحو سلمى.
ـ ماذا جرى؟

وراحت تسبر بقلق غور العينين الزمردتين الحزينتين. مـا سـرّ هـا الحزن يا ترى؟
سألتها سلمى : ـ أين أمير؟
اطمأنتت زهرة وهي تخفي ابتسامة، وأجابت:

ـ ذهب ليركب الخيل ككلّ صباح بين السادسة والثامنة قبل اشتـداد

فانتفضت سلمى وقالت وقد اتّقدت عيناها : ـ ككلّ صباح! كنت أحسب أنه في يوم زفافه... فتملكّ زهرة الذهول.
ـ إن شاء الزوج، فمن حقّه أن...
لم تفغر زهرة فمها من الدهشة فحسب بلم بل ومن الإعجاب أيضاً : (ما أجملها من إمبراطورة غاضبة! !.

## وحتى تتجنّب العاصفة، قالت :

ـ تعالي معي لنزور الزنانا. فأنت لم تري نصفها.
تردّدت سلمى. فهي ترغب في الخروج، لـون لكنّها لا تجرؤ لاقتناعها بأنّ كلّ الناس لا يتحدّثون إلا عن ذلك الغطاء اللعين... كلا، هي لا تا تشعر
 المستنكرة...
فقالت زهرة مُلحّة :
ـ ستبتهج ضيفاتنا بلقائك.
تمّ أضافت بمكر :

- فهن ينزلن بالجناح المقابل لجناح الراني عزيزة. هيّا بنا!
 تعرفه من القصر. هو عبارة عن متاهة من الأروقة تفصل بينها ألفـي أفنية داخلية


 بالحناء وهاته النسوة المحاطة بالأطفال؟

كانت زيّارة سلمى بالنسبة لهـّ بمثابة هديّة ملكيّة. أحطن بالأميرة


 وضعت حذّاً بديبلوماسية كبيرة لهذا الكرم العاتي، لوجدت لـئ سلمى نفسها مضطرّة لقبول عشرات الدعوات.
 أو تقصر حسب مكانة من يحتلونها. ولم تكن تدخل إلا إذا كانت المرأة من الأقرباء أو تمثّل عائلة نبيلة.
بعضهنَ وصلن قبل أيّام لحضور حفل الزفافن، لكنّ معظمهنَّ قدمن منذ شهور بل سنوات. حضرن بمناسبة حفل من الحفلات وبقين بعد أن
 تشريف للمُضيف. بل كلّما طالت، كان التقدير أكبر، بعض أولئك التُ النسوة عجائز ، أرامل في الغالبِ، استقررن هنالك مدى الحياة. كنّ كِّ يُعلنّ للراني

 قليلا لإرضائها. وما إن تمضي بضعة أشهر حتّى يصرن من أهل البيت، ويصبح رحيلهن أمرأ غير لائق، بل بل مهيناً اللمضيف.




 القصر الذي لو شُاء الله لكان من حظّهم. وصارت هؤلاء النسوة يعتبرن سلمى، من بساطنتها وطيبوبتها، بمثابة بنتهنَ أكثر من كونها سيدتهنَ الجديدة. يضممنها إلى صدورهنّ، ويلمسن

صدغيها، ويُلححن عليها لتجلس، لكنّ زهرة لا تلين. لا ينبغي العبث
بالمقامات.
أمّا النشاي، فلم تقبلا شربه إلا عند راني كريمبور العجوز التي يحكم ابنها إحدى أكبر دول (المناطق المتّحدة)"، وعند مرضعة ألما أمير، وهي امر أة مسنّة سحرت على الفور سلمى بلطفها البالغ.
 بفضل زهرة التي كانت تهمس لها في كلَ مرّة الكيفيّة التي ينبغي أن تتصرّف بها. ما كانت لتـعرف مـن دونها ، أمام هذا السـيل العـارم من



بانحناءة ودود من رأسها؟؟
ولمّا عادت أخيرأ إلى جناحها، انهّدت من التعب. فقد أثلجت هذه
 تلق مثل هذا منذ بداية المنفى...
لكن أمير لم يعد. قالت زهرة مبرّرة تأَخْره :
ـ هو منشغل بتصريف أعمال الولاية، لا سيما أنه يواجه في الوه الوهت الحاضر بعض الصعوبات.

 حزب المؤتمر، يتمرّدون على كبار الملاكين المعارضين في معظمهـم

لسياسة غاندي، لأنهم يعتبرونه شيوعياً.
لكن، مهما تكن أمور الولاية في هذا اليوم، فهي لا تعني سلمى في شيء؛ ذلك أنْ الفرح الذي يغمر قلبها تلاشى بعدما أهملها زوجها غداة

زفافها.
ستقضي طيلة فترة ما بعد الظهر في انتظاره. كانت مقتنعة بأته سيأتي

ساعة القيلولة، لذلك استحمّت وتعطّرت بعناية، لكن حان وقت الشاي من دون أن يعود. ولكي تداري عذابها، تظاهرت بالقر اءة ، وصمّمت على ألا تسأل عنه مهما تألّمت.

وهبّ نسيم عليل ، فقالت :
ـ لنخرج يا زهرة. أرغب في زيارة المساجد والحُسينيات.
 فاستجابت لطلبها على الفور، وأمرت أحد الخصيان قائلة :
 فحدجتها سلمى بنظرة قاسية لم تعرف لها سبباً. يستغرق تجهيز العربة ساعة تقريباً. وقد وجدت الراني

 العربات الاثنتي عشرة التي يملكها القصر مهمّة شبه مستحيلة، متذزّعة بأن استعمالها يقتضي إذناً من الراجا
ولمّا خرجت الأميرتان أخيراً، كانت الشمس قد مالت إلى الثى الغروب،
 الذي سقاه قبل ذلك بقليل جيش من البستانيين، بدأت تعطّر الجوّ. وفي
 عجيبة، بدت الفسقيات الرخامية البيضاء والأكشاك ذات الأعمدة الرفيعة كما لو أنّها تنتظر متنزّهين قد لا يأتون.

 ملوك أوده الأمراء والسفراء واء ومرّت بجوار الحسرئر الحسينية الصغيرة ذات القباب
 كما لو أنهّا تتفتّت مثل نغمات سوناتة رومانسية.

أمَا (مسجد الجمعة") فبني وسط حقول اللفت فوق هضبة تشرف على المدينة. وقد أعجبت سلمى بجماله وبالصمت المخيم عليه المئ، فطلبت من زهرة أن تتوّقفا للصلاة. ـ مستحيل يا (آبا). لا يحقَ لنا ذلك. ـ ألا يحق لنا أن نصلّي؟
 على الرجال، أما النساء فيصلّين في البيوت.
ما هذا الهر اء؟ ترجّلت سلمى وسوّت حجابها، و كمـجاهدة مصمّمة على الاستشهاد دفاعاً عن عقيدتها ضدّاً على تأويلات الفقهاء، أزاحت من طريقهـا المـرافقات اللـواتي هـمـمن باعتراضهـها : سترى إن كانـوا سيمنعون حفيدة الخخليفة من دخول المسجد!

كانت الشمس قد غابت، والباحة الكبيرة المربّعة خالية، والسماء الصافية تضغي على سلمى من نعومتها بينما راحت العصافير تزقزق احتفاء بطراوة الليل.
ـ لا إله إلا الله، أنت الأزل الصمد، علّة وجود كلّ شيء.
جثت على ركبتيها. وفي رحاب هذا الجمال وهذا الصمت، وتا تفجّرت



 لها السكينة. لكن المولوي الحانق بدأ يصرخ.
انتصبت وتساءلت: كيف لهذا الحمار أن يقطع عليها استغر اقها في
التأمّل ؟
ـ ألن تصمت أيتها الشيطان؟ المساجد مفتوحة للنساء في كلّ البلاد الإسلامية! ألا تعلم أنْ فاطمة ابنة نبينا السموح كانت تصلّي في الكعبة

بجانب الرجـال؟ أتجرؤ، أيتها الحقير، على تتحريمم ما أحلّ مـحمد، والاعتراض عليه؟
وقف المولوي ينظر مذهولأ إلى هذه الشيطانة البيضاء، هذه الكافرة التي تدنّس بوجودها هذا المكان المقدّس. ماذا تقول؟ - ترجمي له يا زهرة، ترجمي له كلّ كلمة قلتها! استشاطت سلمى غضباً، فراحت تهزّ ذراع الفتاة.
 مـن أعططاهـم الـحق في الوجـود؟ فـالإسـلام لا يـعـرف الكهـهـنـوت، ولا ولا
 والمملالي والأئمة، ما هم سوى دجالين يستغلون جهل الناس ليبسطوا عليهم نفوذهم!
مضى أسبوع وهي تكبت غضبها، وها قد عثرت على قضية مناسبة لتفريغه.
وبينما ولى المولوي الأدبار شـاحباً، راحت سلمى تستمتع بحلاوة غضبها.
 على الراني لتحيتّها، وهو ما سـارعت الخادمات إلى إلخات إلـار سيدتهم به. أمّا سلمى فو جلدت أمير يذرع الغرفة جيئة وذهاباً، ومـا إن رآهـا حتّى إلـى سألها بنبرة تشي بغضب اجتهد في إخفائه :

ـ أين كنت؟ منذ مذّة وأنا أتظرك.
ـ أما أنا فانتظرتك طيلة اليوم! ولم أخرج إلا لساعة.
سكت أمير وهو مغتاظ من أن سلمى لم تظهر الصبر أمام الآخرين على انتظلاره كمـا ينبغي لزو جـة شـابّة أن تفعل. لـم يـخبرهـا بأنّه يواجه
 تأخره! تّم إن نفاد صبر سلمى يؤذيه، كما لو أنّها لا تثق به.
"(...لماذا كلّمتُه بهذا النحو؟ بدا فجأة كطفل وبّخته أمهن... طيلة اليوم وأنا أحلـم به، فلـمّا عـاد، أسأت معاملته. آه، ينبغـي أن أطلـب منـه
 حذائها... "كيف لي أن أشرح له؟ أليس نناد صبري دليلا" واضحاً على الي حبّ؟؟ ||.

وقال أمير في نفسـه : اكـم كانت بهيّة وهمي نـائمـة لـيلة البارحة، ، بجمالها الطنولي المختلف عن جمال نسائنا الكالحّ". بتي سهران يتأمّل


 فكلَ شيء جديدٌ بالنسببة إليها. ينبغي أن يصبر عليها حتّى تتعوّد...
هو من أجّل مشاغله ليخلو إلى عروسه ويقضي معها سهرة طوهِ طويلة،
حافلة بالعناق والتُبل، ها ها هو ...
ينهض على مضض، ويقول:
 عند أختي التي دعتك لجناحها؟
 جديد؟"،، لكنّها تمالكت نفسها، وزمّت شفتيها. ـ سأتعشُى هنا. شكرأ.
وحـبن انصرف ظلّتـت تـحـّق في الـجـدار الأبيض قبـالتـها مـن دون حراك. الجدار السميك الذي يفصل بينها وبين أمير. وتملّكها شعور بألم لا لزوم له. لماذا يتعذّر التواصل الـّ؟
تتنهّ السيدة غزاوي وتقول لها مهوّلة :
 ألم تتنبأ بفشل هذا الزواج! شعرت بذلك من أوّل يوم. ماذا يمكن أن

يجمع بين حفيدة السلطان وهؤلاء القوم الذين لا يملكون ما يشترون به

 بشرتها. وإذا كانت سلمى قد دأبت على نهرها، فهي محتاجنة هـا هذا المساء

لمن يرثي لحالها.
كان زينيل واقفآ عند أحد أركان الغرفة شابكاً يديه على بـلى بطنه باحترام

 لقد حذّرت السلطانة... لكنَّ سلمى أصرّت على أن ترا افقَها. تعلْقَت بهذه الِّه الدساسة التي أدركت على الفور نقطة ضعف الصبيّة : حبّها للمجاملـة

 وستعود بسلمى إلى بيروت. لن أسمح لها بأن تحطّم قلب سلطانتي".

قرَرت سلمىى أن تنسىى أمير وتتسلْىى قلـلِلاً. إنّها المرَّة الأولى التـي
 المرّة الأولى التي تشعر فيها بالحريّة منذ وصولهم إلى الهند. ـ سنحتفل هذا المساء، فلنترك الحزن والجذ جانباً! صفّقت السيدة غزاوي وهي تهتف : - بر افو ! الاَن نطقتْ أميرتي الشجاعة
 المسكينة سنيّة بينما نحن شيعة...|..
وتعالت قهعهات الثلاثة، ذلك أنّ السيدة غز اون اوي مقلّدة ماهرة. كان العشاء بـهيـجاً، استُعيدت فيه الذكريات الـجميلة، ورُسمت مشاريع رحلات: إلى بيروت أوّلأ، لزيارة السلطانة، ثـمّ إلى باريس.

الآن بعد أن صار المال متوفّراً، بدا أنّ عالماً من الملذات والمُتع انفتح
 أن تستحوذ على لبّ أحذهم، لا شيء يقف في في طريقها.
وشعرت بنفسها فجأة شابّة لامبالية من دون أن تعرف لذلك سبباً. فقبل قليل كانت تعيسة... وها هي الآن تهفو إلى الغناء والرقص.
 موسيقية. في انتظار ذلك، هات قيثارتي بسرعة يا زينيل!


 بجمالها. كم يبدو هذا الزمن بعيداً!
ـ لنغنّ، وليذهب الحزن إلى الجحيم!

 وباريس..." لجوزيفين باكر وتينو روسي اللذين رأتهما مرارأ في السينما ، الِيان
 ولمّا غنت (آه كاترنيتا بيلا، تشي تشي انشي، أنصتي إلى الحب الني الني يناديك،
 متودّدآ، فطرب له رفيقاها، وراحا يصا الاحبان الإيقاع بالتصغيق.

 أومأتا إليها بأن تكفت.
 (آه لو كنت أعرف في ذلك الوقت يا كاترنيتا الجميلة!"..

لاذت الخادمتان بالفرار، وسرعان ما ظهرت خادمتان غيرهما، جاءتا

 تتسلّى هذا المساء، ومستعدّة لتحذّي الأرض ومن عليها ـ ماذا يجرى هنا؟
دوّى الصوت، فتسمّرت سلمى في مكانها؛ ذلك أنّ الراني جاءت بنفسها وراحت تحدّق فيها.

- إنني أتسلى يا أختاه. أنا متعوّدة على العزف والغناء. لا أظنك ترين في هذا مانعآ؟
ـ أنا فلا أرى فيه ضيراً، ولكن ينبغي أن تأخذي في اعتبارك الجهلة

 الفنون، لكن أن ترضى سيّدتهم الراني لنفسهـا بهذا، فتلك فضيحة ما بعدها فضيحة!
ـ إن شئن أن يعتبرن هذا فضيحة، فذالك شأنهنّ. فأنا لا آتي فاحشة
ولا منكراً.
 العزف هنا أمر غير مقبول، وأنت بهذا تعبثين بالتقاليد. ستدفعين الناس إلى عدم احترامك، وعدم الاحترام هذا سينعكس على أمير... وهو ما لا أسهح به.
الإنذار واضح: لك أن تختاري بين القيثارة والزواج.
ثمّ أضافت الراني عزيزة بصوت أرادته أن يكون لطيفاً :
 من المزايا الكبيرة، وهي كثيرة، وتتحمّلين السلبيّات وسارعت بالمغادرة قبل أن تتمكّن سلمى من الرذّ.

لكـن ماذا كان بوسعها أن تقول؟ فرغم كرهها للـراني، عليهـا أن
 لهذا الزواج؟ أهو تلميح إلى المال؟ فـ أهذا هو السلاح الذي يشَهرونه في وجهها في كلّ مرّة؟
وتبذّد فرح تلك السهرة، ولـم يعد لأحد منهم الرغبة في اللـهو، فصرفت سلمى صديقيها. لم تعد ترغب إلا في النوم.
وراحت تحلمم... بز وجها الوسيم يتسلّل إلى السرير بججوارها


 ورقيق كجرو صغير. هي تريد أن تضحك؟ أيضحك الإنسان وهو نائم؟ لكن حينئذ...
فتحت عينيها، فإذا بأمير بجانبها، عاكف عليها بوجه عابس يضيئه ثقبان لامعان، أشبه بملاك متجهِم. ـ أمير
مدّت له يديها. أتراه يراها؟ عيناه غريبتان مطموستان مثل مرآتين لا تعكسان غير نفسيهما. لماذا لا يقبّلها؟ لماذا يقف متسمْرأ؟

> و وهمستي بنبرة شاكية : أحبير.

لم تكن تعرف على وجه التحديد ما تقصده بهذا الطلب. كلّ ما تعرفه هو أنّها بحاجة إلى الاطمئنان، وأن تدفع عنها بالكلمات الشُرّ الذي تشا تشعر أنَهُ مُحدق بها.
وأمسك بيديه الطويلتين الدقيقتين رقبتها، وراحت أصابعُه تلاعب
 على النهدين وبدأت تداعبهما و...

وانتصبت سلمى بقفزة واحدة. على صدر ها ارتسمت خمسة خطوط حمراء. تطلّعت إلى زوجها : مجنون! لقد تزوّجت رجلا مجّ مجنوناً! خفض أمير عـينـيـه، وعـندمـا رفعهـمـا، كانتـا قد فقـدتا بريــهـهـا، وأضاءتهما بسمة ودود. وغمغم بارتباك : - سامحيني يا حبيبتي، فجمالك أفقدني رشدي. مضى زمن طويل وأنا أحلم بك...
ضمّها بين ذراعيه، ومضى يهدهدها، وطبع قبلات رقيقة خجلى على تلك الخطوط.
ثتم أضاف :
 الافتخار بإثارة موجة عاتية من العواطف كهذها أشعر بالختجل ألا في نفس الوقت بسعادة غامرة... لم أحسَ بمثلها قطّ.
كانت سلمى تتطلّع إليه من خلال رموشهـا الطويلة. بـدا مضطرباً حقَّا...

وانتهى بها الأمر، من شدّة ما لاطفها، أن بدأت تهدأ شيئا فشيئأ. كان ينظر إليها بعشّق حتى إنّها خجلت من شـخّها فيه

ابتسمت له وقالت :
ـ ـ أحبّك.
 للحنان... ذلك أنّ القلفاوات في طفولتها كنّ ينهرنها حين كانت تهرع
 العثماني. وأبوها كان يكتفي في أحسن الأحوال الحن بأن يداعب كانت أمّها تعبر عن أقصى درجات العنان أحنان بتقبيل طفليها على الجبين.

وتنزلق سلمى بلطف إلى النهر، لتَجرفها الدوامة المتتاقلة. وهبّت
 بطنها. كان الظالام حالكاً، ورأت نجوماً تتر اقص أمام عينيها.
 مغمضتين، وملامح مسُدودة. أتراه يتألّم هو أيضاً؟ حاولت أن تخلّص نفسها من تحته. ماذا يفعل؟ ولماذا يتمادى في فعله؟ فهي تتألم!

وصاحت به:
ـ كُفّ عنّي!
لكنّه لم يتزحزح، كأنه لا يسمعها، فتملّكها الخّوف. وراحت لاحت تضربه
 ذلك. فلمّا أخذ منها الإرهاق مأخذه ، ارتمت على وسائدهاها وقد غمرت الدموع عينيها من شدّة الذهول والألم. ما من مرّة وجـي

للخضوع بالقوّة.
وبينما كانت تشكو وتتأوّه، تهاوى أمير، فحاولت أن تخلَّص نفسهـا
 شيء واحد : أن تهرب وتذهب لتغتسل، تغتسل من الدم والعرق وهذا الوسن
دفعته عنها، وقامت جارية إلى الحـمام. فتحت صنابير الماء إلى




 شعرت بالغثيان، لكن من دون أن تلح عليها الرغبة في البكاء.

مضى الدم ينزف بلا توقَف... وخيّل لها أنهّا لن تكفت عن غسل هذا الجسد الذي صـارت تشمئزّ منه فـجأة. وحَدَتها رغبا ونبة عارمة في معا معاقبته وِبَتر بعض أعضائه. فهو سبب كلّ هذه الفظاعات.

ماذا لو استمر هذا النزيف وأودى بحياتها؟ لو تسبّب أمير في موتها؟ واستسلمت لحظة لهذه الفكرة اللذيذة. يا له من انتقام! يا له من جمال!
 إليها بقلب منفظر. "سامحيني يا أنيدجيم، لـم أتعمد هذا...")، ما أشتدّ ما سيتعذب هؤلاء المساكين !...

وجاءها صوت قلق من خلف الستارة:
ـ ألا تشعرين بنفسك على ما يرام يا حبيبتي؟ ـ كال، كلا، أنا قادمة.
 هذا الجرح. مهما يكن، فلن تستدرّ العطف.

كان مستلقياً على عرض السرير وقد افتر ثغره عن ابتسامة شهوانية، غير شاعر بالمأساة التي تسبّب فيها.

ـ أأنتِ سعيدة؟
هزّت رأسها وهي تشيح عنه بعينيها، وهو ما اعتبره خنَرآ ساحراً. ـ تَعالي بقربي.
 عضلاتها وأعصابها. مسح بيده على بطنها، فشعرت بـرا بقشعريرة تسري في جسدها، وراح يضحكك مسرورأ. تهيَّأ له أنته أوقد فيها نار الشهـوة من جديد.

ـ انتظري لحظة، دعيني أستريح قليلا!

فتوزّدت وراحت تغمغم : (ولكنني لم....")، فندّت عنه ضحكة عالية. ما أبغض هذا الاعتداد إلى نفسها! ـ هذا البطن البهيَ سيلد لنا أو لاداً في منتهى الجمال، أليس كذلك؟
 ما تستطيعه هو الإحساس بحالها الآن : هي مـجرّد بطن ينجب ورثة الـة لو لاية
 وفيما يشبه الغشية سمعت (اكيانها) القديم ير دّد، كما لو أنّ ينتقم : ـ أطفال في منتهى الوسامة أو طفالات في منتهى الحسن. وضحك الرجل الجالس بجوارها من جديد. ـ إن كانت البنات يعجبنك، فلا بأس، ولكن بعد... وشعرت على نحو واضح آنّ المسألة ليست مزحة بل أمرأ عليها أن تنفّنه.

ومضت تتأّمّل هاتين العينين اللتين تستطيلان على نـحو لا يكاد يُلحظ، ولا تتوقَفان عن الاستطالة، وهذا الوجه الذي يستدقّ حتى يكاد مثلّثاً... وفجأة نـّت عنها صر خة : رأت قبالتها الكوبرا الإلهـة يصبح تهتدهها.
شعرت أنّ النظرة تشفطها وقد شلَت حركتها. عليها أن تقاوم، أن
 قبضتها، ونجححت، وهي ترتعش من الإجهاد، في خفض جفي النيها. لقد نجت!

وجاءها صوت ساخر من بعيد؟

- يبدو عليك الإرهاف يا عزيزتي. اسمحي لي بالانسحاب. وأحنى رأسه انحناءة رشيقة ثمّ اختفىى. والكوبرا؟ أتر اها كانت تحابـلم؟ أأصابها مسّ؟...

ستقضي سلمى أسبوعين جالسة على سرير ها ذي الأرجل الـير الذهبيبة


 وجنتيها الآن كيف توزددتا، وكيف اكتسبت عيناها بريقاً، وزادت شُفتها
 وأميرنا الوسيم يملك قدرات عجيبة في هذا هـا المضمهار ! !".
كانت النساء يضحكن ويتمازحن وهنّ يغبطنها. وبينما كنّ يلكن ولين
 واحدة، وعلى ملابسها الفاخرة. ذلك أنْ العروس ينبغي أن تظهر أجمل قوطع جهازها، وتعرض نفسها على أنظارهم. وكان انـيان على سلمى أن تغيّر ملابسها عذّة مرّات في اليوم لكي ترضي فضول النساء.
 شـخصي. تأمر الخـدم، فيُؤتى بصـوانِ فضيّة مـذهّبة مليئة بالبـلايكي جيلوريان، وهو عبارة عن مخاريط من القشدة الطريّة المحشوة بالجوز
 الجدي، وكلّ الأطعمة الثشهيّة المخصّصة للأعراس. وبعد تكرار الدعوة سبع مرات ـ فلوكنو تفخر بأنّ أهلها أشدّ سكان

الهند احتراماً لاَداب السلوكك ـ، تُقبل هؤلاء النسوة أخيراً على الأكل، ، ولكن باعتدال شديد. ويظهر من سحناتهم المتطلّقة أنّ طباخي القصر لـا لم يخيّبوا ظنّهنَ.

وتروح سلمى تتابع باشتهاء تقديم هذه المأكو لات الرائعة لكن من دون أن تصيب منها؛ إذ يفترض في العروس أن تفقد الشـهـية من فرط السعادة التي تملأ قلبها.




 المبجلين لدى أهل السنة، مجرّد مغتصبين لحقَ أهل البيت في الخلافة. فخلال هذه السبعة وستين يومآ، لا تقام حفلات، ولا ولا توضع حليّ،


 ذلك بأن لوكنو تشتْهر في الهند بأسرها بجمال احتفالاتها المؤثرَة. إن الـسير هاري ويغ، حاكم ״المناطق المتّحدة") يساوره القلق هذه

 نشوب مواجهات بين الطائفتين.

والواقع أنْ أهل لوكنو أناس متسامـحون، مقَبلون على متع الحـياة،

 سنوات، إلى هنا. على أن عدداً كبيراً من المسلمين يأسفون على هذا

التزامن بين المناسبتين، الذي سيمنعهم من المشـاركة في الاحتفال


 المصـادفة. ولـم يكن سبب أسفـهـم الفر جـة التي ستفوتهـم، بل إجلالالا
 العقيدة ليست عقيدتهم. فهم مقتنعون بأن الديانات علات على الختلافها إنّما هي ("طرق متباينة تفصي إلى الغاية نفسها").


 تشكيل هذه الحكومات، كان من شُأن أبسط حادث أن يتسبب في انفجار

الأوضاع.


 الأسلاك الشائكة للفصل بين احتفالات الطائفتين. وهي فكرة أتنى عليها من استشارهم من الهنود.
إنَ السير هاري خبير بشؤون الهند التي عيّن للخدمة بها بها منذ عشرين
 سيما من رؤية حشود الأجساد المهزولة ذات النظرات الحادّة، يحبّ هو
 بـالجوهرة السوداء في قلب الإمبراطورية)|.

 أليغار، أكبر الـجامعات الإسلامية، الواقعة في قلب الحياة السياسية

الهندية ـ فإنه يُعذّ على المستوى الاجتماعي، بخلاف ذلك، إقباراً له.



 من الجامعات البريطانية ـ أقلّ تشبّثا بهويتهـم الهندية، وأميل إلى نمط حياة الإنجليز !



 اشتهرت باحتفالاتها المهيبة حيث يشارك أثشهر الفنانين، واعنيا واعتُبِرت جوهرة حضـارة (اغانغا ـ جـامني" - همـا اسمـا نهري الغـانـج والـجامـنـا اللـذين يعبرانها، نهرا الذهب والفضا وانـة ـ تُعدَ رمز انصهار التقاليد الهندوسية والإسلامية، انصهار شجّعت عليه الطببة الشيعية المهيمنة.
أمّا اليوم فلم تُعُد غير عاصمة منطقة ريفيّة، رغم أنّ أمراءهما ونوا وابها الذين يعشقون المسـابقات الشـعرية والحفـلات الـموسيقية، مـا زالوا يحافظون لها على بريق ثمين واهن.

 جميعهم رجال، بنشوة لا حدود لها.

 العميقة باللغة الأوردية، ظلّ هنا الشعر مستغلقاً عليه، إمّا لأنّ عباراته لا لا
 مضحكة أحياناً. أما الموسيقى، فكانت تصيبه برغبة لا تقاوَم في النوم...

ثّمّ ما لبث أن أدرك بأنّه لن يظفر بودّ الهنود، وبدرجة أقلّ احترامهم،




 نفوس غذّتها لآلاف السنين تقاليد وطرق تفكير بالغة الاختلاف؟ إنّ المبدأ الذي حكم المـجتمع الهندي على مدى تاريخه هو هو أنّ لكلًّ

مكانه المحذّد.
وأجلى ما يظهر ذلك في نظام الطبقات الني لا مهر بارب لأي هندوسي

 حسب تعاليم الفيردا ـ أي النصوص المقدَسة - إلى أعمال ارتكبها الـيها في
 قـره، لأنّ ذلك سيـجرّ عـليـه مصير أ أسووأ، كأن يبعث دور دودة أرض أو
 والبؤس، قد يضمن في الحياة اللاحقة أن يكون من طبقة أوفى حظّاً. إنّ هذا الأمر من الرسوخ في اللذهنية الهندية بحيث حتّى المسلمين

 إمّا من الأشراف أو من الأجلاف، حسب انحـداره من الفاتحين أو من الطبقة الهندية المنحطة التي أسلمت.
إنْ مثالية الشـاب هـاري ويغ وأفكاره الـديمقر اطية لا مكـان لهـا في
 الحال هي الأفضل ربّما. فهي قمينة، على الأقلَ، بأن تضـمن استقرار مجتمع يحبُل بكلّ بذور الانفجار.

فلكل" مكانه، ومن العبث أن يحاول موظَف من موظفي صاحب
 العبد في الماضي. فهذا ليس أمرأ عبشياً فحسب، فين بل وخطيرأ أيضاً. لكنّه

 استوعبوا (أسلوب الحياة") هذا!
 بخلاف كثير من مواطنيه الذين يتفادون مـخالطة الأهانلي خارج اللـي العـي

 وهـم - في معظمهم - أرستقراطيون تربوا| في إنجلترا، شـأن راجا الـا جهراباد
 رجل في منتهى التهذيبّ، ينظّم رحلات رائعة لصيد النـي النمر، أو أو نوّاب سيربور الذي لا يقذّم في عشاءاته سوى الشامبانيا الفرنسية، أو كذلك ألك راجا بادالبور، الشابٌ الألمعيّي، الذي حقّق نجاحين في نفس الوّ فوقت : انتُخب في المـجلس التشر يعي وتزوّج من أميرة عثمانية!
 "أمير هذا، يا له من رجل! ينبغي أن أدعوه للعشاء. أنا متشوّق للتعرّف على سلطانته....).

وتوغّل الهودج في الدروب الحالكة وهو يتمايل تبعا لخططى الحاملين
 المزركشة بـخيوط الفضة: فهذه هي الليلة التاسعة من شهر مـر محرّم، ليلة مقتل الحسين وآخر من بقي معه من المححاربين في كربالاء، وبذلك فنصف المدينة يسارع نحو الحسينية الكبرى للذكرى والبكا البكاء والصـلاة.
 الهند يُحتفل فيه بمحرّم بمثّل هذه الأبهة والـحمان مثلما يفعلون في

لوكنو، مركز الإسـلام الشيعي منذ IVY\&، منذ أن اتَخذها ملوك أود، ذوو الأصل الإيراني، عاصمة لهم.
 الازدحام الشُديد. صر خوا وضربوا ور كلوا ودفعوا بمرافقهم لشَقَ الطريق،

 المؤمنين. ومن ثّمّة على الراني ومر افقتها البيغو م النبيلة أن تتر جّلا وتمشِيا على الأقدام....
ابتهجت سلمى بهذه الفرصة. وبينما كانت تهمَ بالنزول من الهودج، سمعت صوتاً يذكّرها بالواقع : ـ النقاب يا أميرة!

أوقفتها البيغوم ياسمبن في الوقت المناسب. كانت ستخر سترج سافرة الـوجهه وسط كـلّ هؤلاء الـرجـال! وغـمغـمـت في مزيـج مـن السـخط والارتباك :

ـ نسيته، فأنا لم أعتد عليه.
فابتسمت رفيقتها.
ـ ستتعوّدين عليه بسرعة، لا سيما حين ستكتشفين أنْ برقعنا هو في الحقيقة أداة للحرية.
أهذا السجن الحريريّ الأسود أداة للحرية وهو لا ينفتح على الخارج إلا بواسطة مستطيل مسّبّك عند العينين؟ ماذا تقصد هذه المر أة الغريبة

وأمسكت البيغوم بيد سلمى.
 لكنتي بجانبك لأساعدك. أتقبلين صداقتي؟
ومضت تحدّق فيها. واندهشُت سلمى من هاتين العينين الرماديتين

اللتين تشوبهـمـا زرقة في هذا الو جهـ الكئيب．أهي جـمـيلة؟ هي مثيرة للإعجاب على كلّ حال．امر أة في الخامسة والثّلاثين تقريباً، طويلة القامة

 القلقَ．أمّا أمير ، فيبدو أنّه يُكبر ها لأنّها زوجة أفضل أُصدقا

 فيما يشبه سيلين أسودين منفصلين．
وفي أقصى الفناء تنتصب الحسينيّة متألّقة بكلّ أضوائها، تـلالألأ في

 الغبار ويتجمّل ويلبس زينته كملك في يوم تتويجه، احتفالوالً بانتصار التضحيَّة والموت．
("يا حسين! يا حسين!".


 والوجوه منتشية، فتلتهب المشاعر فجأة．
("يا حسين! با حسين!".

وهكذا يتسارع الصخب، ويتعالى وتتقطع أجزاؤهه، ويدور إلى أن


 الجمهور فيحبس أنفاسه وهو لا يكاد يصدّق ما ما يرى． تَمْ يفرض مولانـا الصمـت من أعلى المنبر، ويجمـع الحاضرين

بأكملهم في كفت يده. ثمّ يشرع يذكّر بصوته القويّ بآخر لحظات حفيد



 ويهدهده ويشُلَه من جديد إلى أن يبلغ به إلى أقصى درجات ألى الألى الألم.
وسرعان ما تظهر جِمال مسرَجةَ بالأنْود. يا له من بؤس ! إنّها جمال قافلة الشهدهاء التي قتل كلْ رجالها، ولم يسلم من الموت حتّا حتّى رضيع في شُهره السادس. أمّا النساء، نساء آل البيت، فأسرن..
 وتعود الأيدي لتنهال على الصدور ، وتمزق الأظافر اللحم إلى أن تبلغ

 بالامتعاض في بادئ الأمر : (اهذا هو الهذيان الشّيعي العبني والهستيري.



 حذ التجديف. ولم تعد تقوى على تمالك دموعها المنهمرة التي حجبت
 أيتّ تبجيل خاص. حتّى لو كان الحشد يحتفل بعيسى أو بوذا بمثل هذا



 بعيدآ عن نغسها.

وطلع الفجر كاشفاً عن وجوه شاحبة منهكة، مؤذناً بنهاية الليلة. لقد حـان وقـت الـخلود للـراحـة، لكـن لسـاعـات فتُط، قبـل أن يُستأنف الاحتفال.



 هذه الليلة لا يمكن أن تجازف سيّدة من المجتمع الراقي، مهما كانت،

بالخروج إلى الشارع.

- مع أن الاستعراض سيكون رائعاً؟

ـ فعـلا، فمواكب الولايات، بمـا فيها موكبنا، باهرة، لكـنَّ جحافل


 شكَ أختي الكبرى. لست أفهم لماذا تعشق النساء رؤية الدماء؟...
وقبل أن تتمكّن سلمى من الرذّ، كان الراجا قد اختّىى. هزّت كتفيها.
 أتراه جاهل حقَّاً بمشاعر شعبه، وعديم الإحساس كما يتظاهر بذلك؟ كانت أرجاء الشرفة قَد احتشددت بـخدم الراني عزيزة. فقد احتللنها


 ظهرت الراني بلباسها الأسود، لم يسعها إلا أن تلبي دعوتها الـيا الصامتة. وسرعان ما انتهت إلى سمعهنّ من بعيد أصوات الطبول الجنائزية، ، ثّمّ لمحن سحابة غبار، وإذا بالفيلة تتقدّم مجلّة بالسواد، يعتليها رجال

يحملون أعلام الولايات، يلوّحون بها في الهواء، كما يحملون الألوية التي غُنمت في ميادين المعارك ، ووُرثت جيلا علا عن جيل.
ثمّ تبعهم الفرسان على الجمال البطيئة، يرفعون رايات مقدّسة طرزت

 الماء للعطشى المحاصرين؟ أم تراها أصابع اليد الخمسة، رمن ومز الخماسي الشيعي: النبي مسحمد وابنته فاطمة وزو جها عليَ وابنـاهمـا الحسن والحسين؟ لا أحد يستطِع أن يجزم بالجواب. ثّمّ، ما أهميةّ ذلك بالنسبة لحشد متز احم مندفع؟
وتظهر فرقة موسيقية تلفت النظر بلون لباسها: سترة حمراء وعمامة موسلين سوداء، وهم يردّدون مراثيهم التي هي عبارة عن شنكوى رتيبة،
 منهكاً ويائساً وقد تضرّجت ذوّابته بالدم.
وما إن يراه الحشد حتى يهبّ للمسه في اهتياج. فهو آخر من رافق



 الأبطال ويتغنّون بها، تهوي الأيدي على الصدور بضربات مؤلمة.

 مشتحوذة، في الاقتراب. وما إن يصلوا تحتح الشرفة حتّى يتوقفوا،

ويروح الحشد يهتف :
ـ يا حسين!

فيجيبه الموكب:

وبحر كة واحدة تنهال السلاسل على الظهور العارية، وتشقّ المُدى
اللحمم، فيفور الدم.
 فتتحوّل الخدوشش إلى جراح، وينزف الدم حتى يسيل على الساقين، ويتجمّع فيما يُشبه بِركأ سوداء على الرصيف. ـ يا حسين!



 الجسد، وبلوغ الحالة القصوى التي يتّحدون فيها بالواحد.





 على الجلوس من دون أن تنظر إليها وقالت بنبرة آمرة، وعيناهـا شبه مغمضتين وقد علت وجهها ابتسامة غريبة :
ـ لم ينته الاستعراض بعد. ينبغي أن تتفّرّجي حتّى النهاية. صـمـت الحشـد في الـخـارج بـينما كفت هؤلاء الرجـال عـن ضرب
 لكي يستأنفو! احتفالهم الدامي تحت ونمت شرفة أخرى، حيث تجلس نساء أخريات يتفرّجن ويقضمن الحلوى.

وفي هـذه المـرّة لـم يــد الأمر يتعلّق بهـتافات التـمـجيد وصيـحات
 نفر من الرجال يُشهرون سيوفأ. وبينما استغرقوا في التأمّل، لاذ الحشد بالصمت. مكتبة سُر مَن قرأ




 العيون الجاحظة في الوجوه. وينزلق أحد السيوف، فيبتر أذنأ، ولم يعد يبدو غير ثقب أسود يفور منه سائل أحمر. عندئذ يتسمّر الحشد في مكانه ويحبس أنفاسه.

وعند ضربة السيف الثالثة، يخرّ رجل أرضاً بلا حر اكُ وقد فلقت هامته.
ويتعالى صفير حادّ، وتظهر جماعة من الجنود تستعمل عصيّها لشق
 وتسو قهم إلى سيارات عسكرية قبل أن يستوعب المتجمهرون ما حصل. فعلّقت الراني :
ـ كان عليهـم أن يتوقَعوا هذا! فالحكومة منعت هـه الأمور بسبب كثرة الوفيات كلّ عام. ولكن كيف لها أن تمنع من يرغبون في الموت؟ إنّها فكرة لا معنى لها بالنسبة لسلمى التي علاهما الشحوب بينما كانت تتقيّأ في المبصقة المرضّعة...
(1) العبارة كاملة هي: (امر حبأ أيها القيصر، المقبلون على الموت بحيْونكل"، يُزعم أن المصارعين كانوا يرذدونها أمام القبصر قبل الثـروع في المقتال. (المترجم)

قالت في نفسها وهي جاللسة أمام منضدة زينتها : ـ يا لها من فكرة غريبة أن يختار السير هاري دعوتنا هذا المساءا ألا يعلم أنّ هذا هو يوم الحزن الكبير؟ تجمّلت وتعطّرت، وكانت متوتَرة: فهذه هي خرجتهـا الأولىى منذ

زواجها!
قال أمير ساخرآ وهو يحاول أن يعقد ربطة عنقه بعد أن فشَل مرات
عدّة :
ـ لعلّ هذه الدعوة ضرب من الدعابة الإنجليزية.
لقد اختار هذا المساء أن يلبس على الطراز الأوروبي، لأنَّ الأمر لا
 باللراحة في هذا اللباس. في المقابل سترتدي سلمى السـاري، وهو عبارة

 العصر. ذلك أنّ المسلمات الععريات في المدن الكبرى تخلّين عنها واخترن الزيَ الهندوسي، معبّرات بذلك عن سعة أفق يقذّرها أمير بحكمم

بدت إقامة الحاكم في أقصى الحديقة الواسعة متألّقة بأنوارها. وعلى طول درج المدخل وقف حرَّاس معتّمون، بسحناتهـم الجّا الجامدة. إنّهم من سيباعية(1) الجيش الهندي، حفدة الولئك ولك الذين ثاروا هنا في لوكنو سنة
 المعارك التي ألهبت شمال البلاد.
وقالت سلمى في نفسها وهي تتفرّس نظراتهم الساهمة : - فيـم يفكرون؟ ولمن يحفظون ولاءهم؟ كيف لهـم أن يعملوا تحت (1) تعريب كلمة cipayes التي تطلق على جنود الجيس البريطني من الأهالي بالهند.

بالاستقالان؟
لكنز السير هاري ويغ لا يخامره شكّك في هذا الأمر. قال موضّحاً وقد
علت محيّاه ابتسامة ماكرة:
ـ هؤلاء الرجال مـخلصون لنا. تّمّ إنّ الهنود مسالمون. وهم إن جنحوا
للحرب، يفضّلون مقاتلة بعضهم بعضاً.

واكتفوا بالضحك، بل شعرت بالخجل مكانهم.
ومـع ذلك بدأت السـهرة بداية حسنـة ، إذ قُدّم فيهـا معـجـون الكـبـد والخمر والديك البرّي المسقيَ بخمر البورغوني. فالسيد الحاكـي كيف يكرم وفادة ضيوفه. تّم إنَّه بالغ التأنَّ مع النساء! و وكانت




 الشيعة، بل الإسالام برمته، بالتزمْت!
 الويسكي أكثر من أيّ اسكتلندي، لم يعترض عليه، فماذا عن راجا

 زوجتيهما، لاذا بالصمت هما أيضاً.
ـ وأنت يا أمير، أنت من أعتبرك ذا فكر عقلاني، ما رأيك؟
 ليس له مرجع آخر غيره...

ثمّ صمت. لم يجد داعياً لأن يوضّح أكثر. ويتواجه الرجلان بالنظر، فيتردد الحاكم وتلوح على محيّاه ضحكة

مغتصبة.

 يششركان في نفس المصالح ونفس المثل العليا. لكن مع هؤلاء الـاء المـخابيل النين يقودون اليوم الحركة التي ينعتونها بالوطنية، يتحتّم علينا أن نحمي شعبكم من نفسه.
أحنى أمير رأسه قليلا، وقال: ـ هذا كرم بالغ منكم سيدي الحاكم. وتدخّل رجل شـاب جالس في أقصى المائدة، لفت انتباه سلمى
بكونه الوحيد الذي يرتدي الشُرواني، قائلا:

 يومين؟ وهل طُوّقت مسيراته بالأسلاك الشائكة أيضآ؟ قال هذا بمنتهى التهذيب وبغاية البراءة، لكنّ الحاكم امتقع مع ذلك، وردّ بجفاء:
ـ لا صلة لهذا بالموضوع.
عضّت سلمى على شفتيها، ونظرت إلى الشاب في أقصى المائلدة وابتسمت له ثمّ انضمت إلى المعركة قائلة بصوت ناعم :
 ذنوبهم في إسبانيا ينزلون إلى الشوارع ويجلدون ألجا أجسادهم إلى أن تنز إحياء لذكرى موت المسيح مثلما يحيي الناس هنا ذكرى موت ألـا الحسين؟ فأجاب السير هاري بصوت متلعثم من شدّة الحنق :

ـ الفرق كلّه كامن في التفاصيل الدقيقة، وأخشى أن تكون غائبة عنك
في هذه المسألة.
يا لهـا من طريقة رائعة لإنهاء النعـاش! هذا هو سرّ برودة أعصاب البريطانيين : الوثوق بالتفوّق على المـخاطب بحيـث لا تع تورد ثمّة حاجة




ألطف بكثير ...

- وكيف وجدتم مباراة البولو الأخيرة؟

أجل البولو... الذي لـم يفكر فيه أحـد لأنتهـم انشـغـلـوا بـمـنـاقشـة
 كان العشاء على وشك أن ينتهي، فانسحب الر جال، تبعأ للعرف،

 تعرف أي من تلك السيدات من تكون هذه الشابّة الحسناء ذات النبرة

 هنا كثير من وسائل التسلية!
تجاسرت امرأة شقراء ضئيلة، أكثر فضولاً من الأخريات، وسألت: ـ هل تركت فرنسا يا أميرة ـ ما أعذب نطق هذه الكلمة! ـ منذ زمن بعيد؟ نظرت إليها سلمى بذهول وقالت :

وأمام اندهاشهنَ أضافت :
ـ أظن أنكنّ ظنتنّ ذلك بسبب نبرتي. الحقيقة أنتني نشأت في بيروت. فتنجّذت امرأة وقالت :

ـ آه! بيروت! إنّها باريس الشرق الصغيرة! لقد نجح الفرنسيون حقًا
 ديبلوماسياً، أو ربّما ضابطاًّ
فأجابت سلمى من دون أن تعرف مناسبة هذا الحديث :
 وأمنت السيدات على كلامها قائلات: بالطبع، فهو أمير... ـ ما هو إلا داماد، أمي هي الساطلطانة. ما معنى داماد وسلطانة؟ ما معنى هذا؟ أتُراها تسخر منّا؟...

ـ فأنت لست فرنسية إذن؟
ـ لا طبعاً. أنا تر كِّة.

 السمرة. لا شكّ أن أمّها سافحت أحد جنـو جنو دنا أيام كنّا نحتل الأستانة... وإذا بامر أة طيّبة تهبّ إلى نصرة هذه الشابة المسكينة ومساعدتها للخروج من هذا الموقف الحرج، فسألتها : ـ تقصدين أنّك تركية من أصل يوناج الني مسيحي؟

فهتفت سلمى مستنكرة:

- إطلاققاً. أنا تركية مسلمة مائة في المائة. جلّي هو السلطان مران مراد.
 البورجوازيات الإنجليزيات، حتّى لو كان سلطاناً، لا يمكن أن يبلغ أبداً كعب أيّ مواطن بريطاني. وسألت إحداهنَّ بنبرة مشفقة : ـ و وماذا تفعلين هنا بمفردك؟ ـ لست بمفردي. أنا متزوّجة.

إذا كان الأمر هكذا، فمن الممكن إذن معاشرتها. لا شكّ أنّ زوجها

ـ أنا زوجة راجا بادالبور.
زوجة أحد الأهالي إذن! أجلـ ... ماذا بوسع تركيّة... مسلمة أن تأمل




صديقتها، وانشغلت بما تعمله من تطريز.
لم يسبق لسلمى أن واجهـت عنصرية صريحة كهنه حتى لما لما كانت في بيروت. انذهلت لذلك في بادئ الأمر، ثمّ كتمت ابتسامة وهي وهي تفكّر
 أيّام كانت في الأستانة. إنّه فعلا أمر غريبـ...

غريب؟


 الذين أقنعوهم بأنّ لون بشرتهم ومعتقدهم ونمط حياتهم المختلّف يحطّ من شأنهم، ويجعل منهم نصف آدميين...؟
ولم تعد سلمى ترغب في الضحكك. فقد كان الأوروبي بالنسبة إليها
 كانت الـشعوب المـستعـمرة هُزمـت، فبسـبب عو امـل مـلموسة وقابـلـة للقياس، من قبيل ضعف تجهيزها، وإفلاس اقتصادها، وارتكابها ألها أخطاء

 لا لشيء إلا لأنه معتّنع في قرارة نفسه بدونيّته. ورغم أنّه يجهر بالعكس،

ويقول إنه شعب يطالب بالاستقلال، فهو فاقد روحه، كلّ طموحه هو التشبّه بأسياده الذين يزعم توقه إلى التخلّا مص منهم.

 عليها في هذه اللحظظة، وقبلت مـجالستها والتحدّث إليها. ما من مرّة شُعرت بمثل هذه الكراهية.
قال نها أمير وهما في طريق العودة إلى القصر : - ينبغي أن تحترسي يا عزيزتي. رأيتك تبتسمين لذلك الهندي الـندي الشابـ. أنا متأكّد أنّك فعلت ذلك بكلّ براءة ، لكنـك لا تعرفين هؤلاء الاء الناس، فهم سرعان ما تلعب الأوهام برؤوسهم. هؤ لاء الناس...
لم تحدث شجارات في مهر جان الألوان بلو كنو. في المقابل تعدّدت أعمال الشغب في المدن والقرى المحيطة. ذلك أنّ مواجهات وقات وقعت بين المسلمين والهندوس في باطنا وباريلي وراتناغاري. تواجهت الطـي الطائفتان في كلّ مكان، هنا لأنْ فرقة موسيقية هندوسية عزفت (اعمدآ") بالمزمار الـن والطبل أمام مسجد بينما كان المؤمنون يصلون، وهيانيا وهناك لأنّ شباناً رشّوا،




 نهرو الذي أعلن أنّه (الا يستطيع أن يمرّ أمام مسلخ وين ويواسي كلّ الناس
 وعدم الدعوة إلى نبذ العنف إلا اتّجاه الإنجليز.
هكذا كان التعصب يشتدّ والضغائن تتراكم لدى الجانبين معاً.

تنعكس أشعة الشمس الغاربة على صفحة الماء في النافورات، فيبدو ذهبي اللون. وها هي سلمى مستلقية على الر خام الأبيض تستمتع بطراوة

 وتبكي وتكتب رسائل إلى أمّها تحدّثّها فيها عن سعادتها. اليوم تحل ذكرى مرور شهرين على زواجها... لقد مضيا بسرعة!...
 تصنع بحياتها... حياة ليس فيها إلا الشاي ونساء كثيرات لطيفات لا جات جامع بينها وبينهزّ، وابتسامة زهرة ومناوشات الراني. ثتمّ هناك... أمير. أمير النهار وأمير الليل، الراجا الساحر، الرجل المهـذّب المشغغول بالسِياسة
 اللامبللي. فمنذ صدمة الليلة الأولى اعتادت على تلك الكلمة المريعة....
لكن ماذا بوسعها أن تفعل إذا كان زوجها مصاباً بالصمـم والبكـم والعمى؟ وتناهى إلى سـمعها وقع خطوات على الأرضية. من يـجرؤ على...؟؟

ـ آه، هذا أنت يا زينيل؟ زينيل الطيب، لماذا هذه السحنة الكئيب؟؟
ـ الهموم يا أميرة. السلطانة وحدها في بيروت، وصحتها... مسكين زينيل، ما أشدّ قلقه! هناك قلفاوتان تعنيان بأنيدجيم ليل

نهار، لكن صحيح أنّها صـارت منذ مرضها مثل ابنته. ولم تتمالك سلمى نفسها من معاكسته، فقالت :

ـ أترغب في التخلّي عنّي؟ ألم تعد تحبّ سلماك؟ تورّد وعضّ على شفتيه، فندمت على قولها.
 بيروت. سأطمئنَ أكثر إن كنتَ مع أمي. نظر إليها وقد بدا عليه الِيأس. ـ وأنت يا أميرة؟ ـ وما لي أنا أيّها العجوز المغرور؟؟ أتحسب أنتني لا أستطيع الاستغناء عنك؟ وضحكت ضحكة بادية التكلّف. ـ ألا ترى كيف أنتني مدلّلة؟ أخبر أنيدجيم بأنتني زوجة في منتهى السعادة.

وترقرقت الدموع في عيني زينيل.
ـ عديني على الأقل بأن تخبريني إن لم تمض الأمور على ما يرامّ فأعود فورأ.
ـ أعدكّ، ولكن كفّ عن تعذيب نفسك، وإلا غضبت. وأنت تعلم يا زينيل أنني إن غضبت... أما زلت تذكر غضبن كـباتي لمّا كنت طفلة؟ كنـت
 فاهدأ... تعال اجلس إلى جانى جانبي، وقل لي : أتظنّ أنّنا سنعود يوماً إلى ألى الأستانة؟

يصمت زينيل وهو يعرف أنتها لا تنتظر جواباً، وأنها إنما تحتاج إلى
 فراغاً في حياتها، ولهذا أيضاً حريّ به ربّما أن يرحلـ الوحا

ـ نسيت، السيدة غزاوي تريد أن تتحذّث إليك. ـ أتريد أن تغادر؟ هي محقةّ، ليس لها ما ما تصنع ها ها هنا ذلك أنَّ الأمر انتهى بسلمى أن ضاقت ذرعاً بانتقاداتها وتبرّمها المّا المستمرَ.



 تلقي بالآل للراني عزيزة! فالراني الآن هي سلمى.

 متن القطار ، وعلى الرصيف وقفت سلمى منتصبة في حرارة شهر مايو/
 مر افقة (اخدمها") إلى المحطّة. مسكين أمير ! ولمَا همَ القطار بالانطلاقِ، أطلّ زينيل من النافنة بعينين منتفختين، وراح يلوُح بمنديله وهتف : - إلى اللقاء يا أميرة... إلى اللقاء! إلى اللقاء!... وشـعرت سـلـمى بـغصّـة في حـلــهـها، ألأنّهـهـا غـادرا أم لأتهـا لـم ترافقهما...؟؟
أمسكت بيغوم ياسمين بيدها، وشذّت عليها بلطف وقالت : ـ لا تحزني، فلديك أصدقاء هنا.
التفتت سلمى إليها. كانت قد نسيت وجودها لفّا، مع أنّها هي من يسّرت لها المجيء إلى المحطة بفضل تدخل زوجها الذي أقنع الراجا.
 أمير في غاية اللطف، لكنّه حادٌ الطبع. تعـالـي عندي كلَّما شعرت بالو حدة، سيسعدني ذلك.

وقالت سلمى في نفسها : (يا لتفاني هذه المرأة! مع أنتني نم أطمئنّ إليها أوّل الأمر".

 ذلك لاحقاً. كان الجوّ في بيتها أروقَ وأهمّ من أجواء القصر القر
 حولها عدداً من النساء المثقفات. وهي وهي نفسها لا تتممي إلى الأرستقراطية،



 بالموروثات. ولو لا التزام البيغوم بالبرقع، واقتصارها دون الرجال في بيتها، لظنّت سلمى أنَها في بيروت.
 وتتكيْف مع إيقاع الحياة ومع عادات المجتمع هذه الأيام للعناية بها. فتدبير شؤون الولاية يشغل كلّ وقته.


 القائمة على الديانة الهندوسية، واعتبر تها خطرة، وانيا وانصرفت من ثمّة إلى الرابطة الإسلامية بزعامة علي جناح
وقَد تـمرّد كثـير من الـفـلاحـيـن عـلـى الإدارة، وامـتـنـــوا عـن دفـع الضرائب. بل إنّهم عممدوا في المـحافظة المـجاورة لبادالبور إلى نهب
 استعلامات الراجا نبّهته إلى أنّ بعض الأشخاص الغرباء بداء بأوا يعقدون اجتماعات سريّة.

أخبر الراجا زوجته بما يشغله، فهتفت مستغربة:
ـ لـماذا لا تذهب بنفسك لتقف على حقيقة الوضع وتتحدّث إلى
الفلا حين؟

## أضحكته براءتها، فقال: :

ـ أتحدَّث إلى الفلاحين؟ ماذا أقول لهم؟؟ بأنَّ ثمّة من يحرَّهـهم؟ لن

 ضعفاً. كنت أظنّك تعلّمت هذا من تاريخ الإمبر اطورية العثمانية. ـ بـل تعلّمـت أنّ السلطان لو كان قريباً من شـعبهه، لـمـا أطـاح بـه كمال... أخشى أنكم ترتكبون هنا الخطأ نفسه!
وأحنى أمير على سلمى بحركة غير متوقَعة، مفعمة بالحنان، وقال : ــ لعلّك تر ينتي طاغية، أليس كذلك؟ مع أنّني كنت أشدّ مثالية منك فيما قبل...

كان لا بـّ من وقوع أحـداث أخطر بكثـير من الشـغـب والاضطر ابـات



 المنافسات التي تدوم شُهوراً أحياناً، يأتي الناس لمتار أنابعتها من أماكن نائية. على شـرفة البيغوم ياسمين المفروشـة بسـجّاد خراسان جلست نست نساء يتجاذبن أطر اف الحديث وهنَّ يراقبن السماء. لم يسبق لسلمى الـمى أن رأتهنَّ في

 روبيات. ويقضي العرف بأنّ من أمسكها يحق له الاحتفاظ بها بانها. وقد فقد الراجا ما يقارب خمسين منها هذا الموسم بسبب ما تحممل من زينة، ممّا

جعلها أثقل من غيرها، والتحكّم فيها أصعب. لكنّه لا يلتفت لهذا؛ ذلك أنّ
 الأجمل، ولتقدّم صورة لكلّ سكان المدينة عن ثرائه وكرمه.

علّقت إحدى السيّدات :

- يقال إنّه على وشك الإفلاس، وإنة سيؤول إلى ما آل إليه النواب يوسف علي خان.

يوسف علي خان! صـار هذا الرجل أسطورة منذ أن باع، قبل خمس
 مائة ألف طائرة ورقية، يتححّى بها كلّ سنة جـميع سكان لو كنو حتّى يهجبّوا لمنافسته. وقد دامت أشهَر مباراة ستّة أشهر ، خطر له خلا لالهـا أن يربط في ذنب كلّ طائرة مصباحاً صغير آ لكي لا يضطرّ إلى التوقّف لِلاً. وقد ورث عنه ابنه ديوناً ضخمة كما ورث ولعـه بالط بالطائرات. فهو يشارك



إحدى قريباته، وهي بالغة الثراء، ويُشاع أنهّ بصدد تبديد ثروتها. لقد أفلس كثير من الناس بسبب هذه اللعبة. ذلك أن صـناعة طائرة
 كثير من الناس على مبالغ ضخمة. عدا أنْ من يصيبهم الإفلاس، يتقبلونه ويبرّرونه فلسفياً. فهم إن اكتسبوا الشعبية والاحترام الْام، حظوا بالتكريم في الأوساط الراقية بالمدينة طيلة حياتهم.
وقالت سلمى في نفسهـا: "ايا لهـا من هواية سـخيفة!")، لكنّها لـم تتمالك نفسها مع ذلك من الإعجاب بمشُهد هذه الطيور الملوّنة الضخمة
 وبحركة ماهرة تقطع الخيط الذي يشدها إلى الأرض. وتشرح لها بعض النسوة أنّ التقنية تطوّرت: لم تعد الطائرات بتوالي السنين أمتن وأخف

فحسب، بل صارت خيوطها أخطر، إذ يغمسونها في بياض البيض، ويرضعونها بقطع من الزجاج الحادة كالشفرات، مها يجعلها أفتك. وأضافت البيغوم :
ـ كان الهـلف الوحيد في الماضي هو أن تطير وتكون جميلة. ونـو وكان بعضها يحمل صور شخخصيات مشهورة، كما كان اله الهندوس يحتّبون على
 دلهي، فتبنّيناها. ربّما لأنّها المعاركُ الوحيدة التي نستطيع خوضها... تختلف هؤ لاء النساء المحيطات بسلمى عمّن دأبت على ملاقاتهن في


 كيف عرف أمير ذلك؟ لمّا سألته عن الأمر ، ضحك.

 فالصوت قد يكشف أحيانا أكثر مما يكشف الوجه الوها ويحمل المرء على الو
 الجانب المهني... أنت تعلمين أنَ الاتصال بيني وبين زوجها لا ينعطع .. فهو ليس أفضل أصدقائي فحسب، بل ومستشاري القانوني أيضاً.






 الأزواج إلى أداة يتحكّمن بواسطتها في العالم.

طلبت البيغوم أن يأتوها بعلبة فضّـيّة مرصّعة بالذهب. إنّها علبة
 تحتوي على مختلف المكونات الضرورية لإعداد هذا المستحضر الوني الوطني
 التحرير حقًا، ما عليهم إلا تدمير حقول التنبول. فلا تلا تكاد تمضي أربع وعشرون ساعة حتّى يستسلم الشُعب قاطبة.






 اللواتي تريد إكرامهنّ على وجه خاصن

 إظهار الرضا على من قدّم له خدمة جليلة، يهبه أوراق التنبول مع الهـدايا

الفاخرة.
على أن سلمى تفضل النار جيلة الهندية، إذ تستلقي على الطنافس،


 عديدة متباينة، يحرص صانعوها على حفظ سرّها بعناية كبيرة.
تنظر سلمى بعينين نصف مغمضتين إلى النى النساء المستلقيات بقر بـربها اللواتي أجبرهنّ الحر على التخفّف من ملابسهن، ،فتلاحظ أنّ بعضهن فاتنات. يمشطن شعورهنّ الطويلة المزيّتة، ويدلكن سيقان وأذرع وأكتاف

بعضهـنَ بعضاً، بـحرية سـمح بها غياب نظرات الرجال. وهنّ يتمازحن ويتبادلن الأسرار في سعادة غامرة.
كانت ثمّة امرأة شابّة، ذات بشرة بـرة بيضاء وعينين صافيتين، ، جلست على مبعدة منهنّ قليلا تنظر إليهنّ لاهية. قيل لسلمى إنّها زوجة راجا

 نهضت وهبّت للجلوس بجانبها.

قالت :
ــ لطالما رغبت في لقائك. كيف تشعرين هنا؟ ألا تحسّين بالغربة؟
وبشَت لها سلمى على الفور. فهي تمـلك و جههاً ودوداً طلقآ، ربّمـا تـا لأنْ الأخريات يتجاهلنها. ودّت لو تسألهـا عمَا إذا كان من الصعب أن يكون الإنسان نصف إنجليزي، وما إذا لـ تكن تشعر بنفسهـا موزعّعة،
 من أن تجرح مشاعرها. - ينبغي أن تزوريني فأعرّفك على حماتي. إنّها امرأة رائعة، شغوفة بالسياسة، ومعجببة أيّما إعجاب بمحتمّا علي جناح والِ والرابطة الإسالمية. وهي لا تبَّد وقتها في اللقَاءات مثل هؤلاء، وتقول إنَّ للنساء أيضاً دوراً تلعبنه بالنسبة لدمستقبل هذا البلد.

t.me/soramnqraa

فسألتها سلمى :

- ولكن، ألا تلبس البرقع؟
- بلى، هي تلبسه بالطبع. وما دخل ذلك؟
 وفي تلك الأثناء لمحتها قادمة نحوهما وهي تقول : ـ هكذا إذن أيتّها الماكرة! تستفردين بضيفتي الشرفيّة! تعالي اجلسي بجانبي أيتها الأميرة!

وبدت هذه النبرة الودودة كمـا لو أنّها تخفي شيئاً من الانزعاج. أهي
الغيرة؟
بدأ الظلام يختيّم، فجاءت الخادمات بمصابيـح الزيت، وشرعن في


الورقيّة مثل كرات ناريّة.
ـ يا لجمال منظرها!
ومن شدّة الحماس، أمسكت البيغوم بخصر سلمى وهي تقول :
 الكبيرة! ها هي تدمّرها، لقد صدق ما توقّعت! كانت ترتعش من الحمـاس. أمّا سلمى المـذهولة، فمضت تحـواول


 مخلأ بالآداب؟ إنْ الأمـر مألوف هـنـا، وحرية الأجسـاد هـنه، وكنـلك الحركات الودودة بين النساء من دون سوء نيّة، لهي أسلم الـم نفسياً! لقد
 فعل لكان في ذلك إساءة للحالقو...

نهضت البيغوم بخفّة لكي تحتني بباقي المدعواتوات. وشعرت سلمى بالخزي من أنّها شُكت، ولو للحظة، في صفاء صداقتها.

اركضي يا أحصنتي الجميلة وأسرعي في الركض !

 يفعله المرء سوى استنشاق الهواء من خلال ملور مصاريع النوافذ. ما زالت


وسلمى متوجّهة إلى سوق أمينأباد لتختار باقات ورد. ذلك أن الورود في هذا السوق هي الأنضر في المدينة. ودخلت العربة من الباب الغربي لتجتاز دروب المدينة الـابينة العتيقة الضيّيّة.

 الطريق، والصبيان شبه العراة الذين يركضون الصن بين العـين العجلات
 ذات شرفات منمّقة، تسندها أقواس تؤوي تحتها






 فإذا كانت سلمى ترضى بارتداء البرقع، فإنها ما إن تنعطف في أقصى
 طويل لا يعدم الأناقة. أما الخادمة التي ترافقهـا في نزه التاتها التها الطويلة فلا
 على الفور. وكانت قد اختارت هذه الشابّة للخدمتها الخاصة لانـة لأنّها حديثة
 شيئأ صراحة، لكنّها كانت تغمر ها بالهدايا الصغيرة. هناك عدد قليل من الناس اليوم في السوق، ، ونصف الديل الدكاكين مغلقة.

 الناس، مشدودة الانتباه إليه.

وتعالى الصراخ فجأة في الطرف الآخر من الساحة، ولاح نحو مائة
 المعروضات، ويضربون من دون تمييز المسنّين والنساء والأطفال وكلّ من يعترض طريقهـم. أمّا في الحديقة فوقفت الجماعة بهـدوء، وانتظمت ومضت تنتظر الهجوم.
ـ تعالي يا هوزور! أسرعي!

سحب سائق العربة سيّدته من كمّها. أمّا سلمى فنظرت من من حولها، وتنبّهت إلى أنَ الدكاكين أغلقت أبوابها، والساحة خلت من رون روادها في
 الوقت المناسب. ذلك أنَ الحـجارة بدأت تتطاير ، وسُمِعِ دويّ طلقات نارية، وهو ما أجفل الأحصنة، وجعل الحوذي يلهبها بسياطهـ ومن الصن خلال النافذة الصغيرة، رأت سلمى المنازل تشتعل ناراً، والناس يفرّون في كلّ صوب، كما لو أنْ مسّاً أصابهـم. وما هي إلا لحظة حتّى تحولت السوق إلى ميدان معر كة.

انطلقت الأحصنة جارية وقد علا الزبد أفواهها حتى إنّ الحوذي صري صار




 تجنّب الأسئلة والعتاب.

قالت سلمى :
ـ لنذهب إلى بيت البيغوم. فهو غير بعيد من هنا. ولكن قبل ذلك، قل لي يا أحمد علي، من بادر بالهجوم، المسلمون أم الهندوس؟ خغض الحوذي رأسه وقد بدا عليه الغيظ.

ـ المسلمون يا هوزور، كلهم مسلمون. لا يوجد بينهم هندوس.
شعرت سلـمى بالسخط وكرّرت السؤال. ماذا أصاب هـذا الر جل؟
أقتله الخوف بحيث لم يعد يعي ما يقول؟
ـ أؤكد لك يا هوزور بأنتّم مسلمون، لكنتهم ليسوا من المؤمنين. فقد
 قَطّ بأنّهم سيأتون إلى أمينأباد القريب من القصر.

- ولـَمَ يتعاركون؟

ـ السنّة هـم من بدأوا بالاعتداء. هاجموا تظاهرة دينية شيعية زية زاعمين
 فيما يبدو قرابة عشرين قتيلا ومئات الجرحى. لم الم يسلم منهـم نساء ولا

 ولكن الأمر المحيّر هو لِمَ تأخّرت الشرطة في التدخّل...
 المواجهات بين الهنود والإنجليز، وبين الهندوس والمين المسلمين لا لا تكفي! ها هي المعارك تنشب الآن بين المسلمين! لم يكن ينقص غير هذا! كان صالون البيغوم ياسمين بعد عصر هذا اليوم مفعما بالنشاط على نحو خاص. ذلك أنَ الجر ائد أعلنت عن مآل القصة الغرامن امية التي غذّت

 يبكون ويحلمون ويتحمّسون ويسخطون على الانى هذه الشجاعة وهن وهذا الجبن،
 والواجب، أي تنازل الإمبراطور إدوارد الثّامن عن الملك من أجل عيون

أمريكية مطلّقة مرّتين، وتصميمه على عقد قرانه بها (في جو حميمي" يوم الثالث من يونيو/ حزيران بقصر كاندي في فرنسان
 الحبّ... الحبّ...! وتساءلت حانقة ا"ماذا تعرف عن الحبّ؟ بلـ بل ماذا أعرف عنه أنا نفسي؟؟" جلست على مبعدة منهـنّ، واستغربت كيـف
 قبضتها على بلدهم منذ قرن ونصف، وتنشر جيشها الذيا الذي يعتقل ويسجن ولا يتوزّع أحياناً عن قتل المتمرّدين.
 والمسلمين في كلّ أرجاء الإقليم، لا تدور أحاديثهنَ ونقاشاتهنّ إلا عن الغراميات الإنجليزية. وهو أمر يثير حفيظة سلمى. ورغم الا تلزم الصمت تأدبّا، لم تتمالك نفسها اليوم، فانفجرت قائلة
 مدينتكنّ، وتحت نوافذكنّ : الناس تتقاتل ! لقد جئت توَّاً من أمينأباد حيث كدت أفقد حياتي!
وفجأة لم تعد أعصـابها تحتمل، وأصابها الاختناقَ، فهرعت إليها
 فراحت تحكي لهنّ عمّا رأت. استغربن ذلك، وعبّرن عن استنكارهنّ.

 بالصحابة الأوائل تقدُر الطائفة السيعية أنَها تسيء لشهدائها، فتردّ بتلاوة نصوص تصف هؤلاء الحخلفـاء بالمـغتصهبين. فمـاذا وقع الآن؟ لـمـاذا تجذّدت هذه الفتن؟

حدجت البيغوم ياسمين راني نامبور الشابّة بنظرات قاسية، وقالت: - إنها مكيدة من مكائد الإنجليز فيما أظنّ، لكي يبتّوا الفرقة بين

الهنود ويجدوا ما يبرّرون به بقاءهم حين نطالبهم بالاستقلال. سيقولون إنْهم لا يمانعون في مغادرة البلاد، ولكن ينغي أن نتّقْق أوّلا فيما بينا. فرذّت الراني بهلدوء:

 والدفاع عن مصالحهم ضذ الهيمنة الهندوسية.
إنّ زوج الراني شاهينا هو أحد مسؤولي الرابطة الإسلامية، بينما زوج


 تقدّمها المر أتان تخخي صراعات شخصية بين زو جيهما.



 الحال. سيتوجّه إلى لندن وفدٌ رفيع يرأسه مراجا بار بارودا العجوز ونـا وقالت سلـمى في نـفسـهـا : لا شـك في أنّ نـيـلـوفـر ودروشـهـهـار ستحضران الحفل أيضاً. وتمنَت لو أنَ البريطانيين يوجّهون لها الـيا الدعوة
 باللائمة فجأة على أمير لأنه لا يعدو أن يكون أمير ولاية صغيرة.
 الذي خلف أخخاه إدوارد الثامن، ازدانت لوكنو بالأنوار وبا وباقات الزهر
 الأرستقراطيين والوجهاء، لتقديم التهاني والتبريكات للإمبراطور. طرق أمير باب سلمى وهو يرتدي الشيرواني، وبادرها قائلا":

ـ ألم تجهّزي نفسك بعد؟ أسرعي وإلا فإنّنا ستتأخر !
حدّقت في عينيه وقالت : - بإمكانك أن تذهب. أمَا أنا فلن أرافقكـ أصابه الذههول. ماذا حلّ بزوجته؟ ألا تدرك بأنّ غيابها سيكون بمثابة إهانة للحاكم!
 الاستقبال؟ كلّ خطاباتكم حول الاستعمار الإنجليزيّي، وكلامكـم عن


 ستحتفلون به لو أنّه منكم وأنتم من الخترتموه!
 ضربها؟ تمالك نفسه وشدّ على قبضتيه.

- إنك تخلطين بين الأمور يا أميرة. فالهند ليست تركيا الميا المستعمرة. الإنجليز قاموا بأشياء كثيرة من أجل تطوير البلد. كلّ ما في الأمر هو أنتنا
 في حرب معهم، بل نتفاوض على نتل السلطة إلينا في أحسن الشروط الممكنة.
ـ أتسمّون ما يقترفه جنودهـم من اعتقالات واغتيالات مفاوخات؟
 على دفع الشعب إلى المعركة، بينما يمكن تسوية الأمور بهلدوء وبطريقة مهذّبة.
صمت لحظة ثمّ سألها :
ـ لا تريدين مرافقتي إذن؟... حسناً! وخرج غاضباً.


## 7

كان السفر من لوكنو إلى بادالبور يستغرق سابقاً ثلاثة أيام. ثلاثة أيّام
 هوادج يحملها ثمانية عبيد أقوياء، وجمال تنوء بأحمالها الثقيلة.
كانت القافلة تنطلق عند الفجر، وتنتوقفّ حين يشَتدَ الحرّ في وسط


 ضوء النجوم في الظلامه، يتقدمه بعض الـحراس فيمـا يشـكل آخرون حاجزا على طوله.
 البيـياء الفـاخرة، الفـسيـحة مثل صـالون صـغير مـع الركن الـخـاص

 الشاعري الذي كان يسِمُ الأسفار في الماضي. وإذا كان بعض الأمراء ما ما
 عصري، يفضّل التنقّل بسرعة وعلى نحو مريح•

 مع الفجر من قصر بادالبور لكي تلحق به وترافقه.

ويشُرح أمير مزهواً لزوجته الشـابة كيف أنّ بادالبور التي لـم تعد
 تقريباً، كانت في الماضي إحدى أكبر الولايات الهنديّة.


 وقد سّجل الجنرال الإنجليزي في مذكّراته حينئذ : لا ينبغي، بأيّ حانيّ حال من الأحوال، الوثوق براجاوات بال بادالبور : (اسيتظاهرون بقبول سيطرتنا، لكنهّم سيتمرّدون دوماًا). ولاحت على وجه أمير ضحكة خفيفة مشبعة بالحنين.
 حتّى صرنا تحت وصاية التاج البريطاني.. ${ }^{\text {(1).. }}$




 على الإجلال والتقدير
جلس الراجا متسمّرأ في مقَّمة السيارة، ينظر بعيداً أمامه. فهو يظلّ رِّ

(1) ببن أول تمرد على الإنجليز سنة 1sov، والاستفلال سنة 19\&V، خضعت معظم

 في الحقيقة إلى مسؤولِين يسـهرون على حسن سير ولاياتهم تحتح إثشراف الحاكم الإنجليزي.

الإنجليز هم السادة الحقيقيون في الواقع. أمّا سلمى فجلست في الخلف
 تراقب هذا الشعب الذي لا يحقّ له أن يرى ملكته.

ولمّا بلغوا مشارف العاصمة، زاد الحشُد كثافة. وتحت قوس الحجر الأحمر الذي يشكّل مدخل المدينة، وقف رجل عجوز يرفي

 تظاهر بعدم رؤيته، وحافظ على ما(محه الجامدة، سمعته يغمغم:
ــ أيّ طلب يرجوه هذا المجنون، حميد الله، لكي يُبدي كلّ هذا الكرم؟
ومضى الموكب يتقَّم في الشارع الرئيسي المحفوف بمتاجر تزيْنها
 الشرفات، فراحت النساء يلقين على السيارة وابلاً من حبّات الأرزا للر خاء والخصوبة، وهن يهتفن : "اراجا صحاب زيندباد! عاش راجن راجانا!")، ويستبذّ الحماس ببعضهـنّ، فيهتغن : (اراني صححاب زيند



يغضب علينا!
وخرجت السيارة من المدينة متّجهة صوب القصر الواقع على بعد عشرة أميال تقريباً. ذلك أنَ الراجاوات كانوا يستقرّون إلى حدود القـر القـرن

 ـ أتى عليها وعلى الحي العتيق المحيط بها. عندئذ أمر راجا ذلك العها لأسباب أمنية، وطلباً للهبوء، ببناء قصر في الريف قرب بحيرة الزنابق. تحمي القصر عن الأنظار أسوار عالية. وفي وسط الحديقة المغولية تنتصب أقواس بيضاء وشرفات مخرّمه، يعلوها إفريز من الخزف الأخضر

والذهب، يصوّر رماحاً موجّهة إلى السماء، وقرونَ خصبٍ وحشداً من
 وتحيط بأر كان القصر الأربعة شرفات تُطلّ على الحقول والقرى، تظهر

 العجوز لنسائه ونساء ورثته. أمّا اليوم فهي مخصصصة الاستقبال الضيوف. أعجبت سلمى على الفور بإقامتها الجديدة، بهـذا البياض الهـادئ

 النخيل الذي يتعالى في السماء مثّل طيور شعثاء.




 ورؤساء الخخدم. بل حضر أيضاً، ولكن في الـخلف، حتّى الـنى الكنّاسون ونفّاضهو الغبار والمسّاحون. وفي الجانب الآخر من الدرج وقن وقفت نساء
 العشرين بين خادمات ووصيفات وخيّاطات، لكنهنّ مرصودات لنخدمة الراني الجديدة فقط. ـ سعدنا وتشرفّنا بمقدمك يا هوزور!


 يرتدي الشُرواني، ويتحدّث مع أمير. وتساءلت سلمى في في سرّها : الِلمَ لم يحيّيني؟"، شعرت كما لو أنّها غير مرئيّة. فلا يبدو أنّ أحداً من الرجال

الحاضرين، سواء من أكانوا من أصحاب المعامات الرفيعة أم من الخدم،
 تستطع أن تمنع نفسها من الإحساس المزعـي
 وإن كان ارتداؤه في بادالبور ليس بالمفروض مثلما هو الحال في الـي المـلـن
 أحد هنا يمكن أن يتتجرّأ على إساءة الأدب عليهـا أو حتى يـخطر بباله ذلك. فهي هنا ليست امر أة ، بل راني.

وتحتَّها البيغوم نصرت قائلة :
ـ تعالي يا هوزور، فالراني سعيدة تنتظرك ك، وهي متلهِّة للتعرف عليك.

 حماتها، وأعلن عن مجيء زوجها، عليها أن تحتجب وتغادر قبل دخوله. الراني سعيدة هي جذّة أمير التي أدارت شؤون المملكة من من خلف الحجاب لتخمس عشرة سنة بينما قامت الراني عزيزة بتسبير شؤون الـون القصر في لو كنو. وقد بلغ سلمى أنهّا سيّدة مقتدرة، ولنلك هي أيضاً متشوّقة

للتعرّف عليها.

## قالت البيغوم نصرت:

 ـ تعالي من هنا يا هوزور! !



 والمعارك، تـحيط بـه أعمدة صغيرة مـجدولة ترفع ظُلَّة من المـخمل

الأزرق. لاذت سلمى بالصمت: قلَما أتيحت لها فرصة رؤية أشياء بمثل




 سبعة قرون، رسمهـم نفس الفنان، رسّام يدعى عزيز خـر خان. فإمّا أنَّ هذا الرجل عاثى عمرأ مديداً على نحو غير معهود، أو أنّ أب أمير خطر له

 وحاولت سلمى أن تتخخلّص من شعورها بالانزعاج. كلا ، ما من مرّة حـّتت نفسها عن أمير بهذه الألفاظ.

- اقتربي يا بنتيتي.

تعلّقت سلمى بالعجوز من أوّل نظرة. كانت ترتدي ثوباً أبيض يليق

 الكريم الأثير للى الشيعة. ـ تعالي قبّليني!
تلالألأت العينان الزر قاوان في الوجـه الوضّاء الذي تعلوه تـجا تواعيد

 الراجا الأب زوجته من هذا المكان المان البعيد مع أن العرف وتأمين الحدورد كانا يفرضان المصاهرة بين الممالك المتجاورة؟
 الذي تفوح منه رائحة ورد طيبة، فشعرت سلمى كما لو أنّها عادت إلى الى بيت أمّها.

أمسكت الراني بذقنها وراحت تتفرّسها ثّم قالت :
ـ كنت أخششى أن تكوني جميلة وحسب... لكتني ألاحظ أتّك أكثئر من ذلك بكتير . أمير محظوظ، وهو بحاجة إلى امر أة مثلك. ستسانـياعدينه في تحمّل الأعباء، أليس كذلك؟ وستطمئنينه بعد أن أذهب إلى دار البقاء؟


 وتهزأ منه إذا غاب. وقد كان يشعر بذلك ون من دورن أن يفهمهه. كان طفلا





 حيث لا يعرفني أحد، وحيث سأجد من يحبنّي لذاتي".

 يحبّونها لذاتها. واسترسلت الراني تقول :




 حطّم ثقته بنغسه، وأضعف قدرته على على المقاومة وتقبّل الفشل. باختصهار، ، هزّ ثقته برجولته.

لمّا غادَرَنا، كان مراهعاً مرتاباً، ضعيف الشكيمة، لكنّه عاد إلينا



 بأن تكوني له خير عون!
صار الحرّ في نهاية شهر يونيو / حزي والناس يتطلّعون إلى السماء الزرقاء بيأس. وظلّت السماء وطاء على ذلك الحال

 وهذه المتخلوقات المنهكة التي تتجر جر في القيظ الشديد. تغمر سلمى نفسها في الحوض النحاسي الكبير المملوء بالماء البارد عدّة مرّات في اليوم، وهي لحظات استراحة ممتعة تشعر فيها بالحـا باستعادة
 من على بشرتها، فتلفي نفسها ثانية وسط هذا الجوّ الحارق.









 الخيل في الصباح الباكر، لمّا يكون الجوّ ما زال بارداً، ويخر جانِان للنزهـة

في الحتول والغـابات. وفي بعض الأحـيان ترافقـهـمـا زهرة، فتشح ضحكاتها البريئة نوراً. وهكذا تستهويهم الحرية ، فيركضون الحون بأحصنتهمّ،




 يقيمون في منتجعاتهم الصيفيّة.

 في مطالبهم، علماً بأنّ فلاحي بادالبور أحسن حالاً من غيرهـمّم فالراجا أعدل وأكرم من معظم ملوك الو لايات المـجاورة. لـم يطـالبهـهم بأداء الـواء





 كلامهم، ولم يجرؤ أحد على إخبار السيد بذلك، لكن هِّ هذا الكلام يبعث على القلق مع ذلك.




 مشاكلهم، والحصول على مساعدة أو تحكيم لتسوية نزاع من النزاعاتات.

وكانت سلمى تحبّ أن تنظر إلى أمير وهو يستقبل رعاياه. تتسلّل إلى الشرفة وتجلس بصمت تراقبه وهو جالس في الأسفل وقد ارتدى قميصاً


 انتظار الشعب، مهما يكن، فهـم آتون لزيارة ملكهم! وقد استغربت سلمى هذا الصباح وجود امر أة بين المتظلّمين. ماذا تفعل هناك يا ترى؟ فالأمور تسوّى دائماً بين الرجال. تـخفي أسفل وجهها بقطعة قماش سوداء، تتدلّى مستقيمة على نحو غريب. والأغرب من ذلك أنّ نساء الفلاحين لا يرتدون الخممار في العادة، لأنهنّ يشتغلن إلى جانـ جانب الر جان
 وضع المر أة الاجتماعي، أيّ أنّها ليست مضطرّة للعمل.




 تتععهم المرأة مهرولة صامتة.
ولما صعد أمير أخيرأ إلى الغرفة، سألته سلمى بحيرة:
ـ ماذا جرى؟

ـ لا شيء ذا بال. الرجل يتّهم زوجته بـخيانته، ولكي يعاقبها، جلع أنفها بضربة من سيفه. وهي تقسم بأغلظ الأيمان بأنّها بريئة، وقد جاءت عائلتها تشكوه.

حذّقت سلمى في أمير بامتعاض. - وكيف حكمـت عليه بثلاث روبيات فقط مع أنه جدع أنف المرأه؟

ــ لقد خرجت بأقلّ الأضرار. فلو صحٌ أنهـا مذنبة، كان بوسعه أن

- يقتلها من دون أن أستطيع إدانته. هذا هو العرف هنا.
 تصرفاتها، وأساءت لشرف زوجها.
راحت سلمى تنظر إلى أمير مصعوقة: مستحيل! هو من يحمل فكراً أر عـصريّاً متطوراً، مـن درس في أرقى جـامعـات إنجـلـترا يـبارك هـذه السلوكات القرسطوية الموروئة؟
... ولاحظ اضطرابها.
ـ لا أستطيع أن أنطق بحكم آخر . لو تعاملت مع الزوج بصر امة أكبر، ما من أحد كان سيفهم تصرَفي، حتى الزو جة نفسها وعائلتها أنفسهم. ــ لكن كان عليك أن تشرح لهم وتُفهمهم. فأنت الوحيد المؤهّل لهذا

الأمر !
 حتّى أحكم على قيمهم وعلى قانون الشُرف لديهـم، وأسعى إلى تغييره؟ كلّ ما بوسعي أن أفعله هو أن أحملهم على احترامه على الأقلَ. فرذّت سلمى بصوت متهّذ - ولكن من غير المعقول أن تباركهم فيما يفعلون؟ فقال الراجا وهو يتطلّع إليها بطرف عينه:
 الأنف. فهؤلاء الناس ليس لديهم أيت إحساس بالجمال! ثتّ أضاف وهو مستغرق يداعب حبّات سبتحته :
ـ ... ولكتني لست متأكّدأ من أنّهم مخطئون في أمور أخرى كثيرة.... لا تكاد تبعد قرية أوجبال بميل واحد عن القصر، إذ تستطيع سلمى

أن ترى من الشُرفات منازل الطوب المسقوفة بالقش، وأفنيتها الداخلية حيث تجلس النساء مقرفصات أمام النار لتحضير فطائر القمح التي تشكل مع البصل أساس الغذاء هناك.
لـم تتخطّ أسوار القصر منذ أن حلّت في بادالبور قبل أسبوع، باستشنـاء
 الحياة الحقيقية، الحـياة التي تجري هنالكالك، في تلك القرية حيث الكيث تكدِ
 يتجاذبون أطراف أحاديث لا تنتهي، بينما تذهب بنات ونات رشيقات، وقا وقد حملن جراراً من النحاس على رؤوسهـن بتوازن، لـجلب الـون الماء من البئر، تتبعهنّ جماعات من الشبان متظاهرين بعدم الاكتراث بور بوجود بوهنّ.


 لها الزمن ثقيلا"، لا سيما بعد سفر زهرة إلى لوكنو للدراسة. وتفكّر في أن تفعل شيئاً، ولكن كيف؟ لهِ
كانت الراني سعيدة تستقبل النساء في فترة بعد الظّ الظهر، لأنّهن يكنّ منشغلات بأعباء البيت أو بالعمل في الحقول صباحاحاً. ولمّا أطلعتها سلمى على شعورها، قالت لها :

ثّم ضحكت قبل أن تسترسل :
ـ أعلمك سلفاً بأنّ بيتك سيحتشد بالنساء. ستستبدّ بك الحيرة ولا
 فعلت هذا في الماضي، لكنّ سنّي المتقدّم لم يعد يسمح لي بذلك... وكذّر الحزن زرقة عينيها لحظة.
ـ إنّهن بمثابة بناتنا، وتنتظرن منّا كلّ شيءـ وددت لو أنني استطعت أن

أفعل أكتُر ممّا فعلت، لكن في حياة الراجا زوجي، لم يكن ذلك ممكناً،
 ثمّة تستطيعين تغيير أشياء كثيرة هنا. عندئذ أستطيع أن أموت مر تاحت أنـة البال، ، متيقنة من أنَ نساء بادالبور وأطفالهن لن يطاولهم الإهمال.

 برفقة أسراب من الأطفال. يجلسن عند قدم الراني الـئي، ويشرعن يسردن لها فـا






 تحمّلن عبء المجيء للقائهِا، وهو شاي بالغ الحالاوة، مطبوخ مـع كميات كبيرة من الحليب والسكر، يرتشفنه بمتعة كبيرة.
بعض هؤلاء النساء يأتين من قرى بعيدة. وقد فُرشت أرضية غرفة




 ويطردهـنّ. فـمـا العـمـل إذن؟ فاتحـت الراني سـعـيـدة في الـمـوضـوع، فانفجرت ضاحكة.

ـ ولكنهنّ لن يرحلن يا بنيتي ما لم تقدّمي لهنّ هديّة صـيّ ويرة! اؤمري بتحضير علب فيها شيء من الكباب روبيات، واحرصي على إخبارهنْ بأنّها هديّة الوداع.

ـ يسوؤهنّ؟ يا لها من فكرة! بالعكس، سيشرفهنَ. أنا واثقة من أنهنّ سيحتفظن بالعلبة لكي يرينها لـجاراتهنّ. احرصي على تلى تزينـها بشريط أحمر، فهذا هو لون السعادة...

السعادة... فهل لهؤلاء النساء اللواتي يتردَدن طيلة اليوم على القصر فكرة عن السعادة؟ يقصصن، الواحدة تلو الأخرى، مآسيهن الناجمة عن

 طبيبات، ولكن أين هو المال؟ وثالثة تقول إنَ زوجها عاطل ، والأطفال ولال

 طيبّة، وستساعدهن بكل تأكيد.

في بادئ الأمر، استجابت سلمى للمطالب، فنكانت تقدّم عشرين






 مساعدتها. سيحدّقن فيها بنظراتهنَ الحزينة المذعنة.... نظرة الفقراء الذين اعتادوا على الخيبة.

ولمّا أسرّت سلمىى لأمير ذات مساء بما تشعر به من ضيق، أجابها بحزن قائلاً:

ــ أفهم شعورك... ولكنّك ستتعوّدين على هذا مشّما تعوّدنا نحن

جميعاً. هذا هو الجانب الأكثر مأساوية في الأمر : حتّى أشدّنا رهافة وحساسية تعسو قلوبهم وتتصلَّب في النهاية. وماذا عسى الإنسا يفعل؟ أن يرحل إلى مكان آخر، ويعيش في المنغى؟ أن ينتحر؟ أن أن يثمل طيلة اليوم لكي لا يرى أوضاعاً قد يصيبه الجنون إن تأتملها؟ ليست ليست لديّ



 أدركت بسرعة بـأنْ لا أحد يرغب في الثورة، لا سيمـا الفـلاحين. فقـد
 ـ أتُراهم مخطئين لأنّهم يتّبعون المهـاتما - هم مخخطئون بالطبع. فغاندي بفلسفته القائمة على اللاعنف هو هو

 طرد الإنجليز الذين يتحخكمون في اقتصاد البلد ويحولون ون وني دون أن يملأ
 خرج الإنجليز ، سيجد الشُعب نفسه في نفس البؤس الذي كن كان فئن فيه، مع فارق وحيد هو أنّ من يستغلونه سيكونون أناساً من نفس لونه.

والأمر اء...

فأجاب أمير وقد قطّب جبينه وهو يحدجها بنظرة قاسية:

القصر وتلبسي سارياً من قماش وضيع، وتنزلي إلى الفلاحين لتحرضيهـم

 بالمتعة، لكنها لن تفيد في شيء.

وارتسمت معالم الريبة على سحنة سلمى. فأضاف أمير وهو يهزّ

ـ ألا تصدقيني؟ حسناً! جرّبي بنغسك وسترين !
 بانتظام. كبر اهما قد تكون في السادسة عشرة من عمرها ، تلمع على عـلى جبينها



 بالها، وانتهى بها أن سألتهما إن كانتا ترغبان في شيء. ـ كالا يا هوزور، كلّ ما نريد هو أن ننظر إليك. هـذا مصدر بهجـة بالنسبة إلينا. فأنت بالغة الجمال.





 يا لها من مسكينة! وتتطلّع إليها سلمى بإشفاق. لم يمض على على إقامتها في
 الهندوسيات. إن حالفهن الحظ وأفلتن من (السوتي"، الذي يقضي بأن
 ما زالت تمارس بعد قرن من ذلك ـ سيعشن بقيّة حياتهنّ منبوذات. إذ
(1) علامة تضعها النساء الهندوسيات على جباههن، وهي خاصة بالمتزوجات وتعني السعادة وعين الحكمة.

يُعتقد أنهنَّ مسؤولات عن موت الأزواج بسبب خطايا ارتكبنها في
 الأكل مع الآخرين - إذ يكتفين ببقايا الطعام ـ بل لا تحقّ لهنّ حتّى العناية بأطفالهنز.

## قالت سيتا وهي تبتسم:

- من حسن حظّي أنني لم أنجب، وحماتي ليست سيئّة بحيث إنّها لم تسجنّي ولم تحلق رأسي جرياً على ما يُفعل بالأرامل. لكن مان ما ينقيصني
 من حضور الحفلات، يقولون إنّني نذير شؤم.

فقالت سلمى مستنكرة: - يا له من غباء! تعالي اجلسي بقربي بـي

تردّدت سيتا، وألقت نظرة خائفة على النساء الأخريات، وودّت لو
 الراني...؟ واقتربت منها وهي ترتعشُ
قالت امرأة تلبس الغرارا بصوت عال :
 فنحن نقّدرهن بل نسمح لهزّ بالزواج من جديد. وقد أعطانا نبينا المثال لمّا تزوج خديجة، أولى نسائه، وهي أرملة ألـة
وضجّ الجمع، ولم يجرؤ أحد على التعليق : أليست الراني مسلمة؟
وتقدمت خلف سيتا رفيقتها بارفاتي.

 المنبوذات اللواتي منعهنَ شَيخ القرية من إزعاجك بمجيئهنَّ. ـ المنبوذات؟

ـ نعم، أولئك اللواتي لا يقترب منهن أحد لقذارتهن، بل حتّى ظلهن
 ستسمـحين لهنّ برؤيتك من بعيد على الأقلَ، وهو أمر سيدخل الفر حـي على قلوبهنّ !

كيف السبيل لإفهام هذه الطفلةَ أنّ الراني لا يحقّ لها تجاوز أسوار
 اختلطت بهم؟؟ بالعكس، ستصدمينهم، هذا كل ما في الأمر. - سأذهب.

استشاط أمير غضباً، لكنَّ سلمى قرَرت ألا تتنازل هذه المرّة. هناك
 يعتقدن أنتّا لا تبالي بهنّ؟
ـ نيلوفر ودوروشُهفار لا تقيّدهما هذه القيود، يزرن المشافي وملاجئ
الأيتام...
ــ هـنّ لا يزرن القرى.
ـ بلى، وقد رأيت صورهنّ !
كذبتْ، ولكن لا بأس، فقد كسبتْ نقطة: كلّ الهند معجبة بزوجتي ابني النظام، وما تفعلاه لا يستهجنه أحد.

وتملكت أمير الحيرة.
ـ حسناً، فلنطلب من الراني سعيدة رأيها في الموضوع.
 عشّرة سنة؟ هي تعرف، أكثر من أيّ كان ردود أفعال الفلاحين الذين

يشگّلون بالنسبة لأمير، الموزّع بين حساسيته الهندية وثقافته الإنجليزية، ألغاز آ مبهمة. أجابت الراني :
 ممّا كان يُحكى لي لما كنت ارتكبت كثير آ من الأخطاء.
 من القصر طيلة حياتها. لكنّه وعد بالعمل بنصيحتها. وقال لسلمى بنبرة جافّة :
ـ حسسنا، ستذهبين، لكن سيرافقك حارسان مسلَحان.

## V


 خاصة. لكنك ما إن تقتربين منها حتى تحبس أنفاسك رائن ائحة لاذعة، رائحة البراز البشُري الذي يمكن أن تعلق فيه قدمك إن لم ألم تسيري بحـنر


 طول الطريق، تشي ملامحهم باستغراقهم في التأمّل. على أنتني لـم أر نساء في هذا الوضع.
وليست للمنازل نوافذ. لها باب صغير يفضي إلى فناء داخلي يعيش


 والأطفال عند حلول البرد. لكنها واسعة بما فيه الكفاية بما أنّها خالية من
 الاحتفالات والأعياد.

تملَكتني الحيرة وأنا أرى من بعيد النساء يقضين سـاعات مقرفصات
 جدران بيوتهنّ. فإذا ما جفّت في الشمس، رتّبنها في الفناء على شكل

أهرام ذات نظام بديع. أتعرفين ماذا تعجن أيديهنّ الــارية بكلّ هـه
 الطعام. أتضحكين؟ لعلّنا نحن من نثير الضحكك بأشمئزازنا من كلّ ما يخرج من الجسد.
لعلك اطّلعت على ما تحكيه الجرائد من اضطرابات بين الهندوس

 يعيشون في وئام وتفاهم. مساكنهم وآبارهم منفصلة. مساكن المسلمين تحيط بالمسسجد بينما تحيط مساكن الهندوس بمعبـدهـمم. لكنّ هذا لا لا لا
 بعضاً. إذ يعتبر الهندوس المسلمين - بمن فيهم أنا أميرتهم ـ أنجاساساً. بل بل إنهـم هم أنفسهم مقسمون إلى طبقات، ويعتبرون بعضهـهم بعضاً أنجاساً، باستشناء البراهمة الذين يشكلون الطبقة العليا التي تشارك الألوا الآلهة قدسيتها، ويلقب أفرادها بالعلماء ذوي الاطلاع الواسع حتى ولو كانوا أميين. وفي أدنى السلم توجد مخلوقات تعيسة ينبذها الجميع، ولا ولا تكاد






 وهو ما حدث مؤخراً، تعيّن على نسائهم أن يمشين أميالاً وأميالاً للعثور
على بئر أخرى.

لمّا زرت القرية لأوّل مرّة، أثرتُ ثورئ ثورة حقيقية بإلحاحي على الذها باب إليهنَ ولقائهنَ. كنت أعتقد بأنّهن سيسعدن بذلك، على أنَهنَ شعرن أكثر

بالخوف، ليس منّي بل من الآخرين الذين سينتقمون منهنَ لـخروجهنّ


 وحتّى لا ألوّث مساكن الآخرين، أحرص على تأجيل زيارتهنّ إلى

 ومحبوبة|.
صارت سلمى تتردد على القرية عدّة مرّات في الأسبوع. تحمل معلـوه معها أدوية وملابس، وكذلك دفاتر وأقلاماً للأطفال. وقد تدبّرت أمرها بـحيث صارت تتخآلص من الحارسين بمجرّد الوصول إلى مدخل القرية. تتر كهما يذهبان لشرب الشاي مع كبار السنّ من الرجاله. فإذا تحرّرت، مع النساء لساعات. تتنازع العائلات شرف استعبَبالها، فيتعيّن عليها أن تحاذر من إثارة الحسـاسيات بينها. على أنْ لديها من تؤثر زيارتهنّن :
 سيتا، تلك الأرملة الصغيرة التي منحتها حمايتها، وكنيز فاطمة، تلك

 أنجبت أحد عشر طفلا"، وبنتها البكر، ذات الأربعة عشر ربيعأ، رزقت


أجابت :
 الإنجليزي في بداية الحرب الكبرى. كنت على الأرجـح في الثالثة من

عمري.
نظرت إليها سلمى مذهولة وقالت في نفسـها: كان عمرهـا ثلاث سنوات في ع ! 1 ! 1 فهي في مُّل سنّها...

جاءت كنيز فاطمة ذات يوم بصحبة عشر نساء أخريات، وانتحين
بسلمى وقلن لها :
ـ أنت تعرفين أشياء كثيرة يا راني صحيبة ونـحن فلاحات بئيسات
جاهلات...
وضحكت سلمى من هذه المقدمة. لقد تنبّهت منذ زمن طويل إلى أنَ هؤلاء النسوة يتفوّقن على كثير من المثثقفات فطنةّ وحكمةّ. لكنتها إن قالت لهن ذلك، سيعتقدن بأنهّا تسخر منهنّ. فهـزَ يحملن إعـجاباً لا حدود له لكلّ من يعرف القراءة والكتابة.

ثتمّ استرسلن قائلات :
ـ نودّ أن تكون حياة بناتنا أفضل من حياتنا. و كيف لهـنَ ذلك إن كنَ لا يعرفن غير فلاحة الأرض وتحضير الطعام؟ فتح الراجا الرا الراحل مدر مدرسة للأو لاد. والنتيجة هي أنّ رجالنا يحتقر وننا الآن رغم أنهم لا لا يعرفون أكتر ألا من كتابة أسمائهم. نريد يا راني صححيبة مدرسة لبناتنا.
 إليهنَ هي دواء كل الأدواء، هي المدخل إلى الجنة. ـ وما رأي أزواجكنّ؟
 بأنّنا فاتحناك في هذا الموضوع. - وبقية النساء، موافقات؟
 اللهم إلا إذا قَرّر الراجا ذلك؛ حينئذ ماذا بوسعهم أن يفعلوا؟
 على يديها يقبّلنهجما، وهن واثقات من كسب المعركة. وشرعن يتناقشن
 ستستقبل؟ وأين ستعثرن على المعلمين؟ وسايرتهنّ سلمى في حماسهنّ :

كلّما أمعنت في التفكير في الأمر، زاد اقتناعها بأنْ المدرسة هي أفضل وسيلة لمساعدتهنّ.
كان شغف سلمى بأنشطتها الجديدة من الشدّة بحيث صارت تجد صعوبة كبيرة في الاهتمام بما يحدثئها عنه أمير حين يلتقيان في المساء، ويشرع في إخبارها بالأحداث التي تهزّ العالم. فنجاحاحات هتلر وتها وتهديده لأوروبا، والحرب الأهلية الإسبانية والمشُروع الإنجليزي العيار القاضي بتقسيم

 كيف يقلق الإنسان على أمور لا سلطان له عليها. فتنظر إلى أمير بشّيء
 تفَكر إلا أوكارها.
 ما تخلّت عن لامبالاتها حين أخبر ها أمير بهواجسه اتّجاه ما اتّخذه حزبا المؤتمر من مو|قف.
ـ أعضاء الرابطة الإسلامية غاضبـون هـون من المؤتمر الذي قرّر مؤخّراً
 كان فيه الحزبان قد اتفقا في هذا الشتاء على توحيد قو قواهما
 الرابطة سيشاركون في الحكومة. ففي ما يخص حني حكومة لو كنو مئلا"، كان





 الأمر يشكّل مصدر قلق للأقلَّيّة المسلمة.

ما مصير هذه الأقلية في هند يقودها الهندوس؟ يطالب جناح أن يحذّد هذا الوضع مسبقًا، فيردّ عليه نهرو باستخفاف بأنّ الطائفتين لا لا
 القرون الوسطى، ولا مبرّر لوجودها. - وما رأي غاندي؟

ـ غاندي لا يهتمّ بهذه التفاصيل، هو يبحث عن الحقيقة. يقرأ كلَ

 النعاء الأخلاقي.
لكنّ جناح وعدداً متزايداً من المسلمين يزعمون أنَ المـهاتما دجّال
 رجل مجنون، يجري وراء يوطوبيا لا أساس لها من الواقي الا اليوطوبيا تملك جاذبية شديدة، وتأثير ها على الحشود كبير. إنّ غان غاندي
 يتعيّن على هذه النار أن تتّبهاه وأنا أعتقد أنَّ غاندي غير واع بالكيفية

التي يستغلّونه بها.
استدعى كبار القـرية هذا الـمـسـاء أرباب الأسر كلهّهم، مسـلـمين وهندوساً، باستشناء المنبوذين طبعاً، وهو ما استنتجت منه النساء النساء أنَ شيئاً خطيرآ وقع، لكنّهنّ لم ينجحن في معرفته رغم ما بذلنه من مساعي.

 على مستقبل الجماعة، لذلك لا ينبغي إطلاق الكلام على عواهنه.

تعني حرفياً بالسنسكريتية النشيد الرب"، وهي عنوان الجزء الأوسط من Gitâ- Bhagavad (\%) ملحمة المهابراتا. كما أنها تعد من النصوص المؤسسة للعقيدة الهندوسية. (المترجم)

قال أحد الشُيوخ متنهداً:
 ـ ماذا ترى يا عمّ؟ لم يتقرّر شيء بعد!

وقال آخر :
ـ منذ البداية كنت أعرف أنّ الأمور ستنتهي نهاية سيئة. هذه الطريقة

 العار حتى صرنا أضحوكة بين القرى.
وأمن الرجال على كلامه وقد علا الوجوم وجوهـهم . ثمّ أضاف أحدهم:

- مع أنها ليست سيّئة... لم تعتن أميرة قطّ بنسائنا وأطفانلا مثلها.

 ـ ليست إنجليزيّة. هي مسلمة. ـ ر ربما، لكنها في العمق إنجليزيزة! وقف شيخ القرية وقال:
ـ أقترح أن تنتدبوا بعض الحكماء لير افقوني فنفاتح الرابـا
 يكون أمامنا سوى الإذعان للأمر الواقع.


 وانفضّ الجمع، وراح كلّ إلى سبيله مرتاح البال البال : لن يكون الر الراجا إلا من رأيهم. رغم ثقافته الإنجليزية، فهو واحد منهم على كلّ حال!

ـ كان عليك أن تخبريني بالأمر! يأتون لمفاتحتي في (مشُروع") لا أعلم عنه شيئاً!
استشاط أمير غضباً. شعر كما لو أن سلطته مُرُغت في التراب أمام هؤلاء الفلاحين، والأدهى هو أنّ ذلك بسبب امرأة!

ـ لقد تححثثت مع الراني سعيدة في الموضوع، وكنت أنوي مفاتحتك

لم يكلْف الراجا نفسه السؤال عن رأي جدته، فهو يعلم أنْ العجوز مفتتنة بسلمى.

ـ بطبيعة الحال أخبرتُ أولئك الفلاحين بأنهَا لا تعدو أن تكون فكرة عابرة، وأنها لن تعرف طريقها إلى التنفيذ.

فانتصبت سلمى وقد امتقعت، وقالت:
_ ولماذا؟
ـ لأنّ مـجتمعنا غير المـجتمـع الغربي. البنات هنا لا يذهبن إلى المدرسة.

ـ ولكنتي لست أنا من اقترحتُ ذلك. إنه طلب نساء القرية. قطّب الراجا حاجبيه مندهشاً، وقال:
 خطابات رجال السياسة... تمّ أضاف متنهَداً:

- بوذّي لو أستطيع السماح بإقامة هذه المـدرسة، لكنتني لا أملك لذلك سبيلا رغم أنتي الراجا. فخلف خطاب الو الوفد المفعم بالاحترام، لـــــت الرفض القاطع. هـم يعتقـدون أنّ تعـلـيم الفـتـيات سـيؤدّي إلى


واندثار التقاليد. باختصار إلى خراب المـجتمع. وأنا لن أنجح أبداً في إقناعهم بالعكس!

 أواجه مشاكل كثيرة هذه الأيام، فلا داعي لأن تخلقي لي الني المزيد...
 يمنع الأمراء وكبار المُلاك من طرد الفلاحين اللذين لا يؤذّون الإيججار. ـ معنى هذا أنّنا لـم نعد نملك أيّ وسيلة للضغنط عليهـمّ، وأنّهم إن قرّروا عدم الدفع، فستفرغ صنـاديق الـدولة بـين عشية وضـحـاهـا. أنت تعلمين أنتي أرفض استعمال العنف.

ثمّ مسح على شنبه واسترسل :
 وتوزيع مناسب للثروات، لكنتني لا أطيق أن أُجبَر على ذلك، لا لا سيما حين يكون من يُجبرني هـم كبار رجال المؤتمر، من صناعينين ورانين ورجال
 الصغيرة. وبطبيعة الحال نحن من نُتهم بأننا المستغلون الأنذال... بدأت قرى بادالبور تستقبل في الأسابيع الموالية زيارات غريبة. تفد




 الشعب. ويطلبون استدعاء كلّ رجال القرية، فيشر حون لـهـم بأنّ ساعة



القَانون الذي يمنع الطرد أو الملاحقة. فإذا مـا حاول الراجا إرهابهـم، سيهب حزب المؤتمر القوي إلى نجدتهم.
ويروح الفلاحون ينصتون بين متحتّس ومتحفظ. كيف لهـم أن يثقوا

 فالراجا أقوى من حزب المؤتمر. هذا علاورة على أنّهم ليست لهـم مآخذ


 ويساند الإنجليز : هو لا يرغب في استقالال الهند لأنه واثق من أنّه سيفقد
 نفوسكم !إلى السكن في قصره؟
فينفجر الفلاحون ضاحكين أمامن أمام هذه الفرضية المغالية في الخخيال، لكن الحجج تبدأ في التأثير في العقول.
 إنجليزية! كيف تريدونه أن يسعى إلى طرد الإنجليز من الهند إذن؟ فتتعالى الغمغمات، ويُؤمّن بعضهم على هذا القول بصوت عال.

تّمّ يسترسل الغرباء قائلين :





فيردّ أحد السامعين :

- بعد مصالحه بالطبع!

وبدت هذه الجملة مشبعة بالسخريّة. رغم أنهّا لا تتألف إلا من ثلاث

كلمات، كانت كافية لكي تبذد السحر، وتفتح العيون. وبدا الارتباك على الغريب الذي كان يتكلْم، وشعر بأنّ الفلاحين عادوا إلى الشكّ في فـي ما يقول، فخفض صوته وأضاف:

ـ حسناً، أنتم أحرار! فكّروا في الأمر، وسنعود إليكم.
واستمر" الأمر على هذه الحال لأسابيع، ينصت الفلاحون بعضهـم

 إلى قرار. بل كادوا يلجؤون للر اجا طالبين مشورته. فقد كان لهـم دوماً

خير ناصح.
ولم يكن أمير غافلا عمّا يقع، إذ كانت له عيون مبشوثة في كلّ قرية،

 لديه؟ وقد دأب على استشارة سلمى التي تتوفر بلا شكّ على معلومات ونـ


 وسلطتهم بالنسبة إليهن شيء بالغ التجريد. في المقابل، ما هو واقع عيان ويؤثّر في حياتهنَ بشكل يومي، هي سلطة الراجا الـا وطيبة الراني. وهنَّ
 عمومآ على مرَ الأجيال. فكيف نسي أزواجههنّ الأغبياء كلّ هذا، وتر وتركوا
 سيُعِدنهم إلى رشُدهم!

وجاءت الأمطار الموسمية، فخلّصت السماء من ذلك الـرّ الشـديد
 المطر ثقب سقوف القشْ، وأغرق البيوت. وفي غمرة ذلك تقيم النساء

رفوفآ مرتجلة من العيدان يضعن عليها الصناديق وأكياس الحبوب، لكن الماء بلل مع ذلك الملابس وأفسد المؤن.
يبدو الريف كئيباً ومكفهرّاً. لكنّ السماء تستنير أحياناً بين وابلين،


 الغبار، وتستعيد الطبيعة ألوانها، فيخرج الرجا الرجال لاستنشاق الهار الهواء النقيي ورائحة الأرض المبلّلة الطيبة. ويبدو العالم وكأنه خلق جديلـ

 وقت آخر. ولا مجال لاستعمال العربة بعد أن تكون الطرق قد قد تحوّلت
 يحمله أربعة رجال تغوص أرجلهم أحياناً في الوحل حتّى الرُكّب. منذ ألن

 كسائر الأعمال. وكان أمير قد شرح لها بأنّ الإفراط في الهواجس لن لن يفيد

 إخفاء شعور ها بالذنب خلف ابتسامات مغتصبة وزادت من إغداقها على هؤ لاء المساكين.
وبمجيء الأمطار الموسمية، ظهرت في القرى الزواحف والـور الجرذان السوداء. ورغم أنّ السكان كانوا يقتلونها رمياً بالحجر ، لا يكاد يمضي
 الحكيم تجدي دائماً.
وبينما كانت سلمى تستريح بعد ظهر ذات يوم، لحقت بها كنيز

ـ ماتت امر أتان في القرية يا راني صحيبة. منذ يومين وهما تتقيآن سائلا أسود، الله يحفظنا. أظنّ أن المرض أصابههما.

ـ أيَ مرض؟
ـ ذلك المرض الذي لا يشُفى منه المصاب به.
فكّرت سلمى : ينبغي أن إخبار أمير حالاً. ولم تكد تمرّ تمرّ لحظات حتّى وصل، واستوضح المزارعة طالباً منها مزيداً من التفاصيل. وبينما كانت

تجيبه، أَخذ وجهه يتجهّم. وقال :
ـ ينبغي إحضار طبيب من المدينة فوراً. أخشى من أن يكون الطاعون. ـ الطاعون...؟
وتسمّرت سلمى في مكانها. أهو الطاعون حقَّآ؟ كانت تظنّ أنّه مرض يعود إلى الأزمنة الغابرة! وتعود بها الذاكرة إلى حكا الطايات الـوات الأوبئة والمدن المنكوبة، ومنظر آلاف الـجثث المتناثرة في الشنوارع، فتنظر إلى كنيز فاطمة مرعوبة : ينبغي الهرب في أسرع وقت! ولقّا رأى أمير اضطرابها، حاول طمأنتها قائلا": ـ الأمر خطير، لكنّنا لم نعد في القرون الوسطى. صحيح أنّ الطاعون
 قواعد النظافة وحفظ الصحة احتراماً صارماً. هل ترغبين في العوار العودة إلى لو كنو؟
ـ وأنت؟

- ينبغي أن أسهر أوَلاً على توفير شروط مقاومة الوباء. لا يمكن أن أتر ك الفلاحين الذين يعيشون في القرى التابعة لي من دون إغاثة، وإلا هلكوا جميعاً.
وتغلق سلمى عينيها. تهرب! تشعر بالخزي، لكن الخوف أكبر. ـ أظنّ أنني سـ...أبقى.

ما الذي دفعها لتنطق هذه الكلمات؟ كانت توذّ أن تقول العكس. إنّها نزوة أخرى من نزوات كبريائها! أهي لهجة أمير أم نظرة كنيز فاطمة؟





 الراجا، فالتمس منه المجيء.
وبعد أن حقن سلمى بمصل (اموثوق بنسبة 90٪")، طلب منها، كما لو أنّ الأمر عاديّ تماماً، أن تساعده.
 معظمهنّ يفضّلن الموت على أن يفحصهنَّ رجل. وقد حاولت أن أعثر على زميلة ترافقني، فلم أعثر عليها...
لا بدّ أن سلمى أصيبت بالذهول، فابِّ فابتسم وقال بصوت هادئ:
ـ على كلّ حال فأنت رانيهنَ، وكما يعول النصارى لمّا يتزو جون:
("في السراء والضراء...".

ورغم أنّ سلمى شعرت باضطراب كل جسدها، أجابت بالموافقة.





 برباطة جأش، ويفحص حناجرهم وآباطهم وثنايا أفخاذهم، ويشقّ الغدد

التـي تَتفجْر بـالقيح. ينظّف الـجروح ويـمسـح الـعرق، ـُـمَ يشـجْعهـم ويطمئنهم. وقد تطوّعت كنيز فاطمة وامر أتان أخريان لمساعدتهـهما. كانت


 الجرحى، كما تتذڭر امتعاضها وخوفها. لكن الدكتور رضا لا يدعها.

- إننا بحاجة لمساعدتك، أعطني الضمادات.

وينتظر، فتقترب من السرير على مضض، وتُنـي الْناوله القطن ولفائف
التضميد.
ـ ابقي بجانبي من فضلك، وناوليني الأدوية.
فتنفّذ الطلب بانقياد. وتروح تراقبه لدقائق تبدو لها بلا نهاية ولا وهو
 تبتسم عيناه وهو ينظر لسلمى، ويقول لها:

ـ شُكرأ...
وتهزّ رأسها فجأة وقد أربكتها هذه الطيبة وهذا الذكاء. ـ كالا ، أنا من ينبغي أن أشكرك.



 للعودة إلى لوكنو، طلباً لمزيد من السلامة.

وفي صباح يوم السفر، جاء الطبيب لتوديع سلمى، فقالت له له : ـ هل تصذّق؟ أكاد أشعر بالحزن وأنا أغادر.

ـ وماذا أقول أنا وأفضل ممرضاتي تتركني؟


 ولعلّهما لن يلتقيا أبداً، وهذا أفضل ، إذ ماذا الُنا يمكن أن يجمع بين الراني والطبيب الشّابٌ؟
كان المطر يسقط بغزارة لمّا غادرت السيارة القصر . ومضت سلمى تنظر بقلب منقبض إلى الهيئة الضئيلة الواقفة تحت المطر.
$\wedge$

مضت الراني عزيزة تتفرّس بعين ثاقبة وجه سلمى التي جاءت فور عودتها من بادالبور لتقديم الاحترامات التات
ـ أراك شاحبة يا ابنتي! أتمنّى ألا تكوني أصبت بالما بالمرض
ثمّ أضافت وهي تتفخّص هيئتها الدقيقة: ـ أم تراك في وضعية... تشغل بالك؟
فلما لم تجب سلمى، تنهّدت الراني واسترسلت : - واضح أنَ الأمر ليس كذلك. لعلّه المللـ . لقد مضت ستّة أشهر على زواجك! ولا أخفيك، الناس بدأت تتكلنم...
ما دخلها في هذا؟؟ وعادت سلمى إلى غرفتها غاضبة. فبعد القليل من الحرية الذي نعمت به في بادالبور، لم تعد تطيق جوّ الحـيّ الحصار السائد في في
 والذي لا أبواب له، ولا ولا يفصله عن جناح الراني عزيزة الو سوى الستائر !
 مدخل غرفتها، وقالت له: ـ ائتني بنجّار فورآ!
وما هي إلا دقائق حتى عاد الخصيّ معلنا علنَ عن حضور النجار، وأنّه ينتظر عند باب القصر بما أنّ الدخول إلى الزّزانا محظور إلى أن الغضب أنساها هذا التفصيل. فمن يستطيع مساعدتها يا ترى؟ أمير

منشغل مع مستشاريه ومن ثمّة لم يعد أمامها غير رشيد خان، هذا الرجل
 قبل تثبيته. فخظّت على عجل كلمة لرشّ لرشيد. ـ ا احمل هذه الرسالة إلى رشيد خان.


 القراءة في ذلك العهد حتّى يمنعوا حدوث هذا النوع من التجاوزات. ولمّا عاد أمير مساء قال لها :
 هذا القصر إذ اكتُفي فيه دائماً بالستائر ... هذا فضا فيلذ على أنى أن الستائر تسمح بدخول الهواء. إنّ أختي ساخطة، وهي تجهر أمام الجميع بأنّها لن تترك أحداً يغيّر القصر إلى مسكن إنجليزي.
ـ ولكن، أليس من حقِي أن تكون لجناحي باب؟
 تثيري عليك من أجله عداوة الجميع؟
ـ تفصيل! ألا ترى بأنّ هذا يتّصل بحياتنا الخاصة؟ وبدا التأثر على أمير لكن من دون ألن أل يقتنع.
 عائلة كبيرة. على كلّ حال، سنرى...


 يوم إلى القبول بما هو أخطر.
جلست سلمى في مـخدعها تلتذَ بنعمة الهـدوء الذي استعادته. لكنتها

ستحتاج إلى أسابيع طويلة لكي يتعوّد الخددم على طرق الباب قِبل الدخول.

 وظلّت لفترة طويلة لا تكلّم سلمى، وهو الـو ما استمر أته الأميرة الشابّة.

 كانت تدرس طول النهار، إذ لم يعد يفصلها عن الامتحان النهائي سوى بضعة أسابيع. وإذا كانت زهرة قد تابـع
 على أن ترتدي البرقع وتصحبها مربيتاها. فالراجا ألا حريص على أنى أن تنال
 يعد علامة على الرقي الاجتماعي بخلاف الأوساط التقليدية التي ما زالت

 الجلوى هذه كانت تبدو في منتهى الابتذال!


 الجمعية التشريعية، أن يواجه جملة من المشاكل الطارئلة الطئة. كانت حكومة المؤتمر قد اتّخذت، في غمرة ابتهاجها بالنصر ، عددا من التدابير التي أثارت استياء جزء من الشُعب، إذ فرضت في المدارس
 وطنياً. وهو ما أثار حفيظة المسلمين الذين اعتبروا هـذا النـيا النشيد إهانة

 الزامندارات المسلمين بالاستبداد واستغلال الهندوس. يضاف إلى هنا أنَّ

النشيد في حذ ذاته ابتهال للأرض الهندية، الإلهة الأم، وهو ما يعذ من المنظور الإسلامي ضربآ من الوثنيّة.

 المسلمون قاعة المجلس في مدينة مادراس.

- فهل علينا أن نفعل مثلهم؟

لَمَّ أمير في قصره بعض أصدقائه من النوابه، ودار بينهم نقاش حام ، إذ أخذ بعضهـم على الموقف المتشدّد بأن أعضاء المؤتمر سيبتهـجـون


 الو حيدة التي بيدهـم هي الورقة الأخلاقيّة. فإذا ما رفض نـي نوا

 الحزب باعتباره حزبأ وطنياً يمثل كلَ الطوائف، إلى الـى التراجع.
كانت سلمى تتابع هذه الأحاديث وهي جالسة في قاع قاعة صغيرة،


 تفهم ما قالته لها البيغوم عن مزايا البرقع. ألم يكن هو سرّ قوة زو زو



 بقدرتها على تمثل ردود الأفعال الموروثة.

وتناهت إلى سمعها فجأة أصوات عالية، فجفلت. اندهشت لأنْ حتى أعنف النقاشات السياسية في لوكنو لم تكن تخلو من من مجاملاملة، وهو مار ما كانت تعتبره بور جوازية بومباي ودلهي تهاونا ولامبالاة. وأرهفت سلمى السمع، فالتقطت بعض الجمل المتقطّعة:

 الأولى... إنّ معرفتك بالكـلاب السلوقية يا يا عزيزي لا يعتدّ بها، فالأكثر مقاومة هي السلُقق الأفغانية ذات الـُـعر الطويل، على ألنَّ الأسرع هي السلق الروسية!

ما علاقة السلق الروسية بسياسة المؤتمر؟ واشرأبتت سلمى برأسها فرأت ثلائة وجوه جديدة: راجا جيهانر اباد ونوابين من أصدقائه. وراجا

 بالكلاب التي ستجرى في غضـون بضعة أيّام بلو كنو. وقد كانـت إنا إنارة موضوع الكالاب الأصيلة كافية لنسيان المشاكل السيانية، الـيان والانسياق وراء الشغف بهذا النوع من الكلاب أو ذاك.
وقالت سلمى في سرّها وهي تتكوّم على نفسها فوق المقعد : يا لهـم من

 سيفعلون ذلك؟ فبغضّ النظر عن الخلافات السياسية، هل يفهمون شيئّاً من
 راغبون، في تغيير نمط حياتهم لمواجهة تلك القوى؟
وأوشكت سلمى على البكاء من شـّة الغضب.
ولمّا التقت بأمير في المساء، أجابها:
ـ لا جدوى من الكلام معهم. فهم لا ينصتون.

وقد أبدى أمير، مقابل عبث أصدقائه، واقعية فريدة، لكن تأثيره
عليهم محدود، نظراً لصغر سنَه مقارنة بهم.
وتذكرت سلمى مشاهد التمرّد والثورة، فقالت :
ـ سيفقدون كل شيء مثلما فقدنا نحن...

 الكبار، وتوزيع الأراضي على الفلاحين.
 ثنالثة آلاف مندوب، بين راجوات كبار ونبالاء صعار ، يمثلون أرستقراطية الاطية كبار الملاك في المنطقة بكاملها، إذ لا تو جد قطعة أرض ليست فيار في ملكهـم

 الفلاحين فوراً، وتؤول إليهم ملكية ملايين الفدادين المودين الموجودة بين بين أيدي

 الهندية البريطانية، وهو رجل عظيم الجثة ، ذو بشرة بيضاء وأنف معقوف يكاد يلامس ذقنه. قال :




 الخلافات التي تُضعغنا جانباً. ولكي نستعيد ولاء الفلاحين الِين، وهم العمورد

وقام من بين الحاضرين طيف يرتدي برقعاً أسود. إنّها راني توفي زوجها، فحضرت نيابة عنه لتمثيل إقليمها. وهتفت:

ـ الاشتراكية والشيوعية والثُورة تقف عند بابنا، وتهلّد وجودنا!
والسبيل الوحيد لصيانة هويتنا هو أن نتنظم في طبقة والنـة



 وهتف أحدهم : ما أحو جنا إلى هذا العلم!
ولكن من هو هـنا الأرعن الذي يثير الشـغـب ويذّعي بأنتـا نواجه
 أيَّ منطقَ؟ كيف؟ راجا بادالبور؟ الصغيرة المووجودة في الشممال؟ ماذا يقول؟ حتى لا نفقد كلّ أملاكنا، علينا الشُروع من الآن في توزيع فدادين على فلاحينا؟ هذا الآ جني
 متفشيةّ بين الشباب، لكني هنا لكا لن يشفع لأفكاره الهدامة هذه : فهو راجا، ولا يحقّ له خيانة طبقته.

 المسخرة وهذا الارتباك، لكنه لم يعمل إلا على إثارة انتباه الجميع إليه،



 نقاشـاته مع أصدقائه الأرستقراطيين في إيطون وكمبريدج، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى فصله عن محيطه.
 لأنه هو المحقّ، وقالت له إنْها تسانده، فحدجها بنظرة ساخرة، وقال :

ــ أنا وأنت سنغيّر العالم إذن! هيهات يا عزيزتي! إن كنّا نحن فقط

 مؤسف بالنسبة لي مشلما هو مؤسف بالنسبة لهم. لكن الشئ الشيء الذي ألرجي أن توفّريه عليَ - ونظر إليها على نحو حانق - هي شُفقتك.
وغادر الغرفة، فقالت سلمى في نفسها : (الماذا أعامله على هنى الـى النحو


وفي اليوم الموالي، لحقت الراني شاهينا بسلمى لتأخذها إلى الـى السينما التي تعتبر وسيلة التسليّة الوحيدة في لوكنيو الويا ولم تكن الأفلام الأمريكية والإنجليزية تصل إلى قاعة أكسيون هازرات ات غانج


 على ذلك؟ هي لا تريد أن تطرح على نفسها هذا السؤال.. اقترحت على زهرة مر افقتهما لُترتاح قليلا" من العمل ، فلم تتمالك الفتا


 الأولىى، وهنالك جلسن في مقصورة محاطة بستائر لا تُسحبِ إلا بعد أن يبدأ الفيلم وتغرق الصالة في الظلام؟ ؛ فلا يستطيع أحد بذلك رؤيتهنّ.

كان النفيلم المعروض هو فيلـم الـملكة كريستـين، وهو مـا بـعـث
 وجدتها في جمال سلمى تعريباً.
ولقّا عدن إلى القصر، وجدن الجوّ في غاية التوتر. ذلك أنّ الراني

عزيزة علـمت بمرافقة زهرة لسلمى، فهرعت إلى أمير تشكوه إفساد زوجته لأخلاق الفتاة. انتفضت سلمى قائلة :

ـ لـم يرها أحد من الرجال، فقد جلسنا في مقصورة!
فقالت الراني محتجّة والحقد باد في نبرتها : ـ ولكنها رأت الرجال! وأنا أتساءل كيف كانوا...

ـ أين رأت هؤلاء الر جال؟
فهتفت الراني حانقة :
ـ كيف أين رأتهم؟ على الشاشة طبعاً!

 لسلمى، وأنّ الناس بدأت تسخر منه، وتقول إنّ سلطته على زوجته لا تزيد عن سلطة زوج إنجليزي.



ينبغي أن تتدخَل يا أخي، فهذا أمر يمسَ بشرفنا جميعاً! لكن حين أقدم أمير، وقد كاد يقتنع بكلام أختّه، على تذلى أنكير سلمى بضرورة ارتداء البرقع، جفلـت كما يجفل حِل حصان أصيل يريدون وضع لجام في فمه.

 تطلب منّي زيادة على هذا أن أسجن نفسي في هذا القفص البغيض إلـي وأنبهك إلى أنتني لا أطيقه أبداً!
ضاق أمير ذرعاً بهذه البذاءة، فقصد رشيد خان لاستشارته.

ـ ليس الأمر أننّني مصرّ على أن تلبس البرقع... مهها يكن، فالنساء
 العصرية. لكن الناس في لوكنو مغالون في المحافظة والجهل....

 حيدرأباد، يُجبن كلَ مكان بوجه مكشُوف، ولا أحد يجر يجرؤ على انتقادهما.

وتوقف عن الكالام، فحدجه الراجا بنظرة قاسية. ذلك أنّهما يعرفان ما يمكن توقّعه: إن أبدى أمير جفاء في معاملة الأميرة، قد تتركه، لا لا
 بخزي يشقَ عليه حتّى أن يتختّله. لذلك ما عليه إلا أن يتجاهل انتقاديات الراني عزيزة.

 المتّحدة، حيث يمثل المسلمون ؟ (1٪ من الساكنة ، لكنّهم يعتبرون بمشابة رأس الإسلام الهندي وقلبه.
على أنَ ما أثار حفيظة الناس هو فرض النار الكتابة الهندية في المدارس



 يتلاءم مع نسبة الهنود والمسلمين، من دون إيلاء أهمية للتقاليد والحقوق المكتـبة منذ قرون عديدة.
(1) الأوردية قريبة من الهندية في جانبها الـُفوي، لكنها تكتب بحروف عربية، بينما تكتب الهندية بحروف سنسكريتية، وهي لغة هندية ضاربة في القدم.

إلا أن ما أشعل النار في الفتيل، لا سيما في القرى، هو تـحمّس المنظمات الهندوسية اليمينية المتطرّفة إلى دعوة المسلمين اللمين إلى الرّدَّة عن





قائمة على مؤسسات هندوسيّة").

 إلى تمثّل القيم الهندوسيّة، ويصف بعض القّادة المتعصبين بلإلونيالوطنيين"، ، فإن ذلك يؤجّج محخاوف المسلمين. وقد أظهرت لهـم الأحداث الأخيرة بأنّهم بالغوا في الانتظار ، وأنّ الوقت قد حان لكي ينظّموا صفوفهم.
في يوم الجمعة الثالث عشر من أكتوبر / تشرين الأول من سنـو سنـ

 مندوب قد وصلوا، سيقيم البارزون منهم في قصور الأمراء، بينما سينزل الباقون في خيّام ملوّنة نُصبت في حدائق قيصرباغ.
أمّا من سهر علنى تمويل هذا اللقاء وتنظيمه فهو راجـا مهـدبادا وقا وقد





 منها. والراجا لا يأكل غير خبز الشعير - وكان هو طعام الرسول ـ الذي

تعدّه له زوجته. وعندما يقيم في ولايته، يحدث له أحياناً أن يساعد الفلاحين في حرث الأرض. بل أقام مزرعة لتربية الأغنام وذّ لو يتفرّغ


 الإسلاميّة")، وبذلك صار الشابّ الذي كان يحالم بالطبيعة والفن والفلسفة أحد أساطين الرابطة.
 وجد الحرس الشرفي، وهم متطوّعون يلبسون قمصاناً خضر اءه، أنفسهـم





 معظم سكانهما من المسلمين. وقد جاءا ـ حسبما قيل ـ لتقديم دعمهمها

 بومباي الذي صار في غضون سنتين بطل القضيّة الإسلاميّة.

ومحمد علي جناح رجل يلفت النظر بقامته الفارعة، ونحافته وشعره

 المستمعين. ومن دون أن يضيّع الوقت في المقدَمات الفارغة، دخل توّآ إلى لبّ الموضوع.
 صرف عنه الـجماهير المسلمة. فقد تنكّر لوعوده الانتخابية، ورفض

الاعتراف بوجود طائفتنا والتعاون معنا. وحكّامه لا يوفّرون الحماية
 نفوذ الإمبرياليين. فعلى المسلمين أن يستعيدوا الثقة بأنفســمـ وألا يبحثوا عن الخلاص في التعاون مع الإنجليز أو مع المؤتمر. ومن ينضمّون إلى هذا الحزب خونة.
وهكذا صارت القطيعة التي كانت تتهيأ منذ بضعة أشهر حقينـ حيقة. أمّا في الخارج، فراحت الجماهير المحتشدة تعبّر عن معارضتها بشعارات مناقضة، بحيث يهتف بعضهمم:

ـ تحيا الهند!
فيجيبهم آخرون :
ـ فَلْتُسَسم الهند!

 الفيلسوف محمد إقبال المتمئّلة في إقامة تجمّع هندي مسملم في كي كيان جغرافي مستقلّ قد شقَت طريقها بعد. بل لم يكن جنـ جناح نفسه يقذّر بأنّها فكرة جذّية. على أنها كانت بالمقابل وسيلة مناسبة للضغط على حزب المؤتمر ومقاومة تعنّته.


 عن علم أخضر يتوسّطه هلال أبيض ، بينما يصير النشيد الذير الذي نُظم من أجلِ



 أساس ديمقراطي: فبعدما كان يتألّف من النـخلة القنا القاطنة في المدن على

الخصوص، سيُفتح في كلّ قرية فرع من الرابطة، يستطيع من شاء

 سيتمّ إنشاء فرع نسوي برئاسة راني نامبور العجوز المون




 الرابطة الإسلامية تدافع عن مصنالح رجعيّة، ناعتاً إيّاها بأنتها حركة هستيريّة.
وبعد نوبة الحمى التي أثارها المؤتمر ، عادئ عادت الحياة في لو كنو إلى







 فوري على القرار آذانأ صاغية: :من غير اللائق الاهتما التافهة حين يكون المرء منشُغلا برياضة على قدر كبير من النبل !


 السينمائية الجديدة، شيرلي طومبل، هِي حقّآ فتاة صغيرة أم الخامسة والأربعين من عمرها...

9

- إنَّ الشرف العظيم الذي تغمرنا به سعادتكم، وصاحبة السمو ... كانت كلّ الأنوار متألّقة في قاعة الطعام الكبرى بقصر جيهانيانرباد،
 السُموع المثِّتَة في شمعدانات فضيّة ضخمة، فتتلألأ لنورها قطع الزمرّد

والماس.
كانت صفوة أوده حـاضـرة هـنـاك : راجـوات ونوّاب، مـلـوك أقالـــــم صغيرة وكبيرة، جاءوا جميعاً لتكريم الحاكم الإنجليزي، سير هانير هاري وين ويغ


 وزهو لا حدود له.
ـ ـقد أخلصت أسرتنا دوماً في خدمة العرش...
بعد عبارات المـجاملة وإبداء فروض الولاء، رار راجا جاريها جيهانرباد يستعرض تاريخ أجداده الأمجاد حتّى إنّ السير هاري وجد صـلـد


 للقائه على ظهور الفيلة، وأربع فرق موسيقية، واستعراض الرماحين - فلا

شُك أنن الراجا يهمَ بطلب جليل (آمل أن أستطيع تلبيته، لا سيما أنتني حريص على عدم فقدان أحد حلفائنا الأكثر إخلاصاًا".

وشعرت الليدي فيوليت بأنّ صبر زوجها أخذ ينفد. ايبدو أنّ هاري
 كلّ هؤلاء الرجال، وأشعر تحت نظراتهم المفعمة بالاحترام بمـا بـا يشبه
 كلّ أعضاء جسدي كما كانت تفعل المر حومة الملكة فكتوريا بدعوى أنّ
 يروقني أن يروه!... أشعر بنفسي كغزا الة بين وحوش مفترسة مدجّنةّ...


ـ ـ ... ولهذا نلتمس من سيادتكم الترخيص لنا، ومنحنا التسهـيلات اللازمة لشقّ هذه الطريق، وهي لا تتجاوز عشرة أميال، تربط بير بين الممرّ الخاص المفضي إلى القصر والطريق الكبرى الرابطة بين لوكنو ودلهير وستكون هذه مساعدة لا تقَّر بثمن بالنسبة لفلاحينا.

لم يظهر على مـلامح السير هـاري أيّ رد فعلـ، وقال في نفسهه: "ايقول الفلاحين! يتذزّع بهم! عرباتهم المتهالكة تكفيها الطرق الطينية غير المعبّدة. هيّا اعترف! الطريق المعبّدة تريدها لسيار اتكا
 ذلك، وأنت تعرف أنني أعرف. لكنّ المشكلة ليست هنا : إذا لم أوافق على طلبه، سِخطب هذا الوغد وذَ حزِب المؤتمر ! الـ.

وتتفرّس الليدي فيوليت وجوه (الوحوش)" : (يمملك هذا الشناب،

 ذكر الهمجج، ينبغي أن أذهب بعد العشاء لزيارة تلـي تلك النساء المباء المسكينات. لا بذّ أنَّ الملل يكاد يقتلهن خلف البراقع. ستشعر الراني بالفخر لأنتي

تذكّرتها"ا. والتفتت إلى راجا جينهانراباد متجهّمة، لكنّها أصلحت ذلك بابتسامة عريضة.

ـ كيف؟ تريدين زيارة الراني؟ هذا لطف منك! سأسارع إلى إخبارها. ويقوم السير هـاري ويغ بهيئته الرشيـيقة في لباسه الأسـود، وأناقته

 غطرسة متأصلة في كل" موظف إنجليزي يستقرّ في الهند، تلك الغطرسة
 التمييز على أن المعدن ذهب حقيقي.
 لشرف عظيم لي... صاحبة الجالةّ... مهمّتنا... ولاؤكم....
كانت الليدي فيوليت تستمع إليه شاردة الذهن، وقالت في نفسها:
 هؤلاء الملوّنين أناس بالغو الحساسية... فرغم كون راجا جيهانرباد إنساناً


 ويظهر ذلك أجلى ما يظهر في علاقتهم بنا، خضوع زائد أو زهو زائلد إند! إنّهم لا يستطيعون أبدا أن يتصرفوا على سجيتهم، وهو أمر غريب!"،. همس خصيي بشيء في أذن الراجا الذي أجاب بحركة ساخطة. وما وما كاد الحاكم ينهي خطبته وتضهِ القاعة بالتصفيق حتى قانى قام وأشار إلى أنَّ وجبة العشاء انتهت، وأنْ على الرجال أن ينتقلوا إلى قاعة التدخين بينما تتوجّه النساء إلى...
ـ هل يمكن لسعادكتم أن تنتظروا قليلاُ؟ فالراني من سعادتها بزيارتكم تلتمس بضع دقائق لتستقبلكم على نحو يليق بمقامكمـ....

وفي الجانب الآخر من القصر، في الصالة ذات الأقواس، كانت





 أشبه بنسيج عنكبوت. أمّا كون بعض الأسر أغنى وأثشهر من غيرها، ونها فهذا

 على هذا النحو الأخرق... وكذلك الإنجليز....
ويعلن خصيّ عن مقدم الراجا، فتجفل النساء ويتفر قن على الغرف ون المجاورة مثل عصافير مرعوبة، ولم تبق منهنّ غير الراني وبنتاهان ويدخلى الأمير وهو يتصبّب عرقاً وفي غاية الاضطرابِ

عارض صـحي يمنعك من استقبال الليدي فيوليت؟ ـ أنا بخير يا راجا، لكن رؤية هذه السيّدة...
واسترسلت تتحذّث على نحو متقطع يشي بالاشمئزاز : - ... ستصيبني بوعكة صحية لا محالة.

 لها طلباً. لكنّها تجاوزت الحدود هذا المساء.
 ـ يغفره لنا؟
بدت العبارة كما لو أنّها وخزت الراني في مكان حساس. فقد مضت

شهور وهي تكظم غيظها، وتتمالك نفسها من أن تنفجر. لكن السيل بلغ الزبى هذه المرّة!

ـ وما حاجتنا لمغفرتهـم؟ هؤ لاء اللصوص الذين نزع وعوا منّا السلطة،

 ويأكلون الخنزير ويغوون نساءنا، وهم فضلاَعن كلّ هذا يحتقروننا
 اللذي يحتقرونك، أنت راجا جيهانرباد، تشعر بالسعـاديادة لمـجرّد أنّهم

 تبدو لها تافهة، هذا علاوة على أن الهند نادراً ما تمتعتعت باستقلالهـا لانها،
 يغيّرون زوجها. فأميرها الذي طالما والما كان معتزَّاً بأصوله وأمجاد أسلافهِ، ويحظى باحترام الرعايا والأمراء، تحوّل أمام هؤلاء الاء البيض المتيا إلى طفل صغير طتع وخاضع•
 والهندوس على حذّ سواء، اللواتي يشُاهدن باندهاشاش ومراني يتودّدون للأجنبي. هؤلاء الأزواج الذين تعلّمن كيف كيّ يبّجّلنهم حتّى قبل
 وشُرف عائلاتهنّ. قد تكون لهم مبرراتهم ... هنَّ لا يرغبن في إساءة الظنّ بهمّ، ولا يمكن أن تسمح لهـنَ أنفسنّ بذلك. من المؤكّد أنَّ الخطأَ هو خطأ الإنجليز!
ـ لـ لـ أستقبل الليدي فيوليت!
ـ هيّا يا راني صحيبة، كوني عاقلة! الطريق...
وفهمت في لمح البصر.

ـ لله درّك يـا راجـا صـاحب! لـمـاذا لـم تـــل لـي من قـبل؟ إذا كــتـت سأستقبلها لمجرّد خداعها، فلا بأس. كنت أخشى أن يكون ذلك إرضاء

رغم أنّ الراجا انذهل من أخلاق زوجته، فقد تلافى معاكستها. لو
 المصلحة المتبادلة فحسب، بل بل على صداقة حقيقية أيضاً، وعلى تقدير يحسبه متبادلاً، لتراجعت عن قرارها.

 الاحترام: لا يمكن أن يكون اختيار هؤلاء العجائز لاستقبالها إلا الها احتفاء بها وتكريماً لها من دون شكَّ كيف لها لها أن تتصوَر أنّ الراني إنّ الْما طلبت من الشـابّات الانسحاب حتّى لا يرين هذه المـخلوقة السافلة، نصف العارية، فتجلب لهنّ النحس...

 سلمى كانت قد بدأت تتكلّم الأوردية بصورة صصحيحة، لا يمكن ألن تـد فرصة مواتية كهذه لكي تتسلّى.

## وتهمس الراني قائلة لزوجة الحاكم :

- إنّه للطف عظيم منك أن تتنازلي وتق أر أنبلي زيارة خادمتك في بيتها المتواضع. أرجو أن تعذريني إن لم أقم لاستقبالك. فساقي المكيسورة تمنعني من الوقوف...
وتساءلت الليدي فيوليت في سرّها وهي تلاحظ أنّ كل النساء ظللن جالسات على غرار الراني : "أكسرت سيقانهن جميعاً يا ترى؟؟"، ابتسمت الراني بأسف، فأحنت عليها زوجة الحاكم لتقبيلها، وتنبّهت إلى أنّ مضيفتها تراجعت إلى الخلف حتّى إنّها لم تقبّل غير الوشاح.
"اما أشد خجل هؤلاء النساء! فهنَ غير متعوّدات على أن نُعاملهنّ،


 يربطهنّ بالعالم الخارجي رابط، ومستعبدات في هذا العالم الر جولي! "٪. ودار الحـديث حـول مسُروب الـمانغا وحـالة الـجوّ وجمـال الثـياب وصحّة الأطفال. ولـم تعد تشغل بال الليدي فيوليت غير فكرة واحدة : فيَمَ يمكن الحديث مع هؤلاء النسوة غير المتعلّمات؟

عندئذ قالت الراني : ـ أحبت كثير آ شعراءكم، لا الـيما اللورد بايرون. فهتفت الليدي فيوليت باندهاش : ـ أتتكلّمين الإنجليزية؟
 الفردوس المفقود...
غمغمت الليدي التي ودّت لو يُقطع رأسها ولا تعترف بأنّها لم تَر أ ميلتون :

ـ الجنة المفقودة؟ إنّها نظرية غامضة حول الحياة والموت. وهي عمل متجاوز على كلّ حال! ـ حقَاً!

وحدجتها الراني بنظرة مدهوشـة حسبتها زوجة الحاكم لا تخخلو من سخرية. وقالت في نفسهـا : "أي امرأة متحـذلقة هذه الراني التي الشابّة، ، لا ينغي أن أتوانى عن تأديبها!".
 حتّى إنّ زوجي الذي لا يروقه الأدب يتركنا وينصرف للعب الغولفـ.

ـ أعرف هذا. فالراجا يقضي من الوقت عندكما أكثر مما يقضي معي، وهو أمر يثر غيرتي أحياناً. وهو لا يكف عن الحديث عن الحسناء...

فتردّ الليدي فيوليت محتجّة بتواضع :
ـ كالا، لا تقولي هذا!

- ولكن بلى، الحسناء سارة! هذا هو اسم ابنة أختك، أليس كذلك؟ فتشحب زوجة الحاكمّ، وتعضّ سلمى على شفتيها. وتسترسل الراني

بنبرة عادية جذّاً :
ـ الراجا يفكر في الزواج، ألم يطلعك على ذلك؟
ـ الزواج؟...

بدت الليدي فيوليت كما لو صُعقت، وأجابت متلعثمةة : - وهل وافقتِ على ذلك؟ ـ كما تعرفين، فأنا متفتّحة الفكر ! أظنّها فكرة جيّدة. وبدت الفكرة على قدر من العبث بـحيث انفجرت زوجـة الحـر الحاكم ضاحكة. هل يعتل أن تتزوّج ابنة أختها الشُقراء من أحد الأهالئي! هؤ لاء الهنود واثقون بأنفسهـم حقَّا! ومن حسن حظّها تبادر عذر إلى ذهنها على الى الى نحو عفوي.

تجاوز الثانية والعشرين من عمرها، وفارق السنَّ بينهما كبير جذّاً! ـ كيف؟ ابني أيضاً ما زال في الخامسة والعشرين !

ـ ابنك! ولكن...


 سيكونان! وأيّ تتويج لعلاقة الصداقة التي تجمع بين أسرتينا! وسيكون

ذلك دليلا على أنَّ الناس الراقين يعرفون كيف يتعالون على المسكوكات التافهة التي تتمستك بها العامة...
وتوقِفت ها هنا بعد أن حدجتها سلمى بنظرة نتّهتها إلى أنّها بالغت، وأن الليدي فيوليت ستنتبه إلى أنّها تسخر منها.

لكن الليدي كانت من الاضطراب بحيت لـم تفطن بشيء، ولـم تكن تشغلها غير فكرة واحدة، هي أن تهرب! التقطت حقيبتها وقفازتيها، وبالغت في شكر الراني وضيفاتها واعدة بأن تعود إلى زيارتها قريباً للقاء ولي العهد، ثتمّ قبلتها ثلات قبلاتِ وت ومن شدة ارتباكها قبّلت سلمى أيضاً قبل أن تنصرف.
فما كادت تختفي حتّى ضجّت الصالة بالضحك، فأعلنت الراني : - بهذا النحو نحن متأكدات من أنهّا لن تعود على الأقل !

ثتم أضافت بنبرة دالة على الاشمئزاز : ـ فليأتوني بسرعة بقطعة قماشَ وماء الورد! ما أبغض طريقة هؤلاء الإنجليزيات في التقبيل !

 لتتطهّر من قبلة امرأة (اكافرة"). ولمم تكـن هذه الكافرة غير الإمبر اطورة أوجيني التي كانت في زيارة للأستانة...
 بواسطة انعطافات مفاجئة، قطعان الـجاموس والـجـمـال الـمتهـادية، ، ومسيرات الجنازات والبقر المقَّس وموكب العريس المبتهج الذي يركب حصاناً أبيض إلى بيت حسنائه الموعودة... إنّها لُمُعجِزةٌ أن تتسلّل هذه
 الهادئة التي تجعل من السفر على طرقَ الهند الرئيسية سباق حو حواجز

حقيقيَاً.

علّق أمير ضاحكاً :

- جيهانرباد مضطرة لتنظيم رحلة لصيد النمور على شرف الحاكم.
 نصرع هذه النمور المسكينة! سنطلق ليلة اليوم المعلوم عند نبع تشر تشرب منه النمور جواميس صغيرة مخذلّرة بالأفيون... وإذا بدا هذا غير كاف، سنكلف حارساً بأن يختبئ في دغل ، ويطلق النار في نفس الآن الذي




 في غمرة ذلك الابتهاج، طلب. ـ أتكرهُهم؟ جفل أمير ومضى يحملق في زوجته.
 حيويتهم وقدرتهم على التحمّل، وإخلاصهمم...
- إخلاصهم؟؟





الإنأارة على علاقتنا بهمم...
وتساءلت سلمى في قرارة نفسها : (احين يلعب القط بالفألرأر ، أين هي
 المسجونات خلف الحجاب أكثر حكمة منهم"، ـ راني جيهانرباد تكره هؤلاء الإنجليز الذين يتعلّق بهـم زوجها أِيما

تعلّق. هي وصديقاتها يزعمن أنّ بياض بشرتهم أشدّ من أن يُحسبوا على
 وهم يفقسون من هذا البيض !
ويرفع الراجا عينيه إلى السماء. إنَّ غباء هؤلاء النسوة لا حدود له. ـ كنت أريد أن أخبرك بالمناسبة يا عزيزتي أنتي تلقّيت رسالة من ألحـي
 من فيكونتيسة تدعى ليدي غراس، وقي وقد عزما على إمضاء ونياء سفر عرسهما في الهند. سيصلان إلى لوكنو في غضيون بضيعة أيتام، وسيقيمان في

ثّمَّ أضاف ساخراً :
ـ أتمنّى ألا تمنعك أفكارك الوطنية من أن تُحسني وفادتهما...
("يا لهما من زوجين رائعين! كم يبدوان مغرمين بعضههما بععض !")، راقبتهما سلمى طيلة السهرة بحنين كطفلة تقف أمام متجر مليء بألشياء عجيبة وممنوعة في نفس الآن. ما أجمل هذه الشّ الشقرة اللامبالية وهذه البساطة، وهذه الضحكات التي تُشعرها بالئس !
 وباريس، وعن المسرحيات الجديدة والمطاعم التي صار الناس يقبلون

 رأته سلمى مرتاحاً ورائقاً مثل هذه الليلة، وتعجّبت من أنه يعرف هـنـ هنا العدد الكبير من الناس.
وأسرّ لها لورد ستيلطلطون قائلا":
 من الشباب المرحين. لكنّ أمير كان يمتاز عليهـم بطريقته الـخاصة، الشُعريّة والعفويّة، التي كانت تمكَنه من تحويل سهرة مضـجرة إلى

مغامرة. لذلك كان الجميع يتخاطفونه، هـذا عدا النساء اللواتي كنّ معجبات به إلى حدّ الجنون!

أمير منشَط مجموعة؟ لم تصدّق سلمى أذنيها. وشرد ذهنها : لو أنَّهما التقيا في لندن، فلربّما كانا سيتعلّقان بعضهمها ببعض ! بـا .. فما الشعور

 تجرّأت على أن تسأله عن شعوره نحوهها، أجابها : (أنا معجب بك وأحترمك")، ولم تسأله ثانية منذئذ هذا السؤالـ
قامت وتوجّهت ببطء نحو البيانو، ملاذها الأثير الذي تستطنيع أن تنعزل فيه من دون تظهر بمظهر الهاربة من الآخرين. وقد حصلت علير عليه بتدخّل من رشيد خان رغن رنم اغتياظ الراني عزيزة.

 صديق للورد ستيلطلطون الذي ما كان ليفهم تغيّبه عن هذا العشاء الـياء. وبطبيعة

 داعبت أصابعها أزرار البيانو العاجية، وراحت تعزف النغمات الأولى من إحدى معزوفات شوبان الحالمة. معزوفة تنتقل بالسامع من الحزن إلى
 جديد شهيق يمثّل شكوى مرهفة كخذّ وردة، كقطرة ندى، ثمّ يضمحلّ كانت تشعر بنظرات رشيد الحارة والمفعمة بالحنان تحطّ على يديها


 تتقتّح مثلما يُنتّح شعاع الشُمس زهرةً بريّة ويجعلها تفوح بعطرها وتحا وتحا.

ومع ذلك فهي تعرف أنها لا تحبّه، وأنته لا يملك وسـامة زوجها. لكنّها في هذه اللحظة لا تراودها غير رغبة واحدة : وأن أن ترتمي في حضنه
 فجأة سلمى التي كانتها قبل ثمانية أشهـر، تلك الشـابة السعيدة التي استقبلها بمرفأ بومباي ذات صباح ربيعي.

وانتشلها صوت اللورد من حلمها :
ـ ما رأيك يا أمير في أن ننهي السهرة في نادي شاطر منزل؟ سمعت أنه مكان فاخر، وأنته كان قصر أحد ملوك أوده؟

أجاب أمير وقد شحب وجهه:
ــ لـــ عضوأ في هذا النادي.
ـ لا عليك، أنا أدعوك. فقد تفضّل الحاكم الذي زرته هذا الصباح بتقديم اسمي إلى مصلحة الاستقبال.
واغتصب أمير ابتسامة وهو يقول:
ـ أنت حديث الوفود إلى هذه البلاد يا إدوار ، ولكنكّ مررت على

> ـ كلكوتا، فهل زرت يانَ يخت كلوب؟ مكان رائع.

ـ هل تعرف الفرق بين يخت كلوب وشاطر منزل؟
كان أمير يتكلنّم ببطء وهو يلاعب كأس البراندي في يده كما لو أنْ فكره سرح في لونه العنبري.
 في لوكنو، فهم أكتر تسامحاً، إذ يقبلون دخول الكـلابِ

الذي بُهِت. ما من مرّة وجد نفسه في موقف حرج كهذا.

ـ لــــــك تـمزح! أظنّه قـانـون وضـع مـن أجـل الأهـالـي، أقصـد... للشُعب، وليس للناس من أمثالك! ـ ماذا تصصد؟ أأنا لست هندياً في نظرك؟
ـ ولكن يا أمير، أنتت سليل أسرة من أعرق الأسر الهـندية. وكانوا

 وضع اللورد الشاب رأسه بين يديه من هول الصدمة ثـمّ قال :
ـ ... ويعجبون كيف تطالب الهند باستقالالها... كلّ هؤلاء الموظّفين الصغار الإنجليز البلهاء! حين أفكر في أنّهم يتجرؤون على احتقارك، ،
 سترى، لن يقولوا شيئأ، وإلا كنت لهم بالمر صاد!
 في الأمر مليّآ، وجد أنّها فرصة سانحة لإنـا



 فيكون ذلك فضيحة مدويّة. وفي مرحلة النضال من أجل الاستقلال قد تكون فضيحة كهذه ذات فائدة كبيرة.
عبرت سيارة الرولز، في تلك الليلة التي يضيئها بدر مكتمل، الممرّ


 الليدي الشُابة متعجّبة :

ـ ما أجملa!

وتمالك أمير نفسه من أن يقول لها بأنْ هذه القباب كانت في الماضي من الذهبب الخالص، لكنّ مواطنيها... ـ كيف سيقول لها ذلك بعبا بـبارة
متأدّبة؟ ـ ـ سرقوه.

وتوقفت السيارة أمام المدخل الفخم حيث رُكنت نحو عشرين سيارة.
وكانت ثُمّة ستارة من العشب الأخضر تنـزل إلى أن تلامس الأرض ، مشّكّلة ما يشبه إفريزا آ طريَاً وعطِراً.

وبينما أمسك اللورد بيد صـديقه وتوجّه به بتصميم نـحو المدخلل،
اعترضهما البوّاب.
ـ المعغزرة سيّدي... يمنع على...
لكن اللورد نظر إليه بتعال، وتابع سيره وهو يقول:
ـ هل تعرف مع من تتحّنث؟ لا شيء ممنوع بالنسبة إليّ !
وبحركة من يده، أزاح من طريقه تلك القوانين وكذلك هذه الجرثومة التي تذعي أنّها مكُلفة بتطبيقها.

وقالت سلمى في نفسها : (إنّها بداية جيَّدة")، ثمّ التفت إليه لكي تبتسم له: إنّها أوّل مرّة تعثر فيها على إنجليزي ودود. ولا شلئ شيء أحبّ


 كانت قاعة شاطر منزل الكبرى هذا المساء مزيّنة كلّها بالوروود. وعلى
 فكان خدم معمّمون يتسلّلون بصمـت حاملين ألون أطباقاً فضيّة ثقيلة مليئة بزجاجات ذات ألوان متعدّدة. وكانت كلّ كلّ الموائد مشَغولة تقريباً، ومعظم
 إلا ضجّة خافتة، يمتصها السجاد السميك وطبقة الخشُب التي تكسو الجدران.

قالت سلمى في نفسها : الا بدَ أنّ تُمّة حفلاّ، وهي مناسبة ما كنّا لنصادف أفضل منها: كلّ سكان المدينة سيعلمون بالخبر"، وشعرت كما لو أنها تدخل إلى حلبة معركة ، فسرت في رقبتها قشتعريرة خفيفة.


 منهـم كبير الخدم، وهو إنجليزيّ من المدرسة القديمة، وفتح فمه مرارأ أِّا
 فهبت لنجدته زميلان من زملائه.
ـ مائدتكم موجودة هناك يا سيدي، بعيدة قليلا عن الفرقة الموسيقية،

## فقاطعه اللورد بغطرسة:

ـ ماذا هناك؟ ماذا تنتظر لكي تقودنا إليهـ إليها؟ ما أغرب أساليبكم في استقبال الزبائن حقَآ!
ـ الر جل الذي يرافقَكم يا سيّدي... قانون النادي لا يسمح...
 الأدب فقد أسأته علي. أتر اكم تقصدون إلى إهانتي؟
علا الشحوب كبير الخدم، واختفى من دون أن يلحّ



المرأتين
وما هي إلا هنيهة حتّى جاء خادم هنديت ليسألهم عن طلباتهم. فبعد
 الراجا والقـلـم يرتعش بيـن أصابعه. وحولـهـم بدأ الضيوف يغادرون

موائدهمّ، بعضهم في صمت مقرف بينما عبّر آخرون عن تذذمرهـم على

 عينيها وقد امتقع لونها. ولم تكد تمضي خمسس دقائق على جلوسهم حتّى تقدلم منهم رجل مميّز، يرتدي سموكينغ قشديّ اللون.
 يا سيّدي. أنا جميس بيلي، رئيس النادي. ـ تشرَفنا يا سيد بيلي! دعني أقدّم لك زوجتي ليدي غراس، ولـي وصديقي راجا بادالبور والراني زوجته.
وانحنى المدير باحترام أمام السيدتين متجاهلا عن قصد الرا الراجا، وقال :
 السيدتين، لكن يتعذّر علينا بالمقابل استقبال هذا السيد. ذلك أنّ ارتياد نادينا محظور على... الأهالي.
وقد نطق هذه الكلمة الأخيرة بوقاحة جعلت سلمى تجفل وتقول :
 الراجا. هل أفهم من هذا أنتك تطردني أنا أيضاً؟ عضّ رئيس النادي على شفتيه. ـ كلا يا سيدتي. بإمكانك أن تمكثي إن أردت. فقاطعه اللورد إدوار بنبرة فاترة:
 بالقَوة، لكن لا يغيبَنَ عن بالكَ الفضيحة التي ستترتّب عن ذلك! ـ آسف أيّها اللورد، أنا مضطرّ لتطبيق القانون. وتراشق الرجلان بالنظرات، وما من أحد منهما بدا مستعدّاً للتنازل،

إذ صارت المسـألة مسألة شرف. أمّا الراجا، فراح يرتشف من مشروبه
 المائدة، بينما وقف في إحدى الزوايا ستة من الخدم ينتظرون.
 بنبرة متأوّهة :
ـ أشعر بالدوار يا إدوارد... الجوّ شديد الحرارة هنا... لنخرج أرجوكك وإلا فسيُغمى عليّ...
ألقى اللورد نظرة على زوجته وهو يداري نفاد صبره : كانت تبدو حقِّاً على وشك أن يغمى عليها. وراودته فكرة أن يطلب من سلمى مـلمى مرافقتها إلى

 سفر شهر العسل، وأعرّضها لمثل هذا الموقف"،. وسارع السيد بيلي إلى القول :

ـ هل هل بوسعي أن أساعدك؟ فأجابه اللورد من دون أن ينظر إليه: ـ كلا، أو بالأحرى اطلب منهم أن يأتوني بالسيارة! ـ يا له من جبان!
الآن وقد عادوا، أطلقت سلمى العنان لغضبها من دون أن تدري أيت


 وصل إلى العاصمة البريطانية، سيجد الشكوى تافهة وفي غير الـير محتلّها،
 سعيدة وهم يعلمون كم ستكون سيئة !
راح أمير يدور في الغرفة وهو يصكّ أسنانه. لم ينبس طيلة الفترة التي

قضوها بالنادي، وشعرت سلمى بأنّه ناقم في هذه الأثناء عليهم جميعاً: صديقه الذي جرّه إلى هـنه المغـامرة، وخانه متذرّعاً بأوهى ذريعة، وزوجته التي خانته عن غير قصدل ابِششرتها البيضاء التي تعطيها حقّ المواطنة في الجانب الآخر من الحاجز.

وذّت لو تتحدّث إليـه، وتقـول لـه إنَ أفضل ردّ عـلى الاحتـَار هو

 ما منشأ هذا الخضوع الغريب في رجال عُرفوا باعتدادهم بأنفسهـم؟ ألا

 باعتبارها منظومة كونية؟

لكنّها لزمت الصمت. كانت تعلم أنه لن يتحمّلها في هذه الأثناء إلا
 منه، وأمسكت بذراعه، إلا أنّه تخلّص منها بعنف.

ـ لا تلمسيني، دعيني عنك!
ورشفها بنظرة عدائية كما لو كانت عدوّته أو غريمته في مسابقة عبثية



 شيء آخر؟؟ إلى أن يتخلَّصا من قشرتهما الخارجية، ويستعيدا براءتهما؟؟
 لا يريد منها غير هذا. لا يريد منها تفهّهاً قد يكسر القوقعة التي صنعها
 لأنّ ما عرّضه للإهانة هو إيمانه الساذج بور بو جود صداقة بينه وبين الإنجليز.

راحت سلمى تطارد النوم وهي مستلقية على السرير العريض. وبينما



وقد كان ذلك كافياً ليستشيط غضباً. حتى هي تصذّه؟ سترى إلها



 أمير ذلك المساء؟
ما من مرّة بدا عدوانياً معها مثل هذه الليلة... وما من مرّة قصد إلى


 يعرف كيف يرضيها، لكنّه يُّير حساسيتها، ويجعلها تعيشّ كلّ ليلة بين الأمل واليأس. إنّ شهوتها من القوّة بحيث تشّلّ ساقيها وركبتيها وبطنها. تظلّ وحيدة في الظلام، وتتمالك نفسها من أن تصرخ.

## 1.

لمّا استيقظت سلمى، كانت الشمس قد ارتفعت في السماء، ولا بذ أنَّ أمير غادر منذ مدّة طويلة. لكنتها لا ترغب في مغانـادرة الفراش لأتهـا تشعر بالألم في سائر جسمها.
وسمعت نقراً خفيفاً على الباب لا يكاد يسمع.
ـ ألا أزعجك؟
إنّها زهرة التي اعتادت على الالتحاق بها كلّ صباح لكي تتناو لا وجبة
 وتُسلِّها. فقد صار تناول الفطور معاً طقساً لا تتختّلان بدء يومهما بدونه. وبينمـا أحضرت إحـدى الحخادمات صينيّة كبيرة مليئة بصحـون مـن الفضة والفخار الرفيع، اتّتخت زهرة الخا لها مكاناً على السرير كعادتها، وبادرت سلمى:

- لو تعلمين أيت حلم غريب رأيت هذه الليلة! كنًا نتنزه معاً يداً في


 تصُدّيني، فأجهشت بالبكاء... وعندئِذ استيقظت. تصوّري، وجدت نفسي أبكي فعلا!
فقالت سلمى وهي تبتسم وتتمطّى :

ـ أكنتُ حقًا في منتهى الجمال؟
وأمسكت زهرة بيديها، وغمرتهما بالقبل، واسترسلت تقول:
 كنجم ميّت. أمّا نورك أنت فـد ألـافئ وذهبيّ.
وأخـافت وهي تقضم من قطعة خبز محمّص مدهونة بمبربّى البرتقال :
 وراحتا تضحكان. ذلك أن إعجاب الفتاة اللامشروط بسلمى صار موضوع دعابة، بـحيث يزعم أمير نفسه أنّه إن شاء الحصصول على شئ من أخته، صار عليه أن يستعين بزوجته.
وهمست زهرة:
 كنت أشـعر بالو حدة، ولـم يـكن لي أحد أبوح له بأسراري. فأخي لا لا يحضر إلا لمامأ، وحتّى حين يحضر ، فهو منشغل جـّاًّ بحيث لا لا يمكن أن أزعجه بمشاكلي.
نزعت نعليها واستلقت بعرض السرير، وأسندت رأسها في دلال إلى



 جامحة في الإمساك بهذا الرأس الناعمه، وضمّه بقوّة إلى بطنها. لكنّها أبعدتها فجأة، وقالت:
ـ يكفي من هذا التصابي! اتركيني الآن، عليّ أن ألبس لكي أذهب عند الراني شاهينا.
قامت زهرة مذهولة. لم يسبق لسلمى أن خاطبتها بمثل هذا الجفاء. أتراها نطقت بشيء أغضبها؟

وقفت سلمى أمام المرآة وأمسكت رأسها بكلتا يديها وهي تتنفّس بصعوبة. ما زالت تشعر بذلك الدوّار الذي انتابها من قبل. و وكان عليها أن

 أوشكت على البكاء. حاولت أن تلتقط أنفاسها، وتسيطر على ما تشعر به

 وفم تحيط به تغضّنات بغيضة.
عند مدخل قصر نامبور ، استقبل سلمى نمِران. رغم عيو نهما الز جاجية


 فأومأت سلمى مو افقة وهي سعيدة بأن تخلو إلى نفسها لحظة. وجلت الصمت المخِّم في هذه القاعة الكبيرة ذات النوافذ المكسوة بستائر ثخينة، مهدئأ للأعصاب مقارنة بـجلبة قصر بادالبور. صمت رائق

 بالاستغراب: هذه هي أوّل مرّة تنعم فيها بقليل من الو حدة منذ حلولها
 نجحت في أن تفرض احترام الحياة الخاصة، وهو ون أمر متعذّر تصوُّره في بيت هندي صميم.
وبينما كانت ترتشف جرعات صغيرة من الشاي المعطّر، تهيّأ لهـا


 نفسها : "يبدو هذا الصالون إنجليزيا حقًا، مع أننا في الهند!").

يكفي أن تقول : (من هناك؟") لكي تهرب المتلصصصة. لكنّه سلوك غير لائق بضيف في بيت مضيفه. ثـمّ، مهما يكن، ما ما الفرق بين أن أن تتخفّى
 المرء في هذا البلد لا يمكن أن يفلت من فضول الآخرين. وصار الحفيف أشذّ، كما لو أنّ صاحبته لم يعد يعنيها أن تتخنّى يكون منبعثاً من حرير غرارا أو عن احتكاك ثوب ثـخين يشير إلى أنّ

 خلفية سوداء. ذهلت سلمى، ولم تعد قادرة على تحوريل تحور بصرها عن عن هذه اليد الساكنة التي تبدو من دون ساعد. ودوّى صوت امرأة عجوز، حزيناً:

- ارحلي من هنا!

انخلع قلب سلمى. رغم عدم إيمانها بالأثباح، أفزعها هذا الشخص
 بمقعدها، وراحت تحدّق في ذلك الركن المعتّم الذي بدر منه الصوت الصّ وتحملق في تلك اليد التي بدت لها الآن مهزولة كيد شُبح.
ـ اهربي، اهربي بسرعة!

ولا لها طيف ضئيل ينسدل على كتفيه شـعر في بياض الثلج
 المنهك. وراحت تتفرّس سلمى بعينين خضر اوين وشفتين مرتعشتين. ـ انجي بنغسك يا بنتي.. قبل فوات الأوان.
وتعكّر صفاء عينيها كما لو كدّرته غيمة. وشرعت فجأة في في تحريك رأسها من جهة لأخرى، ثمّ أخذت تردّد : ـ فات الأوان... فات الأوان...

ـ آه، أرى أنَّ ماما قد جاءت لزيارتنا!

دخلت الراني شاهينا، فأخرج صوتُها الصافي ووجهها الساحر سلمى من الذهول الذي غشيها. وتسلّلت أشعة الشمس من النوافذ مجدّداًا

تناولت الراني يد المرأة العجوز بحنان، وقالت:
ـ هيّا يا ماما ، أنت متعبة. ينبغي أن ترتاحي.
وقرعت جرساً، فظهرت على الفور امرأة.
ـ خذي البيغوم صاحاب إلى جناحها، ولا تتركيها بمفردها أبداً. لقد
قلتها لك هذا مراراً.
ثمّ عادت إلى سلمى، وقالت :
ـ آسفة. أراك شاحبة، ماذا قالت لك أمي حتّى أخافتك هكذا؟ أظنّك
تعلمين أنّها مصابة بالخرف...
فهمست سلمى وهي مستغرقة :
ـ أتظنّين ذلك؟ لقد نصحتني بالهرب من هذا البلد قبل أن يفوت الأوان...

- مسكينة ماما! لقد ذكّرتها بشُبابها لمّا جاءت شاء شـابّة غريبة مثلك إلى الهند. أرادت أن تحذّرك حتّى لا تؤولي إلى نفس مآلها. لكن الوضع الون الآن مختلف تماماً. كان ذلك قبل أربعين سنة. العادات تغتيرت منـئنئذ، لا سيما وأنك نصف مشرقية، وتفهمين ثقافتنا. وبدت الراني شاهينا كما لو أنها تبذل جهداً لكي تواصل :




 ووداعة. لكنّها سرعان ما تنبّهت إلى أنْ ذلك مستحيل ، وأنّها ستظل طول

حياتها دخيلة. لماذا بقيت هنا، لماذا قبلت أن تعيش محبوسة؟ أحبَا في أبي؟ قد يكون ذلك صحيحاً في البداية، لكنّه سرعان ما ما أهملها. بقيت من أجلهِ أجلنا،

 طفلاً وطفلة لم يعشُ منهم غير ستّة.

## وتوقَفت الراني شُاهينا عن الكالام فجأة، ثتم استرسلت تقول:

 منها الرضيع. فجدّتي كانت ترفض أن تسمح لإنجليزية بتربيتة أحفادها. كانوا يعهدون بنا إلى خادمات في البيت ترضعننا. ولم يكن لنا النا حقَ لقاء

 عقيرتي بالصراخ وأعول... فتنظر إليّ بعينين دامعتين وتر جوني راحت المر أتان تنظران لبعضهما بعضاً في صمت بتأتأترّ هـل تغيّرت
 تفرض عليهم احترامها.
 حضرتغانج، مركز لوكنو الراقي، لتتفرّجا على معروضات المتاجـاجر بمناسبة أعياد الميلاد.

- شيء رائع، فالإنجليز يبذلون جهدأ كبيرأ ليخلقوا أجواء بلدهم في هذه المناسبة. لا ينقصهم سوى الثلج.
كانت تضيء شـارع حضرتغانج الكبير شُرائط مصابيح تتقاطع من


نخيل قصيرة مشل أشجار أعياد الميلاد.
وعلى غرار بقيّة النساء الهنديات، لم تكن سلمى تزور هذا الحي إليا إلا لمامأ. فقد كان ارتياده مقصوراً على البريطانيين تقريباً. ومعظم المتاجر

والمطاعم ودور السينما هي في ملكيتهم. وحتّى العاملون فيها، إن لم يكونوا من الإنجليز، فهم من أصل مختلط، إنجليزي هندي.
 المتاجر، وكذلك بعض العربات. لكن لا يكاد يُرى للهوادر ادج والمحامامل والعربات الصغيرة، التي تسمى طونكا، من أثر. ذلك الك أنّ وسائل النقل التقليدية والشعبية هذه، الشائعة في المدينة القديمة، تبدو هنا في غير

مكانها.
واقترحت الراني شـاهينا :

ـ مـا رأيـك في أن نـذهـب إلى وايـت واي؟ أريـد أن أشتـري شـرائط ودانتلا. الظاهر أنْهم استوردوها من لندن.
وايـت واي هو أكبر متـجر في حضـرتغنانـج، يـعرض كلّ الســـع المستوردة، من القبعات الصغيرة التي يتهافت عليها الناس هذا العام إلى لوازم تحضير حلوى البودنغ.
توقَفت بهما العربة قبالة المدخل الرئيس للمتجر تمـاماً. تخخلّصت سلمى من برقعها الذي لم تلبسه إلا عند خروجها المها من قصر نامبور. فهذا المكان بالنسبة إليها مشل أوربا، تشعر فيه بالدرية. أمّا رفيقتها، فسوّت برقعها بعناية.

لمّا دخلتا إلى الرواق، لفتتا كلّ الأنظار. ذلك أنّ الهُنود إن كانوا
 فنادرا ما تطؤه أقدام نسائهم.
 هندوسيات بثيابهنَ الزاهية. لم تكن سلمى مستعجلة. تتوقفن طويلاً لترى البدلات وفساتين السهرة، بل حتتى شالات الفات الفراء التي قالت في نفس
 اللـواتي ارتــت بعضهـنَّ معاطف مـن فرو الثعالـب وأوشُحة مـن فرو

السمور. لكنّ الراني بدت منزعجة. أمسكت بيد سلمى وسحبتها إلى الجناح الخاص بالألبسة الداخلية، الموجود في أقصى المتجر.
كانت تو جد خلف الكـونتوار ثـلاث بائعات شـابات في فساتينهـنّ

 المرء إنجليزيات، لكن عيونهنَ الشتبيهة بعيون الظباء، وشعرهن الأسود، تكشف دماءهنّ المختلطة.

انتهين من خدمة زبوناتهنّ الثرثارات، وتظاهرن ن بعدم رؤية المرأتين المنتظرتين. فقاطعتهنّ الراني شُاهينا بلطف : ـ آنسات!

فتقذّمت أصغرهن تجرّ الخطى. وسألت بنبرة متعجرفة ، وهي تتصنّع
نبرة أكسفوردية خالصة :
ـ ماذا هناك؟
نظرت إليها سلمى بذهول. من تعتبر نفسها؟ وتمالكت نفسها. الراني


تلحظ شيئأ.
ـ أريد أن أرى آخر ما وصلكم من الشُرائط والدانتيلا.
ـ أيّ لون؟
ـ الوردي والقشدي. هل يمكن أن تطلعينا على ما عندكم؟ رفعت البائعة عينيها إلى اللسماء.
 لستما الوحيدتين في المتجر .

فتدخّلت سلمى : ـ هذا يكفي! اعتذري للراني، وفورا!

ـ فورأً... وإلا طلبت توّآ مقابلة رئيسك. أعدك بأن تطردي من عملك
في الحال!
وغمغمت الشابّة على مضض :
ـ آسفة...
تّمّ استرسلت سلمى وقد امتقعت من الغضب :
ـ والآن هات كلّ ما عندكم من دانتيلا وشر ائط، بكلّ الألوان! وأنت
 نساء من بلدك؟ لأنّك إنجليزية هندية، أليس كذلك؟






حين خرجتا من المتجر، قالت الراني لسلمى معاتبة :
 الإنـجليز" يعيشـون وضـعأ صـعباً. يعتبرون أنفسهــم "إنـجلـيز الهـند"، ،


 منه إلى التقريع.
هزّت سلمى رأسها. قد تكون أخطأت، لكنّها لا تشعر بأيّ تعاطف

 بالطبع، فهـذا النعت خاص بـئنة محتقرة. أمّا الزيحجات القليلة بـين

الأرستقراطية الهندية والعائلات الإنجليزية الراقية، فمستحسنة. وهذه

 قرارة نفسها؟

ـ اعذري فضولي، ولكنك تقولين دائماً الإنجليز هم كذا... والعرب كذا... ألا تشُعرين بنفسك أنت أيضاً إنجليزية إلى حذّ ما؟".

توقفت الراني، وحدجت سلمى وقد ارتسمت على محيّاها ابتسامة
حزينة.
 لا يسعنا إلا أن نجعل منه مصدر غنى. ليتنا كنّا نملك القوة لذلك!

كان السائق ينتظرهما بجانب العربة. وبينما همَت الراني بالصعود،
قالت لها سلمى بنبرة متضرّعة :
ـ لنتمشّ قليلاً. أشتعر بالحاجة لأن أتنفّس.
ـ نسير في الشارع؟ ألا تفضلين الانتظار إلى أن نصل إلى حديقة الإقامة(1)؟ إنه مكان أكثر هدوءأ.
 وسط الحشد، وترى الوجوه المختلفة والغبار والقبح؟ فهي تختنتق في الجوّ
 وتذڭرت بقلب منقبض بيروت والحرية التي كانت تنعم بها. لـم يخطر على الـى بالها قط، حينئذ، أن التجوّل في الشارع سيصبح بالنسبة إليها مغامرة. ورغم تذمّر القهرمانتين اللتين كانتا تصحبانهما، واللتين مضتا تسوّيان الحجاب على سُعر سلمى وهو يصرّ على أن ينزلقَ، سارتا بضع خطواتِ

المقصود بالإقامة قلعة الجيئ الإنجليزي القديمة التي دمّرت سنة IAov خلال ثور الجنود الهنود، والتي بقيت حديتهها مكانآ للنزهة.

كان الباعة الصغار الذين يملؤون الرصيف يعتر ضون طريقهما ويعرضون عليهما حلويات ومسحوق البخور أو أكاليل ياسمين عطرة، لكنّ من كان

 كرامتهنّ ، وهو شيء غير معهود عند من يعيشون على الإحسان. قالت الراني موضّحة :
ـ هؤلاء فلاحات الأرياف المجاورة. المـجاع المة رهيبة هذه السنة، إذ بعد جفاف طويل هطلت أمطار طوفانية، والمزروعار النات التي لم تجفت تعفَّنت في

 يبقى أملهم الوحيد هو المجيء إلى المدن لطلب العون





 وناولتها يد صغيرتها. سألت سلمى : ـ لماذا لا تأخذ المال؟ ماذا تريد؟

- تريدك أن تأخذي ابنتها. تريد أن يتوفّر لها الطعام والعـلاج وأن
 الطريقة على الأطفال مقابل مبلغ بسيط تدفعه للأبوين، ثـمّ يُعدّونهـم




ـ لكن الإنجليز حظروا هذا الأمر منذ بضع سنوات، باعتباره ضرباً مـن الرقّ. ولربتـما كان كذلك... مـهـما يكـن، فـهؤلاء الـنساء يشـعـرن


حقوقهنّ، في نظرهنّ.
حاولت بصـوتها العذب والحـازم أن تشرح لْهنَ مرادهـا بـمزيج من لهجتنّ واللغة الأوردية. وسمعتها سلمى تنطق مرارآ كلمة (إنغريز" ورأت أت الوجوه من حولها تتجهّم. ـ لننصرف فوراً وإلا فإنهنَ سيتشبثن بك. فقّد أدركن أنتك الحلقة

الضعيفة.
صعدتا إلى العربة، وصفقت القهرمانتان الأبواب. فمضت النسوة
 أبناءهن من الموت.
حين عادت سلمى إلى القصر، أغلقت عليها حجرتها. كانت بحاجة إلى أن تخلو إلى نفسها، ولم تكن تطيق ثرثترة نساء القصر اللواتي يقضين
 وبينهنّ؟ يا لتعاستها! فأمام بابها يموت نساء وأطفال من الجوع.... قال أمير :
ـ هذا أمر سرعان ما يتعوّد عليه المرء...



 القدرة عليه. أتراهنّ يعلمن بأنّ لهنَّ الحقَ في الحياة مثلما لغيرهن؟
 فظاعة عمّا يو جد في الهند. لكنّه بؤس ناتج عن الحرب التي نهشت البلد

لسنوات. كان "وضعاً استشنائياً)" صمّموا على محاربته، وكانوا يعلمون بأنّهم قادرون على التغلّب عليه.


 امتياز ، وأن السمنة علامة على الوضع الا جتماعي! أكان الأغنياء سيشعرون بنفس المتعة لو لم يكن ثُمَة فقراء يذكّرونهم بأنتّم محظوظون؟ وسُمع طرق على الباب.
 قلنا لها إنّه من المستحيل تلبيّة طلبها، لكنّها زعمت بأنّها تعرفك، ورفضت الانصراف.

ـ أدخلنها!
إنّها المزارعة التي التقتها قبل قليل، من دفعت بابنتها بـين ذراعي
 وقد ابتهجت بمقدمها. بإمكانها الآن أن تصلح ما بدا للمرأة تجاهاهلا أو
 لن يعترض أمير على ذلك.
 الراني، ومضتت تقبَل ذيل ثوبها. كانت تبكي من الفرح، فقـد فـد نجـت

أخبر الخصيان الراجا، فجاء على الفور. شر حت له سلمى الموقف
باختصار :
ـ أعلم أننا لا نستطيع القيام بالشيء الكثير في مواجهة هنـئ هنه الكارثة ، لكن بإمكاننا أن نرعى هذه الطفلة على الأقل. لن يشعر أحد بو جودها فـا في هذا القصر الحاشد بالخدم.

حرّك أمير رأسه وقد بدا عليه الانزعاج.

 حدّ ذاته ما يهمتني، بل التداعيات السيانسية المحتملة في وقت يحاكي الججميع تصيَد أخططاء الأمراء. تصوّري كيف يمـكن أن يستغنلّ حزبِ
 الأطفال! وسيكون الإنجليز مضطرّين إلى اتخخاذ إجر اءات صار مارمة حتّى لا

 الاستقلالل... كلا، وددت لو أستطيع تلبية طلبك، لكن الوضن الونع الآن حرج جدآ...
أومأ إلى المزارعة وسلّمها قطعة نقدية ذهبيّة سحبها من جيبّ قيبه. أمّا سـلمى فطـأطأت رسـها وهي في منتـهى الارتبـاك. ولـم ترفع عينـيهـا لتشّاهدهم ينصرفون.

 قنب، تخرج منه ذراعان مبتورتان. شُعرت بقشعريرة تسري في بدنـينها وقالت في نفسها وهي تلتفت إلى مرافقتها كما لو أنّها توصيها بـيا بأن تكون
 الوقت، واندفعت نحوها وهي تصدر صر خات صغيرة مبهمة، فاتحة فاها بحيث كشفت عن لسان مقطوع. تراجعت سلمى إلى الوراء مرعوبة من الألم والامتعاض المـنبعثين من العينين الكئيبتين، لكنتّها ما لبثـت أن
 شُسئأا،. بذلت جهداً ونظرت إلى الوجه الصغير، وتهيَّأ لها كما لو أنها رأته من قبل. ولكن أين؟
وكبتت صرخة استغراب فجأة. أزاحت بيديها الشعر المشعـتّ،

وكشفت عن الجبين، فتوقِفت وقد شلّها الرعب: إنّها هي، الفتاة التي لم تستطع استقبالها في القصر ذلك ليوم.
صاحت بالفتاة التي مضت تحدّق فيها : ـ ماذا جرى لك؟ أين أمّك؟
ثم التفتت إلى العجوز ، وأمسكت بكتفها وراحت تخضها: - من أنت؟ وماذا وقع لهذه البنت؟
 تجريان. حاولت سلمى اللحاق بهما، لكنهما ذابتا في الحشد. لا لا فائدة من الإلحاح، لن تتمخن من العثور عليهما. يبقى أمامها أمل وحيد هو اللجنوء إلى الشرطة.
 بفضول هذه المر أة البيضاء التي تلبس مئل الهنديات، لكنّه لم يفهم سبب اضطرابها.

- إذا كنت قد فهمت كلامك يا مام صاحاب"(1)، فالطفلة من عائلتك؟ ـ كالا ولكن...
 بؤساء هذا البلد، فلن نستطيع الحياة! فقاطعته سلمى باستياء:
ـ أنا لا أطلب منك رأيك. أطلب منك أن تقوم بواجبك بو بوفك شُرطيّا، أن تصطحب بعض رجالك والك وتفتشوا السوق عساكم تعثرون على ألى هذه العجوز والطفلة. وسأجزل لك الجزاء.
(1) الاسم الذذي يطلق على النسـاء البيضاوات، وهو تحوير لعبارة: مدام صاحاب، أي زوجة الـيـد.

لم يُعثر للطفلة على أثر . علّق أمير بعد أن حكت له سلمى ما وقع:
 شبكات منظّمة. والشُرطة تتلقّى منهم إتاوة منتظمة لكي تتركهـم وشأنهـم. وهي لا ترغب في أن تستعديهم عليها.

ـ ولكن...
وتحرّجت سلمى من أن تطرح السؤ اله، لكنها تريد أن تعرف. ـ ماذا قد يكون أصاب هذه الطفلة؟ حادثة؟ نظر الراجا إلى زوجته الشابة بإشفاق، وقال :

 الأطفال من آباء معدمين لا يستطيعون إعالتهم. ولكي يثيرورا الششفقة، ، يقطعون أطرافهم.... وهي ظاهرة شاعت كثيراً منذ تحريم الرقّ أمسكت سلمى بذراع زوجها وقد شحب لونها، وقالت: - ينبغي القيام بشيء يا أمير. وأظلمت عيناه السوداوان أكتُر، وبدا كما لو أن الإرهاق نال منه. ـ ماذا نفعل؟ نعيد الرق؟ هل تتصوّرين حجم الفضيحة في العـي العالـم

 وجهاَ لائقَاً. صدّقيني، إنَ اللعبة مغشّوشة، ولا سبيل لإصلاحها.

سألت الوصيفة سلمى وقد بدا عليها القلق : ـ هل أصيب الإنجليز بالحمّى ليلة أمس؟ نظرت إليها سلمى مذهولة وقالت في نفسهـا : (اماذا تريد منّي هذه الـا المعتوهة؟ ما أدراني أنا إن كان الإنجليز أصيبوا بالحمىى؟ شيء أنيء لا يطاق، كان حريّآ بها أن تسألني عن صحّتي! آلـ

 وتشعر برأسها على وشك أن ينفجر.

واستأنفت المرأة تقول :
ـ خلود الإنجليز محمرّة، وقد سمعتهم يسعلون.
فـدارت سلمى في وجهها :
ـ دعيني من هؤ لاء الإنجليز! ! ما شأني بهم؟
انفجرت زهرة التي كانت جالسة بجوارها.
 العرف. الناس هنا تعتقد أنْ نسبة شيء سيئ لأسماء النـاس النـئ الذي نـئ
 مرضى؟")، فالنساء اللواتي يكرهن الإنجليز في لوكنو درجن على تعويض
(أعداء" براإنجليز". لهذا فعوض أن يقلن : هل أنت محمومة؟ يسألونك ما إذا كانت الحمى أصابت الإنجليز...

وسُمع طرق على الباب. إنّه الحكيـم صاحاب الذي وصل. والحكيـم صاحاب هذا هو طبيب العائلة، وهو، -حسب زهرة، فـو في الثمانين من

 أحد معاونيه، وأخبر بأنه سيأتي في اليوم اللاحق. كانت حركة الخدم نشيطة حول سلمى. تمسك خادمتانـ
 في طرف من السرير، وأسدلتاه بشكل عمودي بحيث أخفيتا سلـمى وزهرة تماماً، كما أخفيتا نفسيهما.

سألت سلمى مشدوههة :
ـ ماذا تفعلان؟
ـ ولكن علينا أن نظلّ خلف حجاب يا آبا.
ـ حـجاب؟ أمام طبيب في هذا السنّ !
فأجابت زهرة مستغربة من كلام زوجة أخيها :
ـ ولكنه رجل مع ذلك!

- وكيف سيفحصني؟

ـ الأمر في غاية البساطة. ستمدين له ساعدك مـك من خلال الثقب الكبير لكمي يـجسّ نبضك، ويفحص ردود فعـلك. ومن خـلال الثقب الصـنـير سيفحص لسانك وحنجرتك.

وتعود سلمى إلى الاستلقاء على وسائلدها وهي تقول: ـ بفحص كهذا، أتمنّى ألا أكون مصابة بمرض خطير .. رأت من خلال الغطاء الحكيم يدخل. كان ظاهرأ أنه يجد صعوبة في

المششي بحيث يسنده شـابان، وهما يحملان سلالاً ضخمة مليئة بقوارير من أحجام وألوان متباينة. ولم يكن حكيم صاحاب يعالج إلا بالطريقة
 لمستخلصات ومنقوعات الأعشاب واللحاء والأوراق.
جـس سـاعـد سـلـمى برفـقَ، وطلـب مـنهـا تـحـريـك كـلّ أصـبـع مـن أصابعها، ووضع إبهامه على شريان مفصل المرفق، وكان وكان يهمهم على



أخرج من أحد جيوبه الكثيرة مكشطة فضية.
ـ هلا تفضّلت الراني صاحاب بفتح فمها!

 مغمضتين. وفي الأخير أعلن عن تشخيصه بصوت جهوري : ـ الكبد محتقن بسبب نوبة أعصاب، وهن وهو ما تسبّب في تباطؤ الدورة



 الأزرق مـمزوجة بـقرصتين من الـمسـحوق الأبيضى. ونفس الأمر في الصباح... إنّه علاج بسيط لتوعّك صغير ستبر أ منه سعادتها تماماً لِّما سيشرع البدر في التناقص.
وما كاد الحكيم يغادر الغرفة حتّى قالت سلمى باستياء: ـ ما هذه الوصفات الشبيهة بوصفات السحرة؟
 فعالية أحياناً من الطب الأوروبي. فقد عولجـتُ في السنة الماضيـية من

اليرقان في ظرف خمسة عشر يوماً بينما استغرق علاج آخرين، تناولوا
الأدوية الإنجليزية، شهرين على الأقلّ.
ـ وحكاية البدر هذه؟
فقالت زهرة بنبرة في منتهى الجدّيّة :





 ـ أتصهور أن قلّة من النساء من كنّ يتعافين.... ردّت زهرة من دون أن تتفطّن للسخرية :
ـ تمامأ، كانت كثير منهن يهلكن. من حسن حظّنا أن الأمور تطورت منذئذ!

استغلت نساء القصر مرض الراني لكي يجتحن غرفتها. لم يعد الباب
 عهلده، صـار الهواء يعبث به، ولم يعد غير زين توجّه إليه الخادمات عنـي



 وتبليل فوديها بماء الورد أو إتحافها بإنشاد الأشعار خلا كنّ مثل نحالات تحطن في نشاط بملكتهنّ العاجزة عن المقاومة.
 مضى شهران على آخر لقاء بين المرأتين. ذلك أنّ سلمى صارت تفضّل

قضاء وقتها مع زهرة أو راني نامبور، وكانت تظنّها مستاءة من مقاطعتها، لكنّ البيغوم تصرّفت كما لو أنهّما لم تفترقا سوى في اليو وم اليو السابق.
 ـ الراني بحاجة إلى الهدوء! أتسعين لقتلها بشرثرتكنّ التي لا تنتهي؟ هكذا طردت من الغرفة كلّ الخادمات بلا مواربة، وأعادت للباب

ـ لا بدّ أنّك متعبة يا بنتتي المسكينة! استريحي الآن...
 أغمضت المريضة عينيها، فشعرت كما لو أن كماشة تضنط قفاها وا وجبينها. ـ دعيني أدلكك. يقال إنني أملك يدين سحريتين. كانت يداها سحريتين فعلاً، تجمعان بين الشدّة والخفة، بين البرودة والحرارة في نفس الآن. وفي اليوم الموالي اختتفى الصداع ليعوّضه شعور بالراحة. أحسّت سلمى بـج وكتفيها وبكل جسدها في غاية الارتخاء.
لكن اليدين الرفيقَتين سرعان ما توقّفتا للأسف!
ـ سأتر كك تنامين الآن. سأعود غدأ.
إثر ذلك طبعت قبلة صغيرة على صدغه الموالي والأيَّام اللاحقة. وقد تلاشت الـي الآلام تحت

 كل" أوصال جسمهها، عضواً عضواً، تدعكه وتكهربه ثمّ تهدّئه. كان الأمر أشبه بدفق من العسل ينتشر في عروقها ألا فلا تعود تدري أين هي ولا ولا من يوجد حولها. كلّ ما تشعر به هو أنّها على أحسن كانت اليدان الخبير تان تنزلقان على طول العمود الفقري، وتّتمهّالان


فخذاً توقظانها بنقرات صغيرة، وتركزان أخيرأ على الضفيرة والمركز العصبي الموجود أعلى السرّة.

ثمّ تشُرح البيغوم:
 تنفسك إثر انفعال قوي.
وها هما اليدان تصلان إلى البطن، وتدوران دورة خفيفة، ثمّ تصبح

 بجذّ ونظام من دون أن تتتبه لشيء.
وتخجل سلمى من نفسها: ماذا أصابها حتى ينصرف ذهنها إلى هذا

 تنزلان على نحو لا يكاد يلحظ من بطنها نحو الغابن العميقة حيث العـي يجري نهر المسك.
ـ أعطني عينيك يا روحي.
وبقفزة واحدة انتصبت سلمى وقد أفاقت من حلمها الذي تبدّد دفعة واحدة. ماذا تفعل نصف عارية بين ذراعي هذه المرأة التي تكسو جسدها بالقبل؟ تخخلّصت منها فجأة وهي تقول: ـ كـفي عنَي! أجُنتّت؟
سوّت قميصها وهي تتأمّل بذهول الوجه المقطّب المتضريّع. ـ لا تعبثي بي أرجوك. أنت تعرفين أنتي مغرمة بك.
 فاحش على البيغوم المزهوّة بنفسها، التي عهدتها شديدة الشكيمة، متحخكّة في نفسها.
ـ ليتك تعرفين معنى العشق، يا سلمى!

كانت يداها ترتعشان، لكنها لـم تقرّ بالهزيمة. إذا كانت قد صمتت طويلا، فهـذا اليوم ستتكلـّم، وهذه الطفلة الـجميلة التي تنظر إليها بامتعاض، ستنصت لكالامها هذه المرّة.
 خيبة أملي في الوصول إليك. أفهمت الآن لماذا أهرع إليك كلَّما ناديت



 يحسبون النسيان فعلا إرادياً لا يعرفون معنى الحب. ثمّ انبعث أملي في في




 بسائر أوصال جسدك تطلب مني مداعبتها، وتنزع إلي كما لو أنّها تموت من الجوع...
(هـنا صـحيح" قالت سلمى في قـرارة نفسهـا. ولكـن لـماذا أصرّت البيغوم على أن تتكلّم وتنتزعها من هذا الغسِق ذي الألوان المان الملتبسة الذي




 من استدرجتها لذلك. أهو الفضـول الذي دفعهـا لذلكـك، أم التحـدّي والحاجة إلى اختراق الحدود لاكتُشاف مناطق جديدة؟

أمّا الآن، فالسـحر قد بطل. تكوّمت سلمى على نفسهـا، وقالت
بصوت فظّ :
ـ إنك تهذين. أنا أحبّ زوجي.
فردّت البيغوم وقد اتّخذ صوتها المتضريّع نبرة فاترة:
 تبدين مثّل وردة عطشى، وآثّار الذبول بدأت تلوح على شـلى شفتيك. أهكذا

 وجهة أخرى.
"إنّها تفتري انتقاماً. لذلك لن أكلّف نفسي سؤالها".
ـ ألم يثر كالامي فضولك؟
 لنهـُ فريستها. هي تعرف كيف تنتقم من هذه المتغطر سة. ستنفث في فكرها شُكاً لن تتخلَّص منه أبداً.

ـ لا يمكن أن يكون قد دار في خلدك أبـد أبداً أنّ العلاقة الوثيقة التي




 أنا أيضأ انتظرت في بداية زواجي ليالي طوالآل، ليالي لا نهاية لها لها لانـا كنت




الأخيرة أنه ـ ونظرت إلى سلمى فلاحظت برضا أنّ أنفاسها تكاد تنقطع -
صار مخلصاً.
ـ أنت تكذبين.
ولم تستطع سلمى أن تتمالك نفسهـا من الصراخ : أمير بين أحضان رجل ! شوّشُ هذا الكالام ذهنها. هذه المرأة إنّما تفتري على أمير انتقاماً منها لأنّها لـم تطاوعها. إنّه غضب الصـ الصدود.

 يوماً حين قلت إن البرقع الذي يخفينا هو أداة حريّتنا. لا شكّ أنّك صرت أن تقذّرين قيمته بعد اعتراضك عليه في البداية...

تُمّ أضافت بصوت خفيض :
ـ أنت تعيسة يا سلمى، وهذا يعذّبني لأنتي أعرف ما يمكن أن نعيشه من سعادة معأ. هذه ليست نزوة عابرة. إنّني أحبّك حقِّاً. فكّكري في الأمر. قامت وهي رابطة الجأُٔ ، وألقت على سلمى نظرة خاطفة عيناهما، ثمّ غادرت بخطىى واثقة. أخذ وجه زهرة يقترب أكثر فأكثر، فرأت سلمى صورتهـ


 تضحك، وتذهب لتلتصق بركبتي أمير، وتروح تقبّله بلهفة.

ـ تعالي يا زهرة.
لماذا تتسلَى الطفلة بتعذيبها؟
ـ تعالي يا زهرة، أعرف الآن أنتك أنت من أُحبّ.
 تعد تخاف. لقد تجاوزت المرحلة التي كان التهخّم والتهديد يؤثران فيها.

ما من مرّة شعرت بمثّل هذه الرغبة التي جعلت أعصابها في منتهى
 وتذوب فيها وتموت من السعادة. لا تطلب أكثر من هذا الفردوس. وتتردّد زهرة. كيف لها أن تختار بين هذين المخلوقين اللذين


 مبلغاً لا يطاق، وقلَ الهواء، فشعرت سلمى بالاختناق. راحت الاحت تضطرب في هذه الرطوبة الكثيفة وتتخبّط، وأحسْت بحنجر تها تلتهب...

 السابق. فقد اختلطت الأمور كلّها على فكرها ها المتعب. اختلطت الألمّ المور؟ وشعرت من جديد بنعومة نهدي زهرة على شفتيها، وعاودها ذلك الدفق من الدفء الذي اعتراها صباح ذلك اليوم لمّا وضعت المراهِ اهقة رأسها في حجرها.
"تعالي يا زهرة، أعرف الآن أنتي أحبّك".
ودوّى هذا الاعتراف الذي أقرّت به في الحلم كما لو أنّها جهرت الـه به
 طبعأ... ولكن بالأمس، أتراها كانت ستقاوم يدي زهرة وفمها؟ سـحبت سلمى بـحنت حبل الجرس، وزجرت الــادمات اللـواتي

هرعن مذعورات. ـ حضّرنَ الحمّامَ بسرعة، وأخبرن الراجـا بـأنّني أريد لقاءه قبل أن

يخرج
لم تكن تعرف على وجه الدقَّة سبب هذا الطلب. كلّ ما كانت تعرف هو أنّ عليها أن تلقى أمير.

ـ أهنَّك يا حبيبتي. تبدين اليوم على أحسن حال. يظهر أنَّ عقاقير
حكيمنا وزيارات صديقاتك كان لها أثر طيّب.
أتراها لاحظت تلك الالتماعة الساخرة التي برقت في عينيه لمّا قال
 خطرت الفكرة ببالها في التحّمام، وألحّت عليها بوصفها السبيل الو الوحيد لتجنّب الكارثة.
ـ رأيت في منامي هذه الليلة يا أمير حلماً جعلني أسارع بمفاتحتك بشأنه. يتعلّق الأمر بزهرة.

- بزهرة؟؟ ماذا حلمت؟

حرّكت سلمى رأسها كما لو أنّها تتعمّد الغموض.

 رجلاً كان موجوداً ومستعدّ لإنقاذها.

- رجل؟ أنا؟

ـ كلا، رجل أكبر منك سنَا لم أستطع تبيّن ملامحه. بدأ التوتّر يظهر على أمير. فهو يكره هذه الأحلام المنذرة التي تهنر بها النسـاء. وهو أمر استغربه من سلمى التي كان يظنّ أنّها أذكى من أن تلهج بمثل هذه السخافات...
ـ صدقيني يا حبيبتي، أنت ما زلت متعبة. زهرة لا يتهّدهها شيء.
 حساسيّتها وهشاشتها وو حدتها تقلقني. مهما أحببناها واعتنينا ولا بها ولا لا لا نستطيع أن نعوّض الوالدين أو الزوج... جفل أمير. ـ الزوج! ماذا تقولين؟ هي ما تزال صغيرة!

ـ صغيرة! هي في السادسة عشرة. معظم البنات في سنّها متزوّجات
هنا في الهند.
نهض الراجا، وراح يذرع الغرفة جيئة وذهاباً متوتَراً. رغم إدراكه بأن
 الفكرة. هي المـخلوق الوحيد الذي يعزّه حقَّآ، وتربطه به علاقة الحبّ



 بالإحباط عاد إلى هذا الإعجاب ليتغذى منه، ويستعيد حيو يته. وزوجته؟ هو يحجبّها بالطبع، لكنّه لا يجد معها تلك الألفة وذلك التواطؤ الدفين الذي يمكن أن يجده مع امرأة من لحمه ودمه. - بـما أنّك أثرت موضوع الزواج، فمـن سيتزوّجها؟ أعرف كلّ أبناء
 أقاليمهم قطّ، ويتصوّرون أنفسهم هم مركز الكمرا الكون. ليس منهم من يبلغ كعب زهرة!

ـ من قصد هؤلاء الشباب؟ زهرة بحاجة إلى من يدلّلها. ستكون أسعد مع رجل ناضج.
ـ لكن الراجوات كلّهـم متزوجون تقريباً. لن أقبل بأن تكون أختتي
زوجة ثانية أو ثالثة!
ثّم قطّب حاجبيه واسترسل يقول:
ـ هـنـاك بـالُطبع راجـا لاربـاد، لكـنّه سـكـيـر، وراجـا كوطرا، رغـم
 عصفور، مثل أبيه فيما يبدو. من غير هؤلاء؟ آه، هناك راجا بيلينير، لكنّه

عاش حياة مسرفة إلى حدّ أنه حافة الإفلاس اليوم. كلا، الظاهر أنّه لا يوجد شخص يناسبها. وأضاف وهو يهزَ رأسه بحذّة:


ـ من ذكر فراقها؟

للعيش في بيت زوجها.

- وإذا كان بيت زوجها هو... هذا القصر؟

تطلّع الراجا إلى زوجته مُستغرباً : أبَلبَلت الحمّى فكر هان؟



 زيجة تجمع كلّ المزايا: لن تفقد زهرة، كما أنتك تضمن بها بـا بقاء رشيد إلى جانبك.



 كلّ شيء يرتعش خوفاً من فقدانه.

## لقد كسبت جولة. ها هو أمير يجلس مستغرقاَ في التفكير.

وتمالكت سلمى من أن تقول إنّها هي أيضاً حريصة على الـى الحفاظ على رشيد. فهو حليفها الوحيد في القصر، وطا والما دافع عنها لـنـا لدى أمير.

والواقع أن المرَة الو حيدة التي التقيا فيها منذ زواجها كانت في تلك

السهرة المشُؤومة التي نُظَمت على شُرف اللورد ستيلطِيلطون ولقـد شعرت فيها بانفعاله، واستغربت من اضطرابها لذلك. عندئذ أدركت مدى تعطشها للحبّ، ومقدار ضعفها أمامه، ضعف لا يعادله سوى ضعغها أمام زهرة وشهوانيتّها اللامبالية.
وسـاورهـا الـخـوف. أمـا الآن فـدار في خـلـدهـا أن تـجـمـع بـيـن هـذين




 موانع بما أنه سيصير فرداً من أفراد العائلة، وسيصير لها من ثمّة صديق تفضي له بأسرارها.

ـ ولكن، ما موقف زهرة من هذا؟
استـعاد أمـير هـدوءه، ، وشعرت سلمـى بـأنّها أوشكـت عــلى كسبـ
الجولة، وردّت بنبرة الزوجة المثالية التي شعرت بالاستياء:
ـ كيف لي أن أفاتحها في الأمر من دون الرجوع إليك؟
لم يعد أمام أمير إلا أن يعترف بأنه يجد هذا العرض مغرياً.
ـ على كل حال، فهذه فكرة ليست سيّئة.
 واحد، وتحتفظ بقربها بشخصين تتعلق بهما أكثر من غيرهما...

ثّمّ استطرد الراجا يقول :

- سيعيبون عليّ بالطبع أنتني لم أختر لأختي زوجأ من الأمراء، لكن
 سـأفاتح رشيد في الأمر. هـل يـمكن أن تتكفنـلي بزهـرة؟ و... ـ داعب

بحركة مفاجئة شعر سلمى ـ شكرأ لك... لقد سرّتني عنايتك الصادقة بقضايا أسرتنا. الواقع أنكَ صرت امرأة هندية حقيقيّة! لكن سلمى أسفت في قرارة نفسها على مغالاته في الثقة. ـ كفى، لا أريد أن أسمع شيئًا الأمر واضح: تريدون التخلّص منّي! وبذلت الطفلة جهداً جبّارآ لكي تتكلّم بصوت مسموع، وتمسك
 واقفة، وألا تنهار أمام هذه المركأة... ـ زه ـرة، ماذا بك يا بنتيتي!
رفعت المراهعة رأسها من جـديد نظرتها: ماذا فعلتٍ حتّى تستحقّ هذه الخيانة؟ أيّ غلطة ارتكبت حتى الـى
 الإحساس باليُتم من جديد. مضت سلمى تتأملهها مصعوقة. لم تـتوقَح منها كلّ هذا اليأس، ولـم تكن تريد أن تتوقّعه.
 الأمر أنّنا فكّرنا...
 كان يتخفي كثيراً من الرقةّ سابقاً...
ـ أريد أن أعرف ما إذا كنت أحبتني يوماً أم كنت تكذبين علي؟؟ (ليتك تعرفين يا صغيرتي مقدار حبّي لك، وأنتّي ما فعلت هذا إلا لسُّةّ حبّي لك. لكنّك لن تستطيعي أن تفهمي. إنتي أتعذّبِ من رؤيتك تتألّمين.....).
ـ لا تتصابي يا زهرة. أنت تعرفين معدار حناني عليك. وبدت الجملة ثقيلة ومتكلفَة. لكنّ المراهعةَ لـم تشعر بذلك. لاذت

بالصمت وقَد ارتسمت على شفتيها ابتسامة مريرة. وذت سلمى في هذه اللحظة لو تقدّم أغلى ما لديها نظير أن تضمّها بين ذراعيها، تقّلّها وتقول


تقول:
ـ أتيتك بصورة هذا الشخص. هل ترغبين في زؤيتها؟ ـ ماذا سأصنع بها؟ لقد اتَخذنِت القرار، وأقنعتِ به أخي. ليس لديّ

ما أضيف.
بدأ الضيق يتملّك سلمى. ها هي الطفلة تلعب دور الضحيّة وتضعها هي، المدافعة عن الحريات، في موقف زوجة الأب المب المقينة.


القرار الذي ترينه مناسباً.
 تعرف أنّه أفضل سـلاح ضـد الحنان. ظلّت زهرة صامتَ، لكنّ المرارة ما لبتْ أن تحوّلت في نظرتها إلى ازدراء.
وشيئاً فشيئاً تبلّد غضب سلمى أمام هذا الصمت. كان المكـر أنروه قد

 اللحظة، ستعتبره المراهقة كلاماً زائداً. وبذلك أوصِد البابِ خلف زهرة.

مرّ العرس على أحسن ما يرام. تنفّس أمير الصعداء وهو مضطـج هِع
 الأسبوعين المرهقين، اللذين توالت الـون فيهما الاحتفالات والات والاستقبالات بدون انقطاع، ها هو يذوق طهم الهدوء من جديد.
بعينين نصف مغمضتين يراقب راضياً زوجته وهي تحضّر له البان وقد
غمرته السعادة : لقد كانت رائعة طوال هذه الفترة مع أنّ البداية كانت
سيّئة.
صار خبر زواج رجل ثُقته من أخته زهرة موضوع أحاديث كلَ أهل

 تشريف غير مسبوق - وشاهدوا الهدايا الرائعة التي قدموها مؤقَتاً هذا الزواج غير المتكافئ. قالوا في أنفسهـم إنّ العريس هو أقرب



 يضحك من ذلك، ويحترس من تكذيبه.
 في تهدئة الراني عزيزة. لم تر سلمى من داع لكي تخبر زوجها بأنْ الراني

تتّهمها بالسعي إلى التخلّص من أخته بدافع الغيرة، وأنّها لمّا استعرضت خصال رشيد خان الحميدة من أجل إقناعها، وحدئتها عن السعادة التي سيوفَرها لزهرة، لاحظت أنّ الراني توشك على الى الا ختناق.
 يتزوّجون من أجل تخليد الاسم، وإنجاب ونج ورئ وريث للعرش ! مسكينة زهرة، لن يكون عليها أن تشغل بالها بهذا!
حدّقت في سلمى بخبث ثمّ أضافت : ـ حين أفكّر في أولئك اللواتي يملكن اسماً عليهزَ نقله وهن عاجزات عن ذلك...
وغادرت قبل أن تتمكّن سلمى من الرد عليها، مع أنّها كانت تتوقّع
 أنّها لم تحبل مع مرور عام على زواجها؟

 بذلك، لأنّها تدرك ما يحيط به من هـز ولمز وصمت، وهي أمور أشند إيلاماً من الكالام.
على أنَّ ما شقّ عليها أكثر خلال هذين الـئهرين هو فتور زهرة. ذلك

 وثقتها وحنانها.
سافر العروسان بالأمس إلى أوروبا لقضاء شهر العسل. ذلك أنْ رشيد أراد أن تتعرّف زو جته على تلك البلاد. وقد ارتاحت سلمتى لغيّابهمها : ما دامت زهرة غائبة، يمكنها أن تأمل بأنّها ستعود إليها. قطع عليها أحد الخصيان أحلامها. جاء يعلن لسيّده أن بائع العطور قد وصل. ذلك أنّ العطور في حياة الراجا تحظى بأهميّة بالغة. فهي

ليست مجرّد نزوة عابرة وتافهة، بل شغف حقيقي. وهو يتمتع بهمّة الباحث، وصرامة المحترف وحسّ الخبرة الجير الجمالي. وهكذا فقد استقبل
 جلديين. وهو يعرفه مدة طويلة. كان يزود أباه بالعطور قبله. قال أمير موضّحاً لزوجته التي استغربت هذا الذوق ، وروأن أت فيه ميولا

أنتوياً:
ـ حبّ العطور هنا متأصّل في الأسرة. فقد كان جذّي، الماريارادجا، وهو صياد شرس، لا يكاد يعرف الكتابة، لكنّه شديد الولع بالعطور
 مكان لاستنشاق تلك النفحات الإلهية التي يزيد عمر بعضها عن الـيا القرنين. لكنَ تلك المجموعة اختفت للأسف خلال الال حريق أضرم عمداً في القصر بقصد الاستيلاء على الكنز الخر افي خلال الالنـي الانشال بإطفاء النيران. وألظن
 بموته، علما أنّه أبدى رباطة جأش لا نظير لها عند موت زوجته.
 صغيرة، كلّها عبارة عن تحف فنية. بعضها من من البلّور المطعّم بالذهبـبا وبعضها الآخر من الحجر الكريم أو المرجان المنقوش على نحو دقيق.

قال أمير :

 يتحذّثون طبعاً عن الجسد والروح التي هي جوهر الإنسان. وهذه العطور هي جوهر الطبيعة، ومن ثمّة لا يمكن حفظها في أوعية بشعة.
وبحركات حذرة، تناول التاجر تلك القوارير الواحدة تلو الأخرى،
 من العطر يضعها على يد الراجا، فيستنشق عبيرها بعمق وقد أغلق

عينيه، تـّمّ يهمـس وهو يميل برأسه إلى الوراء: پآه!" كما لو أنّ لذة




الراجا يُعجب بكنوزهـ
بعـد التحـلـيق في سـماء هـنه اللـذة، يعود أمير إلى الأرض علـى مضضف، وبحركة سريعة بعيّن سـتّ قارورات، فينـحني العـجوز وقد

تطلّقت أساريره.
ـ سموّك لا تخطئ أبداً. لقد اخترت أجرئ أجمل بناتي.
فيردّ أمير هازئا :
ـ اسكت أيّها العجوز الفاسق. لا بدَ أنك أن أخفيت عنّي أفضل منها. قد


لغيري، فلا سامحك الهّ أبداً!
مضت سلمى تنظر بفضول إلى الصندوق الـُاني، وهو أكـو أكبر من
 ـ ألن تعرض علينا روائعك الأخرى؟
 على زبائن أقلّ تطلّاً من الراجا صحاب. ـ ـلم أكن أعلم أنّ قدم العطر يز يده قِيمة.


- إلى حذّ ما. هناكُ بطبيعة الحال زيوت تعطيه رائحته الخاصة ، زيون ويوت


 تتلاشى بسرعة إن هي لم تثُتْ، وبطريقة لا تفسدها طبعاً!

إنّها نور جيهـان، زوجـة الإمبراطور جيـهـانـجير الأثيرة، هـي من اخترعت طريقة حفظ هذه الروائح التي كانت تنتشي بها. كانت تنفعها في


بعض الخبراء نجحوا في إعادة تشَكيلها جزئياً.
والواقع أنْ تراث صناعة العطور تقهقر في القُرن الثامن عشر لمّا بدأ الناس يضيفون لها الكحول نقلا عن الغربيين. فهذا السائل العدواني الـي الذي يقوّي الرائحة في البداية، يحولها بعد بضعة أشهر ، ويقضي عليهـا تِيا تماماً في غضون بضع سنوات. ومع ذلك يستمرّون في استعماله نظراً لفائدته التجارية، إذ يسمح بإنتاج كمّيّات أكبر بكتير. وتسأل سلمى بقلق :

- ولكن إن كانت الرائحة واحدة، فكيف يستطيع المرء أن يميّ؟؟ ـ انظري، الأمر بغاية السهولة.
ووضع التاجر على يدي سلمى قطرتين من قارورتين متَاينتين. ـ انشريهـما على بشرتك، ثتمّ شمّي. ألا تلاحظين أنَّ بينهـما فرقآ؟ حسناً، انفخي الآن على العطر المو جود على يدك اليـمنى، إنّه بارد،
 تلاحظين أن الحرارة لا تتغيّر. هذا الحطر خالصى. سيعطر يدك لأيام، وسيحتفظ برائحته لعشرات السنين، بل لقرون. مضت سلمى تضحكك، فهي ليست بحاجة لكلّ هذه الشروح. لكنّها لما رأت الـمبـلغ الذي دفعـه زوجها للـتاجر، فهـمـت بـأنَ الأمر بــايـة الأهميّة : سلْمه ما يناهز خمسين قطعة ذهبية. وتضاعفت دهشتها لمـا رأت أمير، بعد انصراف التاجر، يـحفظ القوارير بعناية إلى جانب مئات القوارير الأخرى في خزيرنة حديدية مدفونة في الجدار. قال موضّحاً :
- قيمة بعض هذه العطور تعادل قيمة الماس، بل هي أثمن بالنسبة إلي. إنّها ستحرية في الواقع : قطرة منها كافية لتحويل يوم حزين أون أو عصيب أو
 كانت العطور مكوّناً أساسياً من الحياة الهادئة السعيدة التي عشتها.
- قلت السعيدة؟ مع أنّك فقدت والديك في سنّ السادسة من عمرك؟



 لا يتكنّل الرجال بتربيتهم إلا بعد هذا السنّ.

 أشجار السرو.

ـ كانت مربّتي التي كنت أحبها كتير آ تأخذني للقاء والدي كلّ أسبوع. ما زلت أذكر تلك اللقاءات السريعة والر سـميّة. كان عليَ أن أنادي أبي :


 صاحب أو صاحبة اللسمو. كلّ هذه المراسيم كانت ترهن طفولتي، فكا فكنت أتلهف للعودة إلى ألعابي.
ولمَا توفي والداي في حادثة، تولّت نساء القصر أمر تربيّتي. وكنت
 القصص، ألعب فيها دور الملك بينما يؤدّين هنّ دور الراقصات. كنت أحبّهنَ بكلّ براءة.

وبما أنْني كنت الوارث الذكر الوحيد، فقد كنتُ مدلّلاً. ما زلت أذكر

أنتني كنت أرفض الأكل ، فكانوا يأتونني بـجارية تغنّي أمامي بينما أتناول طعامي. وهذا هو سرّ ولعي بالموسيقى منذ أن كنت في الخامسة من عمري.
 وغسلي بالصابون وتعطيري أربع شابات أو خمس، ولي وهو أمر كان ذلك
 أن سافرت إلى إنجلترا.

## وابتسم وهو يرى الدهشة على وجه سلمى، ثمّ استرسل :


كانت تجري في عفّة كاملة.
ـ هممم... كنت تقضي معظم وقتك إذن بين هؤلاء الجواري يدلّلنك، ودراستك؟
ــ لمّا بلغت السابعة من عمري عينوا لي معلّماً لقَنْي الأساسيات. لم

 بالي لم يكن يشغله حينئذ غير شيء واحئ إئ : أن أعود إلى رفيقات اللعبا لم أكن أجد راحتي إلا بينهن.
ولمَا كبرت، صرت أحسَ اتّجاههنَ بمشاعر رومانسية. لكنتي لم أكن

 أبناء الأسر الراقية كانوا ما زالوا يتلقّون هذا التعليم، فقِد جيء بـجوارِير لهذا الغرض.

كنت ألقاهنّ في ماردان خانا، لكننّني لم أكن أمكث معهينّ لوحدي

كنَ نساء مسنّات، بالغات الجمان وتصرفاتهنّ المهذّبة كيف أتكلّم وأتصرّف. باختصار كيف أكون رجلاً

راقياً. بعضهنَ كنّ عارفات بالموسيقى، ومعهنّ تعلّمت كيف أقذّر قيمة

 فالمطلوب من الأمير هو أن يتذوّق فنون التسلية لا أن يسلّي غيره. وكان من بـين هؤلاء الـجاريات شاعرات ذائعـات الصـيـت، لقِّنّني


الطبقة اللراقية من دون أن يزري بهمم.
لقد كانت حـياتي حلماً...
ولما بلغتُ الثانية عشرة من عمري، قدّرت جلّتي أنّ عليَ أن أدرس بجذّ، فُعِثت إلى (املرسة الأمراء). كان معلمي وأستاذ الإنجليزية وأستاذ




 للأسف أن أفارقهن. كنت على وشك إتمام الرابعة عشرة، حـن قرّرت جدتي بأنّ الوقت قد حان لكي لـي يشرح لي معلمي (أمور الحياة"). ومنذ ذلك اليوم، لم يعد يُسمح لي بلقاء صديقاتي.

على كلّ حال بعد أن حاول عمّي تسميمي بعد بضعة أثشهر ليستولي
 حفاظاً على سلامتي...

وتطلّعت سلمى إلى أمير في إثفاق، وقالت :
(1) موضوع موسيقى يختلف حسب الوقت من النهار.

ـ إنجلترا المتزمّتة! إيتون وكامبردج! لا بدّ أنك أصبت بصدمة رهيبة بعد الحياة التي عشتها!
ـ لست أدري ما إذا كانت رهيبة. كان كلّ شيء جديدآ عليّ، ومثير آ. على أنتي ما عدت أعرف من أكون: أأنا أمير هندي أم لورد إنجليزي... وقالت سلمى في نفسها : (ما زِلت لا تعرف أيتّا المسكين !")، لكنّها تمالكت نفسهـا من أن تجهر بذلك. واكتفت بأن لثمـت يده. أمّا هو ،
 ماضيه، ويعبّر عن ثقته بها، ويظهر لها هذا الحنان الذي لم لم تعهده فيه. واجتاحه دفق عاطفي جعله يتوق إلى ضمّها بين ذراعيه، لكنه لم يجرؤ : لم يشأ أن يفسد هذه اللحظة الرائقة النادرة.
لقد فهم منذ مدّة طويلة أنَ الجماع يمثل بالنسبة لزو جته شِّه شيئاً مقرفآ،
 شيء في سلمى يثير الشهوة: جسدها الرشيق وشفتاها الممتلئتان وعيناها

 شهوتها، إلا أنَّه يجد نفـد الحلوة باردة مثل تمثال رخامي.
 يلويها حول أصابعه، فأسندت سلمى رأسها إلى كتفه. نظرت إلى السماء فـلى السماء، فشُعرت بقشعريرة تسري في جسدها من صفاء زرقتها، وأخذت تنتظر. انزلقت اليد على الرقبة، وداعبت شحمة أذنها، ولامست لمساً خفيفاً وجنتها وطرفي شغتيها، فالتفتت إليه وهي ترتعش، ، ومضت تبحت علا عن نظراته في العتمة.
أتُراه ظنّها تتهرّب منه؟ رفع يده عنها فجأة تّمّ استلقى وهو يقول: - يا لها من لِلة رائعة!

فأجابت بجفاء وهي تسوي لباسها الحريري على كتفيها :
ـ ليلة شتوية.
ومضت تتأمّل باستياء في الظالام اليد المكسوّةَ بالتخواتـم اللامععة. وبغتة عادت بها الذاكرة إلى تلميحات البيغوم من أنّها لا تتقن شيئان سوى

 تهبه وريثاً للعرش؟ لعل هذا هو ما يفسّر تردّده بين اللامبالاة والميل إلى الى
 الصور التي تحاصرها. وتملَكها الخجل. لكنّها كلّما أمعنت في طردها الـنا، ألحّت عليها أكثر .

وبقفزة واحدة قامت واقفة، وقالت:
ـ أشعر بالاختناق هنا. سأذهب لاَخذ نفساً.
 يوجد "جناح الشمس الغاربة) المشرف على المدينة. استندت إلى أحد الأعمدة الر خامية وراحت تـتأملّ لوكنو الممتدّة في
 المزخرفة وأعمدتها الرشيقة طيف حسينيّة حسنأباد الأبيض، المـجلّل

 الليل مثل أعلام حرب ظافرة.
إنّها مدينة باروكية منمّقة، تـجمع في خليط عجيب بين الفخامة المغولية والحدّة الهندوسية والحذلقة الفرنسية والجاذبية الفكتورية. تبدو

 وسحرها، وتستر جع خيلاء امر أة واثقة بأنّها الأجمل.

إنّها العشيقة التي يحلم بها كلّ الناس، لوكنو الـمسلمة الشرسة
المتكتّمة المتقّقة، لوكنو الهندوسية الرشيقة الشبقيّة التي تتأجّج شهوانيّنّها لتبلغ إلى حدود الصوفية، صوفية تخفي أكبر المتع. لوكنو الغامضة...
 من هذه المدينة الرائعة المذهلة إلى مدينة ترفل في اللززورد والذهبي... إلى الأستانة.

## Ir

ــ لقد ذبحوا النساء والأطفال، ورموا من جرحوا في الآبار. بعد ذلك

 مشينا لأيّام إلى أن وصلنا إلى هنا.
كان الرجل يترنّح من التعب، وبجانبه زوجته وطفلان صغيران يبكون
بصمت.
ـ ماذا سيكون مصيرنا يا هوزور؟؟ لم يعد لنا مكان آمن نأوي إليه... أمر الراجا بإخراجهم وإطعامهم، ثمّ استجوبـم بأناة.
إنّها قصة أخرى من قصص الصراع الدامي بين طوائف كانت تتعايش في أمن إلى عهـد قريب. وهي صراعـي الجوّ المحتقن الذي تخلقه الحركات المتطرّفة وتغذِّيه، إلى مذابح.

 شـكواهـم إلى مسؤولي المؤتـمر الوطني المححليين، لكنّهـم رفضوا الإنصات إليهم.
تفجّرت المأساة خلال الصالاة على جنازة بالمسجد، إذ توقف موكب عرس هندوسي أمام مدخل المسجدل، وراح أمرأفراده يظهرون فر فرحتهم بقرع الصنوج والطبول والنفخ في الأبواق. خرج بعض الفلاحين وطلبوا منهم

الابتعاد قليلاً، فردّوا عليهـم بشتم النبي، فتقاذفوا بالحجر، وأخر جوا

 الشرطة إلا بعد انتهائها. قال الرجل متأوّهاً وهو يفرك أهابعه :


 على بطاقة المؤتمر ونكافح من أجل الاستقلال...

 الإنجليز. لم يكن الهندوس يجرؤون على مهاجمتنا مثلما يفعلون منذ سنة
 يفوقوننا عدداً، فماذا سيكون مصيرنا؟
لقد أوجز هذا الفلاح بهذه الكلمات القليلة الوضع القائم على نحو
أبلغ من كلّ خطابات الساسة.
على أنَ أمير مقتنع بأنّ المسلمين لو كانوا هـم الأغلبية لتصرّفوا مع



 الرجل ليست تابعة لولاية بادالبور ـ المسكين إنّما لاذ بالقصر لأنّ الْان أخاه
 قرية إلى قرية مع تهويلها، يهلّد بإشعال نار الفتنة في الولايات الات الألخرى القريبة، وهو أمر يشغل بال أمير حتّى إنه أسرّ به لسلمى :

ـ لا بلّ من اتَخاذ إجراءات مستعـجلة تمنع النـار من الانتشار قبل فوات الأوان. قد نناقش ذلك هنا المسار المساء خلال الاستقبال الذي ينظمهـ

 الشعرية أمر مستهجن، لكنتّي سـأفعل مع ذلك، وليكن ما ما يكون. عليهم أن يستيقظو! من سباتهم!

منذ أن اختار راجا مهدباد حياة التقشف، صارت هذه اللقاءاء ات الشعرية الكبيرة التي تجمع كلّ نبالاء أوده هي اللقاء ألـاءات الوحيدة التي التي يسمح لنفسه
 فحسب، بل لأنّ هذه المسابقات الشعرية التي يستدعى إليها أرقى شعراء

 نهاية المطاف، أناسأ يجمع بينهم حبّ الجمال.
منذ قرنين ولوكنو تفخر بأنّها مركز هذه الحضارة الهندية الإسلامية
 يجعلهما متعارضتين.

لقد رفع أبكر، وهو من أعظم أباطرة المغول، هذا التحدي الكبير قبل
 والصوفيين، بحيث يسعون معأ لتحقيق الفتح الأكبر : أينّ البحث عـي عن تلك


 الإمبراطور اورنگزيبب"(1) الذي قوّض هـذا الإسـلام الـمتسـاهـل، وأحـلّ


مححلّه إسالاما متشدّدا، ممّا أدّى إلى فرار كثير من المثقفين والفنانين من
 عاصمة ملوك أوده ذوي العقيدة الشيعية، المشهورة بتألّقها وكرمها. ولئن كان ملوكها يتّسمون بتسامح أكبار ، لم يكن ذلك بدافـ البـ البحث


 الرقص. وفي هذا العهد بلغت اللغة الأوردية أرقى أشكالهـالها، كما بلغ شُعر الغزل الذي وفد من بلاد فارس في القرن الثالث عشر، إلى أروع أروع
 تخلّف الفكر.
كان الغزل هو سيّد المسابقات الشعرية بلا منازع. وقد تعلّمت سلمى الِّ الِّ
 بالمـجد أو رنين أسورة امر أة أو وميض عان الم منم المنلت.

 مهـدباد التي أسرّت لها بعَلقَها بابتسامة سمححة أشبه بتلك التي توجّه للأطفال المرهفين لتهدئتهم.
ـ ماذا عسانا نفعل أكثر مما نقوم به الآن يا بنيتّي؟ ينبغي ألا نـنجرّ إلى
 نؤمن بنجاعة ما نفعل بما أنَّ لوكنو هي المدينة الوحيدة في المنطقة التي لم تعرف أحداثا دامية!
وأشارت لسلمى من خلال المشربية الرخامية المخرّمة إلى رجل فارع
الطول، تحيط به حاشية كبيرة.

ـ انظري إلى راجا كالاباغ الذي وقعت في إمارته أحداث الشغب التي

ذكرت. فهو حاضر هذا المساء بين أصدقائه من الهندوس والمسلمين.







 تغيير اقتناعاتهم ونمط عيشهم.

 ألح أمير، فأخذه راجا كالاباغ وهو يضحك إلى مضيفهما والتمس منه أن يفصل بينهما.
حاولت سلمى وقد ألصقت وجهها بالمشربية أن تقرأ على الشفاه ما يدور بينهم من كلام، لكن عبثاً. على أنها استطاعت مع ذلك ألك أن تخمّن، ، انطلاقاَ من حركات راجا مهـدباد، أنّه يحاول تهـدئنة هنا الأمير الشّاب الذي لـم يـمض وقت طويل على عودته من إنجلترا، والذي ينظر إلى الأمور بجدّيّة زائدة.
وانتهي الأمر بأمير بعد الاحتجاج إلى أن أذعن وعاد إلى الحشـد،
 يبدو كالآخرين رغم تميّهه عنهم.
وسرت قشعريرة في جسد سلمى. أحستت كما لو أنّها تشهد نهاية هذا
 الذي يفصلهم عن الواقع، ويشلَّهم.
لقد اتّخذ الكفـاح ضـدّ الاحتـلال البريطنـي، بإِيعاز من الـمؤتمر

الوطني، مظهر ثورة شعبِّة على كبار الملاك والأمراء باعتبارهم أصدقاء

 تستثير الجماهير.
وختيتم الصمت فجأة. ذلك أنَ المسابقة الشعرية على وشك الـك أن أن تبدأ. مضى الضيوف المتّكئون على الوسائد المتناثرة فوق الز الز رابي الحـريريرية
 ذو عينين متّقدتين، معترف به في كلّ المنطقة كسلطة كبرى في هذا المجال. ذلك أنّ ترؤس مسابقة شعرية كهذه ليس بالأمر الهيّن. إذ يستلزم الحفاظ على الانتباه وحضور البديهة طيلة ليلة كاملة، وتحميس جمهور من المتمرّسين الذين لا يكتفون بالقليل. كما ينبغي له اله أن يعرف كيف



 المعنىى، ولا يؤثر ذلك من ثمّة على أجواء المسابقة. ثمّ عليه أخيرأ أ أن
 ما يسمعون، استتحوذ فجأة على قلوبهـم، وأخذ بشغافها.

وتتعالى قصائد الغزل مشيرة وساحرة، تصاحبها نغمات قيثارة صغيرة

 الطرب الإضافي، ومن متعة الجمع بين الأوزان والأنغام؟
كانت سلمى تهمّ بالانسحاب بذريعة أنّ وعكة أصابتها، لكنّ نظرات الراني المتيقظة جعلتها تُعرض. - ابقي، فالشعر سيساعدك على الارتخاء.

وعادت فجلست من جلديد وقد تملّكهـا الارتباك من كون الراني
 موسيقاها رغم أنّها لا تفهم معانيها جيّداً. وشعرت كـما لو أنَّ الأرض تتماوج تحت قَدميها على إيقاعات القصائد مثّل حيّة من ذهب ونـ وفضة ونـة ورأت الناس من حولها يتلذّذون ويلينون ويعجبون. وبلغ الانتشاء ذروته

 الكبيرات. وهي لا تظهر أمام الجمهور إلا محججبة، لأنّها تنتمي لأسرة محترمة، كما فِيل لسلمى. على أنّها تملك صوتاً يهزّ النفوس، ويحركّ الحك بعنف الحسَ والخِيال.
ومع تقدم اللِيل، نامـت بعض العـجائز اللـواتي كنَّ جاللـات في


 شالالات بلورية.

ويتناهى إلى سمعها فجأة صوت واضح يوقظها من حلمها.


والنهاية لكزل ما هو موجود|(1)
 يلبسان شرواني من الكتان الأبيض من دون حليّ، ووقفا متواجهين. استوت سلمى في جلستها. فقد تعرّفت على الكلمات التي يردّدانها.
 بجوارها. حدّقت فيها مستغربة وقالت:
(1) البهاغافاد غيتا : أنشـودة المولى، تر. سليم حداد، نسخة إلكترونية، الفصل العاشر. (المتر جم) http://alishraq.net/gita/intro3.htm

ـ كيف لا تعرفين هذا يا أميرة. إنّه البهاغافاد غيتا، كتاب الهندوس
المقّدس !
الهندوس؟ مستححيل! فهي تعرف هذه الكلمات منذ بدأت تـر تعي... ومالت قليلاً خلف المشربيات فرأت المراهت مستغرقاً وهو ما يزال ينشر

الكالام الرباني :
ـ أنا صولجان حكام البشر، وأنا السياسة الحكيمة لمن ينشد النصر.
أنا صمت السرَ المخبأ. أنا معرفة العارفين (1) فيتابع رفيقه الجالس على نحو مستقيم وقد فتح يديه ووضعهما على


 وقت ولا زمان، ولا كون ولا مكان، وهو الآن كما كان.
 وهو الآخر بلا آخِرية، وهو الظاهر بلا ظاهرية وهو وهر الباطن بلا بالِانِية...

وشعرت سلمى بقشُعريرة تسري في كيانها... إنّه كلام ابن عربي في (الر سالة الوجودية")، وهي نص من أعظم نصوص الصوفيّة الإسلاميَّ.
 بينها كالر جع من خلال القرون والقارات، مكرّرة نفس البداهاتات ونفس الحقيقة.
"ـ وهناكُ آخرون يكرّمونني أيضاً، ويعملون من أجلي، ويضحَون
( ( 1 (Y نفسه، الفصل العائتر. (المترجـم)
(Y) (Y) محي الدين ابن عربي : الرسالة الوجودية (نسخة إلكترونية). (المترجم)

بذاتهم. هـم يروني كواحد أحد وكتعلّدية متعذّدة. ألا فاعلم أنّ كل ما

 (افإن الذي تظن أنّه سواه ليس سواهـ ... ولا يكون وجودذه معه وفيه، بل يرى وجودَه بحاله: ما كان قبل أن يكون، بلا فناء، ولا ولا مـحو، ور ولا


(إنّ هذا الكون الظاهر يأتي من كياني غير الظاهر . والكائنيات جميعها

 ويحبنّي في كل" الأحلام، مهما كان النا كانت حياته وأعماله، فهو يحيىى ويعمل دائماً من خلال كياني".


 نفسَه فقد عرف ربَّها.
 أنفسهم
 وعلمت أنّك كنت مقصوداً، وأنتك لا تحتاج إلى الفناء، وأنّك لـم تزل
(1) (1) لم أعثر على ترجمة هذه الجمل في النسخة العربية من البهاغافاد غيتا. (المترجم)
 أحياناً، وخلطت بين الشتعر والنتر. (المترجم)
(*) لم أعثر على هذه الجمل في النسخة العربية من البهاغاناد غيتا. (المترجم)

ولا تزال... جميع صفاته صفاتك... ولهذا أجاز للواصل إلى الحقيقة أن يقول: (أنا الحق" وأن يقول: " "سبحاني !").
(ابالتعبّد يعرفني حقاً، يعرف من أنا وما هو معامي. وعندما يعرفني
 بنعمتي إلى البيت الأبدي الذي لا يفنى"(1).
 تشعر بطمأنينة لم تحسسَ بمثلها منذ أمد بعيد.
قضت اليوم بكامله وهي تتقلّب في كابوس من العنـب ذلك أنَ قتل الأبرياء على يد الجماعات الـي المتطرفة لم يثر فيها الشعور
 إذا لم يكن من القوّة والبأس بدّ لفرض احترام العدالة، فينبغي أن يكون
 الليائس" لن يؤدي إلا إلى مزيد من المآسي، لكن ما العمل؟


 خاب. فالمضيف رفض إثارة هذا الموضوع. لكن ها هو يقدَم في آخر السهرة جوابه النتير : فهاتان الديانتان اللتان يمزّق أتباعهما بعضهم بعضاً تتحدّنان عن نفس الحّ الحقيقة. فبغضّ النظر عن الطقوس والشكليات المضافة من أجل تعميتهما، وتحريض الناس النـان على



(1) البهاغافاد غيتا، الفصل الثامن عشُر، الآية: : 07/00. (المترجم)

لسنا سوى ذزّة غبار، لكنّها ذرّة تحوي الكون بأسره، لأنتها جزء من الله. جزء؟ كلا! نحن الله، لأنّ اللانهائي لا يتجزأَأ. لا ينبغي نسيان هذا الأمر: كيف أفقد الأمل من الإنسان، وأنظر إلى الآخر على أنّه عدوٌ يلزم سحقه، هذا الآخر الذي لا يعدو أن يكون أنا نفسي، مثلما أنتّي هو.

بينما كانا عائدين إلى قصرهما، علّق أمير قائلاً: ـ مسكين راجا مهدباد، لقد بدأ يصيبه الخرف! يا لها من فكرة حمقاء أن يختم المسابقة الشُعرية بتعازيم دينيّة!
0.
t.me/soramnqraa

جفلت سلمى وقالت : - يبدو أنّك لم تفهم كلامه.

ـ ــم أفهم؟ ماذا؟
ـ لا شيء... ليس للأمر أهميّة.



 وفيها جميعاً ينبغي أن أُخَبِ". وأغمضت عينيها وهي تتساءل: أتراها ستصل إلى هذا الحبّ يومأ؟

## $1 \Sigma$

ـ ولكن، أين اختغت عائشَّ؟
منذ ما يزيد عن أسبوع لم تر سلمى الفتاة التي تحضر لها كا كلّ صباح
 قبل شهر مح والديها الفازيّن من الأحداث الدامية التي عصفت بقريتهـيا
 القصر ، بينما تشتشغل الأمّ بأعمال الخياطة.
 الانزعاج من العيش عالة على غيرها، وتدفع من ثُمّة زوجها إلى العودة
 شخصصياً إلى عين المكان والتقى بمسؤولي المؤتمر الوطني المحتئينين،
 وإعادة بناء ما أحرق منها. ليس لهم مكان آخر يأورون إليه. طوال قرون وعائلاتهم تزبع هذه الأرض. صحيح أنها أرضا أرض الأمير ، لكتّهم يعملون فيها، ويشعرون كما لو أنّها أرضهم.


 مشُرّدين، غير تابعين لأحد، ولا حقّ لهم في طلب الحماية. وأضافت الخادمة:

ـ خيرآ فعلوا بمكوثهمم هنا. لو لـم يفعلوا لكان الأمر أشبه بأن أفكر أنا
 أجيال، فكيف لي أن أفكّر في الرحيل؟؟... ولكن الأَّ قلقة على عائشة. فحين يصاب الرجال بالجنون، ينبغي توقَع أبشع الأمور... كانت سلمى تستمـع إلى هذا الحديـث وهي شـاردة. لـم تفهـم السبـب الذي حمل هذه الأسرة على الرحيل. فهم في أحسن حال هنا. ألأن بيت أخ الزوج الواقع في الجناح المحصصص للنخدم، قرب المـخزن، ضيّق، وأنْ سلفة الزو جة أوححت لها بأن البيت لا يتّسع لهم؟؟... وقالت سلمى في نفسـها: "ينبغي أن أنظر في هـا الأمر"، وعادت للاستغر اق في قراءة نص بـهاغافاد غيتا وكتابات سري أوروبيندو التي
 هـذه اللـغة الـمـختلفة، أن تعـود إلى النبـع، وأن تـعثر عـلى نـفس ذلك الحدس الذي شوّش ذهنها لمَا شاهدت رقص الدراويش في الأستانة.



يتعيّن عليها حضورها.
فأيّ غرارا سترتدي؟ ويلزمها إكليل ياسمين تضعـه على شعرهـا، وتظهر به في بساطة مدهشة ومثيرة للإعجاب.

تسأل مرّة أخرى :
ـ أين هي عائشة إذن؟ أهي مريضة؟ ـ كالا يا هوزور، بالتعكس!

وتعلن لها الخادمة، التي تساعدها على ارتداء ملابسها الخبر السارٍ بنبرة هامسة جذلى، كما لو أنّها تفضي لها بسّ بسرّ :
(الملكة الكبرى"، زوجة المهاراجا أو ملكة ولاية من الولايات.

ونظرت لها سلمى بشدوه. لا بذّ أنّها أساءت الفهم.
 العمر. تاجر غني من أحمدأباد. سيعتني بها ويُحسن معاملتها. - يعتني بها ويُحسن معاملتها؟

كادت سلمى تختنق. واسترسلت تقول : ـ هذا إجرام! الطفلة بالكاد في السابعة من عمرها إ

فقالت الخادمة مطمئنة :
 في هذا النوع من الزيجات قبل بلوغ العروس العاثرة أو الحادية عشرة. حدجتها سلمى بنظرة ممتعضة... فعائشة طفلة نحيلة، وليست من تـلك الطفـلات الـلـواتي تُنضـجهـنَّ الـشـمس قبـل الأوان، كـمـا خُـيّل

للأوروبيين في استيهاماتهم حول الشرق....
ـ نادي على الأم فوراً.
 ومضت تنظر إليها في عناد. كانت عيناها تشيان بحقد أقرب إلى التحذي. وانتهى الأمر بسلمى أن قالت في غضـب : - ولكن، لِمَ لَمْ تلجئي إليّ، ولم تطلبي منَي المساعدة؟
 إزعاجها.
كان الاتتهام واضحاً : استغرقت سلمى في أبحاثها الصوفية، ، وأخلّت
 مصير عائشة، لكنها تجاهلتها بسبب أنانيتها ولامبالاتها.
(الحكيم هو من لا يعنيه شيء، مهما أصابه من خير أو شرّ، فهو لا
 وما رأي ملايين البؤساء الذين يسكنون هذه البلاد؟ وألقت سلمى نظرة حاقدة على الكتب المقذّسة المتناثرة فوق مكتبها.

وأمرت الخادمة قائلة :
ـ ضعي كلّ هذه الكتب في الخزنة!
 الانفصال الأقصى الذي يؤدّي إلى الحلول في الذات الإلهية، ولم تبلغ
 واغتبطت لذلك! أيتجرّد المرء من كلّ المآسي في سبيل تحقيق خلاصه الفردي؟ بأيَ حقّ يا إلهي، بأيَّ حقّ؟

وقامت تذرع الغرفة جيئة وذهابا وقد استبّد بها الانفعال : ا"سيقولون

 أيضاً في أن يرفض هذا الادراك الفهم".
ـ هيّا يا سيكاندر ، اقض علِيه يا بُنَيَ!

ـ هيّا يا جميلتي، يا جوهرتي، أذيقيه من بأس منقارك، بقوّة! بشذّة

كان المروّضون يُحرّضون الطائرين المتعاركين بالصوت والإيماء بينما




 الرهان هائلة، وبعض هؤلاء الرجال لن يستطيعوا أداء ما عليهم من دين

هذا المساء، وسيتعيّن عليهم رهن حليّ زوجاتهم. ولكن لا يهمّ! ليس هذا وقت الانتباه إلى هذه التفاصيل!
 الحرب منذ قرن، بعد أن ألجمتها القوات البريطانية ودجّنتها، وهؤلاء
 الشهوات، شعروا فجأة بدم أجدادهـم المغول الألـون الأبطال يغلي في شرايينهـم

 عابئة بالخطر ، تصوّب له ضربات جسورة قاتلة... علـيها أن تنتصر أو تموت بشجاعة، فيكون المجد نصيبها في الحالتين معأ... تطابر الدم على القماش الأبيض. انهـال الطائر الغالـب على غريمـه الجريح المنهك بنقرات من منقاره الحادّ كالمدية، ساعياً إلى الإجهاز عليه.
 الصغيرة عائشة!
 هذا القماش الأبيض، الطفلة وهي تنزف وتتيخبّط جراء اعتداءاءت شنيعة، رأتها وهي تشرف على الموت.

 بها سادتهنّ. وبما أنّهنَ لا يملكن مالاً، رحن يتراهنَّ بالأسورة الذهبية. سألتها مهاراني كارنبور :


 ينبغي تجويعه تارة، ومداعبته أخرى إلى أن تصير هذه الطيور البـلـي ومولعة بالقتال.

فسألت سلمى مستغربة :
ـ وما الداعي لذلك؟ ألا توجد حيوانات ميّالة إلى القتال بالغريزة؟ قطّبت المهاراني حاجبيها أمام هذا السؤال الغريب. ـ عفوأ يا أميرة، الفنّ لا يكمـن في اتباع الطبيعة بل في تغيـير هـا فمعارك الفيلة التي كانت تشغف أسلافنا لم تكن سوى اختبارات الـوات للقوة الخالصة. والأمر نفسه بالنسبة للمعارك بين النمر والكركدن. ليس هناك الك
 تقوم على إثارة معارك بين الأصدقاء والحلفاء. فهذا أصعب وأكثر إثارة! ألأ

 هذا إنذارأ أم مجرّد وصف لتسليات يوميّة تشعل محتمعاً يشعر بالسأم.

واسترسلت المهاراني تقول :
ـ سكان لوكنو لا يأخذون شيئاً بجذَ مثلمأ يأخذون تسلياتهمـم. فنحن
 قد تأسفين على هذا في قرارة نفسك، إلا أنتني لا أوافقك الرأي أي. مزيّة




 الديكة، فقد ابتدعوا معارك البيض. ـ معارك البيض
 وبطبيعة الحال، البيضة التي تتكسّر هي الحناسرة، ولنـي والأموال التي وضعت في الرهان تذهب إلى من راهنوا على البيضة التي سلمت.

الإنجليز يعتبرونهم مجانين. حريّ بهـم أن يأكلوا ذلك البيض عوض أن



 بكامله مولعون بهذه الطيور التي تجـمع بين الذكاء واللطف ولـي والوفاء


 جناحاً أخضر وجنا أشكال زهرية ذات ألوان رائقة.

قالت المهاراني موضّحةه:



 الحمام، يحتفظ بهذا المظهر لسنوات. وهو لـو يباع بأثمنة باهظة.

 وحطّ على كتف صاحبه، راجا ديرغبور العجوز، ثّ ثمّ راح يهدل لمدّة طويلة. عندئذ تنّهت سلمى إلى أنّ هذا المخلوق حمامة ذات رأسين.

## فهتفت جارتها متحمّسة :

ـ أليس هذا مدهشاًّ؟ أكان لديكم في البلاط العثماني حمامُ برأسين؟
 الثمينة. ومضت الأيدي تتناقلها بلطف وتتحستسها بانتشاء كبير :

ـ يا لها من مهارة! لم يصل أحد إلى إنتاج مثل هذه المخلوقات منذ
 في لوكنو...
وتـدرك سـلمى الـتي اعتقـدت في البـدايـة أنـهـا أمـام إحـدى غر ابـات
 لها جارتها بأنَّ العملية بسيطة نظرياً.

 ذلك، إذ لا يعيش من هذه الطيور إلا عدد قليل. تنبغي إحاطتها بعناية


ما يتطلب الكثير من الصبر والمهارة.
فهتفت سلمى بسخط :
ـ يا للقسوة!
حـدّقـت الـنـــاء في سـلـمى مسـتـغـربـات. ومـالت إحـداهـنّ، وهـي
هندوسية، نحوها وقالت:
ـ هذا أفضل من ذبح الحيوانات لأكلها! أتعتقدين ذلك حقَا يا صاحبة
السمو؟
ماذا عساها تجيب؟ بأنْ حمل الحيوانات على القتال من أجل متعة القصر، وبتر أعضائها من أجل متعة العيون غير قتلها من أجل أكلـلها ألها... هي لا تدري، وفضّلت لزوم الصمت.
وكما لو كانت في حلم، سمعت النساء يتحدّثن عن الأثمنة التي تباع


 اقتربت منها مهاراني كارنبور، وقالت:

ـ هل تعلمين أنّ باهادور شٌاه، آخر سلاطين المغول في دلهي، كان يملك آلاف الحمام، وأنه كلّما خرج، كان ذلك الحمان الحمام يطير فوق رأسه









 أبنائهم، ولا يكفي، لا بأيّي حال مـن الأحوال، لعلاج الأميرة أمّهم التي توشك على الموت بسبب السل.
فقالت سلمى مستغربة وقد رأت الحجرة الز رقاء الضخمة التي تكاد
تغطي بِنْصره :

> - ولماذا لا يبيع خاتم الفيروز في إصبعه؟

ـلـن يبيعه أبداً! فهذا الخاتم هو إيراده الأخير الذي يسمح له بـ بأن يعيش. وعبرت خيال سلمى صورة الأمير وهو يقتات على مسحوق الفيروز مثلما كان الناس في الماضي يأكلون الجواهر الناعمة المذابة في الخل لتقوية رجولتهم.
واسترسلت المهاراني تقول:
ـ يعتقد الشيعة، و كذا سكان التيبت، أنّ ححر الفيروز يجلب البّلبّ السعد.
 قبل فللِ نبتدع معارك الفيروز : فمن يعرض أجمل فيروزة في مجمع من

المـجامع، يستولي على الأحجار الأخرى. وحين يريد أصدقاء الأمير

 حجرته الضخمة، فيعينونه بذلك على أداء أكثر ديونه إلحاحاًا.



 البريطاني أم تصلّب الأمير العجوز العنيد. ألا يوجد موقف ونـ وسط؟ من
 اتصـالـهم بـالقـوة الاستعـعماريـة، فصـاروا موضع ارتـيـابِ من الهـنـود والبريطانيين على السواء.




 سير ويغ، وسيوزع فيه الألقابِ والأوسمة على خذّام العرش الألوا الأوفياء...
 الحاكم، جلس رجال مميّزون، يرتدون الشرواني والبرو كاريار، يتبادلونون

 في عزف النشيد الوطني البريطاني : ليحفظ الله الملك. كانت اللـاعة تشير إلى التاسعة والنصف.
وظهر الحاكم في الوقت المححدّد تماماً، كما ينبغي لممثّل صاحب الجلالة، شاحباً في بزته الرسميّة السوداء التي تلمع عليها أوسمته، ترافقه

اللـيـدي فيوليـت وقـد ارتـدت القبعـة والقـفـازين، يتبعهما حشـد من المساعدين والموظفين.

ووقف جميع الحاضرين بينما كان السير هاري وزوجته يجلسان على
 أوده قبل قرن، في ذلك العصر الخرافي الذي صار يبدو بعيداً، قبل أن تخضع الهند لوصاية البيض.
وأُعلن أخيرأ عن افتتاح الحفل.
"اومضى رئيس التشُريفات يعلن بصوت عالِ عن الألقـاب المـمنوحة



 قضية، أي التحالف المتين بين إمبر اطورية الهند والعرش البريطاني. سيُسلْم هذه السنة ما يناهز عشرين لقباً، بدءاً من أكثرها ها تواضعاً، أيت


 يبتسمون بعضهم لبعض، ويتبادلون التهاني.
هل يمكن أن يتختيّل المرء أنّه أثناء إقامة حفل الو لاء هـاء هذا، كانـت


 ينضمّون إلى الهندوس للمطالبة بججلاء الأجانب والاستقلال؟
 تنجح الاعتقالات ولا الرصاص في خنقها، والتي كان الدم المسفوك

يعزّزها يومأ بعد يوم. الاستقلال! كلمة سحرية بالنسبة لشعب مقَهور ينتظره مستقبل حافل بالوعود...



 الإنجليز !"، لماذا قبلت حضور هذه المسخرة؟؟ لماذا ألح عليها أمير؟؟!.




 هذا ما يزعمه أمير الذي يتعلَّل بأنَّ الإنجليز أقوى من أن يُطردوا بالقوة.

قالت بإلحاح قبل أن يتوجّها إلى الحفل : مكتبة سُر مَن قرأ ـ ولكن، هل ثمّة من داع لحضور هذه الحفلات المهينة؟ ابتسـم أمير وقال:

- إنْ منظر تخاذل بعضنا وغطرسة أسيادنا أمر مفيد جذّاً صدّقيني: فهو يغذّي الكراهية. ورأت مفاصـل أصـابعه تبيضّ وهي تضغط على الـمقبض الزمرديّ للسيف الذي يتزّين به في هذه المناسبات.
 استدعى إليه كلّ شخصيات الأقاليم الذين يناهز عددهم الألفين، بين إنجليز وهنود.
 بداية اكتشاف العالم. إنّه أوّل حفل راقص تحضره منذ وصولها إلى الهند

قبل ما يزيد عن السنة. وقد قررت أن تكون الأجمل حتى تجعل أولئك الإنجليزيات اللواتي يتعمذّن تجاهلها يمُتْن من الغيرة.

 ثنايا شعرها، تتالألأ أحجار الزمرّد.

وقف أمير عند عتبة الباب: لم يسبق له أن رآها في مثل هنا هـا لـا الجمال. وراح يتأمّل بزهو هذه الرشاقة وهذا النبل وهذا الألق الذي لا لا يُضاهـي
 الإنجليز يستطيع أن يعتزّ بامتلاك جوهرة كهرة كهذه.
يظهر طيف قصر الـحاكم الأبيض في أقصى مـمرّ طويل مـحفوف
 الجامدة تحت عمائم سوداء وحمراء مزيّنة بشعار التاج البريطاني، التحية التحية
 بمعطفيهما الطويلين، وطوقيهما الصلبين رغم حرارة هذا الما المساء الربيعي. ولن يظهر السير هاري والليدي فيوليت إلا بعد أن يحضر الجميع. ولا
 القاعة الشرفيّة من خلال ممرّ ذي أعمدة تعلو ها تيجان ورديّة فاتحة.
 أكاليل جبسيّة. وفي الأعلى، على ارتفاع يتجاوز عشرة أمتار، ، ينفتح بهو دائري بين ألواح صغيرة تعلوها قباب منقوشة بإتقان كبير.
 الشُرواني بالمعاطف الطويلة وبزّات الجيشُ الهنـدي وسترات ات ضباط

 الهنود يقبلون ظهور زوجاتهم أمام الغرباء، بينما كانت كثير من النساء

يرتدين فساتين السهرة بألوان مدهشة أحياناً. وقالت في نفسها : اشيء غريب أن تستعير الإنجليزيات من هذا البلد ألدن أعنف ألوانه : الأصفر الفاقع



 يكن، فهم مقتنعون بأنّهم الأفضل"،.
_ أميرة!

لكزّها أمير بمرفقه منبّهاً. ذلك أنّها كانت شاردة في أفكارها ها ولم تنتبه
 تعزف الفرقة الموسيقية النشيد الوطني. إنّ التتويج، وهي وليو الجزء الأهم من الحفل، على وشك أن يبدأ.
ثـتم علا صوت المنادي الرتيب بالأسماء والألقتاب الساميّة، فيتقدّم الأزواج، الواحد تلو الآخر، بين صغين من الرين الفضوليِين. ويحظى بعضهم
 موضوع تعليقات مطوّلة.
وتقول سلمى في نفسها وقد بدا على وجهها الاشمئزاز : اهذا تماماً ما كان يقع في البلاط العثماني، مع مسحة ريفية بالطبع". ـ صاحبا السمو راجا وراني بادالبور.
وبينما كان يعبران القاعة ببطء، عمّ الصمت. ذلك أنّ جمالهـما شُد الانتباه، وتركّزت عليهما الأنظار وقد تملّكتها الدهشَة ممّا يظهر عليهما من جلال ورفعة.

وحين وقفا أمام المنصة وابتسما للحاكم برشاقة هانه هادئة ، شعر جمهور
 مجرّد رعايا. وخمّن أمير موضوع الهمهممات. لو كان بوسعه أن ينتصب

أكثر لفعل. فهو الإمبراطور في هذه اللحظة، وسلطانته تاج انضاف إلى ألقابه وئروته.

على أنّ الحاكم سرعان ما تنبّه من دهشتهه فبادر أمير :
ـ تصوّر يا عزيزي أمير أنني قلت لليدي فيوليت إنّك وزوجتك لستما جميلين فحسب، بل إنّ الجمال تجسد فيكما !

 الانتقام من غطرستهما مستعملا" مكره البريطاني. وبسرعة ألقى أمير نظرة حو اليه: :لم يسمع هذا الكلام أحد باستثناء مساعد الحاكم. تنفّس الصعداء، لكنّه آل على نفسه ألن يستفيد من هذا
الدرس : لن ترافقه زوجته أبداً عند هؤلاء الهمج.

 يطيق أن يدققوا فيها النظر. ويعتريه غضب شِي شديد وهو ونو يلاحظ مشيتها
 نفسها؟ ينبغي أن يطلب منها الاحتشام. وباغت نفسه فجأة يتمنَى لو كانت ذميمة.

وما إن انتهى حفل توزيع الألقاب والأوسمة حتّى شرعت الفرقة في
 وافتتح الرقص، فتبعه بعض الأزواج. أمّا أمير فالتحق بأصدقائه، وترك وكا وكا سلمى بمفردها ذاهلة إلى جانب بعض النسوة الثريّات. ودّت لو ألنَ دعانـ دعاها


 المختّتين والعاهر ات.

مضت سلمى تنظر بغيرة إلى الأزواج يرقصون، وإلى النساء يضحكن
 والذميمات، كل أولئك اللواتي لا يطمعن في العثور على من يراقصهنّ
 يوّتن فرصة للاستمتاع بالرقص .



 بالدهشَّ وهنّ يتهاوين على أحد المقاعد من التعب، ويقلن لها : ـ ألا ترقصين! لماذا؟
تظاهرت باللامبالاة، لكنّ حالها لـم يكن ليخفى على ألـي أحد. وألقت


 هناك ، ويتركها في مكانها تنتظر وتواجه تهكَم المتهُكمين. مـاذا لـو انصـرفت مـن الـحفل؟؟ ستكـون فضـيـحـهَ؟ وبعـد؟ أليست
 هو ما يجري به العرف في الهند، أيّ أنّ الزوج لا ينبغي أن أن يظهر مع

 مهذّب! فتصرّفه هذا يدل بالنسبة لهؤلاء الأجانب على اللامبالاة، بل على الاحتقار.

ـ هلا شرّفتني برقصة يا سيّدتي؟
انخلع قلب سلمى وهي ترى شابّاً شديد الشقرة يبتسم لها. حين لاحظ دهشتها، ارتبك.

ـ اعذري جسارتي... لم أقدّم لك نفسي. اسمي روي ليندن، وصلت إلى الهند قبل فترة قصيرة، وسأتسلَّم وظيفتي مع سعادته ابتداء من الغـن الغد. أنا لا أعرف أحدأ هنا، لهذا تساءلت ما إذا كنت تقبلين... وبينما همّت بأن لتعيده إلى مكانه، بدا لها ذلك مخجلا... وألفت

نفسها تبتسم.

ـ حقَّآ؟
وتورّد مثل طفل تعرّض للتوبيخ. لم يقل لها إنّه كان يراقبها منذ هنيهة ، لا لـا
 غمغم ببعض عبارات الاعتذار ، وبينما هـمّ بالانصر افـ، أمسكت بهـ بـا ـ تفضّل بالجلوس لحظة.
لم تصدّق السيدات حولها آذانهنّ. يا لها من خليعة هذه الراني الشابّة! وأخذن يتبادلن نظرات منتشية، ويترقّبن الفضيحة.

 مأساة! K" وعادت بها الذاكرة إلى لبنان، إلى تلك السهرة التي قضتها على ظهر سفينة جين دارك. وتذكّرت نوبة الغضب التي تملّكت وليد لِّا
 هذه. ستخضّ قليلا هذه الحياة الرتيبة التي بدأت تعتاد عليها.

انتصبت فجأة وقالت للشاب :
ـــــــــا نرقص!
لم يكن ذلك بدافع لهـنتها للرقص، بل بل خوفآ من أن تترك نفسهـا تُتبتع، واستجابةً لغريزة البقاء. أتُراهـا قبلت لأنّ روي ليندن راقصُ استشنائي أم لأنَّ هذه اللحظة

المسروقة هي الاستثنائية؟ لا يهمّ! استسلمت بعينين نصف مغمضتين

 الفيروزية.
لماذا توقَفت الفرقة الموسيقية عن العزف فجأة؟ ترنّحت لهذا التوقَف
 يسندها. اندهشت وفتحت عينيها، فإذا بأمير أمامهما وقد امتقا النقع لونه. دفع الشاب ليبعده عنها من دون أن ينظر إليه. هذه أمور تسوّى بين الر جال.
ـ سنسوي هذه القضية غدآ صباحا أيتهاً السيد. أتركُ لك أمر اختيار السلاح الذي يروقك.



 شرفه، بل عن شرفهم جميعاً. - عزيزي الراجا...

لفت صوت الحاكم كلَ الأنظار. ما كاد يعلم بالأمر حتّى قدر ضرورة
 حول النساء مثلما هي العادة ـ يتحوّل إلى اقتتال. و ورأى أنّه سيواجه انـه حرجاً في أن يشرح لأب هذا الشاب الإنجليزي أنْ ابنه قضى في مبار فيارزة بسبب
 الراجا. فهو معروف ببراعته في الرماية، ومهارته في المبارزة باللسيف.
 المناخ السياسي القائم. سيكون مقتله قنبلة حقيقيّة ستفاقم حركة التحرى التِر ،

وتحوّل الراجا إلى شهيد اغتالته السلطات الاستعمارية لا لشيء إلا لأنه سعى للدفاع عن شرف زوجته الرّه سيصير الزوجان رمزأ لعفة كلّ الزوجات الز الهنديات وشرف كلّ الأزواج. وهو ما من شأنه أن يشعل فتيل الثورة!

 الراني يتطلّب موهبة منقطعة النظير . إنْ براءة روي ليندن جليّة وليّة فكما شرح
 أبداً أنتها... وأمعن في الاعتذار . وعوض أن يهدئ ذلك أك أمير، ضاعفـ من من

 الدوس على كرامته أمام مئات الحاضرين! ليس أمامه إلا خيار واحد : قتل هذا الإنجليزي.


 الراني ليست مـخطئة بطبيعة الحال، لأنّ تربيتها الغربيّة لم تم تهيتئها للعيش في الهند. لكن ينبغي أن تشرح لها بعض الأمور... وكما لو أنّ هذا الكلام نكأ جرح أمير، انتفض وقال الان :
 شيء سيكون على ما يرام: سأقضي على المشكلة من جلذ المور ها ها
 شُأني! ما يعنيني هو أن يظلّ الوضع هادئناً، أمنا ما عدا ذلك، فلا شا شأن لي به!").

- ابتداء من اليوم، يمنع عليك مغادرة غرفتك. سيأتونك بـك بالطعام. يمنع عليك أيضاً التنزّه في حديقة القصر واستقبال صديقاتك. ثمّ عليك أن تَشَذدي في ارتداء البرقع.

قالت الراني عزيزة، التي كانت واقفة بـجانب أخيها بنبرة شامتة إنّها توقعت هذا، وكانت واثقة بأنَّ هذا الأمر سينتهي نهاية سيئة.

واسترسل أمير بصوت متعب:
ـ تعاملت معكك بطيبوبة مبالغ فيها. وضعت فيك فـيك ثقتي، فـخنتني
 على ذلك. لن أسمح لزوجتي بأن تدوس كرامتي.
غادرا الغرفة وأغلقا الباب، وسمعتهما سلمى يديران المفتاح. أصارت سجينة! كيف يجرؤان على هذا؟ ستلجأ إلى العدالة، وإلى نائب الملك نفسه! وإذا لم يكن هذا كافياً، ستعرف أمّها في بيروت كيف الـي تُخطر الرأي العام!

 فجرت نحو الباب وراحت تضرب عليها بقوة، لكن عبثاً.

 غيابهـا عن التتجمعات العامة. ولن يستغرب أحد ذلك. فالنساء قلّمـا يـخرجن في الهـند. وحتّى لو طرحو الـو الـع الأسئلة في البداية، فـمن

 الفكرة. لن تقبل بهذا الوضع أبدآ! تموت ولا تتر كهـم يدفنونها حيّة.

ـ لا أستطيع يا هوزور، الراجا سيقتلني. تراجعت الخادمة وهي تهزّ رأسها ويداهـا خلف ظهر هـها : كلا ، لن
 ساعدها، وسينتقم. هو من النفوذ بحيث يستطيع الاطلاع على كلّ شيء الِّ ـ كالا يا هوزور، هذا مستحيل...

تركت سلمى القلادة تسقط من يدها من شدّة التعب. فقد مضت ثلاثة




 باستعادة سلطانها من جديد. ما كان ليخطر على على بال أمير أبداً أن يحرمها
 يضع أمام باب الغرفة هنا الخصي الخصي الطويل الأسود بسيفه الهائل مثل غون الن كُلفَ بإرهاب فتاة صغيرة في مسر حية هزليّة.
 وعاد إلى الجناح الذي كان يشغله قبل الزواج. لو وجدت سبيلا للّتحّث


اتْصالها به يمرّ عبر الراني عزيزة. هي من تتحگّم في كلّ الأخبار التي تخرج من الزنانا، وهذا هو مكمن الخطر : قد تموت من من دون أن أن يعرف

عنها شيئأ.
صرخت في اليوم الأوّل من الغضب والذهول: :لم تكن تـتصوّر أن تحبس مثل حيوان مؤذِ. على أنَ ذلك لم يُجدِ نفعاً سوى أنَ صوتها بُحّ ،




ويذرع الشرفة جيئة وذهاباً.
وصمّمت على ألا تترك اليأس يتسلل إلى نفسها. عليها أن تقتصد
 البداية، يفرض نفسه بمرور الأيّام على حياتها اليومية القاسية اليّا


 الرعب يسيطر عليها كما حدث في الليلة الأولى لمَّا أغلقوا عليّا عليها الباب. عليها... عليها... لم تعد تدري ما عليها أن تفعل.

 النظر إلى الطعام يصيبها بالغثيان.
وحين يسأل الراجا عن زوجته، ، تجيبه الراني عزيزة مؤكّدة بأنّ هذه






فرذّ أمير متوسّلاذ :

- وإذا تحدّثت إليها وقلت لها إنّني سامحتها هـذه المرّة، وأنّها إن

عادت طلّقتها؟
لم يخطر على باله أنّ سلمى كانت ستضحنك لو سمعته. هو لا يعرف

 للسلطان شخصيَّا.

سلمى ليست من أولئك الزوجات الهنديات اللواتي يعني لهنّ الطلاقِ

 ثمّة لا يعود لها مكان فيها. لذلك تقبل النساء، خشية النبذ، العيش ذليلات

خانعات، لا لأزواجهنّ فحسب، بل لكلَّ أفراد عائلات هؤلاء الأزواج.



 منها هو أن يصيبها مرض عضال. وهو أمر لا يتعذّر عليها تدبيره...

حذّقت في وجه أخيها المعذّب بحنان، وقالت :

 في منتهى اللطف والوداعة، كما لم تحلم بها أبدآ. كانت قوى سلمى تخور يوماً بعد يوم. حاولت أن تج
 بالغتيان. كانت رقبتها تؤلمها، وحين تحانـي كاول الوقوف، تترنّح ويصيبها


تستهويها القراءة، لم تعد تجد فيها متعة. لم تعد ترغب في شيء، وكل" مـا تفـعل هو أنّها تنتظر. في البـدايـة حاولت مقاومة هـا الفتور وهـذا
 وهي مسرورة بزوال ذلك القيء المتواصل الذي ينهكها. وبينما كانت تعاني من وعكة شديدة ذات يوم، لمّحت لها راسو لان،



لا تلمس الصحون وترجعها كما هي، فكفت عنها القيء.
منذئذ صارت تكتفي بماء الحنفيّة وبعض حبات اللوز تجلبها لها راسولان خفية. شعرت بتحسنن حالها، لكنها لم تعد تقوى على النهوض
 لكنهّا الآن لم تعد تحفل بشيء، وصارت تتخحيّل نفسها كما لو أنتها تطفو في الفضاء. لم يعد يعلقها شيء مثلما لم يعد يزعجها شـئ شيء. تحلم بأمّها
 زاهية. وتشعر أخيراً بالطمأنينة والسكينة.

ـ هذه جريمة! من أمر بهذا؟

 تعود إلى الصمت، إلى شرنتتها الدافئة التي تتكوّم في داخلها باستمتاع.

وتنتصب زهرة الخجولة أمام الراني عزيزة وتقول بنبرة مُدينة :
ـ لو لا أننا اختصرنا سفرتنا، لكنّا وجدناها وذعت الحياة!
نودي على طبيب شـابٌ على عجل، فأكّد بأنَّ وضعها خطير فعلاً:
 الراجا يحدّق ممتقعاً في أخته عزيزة التي واجهت أـنـئ أسئلة زهرة بصمت


ذلك فوّض لها أمر حراستها، واطمأنّ إلى كالامها من دون أن يتحقِّق بنفسه. أفعل ذلك خشية الاستسام امر لدموع زوجته؟ أم ردّاً لاعتبار زوج امتهنت كرامته؟ أم بدافع الانتقام؟
لكنّه مضى يتأمّل الجسد النحيل والوجه الصّ الصغير ، ويتحخيّلها ميّتة، ، فيحاول أن يتصوّر الألم الذي كان سيعصر قلبه. لكن مهما أجهـد نفسه ليتمثّل ذلك الإحساس، لـم يكن يشعر إلا بالل(مبالاة، فصدمه ذلك : إلك إن كان لـم يـخبر يوماً هذا العذاب الذي يسمـونه "الحـب")، فليحسّ نـحو زوجته بالحنان على الأقل".

هو من اعتاد على التحكم في أفكاره، ها هو يفقد السيطرة عليها:

 هندية هذه المرّة، فتاة صغيرة تبجّجله كالإله، ويعيشان في سعادة، ويرزقان بكيُر من البنات والبنين...

تنظر زهرة إلى أخيها الأكبر الذي ارتسمت على محيّاه ابتسامة
مغتبطة، وتقول بنبرة معاتبة:
ـ أخي أمير! لقد قال الطبيب إنذ آبا بحاجة إلى ممرّضة تعتني بها ليل


 إلا في الموت، لذلك تلزم مساعدتها على استعادة طمم الحياة.

- يظنّ....

واستشاط الراجا غضباً. من يكون هذا الغرّ حتّى يظّ؟؟

- زوجتي سعيدة ها هنا وإن كان هواء الريف قد يُ يُيدها قُ قُعاً. سنسافر إلى بادالبور في أقرب وقت ممكن.

بادالبور هي الححلّ. لمّا سيعودان إلى لوكنو ستكون فضيحة حفلة الحاكم قد طواها النسيان.

كل لحظة من الحياة هي خطوة نحو الموت
عشها في فراغ لتجعلها تدوم لا تتحرك ولا تفعل شيئاً حتّى لا تمحو ولا تُبَدد

الزمن الباقي
وبخاصّة حتى لا تقتل الحياة
وأنت تحياها.
وضعت سلمى قلمها، ومضت تنظر إلى الفـجر الذي يطلع. وبعيداً
 المقَّسة التي يختلي فيها من يبحثون عن الحقيقة ، من لا يتردّدون في في في

 بالأحرى ربَما كانت ستملكها لو كانت واثقَة من...







 التشبه ببطلات الروايات اللواتي يعرفن بدقِة ما يبحثن عنهل ، ويناضلن من النـن

أجـل الحصصول عـلـيه! وهي إذ تعـجـب مـن قوّة طمـوحهـن، وعنـف رغباتهنّ، يبدو لها كلّ شيء تافهاً أحياناً.

أهذه اللامبالاة حكمة، انفصال عن عالم المظاهر الذي يتحدّث عنـه الصوفية؟ وذت لو تقتنع بذلك، لكنّها أصفى فكرأ من أن تُجامل. لقد الـد فقدت مَلَكة الاعتقاد والاندفاع منذ سنوات، منذ ذلك اليوم الربيعي الذي الذي فقدت فيه بلدها وأباها معاً. وحدها رغبة الآخرين وحاجتهـم إليها اليها تشدّها

 إليها؟ فإذا كانت هي تعطيهـم قليلا من المـالن، فهـم يهـبونها الحـياة بانتظارهم ونظر اتهم الو اثقَه.

ما أثلج صـر سلمى حين وصلت بالأمس هو أنّها وجدت المّارارعات مجتمعات ينتظرنها. كانت سيتا، الأرملة الصغيرة، تبتسم لها وقد انـئر انتحت جانباً خلف الباب الحديدي. همَت النساء بطردها كنا لأنهّا مصدر شؤم ولا


 ربيعاً التي كانت غضّة في السنة الماضية، صارت متغضّنّنة الوجه أثشبه
 لسلمى أن تأخذها معها إلى لوكنو، لكنّها كانت واثقة من أنّ ذلك لن يغير من أمرها شيئأ. ستبقى أرملة، وتظلّ منبوذة...

سألتها بخيبة وقد لاحظت أنّ صديقتها لم يأتين لاستقبالها :
ـ أين بارفاتي؟

 الشهر الماضي وهو يبصق الدم، وعقاقير الحكيم لم تُجد نفعاً.

فقالت سلمى وهي مسرورة لفكرة أنّ بارفاتي سترتاح بوفاة زوجها

 تتوقف حياتهما في سزّ الرابعة عشرة.




 مرهقة، لكنها متصالحة مع نفسها.
 غرفتها. لم تلتفت للأمر في البداية، لكنها حين سمعت الصوت الـئ ثانية، خرجت إلى الشرفة. - راني صحيبة!

اندهشت ، وأطلّت من الشُرفة لعلّهـا تبصر مصـدر الصوت الذي
يناديها في الظلام.
ـ راني صحيبة، هذه أنا، بارفاتي.
أبصرت سلمى تحت نافذتها تماماً طيف محميّها النحيلة واقفة خلف أحد الأعمدة.

- بارفاتي؟ ماذا تفعلين هنا في هذه الساعة؟ هذه مـجازفة، كان من الممكن أن يطلق عليك الحرّاس النار. اصعدي، سأطلب منهم السماح لك بالدخول.

ـ كـلا يـا راني صـحيبة، لا ينبغني أن يعـلم أحـد بـمـجيئي! جئـت لأقابلك، لكنتي خائفة... ـ لا تخششي شيئاً يا بارفاتي. أعدك بأن أتكفًّ بك إن أصاب زوجك

ـ لكنهم يا راني صحيبة يريدون...
لم تعرف سلمى ما (يريدون)" لأنّ وصول أحد الحراس لـد جعل بارفاتي
تلوذ بالفرار.
لقَا تذكّرت الحديث الذي دار بينها وبين بارفاتي في الصباح، شعرت

 عليه من اضطراب. ينبغي أن تسأل سيتا إن كانت تعرف عنها شيئاً.

 تقوى على متابعة شؤون الولاية.

قالت وهي تبتسم:
ـ عليكما أنت وأمير أن تتوليّيا الأمر مكاني.
والتمع في عينيها الزر قاوين ألقُ هادئ. إنّها تجسّد ذلك الكّ الجّي الجمال الأبيض


 تغدو مجرّد سخافات عالم يلوح فجأة تافهاً وغير واقعيّ. وبقيت على هذه الحال جالسة تستنشُق عطر الوستاريا الخفيف إلى أن مالت الشمس إلى المغيب فانتبهت إلى أنّ العجوز نامت. مكثت هنا لـن الك لحظات تتشبّع بهذا الصمت الذي يحلّثها ببلاغة تفوق أيّ خطابِ واكتسى الريف عند الغروب حلّة حمراء. وأمام المسجد الصغير،

وقف المؤذن منادياً للصـلاة، فظهرت على الطرقات المحيطة أشباخ تسرع لتحمد الله على نهار مضى.




 الصيفيّة الجميلة، يستمتعان بالهـلوء.
وفي البعيد، خلف القرية، كانت تظهر نارٌ متوهّجةٌ ينبعث منها دخّان ولان كثيف، تحمل هبّات الريح رائحته اللاذعة بين الفينة والأخرى.

استندت سلمى إلى مرفقها وقالت:
ـ أتُراهم يحرقون الأعشاب الضارّة يا أمير، أم أنَّ حريقاً شب؟؟


تسمعين التراتيل؟
وحقَاً كانت تتناهى إلى سمعها نتفُ من التراتِيل . أهو زوج بارفاتي؟ أتحرّرت أخير آ تلك المرأة الشابّة؟

 على الحراس.
وفي لمح البصر ظهر أربعة رجال ضـخام يدفعون أمامهـم هيئة صغيرة
بيضاء وهي تتخبّط وتشتُمر.
ما إن رأت سلمى ساريها المـمزّق ووجهها المبـلّل بالدموع حتّى
بادرتها :
ـ ماذا جرى يا سيتا؟

فرذّت الشابة وهي تشهق وقد جحظت عيناها :

- بارفاتي يا راني صحيبة، بارفاتي... ـ ما خطب بارفاتي؟ ماذا أصابها؟
أمسكت سلمى بذراعها، وراحت تستجوبها، ، لكنَّ الفتاة لـم تستطع الجواب من شدّة الجزع. أجلستها الـخادمات، وبلّلن صدغيهنا بالمـاء البارد، بينما أمسكت سلمى يديها بلطف. ـ اهدئي يا سيتا، وأخبريني بالمكان الذي توجد لم تستطع سلمى سماع جوابها من شدّة أنينها، لكنتّا خمّنته : ـ هناك في المحرقة... مع زوجها... أحرقوها... فجفل أمير .
ـ أرملة! يا لهـم من هـمج أذر أما زالوا يـجرؤون على فعل هذا؟ هيَا يا حرّاس، أذهبوا فوراً، أنقذوها! على أنّ الحراس وصـلوا متأخخرين : لـم يعثروا في المـحرقة إلا على هيئتين سوداوين أوشكت النار على التهامهما وسط حشد يصلّي. وعند فجر اليوم الموالي، استيقظت سلمى بوجه متوزّم من فرط ما بكت تلك الليلة.
 التعلّق بالحياة! وموت عجوز النكد ذاك كان هو خلاصها. ـ قد يكون، ولكن كيف يمكن إثبات ذلك؟
 الهندوس ـ جاءتني بارفاتي وطلبت منّي المساعدة، لكنّني لم أفهم... لم يخطر على بالي قطّ... لم يغمض لسلمى جفن. قضت الليل كلّه وهي تتختّل بارفاتي تتخبّط للإفلات من جلاديها الذين ألقوا بها في النار بلا رحمة.

ـ ينبغي الانتقام لها يا أمير. يلزم أن نجعل منها عبرة تردع كلّ من


أحدهم لا محالة. أتوسّل إليك!
ـ أخشى من أن تكوني واهمة، ولكنتي سأفعل نزولآ عند رغبتك.

 احتراماً لسيّدهم.
جلسـت الراني بجانب الراجا. وكان حضور هـا أمر آ شـاذَآ عن العـرف ضاعف من قلقهم، ونتههم إلى أنَ هذه المواجهة ليست من من النوع الما المألوف.







 لأنه حاول مراراً اغتصابها في غفلة من أبيه.
 والإخوة والأخوات. لكن، لماذا يظهر عليهم الفزع؟ المع أنَ الراجا يسعى

لقد طلب منهم الحضور جميعاً، وهو يتعهّد بحمايتهم. بإمكانهم أن يتحدّثوا من دون خوف.

قضى أمير أزيد من ساعة في استجوابهـم. قالت العجوز وهي تبكي إنّها بذلت كلّ ما في وسعها لتقنع كتّها بعدم إحر اق نفسها، لكنّها من شدّة حبّها

لزوجها، كانت في حالة من اليأس والحزن بحيث استغلت انشغال الجميع وذهولهم، فألقت بنفسها في النار. جازف الرجال بحياتهم وحاولوا إنقاذها النـا ،



أن نهرها الراجا، وأمرها بالهدوء.
اندهشت سلمى من هذه التمثيلية. لـم تكن تتوقِع من المجرمين أن

 حوصرت إحدى الأخوات بالأسئلة، قاللت إنّ بارفاتي أسرّت لها بـا بـا كانت تنوي فعله. فأمن الآخرون على كالامها وهم يببكون.
 بأنها تعرفهم يكذبون. فقد باغتت أخوي الهالك يتبا ونبادلان نظرات متواطئة. إنّهم يهزؤون بها وبسيّدهم.

مالت على أمير وقد امتقع لونها :
ـ هل من سبيل إلى إجبارهم على الكالام؟
ـ لن يعترفوا إلا تحت السوط، وهو ما لا أرضـاه. يقولون إنذ النزعة الإنسانية وممارسة السلطة شيئان لا يجتمعان. لطالما رفضتُ هذه الألـو الأفكار
 هؤلاء المزارعين إعراضي عن استعمال القوة لإجبارهم على الاعتراف يُقتدني هيبتي.

هكذا طويـت القضيـة مـن دون متـابـعة أحل. وعـاد الـمزارعـون إلى بيوتهم.

بلغ الغيظ بأمير مبلغه، فمضى يذرع المكان جيئة وذهاباً وهو يلاعب عصاه.

ـ كنت واثقاً من أنّ الأمر سيجري بهذا النحو، لكنّك لم تصدّقنيني، فنزلت عند رغبتك. ما كان عليّ أن أفعل.

ـ لماذا كذبت أسرتها؟

- فيم كان سينغعهم الكلام؟ فبنتهم ماتت. هل ستعيدها الكلماتُ إلى الحياة؟ لقد صارت روحها مقَّسة، وبطولتها ستطهتر أهلها على مدى سبعة أجيال من السلف ومثلها من الخلف. وإنكار أنّها ضحّت بنفسها
 صالحة. وهو ما كان سيلطّخ سمعة الأسرة، وسيحرم أخوا اتها الأصغر من

 تُتتهك من دون عقاب، حتّى ولو كان الحقّ من جانب الضحيّة.

ـ معنى هذا أنك لن تستطيع إنقاذ نساء أخريات من المصير الذي آلت إليه بارفاتي؟
التفت إليها غاضباً وقال :
ـ هـذه عادات الهـندوس، من أكون حتّى أغيرهـا؟ أينبغي أن أعذّب
 عليهم أخلاقاً (اعصرية)؟ بأينَ حقّ أفعل ذلك؟ - إنّها البداهة يا أمير...




ووضع رأسه بين يديه.
 الأغبياء... واله بطبيعة الحال. ولكن هل يمكن أن نعرف، نحن الأمراء

والملوك المكلّفين بقيّادة هذه الشعوب، ذلك؟... لسنا إلا جماعة من الدجّالين. نحن في الواقع لا نعرف شيئاً.
 الحزن والغضب. إثر ذلك طرد من القرية عدداً من المـحرّضين المنتمين
 الهندوسية، وهو ما أقلق شيوخ القرية، فجاءوا يخبرون الراجا بـذلك، فاستشاط غضباً.
 الكراهيّة بين الطوائف. لن أسمح بقيام حرب دينيّة على أرضي!
 مكبّلين بالسلاسل كالمجرمين إلى الحدود.
ما من مرّة رأت سلمى الغضب يستبذّ به إلى هذا الحذّ.

 يدعو إلى العودة للقيم الدينية الهندوسيّة بوصفها سلاحـأَ فتالاً ضدَّ الاحتا الاحتلال البريطاني، يشَجّهم على ذلك. كما أنه حين يتحمّس إلى إلى إعادة الهنـد إلى الـى
 خمسة وتمانين مليون دسلم، صاروا يشعرون بأنَّ هويتهم مهّدة.

## قال وهو يتنهّد :

- يا لها من مضيعة! في بداية العشرينيات، كان معظم المسلمين يعجبون بالمهاتما ويتبعونه. أمنا الآن فبلغ بهـم الأمر أن صـاروا
 الهندوسية على الأقليةَ المسلمة.
(1) الإله الملك في الميُولوجيا البراهمانية.

فانتفضت سلمى وقد ظهر عليها الاستياء.



 والتسامح والحبَ الشامل . ولكن قولي لي أين تـجدين الحب والتـي والتسامح
 صـار المسلمون يخافون من الهندوس ويكرهونهـم، والهندوس يحلمون


 شاكلة المسلمين، المطالبة بانتخابات خاصة بها حتّى لا تذوب أصواتها في بحر الأغلبية الهندوسيّة.
 مشكلة بين الطوائف. أعن جهل يصدران ان أم عن سوء نيّة؟ لكن الـن حين لا لا
 حسن النوايا؟
على أنّ سلمى ترفض أن تقتنع، وتعلّق معترضة :




فردّ أمير بنبرة سـاخرة:
ـ للحصول على القليل ينبغي المطالبة بالكثير. لكنّ جنا لا لا يؤمن
 سيظل يلوّح بهذه الفزاعة إلى أن يضمن المؤتمر للمسلمين ألا يلا يتحوّلوا بعد استقلال البلاد إلى مواطنين من الدرجة الثانية. إنّها حرب عادلة.

طال بهما الحديث إلى وقت متأخر من الليل. وشعرت سلمى من

 أتراهم تبعوا غاندي لأنّهم كانوا يعتقدون بأنّ الدين وسيلة لبلوع ألهـو أهداف سياسية؟ ألم يفهموا أنّ المهاتما يصبو إلى ما هو أنما أسمى، أي إلى ما ألى هو ألـو جوهري؟

## 17

كان الوفت فجراً. جلست سلمى وحيدة في الشرفة المستـديرة الموجودة في غرفتها. ذلك أنّ أمير سافر فبل يومين في في جولة ولة على القـرى


 الفاحين هم من يأتون إلى القصر إن كانت لهم مطالب، وهي وهم يعلمون أنّ أبواب القصر مفتوحة لهم كلّ صباح


 القرية، فهل هو من الغباء بحيث يتركهم يسافرون للتـظلّم منه؟
وبذلك لم يكن الر اجا يلتقي خلال مقابلاته العامة إلا إلا بشخصيات



 مع ذلك القيام بهذه الجولة. وتعود الذاكرة بسلمى وهي ما تاني الن الن نصف
 حصانه في ضوء أشعة الفجر الأولى. كانت السماء قد أمطرت، وفاحت

الأرض برائحتها مثلما هو الشأن هذا اليوم. كان أمير فخوراً بنفسه،
 التغيب لأسبوع كامل، وأخذ منها عهدآ على ألا تبرح القصر.
ـ أخشى من أن يحاول رجال المهاصباح الانتقام. رغم أنتني عزّزت الحراسة، أرجو ألا تتجاوزي حديقة القصر.

وعدته بذلك، فانصرف مطمئنّاً بعد أن أصدر آخر تعليماته للديوان
العجوز رجيف ميترا.
كان الجوّ لطيفاً على نحو رائق ، فتمطّت سلمى على كرسيها الطويل باستمتاع. مضت السماء تصطبغ باللون البنفستجي شيئِاً فشيئاً. هذه هي الـيا اللحظة من النهاز التي تروقها أكثرُ ، حين ينعث الرين اللِيف من الليل نقيّاً. ويتعالى صوت المؤذن في البعيد، فتجيبه في الطرف الآلخر من القر القرية
 بعض الأكواخ أعمدة الدخان الأولى، إذ تنهمك النـو النساء في إعداد الشـاي

 صغيرتين من ذلك الفلفل الذي يلهب الحلق ويحفظ من الأمراض.


 أنهـم سرقوا ذات يوم من أهل الصين هذه النبتة السحرية التي يسمونها تشاي (tchaï).

لـم تكن ترغب في الحركة. وراحت تتنفّس ببطء حريصة على ألا تكسّر ذلك الصمت. على أنَّ صيحة دوّت فجأة جعلتها تجفل ، تبعتها
 بأيديهم، ويرفعون أذرعهم إلى السماء. وفي الطرف الآخر من القرية،

تعالى صراخ آخر مسعور، كما لو أنّه صدى للأول، ومضت أجراس المعبد ترنّ بلا انتطاع.


الر جال لتقصي الأخبار فوراً!


 معسكر محصّن، وبدا الرجال في أفنيتها نافرين بينما تتشبّبْ النساء
 الضوضاء الغريب، فتمستكوا بتنانير أمهاتهم وهم يصر خون.
وسر عان ما عاد الحراس بالخبر مسرعين وقد جحظت عيونهم. ـ لــد دُنّس الـمسـجـد : عثروا فيه على أربعـة خـنـازير وخـنزيرة....
 ما أثار حفيظة الر جال. هـم الآن يتسلَحون من أجل الانتقام.
وما كادوا ينهون كلامهم حتّى وصل حرّاس آَخرون يلهثون :


المعبد... أقسموا على أن يقتلوا كلّ المسلمين! لاحظت سلمى بالفعل جماعات تتشكّل في كلَ زقاقَ، ثتمّ تكبر أكثر
 وشباباً، ومضوا يتجمّعون حول المعبد والمستدلـ

التفتت سلمى إلى الديوان وبادرته :

- ينبغي أن تتصرّف فوراً أيّها الديوان، وإلا فإنّهم سيقتتلون! ذلك أنّه هو المسؤول عن حن حفظ النظام في غياب الراجا. عليه أن

يتصرّف لوقف هذا الجنون!
خفض العجوز رأسه وقال :

ـ ماذا بوسعي أن أفعل يا هوزور؟ فعددهـم يجاوز الخمسـمائة بينما ليس لدينا نحن هنا سوى خمسين حارسأ. لا يكادون يكفون لتأمين القصر في حال الخطر. فقالت سلمى بسخط :
ـ القصر؟ من يهـّد القصر؟ هيّا، ابعثُهم حالآّ إلى القرية من دون أن تضيّع لحظة واحدة.
راح الديوان يحدّق في طرف نعليه المذهّبين وهو يقول:
 هذا قرار لا يمكن أن يتخذه إلا الراجا.
ـ وموت مئات الفلاحين والنساء والأطفال، ألا يعنـي لك شـلا شيئاًّ ستتفرّج عليهـم وهـم يقتتلون؟ فكّكر قليلا يا ديوان. ستكون فيّ في وضع لا ولا تحسد عليه حين يعلم الراجا بما وقع ...

 - وبانتظار أن يصلوا سيكون الأوان قد فات. هل تسمع؟ كان الصخب يتعالى. ومن طرفي القرية، شرعت جما وراعات متراصّة تتحرّك. لن تمضي دقائق حتّى يصيروا و جهاًّ لو جه.

وتمتم الديوان :
ـ فرصتنا الوحيدة هي...
فهتفت سلمى :

- حسـنـاً، سـأذهب بنـفسي. سـأحـاول إعـادتهـم إلى رشـدهم. هـم يحبّونني، لا بذّ أنّهم سيسمعون كلاميـ
ـ لا تفكّري في هذا يا هوزور! هؤلاء الناس هائتجون، قد يقتلونك! خرج رجل فارع ذو شنب طويل من الـجماعة. إنّه سعيد أحمـد، العقيد قائد الحرس، وقال:

ـ سأرافقك يا صاحبة السمو !
ـ شكرأ حضرة العقيد. لا تنس أن تصطحب معك رجلاً يقرع الطبل.
ـ سمعاً وطاعة.
تردّد لحظة، تُمّ أضـاف:

غضون ساعات، وسيجلب معه التعزيزات.
فابتسمت العينان الزمرديّتان.
ـ لن أنسالك يا حضرة العقيد... وأنت أيضاً أيّها الديوان!
انطلقت الأحصنة الثلاثة تر كض في الغبار . "أسرع يا باغيرا، أسرع!" ومضى المهمازان ينخسان خاصرتي الحصان الاني الأصيل فيقف على قائمته


 موصدة، ولولا الضجّة المتعالية هناك ، لُخِيّل لهم أنَ القرية خلت من من أهلها


أنفسنا وسط الحشد، فيعترضون طريقنا ويمنعوننا من المرور.
 عبارة عن شريط ترابيّ طويل يفصـل بين الجزء المـسـلم من أوجبال

وجزئها الهندوسي.
ووصلوا في الوقت المناسب تماماً.
وجدوا أمامهم جماعتين متواجهتين، مسلّحتين بالرماح والهر الهراوات.

 كلّها خانعين كادحين في الحقول ها ها هي الفرصة تواتيهم ليصيروا جنود الله وحماة العقيدة والعدالة...

لم تعـد تفصل بين الجماعتين سوى بضع خطوات. عمّا قريب
 سيموتون، ولكن لا ضير! لم يعودوا الآن صعاليك، بل أمراء الـئ


 تملك إلا بضع ثوانٍ لكي تسيطر عليهم، مستغلّة ذهولهـم والصمت الذي

خيّم عليهمّ، وشلّهم.
وصاحت بهم:
 بعض، وقد استأجروا المـجرمين لكي يدنّسوا أمـاكنكـم الـمقـّسة. فلا تسقطوا في الفخَّ ثّمّ أضافت بصوت حاولت أن تحمّله كلّ ما تملك من طاقة على

الإقناع :
ـ لقد عشتم معاً في أمن وسلام لفترة طويلة، مثلمـا عـاش آباؤكم وأجـدادكم. وبـذلك لا شيء يـدعو لأن تـتـتـلـوا. مـا مـصير زوجـا وأبنائكم إن متُّم وتركتموهم في البؤس وحدهم؟؟ ما مصير أو لادكم؟ وراحوا يحذّقون في الهيئة المنتصبة على الحصان الأدهم. لم ينهموا
 أولادهم، فذاك شأنهم.

- من أجلهم نحن نقاتل، لكي يعيشوا بكرامة، من دون خوف!

 الكلمة من جديد، لكنّ الذهول كان قد زالح، ولمر ولم تعد ترى أمامها غير وجوه كالحة متوعّدة.

ـ يا أصدقائي...
وتعـالت هتافات حـجبت صـوتها، ودوّى فجأة صـوت غـطّى عمّا
سواه
ـ اغربي أيتها الدخيلة! اتركينا نسوّي مشاكلنا فيما بيننا.
ـ الدخيلة؟...
وشعرت كما لو أنّها تلقت ضربة أصابت قلبها. ورأت رجلاً عجوزاً
يمسك بلجام حصانها.
ـ انصرفي يا صاحبة السمو. لن تستطيعي فعل شيء. قد يؤذونك.


 أخاف العقيد.
مضت ساعـات والمـعركة حامية الوطيس. أمّا سلمى فانزوت في غرفتها حزينة، لا تصلها إلا جلبة بعيدة، تقطعها بـا بين الفينة والألخرى صر خة أو عواء كلب. ثمّ حلّت لحظة صمـت رهيبة لا تحتمل الْ ظنّت في البداية أنْ الأمر يتعلّق بهدنة، آملة أن يكونوا قِّ رشدهم بعد التعب من سفك الدماء، وقرروا اللجوء إلى التفاوض. لكنَ الـن المعركة تُستأنف بوحشية أكبر ، بحيث

 لهجوم أشرس يدمّر الخصم ويقضي عليه.


 تمضي، وعدد الأحياء المتبقين...

هي واثقة من أنّ الدمار عمّ القرية، وعتم أيضاً بلدها الهند، واختفى
 الأجنبية غير كومة من حجارة باردة.
ودّوت طلقـات رصاص. مـاذا يجري يـا ترى؟ وإذا باللديوان يـلـر
عليها متهلّلا.
ـ القد وصل السيد يا هوزور.

- أين هو؟ من يطلق النار؟

انتصب العجوز وقد ارتسمت على محيّاه ابتسامة عريضة.
 لن يستغرقوا وقتاً طويلاَ في إخماد الفتنة!
قامت سلمى من مكانها بقغزة واحدة. إنّها تشعر بالاختناق. ـ كيف؟ ولكن لماذا؟ لمماذا يطلقون النار؟ كان يكفيه أن يتحذّث

إليهم، فيمتثلوا لكلامه؛






 أيّي العنف... هو من طالمـا انتقد وحشية الحكّام لا يختلف عنهـم إلا لا لا

 من القرون الوسطى، ومنح حياة أخرى لرعاياه. لن تغفر له هذا أبداً. كانت القرية تدفن موتاهـا ذلك الصباح في صمـت كئيب. الأزقة

خالية. وفي بعض الأحيان، يظهر شبح يتسلّل من بيت لآخر لعيادة جريح، أو توديع قتيل.
 والذي تعرف كلز بيت من بيوته. وشعرت بأنّها لن تعود إليه أبداً.
عليها أن ترحل هنا المساء. فقد جاء رشيد خان من لوكنو لمر ونـو افقتها. وقد وجدت في مجيئه عزاء لم تكن تنتظره، كما وجدت في في ابتسامته الساحرة خيط أمل تتعلّق به في هذا الثقب الأسود الذي تشعر بنفسها تغور فيه.
لـم تلتق بأمير بعد عودته. فقد أغلق على نفسه غرفته فـد في الليلة
 حادٌ في رأسها يردّد بلا توقّف : اغربي أيتّها الدخيلة.
لم تعد تبكي. فقد سبق لتلميذات دير بوزانسان أن تجزنَّنها لأنتها الأجنبيّة (التركيّة). فمنذ بداية المنفى، أدركت أنها (دخيلة") حيثما حلّت...
 وأنّ الفلاحين سيكونون لها بمثابة العائلة. ظنّت أنّها وجدت منـ من يتبنّاها...

وأحسّت بيد تلمس كتفها.
ـ لا تحزني يا أميرة. سترين، كلّ شيء سيعود إلى نصابه. فقالت من دون أن تلتفت: ـ شـكرأ يا رشيد بك. حين تكون بـجانبي، كلّ شيء يبدو أفضل. ـ انظري، جاءنا ضيوف. ورأت جـماعـة مـن الـُـيوخ يـرتـدون مـآزر بـيضـاء نـاصعـة يـعبرون الحديقة، ويقصدون القصر.

- فيهم الهندوس والمسلمون! الظاهر أنهم وفد. ماذا يريدون يا ترى؟ خرج أمير لاستقبالهم عند المدخل بعد أن أخبره الحراس بمـجيئهم.م.

جثوا أمامه وراحوا يقبّلون الأرض عند قدميه، فأمسك بأذرعهـم وأوقفهم.




بصمت.
قالت سلمى وهي تلتفت إلى رشيد:


ـ شيء شبيه بذلك.
هو أيضاً بدا مضطرباً ومشُوَشاً.
 كانوا ينتظرون منه. يقولون إنّهم واثقون الآن من أنَ لهـم سيّدآ قادرأَ على

 لو لاية بادالبور قائداً يعرف كيف يهتمَ بأبنائهم وأحفادهم الانم. بوسعهم الآن أن يموتوا مطمئنّين.
ـ ماذا؟ أجاءوا يشكرونه لأنه أطلق عليهـم الرصاص؟
نظر رشيد إليها نظرة لا تخلو من عتاب:

 ما دافع عنه طول حياته. لكن لوقف المـجزرة، وإنقاذ النساء والأطفالـ، كان لا بذّ من قتل المحرّضين. مسكين أمير ! لا شيء أسوأ ألمن من أن أن يضطر
 أظنتي قادرآ على فعل ما فعل...

## IV

هي الآن وحيدة أمام اللـغز الذي طرحه عليهبا أبو الهول بصوت رتيب: پأيتهما أفضل؟ الموت في عالم حيَّ أم الحياة في عالم ميتّ؟؟"، لا تستطيع تحويل بصرها عن الوجه الـحجري، وتحاول تهـدئة روحها الهائمة في الفراغ.
استيقظت سلمى وهي تتصنبَ عرقاَ وسؤال أبي الهول ما زال يتردّد في أذنيها بوضوح يجعل من الصعب عليها أن تجزم بأنته حلم. وحتّى إن سلّمّت بأنّه كذلك، فلا بلّ أن يكون رؤيا : أيّ رسالة ربانية.
 لتشكوها همومها قبل مغادرة بادالبور : ״السعادة هي أن نُحِب أكثر ممّا هي أن نُحَب".
لم تفهم حينئذ كلامها، هي من عرفت وهي ما تزال ال طفلة عذاب ألن أن
 تتحمّل وتستمر، لكن إخفاق بادالبور...

كانت تأمل في تغيير حياة الفلاحين، لكنّهم أعرضوا عنها. قالت الراني سعيدة مؤنّبة بنبرة مشبعة بالحنان :

- ولكن، ماذا تعتقدين؟ أنا وأمير أيضاً غرباء بالنسبة لهؤلاء الناس. وسنظلّ كذلك حتّى لو تركنا قصورنا، وعشنا مثلهم لكي نفهمهم برم بصورة أكتر، ونساعدهـم. تُمّ إنهـم سيعتبرون الأمر مجرّد تَمثـيليّة مضحكـة

وشتيمة. حتى لو فرضنا أنتنا فقدنا كلّ شيء، فلا شيء سيمحو ماضينا، سيستمرون في الحذر منًا، وسيكونون على حقَّ!

افهمي قصدي يا بنيتّي. تغيير المرء جلدَه شيء كمالي، بينيا بينما نعتبره نحن حقَاً، ونستغرب إذا هـم أنكروه علينا. لكن حتّ حتّى لو أتّك أفلست

 بيننا وبينهم هم يحقدون علينا.
 الفرق بيننا. الشعب الفرنسي استشعر ذلك يوم كانت المقصلة تشتغل ليل

 أخطأوا ولم يستأصلوا البرجوازية أيضاً. خذّرتهم بخخطاباتهما المنمّقة حول حول المسـاواة والأخوّة، فاستفاقوا على الإمبراطورية.

قالت سلمى وقد تملّكتها الدهشة : ـ لم أكن أعلم أنكّ امر أة ثورية يا راني صحيبة!

 الفشّل . أقول ببساطة إن أراد الشعب أن يحتلَ مكاننا، فعلِيه أن يُعدّ العدّة لذلك، وألا يكتفي بالخطابات وبعض الانتفاضات إلنا إن هو نجـع في

 إلا أن يسجّل هذا الاهتزاز الطفيف على سلّم التغيرات الكونية.
ـ ولكن كيف لهم أن يصلوا إلى الحكم انطلاقاً من لا شيء؟ فنَّكَت عن الراني ضححكة عالية :
ـ انطلاقاً من لا شيء؟ الـ يا له من استعالاء لطيف! حسبتك تعتبرينهم

بشراً مثُلنا. كيف وصلنا نحن إلى الحكم؟ كنا نحن أيضاً معدمين مثلهم

 على أنّنا فقدنا الأهليّة التي كانت سرّ غلبتنا وسيّادتنا. وختمـت المحادثة متمنيّية بألا يطلع عليها اليوم الذي سيصل فيه انحطاط طبقتها، وقد بدأت تظهر علاماته، إلى دركه الأخير. ـ فالعدل الإلهي قضى بألا تسقط من الشُجرة إلا الفاكهة الفاسدة.

 تجذّد محتويات خزنات ملابسهـا. هي من كانت تتسلّى منذ وصولهـا ولـا بارتداء الساري والغرارا التقليدية، وتر اقب بمرح صديقاتِياتها الهنديات وهنيّ يضفين عليهما لمسة (اباريسية) بإضافة بعض الطيّات أو بتر التر صيعها بأحجار
 عهجها. كانت تلبس في بداية إقامتها في الهند على النى النمط الأوروبي كلّما

 بنفسها مضححكة، وفي ذلك المساء أزالت من خزانـانـاتها كلّ أثر لهـذا التمرّد الصبياني.
 بعدما خانها وحيد لاحقاً، أخذت سلمى تحاول ألن أن تبحث عن السكينة

 في القدم، وزرع آمال لم تنجح في تحقيقها، والتسبب في العنف والتو التوتر
 يستطعن أخيراً رفع رؤوسهن. فحتى الفتنة التي ثارت بـين الـين الهندوس


حملت أمير على زيارة القرى البعيدة. لو أنه كان حاضراً، لمنع حدوث

 أن ترحل. حتّى النساء اللواتي كنّ متعلّقِات بها أدركن ذلك : ما من واحدة منهنّ حاولت ثنيها عن الرحيل...
كانت تصغي لأمير يتحذّث إلى صهره في الغرفة المجار الماورة. تستطيع




 اللدعوة إلى نبذ العنف، ويستمرّ في الصوم، وينتهي الأمر بالحشّود إلى أن تهدأ، فيما يشبه المعجزة. يقول رشيد خان :

 طريق اللاعنف بوصفه الوسيلة الوحيدة للانتصار على النازيين!



مجزرة!
فعلّق رشيد بنبرة رزينة :
ـ الأمر المقلقَ هو أنّنا نملك نحن أيضاً حركتنا النازية...
ثّم أضاف :

تعني (هاريجانه، أبناء الرب. هكذا كان غاندي يسمي المنبوذين، وهو الاسم الذي أطلقه على جريدة حركته.

ـ هل بلغك تصريح ماهاصباح في مؤتمر ناغرور؟ يقولون إنّ مسلمي



 يمكن تجاهلها. كلّ هذا ينذر بنهاية لا تحمد عقباها
(ينذر...؟") وتهزَ سلمى رأسها وهي في مضجعهيا. ("بنهاية لا تحمد
 بادالبور بين فلاحين عاشوا بسلام طيلة قرون. تحريض أخرق الْان كان كافياً لكي يقود إلى الاقتتال.
 الاعتراض عليه. فتر جيح كفّة الميزان بإثارة هذه الحشود الساذجة ألمر في في غاية السهولة، بل في متتهى الإغراء!
ولكن لماذا تشغل بالها بكل" هذا؟ هي لا تستطيع أمامه شيئأ. ليتها


 إلى أعراف موروثة هي أساس التوازن الاجتماعي. الشيء الوانيد الوال المقبول هو الإحسان. أمّا ما عداه فلعبٌ بالنار .
لطالما رفضت هذه الحقيقة، لكنّها مضطرّة الآن إلى التسليم بانيم بالواقع : ليست أقليّة من الفلاحين هي من أنكرتها، بل عبَروا جميعاً بفظاظة عمّا الِّا
 رغم الحذر الشديد ـ بعض مظاهر المـجتمع الهندي. بل بل إنّها سمعت النساء يتهامسن يوماً: إن كان هذا لا يروقها النا ما عليها إلا أن تعود من حيث أتت. ظنّت حينئذ أنّها محرد ردّة فعل نساء يغرن منـها منها. أمّا الآن ، بعـد أن ربطت بين هذه الوقائع المعزولة، وبعلـوما أسداه لها أمير من

نصائح بالاعتدال، نصائح كانت ترى فيها ضعفاً، فهمت أنه كان يقصد
 تغتفر في الهند، لأنّها تهدد نظاماً سوّته الآلهة. ـ لقد وصلت بائعات القماش يا راني صحيبة.

- من؟

تطلّب الأمر من سلمى بضع ثوانٍ لكي تستدرك : ـ آه، حسنأ! بائعات الثوب... أدخليهنَّ !

عالم النسـاء الذي كادت أن تنساه.... وبهـا أنَ كلّ مـا عداه محظور عليها، توجّست من أن يتّجه ولعها إلى ... الزينة والبهر جة! وما هي إلا دقائق حتىى تناثرت فوق أرضيّة الغرفة عيّنات من ألجود



 الاخختيار. أيتّ اختيار؟ مضت سلمى، وقد تألقت عيناها، تعيّن قطعة بعد

 دون تردّد، إلى أن تراكمت على السرير كومة عظيمة من أثواب الحرير، وهو ما ابتهجت له البائعات. ـ ماذا ستصنعين بكلّ هذا؟

- فساتين. وهل يو جد شيء آخر في هذا البلد يمكن أن أعمله؟ وقبل أن تجد الراني شاهينا الوقت للجواب أعلن الخدي عـن
 صناعتهم في الهند بأسرها، حتّى إن نساء دلهي المولعاء العات بالأناقة يأتين

أخبرتهـم راني بـادالبور بـأنّها لا ترغب إلا في أحجـار مـن الطراز الرفيع. نشروا على ملاءة بيضاء علبهم المخمليّة، ، فسارعت تاجن الجرات القماش للتفرج عليها مبهورات : ما من مرّة رأين اجتماع كلّ هلما هله الحليَ الفاخرة. وتلقي سلمى نظرة عابرة على هذه التحف العـي العجيبة ، وتشير التير إلى بعض العلب. وتهيَّأ للراني شُهينا أنتها لا تكاد ترى محتوياتها، فانحنت عليها خفية وقالت: ـ أأنت مريضة يا سلمى؟ فإذا بعينين حزينتين تنظران إليها في صمت.

 دقائق. فحتى مهاراني جيهانرباد، وهي أغنى الأميرات، تقضي الا عديدة في اختيار حلتّها.
ستنقل هؤلاء النمّامات خبر إفراط الراني الشابة في التبذير، وينشرنه



 ويستعملون القوة لتحصيل مستحقّاتهم. وهو ما يرفض أمير اللجوء إليه. وسرعان ما استعاد أمير رباطة جأشه أمام الصاغة، لكنّهم لاحظوا

ارتباكه.
ـ لا داعي للاستعجال! أمام صاحب السمو كامل الوقت لكي يستد
 تفضّل وأدّاه لنا، فنحن أناس بسطاه، وكما تعلمون، تجميد مبلغ كهـذا يكبّدنا خسارة...

فأجاب الراجا بنبرة جافة :

ـ لا شيء يا صاحب السمو! نحن مستعدّون لإمهالكم أنّى تريدون.
 كلّ شهر بطبيعة الحال.

غضون عشرة أشهر. يا لهم من أوغاد!"، ، ثّم قاله:
ـ حسناً أيّها السادة، لدي الآن أمور مهمّة ينبغي أن أسوّيها...
وصرفهم بإيماءة محاملة لم تخدع أحداً : هذه أوّل مرّة يجد فيها راجـا بادالبور نغسه تححت رحمة المرابين.


 حياتها منذ بضعة أسابيع، أيَ من منذ قام أمير بـ...



 في مكانه مصعوقاً.
ـ كيف؟ وفّرتُ لك كل ما تشتهين! أمّا هذه الحلي، أرجو أن تكوني عاقلة.

وتضاعف كرهها له في هذه اللحظة.

 خرجت فلحضور تـجمّعات الرواني البليدة، اللواتي يقضين وقتهزّ في

الأكل والنميمة. ورضيت بأن أقضي نهاراتي في أشياء تافهة، وفي انتظار عودتك. المكان الوحيد الذي أجد فيه متنفّساً، وأحسَ بأنني أصلع لشيء، هو بادالبور، وها هي تحظر عليّ هي أيضاً... وأجهشت بالبكاء، ومضت تذرف دمعاً غزيرأ. عبثاً حاول أن يواسيها.
 كلمات. فتعلَق سلمى ببادالبور لا يختلف عن تعلَّقه، وقد أعجب بتِ بتفانيها

 لمّا أخبر الراجا مستشاره رشيد خان بالإحباط الذي تشُعر به سلمى

نصحه قائلا:
ـ ينبغي أن تسلّيها. استمتعا بالخروج معاً.
فجفل أمير وقال :
ـ نخرج معأ؟ مستحيل ! العاهرات فقط هنّ من...
ـ لا أطلب منك أن تأخذهـا عند مواطنينا، بما أنّنا لا ننظر للأسف إلى النسساء إلا كفرائس جنسية... اذهبا عند أصدقائك الإنجـلئليز . منهـم الطيّبون وغير العنصريين. سيسرّهم استقبالكما، فتجد الراني شيئاً من أجواء بيروت. وهذا سيساعدها على التخلّص من أفكارها السلبيّة. منذئذ صارا يخرجان كلّ مساء تقريباً : ليس إلى حفلات كبرى، بل إلى عشاءات يحضرها أناس يشتركون في نفس الميولـ بسلمى، بعد أن تخلّعت من أفكارها المسبقّة، إلى الإقرار بأنَّ هؤلاء الإنجليز يمكن أن يكونوا لطفاء، ومثيرين للاهتمام، وأحياناً ظرفاء.


يعتبرونها مثل وطنهم، ويعرفونها أحياناً أفضل من الهنود أنفسهم. وهذه هي حال الرائد رافستيك الذي دعاهم هذا المساء. وصل جـّهـه ، حسبما يقول أمير ، إلى كالكوتا سنة • 1^0، كموظّف شابت في شركة

الهـند القوية. وقد أسعفته قدرته على التـحمّـل وبرودة دمه، اللـذين اكتسبهمـا بعناية في إيطون وكومبردج، في في تسلّق درج





 فانعزلت عزلة شديدة وغير مجدية، بينما تكيّف الهندوس - الذين لـم
 وتعلّموا الإنجليزية، وأفسحوا لأنفسهم مكاناً في المجتمع الجديد. ولم تُتح لجيدون الفرصة ليفصح عن مواهبه العسكرية. لكنتهم عرفوا






 إلى التهدئة والتربية لتيسير التحاقه بركب المدنية الحديثة الحية.
ورغم أنّ أمير يرتاب في انتماء صديقه رافستيك أيضاً إلى المخخابرات،
 وهم يعتبرون ذلك خدمة لبلدهمّ، بل يعتقدون ألنَّ من مصلحّة الهنود أن أن يعلموا بأعمال الشغب قبل حدوثها، فيُجنَبوا البلد شرّها.
إنَ الرائد والراجا يفهـم أحدهمـا الآخر ، ويعرف كلّ منهـمـا آراءهـ، وينظران إلى الاختلاف بينها كشيء طبيعي بالنظر إلى موقع كلّ منهما.

سيدور الحديث في هذا المساء عن خبر من الصعب تصديقه : لأوّل مرّة طلبت شعبة من الرابطة الإسلامية، وهي شعبة السند، رسميّاً تقسيم الهند إلى فيدراليتين، وهو ما يعني بالواضح تمكين المسلمين من أرض مستقلّة. علّق الرائد :
ـ ما كانوا ليفعلوا ذلك لولا موافقة جناح. أهو اختبار أم تهديد في
نظرك؟
ــ أظنّ ببساطة أنّ القرار نتيجة سخط شعبي وجد جنا إلى أخذه. المسلمون فقـدوا الثقة بإخوانهـم الهـندوس. ثّمّ إن عده مـن

 بها الشاعر محمد إقبال قبل عشر سنوات
 أمير، ستشب حرب أهلِيّة! ينبغي أن تعترف بأنْ مواطنيك ما ما زالوا أنير مهيّيّين للاستقلال. اتققوا أو لأ، عندئذ يمكن أن نناقش الأمر.
 الأقل لكي يضعفوا الحركة المطالبة بالاستقلال. واكتفى بأن هزّ كتفيه. ـ اتركونا نسوي مشاكلنا لوحدنا. هل تستكثرون علينا هذا؟ وأمنت سلمى في قرارة نفسها على قوله : هؤ لاء الأوروبيون مقتنعون

 طريقتهم في التفكير أيضاً. وأخطرهم هم أولئك الذين يحبّون الهند مثل

 بأنفسهم من أجل فرض مصلحة لا يرغب فيها أحد. "(هذا ما قمت به تـحديداً في بادالبور... أنا أيضاً كنت مقتنعة بأنتني

على صواب، وأنّ هناك قيماً كونية. أمّا الآن، فلم أعد أعرف... أتوجل هناك نتطة واحلدة غير قابلة للـجدل يمكن الانطلاق منها لإعادة البناء...

 التفكير في الانتحار...
جفلت سلمى وهي تراقب النساء اللواتي كنّ يتحدّثن قبالتها. كلا ، لم


 الواقع هو تذوّقِ الموت، والالتفاف بـهِ، والتـه فيه، رغم شُعورها بأنّها

تخادع نفسها.
ـ أقترح أن نذهب إلى الصالون، ونترك هؤلاء السادة يـخوضون في
السياسة.
وافقت النسوة على الاقتراح. سيجدن الفرصة أخير آ للحديث في أمور
 ونشيطة، تميل إلى الصراحة في الكلام : لا يشعر الإنسان معها بالسأم قطّ. أمسكت بذراع سلمى بألفة، وقالت : ـ ينبغي أن أعترف لك يا عزيزتي بأنتي أغار منك.

ـ وأنا لست الوحيدة! فزوجك يتمتّع بجاذبية كبيرة قلّما رأيت مثّلها لدى الرجال. أنت محظوظة جذّاً: لا بذّ أنهّ يأتي الخوارق في السرير ! ورحن يقهقهن مستلطفات هذا الكالم الداعر. فقد تدفّقت الشُامبانيا




مع العديـد من العشـاق، وتزعـم أنّ في الإعراض عن الحـب معصية للخالق.

## ـ ألم يتعلّق المسيح نفسه بمريم المجدليّة؟

 فهذه الراني شابّة فاتنة وخجولة مثل طفلة بريئة ... لم يخطر بـبالهن الـة أنّ ما بدا لهم خجلا هو في الحقيقة جهل. ألا يشتهر الشُرقيون بأنّهم من كبار العشاق؟ لا سيما المسلمين الذين قدّم لهم نبيّهم القدوة.
ـ أصحيح أنْ كلّ شيء بين الزوجـين مباح عندكـ؟ كّ كلّ شيء على
الإطلاق؟
حـّقت سلمى في المرأة السمراء الساحرة التي سألتها هذا السؤال الغريب. ماذا تقصد؟

فتدخّلت صاحبة البيت قائلة :
ــ هيَا يا أرماند، دعي عنك ضيفتنا، وحدثينا بالأحرى عن (ابن العمّ") الذي يبدو أنه يطمع فيك...



 فيما بينهنَ على الأزواج. أزواج هنّ واثق

 يفكَرن أبداً في الانفصال عنهم، لكن لا لا ضير في أن يخُنّهم بالفعل أو
 الأزواج لا يرتابون فيهنَ أبداً، وبذلك تكون الخيانة مضاعفة!
ولإخفاء ارتباكها، أقبلت سلمى على الشُامبانيا من دون أن تفوتها

كلمة من الأسرار المتبادلة. لم تكن تعرف أنّ النساء يمكن أن يكنّ بكلّ


 أتراها ستشيخ من دون الت أن تعرف هذه المتعة التي يتحتّتن عنها بعيون
 إجحاف كبير. فهي جميلة وواتقة من أنّ أمير يشتهيها، مثلما تُشتهي هي زوجها الذي تحسدها عليه كلّ النساء. فهل ينبني أن تطلعه على هذا؟ لن تجرؤ أبدأ... وصبّت لنفسها كأساً آخر من الشامبانيا.
لم تكن سلمى بحاجة إلى الكالام. ستتحوّل في تلك اللكيلة إلى إلى مـخلوقة







 فجأة، وتفتتهما إلى ألفـ نيزلك تسقط كمطر من النجوم.
... حبيبي، أنت حبيبي... المتخفّي خلف الزي
 جسدينا وازدراؤهما، لكان كلّ شيء في غاية البساطة.
غمر الغرفة سيل عارم من الأنوار، فمدّت ذراعها وعيناها ما تزالان

 وحشرتها تحت الوسادة، ثّمّ عادت إلى الحلم.

راحت تحلم بالراجا الغامض الذي سقطت في غرامه هذه اللية،

 المداعبات التي كانت بينهما، شعرت بـحـرارة تـجتاح بطنها فيما يشبه الر جفة... وبجسدها ينتعش... فعادت إلى النوم.
استيقظت قبيل الظهر، وأمرت الخادمات بتحضير الحمّام بسرعة،




 وتستمتع بروعة الانتماء.
وحين حلّ وقت العشاء، وأمير لـم يعد، بدأ القِلق يساورهـا وها. فقـد
 جلست إلى البيانو، ومضت تعزف المقاطع الأولى من (المرايالا)، فجرفها ولما




ـ ماذا تفعلين يا حسنائي؟
وقف أمير عند عتبة الباب، ووراح يحدّق فيها بنظرات غـرات غريبة. خْيّل لسلمى - وهي لا تكاد تصذّق ـ أنّها تقطر حقداًّ. ـ ما هذا؟ ألا تأتين لتقبيل سيّدك؟
(19rv/ /AVO) (1) متُل التيار الانطباعي في الموسيقى الفرنسية بداية القرن العشرين. (المترجم)

أمسك بكتفيها، ومضى يبحث عن شفتيها، فشّمّت في أنفاسه رائحة
 ذراعيه، لكنّه أطبق عليها.
ـ لا داعي للتصنّع، دعي عنك لِياقة الأميرات، فهي لا تليق بك! الـ الـ تسمّرت في مكانها مذهولة : أأصابه مسّ؟


 تخيّلي ذهولي هذا الصباح، يا أميرة، حين أكتشفتُ بأنّ تلك المرأة هـي
زوجتي...

انحنى بسخرية ثمّ استرسل يقول :
ـ عليَ أن أعترف بأنّك كنت بارعة في إخفاء حقيقتك. لمّا أفكّكر في
أنتي تمالكت نفسي لمذّة سنتين من امتهان براءتك، أقول: يا لغبائي!
راحت تنظر إليه مصعوقة من دون أن تقوى على الحركة أو الكـلام....
 المروج الخضراء...
 أصابها خدر. لم يحتج إلى إجبارها، فقد طاوعته بانقياد مريع.

## M

ـ استيقظي يا هوزور، استِقظي أرجوك!

عبثاً أزاحت راسولان الستائر وسعلت وصفقت أبواب الـخزنـات،


 ومضهى أكثر من ساعة على طلـب الراجا النداء النداء على الأميرة. لـم تعد تدري هذه الخادمة أيّ شيء تختشاه أكثر، غضب السيّ السيّدة أم نقمة السيّد.
وبينما كانت جاثية على ركبتيها قرب السرير تتأمّل خصلات الشا
 قالت وهي تنطق المقاطع واحداً واحداً :

وإذا بالوسادة تطير في وجهها، وبعينين خضراوين يحملقان في عينيها. ـ ماذا قلت؟ أيت ملك؟
ـ ملك تركيا يا هوزور. ألا تسمعين الآذان؟ منذ الفجر، ومؤذنو كلّ المساجد ينادون للصلاة.

 في طفولتها. لم تره منذ أربع عشرة سنة، لأنه اختار فرنسا، ومدينة نيس

تحديدآ، لإقامة بلاطه في المنفى. لم تشعر بالحزن عليه لأنها لم تكن تحبّه، وكلَ ما شعرت به قليلاّ من الحنين، كما كـا لو أنّ الإمبراطورية، بموت آخر خليفة، لفظت آخر أنفاسها... وتراءى لها قصر طولمة باغ باغجة في بياضه المتألْق. في قاعاته الواسعة حيث يسمع حفيف آلاف أوراق الكريسطال، تتقدّم من العرش الذئر في الـبي حيث يـجلس أمير المؤمنين وظلّ الله في الأرض، صبيّةٌ صغيرة في زيّها الباذن، وحليّها المتلالٔلئة... وإذا بأمير يدخل وقد ارتدى شرواني أسود، وبادرها :
 الخبر. ستُقام صلاة الجنازة في المسجد الكبير بعد ساعة. أتحضرينها؟ ـ يا له من سؤال! سأحضرها بالطبع. لماذا تبدو عليك الدهشة؟ ـ لا شيء، كلّ ما في الأمر هو أنتني أعرف وطنتّكَ، لكنّني لم أتوقّع منك كلّ هذا التقدير للجنرال!

t.me/soramnqraa

ـ أيّ الجنرال؟
ـ الجنرال مصطفى كمال، طبعاً.
ـ أمات كمال؟
وندّت عنها ضححكة عصبيّة، ثمّ تهاوت على وسائدها.
ـ ( (ملك تركيا! ...") كنت أظنّه... يا للغرابة! لن أحضرها بالطبع. لن
أصلي على كمال!
ثمّ نظرت إليه وقالت :
ـ وآمل ألا تحضرها أنت أيضاً!
حدجها بنظرة فاترة، وقال:
ـ لعلَك تغفلين يا أميرة أنّ الجنرال كمال يمثّل بالنسبة إلينا نحن الهنود بطلا". فهو قد حقَّق ما نحلم به: أجلى الإنجليز عن بلد بلده. لنلك

فإن كلّ مساجد الهند اليوم غاصة بالمـصلين يبكونه ويترحّمون على

حذّقت فيه سلمى بنظرة لا تخلو من ازدراء، وقالت:


للكماليين وبين حبّك للأسرة العثمانية؟ كان واضحاً أنَّها تتهمه باللعب على الحبلين. ودّ لو يلطمهها، لكنه يملك سلاحاً أنجع.
ـ كنت أظنّك مـتـتنة للجنرال لأنه أنقـذ بلادك! لا تنسي أن لو لاه
لكانت تركيا اختفت من الوجود.
 الفائدة من ذكر هذا؟... كيف أشرح لك أنّ السلطان عهـد للجنرال بتّ بـنظيم
 الأستانة رهينة بيد الإنجليز الُذين هذّدوا بتسليم المدينة إلى الإغريق إن
 الحشيود باسم السلطان، وتبيّن له أنّ النصر في متناوله، سعى للاستئثنار



 تدافع عن شرف الأسرة. وأدركت بمرارة أنْ الغالب وحده هو من يم يملك

الوسيلة لفرض الحقيقة التي يشتهي.

 تعد تحتمل نظراته الهازئة ، واتّهاماته لها بالكذبر. لقد عثر على وسيلة لحبسها، هي من جُبلت على التمرّد! ماذا تمثل أسوار الزنـنانا ألما أمام هذه النظرة التي تسجنها، وأمام هذا اليقين البارد الذي يحطّم كلّ اعتراض؟

لاذت بالصمت وقد أرهقتها هذه الصورة التي يحملها عنها، وهذا العار الذي يحاول أن يلصقه بها...
 والمـجنون تخلصا، داخل زنزانتيهما، من قيود الـخطيئة المطمئنـة التي رضيا بها، ورفضا التوبة؟ ماذا لو تجرّآ على إدانة متّهميهما الفضلاء؟؟... إنّ السحر لا ينطلي إلا على من يؤمن بسلطانه.
رفعت رأسها بمهل، ونظرت إلى إلى أمير. وسرعان فشيئاً شُعور بالنصر، فأعلنت وقد ارتسمت ابتسامة هادئة على محيّاها :
 نكرع كؤوس الشامبانيا احتفالاً بهذه الحدث السعيد!
وشدّت سلمى قبضتيها الناعمتين بينما استدار أمير من دون أن ينبس وانصرف. لعلّه ظنّها تمزح.

 الصالون، تربّعت فوقها في سطول فضّية ست زجا زجاجات شام
 يليق بمعامه. لا بذّ من علامة دالة على التقدير بمعنى من المعاني.
 تكره هذا الرجل الذي طالما سكن أحلامها، ومهع ذلك لا تستطيع أن
 مزايا لا غنى عنها للظفر بالنصر.


 احتجزهـم لأزيـد من ثلأثين سنة، ونصحت أبنـاء إخوانها وأخواتها

بالاقتداء به عوض جذّهم السلطان مراد الخامس، الذي عجز، من فرط رهافته واستقامته، عن الصمود أمام لعبة السلطة. وقف رشيد خان عند عتبة الغرفة ونادى : _ أميرة؟ كانت شـاردة في ذكرياتها فلم تنتبه لوصوله. عجباً! أهو أيضاً يلبس الشرواني؟ ابتسمت له بتودّد وقالت : ـ كفى من الشكليات يا رشيد بك، ألسنا كالأخ وأخته؟ أين زهرة؟
 نحضر حفلتك. ـ ولماذا؟
ـ أرجوك يا سلمى، أوقفي هذه اللعبة، فهي لا تليق بك. وجلس رشيد إلى جوارها وراح يحدّق فيها بقلق : ـ تبدين حزينة في الآونة الأخيرة: ما المشكرلة؟
 تلك الفتاة الصغيرة التي تؤاسىى...". ـ مـا أوسع خيالك! ألا تعرف أنتني الزوجةة الأكثر دلالاً في العالـمب، والأشدّ حبّاّ؟
تناول رشيد يدي سلمى، وشدّ عليهما بقوة، فنظرت إليه مستغربة. ما من مرّة تجرَأ على هذا، وبدا مشوّش البال.
 بومباي؟ ينبغي أن تتصرّفي فور آ يا سلمى، أنت تدمّرين نفسك... ـ يا للخسارة! ـ أتوسّل إليك، إن كانت لي معزّة عند... و لاذ بالصمت. ولز مت الصمت هي أيضاً وراحت تتفرّسه : أيظنّ حقًا

أنّها تعزّه كأخ؟ تستطيع بحركة واحدة أن تحطّم هذا الوهم وتنتقم منه ومن أمير وزهرة. من زهرة؟... وتعجَبت من هذا الصوت الخافت الني



 في حياتها الزوجيّة من طمأنينة ويقين بليد، وبسبب تلك اللكّ السعادة الهانئة

المتركُّزة حول البطن الذي ينتفخ.
وأسندت خذّها إلى الكتف العريض.
ـ خذني يا رشيد بك، ما عدت أحتمل.
أقالت هذا فعلاْ؟ أفَكرت فيه؟ وإذا بيد مطمْئنَّة تداعب شعر هـا. يـد ذكّرتها بتلك اليد الأخرى التي تعود إلى زمن بعيد جذّا. طوّقته بذراعيها وضغطت نفسها إليه وراحت تنتحب.

ـ لا تتخلّ عنّي!

واحد : أن يأخذها من دون أن يطالبها بشيء.
وقالت له :
ـ أحبّك.
وندمت فوراً على هذه الكلمة التي انفلتت منها في غمرة اضطرابها. أمسك بذقنها وقد علاه الشحوب، ومضى يمسـح دموعها بمنديل
كبير في حركات خرقاء.
 وواهنة. لكنّه حبّ مستحيل لأتك جئت لتتزوّجي صديقي. والآن... ـ الآن؟

- ريّما تضاعف حبّي كك، ولكن... - ولكنك لا تحبّني كفاية! ثمَ ابتسمت ابتسامة مريرة، واسترسلت تقول: ـ هكنا هي قصّة حياتي : كل" الناس يحبونني، لكن ما من أحد منهم يحبّني كفاية ليحتفظ بي....

ـ وأمير؟
ابتعدت عنه سلمى قليلاً، وبدا عليها الإرهاق فجأة. ـ أنت تعرف جيّداً أنّ أمير إنّما تزوّج عائلتي. وانصرف رشيد مشوّش البال، فراحت تلوم نفسهـا على أنّها كدّرته مع أنَه الوحيد الذي لم يسئ إليها قطَّ.


 نحفت، وشفتاها اللتان كانت تجدهما دقيتين بالنظر إلى الو جنتينين، صـارتا

متمنّعة، أو بالأحرى صورة حيوان ساحر كما يقول أمير.




 أبسط أعماله الإنسانية، فتمحو إخفاقاته وحقار اته وأكاذيبه؟
بعد أن يهلك الهالك، يراه من يبقون على قيد الحياة، وبسبب ما
 لأيام، ريئما تجفت دموعهم.

لقد اختارت هذه اللحظة التي فرض فيها مصطفى كمال نفسه، وبدا




 المعركة هو بالنسبة إليها انتصار في حذّ ذاتها...


 تعترف بفضله. مهما يكن ، فهو الذي خرّب العشّ ، وأجبرها علا على الطيران. لكنه كسر في نفس الآن جناحيها، واغتصب منها نصيبها من السماء السا والمنفى... أكانت تلك العائلة تخيفه إلى حذّ اضطراره إلى نفيها؟ مع
 ماضياً يكونون أحوج إلى صنع مستقبل مهـما كلّفهـم ذلك من ثمن. وهي
 الشُجاعة والذكاء. وهذا هو ما كان ينقص آَخر سلاطين بني عتمان وكنـا
 فشيئأ، كما لو أنّ عطشهـم للسلطة ارتوى بمرد بمرور القرون
 من أولئك الذين يصيبهم الوهن، ويضعف إيمانهـم بها، بِّدر ما تمنـع نفسها طوعأ لمن يستحقّها.

 تراب الوطن إلى الأبد؟ وإلى حرمـان حتّى جثامينهـم من حقَّ الرقاد بسكينة على ضفتي البوسفور الهادئتين...

بأيّ حقّ حرمهم كمال من صباحات الأستانة الشُفافة، وأزقتها الضيّقَة التي تحيط بها في صمت الحدائق المسيّجة والمنازل الخششبيَّة الصغيرة والمساجد البيضاء بصورها المتر اقصة في مياه القرن الذهبي...
 وحاصره الجواسيس من كلّ جانب، ولمب يعـد سوى شبـح للـخليفة. فالحكومة والموظفون والجيش، بل البلد كلّه، صار كمالياً حسبما قيل. فممّن كان هذا الرجل العظـيم يخاف؟؟ أكان من سمّى نفسه أتاتورك؛ أيّي أب الأتراك، يخشى من أن ينكر عليه الشعب هذه الأبوّة الطارئة؟
 تستدعيه وهو ميّت أمام الشُهود مثلما دعا الفارسُ القائدَ قديماً إلى مائدته. كانت ستنتع منه الحقيقة، لأنّ الأموات لا يعود لهم حاجة الـا
 آخر وهي تنظر بنوع من الحنان إلى تدفَق السائل الذهبي الذي سِي ساعدها
 يتتابها حين يعمد أمير إلى...
انقطع الكلام بينهما تقريباً. وشعرت كما كا لوا لو أنته يسعى إلى تحطيمها والقضاء عليها. كلّما عادا ليلا من تلك العشاءاءات الرائعة التي تنتشي فيا وليها
 ويروح يستمتع به طويلا، بعنف صامت.
وشيئاً فشيئاً بدأت تعتاد على هذا الإذعان، وتنّهتهت بذهول إلى أنّ
 مجهولة تصيبها في الأخير بالإرهاق. راعها ذلك، ولما ولم تستطع أن تسلّم

 بالعبودية ليلا"، لكنتها لا تستطيع أن تتذكّر ذلك في الصبا ونا ترتعش، ومن دون أن يشمئز منه كلَ كيانها؟

هذا الاشمئزاز شُبيه بما كانت تشعر به اتجاه نساء الحريم اللواتي لم يكـن لهـزّ من شاغـل سوى مـا يوفّرنه مـن متعـة للسيّد... مـا مـن شيء

يجمعها بهذه المحخلوقات. فهي بخلافهنّ معتزّة بنغسها وذات طموح انتصبت أمام المرآة، ورفعت كأسها بتأنّق وقالت : "في نخب قدري

 يجعل المشاكل تتلاشى بحضرته، يستخفت بالمآسي، ويهزأ بالجّذّ.

 حين سعت إلى تحدّي مصطفى كمال! لعلّها الحاجة، مرّة أَخرى، إلى



 جميعاً إماء، من أجمل نساء الحريم وأكثرهنَ خبرة بشؤون الشهوة؟؟ ألم


 ذلك أن يبرعن في فنّ الإغراء. فالإثارة الجنسية في بلاطات العثمانيـين كانت هي الصنعة الأولى التي عليهنّ إتقانها. ففي شرايـين فـين سلمى تجري

 هي سلطانة وأمَةَ في الآن ذاته.
سحبت يدٌ قميص الموسلين، فننر نهـدان أبيضان باتّجاه المـرآه، وسرت قشعريرة في الردفين من أثر المداعبة : وإذا بخخيط من الشامبانيانيا يسيل على طول البطن قبل أن يتناثر إلى قطرات متالألئة، بينما مضت

اليـدان المتوتّرتان تتحـسّسـان الـخصر الضامر، وتصعدان نحو النحر


 العينين الواسعتين الزمرديّتين؟ ودّت لو تمحوهما فلا تراهن اهما ثانية ـ بـحيث
 ولا تناسبان أجواء هذا الحفل. مرارة ما من شيء يمكن أن يزيلها إلا هذا المشروب الذهبي.
مالت برأسها إلى الخلف ومضت تشر الـف جرع الت

 ولكنتي أحيا يا رشيد بك! انظر إليّ كيف أضحك! لا أشعر بخوف ولا بخزي. انظر . إنتي امر أة!با.
احتجبت العينان في المرآة، وطبع الفم قبلةً، ثمّ تهاوى الجسد العاري.
 أدفنت؟ بدا أمير مرعوباً للمّا عثر عليّ، ورأى الدمّ... لا بدّ أنّ الكأس
 في أن أمير بكى... لا بَّ أنه كان يحّبني رغم كل ... يا للأسف...

ـ أزيلي العصابة عن عينيها، أظنها تستيقظ!
رفعت يدُ رقبتها بلطف، وراحت تزيل القماش القاتم بحذر شديد،
 وعيناها نصف مغمضتين، الراني شاهينا وهمي تبتسم.
ـ مـا هـذا؟ أراك في طـراوة الورود! بـعـد هـنـه اللنيلة العصيـيبة التـي
 بأتّك شغلت بالنا، وجعلتنا نقلق عليك، لا سيما أمير الذي استبّد به ذعرّ

شديد. كيف فكّرت في إغلاق الغرفة على نفسك! فقد اضطررنا للدخول من الشرفة. كنت مستلقية على الأرض مغمى عليك عليك... اعتقد زوجك

 وضعوا على رأسك كمّادة فيها قطع ثلـج وأعشـاب تصلح لهـنـا النـو النوع من... الوعكات. كيف تشعرين الآن؟
 شُعور عجيب، كما لو أن الحياة دبّت في كلّ ما يحيط بي!
 منهكة. جلست الراني بجوارها وقالت:

 أخبرني أمير بأنّك لم تعودي تأكلين، وأنّك تكتفين بالشرب. أنت بصدد... ـ ـ ... تدمير نفسي. أعرف ذلك، قيل لي هذا من قبل !

 ـ ما أرغب فيه حقّاّ؟.... وهل لديّ انيّ خيّار؟ شذّت راني شاهينا بلطف على كتفيها.


 فيك، وابتعدي عن هذا المكان لمدّة من الزمن.
راحت سلمى تتفّس وجهها الشاحب في المرآة، ثمّ قالت وهي تتنهّد :
 ـ ستدرك... وتساعدك.

ـ أنت لا تعرفين أمي. عاشت أحلك الأحداث وهي مرفوعة الرأس.
 - رويدك سلمى، إنّها أمّك، وهي تحّكّك! ـ أخشـى من ألا تكون تحبني أنا بل تـحبّ الصورة التي تحملـهـا
"واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد!") حروف مكتوبة


 معروضاتهم من الطريق : فالموكب على وشـي وشك أن أن يصل ، وعليهـم أن يفسحوا الممرَ للسادة! ما من أحد بقي في الطر يق سوى البقر الذي ظلّ يجترّ غير عابئ بالصلوات.
وأثارت الضوضاءُ فضول سلمى، فأسرعت إلى الشرفة : رأت أعلاماً تغطي الأفقَ وسمعت في البعيد صهيل الخيل ونهيم الفيلة بينما ظهرت الـئ المظظلات المذهبة المفضْضة فوق رؤوس الحشد الذي كان كان يتقَّم ببطء، كما ظهرت الفيلة الملكية المـجللة بالبروكار ، يتقدّمها فيل أبيض يحمل

 والماهر اجاوات متّحدون جميعأ لأجل حماية الشعب"،.



 (انقابة الراجوات" إلى تنظيم هذه المظاهرة للتأثير في خيال حشود لا لا تكفت الدعاية المغرضة عن تلويثه.
بعد أن تشكّلت (انقابة الراجوات" في لو كنو قبل بضعة أر أشهر خلال جمع ضمّ المئات من صغار الحكّام، قرّرت أن تبدأ النضال. وقد ألقى

رئيسهـا، راجـا بـامبور، خـلال ذلك الجـمع خطبة صنقو لهـا الـجمـيع
 ننسى صر اعاتنا، وأن نكون مستعدّين لكلّ التضحيات حتّى نحافـا



 المهمّ هو أن يكون له جرسٌ بديع.
لحق أمير بسلمى واجمأ، ومضى ينظر إلى أمثاله من الراجوات اترات وهم يتظاهرون، ثمّ قال :

 على سعي الدولة إلى خرابهم؟؟ إنّه عمل مستفزّ! حاولت أن أشر أشرح لهمب،










 لو أنّ ذلك الغليان الشبقي الذي جرفهما وغر وغرقا في لجته فارقهما فجانـأة، مثل حمى غريبة ألمّت بهما، وهما الآن الآن لا يكادان يذكرانها.
تواطآ بصمت على ألا يخرجا معاً. ولم تعد هي ترغب في لقاء أحد.

صارت تشُعر كما لو أنها في نقاهة. وهو؟ هو من لم يكن يهتمّ بأناقته، صارت تراه باستغراب في الآونة الأخيرة يتجوّل داخل القصر بالبيجاما وانـا الهندية، أو يقضي يومه في تدخين النرجيلة ولعب الشُطرنج مع بعض أصدقائه المقرّبين.
وقد بدأت تفهم الآن.
استمرّ أمير يتحذّث كما لو أنْ قلبه طفح بما يملؤه من مرارة.
 التنازلات للفلاحين خيانة، وأنتي متواطئ مع المؤتمر. لم المـئ أعد أستطيع الحديث حتّى مع بعض الأصدقاء القدامى. أأنا مـخطئ حين قدّرت ألنّ الديمقراطية هي السببل الوحيد أمام الهند لكي يتقدّم؟ راح يذرع الغرفة وهو يشدّ قبضته :




 شكَ في أنّهم سير حلون قريباً، لكنّهم في الواقع ، سيبقون هنا ثمّ أضاف وهو يضرب على جير جبينه:
 تسيير هذا البلد، لأنتا تلقينا تعليماً حديثاً، من نكون؟ أتيأ أنحن هنود قادرون
 تفخر بحصولها على الاستقلال، بينما هي لا تعمل في الحقيقة إلا على إدامة العبودية؟ ...إذن، فأنت أيضاً تشعر بأنك غريب... نام أمير وسلمى هذه الليلة معأ. مارسا الجنس بلطفـ الطـف كما لو أن كلا منهما حاول أن يواسي الآخر.

## 19

ـ كالا يا عزيزتي، لا يمكـنك الـخروج. توجد مظاهرات في حيّ
أمينأباد!




 فوق المدارس ومنع علم الرابطة، والفلاحون لحمل الحمل الحكومة على إلجبار

 وهو حقّ تنكره عليهـم الطوائف العليا من الهندوس -ه، والمسلمونين، لأنّ الهندوس يسعون لأن يفرضوا عليهـم تربية (اهندوسية)"، والهندوس الهنـوس، لأنّ




 يتجاوزها.

قالت سلمى بنفاد صبر :

- ينبغي أن أخرج! لا تنس أنتي سأسافر إلى بيروت بعد أسبوع. ينغي أن أشتري هدايا لأقي.

الفرحة بححيث لم يعد المكان يسعها
 وشيئاً فشيئاً تخلّصت من نظرتها القلقة، وسحنتها الكيئبة.
أمّا عـلاقتها بـأمير فتـحستـنتـ. صـارا يعـيشـان من دون انفعـال ولا مشُاكل، تماماً مثل (زو جين عجوزين") كما كانت تقول في نفسها وها ساخرة
 الهانئة وإن كانت تشعر بشيء من الخيبة لكون أمير تقبّل هذا الوضع بكلّ هذه السهولة.

 وحبّ زينيل، وأصدقاؤها وذكريات شبابها التي ستلقاها من جديد.


## سمعت الخصي يقول بصوته الخشن :

 ـ هـهه رسالة جاءتك يا هوزور.وقدّم لها ورقة صغيرة زرقاء على صينيّة فضيّة. إنّها برقية قادمة من
بيروت.
نظرت إلى أمير وقد ظهرت عليها علامات الارتباك.
 سيكونون في انتظارك حين تنزلين من السفينة.


 أيديهم بباقات الورد.

قلبت سلمى البرقية بين أصابعها. بالنظر إلى خاتم البريد، استغرقت
 قادمة إلى بيروت.
أخذت نفساً عميقاً، وبحركة رزينة مزّقت الظرف الأزرق.
("توفيت السلطانة هذا الصباح. نشعر بحزن عميق. نفكر فيلك. خادمك رفك
الوفي زينيل".
بعد ذلك بوقت طويل، ستحكي زهرة لسلمى أنّها سمعت عويلال، فجاءت مسرعة لتراهـا تخدش وجها ولخها وتضرب رأسها إلى الجـا الجدار بينما
 وتركلهما. ظنّت أنّ مسّاً أصابها. كان الدم يغطّي وجههانا، ولم تعد تسمع شُيئاً.

وبينما كانت توشك على الاختناق، ، رأت أخاها يتناول آلة تصوير

 من حولهاً، ثّمّ انقضت مثل لبؤة على زوجهـا أنها، عدا أنّها سقطت أرضاً مغمى عليها قبل أن تمسك بـه
مضى أسبوع وهم خائفون على سالمتها العقلِّة. تعاقب عليها ألما أمهر


 الوعي، والحفاظ على الجسد في حالة غيبوبة، بل إضعافه حتّى إذا استيقظ لا يجد فيه الألم ما يقتات بـي
(اكيف سمحت له نفسه بأن يفعل ذلك؟ لن أغفر له أبداً).
وشيئاً فشيئاً بدأت سلمى تخرج من ذلك الضباب الكثيف الذي ظلتّ
 ذلك الوحش الذي لمـ تعد تطيق أن تدعوه زوجها

كيف راح يسخر منها عوض أن يساعدها؟ مع علمه بمقدار حبّها

بموت أنيدجيم شعرت سلمى كما لو أنّ طفولتها وشبابها ماتا معها،



 بالسلطانة منذ عامين، فمـجرّد وجودها




 هذا النوع من الحلون، وهنا وها التو افق على ما هو مو جوهري.

 اللامبالاة الرابط الذي كان يصلها بأمنها، رابط الحيـاة الأقوى من البعد المكاني، فأدّى إلى موت أمّها...
كانت قد قتلتهها قبـل ذلك بكثـير بضربات صغيا صـيرة، أو بالأحرى

 الذي شعرت به يوم كانت تلعب دور السلطان وضربت أنر أحمد بينما كان

 الإحباط الذي أحسّت به الطفلة اتّجاه ظلم هذه الْمَ الأم التي تمثّل بالنسبة إليها نموذج المرأة المثاليّة الكاملة.

ثمّ رسائل الأب التي أخفتها عنها في لبنان "حفاظاً على مصلحتها"، ، وكذلك إلحاحها الصامت والعنيد على ألا تتزوّج ابنتها إلا أميرآ. كلّ ذلك واجهته سلمى بانقياد. لكن رغم هذا الإذعان، وربّما بسببه، كانت

تتمرّد قرارة فينفسها.
أأدرك أمير ذلك قبلها؟ أهذا هو سبب تصرّفه المحيرّ؟؟ خلف الألم ارتياحأ كانت تخفيه حتّى عن نفسها وهي تبكي يأسها عاليآ؟ أتراه فهم من إقبالها على إيذاء نفسها - بفطنة لا يمكن اكتيا الا طويلة في التخفّي، أو بالتباس في العواطف ـ حاجتها إلى معاقبة ذاتها على أنّها لـم تتألمّم كفايةٌ

وتهزّج صوت زهرة قليلا".
ـ آبا، أمير بك يودّ لقاءكّ... رفضتِ طلبه بالأمس، فبرّرتُ له ذلك


أرجوك يا آبا، إنّه يحبّك كثير آ!

ـ حسنا! إن كان يحبنّي حقَآ، فلينتظر إلى أن أرغب في رؤيته. تّمّ وضعت رأسها على الوسادة وأغمضت عينيها مصرّة على ألا تترك نفسها تلين أو تتنازل. إذا كان عليها أن تعيش هن هنا ـ و وهل لها مكا مكان آخر تذهب إليه؟ ـ فينبغي أن تفرض شرو طوها وراء نيل رضا الآخرين، وأن تكون الـنـون الفتاة الـحلوة التي يحبّها الجميع،
 السلطانة، اختفى الكائن الو حيد في الكون الكي الذي كان يستطيع أن ئن ينر عليها قانونه.
والتقطت نفَسأ عميقاً. لأوّل مرّة تشعر بنفسها حرّة! حرّة تماماً! مضى أسبوع من دون أن يـختفي الغثيـان الذي ألزمهـا الفـراش،

فوصف لها حكيم صاحب حمية غذائية صارمة لأنه ارتاب في إصابتها باليرقان. فقد كان هذا الوباء متفشّياً في المدينة.

- اليرقان؟ يا لها من بلادة! لم يسبق لي أن رأيتك بهذا التورد!

تقول بنبرة خبيرةً بالعلل :
ـ أو لا يكون بالأحرى... إعلاناً عن حدث سعيد؟
جفلت سلمى.
ـ حدث... كلا، مستحيل!
 تستطيع أن تشرح لها بأنّها منذ شهور ، أيّ منذ ذلك اليوم الذي ثملت فيّ فيه احتفالأ بوفاة كمال ، هي وأمير لم.... كلا .. . حدث ذلك الك مرّة! ليلة مظاهرة
 تائهين. أيمكن أن يحذث هذا تلك الليلة؟...
وأمام سحنة سلمى المرتبكة، قرّرت لوسي أن تأخذذ بزمام الموقف.
 هذه السحنة اليائسة : لا داعي لأن تعتبري الحمل مصيبة كبيرة!
 ما كادت الطبيبة تغادر الغرفة حتّى هرعت النساء إليها. تجمّعن حول
 سنتان وهنّ ينتظرن ويراقبن أبسط شـحوبا ، وأدنى علامـة إعياء حتى


 شابات هنديات جميلات وسليلات أسر شهيرة. فالراني عزيزة لم تعد ترغب في أن يتزوّج أخوها أجنبيّة.

لكن، ها هو الوريث، سيّد المستقبل، قد أتى أخيرآ... ومضين يقبّلن
 بالأذكار والدعوات.
 شعلة شمعة تنازع في الجانب الآخر من الغرفة ولنـ إنّها اللـحظة المفضضلة
 طفولتها تحبس أنفاسهـا وتحذّق فيها بإمعان لعلّها تمنحها القوّة. وكانت تبكي أحياناً حين تموت.

انطفأت الشمعة، وأحسَت سلمى على خديها ببرودة رطبة. ماتت... ماتت أنيلجيم في اليوم الني وهبتُ فيه أنا الحياة، كما لو أنّها اختـت الوت لتفسح لي المكان، أو كما لو أنتّي اتتظرت اختغاءها لأحلّ مكانها...

عدّت من جديد وكرّرت الحذّ، لا مـجال للشكّ : حدث ذلك مساء


 يمكن أن تحتلّ مكانها وهي حيّة.

ألا تعـود إلى الهـذيـان من جـديـب؟ أتصـّق بـأنّ جسـدهـا امتتنع عن الإنجاب إلى اليوم الذي التقط، على بعـد آلاف الأميـالى، الإشـارة التي تسمح له بأن يتفتّ؟ على أنّ الـحقيقة..

وبتردّد وخجل وضعت يدهـا على بطنها. هـا هي الحقيقة شاخصـة

 بعالم يولد، فتغمض عينيها وقد غمرتها السعادة. ـ هـا شيء رائع يا حبيبتي!

اقترب من السرير مستبشرآ وقد بدا عليه الارتباك. نظرت إليه سلمى


ـ ينبغي أن تهتمي بنفسك. أريد أن يكون ابني...
 تتصلّب. "يا له من مجنون! هو لا دخل له في هذا الأمر. لا دخل لأحد

 حقوقاً! ومضت تحدّق فيه بعدوانيّة وتحدّث نفسها : لم يكن على ونى الأكثر إلا زوجاً عادياً، وعشيقا سيّئًا ، أمّا أن يكون أباً لوليدها... وطوّقت بطنها


الثمين الذي يطمع فيه هذا الغريب.


 هي الغابة المهيبة وحرارة هذا المسساء الهادئة.
 يستطيع أن ينتزع منها هنه الحياة المستقرّة في قرارة بطنها؟ ليتحّدثوا ما
 توليها لهم من قبل، كما لو أنَ وجودها كان يتوقّف على ما يقولون، وما وما يقرّرون. كما لو أنَها لم تكن غير صدَفة فارغة.
وحطّ بصرها على الرجل الجالس بجوارها، فابتسمت له بلامبالاة. ـ كلي ما شئت إلا السمك، فهو يفسد بشرة الجنين ! كما لا ينبغي أن
 حسد الجن، فيؤذون الصبي. وبو قار مصطنع، مضت البيغوم نعمت تعلّد وصاياها ومحظور اتها ـ أيّي

ما ينبغي أن تعرفه كلّ امر أة حامل ـ و النساء حولها يؤمّنَ على قولها بتحريك






 بين الحوامل، وكثير من الأطفال يولدون مشوّهين، ولا ولا أدلّ على ذلك

 ورغم الكآبة التي استحوذت على سلمى وهي تنصت إلى كلامهنّ،

 وموضـوع كلّ الأحاديث والآمال والمـخاوف. أصبح القصر يعيش عـي على


 ويقّي عظام الجنين.
كلّ هذا كان من المحتمل أن يرهقها في الأوقات العادية، لكا لكنّه اليوم

 يعد ينتابها إلا في أوقات متباعدة. فهل أخططأت الدكتورة؟ يسـاور هـا القلقى، ويصبح أقل اختلاج يشُغل بالها.
صارت تقضي معظم وقتها مستلقية في السرير المتأرجح المن الموجود الصالون الذي تحوّل إلى مـخدع. لـم تكـن ترى من هنـاك غـير رؤوس

الأشجار وقطعاً من السماء تظهر من خلال الأوراق. ما عادت ترغب في الخروج أو زيارة صديقاتها. كلّ ما يستهويها هو أن تحلم.



 هي وأمير فعله، هو بسبب التردّد بين أصوله الإقطاعية ونية وأفكاره الليبر اليبرالية، وهي بسبب أصلها الأجنبي، سيتمڭن ابنها من إنـين إنجازه. ستقف إلى إلى جانبه لكي ترشده. وهكنا سيغيتران معاً بادالبور، وسيقيمان ونا ولاية حديثة تلانير

 روحها، ومن دون أن تذوب في النموذج الإنجليزي. وإذا كان المولود بنتأ؟...

وتضطرب أفكار سلمى... بنت... وتحاصر مخيّلتها صور الحبس في
 للبيع... وشعرت بقشعريرة تسري في أوصالها.
 قبل. فبما أن كلَ من في القصر واثقون من أنّ أنّ المولود لا لا يمكن أن أن يكون إلا ذكرأ، انتهى بها الأمر هي أيضاً أن اقتنعت بذلك. ولكـن ألكن إن كانت بنتأ، فكيف سيتصرّف أمير؟
 هذا السؤال. ما كاد يسمعه حتّى جفل، كما لو أنّه سمع شتيمة، لكنّه تمالك نفسه على الفور.

- إن كانت بنتأ؟ حسناً، سأبحث لها عله أغن أغنى زوج، وأنبل من في

الهند قاطبة!

- وإذا رفضت الزواج؟

نظر إليها مذهولاً، تُّ استغرق في الضحك
 هو مطلب كل" امرأة، وشرط سعادتها. فهي خلق القت لتنجب أطفالاًا وأنت يا حبيبتي دليل حيَ على ذلك : منذ أن حبلت وأنت تزدادين تألّقاً!
 أمير، لا سيّما أنّها تريد أن تعرف أكثر.

- إن كانت بنتاً، هل سيكون عليها ارتداء الحجاب انـب ولزوم البيت؟ هزّ أمير رأسه وقد بدا عليه الضيق.


 تكون قد عرفت، ولن تتاح لها الفرصة لتعرف شيئأ آخر غير الذي عاشت الشت (اطمئني...") عوض أن تطمئنها هذه الجملة، ، أصابتها بالرعبي: بنتئه




 يعاملونها كأجنبية. هي على الأقل سيكون لها الحقّ في النضـال!
ولكن، هل سترغب في ذلك؟ هل تستطيع سلمى أن تنقل لها روح التمرّد هذه التي تسكنها؟ هل يمكن لمن لم يعرف العدل أن يدركك معنى الجور؟؟
إن جمود الهنـد يفزعها. فمع مرور الأئّام، يستطيع تثبيط العزائم، واستئصال النقمة، وشيئأ فشيئأ يسلب الإرادة ويقضي على الرغبة.

وتساءلت: ॥اكيف ستقوى ابنتي على تحمّل ذلك؟ حتّى أنا من عرفت


 استسلمـت للغرق بالتدريج في هذا الرفاه معلّلة النفس بوهمـم أنّها لـم

وما نْبهها لذلك هي ملاحظة سمعتها من إحدى الـخادمات بينما كانت
تسرَ إلى صديقتها بصوت عال، ظانّة بأنها تدخل الفر حة على قلب سلمى : ـ نـحن الآن في منتهى السعادة. رانينا تغيترت وصـارت امرأة هنديّة

حقيقِّة!
وعاودتها صورة أمَ الراني شاهينا، صورة الانكسار والتعاسة، صورة
 بجوار أطفالها. لكنها لم ترض لنفسها قطّ بـهـه الـخيانة، فانتهت إلى الهرب إلى... الجنون.

 مقدّرة أنّها تستطيع الصمود مهما كان الخطر .




 ولكن من أجلها هي أيضاً. ينبغي أن تهرب لا لأنتها تعيسة، بل لأنها لأنها لم تعد ترغب في هذه السعادة.

## $r$.

ـ ماذا اخترت إذن؟ باريس أم لوزان؟

تجمّدت أصابع سلمى على البيانو ، والتفتت إلى لوسي وقـي وقد انـي انعقد



ـ السفر؟ لا سبيل إلى ذلك بالنسبة لامرأة في وضعي! - في وضعها؟!...

ورفعت الفرنسية عينيها إلى السماء بضيق.


 الشهر الثالثت. لا أظنّك عازمة على الوضع هنا؟ - بلى... ولماذا؟
 حكيمك العجوز، اللذي لا يميزّ بين الحمـل واليرقان، قادر على إنقاذك؟ لا لا

 اللواتي جازفن بالولادة في غير هذين المكانين. لكن لتبجّح لوسي جانبه

الحسن، لأنهّا قَّمت لها، عن غير قصد ربّما، الحل الذي كانت تبحث
عنه...
فقد جفاها النوم منذ ليالل. شيء واحد يشغل بالها : أتبقى أم تسافر؟ إن



 الدنيا ولا يقعدها حتى يعثر عليها. سيُخطر حرس الحدود باختـفائها. أمّا إذا سافرت بشكل رسمي للو لادة في فرنسا، ورفضت العودة، فمن سيـجبر ها
 يعود بإمكان الر اجا إن يكر هها على شيء لا تر خاه
ـ كل رواني بادالبور وضعن في قصورهنَ بلا مشاكل. مامرّ مرّ بسلام


لك أنت أيضاً... يا أميرة!
وقع هذا اللقب من لسان الراني عزيزة مثل ضربة سوط، وكا وأن لسـان


 أخرى.
وجد الراجا نفسه في موقف لا يُحسد عليه. فسواء أأيّد زوجته أو
 قرارة نفسه لم يكن غاضباً من تدخّل أخته الكبرى. مهما يكن، فهنذا شُأن

 الخوف عليها وعلى الجنين يتسرّب إلى نفسه... وخطرت له فكرة ترضي الجميع :

ـ لنستقدم إلى القُصر طبيباً إنجليزياً. إن لم نجد طبيباً ماهراً في


 ويتخذه ذريعة لكي يطعن في شرعيتّه.

انسحب أمير وهو مبتهج بهذا الحلّ الذي اعتبره غير قابل للجدل، إلحّ من دون أن ينتبه إلى سحنة زوجته الكئيبة، ولا إلى إلى احتجا مضت تقول لا يليق بأمير مسلم أن يولد على يد كافر...

كان يلزم أن يقع شيء خطير لكي يغير الراجا رأيه. ففي شهر آذار / مارس
 اللديمعراطيات الغربية في حالة من الذهول، وبيندا أوصاهم المهاتما ونما غاندي

 بين الطائفتين المسلمتين المتناحرتين منذ القديمّ : السنّة والشيعة.

وكان سبب الخلاف هو إنشاد السنّة قصيدةً في مدح الصـة الصحابة الثلائة
 أولئك الخلفاء في نظرهم مـجرّد مغتصبين، وأنّ أولى الناس بـخلافة الرسول هو ابن عمّه علي بن أبي طالب.

كان الحاكم الإنجليزي قد منع إنشاد هذه القصيدة سنة 0 ه 19 بعد مواجهات بين الطائفتين أسفرت عن سقوط عشُرات القتلى. لكن منـ الانذ أن وصل حزب المؤتمر إلى السلطة، أحخذ السنّة يحتجّجون لإلغاء هذا الإجراء (الظالم" متذرّعين بأنْ تطبير الشيعة فيه إساءة لخلفائهم. وقد عمد بـد بعض السـاسة الهـندوس إلى تأيـيد السنّة، وهـم يفوقون الشـيعـة عـيـة عـدداً بثلاثة
(1) حوار أجرته معه النيويورك تايمز يوم \& 1 آذار/ مارس 1949.

أضعاف، آملين من وراء ذلك ربح أصوات انتخابية لمصلحة المؤتمر، وغير عابئين بما يمكن أن يثيره ذلك من شغب ومواجهات. ألا يُضِعف التطاحن بين المسلمين رابطة جناح ورئيسها البغيض

 إضافة إلى الآخرين، وجدت نفسها عاجزة الِّان
وفي الواحـد والـتلاثين من آذار/ مـارس، أذعن الـحاكـم أمام ذهـول
 أرادوا شريطة إخطار السلطات. فعّم الرعب فوراً، وبدأ التراشق بالحتجارة





 الوزير الأوّل الذي كاد يموت من الخّوف. ولـم تلبث النساء أن قدّرن أنّ


 شيء، وحتى الجيش لن يكون بمستطاعه منع الحرائق والمذابح.

 يستطيعوا الوقوف في وجه الحشود الغاضبة إن هي هاجمت القصر.
 يمكن أن تبلغه الاضطرابات في لوكنو. وأمير لا يريد أن يجازف : إن إن كان هو مضطرّآ للبقاء، فزوجته يمكن أن تغادر. هو يعرف أنّها مرهفة، وأنّ أنّ

تلك الأحداث يمكن أن تؤثّر على حملها. وإذا لـم تعد لوكنو آمنة، فما من مكان في الهند آمن. كلّ هذا جعله يقتنع بأنّ إرسال سلمى إلى فـلى فرنسا ليس بالفكرة السيّئة. سيبعث معها زينيل الذي لـم يعد لـ مـا ما يشذّه إلى

بيروت بعد وفاة السلطانة.
في يوم من أيام منتصف نيسان/ أبريل، مششبع بالغبار والحرارة الجافة ،



 استراق النظر إلى الراني ذات الشعر الذهبي من خلال الستائر الدمشققية.


 قد صار أسطورة. ذلك أن الأوصاف التي نقلتها الخخادمات أثارت أتي خيان

 تعالت بالهتافات والأدعية...
مضت سلمى وهي جالسة إلى جانب أمير تغالبِ تأتّر ها. لـم تكـن تدري لماذا كانت متلهُفة للمغادرة. هي من كانت تحلم منذ مذّة طويلة
 الأسباب التي كانت تبدو لها بديهيّة، صـارت تجدها ولا التي أحاطوها بها في الآونة الأخيرة، والحبَ الذي الذي لمسته لدى هو هؤلاء



 حزينة، كما لو أنهنَ يلمنها على تركهنّ.

ولـماَ شرح لـهنّ الراجـا بـنبرة فظَة أنْ الأمـيرة مضطرّة إلى السـفر "الأسباب صحيّة")، وأيقنَّ من أنهنَّ لن يستطعن ثنيهِّا، حرصت





 باريس حتّى إذا شعرت هنالك يوماً بالو حدة، أخرجتها لكي تلمسها وتشمَ رائحة الحبّ التي تعبق بها.
ـ كلّ شيء جاهز ، يمكن أن نترجّل.

 صحیح، وأنّه محبط رغم اجتهاده في إخفاء ذلك. لكنّها كانت تلومه في قرارة نفسها على عدم التصرّف على سجيّته، وإظهار رباطة جأش أش أشبا أشبه
 فيها من غير قناع، كان يجعلها تدفع ثمنها في الأيّام اللاحقة بمعاملتها بفتور مضاعف.
تقدّمها وهو يذرع ممرّ البروكار هـذا الذي اجتازتازته قبل سنتين في
 بثقة وكلّها شوق للتعرّف على زوجها الوسيم ووطنها الجا الجديد.



 لها، لأنّها كانت بمثابة تحذير لها من أثر السعادة على النساء في في هنا

البلد... وخلف زهرة يسير رشيد خان، رشيد الوفي الذي تابع كلّ ما عاشته منذ وصولها، وفهم كلّ شيء. أتراه خمّن بأنها ذاهبة رهبة ربّما من دون رجعة؟
 العربة الزرقاء، لون الدولة الرسمي حيث وضعت أسفل المن الأدراج باقات


 أخيرأ على التعبير عن شيء من حبّه لأنتها ستر حل؟
 هذه اللحظة البقاء، لكانت ارتمت في حضنه. لاكنه اكتفى بالنظر إليها، وتراجع على نحو لا يكاد يُلحظ.



 وزوجته الشابة التي كانت تتضرّع إليه لعلّه يبادر إلى إبداء حبّه لها. تناولـت سـلمى بيد مرتعشـة كأس الشُـامبانيا الذـي مدّه لهـا زوجها. استعاد رباطة جأشـه، وطلـب أن يشربوا نـخـب صتحّة الأميرة وسلامة

 على صفحته أدنى انفعال.

وتعالى صفير رئيس محطة القطار معلنأ عن وشوك انطلاق القطار ؛
 وتخلّف أمير قليلاً. أتراه سيقبّلها؟ انحنى بفتور، كما لو أنّهما سيفترقان لبضعة أيتام.

- إلى اللقاء يا أميرة. ـ أمير!
التفت لندائها، ونظرا طويلا بألم بعضهما إلى بعضه. ساورها شعلئ شعور فجأة بأنّهما لن يلتقيا أبدأ، وأنّها لن تعود إلى الثى الهند قطّا

 شيئأ فشيئأ إلى أن اختفت تمامأ...


## الجزء الرابع

فو
(الثاني من أبريل/ نيسان 19r9
أكتب لك يا عزيزي محمود من باريس التي استقررنا فيها أنا والأميرة سلمى منذ أسبوعين. أجل ! أنت لست في حلمه، أنا حقَا زينيل، قرّرت أن أعاود الظهور بعد خمس عشرة سنة من الصمت...

لا تعتب عليَ إن كنت لم أجب على رسائلك الرقيقة التي بعثت لي بها بُعيد فراقنا. لم يكن ذلك بسبب اللامبالاة. كنت أشعر بأنَ لا فائدة من إثارة الذذكريات السعيدة التي عشناها في النـي المـاضي، لا لا سيمـا بالنسببة إليك أنت الذي كنت ما تزال صغيراً: كان لا بدّ أن تنساني وتبدأ حياة جديدة.
 وأفكاري للأسرة المنكوبة التي شاء لي القدر أن أكون مسؤولاً عنها...
 رباطة جأشها، أن تتغلّب على صدمة المنفى...
لا أذكر سلطانتي إلا وتترقرقت عيناي بالدمع. مضت الآن بضعة أشهر



كان رحيلها بالنسبة إليّ ، وهو أمر أبوح لك به اليوم، نهاية قصّة حب طويلة. قصّة أظنّك استشعرتها منذ ملّة طويلة...

لمَّا أُلحقـت بـخدمتها في قَصر تجراغان وهي سـجينة مع والدهـا، تعلَقت بها فوراً. لم يكن عمري يتجاوز الخامني سنّ والدتي، ومع ذلك شـعرت بأنتّي أنا من ينبغي أن يحميها. كانت


 بها يوماً إلى الانتحار...

وقد أسررتُ للطبيب الذي كان يبعثّه السلطان عبد الحميد إلى القصر
 جلالته بالأمر، إذ قرَر تزويج السلطانة بعد ذلك بـبضعة أشهر. ذقت حينئذ مرارة القلق والخوف من أن أضطرّ لفراقها، لكنتهم من حسن حظّي جعلوني ضمن جهازها، ومنذئن لم أفارقها.

ولكن، هل كنت سعيداً بذلك؟ كلا كلا كانت الغيرة تأكل قلبي. كنـت

 اكتشُفتُ بأنّها إنّما كانت تسعى إلى الِّ الانتقام من السلطان

 المسيحيون بد(السلطان الأحمر"،.
 خيري رؤوف بك. كيف لامرأة بتـلك الرهـافة واللذكاء أن تعشق هـنـا المتعجرف الذي لا يحبّ إلا نفسه؟
تعذّبت لذلك عذاباً شديداً، مع أنّها كانت لطيفة معي أكثر من من أيّ وقت سابق. كانت السعادة تزيدها دماثة. أما أنا فكنت أنـا أكره هذه الطيبا النيبوبة وهذه الألفة التي تعاملني بها ظانّة أنّها دليل على ثقتها بي، بينما هي تدل أكل

في الحقيقة على اللامبالاة. هكذا لمّا كان يتغيّب زوجها، اعتادت على

 القصر. كانت تستغرق في الضحك غير عابئة... كم كانت غافلة! كما لو

 جمجمتي : (أئها الخصيّ، ما أنت إلا خصيّ! !".
كرهتها حينئذ، وكنت أدعو الهّ أن يعاقبها على تلك السعاديا الوقيا الوقحة.
 دعوت، في غفلتي، بالشَاء على من كنت أحبّ أكثر من حياتي، ونم يكن ثمّة مجال لردّ هذا القلر .
ومع ذلك أصبت حظًآ من السعادة في بيروت. جعل منّا المنفى عائلة واحدة، وصارت سلطانتي تعتمد عليَ أكثر فأكثر بـحكـم أنتني الرجل الرجل
 الرجولة رهينة بإفراز بضع قطرات من ذلك
 فتضطرب يده بينما ينجز عمليته المشؤومة.
مهما يكن، فقد كنتُ غلاماً وسيماً. لم أكن أتجاوز الثالثة عشرة من
 وتلك الأحلام والمداعبات الخرقاء الغريبة لذلك الجّا بدأت الحياة تدبّ فيه، باعثاً في جسمي كلّه رعشات لذيذا كنّا نسكن الريف، وكان والداي فلاحين صغيرين. رزها بعد ميلادي


 يصرف الفقر عن الأسرة بكاملهـا. لـم يكن تصرّفه هذا شاذَّاً فقد كان

أجـمـل الأطفـال وأذكـاهـم يـبــثون مــــذ قـرون، ومـن سـائـر أصـــاع الإمبراطورية، لينسُئوا في مختلف المدارس التابعة للقصر، كلّ حسب مؤهلاته.


 زلت أذكر صراخ أمّي التي شعرت كما لو أنهم يقتطعون من لحمها. لماذا أحكي لك كلّ هذا اليوم بينمـا كنـت تر جوني




 ما كنت لأبوح لك بمكنون نفسي لو لا يقيني الآن بأنتّا افترقنا إلى الـى
 خفت منك بطريقتي، خفت من شبابك الغضّ ومن جن جمالك الذي الذي كان
 عليها من جديد. لم أكن لأسمح لنفسي بالشففقة عليك، لأنّ الإشثفاق



 شأن كثيرين منّا، فكّرت في الانتحار.

 كثيراً ما كنت أتسلْى بالتنكـيد على الآخرين لكي أنظر إليهـم أنا أيضاً

بإشفاق، فأردَ بذلك الإساءة بمثلها... كنت أكره الناس السعداء، الواثقين من أنفسهـم ومن الحياة بكل" ما تتيحه من إمكانيات. ولهـا إلـا أيضاً كنت أكره الشباب، ولم ألم أكن. أشعر بالتعاطف إلا مع ألون ألئك الذين يمضون في في طريقهم إلى الموت وهم يعرفون ذلك.






 كنت أرسم لك بأكثر الألوان إغراء فورة الرغبة وعنفوانها، وبسمة الـنـي
 الوجنتين، ويـجعل العينين تتألقان، ويفرز اللسائل الـخفيّ اللذي يبلل

 الحياة، الخخالق والمخلوق... هو الهّ ذاته.

 كنت أخلق لنفسي المتعة الكبرى حيث أنصهر وأذوب في الني اللانهاية. وقد

 اليومية، على شاكلة كلّ هؤلاء الغافلين.
هم لا يعرفون، أما أنا فأعرف. فبما أنّني خُرمتها فأنـا أنـا أعرفها عن كثّب مثلما يعرف المرء في الغالب المرأة التي يشتهي أكثر من معرفته بالمر ألمر أة التي يملك.

وأولئك الـذين يزعـمون أن الرغبة تعمي، لا يفهـمون شيئاً: هـم يتحدّثون عن النزوة العابرة، لا عن الرغبة العميقة التي يمكن أن تكون تملّكاً أكبر من التملّك ذاته.

 وأطهر امرأة! سلطانة بالفكر والقلب.

 أكن شخصأ منفصلا عنها، بل... كما لو كنت بداخلها، أسكن جسدهان أِنـا
 فصاعداً، لديَ أميرتي التي عليَ حمايتها.
ليتك تعرف كم أصبحت جميلةً أميرتي سلمى... يُخيّل لي أحياناً أنتي
 تهزَ مشاعري. وحتّى حين تتظاهر بالاستقالال، أشُعر بمقدار حاجتها إنـا إلى عجوزها زينيل. فأنا الوحيد الآن الذي يربطها بماضيها وانيا. وهي تعلم أنتني سأظل وفيّاً لها إلى آخر أنفاسي.
 الرسالة، فلا تجبني من فضلك، ولا ولا تبعث لمي صورك. أريد ألـي أن أحتفظ في قلبي بطراوة جسدك المراهق وروحك. قد يبلـ أنانية رهيبة... اللهم إذا فهمت بأنْ هذا دليل على ثباتي في حبّك على طريقتي.
عزيزك زينيل

## $r$

ـ بـيائعة المهاراني (1) من فضلك!
ففي صالون متجر نينا ريتشي، حيث كانتا السيديلا السيدات يتبادلن آخر النمائم في انتظار افتتاح مجموعة الملابس الربيعية، التفتّت كلَ الرؤوس حين دخلت إلى المتجر شابة شاحبة ترتدي سارياً فيروزي اللون، يتبعها


 نحو صدغيها: ألا تكون روسيّة؟ همست سيّدة متميّزة لجار تها :
ـ كلا يا عزيزنتي. لن يخطر على بالك، إنّها تركية! التقينا بها في آخر عشُاء دعينا إليه لدى عائلة نواي. زوجها هو مهر اجيا بادالبور، ولاية تيا تقع في شمال الهند.
ـ يـدي أكبر منها سنًا !
ـ كلا، هذا الشُخص الذي ير النـيا يلها ليس زوجها.
وخفضت المرأة صوتها بينما أصاخت جاراتها المتحيرات السمع.
(1) درج الفرنـيون على تسمية الأمراء والأميرات الهنود بالمهرادجا والدهاراني حتّى لو

كانوا رابا أو راني أو مجزَد نواب.

ويُستقبل الخبر بوشوشـات مرتابة : (يا لهـا من وحشيّة") ومن شدّة استنكارهن، لم يعدن يتمالكن أنفسـهنّ، ورحن يتطلّعن إلى الوافدين بنظرات حانقة.

- مع أنّها تبدو لطيفة! أمّا هو، فلا تبدو عليه التعاسة! لعلّه لا يعي
 الظهور مع خصيّها عندنا، فهذا دليل على وقاحة لا حدود لها على أنّ هذه الانتقادات تخفي إعجاباً لا يخلو من غيرة: فمصـادفة ظاهرة غريبة كهذه ليست بالأمر المألوف حتى في العـي باريس التي يمكن أن يصادف فيها المرء ما لا يخطر له على بال... وكثيرات هنّ المتأنقات اللواتي يحلمن بما يمكن أن يحرزنه من نجا المهاراني إلى سهرة من سهراتهنّ، مرفوقة بخصيّيا طبعاً!
انتحت سلمى جانباً، وتظاهرت بعدم ملاحظة ما أثاره دخولهـا منا من
 وصلت إليها منذ شهر فقط، على أن تلفت الأنظار حيشّما حلّت، وعليها
 من جديد، وإن كانت الحفلات اللبنانية التي وجدتها آنذاك في منتهى الروعة، صارت تبدو لها ريفيّة مقارنة بحفالات باريس. فالأناقة هنا، والتسليات هي من التنوع والغنى بححيث لا يعود المرء يعرف إلى أين

 تعد تلك الفتاة المتقلَبة التي تسعى إلى الظفر بحتبّ الناس مهمـا كلّفها الثمن، بل هي الآن امر أة غنيّة! فبعد سنتين من الأسر في الهند، تشعر بنهم شديد بالحياة.
منذ وصولها إلى باريس، حجزت جناحاً في فندق بلازا أثيني، وهو

عنوان مفيد، لكننه غير كاف ـ وهو أمر سرعان ما تنبّهت إليه ـ بالنسبة لمن يريد التغلغل في الحياة الباريسية.


 دير بوزانسان. وبفضلها بدأت تُدعى إلى الحفلات في في باريس.


 أشياء كثيرة تفزّق بينهما في بلد كان فيه الفرنسيون هم السادن السادة. سبقت ماري لور سلمى إلى مغادرة لبنان. وبعد إقامة في الأرجنتينين ،









 ينبغي أن يعرف متى عليه أن يتعشّى في مطعمّ ماكسيمس لكي لكي لا لا يصادف

 عرض فنّي أن يذهب بأريحيّة إلى مطعم ويبر للأكالات الخفيفة لتناول وجبة سريعة، وهو مكان يقصده الرومانسي المنزوي شارل بوير. ولا

يمكنه أن يتخلّف، مهما كان السبب، عن الظهور في حفلات السباق في شانتيي، الأشدّ أناقة في الموسمّ، معتمرأ أغربّ أغرب قبعة اقتناها منا من متاجر
 السلام وميدان فوندوم. على أنْ المرء لا يمكا ولا







 من الأجلاف أو أدهى من ذلك، من الأغنياء الجدد. وهو وسم لا يمكن أن يتخآص منه مهما فعل.









 يشوّه ذلك الرجل الضئيل نصف العاري صورتهـم بطريقته الأصيلة في
 التحالف الجديدة معهم.

وتوالت الفساتين الرشيقة بتصاميم رائعة : (العشب الوحشي" و"حلم
 يرقصن... ما أجملهُنَ في هذه التنورات المنفر جة من الأسفل التي تظهر تحتها أهداب الدانتيلا! فتسارع سلمى إلى تسجيل بعض المـو الموديلات في في
 لحظات... أتشتريها جمميعأ؟ سيكون ذلك جنوناً، لكنّها تتوق إلى هنا الجنون! خالت نفسها في الأشهر الأخيرة التي قضتها في الهند تغرق،
 يحاول فيه الجميع تجاهل الأخبار المرعبة القادمة من الشُرق، والتفكير في المتعة فقط.
فاجتياح الجيش الإيطلي ألبانيا وفرار الملك زوغ وزوجته جير الدين لم يثر في ذهنها غير خواطر ساخرة: لو قيض لزو الواجها الوا بملك ألبانيا النيا أن يتمّ، لكانت الآن منفيّة للمرة الثانية!... أمّا عن الحربا
 بكلامهم. ولولا أن حكمة الرئيس دالاديي هدته إلى توقيع معاهدة ميونيخ مع هيتلر، لـخشي الناس الآن من... لكنَّ لحسن حظّهم الأمور سوّيت!
 باريس العاصمة الأكثر ألقا في العالم حقَاً.
أخذت ماري لور سلمى إلى كلّ مكان. فلأوّل مرّة تطأ قدما الأميرة الشابّة مسرح المنوّعات. وقد أعجبت بـج هذان النجمان اللذان كانت تحفظ كلّ أغانيهما عن ظهر قلب لمّا كانت


 أغنيتُه الناجححة (هناك فرح")، على كلّ لسان. وإذا كانت سلمى تخرج كلّ مساء، فهي تخصّص مـا بعد الظهر

لهوايتها القديمة: السينما. فمن شدّة حرمانها منها في لوكنو، صارت تتردّد، برفقة زينيل، على أكبر القاعات السينمائية الباريسية مثّل بياتريز وكوليزي. كانت قد شـاهدت في اليوم السـابق فيلم " (قطار الضبـاب")، وأسرها جان غابان لمّا همس بصوته هما جميلتان عيناك؟"، ، وهي ممثلة جديدة ذات نظرة مربكة. كان بعض أصدقائها يزعمون لها، وهمم يعتقدون أنّ ذلك يروقها ،



 ضحّوا بالغالي والنفيس من أجل النهوض بواجي الجبات الحكمـ. أكان واجباً أم حاجة؟... أين هي الحدود بينهما؟ هي لا تعرف. ألا يختار المرء طريقه و "واجبهه" بـالنظر إلى حـاجتـه الأكثر إلحـاحاـ؟؟ لطـالـمـا آمـنـت بضـرورة
 ذلك، تلبية هذه الحاجيات وعيشها، لا لأنّها حيوية، بل لأنّها فانية. ينبغي عيشها للتخلّص منها.
دنت الآنسة أرموند من زبونتها المتميّزة وبادرتها : ـ كيف وجدت إذن مجموعتنا يا صاحبة السمو؟
 الأمور. ومضت تثني بلسانها الفصيح على جمال التى الترصيع ودقّة التطريز ، لا سيما على جرأة التصميم الجديد الذي يحتفي بالأنوثة. - بـخلاف بعض دور الموضة، تحبّ السيدة نينا ريتُي النساء، لذلك ترفض أن تجعلهنّ يظهرن مضحكات بدعوى الأصالة! لكن سلمى لم تكن تسمعها. كانت تنظر إلى العروس التي تتقدّم على


بالتصفيق. ومضت تتابع بعينيها هذا البياض المتألّق وهي تتفجّع في قرارة
 حاجز من الورود، عروس صغيرة ترتعش وسط القهجهات وأنغام الصنوج بانتظار الشخص المجهول الذي سيصير سيّدها.



 تُظهر الأثداء مستديرة ومكتنزة.



 بنفسها على أحسن ما يرام، حتى إنّها نسيت انِيت هذا الأمر ، وحتّى إنّ الثنيان الذي انتابها في الأسابيع الأولى، اختىفى

 العشرين من العمر، وأنّها بدأت الحياة من توّها.

ما كادت الصديقتان تفرغان من التسوّقَ حتّى توجّهتا إلى مقهى ريتز


 المساء، وعلّقتت بأنه ينبغي أن يكون في مين منتهى الأناقة. فالليدي فيلون
 موسيقي، ومن ثمة سيرقص الضيوف بعد العشُاء. قالت سلمى :

ـ أنا متلهّفة لتدشُين الفستان الذي اشتريته لدى شي لانفين. قماشه

## فقاطعتها ماري لور :


 وإلا فإنّك ستختيّبين ظنّ الـحاضرين. وأنا ماذا سأقول لهـم؟؟ مهاراني بفستان سهرة... ستحسب ليدي فيلوز أنتي دبّرت لها مز حة بائخة! فردّت سلمى بحيبة :
ـ كنت آمل على الأقلَ أن ألبس في باريس كما يلبس سائر الناس... ـ ألا تفهميز أنَ كل" هؤ لاء إنّما يغبطونك لأنّك مـختلفة عنهـم؟ هنَ مستعذات لبذل الغالي والنفيس لكي تكنّ ("مختلفات عن سن سائر الناس") إ



 صعوبة في اختر اقه. لكي يجد فيه المرء مكانـانه ينبغي الن أن يسلّي الناس أو يجعلهم يحلمون كما هو الشأن بالنسبة إليك!

 يرافقك إلا إلى بهو الفندق، ولكن ينبغي أن يروه.
 حسن حظّه أنّه لا يفهم الفرنسية جيّداً، ولا يدرك كا الدور الذي

 والختجل. ولكن ماذا بوسعها أن تفعل؟

رغم بلوغ زينيل الستين من العمر، ما زال يتمتع بهيئة مهيبة. لـمـا
 ساخرة. وهو ما جعل ماري لور تسارع إلى إخبارهم بالحقيقة حتّى تنقذ
"اسمعة محميتّها".
وما لبثت سلمى أن بدأت تضيق ذرعاً بعناية صديقتها السلطوية. هي
 لمواضعات ونزوات باريس بأكملها. لن تصحب معها زينيل هذا المساء الماء، ولتغضب صديقتها والسيدة فيلوز إن شاءتا أن تغضبا. "ايا له من رجل فظّ!").
أشاحت سلمى بو جهها عن الشخص الذي كان جالـيا فيها، والتفتت إلى الرجل الشابت الذي كان على يمينها، الماركيز بيلار،
 أوشك الحصان الأصيل راكام على الظفر بالجائزة. وعلى يسار يارها


 بشراسة. لو علم بذلك لما استطاع أن يتدارك أبداً هذه الغلطـلطة، لا لا سيما أنّه جانتلمان من الطُراز الرفيع!

 المعججبين الذين يسحرهـم جمال امرأة فاتنة. وهو يظهر وسط هـر هـر النـه
 الفكين بحيث يظهر أنسب للسباقات البحرية أو لإحاشة الخنازير منه للأحاديث المهذّبة المتداولة في حفلات العشاء الباريسية.
 أهو من رعاة البقر؟ ربّما. إنَّه من نوع الناس الذين ليس لديها ما تقوله

لهم. الشيء الوحيد الذي يكذَب هذه الفرضية هما اليدان الطويلتان


 الكونتيسة الشوهاء، كونتيسة دو نوفيل، تسرف في الكالاملام بهذا النحو،
 صرخات صغيرة شبيهة بصرخات نورس أثاره هواء البحر.

 بادالبور من جديد، تحيط بها المز المزارعات تحت


 الأسياء التي ما زلت أتخيّلها؟؟ ألم تشارف على الموت في بادالبور؟

ـ مليون، مبلغ رسمي. ساقاها مؤمّنان بمليون!

- وصدرها؟

ـ عشّرة فرنكات...
ومضت النسوة يضحكن ضححكاً لا يخلو من خبث. هنَّ يتحدّثن عن


 السخرية من أفضل أصدقائها.
وتلزم سلمى الصمت لأنها لم تعتد على حريّه الحـي الحديث التي تميزّ هذه
 بها سيّدات المجتمع الراقي على التشُهير بمثيلاتهنّ والقدح فيهنّ.

وبينما كانت عاكفة على صحنها، شعرت بالعينين الرماديتين تحطان عليها من جديد. كان أفراد الفرقة الموسيقية بلباسهـم الاحتيا أماكنهم على المصطبة في الصالون المن الكبير المستدير. المنهر وأعلنت الليدي
 مائة ضيف، يتعارفون مندّ فتر فترة طويلة. ومن ثمّة فليستمتعوا بلا كلفة ولا مجاملات.

وكما هو شأن مثل هذه الحفلات، افتتحت الفرقة الموسيقية العزف



 مراقصتها. عدا أنَ الرقصة التي حظيت بأكبر عدد من المعـجبين هي


 ${ }^{(1)}$ ! ! Reich, ein F?hrer, ein weg
 جلسا على الأرائك الموضوعة حول مائدة مزينة بزهور السحلبية المية، وشعرا بخفة لذيذة. بدت لهما الحياة جميلة في باريس، هذه المدينة التي باركتها

الآلهة.
ـ هلا أسعدتني سيَدتي برقصة؟
أسعدتني...؟ لم تكن سلمى بحاجة إلى رفع بصرها لتختّن من يكون هذا الذي يخاطبها بهذه الجسارة. ولولا احترامها للحاضرين، واستنكافها
(1) "أـعب واحد، بلد واحد، زعيم واحد، خطوة واحدة) (المؤلفة هي من ترجمت من الألمانية إلى الفرنسية).

من إثارة الفضيحة، لرفضت. ثمّم، من يكون هذا الرجل الذي حيّرها؟ ما أشد ما تريد أن تكتشف ما تخفيه نظراته.

إنَه أطول مـما كانت تحسب، وشـر وشعرت بنفسـها ضئيلة بين ذراعيه، وهو شعور أربكها وجعلها تتصلّب. ليته لم يكن يضمّها إليه بهذه القوّة

 الجذع القوي الذي بدأت تدرك تقاطيعه من خلال ساري الموسلين. لكنّه



طاوعتُه، لن يتوز"ع من مضاجعتي أمام الملأ)". وبحركة عنيفة خلّصت وجهها الذي كان عالقاً عند كتفه. ينبغي أن تتكلّم، أن تقول أيت شيء لكي تـجبره على النظر إلبها، وتـحريرها من انـ ضمّته المطبقة، فسألته:

ـ هل أنت مقيم في فرنسا من مذّة طويلة؟
حّق فيها بعينيه الرمادتين وقال بنبرة ساخرة: ـ لماذا تسأليني هذا السؤال أيتّها السيدة النبيلة؟ هل توَّدينّي أن أبقى؟ حاولت أن تدفعه عنها حانقة، لكنّه زاد من قوّة إطباقه عليها حتّى شعرت بالاختناق من الغضب هذه المرّة. ضغطت بكعب حـو حدائها على
 وقفا متو اجهين. نظرت إليه بتوجّس : ماذا سيفعل يا ترى؟ اكتفى بابتسامة هازئة ، وقال:

ـ يا له من مزاج!
ثّمّ ارتسمت على وجهه معالم حيرة من يواجه مشكلة عليه أن يحلَّها مهما كلّف الثمن، وسأل : ـ هال سمحت سيدتي لهذا العبد الضعيف أن يطرح عليها سؤالاً أزرّه

لساعات. راقبتك طيلة العشاء، فرأيتك تتغنَجين على أولئك التافهات اللواتي كنّ يحطن بك. أيعجبك حقَّاً أن تلعبي دور الأميرة؟ كادت سلمى أن تردّ عليه، لكنّها تمالكت نفسها خشية تلك السحنة الهازئة التي كان يداريها. ومضت تبحث عن جملة مفحمة ترذّه إلى مكانه وقد امتقع وجهها.

ـ هل أنت يا سيدي...
لم تعثر على الكلمة المناسبة. وشعرت بنفسها سخيفة ومضحكـة ونـة وبكلْ ما تملكه من تعالِ، تركته واقفاً هناك وانصرفت، لكتّهـا كانت تشعر من وراء ظهرها بضحكاته المكتومة تتبعها. طيلة السهرة وهي ترقص وتحاول أن تبدو أكثر جاذبية من دور دون أن

 لمر اقصته. عندئذ ستعرف كيف تهينه بدور ها! لم يعد إليها. مضى يراقص امرأة سمراء فاتنة من دون حتّى أن ينظر إليها.
وفي اليوم الموالي، سألت سلمى ماري لور متظاهرة بالل(مبالاة: ـ من يكون ذلك الرجل الشببه برعاة البقر؟ قضتا مـا يزيد عن الساعة وهما متكوّمتان فوق الأريكتين تتسلّيـان
 أنْ صديقتها لا تضاهى في تصيّد العيوب. فعيناها ملرّبتان على ملاحظة مواطن الخلل مههما خفيت.

ورغم تلهّف سلمى لمعرفة سرّ ذلك الأمريكي، حاذرت من أن تركّز الحديث عليه.

ـ يشبـه رعاة البقـر؟ آه، الـدكتور كـيرمـان، ذاك الذي أطبق عـليك

ذراعيه؟ كنت تبدين حانقة. كان ذلك مضحكاً، مع أنه لم يكن مزعجاً. إنّه رجل وسيم.
وتنفّست سلمى الصعداء، ذلك أنّ صديقتها الداهية لم تتفطّن لشيء. واسترسلت ماري لور تقول :
 مؤتمر دولي. لكنّه عزف منذ سنتين عن الشهرة لكي لكي يعتني بالهنود في


 المدن الصغرى في وسط الغرب الأمريكي! دهشت سلمى وسألت:
ـ ولـكن كيف استـدعتـه لـيـدي فيـلوز، وهي امـرأة شـديـدة الــنـاية
بالأنساب؟
ـ التقت به في نيويورك. وكيرمان يعذ هنالك من الشخصصيات اللامعة.







 الإنسان بالحياة حتّى ولو كانت الكارثة وشيكة.
 اللاذعة لدى ماري لور. لو أنّها كانت في زمان آنـا آخر لكانت هذه الشابة مغامرة كبيرة عوض أن تكون سيّدة صالونات.

تمظّت على أريكتها، ورفعت كأس عصير البرتقال وقالت :
 إنقاذنا من السأم!
وشربتا النخب وهما تضحكان.

مذ زينيل خمسة فرنكات لخادم الفندق الذي أتاه بظرف يحمل شعار ولاية بادالبور على صينية فضيّة. أخيرا آ تصل رسالة من بالـي انقطعت عنهما الأخبار منذ ثلاثة أسابيع حتّى إنّه بدأ يقلقَ. لقـد وعد
 الرسالة. والو اقع أنّ زينيل كان ينتظر مجيئه بفارغ الصبر : هو على على الأقلَ
 حالتها الصحيّة أن ترتاح. في بداية إقامتهمها في باريس، ابتهج بري برؤيتها
 بكامله في الرقص، ولا تعود إلا عند الفجر... ولمّا يـحذرها منا من ذلك بقلق، تسخر منه بلطف قائلة :

ـ إنّك لا تفهـم شيئأ من هذه الأمور يا عزيزي زينيل ! الشيء المـهـمّ بالنسبة لصحة الجنين هو أن أكون سعيدة!

ولكي تقنعه بذلك، تقبّله قبلة صغيرة، فينسى ما أعلّه من حجـ خلال ساعات طويلة قضاها في انتظارها. ولا يعاوده الغضـب إلا لـمّا يخلو إلى نفسه، فيدرك أنّها نجحت في التلاعب به به كالخات فـاتم في أصبعها،
 الأستانة، كانت تحصل منه على كلّ ما تريد... صاحت به : (اادخل !"، لكن زينيل ظلّ متسمّرأ عند عتبة الغرفة

مشُدوهاً: كانت سلمى واقفة أمام النافذة المشُرعة تحرّكُ ذراعيها وساقيها وقد ارتدت سروالاَ واسعاً وقميصاً مخططاً. ـ أغلق الباب يا زينيل! ألا تراني أتريّض؟

فغمغم متذمَرأ:
ـ أهمي موضة أخرى جاءت من أمر يكا؟ ما ما رأيت أمكّك السلطنانة ولا أخواتها يقمن بمثل هذه الحمماقات قطّ، والشَ يشهد أنهنّ كنّ جميلات! ما أحر صك على أن تتـُّبُّهي بالر جال!

 تفعل السلطانة تماماً، فانسحب على مضض.
مزَقت الظرف، ومضت تتأمّل الخطط الجميل الذي كتبت به الرسار الرسالة.
"مايو/ أيار الظر 1949
عزيزتي الغالية
بخلاف ما كنت آمل، لديّ خبر سيئ أريد أن أطلعك عليه: لن أستطيع اللحاق بك في الشهر المقبل، كما كان متوقعأَألا لا بذ أنكّ قرأت في الصحف بأنّ الهند تغلي بعد أن قرر البريطانيون القيام بالتعبئة من

 على العكس من ذلك، نغتنم الفرصة لانتزاع هذا الاستقلال الذي مضت الذي




 بعد، وإن كان عدد المتطوّعين في ولاية بادالبور قد بلغ إلى حدّ الآن

ثلاثة آلاف! وإنّه لمـن الغريب أن يرى المرء كيف يستعججل مزارعونا
 العسكري أو في الأجور التي تمثل بالنسبة إليهم ثروة.
ولكن لنتحدّث عنك يا عزيزتي. إنّي قلق عليك. يُقال إنَ هير هتلر يسعى

 إلى لوزان بسويسرا. فهي مدينة ساحرة ستكونين فيها آمنة.
 لست أفهم كيف أنفقت في شهر واحد ما يكفي للإنفاق ستة أشهر على
 كوني عاقلة أرجوك: فأنا لست نظام حيدر أباد الذي يستطيع، كما يقول


 فخور بأنّهم حاربوا المستعمر، وما أحسبك إلا فخورة أنـور أنت أيضاً بذلك".
وتوقِّت سلمى عن القراءة. قالت في نفسها : اعدنا إلى إلى المواعظ من


 ما تحبّ فيه من خصال. في المقابل، هي غير مستعدّة لأن تدفن نفسها
في سويسر !!

ومهما يكن، فليس ثمّة أيْ خطر، إذ يؤكّد الـخبراء بأنّ ألمانيا التي
 إن جازفت بذلك، سيُحسم أمرها في أقل من أربع وعشرين ساعة.
"الم تـحدّثيني كثير أ عمّا تقومين به، باستتُناء تردّدك على قاعات

السينما، وجولات التسوق مع صديقتك ماري لور. لكن احذري، لا
 تقضي نصف نهارها على الأقل مستلقية. والبيغوم نعمت تنصحك بكـئ بعدم أكل البطيخ لتأثيره السيئ على رئتي الجنين.



أقبّل يديك.
عزيزك أمير".

وضعت سلمى الرسالة، وقالت في نفسهـا : "مسكـين أمير ، فهو لا لا



 كلّهم كما قال الأمريكي... تافهونها.
لم تر سلمى هذا الرجل منذ السهرة التي نظمتها الليدي فيلوز. لا بلّ أنّه عاد إلى بلاده. حسناً فعل ! لقد تصرّفت بطريقة على قلى قدر كبير من البلادة ذلك المساء بحيث إنها لم تعد ترغب في مقابلته مرّة ثانية. أُسدِل الستار الثخين على خشَبة مسرح لامادلين بينما ضجّت القـلـ القاعة
 ساشا غيتري الجديدة التي تحمل عنوان : "صفعتان".
وأضيئت من جديد ثريات الكريسطال كاشفة عن الجمههور الأنيق
 يصوّبون نظراتهم باتجاه المقصورات حيث تجلس أجمل نساء باريس. همس شابٌ مفعم بالنشاط لجاره:

ـ لقد أثبت ساشا في هذه المسر حية أنه كاتب كبير !
ـ صحيح، المسرحيّة مسليّة.
 السابقات: يون برانتون برفقة زوجها الجا


 تقَّر بثمن : سأمنحك ... حرّيّتك!!.

- يا لها من طريقة مبتكرة! لا بذّ أنَ النساء مغرمات به؟

 كلباً يمز حتّى يُسوّي هيئته!




 السوداء، الذي يبرز لونها الشبيه بلون السوسن.

ووشوش الشاب لرفيفه:

- يقال إنّها متمنعة، ومثال للفضيلة! بل بل يبدو أنّ المزح الثقيلة تجعلها

 مائدة هناك. وقد أكدّ لي ألبير، رئيس الخدر ألئي، أنَ مائدتنا ستكون مجاورة لمائدتهم. أنا متلهّف للتعرف عليها. أترافقني؟؟ مضى صديقه يحدّق فيه مستغرقاَ، ثمّ أجاب :

ـ إنتي أعرفها، وأخشتى من ألا يسرّها وجودي... ـ هذا أفضل. سيلفت ذلك نظرها إلي. وأمسك بكتف صديقه وخر جا ضاحكين.

صادفت سلمى صعوبة في تذكّر تغاصيل ما حدث في تنك تك الك السهرة.

 ولم تستطع أن تتمالك نفسها من تنظر إليه نظرات لا تخلو من من خُبثـ. أتر اه اعتقد أنَّها تشجَعه؟؟ لم يلبث أن تو توجّه نحوها.





 منه على الأرجح. لقد خذلتها الإرادة والمبادئي، والشئر الشيء الوحيد الذئي ظلّ يشغلها : حرارة نظرته وذراعاه اللتان شعرت بنفسها تذوب فيهما.


 أسابيع من السلوكك القويم. أستصير موضوعاً للنمائم؟ لا بأس ! وشان وتعرت بالدهشة والاستغراب من أنّها تحرّرت من سلطان القيل والقال.

من الشـارع الملكي إلى شـارع مونتـيني، كانت باريس في منتهى
 صوت الماء المتساقط رذاذاً على جنبات النافورة. وعبرا الشانزيليزيه كما لو أنّهما يعبران صحن كنيسة. كان صامتاً، وهي جالسة إلى جواره تنظر

من الجانب إلى وجهه الذي يتوزعّعه الضوء والظل، فتتخيّل أنتهما انطلقا





 صغيرة قبل أن يهمس : - إلى اللقاء غداً.

انصرف وتر كها تترنّح وعيناها نصف مغمضتين على حلم تخشى أن
ينفلت منها.
(*) H...
 واضحة ومعتدلة، بعيدة عن البهر جة، بيساطتها الهادئة وصرامتها التي لا لا تخلو من قسوة... حرف (H) هذا يحيل على هارفي.
شذّت سلمى أصابعها على البطاقة التي أتتها بها خادمة الفـي زهور وحشيّة. (هارفي كيرمان"). هارفي ... ردّدت بصمـت هنا هـا الاسم الذي الذي


 ترفع السمّاعة، فإذا بصوت يقول: ـ أأزعجتك؟
إنّها ماري لور تتقصّى الأخبار.

> Harvey : الحرف الأول من اسمر (*)

ـ كلا، أنا مستيقظة.
فسألتها بصوت مفعم بالإثارة:
ـ هل من جديد؟
ـ عفواًّ
ـ هيّا، لا تتظاهري بالسذاجة! كيف وجدت الأمريكي؟ أهو فعلا رائع كما يبدو؟
ـ ذهب خيالك بعيداً! لقد افترقنا باحترام عند باب الفندق.
وسمعت ضحككة مخنوقة في الطرف الآخر من الخطّ : ماري لور لا


تعرّفت علّى جميع أضافت بنبرة فاترة: منذ وصولها إلى باريس.
 عدم إثارة الأنظار ! لقد تجاوزت الـا تحدود بالأمس. تلقّيت أربع مكالمات بشأنك حتّى الآن.
ـ أليس لهؤلاء الناس شيء يشغلهم؟

- يمكن أن يفعل المرء في باريس ما يشاء، لكن شريطة الحفاظ على
 يظهر، اتْصلي بي. لكـن حذار! فأنا لست من النـوع الذي يتقن مسـح الدموع.
ثمّ أقفلت الخط. وسرعان ما تبّد فرح سلمى، لا لا بسبب مزاج ماري

 تراه ثانية أبداً.
وبحر كة آلية أشعلت سيجارة رغم أنّها تكره التدخين. وتنّهت باندهاش

إلى يدها التي ترتعش. لماذا تنتابها هذه الحالة من أجل رجل لم تتعرّف عليه






 يتحتّم أن تضع حدّاً لهنه المغامرة.
ورنَّ جرس الـهاتف مـن جـديد. شـعرت سـلمى كـما لو أنّ قلـبها سيتوقَف عن الـخفقـان... هي واثقـة من أنّه هو ، فسـارعـت إلى رفع السماعة.

## حياها بصوت مرح قائلاً:

 باريسي أصيل أنا واثق من أنّ قدميك لم تطآه من قبل.
ـ لكنتي لا...

ـ ألا تكفيك ساعة لتجهزّي نفسك، بعد ساعة ونصف الساعة إذن! مدّة لن تزيدني إلا شوقآ إليك!

شرح هارفي لسلمى في الطريق أنّ "لافونتين دو مارس" الواقع في



 الفاصولياء") وهو يقول : (أنا واثق من أنّها ستعجبك، كُلْ تْمّ أخبرني !"). أثار وصول سلمى بالساري ذهول الحاضرين : لـم يروا قطّ في الحمي

امر أة تأتي إلى المطعم بلباس السهرة! ، وبينما نهرت أمَ طفلها الذي سأل :



 ارتسمت على محيّّاه ابتسامة عريضة، إلى مائدة موجو جودة في أقصى المطـمّم،

 الاحتجاج إذا بدت لهم الفاتورة مرتفعة قليلا.
وتخال سلمى نغسها في فضاء من فضاءات أحد أفلا ألام مارسيل كارني.






 وقرّرت أن ترتدي في المرّة المقبلة فستاناً عادياً.
المرّة المقبلة... لن تكون تُمّة مرّة مقبلة! هذا ما ينبغي أن تشا تشر حه

 أكثر، سيتعذّر عليها الأمر. ومع ذلك فهي متردّدة. إنّه يبدو في منتهى السعادة...

ـ ينبغي أن أكلّمك في موضوع مهمّ بِا هارفي.
واندهشت من نبرة صوتها، ومن السرعة التي تتكلّم بها، بل بل ومن كونها نادت هذا الرجل الذي لا تكاد تعرفه باسمه الشُخصي. أهي ألفة

قصدت منها تلطيف وقع الكلام الجارح الذي ستقوله؟ أم تُراها ببساطة رغبة في النطق بهذا الاسم الذي حلمت به طول الصباح؟
 شيئاً، كلّ الأمور ستكون على أحسن ما يرام")، ثّمّ قال :

 باريس. من حسن الحظ أنّ الموضة لم تمؤثر عليه، وينبغي أن تعديني بـني بألا

 هنا، ويشوّشوا على هؤلاء الناس الطيّبين الذين لا يعتبرون الأكل مناسبة للاستعراض، بل يأخذونه بكامل الجدّيّة. واستغغرقت سـلمى في قراءة قائمـة الطعـام كما لو أنّها تححلّ مسألـة


 يكون حريًا بها أن تختفي من دون أن أن تقدّم توضيحات؟ أليست كلّ رسالة
 شيء بينهما؟


وسمعت نفسها تقول:
ـ لا شيء.

ـ عفواً!
 من ارتباكها، ومن دون أن يسألها شيئان، قدّم الطلبيّة.
 الحاسمة؟

لاذت بالصمتـ. أتستطيع أن تقول له إنّها لا ترغب فيه مع أنه لـم
يعرض عليها شيئأ؟
واسترسل يقول:

 اليانكي؟!". وأمسك بيديها ليمنعها من الاعتراض.

 أنت بنفسك؟

ـ كيف تسمح لنفسك بأن تقول لي هذا؟
شعرت سلمى بالضيق، فـحاولت أن تخلّص يديها منه، لكنَّ هارفي كان يشدّ عليهما بحزم.

 تفكرين في هذه الأثناء إلا في أمر واحد هو : أن تلوذي بالفرار. وحرّر يديها.
 ولكن، هل ستقضين حياتك تهربين من نفسك؟

 وتنصرف، سمعت نفسها تجيب بصوت طفلة صغيرة عنيدة:

 زاد شعوري بالضياع. لذلك أعرضت، وقرّرت أنرت أن أعيش.

ـ تقصدين أنّك أعرضت عن الحياة؟ اللهم إذا كنت تُسمّين الحلقة التي تدور فيها الدمية الميكانيكية حياةً! ومال نحوها وراح يحدّق فيها ثمّ أضاف: ـ ممّاذا أنت خائفة يا سلمى؟
لماذا تتركه يستجوبها هكذا؟ هي ترغب في الانصراف، لكا لكتها ألفت نفسها عاجزة عن الحر كة، وانتبهت إلى أنّها تغمغم كالمكرهة : ـ كتيرأ ما أخال نفسي لا شيء وكلّ شيء في الآن نفسه. لست أدري أيّهما يخيفني أكثر. فأنا أختفي في الحالتين معأ... مـا الذي يـدعوهـا إلى الإسرار بـمكنـون نفسـهـا لـهـذا الغريبب بـينمـا
 ذلك؟ هدوء أشبه بهدوء السماء بعد العاصفة.

ردّد وهو ينظر إليها مليّاً :
ـ لا شيء وكلّ شيء، ولكن هـر هذا تماماً هو حالنا جميعاً. وأنا أوافقك على أنّه مخيف للاأنانا) الصغيرة! وبينما كانت تنظر إليه مندهشة من كلامه المتحذلق، مـع أنّه مضى

يترذد في أعمق أعماقها، أمسك بكتفيها.
 ذلك؟ إنّه أرفع درجات النبل. أما ما عدا ذلك فليس سوى زخارف تار تافهة
 (أميرتي"؟ لأنني أريدك متحرّرة من هنا هنا اللقَب الذي يعيّدك ، لأنَّك أكتر من أميرة بكثير . أنت كائن إنساني بإمكاناته اللانهائية. ثمّ انفجر ضاحكاً وهو يضع في صحنها قَطعة رائعة من لحم الفراخ، وأضاف:
ـ لا ينبغي أن يقطع هذا الكلام شهيتّك!

يقطن مؤقتاً المنزل رقم • • بشارع مونتبانسيي الذي يشرف على حديقة القصر الملكي، قبالة النافورة تماماً. وبعد الفراغ من من الغداء،


 المتوتّر كان يتضرّع له أن يفعل.
ولمّا ضرّجت أشعة الشمس الغرفة بأشعتها الأرجوانية عند الغروب، نزلا لاستنشاق رائحة المساء المنبعثّة من العشب الذي انهمك بستاني
 زجاجة نبيذ سانسير وحبات فستق أطعما بها الحمام.
وحين رافقها إلى فندقها، لم يكن الليل قد خيّم بعد. كانت ترتجف، وقدماها لا تقويان على حملها. ولمّا مال عليها ليقبَلها، أغمضت عينيها

لكي لا ينتبه للدموع المترقرقة فيهما.
ـ انظري إليَ يا سلمى!
ولفّها دفق لانهائي من الحنان. فغمغمت :
ـ أحبّك.
أبعدها منه قليلاً ثمّ حدجها بنظرة قاسِيَ ما لبتْ أن لانت أمام وجهها
المضطرب.
 دون أن تلتمسي الأعذار لمشاعرك النبيلة. أنا مستعدّ لأن أقبل منك أيّ شيء إلا أن تكذبي على نفسك. ـ ولكنّني لا أكذب...
ـ تكذبين على نفسك! أنت غير ملزمة بقول الحقيقـة لأحد إلا لنفسك. أنت تتوقين إلى الحبّ، وربّما إلى حبّي أنا، لكنّك الكّ حتّى في اللحظة التي تظنّين فيها أنّك تستسلمين، تستمرين في فرض الرقابة على

نفسـك لتـلاحظي أثر ذلك عـليك. وأنـا لا ألومـك. فقَد روّضـوك مـنـ الطفولة على أن تجتهدي لنيل إعجاب الآخرين. سحجوا وصقلوا وألا وأعادوا
 وطالما أنك لم تتخلّصي من هنا اللدور، لن تستطيعي أن تحبّي. ثمّ اقترب منهيا، وضمّهـا بين ذراعيه، وراح يهـدهدها بحنان. ثمّ قال

وهو يضحك:

- إنّه أمر صعب، لكن لا تخخافي، سأبذل قصارى جهـدي لأساعدك؛ ،
 لا أن تحبّي صورة سلمى الواقعة في الغرام...

وعادت مساء اليوم الموالي إلى شارع مونبانسيي من دون أن تهاتفه.


 بلغت الباب، وهمّمت بالضغط على الجرس، انتابها رعب شديد : كيف
 واستقبلها بابتسامة غاية في الحنان والروعة أدر أدركت على التى التو أنَّ هذه هي


 بانبهار أنّها ما من مرّة تملَّكها أحد من قبل.

داعبا بعضهما بعضاً لساعات في صمت كالمسـحورين. كانا يرتعشان


 تتجدّد في كلّ لحظة.

أيقظتها عند الفجر زقزقة العصافير، فمكثت فترة طويلة في مكانها لا


 خافت إنّها تحتبّه.

تأملت طويلا شفتيه الممتلئتين والتجاعيد الصغيرة الرائعة الموجو جودة في



 معيناً لا ينظب من تجارب لا يبدو شيء منها مستحيلا.
منذئذ لم يعودا يفترقان. ألغت سلمى كلّ دعواتها بذريعة أنتها مسافرة.


 تسمح لأحد بأن يفسد عليها سعادتها.


 مقاعد ميدان فورستانبورغ تحت أنوار عمود إنارة بأربعة مصابيح.
وذات صباح أيقظها باكرأ لكـي يأخذهـا إلى رصيف الوروده، في

 حيث اشترى لها عصفورأ صغيرأ في قفص أبيض.
يتسخعـان أحياناً في مقبرة مونمارت الصغيرة عند الغروب، فتتذكّر

سلمى بحنين مقبرة أيوب الزاهية المطلّة على البوسفور، حيث كانت تتنزه وهي طفلة. وحتّى يسلّيها، يأخذها هـا هارفي إلى مقهى (الأرنب

 فريدي. وكانت قد تركت اللباس الهندي التقليدي إلى فساتين وتن اونورات اشترياها معاً، وبذلك لم تعد تثير إليها الأنظار. وفي يوم من الأيّام، بينمـا كانـا جـالسـين عـلـي
 وعن مطعم السائقين حيث كانت أمّه تشتشغل لإعالة الأسرة. أمّا أبوه فكان الان فنّانأ. كان حين يأتيه الإلهام يلقي على القماشة ومضات ونات من الألوان الألوان يقول إنّها ستفجّر العيون والقَلوب. وكان يهتف: الهذا هـو الشَيء الوحيد
 وعدم تركها تنام بهدوء!")، وقد كانت لو الواته تثير الكوابيس حقَّآ. ولعلّ

هذا هو السبب في أنّ لا أحد كان يشتريها.



 الناس عليها.
وذات صباح، بعدما ألبسه أبوه لباس المدرسة، لأنّ أمه كانت تذهب

 التريبنتين الفائحة منها، والتي اقترنت في ذهنه بالعبق العبرية. ويسمع صوته الأجش ـ كما لو كان ذلك بالأمس - يغمغم : اععدني بأنّك ستكون مصنـ مصدر

فخري".
وخرج أبوه ذات يوم ولم يعد. بحتثت عنه الأمَ في كلّ مكان وهي

مقتنعة بأنّ مكروهاً ألمّ به. لكنّها لم تعثر له على أثر. وما زال هارفي إلى


- وحتّى أفِيَ بوعدي، رحت أعمل كمـجنون. كان عليَ أن أحتلّ المرتبة الأولى في كلّ شيء كئ كنت مقتنعاً بأنته سيعود يوما، وسيربت علي على ألى كتفي مثلما كان يفعل كلّما رضي عنّي.

ـ لمّا كنت أغادر المدرسة، أقصد المكتبة البلديّة وأقضي فيها معظم لياليّ. كنت أختفي خلف رفوف الكتب، وأحبس نفسي هناك. لا لا يمكن


 للحياة. ورثت عن أبي شغفه بالمعر فة ورفضه الاكتفاء بالمظاهر، هو هو من كان يتوخّى من لوحاته إثارة العين وأسر الروح. واستغرق هارفي في أفكاره لحظة، ثمّ أضاف :

- بعد أن حصلت على شهادة الدكتوراه في الجر احة ولم يعد، أيقنتُ



 شُك إلى العودة إلينا. لا يفقد المرء الأمل أبداً في لقاء أبيه...
 رؤوف بك في منتهى وسامته، ، مرتدياً معطفه الطويل الرمادي الفاتح

 الأب بالنسبة لهذا الطفل الصغير مصدر قوّة... لماذا؟ أراجع ذلك وار ولك إلى ألن الإنسان هو من يختار سعادته أو شقاءه؟... وحاولت عبثاً أن تدفع عنها

هذه الفكرة، وبدا لها أنّ لا شيء يكذّر ما هي فيه من سعادة سوى بعض


 تردّد في اليوم الموالي، قرّرت أن تفاتحه في الأمر. نظر إليها مندهشاً :


 لا يصدّق، فقد كنت من الزهو والثقَة بالنفس ـ لا تا تنسي الطريق الطـي الطويل الذي الذي

 إليّ لكي أحسبها طيّبة القلب ومثاليّة. لكن للأسفـي ... ثمّ توقّف فجأة عن الكلام.


الآخرين، وسألت :
 المكسيك والأمازون، فطلبت الطلاق، لكنّك رفضت تطليقها. والتمعت عينا هارفي.

 برجل حقير يتشبّت بزوجته من أجل المالْ؟ ألا تظنين أنتك تستحقين
 تخطئي عندما اخترتني أنا... لأنتي (الأفضل)"!

واستعاد بسمته الساخرة، لكنْها كانت واثقة من أنهَ يؤمن حقَّا بما قال. ـ ولكن، ماذا بعد...؟؟
 عام دعوى لللطلاق، رغـم اعتـراض أورسـالا. لـم أتابـع القـضـيـة، ولــم


ـ لكن ماذا؟
حدّق فيها بفضول:
 كأميرة وكمهاراني لكي تسمّي ببساطة السيدة هار في كيرمانـا
 ساخرة ممزوجة بشيء من الحزن.




 الإفلات منه لأنه يثقل كاهلها منذ ثمالِ وعشرين سنة، بل منـ الـن أجيال، ، لكن عبثاً، كما لو أنّه ملتحم بـجمجمتها كانها.
وعاودتها صورة أمير وهو يصرخن فيها ذات يوم مُحبَطاًا : (افيم سيفيدنا



 منعتها من الاستمتاع بالحياة.
 ختّن ما يجول بذهنها :

ـ نعم يا حبيبتي، الاستمتاع بالحياة، الاستمتاع بها حالآ. كثير من النـاس يتنبّهون إلى أنّهـم ضيّعوا حيـاتهـم بعـد فوات الأوان، وعندئنذ يصيبهم اليأس.
يهزّ رأسه ويضيف:

 أمامنا! إن رغبت في الحياة.
 لم تتصوّز قطّ أنَ السعادة يمكن أن تكون بهذه القوّة وبهـذا الصفاء. وفي هـنا الـمـــاء أراد هـارفي أن يأخـذهـا إلى مطعـم "لافـانتـين دو

 ثم التفتت إلى هارفي مبتهجة، وقالت : ـ ألا ترى أنّ هذا المكان يمثّل فأل خير؟ حرّلك رأسه مؤيّداً، وقال: : ـ ينبغي أن تأتي أنت وزينيل إلى هنا من وقت لآخر...

ـ أنا وزينيل؟ ـ بـد أن أرحل....
وارتسمت على وجهه ابتسامة أرادها أن تكون مشجّعة، ثّمّ استرسل يقول :
ـ اسمعي يا سلمى، أنا مضطرّ للتعودة إلى نيويوركك لأسوّي بعض أموري. ثمّ عليَ أن أشرف على بعثة إلى المكسيك... التزمت بها منذ ما يزيد عن ستّة أشهر ... لكنتني أعدكُ بأن أعود في بداية أيلون/ سبتمبر. ستنظرينتي، أليس كذلك؟

شعرت ببرودة تسري في أوصالها... ومع أنهّا كانت تعلم أنّه مضطر



أقرب إلى الصراخ:

تفرّسها وهو مندهش من هذا الخوف الطفولي، وقال:
 تفكّري. إننّي أقترح عليك حياة مختلفة تماماً عمّا اعتدت عليه. أنا أعيش

حياة رجل متشرّد، وهي حياة ليس من السهلـ... ولمّا لزمت الصمت ولم تجبّ، أضاف :

قرارات لا تُلزم أحداً سوانا.



 يفهم بأنَ هذا الطفل هو طفلها هي، وأنْ لا صلة له ته القريباً بأمير ...

 ونبرة صوته، والحبّ الذي يغمر به الأم. وحينئذ يمكن أن أن نقول إنّه حقاً ثمرة أنتجها هذان المخخلوقان. لشدّما تتمنَى سلمى لو كان هذا الطفل من

صلب هارفي!...
وراحت تنتحب، فنظر إليها مذهولاً. ما خطر له قطّا أن يبلغ بها التأثر هذا المبلغ لذكر الولد. وسألها بحنان : ـ أترغبين في الإنجاب يا سلمى؟

رفعت رأسها وحذّقت فيه من خلال دموعها. لا بذّ من أن تطلعه على
الأمر الآن، لكنّها لم تجد الشَجاعة، فاكتفت بأن همست : ـ وأنت يا هارفي؟
 حين أفكر في طفل من صـلبي وصلبكك، أقول في نفسي سيكـون ذلك رائعاً!
وتطلّقتِ أساريره. لكن لمـاذا عادت سلمى إلى البكاء؟ يلنَّ عليها
 تفسد أيتامهما الأخيرة. ستكتب إليه لمّا يصل إلى أمريكا. فهي تعرف دائماً كيف تشرح أمورها كتابة على نحو أحسن من الكلام.

## $\varepsilon$

عبرت سماء الشانزليزيه المزينة بآلاف الأعلام طائرات حربية مححدثة

 101 101 " وطائرات "اليوري أوليفيي

 أنَها تملك سلاحاً جوّياً بهذه القوة الجبّارة.

 المستعمرات والمناطق التي تخضع للحماية الفرنسية، بـجالابيبهم الموشٌاة بالذهب وقمصانهم الطويلة المخطططة.
 وافق ذكرى مرور مائة وخمسين عالمأ على الاستيلاء على البا علاستيل. رفع الناس المتزاحممون في الحشد إلى السماء آلاف المناظير.
 بعشرين فرنكاأ صندوق صابون صعدت أنحت فوقه. وقفت على رؤوس أصابع
 تتقذّم الاستعراض، يتبعها ضباط مدرسة سان سير العسكرية بقنازعهـم
 الحمراء. ما أجملهم! منذ صغرها وهي تعشق الاستعراضات العسكرية.

يـسُعرُّ بـنها لقرع الطبول وإيقاعات الأناشيـد الوطنبّة، مهـما كان مصدرها، وتترقرق عيناها بالدموع.





 الاستعراض في الشارع، مضوا يلمسون شُر ابيبهـم تيمَنًا بها. ثتّ لاح أخيراً في أقصى الشارع فرنسيو المناطق النائية : جنود من
 الاستعراض المثير ، جاء دور رجال الفيلق الفرنسي بخطوراتهم البطيئة،
 فقد سمعت أنّ مارلين ديتريتش جانـ جاءت من أمريكا وغنّت في للجنود أغنية "قريباً من شقر ائي"، وأنْ قلبها تعلّق بأحدهم


 الالخيّالة الميكانيكيونه، مفخرة الجيس الفرنسي الذي لا لا يقهر. قطعت
 أحدهم وقد ركبه خوف مبهم من هذه الوحوش الفولانية الْية : اإنّها دبابات
 الجـميع سرَاً: "مع هذه الدبابات ما على البوش" (إلا أن يراجعوا حساباتهم".
(1) كلمة قدحية أطلقها الفرنسيون والبلجيكيون على الجنود الألمان بخاصة والألمان بعامة خلال الحرب العالمية الأولى. (المترجم)

لـم ينتظر المتفرّجون نهاية الاستعراض لكي يتخطّوا الحبال التي

 الصابون، فراحت تمعن النظر في منصة الهيئة الديبلوماسية حيث تيرّ تعرّفت



 رقص الناس في حفل بمثل ذلك الحماس. حضرت هنا الحنا الحفل أجمل نساء باريس، وانتخرطن جميعاً في رقصة (ابولونيز") محموومة، يتقدمهنيّ سيرج ليفار الذي كان يضبط الإيقاع. ما كان أروع عولونينيا وسفيرها ذا ذي

 مزعج همس للواقف أمامه: (يا له من استهتار ! إنّه حفل عميان حقّأ! ". كانت قد مضت ثلاثة أسابيع على رحيل هارفي. وسلمى التي كانت



 لأنه أعطاها الثقَ بنفسها، ومتأكدة من أنها عثرت أخير أ على مكانها بعد

طواف طويل.
وهكذا أصبحت تعيشُ اللحظة بطمأنينة لم تعهدها. وتعجّبت من أنّها تجمع بين القوّة والبساطة. أقوّتها هي مبعث بساطتها؟ ربّما.

 اللسياحيّة. كانت كما لو أنّها تجتهـد لتححملهـم على الندم على فرا اقها.

وكانت سلمى حاضرة في كلَ الحفلات. لم يلمها أحذُ على غيابها لشُهر كامل، بل لعلّ هذا الغياب زادهم حفاوة في في استقبالها.

 يوافق يوم عيد ميلاد دوق وينسدور الخامس والأربعين. وقد شا شار باركت باريس
 وبينما كانت النساء يرقصن رقصة الريل وقد ارتدين ألبسة سنة 1 الأبـة استنارت السماء بالشهب النارية المنطلقة من قصر شايو.

وفي الخامس والعشرين من نفس الشهر، التقوا من جديد في مضمار



 مارسيل بوساكك، يمتطيه المتسابق إليوت ـ فيكسبه في أجواء يطبعها الحماس العارم.
على أن الحدث المدهشُ في الموسم بلا منازع هو الحفل التنكري الذي نظَّمه الكونت إيتيين دو بومان بمناسبة مرور ثلاثة قرون على ميلاد



 السيدة شياباريللي في شخصية الأمير كانضي، بينما بدت كورا كوكا كو شانـيانيل لا
 اللون، وتنگكرا في شخصيتي دوق اللورين ودوقته. وحضرت التار الحفل أيضاً
 تتوسّطها الآنسة إيف كوري وأميرة بونياتوفسكا اللتان بدتا بأظافر معقوفة.

وتخخنّت سلمى في شخصية بيرينيس المؤثّرة، بشُيابها السوداء، وطوّقت
 لدور هذه الملكة التي هجرها محبوبها إلا بعد مرور فترة طويلة على

الحفل.
عدا أنّها في أواسط شهر يوليو/ تموز هذا، وبعد أن خلت أت باريس من من عصافيرها الجميلة التي طارت نحو المنتجعات الشانـئئية أو نـحو مدن
 وقتها كما تشاء مثل سائحة حطّت في مدينة لا تعرف فيها ونـا أحداً، تستطيع



 لجسدها. لطالما رفضت إعارة الانتباه للتغيرات التي كانتي التا تطرأ علئيها

 اعتقد ببساطة أنها بدنت، وهو أمر فسَره بالطعام الفرنسي.







 بعزيز... كالا، لن تراسله. إن كان يحبّها، فسيتفهـم تصرّفها حين يعود فير في شهر سبتمبر / أيلول.

الآن وقد اتّخذت قرارها، تشعر بالهدوء، ولا تجد عنتاً في إسكات الصوت الخافت الذي يهمس لها : "وإذا كان ولدآ، فماذا ستقرّرين؟ أيسمح لك الحبّ بأن تحرمي ابنك من حقّه في عرش بادالبور؟؟". لا داعي لأن تشغل بالها بهذه الافتراضات. طالما قا قال لها ها هارفي : (ينبغي أن تعيشي اللحظة الحاضرة).
 خالية تقريباً: فحسب الإحصائيات، استفاد أكثر من مائة وعشرين ألفـر ألف
 الناس بأنّ المنجمين تنبّأوا بألا تعرف هذه السان السنة حرباً.

 السفر يوحّد بينهم، ويدخلهم في جماعة الباريسيين الأقحاحع. وفي أكشـاك الاع الحدائق العمومية تعزف فرق موسيقية مقطوعات لـاغونو" (Gounod) و"بيزي" (Bizet) من دون أن تقرب مقطوعات الموسيقيين الألمان، بمن فيهم بيتهوفن.

 بلازا أثيني، وأخبرت الحارس بأنتها ستترك بـاريس لفترة من الزمن، ، وطلبت أن يحتفظوا ببريدها.

ما كان عليهما إلا أن يعبرا نهر السين ليعثرا في شارع راب على فـي فندق مريح رغم طابعه الريفي. وما حمل سلمى على النز النزول فيه هو قر قـر بـه من


 لكن، أتراه يملك رئتين؟ ليست لديها أيّ اليّ فكرة عن هيئة هنـ هنا الجنين ذي الخمسة أشهر ونصف الشهر الراقد في بطنها.

أما زينيل فكان في غاية الابتهاج : لأوّل هرّة يستفرد بسلمى، ويقضي
 كرهه من أوّل نظرة، وإن كان هارفي ظلّ يعامله بلطف رغن رغم جفائه. عدا
 يعامله بها! هؤلاء الأمريكيون تعوزهـم اللباقة. كان يقول لسلمى : "هذا
 لاحظ زينيل أنّ العلاقة بدأت تصبح جادّة، هلّد بأن يكاتب الراجا
 شزراء، ومذّت له ريشة وهي تقول:
 سيقتني! وربّما قتلك بعدي لأتّك لم تحسن حراستي!


 الراجا بسبب تراخيه. ما كان عليه أن يبعث زوه زوجته إلى باريس وحدهـا بعدما سـجنها سنتين في القصر . وكما لو أنَّ سلمى أنى قرأت مأت ما يدور في خلده، أضافت بفتور ومرارة أفزعته:
ـ ليس المهمّ بالنسبة لزوجي العزيز هو وفائي له، بل سمعتهـه هـا هذا هو
 كنت أحسبك أشدّ فطنة يا زينيل !

 سُيء إلا هذه النبرة الفاترة التي تلجأ إليها كلّما عارضها ألحده


 ملى استعدادها للتخلّي عن كلّ شيء.

لكن بعد أن غادر الأمريكي، بدأت الأمور تتحسن. فزينيل سيستفرد



 طول حياتها سيظلّ إلى جانبها مهما يقع.
 لوفيغارو. وبينما تتناول سلمى وجبتها، تطّلع على ألخبار العالم. لا يدور

 توقيع اتّقاق مع بريطانيا وفرنسان.
وفي يوم الثاني والعشرين من شُهر آب/أغسطس سنة 1949 عمّا 1 عمّت موجة من التفاؤل. فقد أعلن الشاعر والديبلوماسي المير المرموق بول كلون الوديل
 يتهخكم منه الجميع، بدءاً من الفكاهيين الذين أصابوا حظظّاً من النجاح
 "الجنة ورود ماجينو" قبل أسبوع إلى الرئيس لوبران ألى أولى بالى باقاتها. وقد










مبتهجة، وبينما كانت تغتسل، مضت تنصت للمذياع الذي يبتٌ الأغنية الشائعة : "اكلَ شيء على أحسن ما يرام يا سيدتي المركيزة!"، ، كلّ شيء
 سوى بطاقتين صغيرتين، لكّنه كان قد أخبر ها بأنّه لا يستطيع أن يكا يانتها
 في بداية سبتمبر / أيلول، لأنه وعدها بأن يأن يأخذها إلى مانى مدينة (اكان") حيث
 أعلن الأمريكان أنّهم حـجزوا باخرة كبيرة عابرة للمحـيط ليرسلوا فيها لـوها "(حمولة كاملة").
على أنَ هذه الحمولة الثمينة لن تصل إلا بعد مضيَ ست سنوات...


 رهيبة : هل يمكن تجنَّب الحرب بعد هذا؟
وبينما كان إدوارد دلاديي، رئيس المـجلس كي يعلن على الأثير رغبة






 لأنّ الحكومة ستعرف كيف تفاوض لتجنّب الحرب، لكن هـن هنا لا يمنع من الاستعداد.
كان أسبوعاً غريباً بالنسبة لسلمى. لم تستطع أن تتبيّن ما إذا كان ثمّة


بالريبة. واصطفت السيارات في طوابير طويلة عائدة بالمصطافين إلى
 متحف اللوفر، وفي إيداع زجاجيات كاتدرائية سانت شابيل في خزائن


 من اللاجئين اليهود المرعوبين القادمين من بولندا وألمانيا.



 أنْ واجبنا واضح : الانتصار ."
وعلى غرار ملايين الفرنسيين، لـم تنم سلمى تلك الكـي الليلة. باتت تتقلّب



 تنتظره. فإن ساءت الأمور، رحلوا جميعاً.



 والشكوك، ها هو الوضع يتضح أخيراً.

 الأقدام حتّى الشانزليزيه : هي بحاجة إلى أن تتحسّس الجوّ السائد، وتنصت

لما يتداوله الناس عساها تفهم ما يجري. كانت مصاطب المقاهي غاصّة






 ألا تدخل الو لايات المتَحدة في الحربـ.
وفي غضون أيّام، تغيّر وجه باريس تمامأَ أحيطت المآثَر التاريخية



 ورئيسات محطات القطار وسائقات الشاحنات.

لكنّ التغيرات التي طرأت على مدينة الأنوار تظهر أجلى في الليل،
 وحتى السيارات تُمنع من إثشعال الأضواء، ويتحتّم عليها السير في ضوء فوانيسها الخافت. وسلمى التي كانت تخرج أتحن أحياناً للعشاء صحبة زينيل،
 الحادية عشرة لِلاً بينما أوصدت المـي
 أنّهم أكبر سنًّا من أن يذهبوا إلى الجبهة، كُلْقووا بحماية المدنيّين. يقضون الليل كلّه يـجوبون الشوارع، ويصفّرون علن ألى المتهوّرين ليطفئونا الأنوار.
 أن يدخل الناس إلى بيوتهم كلما دوّت صفّارات الإنذار.

سيظلّ أولّ إنذار راسخاً طويلاً في ذهن سلمى. كانت الساعة تشير
 مرعوبين يتصايحون ويتدافعون في السلم الضيق المفضي إلى الـى القبو وحين وصلوا وهم في ملابس النوم، تجمّعوا في هذا هـا الملجأ المرتج


 معظمهم منذ زمن بعيد. وحين تعالى صوت الـى الصفّارة معلنأن نهاية الإنذار ، صعد كلّ منهم إلى غرفته يملؤه شعور بأنه أفلت من الموت.
قضضت سلمى بقيّة الليل تلعب الورق مع زينـي


 يسافرا إلى سويسرا، وطلبت منه أن يتدبّر أوراق السفر.

على أنَ الجرائد أعلنت في صباح اليوم الموالي بأنَّ الإنذار لم بـكن

 رأيها، وإلغاء السفر رغم توسل الخصي وعتابه. لم يعد يفهـم شيئاً من






 وتوقف عن مراسلتها.

في الأيّام الموالية، بدأت صفارات الإنذار تدوّي في أيّ وقت من





يقبل الناس بأن تُنغَص عليهـم حياتهم!
كان القتال جارياً في الجبهة الشرقيّة. فقد انطلقت معركة فارسوفيا منذ

 الحخامسة، وهذه المرّة بين ألمانيا والاتّحاد السوفياتي.




 يتلقاه الجنود الألمان من طعام وتجهيزات أدنى من المطلوب بكثير. وعادت الحياة في هنه الفترة المشمسة من شهر سبتمبر/ أيلول إلى



 الأناقة على البساطة. إنّها "موضة الحـا
 ("تمويه) طُبعت عليها بقع النمور الإفريقية، وأقمصة كتبت عليها وليا كلمات
 التوشيات والتطريزات هنا وهناك... وكما كتبت مـجلّة "حديقة الموضات" إلـيا

مخاطبة النساء : اعليكنّ أن تكنّ جميلات مثلما يرغب أن يراكنَ من هـم في الجبهة. ثـّمّ إنّ الإنفاق واجب وطني. وعليكنَّ النهوض بهذه المهـمّة
 الكماليات على الاستمرار حيّة!".
أمّا سلمى، فلن تساند هذا المـجهود الحربي المححمود، لأنّها ببساطة لم تعد تملك مالاً تقريباً. رغم البرقيات التي بعثت إلى أمير، لم يصلها لألما شيء منذ شهر. وكانت تقول لزينيل الذّي تلّمكه القَلقَ إنَّ الأمر طبيعي اضطراب البر يد، لكن الأمور ستعود إلى نصابها قريباً. وقد كانت تتساءل في الواقع عمّا إذا كان زوجها علم بمر بمغامر اتها مع الأمريكي. ومهما يكن، فهي لا تريد أن تطلب منه مالاً. لا تسمح لنفسهـا بأن تفعل ذلك مع رجل تخخدعه، وقرّرت فراقه. فقد كان أمير دائماً صادقاً معها، وهي مدينة له بهذا الاحترام على الأقلّل. عليها أن تتدبّر أمرها بنفسها، ستبيع مجوهراتها مثلما فعلت أمّها من

وتعود بها الذاكرة إلى بيروت لترى نفسها في الصالون الأصفر مع

 حينها بألا يقع لها مشل هذا أبدآ، وأنّ المال لن يعوزهـا ما حـا حييت!

وها هو التاريخ يعيد نفسه...
وفي اليوم الموالي، قصدت شـرع كادي برفقة زينيل حيث يو جـد سـوق المـجوهرات المستعـملة. دخلا إلى تلك المتاجر المعتّمة حيـ


 من سرقاتها. بل إنَ ثلاثة أو أربعة منهم اذّعوا أنَّ بعض الأحجار مزيْة أو

من النوع الرديء. ومن حسن حظّها أنّ زينيل يرافقها! استشاط غضباً،
 إلى ودودين، وعرض أحدهمّ، "الكي يساعد السيّدةه") ، أن يشّتري كلّ ما أتت به بخمسين ألف فرنك. وقد ظتنه سلمى في البداية يمزح:

ـ هذا لا يمثل حتّى نصف عُشَر قيمتها!
فردَ بغظاظة قبل أن ينسحب إلى أقصى متجره: ـ هنا هو عرضي، من حقِّك أن تقبليه أو ترفضيه؛
همّت بالانصراف، لكنّها تنْهُت إلى أنّها لا تملك الك خياراً آخر : فهي




 وخاتم زمرّد أعجب هارفي، لأنه في لون عينيها.

هارفي... لم ينقطع أملها في عودته. كتبت له رسائل عديدة من دون
 لحظة. فهي واثقَة من أنَ التواصل بين باريس وقرى الهـنود الحمر في في
 إلى العصفور الذي وضعته قرب نافذة غرفته فتها، وفي كلّ ليلة كانت تنام



 ألمانية السفينة الإنجليزية أتينيا وعلى متنها ركّاب مدنيون أليون. قضت سرت سلمى طول حياتها وهي تشكّ في كلّ شيء، لكنّها هذه المرّة استبعدت هنا

الشكّ. ألم يطلب منها هارفي أن تكون واثقَّ؟ مـجرّد وضع حبَه موضع تساؤل يعذ خيّانة له.



 عليها ألا تزعج نفسها، وتتركا لك له عنوانها، فيبعث لها لها بما قد

 نفسها ارتداءهما كلّما جاءت إلى الفندق لم تعد لهمها قيمة لديه.


 الشَجاعة ليرفضه : كل المبلغ الذي منححها إياه زينيل لتـتـتري لوازم المولود المتتظر.
 عبرت جسر ألما وهي تمشي بحلـي



 اضطراباً. كلّما خلدت إلى الراحة رفسهـا برا بركلة قوية، كما لو ألنّ أنه ضاق



 عمليّة لا تساور ها أدنى رغبة في فهمها.

وبينمـا عادت ذلك اليوم من فندق بلازا، حـّثتـت نفسهـا بأنّها إنّمـا

 في العالم بأسره. فبما أنّه في أحشائها، يعتمد في حياته عليها، لا يمكن إلا أن يتشبع بكبريائها وزهوها أنـا
 يردّد أسماء الله الحسنى، خرجّ القت القابلة وبادرته بِوَجه مُشرق : ـ ـلقد صرت أبآ لصبية رائعة يا سيدي!
 وتنفّست الصعداء. لم تكن تقلّ عن الأم إرهاقاً، لا سيمـا أنّه هُيتئ لهـا

 سيدي. يمكنك أن تفخر بهذا!"..
دخل زينـيل إلى الغـرفة عـلى أطراف أصـابع قـدميـه فو جـد سـلـى

 اللسلطانة، وهـذه الرزمـة الـحمراء التي تصر خهي طفلـتها الصـغيرة، سلمى...
ـ مـ الـ خطبك يا زينيل، أراك لا تهنئني؟
أخرجه هذا الصوت المرهق، وهذه النبرة الهازئة، من شروده.


 تتبيّن منها شيئأ.
أما القابلة، فانسحبت بلا ضجّة واعدة بأن ترجع صباح الغد.

- إلى, ذلك الحين، فكَرا في اسـم للرضيعة، إذ يلزم أن أذهب إلى

البلدية لأعِلِم بميلادها.
فردّت سلمى وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة : ـ لا داعي لأن تزعجي نفسك. هذا أمر سيتكلّف به زينيل.



 شيء بسيط وواضح الآن : ستعيش ابنتها حرّة! لن تعود إلى الهند حتّ انتى الـى لو اضطرت إلى العيش متخفيّة. هذا ما أقسمت عليه وهي تلـي تنظر إلى ابنتها.
(الأول من ديسمبر / كانون الأول 19r9
صاحب السمو



 نوفمبر / تشرين الثاني....".
توقّف زينيل عن الكتابة، ومضـت الريشـة ترتعـد بـين أصـابعـه : مستحيل ، لا يمكن أن يكتب هذه الـن الكلمات الرهيبة، لأنّ ذلك سيكون







 ذلك؟ وواجب زينيل يحتّم عليه أن يحميها وفاء للوعد الذي قطعه على على نفسه أمام السلطانة وهي على فراش الموت.

يشذّ على أسنانه، ويعود لخطّ هذه الكلمات بيد أكثر تصميما : (في يوم الرابع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني من سنة 1949 وضعت 1 ونت الأميرة مولوداً ميتّآ).
ها قد كتبها! ومضى الخصي يتأمّل بنوع من الذهول هذه العلامات
 بالنسبة للراجا، وجود: لقد محاها من الوجود بكلمة واحدة.

لمّا حدّثته سلمى قبل ذلك بأيّام عمّا عزمت عليه، اعتقد في البداية


 وتُكره على العودة إلى الهند.



 بأنّ ما بقي لهم من ثمـن الحليَ يكفيهم لستّة أثشهر على الأقل. إثر ذلك ستصلها أموال البترول. ـ البترول؟ ـ هل نسيـت؟ ألا تعرف أنّ حقول النفط بالموصل في بلاد العراق


 ذلك لن يطول إلى الأبد. سنصبح أغنياء يا زينيل ! تناولت يديه ضاحكة، لكنته لم يجرؤ على البوح لها بشكوكه : بإمكان الـحكومة العراقية أن تستولي على الحقول الـي البترولية مـن دون أن تدفع

ملِيماً واحداً. من ذا الذي سيقبل الدفاع عن حقَوق أسرة منفيّة لم تعد تمشل شيئاً على المستوى السياسي؟

فردّ بنبرة متذّمرة :
 لن أشـارك أبداً في عمل شنيع كهذا!
صرخت به وقد ترقرق الدمع في عينيها :
 من جديد؟ أيروقك ألا تعرف ابنتي من الحياة غير الحـئباب والألسوار

 سأمكث هنا وحيدة مح ابنتي... ثمَ أضافت :
ــ لكن ما يحزّ في نفسي هو أن ألاحظ وفاءكُ للراجا الذي لا تربطك به علاقة ، وتنكّرك لأسرتنا...


 بالطفلة؟ وحين لاحظت تردّده، غيّرت أسلوب المنابِ المناورة. مضت تصف له الحياة الرائعة التي سيعيشونها ثالاثتهم في هنا البا أفكار مسبقة بالية تنغَص عليهـم حياتهم. وسيشكّلون معاً ما يشبه الأسرة.




 وسيماً، يعامله الناس باحترام. أمّا في الهند، حيث يعرف الناس حقيقته،

فكان يستشعر ضحكات النساء والشباب من وراء ظهره. اختفت هناك، كما في كلّ مكان، تقاليد الخصيان، ولم يبق منهم إلا قلّة من السوده لا
 وقد كان زينيل يحمل لهم كثير أ من الازدراء.

 مستشاريه. فقد كان كيزلار آغا، كبير الخصيان السود، من الشان الشخصيات
 هذا العهد ولّى للأسف! ولم يبر يبَ شيء من المحجد والقوة، لا شيء غئ غير البتر الذي يجعل من الخصي موضوعاً للاستهزاء.

 الأسرة الموعودة لن تتألفّف من ثلاثة أفر اد بل من أربعة. وحرصت على ألا تخبره بذلك : لو فعلت، لظلّ الخصي ثانـابتا على رفضه
خطرت لها فكرة مجنونة، صدّتها في بادئ الأمر ، لكنتها فرضت نـر نفسها





 الحقيقة؟ فمع تقلّب الأحوال ـ إذ اعتقد الناس مع بـ بداية نـئ نوفمبر / تشرين الثاني أنّ الألمـان مقبلون(") علىى غزو فرنسا ـ لـن يتمكّن هـارفي من
(1) كان التوامل بين فرنـــا والولايات المتحدة غير منتظم، إذ كانت شركات الملاحة تخشى المجازفة بـقنها في المحيط الأطللـي.

المججيء إلا بعد أشهر على الأرجح. وعند وصوله، سيجد طفلة صغيرة جميلة كما لم يحلم بها. كلَّ ما في الأمر هو أنّها ستبدو أكبر من سنّها! وشعرت سلمى بقشتعريرة تسري في جسـمها. من المستحـيل أن


 والحرارة التي كانت تشعر بها وتنقلها إليها كانت تستمذّها من حنانه مثلما تستمد بقلة الدفء من الشمس لكي تصير شـجيرة مستوية. هي واثقة من
 زوج لا يعرف كيف يحبّها، لكانت الطفلة ولدت هن هـريلة، متأثّرة بتعاسة

أمها، هذا إذا لم تجهض قبل الأوان.
أما الآن، فهذه الطفلة تجسسيد للسعادة التي منحها إيّاها هـارفي. ألا يكون الاذعاء بأنّها من صلبه إثبات لحقيقة أعمقت من تلك الناتجة عن
 حقيقة؟ وهي لا تعرف كيف تفسَر ذلك، كلّ مل ما تعرفه هو أنّ التتابع الزمني للأحداث والمنطق معياران عاجزان عن تبرير الحقيقة التي تشعر بها في قرارة نفسها. حقيقة تحرّرت من ماض عبر عبرته وهي غريبة عنه ، ومترسخة في هذا الحاضر الذي تعيشه بكلّ كِيانها.
وهكذا كتبت ببال مرتاح إلى هارفي تخبره بأنّها حبلى منه.
ـ أما زال البريد لم يصل؟

ـ كالِ يا سيّدتي. لم يصل شيء.
كان شهر يناير / كانون الثاني على وشك النهاية وسلمى لم يصلها أيّ جواب من هارفي مع أنّها بعثت له منذ ميلاد الطفلة بأربع رسائل على عنوانه في نيويورلك، وحرصت على أن تغيّر الخط الذي تكتب مـي به حتّى لا تثير


المححكمة في دعوى الطلاق؟ أما زال يسكن مع أورسالا؟ وإذا كانت بعض الرسائل ضاعت بسبب اضطراب البريد، فلا يعقل أن تضيع جميعاً!


مريضاً بحيث لا يستطيع الكتابة؟ أأصابه مكروه؟ الـو
من حسن حظّ سلمى أنْ الطفلة كانت تشغل كلّ وقتها، وتدفُ عنها
 وتبكي أحياناً أيضاً. كانت قد شارفت على شهرها الثالث، وبدأت أسنانـانها

الأولى تخرج.
اعترضها مدير الفندق وهي داخلة إلى المصعد، وقال لها : ـ سيّدتي! هل يمكن أن تخبريني كم ستقضين من الوقت؟ ـ ... لست أدري... شهرين أو ربّما ثلاثة. ـ -... الواقع أنتي سأكون بحاجة إلى هذه الغرف ا... سنستقبل زبائن...

حدجته سلمى بازدراء، وقالت مستغربة:
 بالسوّاح في الوقت الراهن !
 آسف سيدتي، ينبغي أن تبحثي عن فندق أو بالأحرى خان عائلي. أنرف أرف واحداً يناسبك تمـامًا، يوجد في شارع سكريب، قرب الأوبا

 اضطرابها، حاول أن يبرّر موقفه.

 تصوّري المشاكل التي كنّا سنقع فيها لو أنْ مكروهاً، لا قَّر الله، أصابك أو أصاب الطفلة...

فانتصبت سلمى وقالت :

- بالفعل، كان من الممككن أن نموت. أنا آسفة يا سيّدي! ولكن لا داعي للقلق. سنرحل بعد ظهر هذا ها اليوم. أرجو أن تهاتف فندق شارع سكريب لمعرفة ما إذا بإمكانهم إيواءنا.
ـ الواقع... أنتي اتصصلت بهمم... لديهم غرف غير محجوززة. ـ حسناً، هيّئ لنا الحساب إذن. فردّ المدير وهو يبالغ في الاعتذار :
ـ لا تستعجلي الرحيل، يمكن أن تمكثي يوماً آخر إن شئت الا ـ كا كلا يا سيدي، سأر حل هذا اليوم.
 روي"، ، فندق من الدر جة الثالثّة ترتاده البر جوازية الريفية الصنير الصيرة التي



 اللسيد مع الرضيع حتّى فهم أنهّم هم الأجانب الذين أُخبر بمجيئهم.
 الوحيدتين اللتين تتوفّران على حمّام!
 الوحيدتان اللتان تحظيان ـ ربما - بهذا الترف. والتفت إلى زينيل وقالت

بخبث :
ـ لا بدّ أنّك مسرور. فهذا الفندق لن يرهق ميزانيتّنا!
 الخادمات أثنت على (رضيعته).

كان لتغيير الفندق مزيّة أخرى تتمثّل في تجنّب القَابلة الفضوليّة التي
 تنوي فعل ذلك قبل الخامس عشُ من فبراير/ شباط، وهو القو التاريخ الذي سيسحب من الراجا، إن هو عثر عليهم، أيّ حقّ على الطـيّ الطفلة؛ إذ ليس من المـعقول أن تحبـل بهـا أمّهـا عامـأ كامـلاً. يضـاف إلى ذلك ألك أنّ هــا سيجعل في المقابل أبوّة هارفي معقولة.
تكيِفت بسهولة مع الحي الـجديد، ووجدته أكثر حفاوة من الدائرة






 جراد البحر! بل إنّ الحكومة كفّت عن إطلاق صنّارِّات الاتِ الإنذار إلا زوال يوم الخميس على سبيل الاختبار، كما هو الشأن في أيّام السلم.


 فكرة (نيّرة)، إذ أطلقوا موضة قِّبّعات ذات أزهار فسفورية تضمن إنارة لطيفة في الظلام.
والواقع أنّ لا أحد كان يأخذ على مأخذ الجذّ هذه الحرب التي كانوا



 لنا إلا أن نكسب النصر العسكري، وهو ما لن نتوانى في تحقيقه").

على أنَ شكّ الناس بدأ يتزايد في أن تهاجم ألمانيا فرنسا، لا سيما






 وجلب وجبة الفطور إلى فراشها حتّى إنّها أنثارت غيرة بقية الزية الزبائن. على


على امر أة متميزّة.
من بين الزبونات القاطنات بفندق روي، تعرفّت سلمى على امرأة


 أقامت مكتبها بموافقة من المدير الذي كان ئن يرى في ذلك وسيلة لا لاجتذاب زبائن يتناولون الشاي أو مشروبات فاتحة للشهية.

لكن جوزيان كانت تحتقر ، على غرار من يملكون مواهب فطرية، ما
 كانت تعرف كلّ شيء عن هذا المـجال : ميولات الـات الممثلين ومغامراتهـم

 اقترحت عليها جوزيان أن تعرّفها على بعض الفنَانين الشّباب، فعهلدت
(1) بما أن الهند كانت مستعمرة إنجليزية، وسلمى متزوَجة من شخص هندي، فهي من الرعايا البريطانين.

برضيعتها إلى زينيل رغم اعتراضه، لأنه لم يكن يستلطف هذه (الممثلة
 الجدد. وهكذا جابت بها جوزيان لليلة كاملة ماههي مونبارناس والحي اللاتيني المعتّمة حيث يعزف فنـانو المستقبـل على القيثارة ويداعبون
 تسلية جاءت في أوانها لأنّ التوتّر كان قد بدأ يأخلذ منها مأنخا وأنذه. فشهر
 كانت تقضي ساعات جاللسة بجانب ابنتها النائمة، تستعيد ذكريات



 هذا الحبَ ـ لو أنّ إحدى صديقاتها حكت لها قصة مماتُلة، لنظرت إليها بإشفاق وهي مقتنعة بأنّ عشيقها تخلَّى عنها ببساطة ـ فإنّها لا تشاك لـكّ لحظة في وفاء هارفي. هي متأكدة من أنّ ما وقع بينهما مـختلف : لم يـختر
 مجالاً للمقاومة. وكانت تشعر بامتلاء لا تستطيع تفسير مبعثه، وتقول فـول في
 لحظات، يكون قد ذاق طعم الخلود، فلا يعود الموت يعني له شيئأ.



 تصرّح بميلادها؟ ولكن كيف لها أن تبرر للسلطات تأخّر ها لثلاثة أشهر؟ منذ بضعة أيّام وسلمى تبحث عبثاً عن حلّل ولّما رأتها جوزيان مهمومة، اقترحت عليها المساعـاعدة.

ـ أرجـو أن تعـذري فضولي، كـلّ مـا أريـد هـو أن أساعـدك؟... فأنـا
أعرف باريس حقّ المعرفة، لأنتني ولدت فيها.
وبما أن سلمى لا تملنك خيارأ آخر ، انتهت بأن أنسرت لها با بما في نسفها، لكن من دون أن تشير إلى هـارفي. عزت عـن عدم التصريح بالطفلة

نظرت إليها جوزيان بمكر وقالت :
ـ حسناً! المهمّ هو أنّك لم تصرّحي بالميلاد، أمّا الأسباب فلا تهمّ أحمّا أحداً

 ستمنع من مز اولة هذه المهنة. لذلك قد تطلب ثمناً غالياً...

لاحظت علامات انتردّد على سلمى، فأضافت : - مـن الأفضل أن تـذهبي مـع قـابـلـتك إلى البـلـديـة، وتزعـمـي أنَّك تجهلين القانون أو نسيت، قولي لهم أيت شيء!

- مستحيل

حدّقت جوزيان في وجه سلمى الممتقع. لقد عرفت الآن ما كانت تودّ معرفته : هذه الأميرة ذات النظرة البريئة ترغب في في الإدلاء بتصريح مزيّف، لذلك هي ترفض اللجوء إلى القابلة التي ولّدتها.
 تعلمين مدى استعدادي للقيام بما في وسعي لإخراجك ملك من هذه الورطة.

سأذهب للقاء تلك المرأة غداً.
وفي اليوم الموالي عادت واجمة.
ـ يا لها من معتوهة! طلبت مبلغاً لا يقبله العقل بحيث لا أرى فائدة من الخوض فيه. فسألت سلمى بنبرة فاترة :

ـ كم طلبت؟
ـ يستحيل... مبلغ مهول... طلبت عشرين ألف فرنك! ـ عشرين ألف فرنك! مبلغ ضخـم! ـ غير معقول، وتزعـم فوق ذلك أنتها راعت معرفتي بهـيا في تحديد

 في يوم من الأيّام، وأنت تعلمين أن السلطات تميل إلى مراقبة الأجانب
 الطفلة، وينتزعونها منك ... سمعت بعضهـم يحكي... فقاطعتها سلمى :
ـ كفى ! سأدفع. هل يمكن أن نذهب بعد ظهر غد، ريثما أزور البنك؟
فردّت جوزيان باندهاش :
 وساطتي إلا لأنّها تعرفني منذ مدّة طويلة.

 خيارآ آخر على كلَ حال. وفي اليوم الموالي، سلّمت لها المبلغ المتّفق عليه. وحتّى تهذّئ
 المر أة غادرت الفندق من دون أن تترك عنوانها.


 سيما أنْ الحرب على وشك أن تنتهي : لن تّجاوز بضعة أثهر


كمـا لو أن ذلك وقع بالأمس ـ الـحزن النـي كان مـخيّمـأ على الأستانة، والمستشفيات المليئة بالجرحى والعائلات المحزونة الانة. لكن هنا لا لا يبدو أنّ أحدأ يأخذ الأحداث على محمل الجذّ. بالعكس، يسخر الناس من ضعف


 لم تُبدِ أيّ مقاومة. ورغم الدعم العسكري الذي بعثته كلّ من فرنسا وبر يطانيا إلى النرويج، فإنّها استسلمت بدورها...



 الساسة، فلم يكونوا يكفّون عن التصريح بأنّ لا شيء يدعو للقلق. لم يكن ثمّة داع للقلق إذن. وهكذا ظهرت موضهة الفساتين الفاتحة

 أبوابها ونوافذها...."، على حذّ قول أغنية يردّدها الناس على ضفتي نهر
(المارن).
 الرضيعة، في فضاء مقهى (اللهلام"، ، إذا بيدين تحجبان عينيها، وتردَّدِ فير في أذنيها صوت تعرف صاحبه. وبحر كة مفاجئة تخلّصت من اليدين...

ـ أورهان!
ـ سلمى!
وتعانقا وهما يهتفان من المفاجأة والفر حة. لم يلتقيا منذ أن كانا في

ـ ماذا تفعلين هنا؟ حسبتك تتربّعين على عرشك في قصر من الذهب في أعماق الهند.

- وأنت؟

ـ أنا؟ رافقت الملك أحمد زوغ في منفاه، وانتهى بي الأمر أن بدأت أتعوّد على هذه الحياة! انظري، أنا لست نا لادماً على ألبانيا. رغم أنّ أنه بلد جميل، إلا أنْ خشَونته لا تناسب ذوقي. خلال الفترة التي لـي لم نلتّق فيها تزوّجت وطلّقت، وأنا الآن حرّ. تحرّرت ألا


لكنَ على نحو أرقى : أرافق سائقي السيارات في كلّ أنحاء أوروبا! وراحا يضحكان ويستمتعان بهذا اللقاء. والتفت أورهـان إلى زينيل الذـي كان أساريره، وقال له:

- مرحباً آغا! تبدو على أحسن ما يرام!

ثتم نظر إلى الرضيعة باندهاتى، وقال وهو يشير إليها : ـ ـ ... ولكن ما هذا؟

t.me/soramnqraa

فرذّت سلمى بزهو : ـ هذا؟ هذه ابنتي - وأين الأب؟

ـ سأشرح لك لاحقاً. إنّها قصة طويلة.
ـ ما زالت ابنة عمّي كما عهدتها، تحيط نفسها بالأسرار دائماً! ونظر إلى ساعته :
ـ اعذريني، لديّ موعد مع امرأة... أهيم بحبّها، وقد تأخرت!
فردّت سلمى ساخرة:
ـ كعادتك، فأنا خبيرة بابن عتي!

VTY

ـ أعطني رقم هاتفك، وسأتصل بك بعد بضعة أيّام. بعد أن عثرت عليك الآن، لن أدعك تفلتين منّي.
مرّر أصـابعهه بين خصـلات شعرهـا كمـا كان يفعل أيّام المـراهقة،
وهمس لها بنبرة تمزج بين الجلّ والهزن :
ـ أنت هي المرأة التي كان ينبغي أن أتزوّجها في الحقيقة!
ثمّ قبلها على طرف أنفها، وانصرف مسرعاً وهو يلوّح بقبّعته.
بعد ذلك بيومين، أيّيوم العاشر من مايو / أيار، سيُفاجأ الفرنسيون
 وبخلاف كلّ التوقعات، استطاعوا الالتفاف على خطّ ماجينو، واقنتحموا

 التطمينات: فقد هبّ الجيش الفرنسي مدعوماً ببعض الكتائب الإنجليزية لنجدة الجارة بلجيكا. سيلقّون هؤلاء البوش درساً لا ينسى!
وظلّت الأخبار القادمة من الجبهة في الأيّام الموالية ملتبسة، ولم الـم يبدأ القلق يتسرّب إلى نفوس سكان باريس إلا عندما استسلمت هولندا





 جونيفييف التي حمت لوتيسيا(1) من قبائل أتيالا في القرن الخامس.
(1 Lutetia (1) هو الاسم الذي كان يطلته الرومان قديمأ على المدينة الغالية (من بلاد الغال) التي تسمى اليوم باريس.

وفي السادس والعشرين من مايو / أيار، عنونت جريدة الصباح في


 الخائن استسلم من دون أن يخبر القيادات الفرنسية والإنجليزية! ومن ومن ثمّة اتَخذذ الوضع منحى خطيرا أ، إذ تراجِع الـحلفاء لكي يؤمّنوا الدففاع عن الطرق السالكة إلى العاصمة ضذ جيش ألماني ألصّ ألعبح الباريسيون يشّكون في ما يردّده قادتهم من أنه بلغ به الإجهاد مبلغه.

 أن يشنيهم عن ذلك ضأحكاً وهو يقول :
ـ هيّا! لا داعي للـخوف، فهؤ لاء البلـجيكيون لا يـجري الدم في عروقهم. أمّا الجيش الفرنسي، فشيء آخر !




 تملك أيت معطيات تسمح بتقدير حجم الخطر . ذلك أن أن الأخبار الو حيدة التي تصلها، تستقيها من الجر ائد، وهي أخبار تنبّهت بتذمّر إلى أنّها خاطئة، ومع ذلك فهي مضطرّة إلى اتّخاذ القر ار ، وبسر عة.
ومضت تنظر بقلق إلى الحجوز والطفلة الصغيرة التي تتشبث بـث بركبتيه
 قرارها. آه لو كان هارفي حاضرأ! أو حتّى أورهانما... وهي لا تعرف كيف
 الذي يوشك أن ينهار من حوله.

ووضعت رأسها بين يديها : مّّن عساها تطلب الاستشارة؟ من ماري









 فكرة عمّا يلزم أن تفعل.
وفي صباح الـيوم الـموالي ذهـبـت إلى شـارع آبيس، وبـحـنـت عـن العنوان الذي وضعته روز على آخر رسالة وصلتها منها. ستكون سعيدة
 التي كانت ترعب القلفاوات وعثراتها التي صارت مضرب المثل. لكنّها كانت من اللطف بحيث كسبت حبّ الجميع. وشعرت سلمى بالختجل


 سيفينيي واشترت أكبر علبة شوكو لاتة. فهي تعرف ولع الآنسة روز بها توقِفت متردّدة أمام العمـارة رقم الآنسة روز قاطنة هنا؟ تبدو البناية المتصذّعة موشكة على الانهـيار ، وطلاء واجهتها يتساقط على شكل قشور رمادية. حبست أنفاسها وهي تعبر المدخل الذي وضعت فيه صناديق قمامة فاضت بمحتوياتها، تنبعث منها رائحة كريهة لـم تفارقها حتّى وهي تصعد السلّم. الرتقت الأدراج

القذرة: كيف للآنسة روز المعروفة بشدة حرصها على النظافة أن ينتهي بها المطاف في هذا المسكن الحقير؟ كان واضحاً أنّها تعيشّ في العوز ، فلماذا لم تخبرها بحاجتها إلى المال في رسائلها؟
 ففتحت لها امرأة غير الآنسة روز، لكنّها تعرفها أو بالأحرى كانت تعرفها جيّدآ، فسألت سلمى : ـ لعلّها غيرت المسكن؟
ـ تقريبآ.. لقد ماتت المسكينة منذ ثلاثة أشهر. وشعرت سلمى بأنهّها توشك على الإغماء.

ـ ماتت؟... ما سبب موتها؟




 تعلمين، ولا يمكنه أن يفعل الكثير...

ضربت على جبينها فجأة، وقالت :

 تحبّك...
أجهشت سلمى بالبكاء، ووضعت علبة الشوكولاتة بين يدي المرأة
 لكانت أنقذتها، ولكانت عالجتها عند أفضل الـنـا الأطباء المتخصصصين.... ولكانت بقيت رّبما على قيد الحياة... وحتّى لو كانت حالتها ميؤوساً

منها، لكـانت منتحتها على الأقلّ بعض الدففء الإنساني، وشيئاً من السعادة.

لا تعرف سلمى كيف عادت إلى فندق دو روي. وقضى زينيل المساء
 لكلُ منّا أن ينسى، وينشغل بأموره الخاصة... وفي الأخير لمّا لاحظ بأنّا وأنّها
 تبكي حتّى شرعت في الصراخ، فخاطبها بنبرة حازمة : ـ مسؤوليتك الآن هي التفكير في مصير هذه الطفلة. ماذا سنفعل

الآن؟ ماذا قَرّرت؟
فرذّت وهي تتنهّهد :
ـ أنا مرهقة يا زينيل. لنتنظر بضعة أيام أخرى. على كلّ حال ، لا أحد
يسافر الآن!
لكن لـمّا قصفت الطائرات الألمـانية باريس يوم الثالث مـن يونيو حزيران، وقضوا الليلة في القبو مع القاطنين في الفندق، ندمت علـنـي تردّدها.
 روي. وبدأت تُرى على الطرقات سيّارات فاخرة التيار آتية من الأحياء الراقية،





 التراجع، وبذلك لن تمضي بضعة أيّام حتَى يتحقّق النصر. قال صاحب الفندق باستبشار مصطنع :

ـ ألم أقل لكم! كم ينقبض قلبي حين أتذكّر أولئك الجبناء الذين فرّوا لانَّهم لا يثقون في جيشنا!
ويتمالك نفسه من أن يقول إنّه لا يعتبر هم جبناء فحسب، بل خلا خونة.
 اليوم الموالي، بعناوين سوداء كبيرة نبأ الكارثة : "جبهة السوم تُخترَّر"، سألت سلمى التي لم تكن تعرف السوم: ـ هل لهـذا خطورة؟
وانتابها القلق لمّا لاحظت سحنات التا الحاضرين الواجمة. وأجاب رجل عجوز ساخرأ وهو يحدجها بنظرات عدائية : ـ خطورة؟ هذا معناه يا سيدتي أنّ الطريق إلى باريس بات سات بالكاً

ـ الألمان يصلون إلى باريس؟ ولكينّهم كانوا يقولون إنَّ الجيشـ... ـ يقولون... الساسة يقولون ما يناسبهـم. أنا أعرفهم جيّداً يا يا سيدتي. لقد قاتلت في حرب 191 ا 1 لو سمعت كـلامهمم حينئذ لاعتقدت أنّ الأمر يتعلّق بنزهة!
واجتهـدت الجرائد والإذاعات في الأئّام الموالية في طمألأنة سڭّان باريس : "جنودنا يكبحون العدو ، وعشرات الآلاف من رجالنا يقيمون
 مهما كلّف الثمن"، وفي الثامن من يونيو/ حزيران، أعلن الجنر الجنرال فيغان :


 وهم يصرخون بأنهـم خُدعوا، وأنَّ الفرق بين الجيشين شـين شاسع، وأنهـم خسروا كلّ شيء.

هيّأت شركة السكك الحديدية القطارات لمن يرغبون في الرحيل،





 تتحسّن حاله.
كان عليها أن تعثر على سيّارة، ولا أحد يمـكن أن يساعدهـا على





يمكن أن يصلوا إليها.
 يعيشان معا، وكانت ثقتها بالخصي خلا خلال تلك المدّة تزيد يوماً عن يوم

 باريس، فهي تجازف بحيـاة ابنتها... ماذا كانت أمّها ستفعـل لو كا كانت مكانها؟ ما كانت لتترك زينيل وحيدا أبداً، وهذا هو ما ستفعله هي أيضاً. إن كان ثمة من خطر، فسيواجهونه جميعاً.
 استيقظت سلمى على ضحّة غريبة آتية من الـشارع. أسرعت إلى الشر الشرفة فرأت على الرصيف جماعات في منتهى الجزع والاضطرابـ، ونـون وأشخاصاً
 البصر ارتدت فستاناً، ووضعت الطفلة في غرفة زينيل ثمّ اندفعت نحو

السلم، وهناك التقت بـجيرانها يججّون حقيبة تكاد تتمزق من شدة ما ملئت. فصاحوا بها:
ـ الـحكومة لاذت بالفرار خلال الليل. هيّا أسرعي، فالبوش على
وشك أن يصلو! !
وفي الشارع كان الناس يتنادون:

- من أين ستذهب؟ من محطة أوستيرليتز؟ هيا أسرع، فالقطارات

ستمتلئ!
ـ أنا سأركب دراجتي، يقال إنهم سيقصفون السكك الحديدية!
وصاح رجل في زوجته التي تسمّرت في عتبة الباب من شدّة الفزع
ـ ألن تهيئي الحقائب؟ أنبّهك إلى أننا سنطلق بعد نصف ساعة! وأخذت السيارات والشاحنات الصغيرة المحمّلة بالحزم والأفرشَة تمرّ أمام أنظار سلمى المذهولة. كانت تَتَجه نـحو شارع روايال لتعبر الـور نهر اللسين وتصل بذلك إلى الحي اللاتيني فأبواب أور أليان وأبوا






 شارع سان ميشال وشارع سان جيرمان... حركة السير في شُارع هنري الرابع
 يسمعون من ذلك شيئأ، ولم يكونوا يفكرون إلا في شيء واحد : الفرار.
 اعتادت في مثل هذه اللحظات العصيبة على المحافظة على هدوئها، كما

لو أنّ الاستسلام للخوف في وضع خطير كهذا يصبح ضرباً من الترف. ماذا ستفعل مع ابنتها ذات السبعة أنشهر وزينيل الذي لا لا يكاد يتحرّلك في خضَمَ هذا الطوفان البشري، ووسط هؤلاء الناس المرعوبين؟ كان اليومان اللاحقان كابوسأ حقيقيًا. أعلن الجنر ال فيغان أنّ باريس

 للبوش المنتصرين الذين سينكلون لا لا محالة ـ كمـا هو معروف عنهـم بكل من حمله جنونه على البقاء.


 على الدفاع عن نفسهـا، فلماذا سيدمّر الألمـان مدينة رائعة أُهديت لهم على طبق من فضّة؟
اجتمعوا في غرفة الطعام الصغيرة لكي يشجع بعضهم بعضاً، وبادر

 يحصل عليه، وهو غير مستعدّ للتنازل عنه للغاصبين.

قال متبجّحاًا :
ـ سـأدافع عن مـمتلكاتي حتّى ضـدّ البوش! ثـّمّ إنـني لا أرى مبرّراً يجعلهم يعتدون على تجّار مسالمين.
 قضت سلمى فترة ما بعد الظهر تبحث عن الحليب لرضيعتها، إلا أنّ كلّ

 مندهشة من وقع كعبيها الغريب على الرصيف : كلّ النوافذ مغلقة حتّى

ليحخّل للمـرء أنّ المـدينة حبسـت أنفاسهـا. كان من المتوقع أن يصل الألمان في اليوم الموالي.
قضت الليلة بكاملها سهرانة على ضوء شمعة تنظر إلى ابنتها النائمة. غفت قليلاً فإذا بضجّة توقظها مفزوعة. كانت الشمعة قد انطفأت ، وأشُة الشمس تنفذ من خلال المصاريع. وبقفزة واحدة كانت أمام النافذة تنظر من خلال فتحات التهوية، فأبصرت...همب!

 جنود يركبون دزَاجات ناريّة، وتتبعها سيّارات مصفّحة، وهي متيرّ متوجّهة ببطء إلى ساحة الكونكورد.



 بين ذراعيها بقوّة، وتلحق برفاقها في غرفة الطعام في الأسفل.
كانوا مزدحمين حول النوافذ ينظرون في صمـت إلى الـى العدو وهو

 الجهة الأخرى من ميدان الأوبرا. وغمغم صاحب الفندق :

- إذا أراد الإنجليز أن يغتنموا هذه الفرصة، فنحن في أحسن موقع

لمتابعة العمليّة!
لـم يـجـب أحدل، ومضوا يـنظرون مصعو قيـن إلى العـلـم الأحمـر الذي يتوسطه صليب معقوف أسود يرتفع ببطء في السماء. وسمعت سلمى ضـجّة


## 7

وفي الرابع عشر من يونيو/ حزيران، جابت سيارات مجهزّة بمكبّرات
 اعتداء على الجنود الألمان سيكون جزا جاؤه الموت،. لكنـ ما ما إن لوحظ،

 الطبيعي لكي تتمغن قوات الاحتلال من الاستقرارار، وتعود المصالح الـيالح
 استئناف أنشطتهم شَأنهم في ذلك شَأن الإدارات اتـ وأمر حاكم منطقة السين
 بعض المصالح كالميترو ومكاتب البريد والبنوكُ بل حتّى المحاكمّ.

 مستعجل، حشُرت رأسها في الوسادة وعادت إلى النوم، لكنّهن ألخ

 جاء يوقظها؟ لكن الخصيّ لم يترابع، وشرح لها بأنّها فرصة لا تعوّض للتصريح بالطفلة.
ـ فنصف الموظَفين غائبون، والحاضرون ينجزئ ينزون العمل بسرعة ليتفرّغوا للحديث عما يجري. وقد ذهبتُ هذا الصباح إلى بلديّة الدائرة

التاسعة : ينبغي اغتنام الفرصة. سأقول لهم إنّ الطفلة ولدت ليلة الرابع عشُر من يونيو/ حزيران، وأنّ القابلة استبذّ بها الذُعر فاختفت من دون أن تدوّن الشهـادة. وأنتت تعـلمين أنتهـم في هـنـه الظروف لا لا يمـلكون لا لا لا لا لا
 بشهادة الميلاد!


 وهي لن تضيّع معه الصباح بكامله طبعاً! فهذا اليوم ليس كبقية الأيّام، ولن يضير الإدارة في شيء إن هي استغنت عن هذه الشهادة!
 سلمى، زوجة أمير راجا بادالبور. وبينما مضت تسجّل بخطّ أنيق أمير ظانّة أنّه الاسم العائلي، حبس زينيل أنفاسه.
ـ ممتاز ! والآن : ما معنى راجا بادالبور؟ ما مهنة الأب؟ ما معنى راجا؟ تردّد زينيل : لو يقول لها معناه: ملك، ستعلّه عجوزاً معتوهاً.

فقالت الموظّفة بنفاد صبر : ـ هيّا! لا بذَ أن لديه مهنة. أهو تاجر؟

فردّ زينيل مؤيّداً :
ـ بالضبط، تاجر.
وبينما مضت الموظفة تكتب بإتقان، خفض الخصمي رأسه. شعر كما لو أنّه خان الراجا خيّانة أكبر من إخباره بأنّ الـجنين ولد ميّتاً. وهو لا يجرؤ حتّى على تختّل ردّ فعل أميرته. ولدهشْته وجدت سلمى الأمر مسليّاً خلافاً لما توقَع. وقالت وهي تقهعه :

ـ إن علم أمير بذلك يوماً، سيشنقك.

## لكنّها أضافت وقد لاحظت الشحوب على وجهه:

ـ لا عليك، فبمثل شهادة الميلاد هذه، لن يتخيّل أحد قطَّ أنّ هذه
الطفلة ابتته! وهذا هو المهمّم.
بعد المخاوف التي انتابتها في الأيام الأخيرة، راق مزاجها، ولئهد وبدأت الأمور تتحسّن. تركت الصغيرة مع زينيل، وخرجت للتنّه قليلاً.







يبتسمان للفضوليين من المارّة.

 راغبات في رؤية أزواجكنّ أيتّها السيدات؟ نـحن أيضاً متشوّقون إلى العودة إلى بيوتنا، ولقاء نسائنا!

كان الناس مذهولين، لكنّهم بدأوا يشعرون بالارتياح مع ذلك. فهؤلاء ولاء الألمان ودودون، وليسوا همدجأ كما كان متوقَعا، يحرقون المّان المدينة ويقتلون

 كجوارب الحرير والعطور ... فيدفعون أثمنتها كاملة غير منقوصة.
كان الـجوّ جمـيلال، فواصلنت سـلمى الــــر إلى أن بـلغـت حـديقـة التويلري. كان الناس جالسين في الشمس وهم يتحدّثّون بينما تعزف فرقة موسيقية عسكريّة على بعد خمسين مترأ منهم تقريباً سمفونية بيتهوفن

الخامسة. وهم إن كانوا يتظاهرون بعدم رؤيتها، فإنّهم يصيخون السمع لعزفها، ويعلّقون: (الحقّ يقال، لهؤلاء الناس حسَ موسيقي مرهف!")، وقد أذاعت الإذاعة قبل ذلك بلحظات تصريحاً للمارشال بيتان دعا فيه
 بالبكاء، فذلك من الفرح أكثر ممّا هو من الخزي.

 المتعفَنة ودعايتها الكاذبة!
ـ كانوا يصوّرون لنا الجيوش الألمانية في الأسمـال، ينقصهـمـ كلّ شيء! بالله عليكم هل رأيتم جنوداً أجمل منهم؟ الالِّ
 انقلب الوضع، لاذوا بالفرار كاللصوص، وتركو كونا نواجه مصيرنا لو حدنا. جعلتهـم الـمرارة التـي شعروا بـها جرّاء خـيانة قادتهـم ينظرون إلى
 امتلأت الجدران بملصقات كتب عليها : (أيتّها الجماهير ، إذا كان الْان قادتكم الانم

 الباريسيين شيء". راحت سلـمى تذرع المـماشي شُاردة. وعادت بها الذاكرة إلى مدينة

 البلد رفض الهـلنة، ودعا الشعب إلى الكفاح. فهـل ستعثر فرنسا على الـى شخص كمصطفى كمال؟

وعندما عادت، باغتت صاحب الفندق وزوجته يتجادلان. لعلّهما كانا
 توجّهت إلى المطبخ.

وفي صباح اليوم الموالي، اقترب صاحب الفندق من سلمى وقال:
 زوجتي أن أصرّح بك لدى سلطات الاحتلال الإدارية. ـ سلطات الاحتالال الإدارية؟...
ـ أعلنوا أنَّ على كلّ من يؤوي أجانب أن يصرّح بهمه، وإلا تعرّض لعقوبات خطيرة. يضاف إلى هذا أنكّ إنجليزية، ومن ثُمّة...
 فرنسا واستمرّت إنجلترا تقاتل، صارت... العدوّة.

 بحيث تستطيع الذهاب للوشاية بك!
كان الرجل يتصبْب عرقَّ، وأشُّح عنها بنظره. ـ من الأفضل أن ترحلي
 توازنها، فاستندت إلى أحد الكراسي، وقالت : - ولكن إلى أين سأذهب؟

 حلولاً لمشاكل الآخرين.

 أصحابها في هويّة الزبائن، ولا يطرحون كثير آ من من الأسئلة.
 ذهبت لم تكن تشعر بالأمان. وكانت تتملّكهـا الرعشة بمجرّد أن يحدّق

فيها أحدهم، وصارت ترى في كلّ مكان أناساً مستعذّين للوشاية بها مع

 خادمة الفندق أو الجار الذي يشغل الغرفة المححاذية... لا سيما أن الألمان
 إنجليزية، أليست على رأس قائمة المشبوهين؟
 البريطانيين؛ ويبعـُون بهـم إلى معسكرات الاعر الاعتقال. وتتتخيّل الأسلاك الشائكة والأسر المشتّتة والأطفال المفصولين عن أمّهاتهم.... فتضمّم ابنتها إلى صدرها، وتقول في نفسها : لن أتركهم يأخذونها منّي أبداً، سأكافح بكلّ ما أوتيت من قوّة.
وفي أجواء الحذر والوشاية هذه ، ضاعف جن جمالها ولبا ولباسها ومظه

 إليها. وذات يوم عاكسهـا رجل، فأوقفته عند حـّه، فما كان مان منه إلا أن بادرها حانقاً:
ـ أراك تـتغطرسين! مـا رأيك فـي أن أذهـب إلى الألـمان وأخبرهـم بحقيقتك؟ لا أخالك ستحافظين على هذه الغطرسة!
لم تشأ سلمى أن تخاطر، فأرسلت زينيل ليدفع الحساب، ثـتّ لفَت ابنتها في وشاح وغادرت الفندق بعد نصف ساعة انـة وانـ وانتهى بهـم المطاف في منزل متـداع بشـارع التشهـداء، دلّوهـا وـا علـيه لأنّ صاحـاحبته تقبـل إيواء
 الغرف وقذارتها، فهمـت: لا يقبل العيش في منزل حقير كهذا إلا من اضطرته الظروف، لا سيما أنّ صـاحبته، وهي عجوز بدينة وبـنـيئة، لا
 فالقاطنون يدفعون لأنّ المكان آمن، لا تطؤه أقدام الشرطة أبداً. والأمر

نفسه بالنسبة للجنود الألمان الذين لا تعنيهم زيارة هذه الأحياء النتنة الصاخبة. فهم لا يعبرونها إلا ليلاٌ على متن سياراتهم مارّين إلى الْلى أماكن

 (اكابيريت مايول" التي تغصّ بالضباط الألمان والفتيات. ذلك أنّ باريس
 المدنية والعسكرية الذين استقرّوا فيها، وكذا للعدد الكبير الـير من الجنورد الذين يقصدونها لقضاء إجازاتهم.
أمّا الأماكن الراقية مثّل ملهى مونسينينيور بشارع أمستردامام، أو ليغلون

 الضباط السامين. لكن كانت ترتادها أيضاً كثير من الشخصيات المرموقة في عالم الممرح والصححافة، إذ عاد معظمهـم منذ بداية شهر يوليو تموز : فالحياة ينبغي أن تستمرّ، والفن لا حلود لها وهـكنذا رقص سيرج

 فتح مسرح مادلين.
لم تعد سلمى تغامر بالتجوّل في هذه الأحياء الجميلة مخافة أن يتبتّت أحد رجال البوليس من أوراق هويتها. لكن الرغبة تلا لأت عليها أحيانيانَ،
 أناس أنيقين ومبتهجين، وتنسى قليلا شـارع الشهداءاء



 مرّت بمحاذاة مائدة سلمى، همست لها من دون أن يفطن بها أحد :

ـ أجنت؟؟ المكان غاصّ بالجواسيس، انصرفي حالا"!
 تتحذّى الخطر. لكنّها لا تستطيع أن تسمـح لنفسها بذلك: فماذا سيكون مصير ابنتها إن ألقي عليها القبض؟


 فتنسى سـلمى كلَّ الـهموم والأحزان. لـم تَتوقع أن تشـعر يوهاً بغريزة

 بحيث إنّها حين تضمّها بين ذراعيها وتغمض عينيها، تـحسّ كما لو أن
 تشعر في هذه اللـحظات بسلام كامل وإحسـاس عـميق بالانتـماء.
 على مواجهة العالم بأسره.
واكتشفت أنّ الحياة تتمثّل في هذه الطفلة التي تترسـخ في الحاضر ،

 يرضى بالتهه؟

ـ ستؤذين صحة أميرتنا الصغيرة، فوقت الرضاعة قد فات منذ مدة
طويلة!
لم يعد زينيل يكفت عن اللوم والعتاب. فمنذ ميلاد الطفلة، تحوّل إلى
 سلمى، بنوع من التذمر، بأنتها غالباً ما تفرح به أكثر من فرحها بأمّها.


المغرب تتظظر في الطابور لتحصل على نصف لتر من الحليب، والأدهى
 فظة قائلة : (اخذيه أو اتركيه").
 من أجل قطعة زبدة أو رطل سكر أن يتحمّل كلّ الإهانات ولـو ذلك أنّ كلّ

 فرنسا إلى شطرين. بل إنّ السلطات بدأت تهيّئ بطاقات التمات التموين. وسلمى تتساءل بقلق كم من الوقت تستطيع أن تصمد بما أنّها أجنبية ولا يحقّ لها أن تحصل على بطاقة.



 بمفردها، لاستطاعت أن تحرم نفسها، وحتّى زينيل لا شهِيّة له. والبنت؟ ويشق عليها أن تتصور ها تعاني.

 يراقبون من يتردّدون عليها، فيعتقلونها.
منذ أن ولدت الطفلة ـ التي يعتقد الأب أنّها ولدت مـت ميتّة ـ ـلم يصل
 بنساء كنّ يحطنها بعنايتهنَّ الصاخبة، كمّا تتذكر قرية أوجنـا نسـائهـا الـمنزارعـات الودودات. وهي لا تأسف علـى شـيء، لكـنـهـا لا
 نحو مراهعته، حتى وإن لم تكن سعيدة... وتتساءل أحياناً عمّا فعلت الأيّام بأمير. الآن بعد أن لـم تعد مضطرة

لطرد صورة سلمى التي كان أمير يريدها أن تجسْدها، بدأت تفكّر فيه



 كثيرأ ما كان كلَ منهما يحاول الاقتراب من الآخر، لكـن الهوّوة بينهما كانت سحيقة. والجهود التي كان يبذلها أمير لهـدم تلك الهوّة، والأغصان

 الكبرياء وانعدام الثقة، أن يرى اليد التي يمدّها له الآخر . كان عالماهمـا

بعد أيام، وبينما كانت سلمى مـارّة أمام الكونتوار الذي تجلـي إلـي إليه صاحبة الفندق السيدة إميلي، سألتها وهي تحدجها بنـا بنظرات مرتابة :

ـ أأنت يهودية؟
فرذّت سلمى بارتباك : ـ كلا، لماذا؟

- من حسن حظّك. لقد أخبروني بأنّهم سيأتون بعد ربع ساعة. ألم تسمعي بأعمال التخريب التي وقعت في الشانزليزيه؟
وراحت تصف لها وقد اتقدت عيناهنا ببريق أشبه بما يُرى في أعين
 (الآخرون") ـ بأنْ جماعة من الشُباب سـاروا في الشارع من (النجمة)" إلى

 سيلريك، فانينا، برانسفيك، كما لو أنّها تستعرض أس أسماء مجرمين خطرين!

وتمالكت سلمى نفسها من أن تظهر على وجه8ا علامات الامتعاض.

 وذكائهم. لكنّها تعرّفت من نبرة هذه الـنـ العجوز على الحملة الشنـيعة التي تشنّها بعض الصحف ضدّهمهم.
 المصلحة وإما مـجاراة لميول السادة الجددر. تُلقي سلمى أحيانانَ نظرة على الـى

 بالبيض والبطاطس والقهوة، وهي كلّها مؤن صـار من الصعب العئور عليها.
وقد لاحظت أنّ هذه الجريدة بدأت تشنّ حملة ضارية ضدّ لليهود،
 طويلة قذرة، وأطفال يلعبون في المـجاري بقشور الـخضر والفور والفواكه،
 السلع بهامش ربح يصل إلى •^٪٪..."، وخلصت الجريدة بامتعاض إلى أنّ "اجميع من في الحي يهود. فكيف لمن يذّعون النضال من أجل حفظ الصحة أن يتركوا هذه اللطخة المقزّزة في قلب باريس؟؟".
ويعلن صحافيّ آخر من منظور سياسي أنّ اليهود هم السبب في في كلّ
 القوانين المسمّاة اجتماعية التي أفسدت العلاقة بين المشُغّلين والشُغَّالين، وقادت إلى الإفلاس والبطالةها.

 صاحب المتجر لا يمكن أن يطلب أوراق الهوية من كلّ مرتادي متجره. عدا أنّه في السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول، أقدمت السلـن ألـات

الألمانية على أوّل خطوة حاسمة، إذ أصدرت أمرأ يجبر كلّ يهوديّ على التوجّه إلى الإدارة لتدوين اسمه في سجلّ خاص.

قالت شارلوت بنبرتها الحاسمة المألوفة :
ـ ليأمروا بما شاءوا، لن أذهب إليهم!
كانت شارلوت خياطة لدى ماغي روف، وهي تستأجر غرفة في فندق شارع الشهداء. كانت شديدة الإعجاب بأناقة سلمى. وقد استوثقت الصداقة بين المر أتين منذ أن أعلنت شارلوت بعد أن تفحّصت سلمى من
 أمام الأميرة المشُدوهة، وقلبت ثنية الثوب وقالت وقالت بوثوقَ : (انعم، أنا من خطته. كان رئيس المعمل يقول إنّي الوحيدة القير القادرة على القي القيام بمثل هذه الغرز الصغيرة!"، وتطلّقت أساريرها زهواً.

بعد ذلك عهدت لها سلمى بعدد من فساتين السهرة، وطلبت منها


 على الخصوص بالتنازل لها عن قسائم الحليب منذ أن شرع العـمـل ببطاقات التموين. قالت لها :

ـ أنا لا أتناول الحليب، فهو يسّبب لي آلامأ في القلب.
قَرّرت شـارلوت إذن ألا تتسجّل. ا"كيف لهم أن يعرفوا؟ فأنا أحمـل
 مسرورة من هذه الدعابة.

وما كادت تمرّ ثّلاثة أسابيع حتّى أصدرت حكوم
 الوظيفة العمومية والمحاماة وتولّي القضاء والعمل في الجيش والتدريس

والصححافة المكتوبة والمسـموعة، والتمثيـل في السـينما والمسرح والصيدلة، بل حتى طبّ الأسنان...

قالت شارلوت لسلمى :
 لماذا يعاملوننا كما لو كنًا مصابين بالطاعون؟
في ذلك اليوم أعلنت السيدة إميلي من خلف الكونتوار العالي، بنبرة
فرنسية قحّة:
ـ لا داعي للتبرّم، فالمارشال رجل عظيم!
واغتنمت الفرصة لترفع من إيجار الأسرتين اليهوديتين اللتّين كانـين انتا مستقرتين في الفندق. لكنّها لـم تطلب شيئاً من شـارلوت. ألأنها تجهل

 مورد آخر غير راتبها، وهو لا يكاد يكفيها للبقاء على قيد الحياة؟
قالت سلمى في نفسها : (الواقع أنتي أسأت الحكم عليها!").
وفعلا، لم تكد تمضي بضعة أيّام حتى جاء شـلـي على شارلوت التي مضت تتخبّط وتصرخ أمام نز لاء الفندق الذين تسمروا

ـ لا بذّ أنكما مخطئان! أنا فرنسية!
فردّا مستهزئين وهما يجرّانها بالقوّة:
ـ ستشرحين لنا هذا في المفوضيّة.
لكن شـارلوت تمكّنت من أن تهمس لسلمى قبل أن يخر جاها :
ـ احذري العجوز!
 في اليوم الموالي في فستان جديد وعلامات الرضا بادية عليها.

عندما كانت سلمى ما تزال تملك بعض المال، تتوق نفسها أحياناً


 لكن ما كانت تبحث عنه في الحقيقة هي صورة هارفي وذكرى السهرات التي قضياها معاً هناك.












 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام قوس النصر، التي أطلق فيها الجنود الألمان


 ويتسلّوا، على صلة بالمقاومة التي يتردّد أنّها بدأت تنتظم.
 بحيث يسذّون منافذه حتّى لا يتسرّب الضّوء والصوت إلى الخارج. كانوا

يخاطرون بأنفسهم، لأنّ السلطات تمنع ذلك. ومع أنّ منع التجوال يبدأ
 يوازيه إلا شخّهم في أن يظلّوا أحراراً في اليوم الموالي.

 القلق. نظر إلـيها من دون أن ينطق ، وكانـي للتعبير عن استنكاره. جلست بجانبه مرتبكة وقالت :

 الليل، وأجد نفسي وحيدة في هذا الجُحر القّذر، تنتابني أفكار سوداويّة، ويجفوني النوم. رفع زينيل يد سلمى إلى شفتيه، وقال:
 الشباب، وهذه الحياة قاسيّة عليك، وتحتينـي أنت تعلمين بأنتي مستعدّ للتضحية بحياتي من أجل أن تسعدي، لكن ألـي ويضيف وقد تهّزج صوته وترقرقت الدموع في عينيه : ـ أخشتى... أن يصيبك مكروه. كيف سيكون مصير ابنتنا الصغيرة

ولكي تطمئنه، راحت تضحكا وانكا وقالت:
ـ لا خطر عليّ. فأنا أبالغ في الحذر !
لكنّها تعلم أنّه محقّ. باعدت بين خر جاتها، وطلبت منه أن يساعدها في كساء الجدران بالقماش، ووضع أثواب الساري على النوافذ للتخفيف
 طابعاً غجرياً بهيجاً، وصارت تشعر بنفسها أفضل منذئذِ. وحين علّقت صاحبة الفندق بـخبث بأنّ (هذه الكـمّيّة الكبيرة من

الأثواب تهـدر بينما لا يـجد كثير من الناس مـا يسترون به أجسـادهـم" أجابها زينيل بأنه (الا يحقَّ لأحد أن يحاسب الألأميرة"). وقد كان يصرَ على
 يتسبّب هذا اللقب في رفع ثمن الإيجار أكثر.

وقال موضّحاً :
ـ أنت لا تفهمين شيئأ من أمر هؤ لاء. ينبغي التكبر عليهم وإلا سحقوك.
 تحافظ على ثمن الإيجار كما هو فحسبي، بل كانت تجاملها بانها بخلاف




 شتمها تضحية عظيمة...
صار التموين أصعب فأصعب رغم البطاقات المزيفة. واختفت السلع
 إليه، ولكن بأثمان باهظة. وكانت سلمى تشتري منه الأشياء الضرورية
 البطاطا صارت بذخاً بحيث أخذت الجرائد تعلن عنها قبل وصولها بثلا ولاثة



 كان زينيل من كبار مستهلكيه، فاستعيض عنه بشعر الذرة.
 التافهة، إذ كان عليه أن يقف في الطابور طيلة اليوم. كان يقول إنّ هذا

دوره وليس دور الأميرة. ورغم البؤس ظلّ يلت على هذه التفاصيل التي

 قلقاً عليها. صحيح أنتها لم تكن في يوم من الألئام سمينة، لكنّها الآن من من النحول بحيث يمكن أن تسقطها هبّة ريح خفيفة. وكثير فيراً ما تنتابها وهيا وهي






 نفسهـا وأجهشت بـالبكاء. شعرت كما لو أو أنّ شيئاً من هـارفي اختفى باختفائه... وحاولت عبثاً أن تطرد من ذهنهـا أنّه فأل نحس. الشرقيين يعيرون الانتباه لهذه الإشارات...

لم يغهم زينيل كلّ هذا الحزن من أجل عصفور . لكنّه قلق في المقابل
 سلمى على الخلود إلى فراشها بكامل لباسها ضامّة إليّا إليها الطفلة وقد ركبها
 تغذيها على نحو مقبول، فماذا عساها تفعل ضد هـلـ هذا البرد الرطب الذي الذي ينفذ إلى العظام؟ لا سيما أنّ (المرسى الكبير" كلّفها آخر معطف فرو كان

لما أغرق الطيران البريطاني نصف الأسطول الفرنسي الراسي في الجزائر حتّى لا يسقط في يد الألمانـ، شـعر أنصـار المـارشال بيتان، ومعظم الباريسيين منهم، باستياء عميق.
منذئذ لم تعد السيدة إميلي تدع فرصة من دون أن تهاجم "هؤلاء

الخونة الإنجليز"). وصارت ترشق سلمى بنظرات حاقدة، لذلك أوصت




 نفسها إنّ صديقاتها هناك لا بلّ أن يتفهّمن وضعها.
 صباحات أكتوبر / تشرين الأول، إذ بينما كانت سلمى تهمّ بالخرورج وقد تدثَرت بمعطف من الثرو، استو قَتهها السيدة إميلي لتبادرها مجاملة وقد

بدت على وجهها ضحكة مغتصبة :
ـ ما عهدت الإنجليزيات بهنه الأناقة!
 سلمى. كانت الإشارة واضحة كشفرة سكين. ومن دون أن تنبس، خلعـ العت
 تشَكراتها المنافقَة.
صارت تخرج الآن في جوّ تنخفض درجة حرارته إلى خمس عشُرة





 تدرك أنّ عليها أن تستشير الطبيب، وتتناول الأدوية اللازمة، علمى أنّ ذلك يكلّف غالياً، وهي لم تعد تملك ما يكل يكفي من المالن. بل إنّها كانت مقتنعة بأنَّ حالتها يمكن أن تتحسّن لو تغذّت على نحو أفضل. لا بدّ أن

يكون هذا راجع إلى الزيت الفاسد الذي تستعمله في الطبخ، وهي تعلم أن كبدها كان دوماً واهنأ.
وتشعر بدفق من الحنان، فتضمّ صغير تها تا إليها وتقول: ارالأمر ليس خطيراً، أليس كذلك يا حبيبتي؟ يكفيني أن تكوني أنت على ما يرام.


 أنّ الطفلة تركب حصاناً يخبّ، فتصرخ من الفرح لّمّا تتسارع الحركات، الِّا
 أنت على حقَ : لن أربيك لتكوني فتاة كلّ همـها إرضاء الآ الآخرين. من حقّك أن تكوني كما أنت، ولن تكن تكوني بحاجة إلى إلى تبرير أسلوب العيش الذي تختارينه. حين أفكّر في أمّك التي احتّاجت إلى تسعة وعشرين عاماً لتفهم هذا..."..

هل كانت ستفهم هذا لولا هارفي؟؟... هارفي... هارفي... الها يعلم ما
 يجيبها لمّا تطلب منه النصيحة بأنّ الأهداف والمـي




 دون وصيّ. ثّمّ يسترسل في الحّديث عن السعادة التي لا تأتي من هذا الحدث أو ذالك، بل من قدرتنا على أن نعيش اللحن الحظة مهمها كانت. ذلك الك أننا نحن، ونحن فنط، من نضفي على الأشياء لون الحزن الحن أو المرح
 بحاجة إلى الـحرب والفتر والو حدة لأعثُر على السعادة بداخليلي. فأنا

سعيدة، ولم يسبق لي قطّ أن أحببت الحياة مثلما أحبّها الآن. وما من مرّة بدا لي العالم بهذا الإشتراق رغم ضروب الحرمان الـ والخوف!". ومع ذلك، فمنذ موت العصفور، لازم سلمى شعور بأنتها لن تلتقي
 إلى الأبل. لو أنّ هذه الفكرة راودتها قبل أسابيع فقط، لكا لكانت شعرت
 المرأة الضعيفة المعذّبة، بل صارت تلك التِ التي قدّم لها هارفي أجمل هدية في الوجود: علّمها كيف تنسى نفسها وتحبّ.
ومضت تدور في الغرفة على نغمات مقطوعة موسيقية لشتراوس، روس ، منبعثة من المذياع، حاملة رضيعتها بين ذراعيها وهي تقول لها : ألآه يا قَرّة عيني! سترين كم هي الحياة جميلة! أنا الآن أعرف سرهِ سها ، وأعدك بأننا لن نُكون تعيستين أبداًّب".

 الحمراء يـجري بعضها في إثر بعض كما لو أنها ترقص رقصا

 وحاولت بكلّ ما أوتيـت من قوّة أن تتشتبّث بـالمـائدة، وهنـاك الك بقربها
 تبصر شيئأ... وتهيّأ لها أنَّها تسقط، ولا تتوقِّف عن السقوط...
 الموسيقى الر اقصة تنبعث من المذياع مرحة آسرة.
ولم يكتشف زينيل الأمّ وطفلتها إلا بعد مذّة عند عودته من الـي السوق. كانت سلمى مستلقية على الأرض وهي في منتهى الشُحوب، والطّه الطفلة
 بذراعيها عند السقوط.

## v

كان الطبيب الجراح يذرع مكتبه في مشفى "اهوتيل ديو" وهو ينظر

 غيبوبة. كانت تعاني من التهابِ حادّ في الصفاقة. أمضى ساعـي ساعتين وهو

 الواهن أخيرآ، مسح جبينه وتنفّس الصعداء: لن ينتصر عليه غريمه القديم.
لكن الحمّى ظهرت في المساء، وفهم أنّ الالتهاب يتفاقمّ، ولم يعد


 الشاحب بعد أن اعتقد أنّه انتشله من الموت.

لقد خسر المـعركة، والمريضة لن تعيشن أكثر من أربـع وعشرين
 شُكّ، لا يستطع الصمود. وشدّ البروفسور على قبضته : مضت عشر عشرون
 نفس الحزن العميق. بل إنّ قلبه يكاد ينفطر حين يتعلّق الأمر بفقدران إنسان شابٌ مثل هذه المر أة التي ما تزال في زهرة عمرها.

عليه الآن أن يتحذّث إلى الأب اللذي ظلّ متسمّراً في الممرَ منذ اليوم



 تزال نائمة. وقد ذهل الطبيب من تعابير الحبّ والإجلال التي التي ظهرت



 ابنته الغالية، ونصححه بأن يعود إلى بيته ليأخذ قسطاً من الراحة الِّهِ وقد علم
 وفي اليوم الموالي أغلقت باب الغرفة، وانهمك الأطباء والممرضات
 العمليات. وفي كلّ مرّة كانت عيناه تلتقيان بنظرات العجوز المتضرّعة، فيجهد نفسه ليبتسم له : (إنّا نقوم بما في وسعنا").

لكن، ماذا عساه أن يقول له الآن؟
 في اللحظة نفسها التي كانت فيها صغيرته تلفظ آخر أنفاسها. وشعر برجّا برّة
 جبينه بباب الغرفة.
عثرت عليه إحدى الممرّضات هناك وهو في شبه غيبوبة. أجلسته وبلّلت صدغيه لكي يستعيد وعيه، لأنّ عليه الآن أن يتصرّف ويقرّر. ماذا سيفعل بالجثة؟؟ فهما أجنبيان، وليس لديهـي وعها مدفن عائلي بالطبع. فأين سيدفنها إذن؟
هذه الأمور كلّها ليست من اختصاص البروفيسور، بل تتكلّف بها

إدارة المشفى. ومع ذلك فهو يشفق من هذا الأب المكلوم، لذلك هيّأ بضع كلمات لمواساته. لكن أمام نظراته الساهمة، المور الموجهة إلى الـى مكان آخر بعيد، تحرّج من أن يتحذَث. فشذّ على يد العجوز وخرج من دون أن ينبس.
لا يذكر زينيل شيئاً مما جرى خلال الساعات التالية، باستثناء امرأة تلبس ثياباً بيضاء سألته أسئلة لم يفهـم منها شيئاً، واكتفى بأن فتح لـا لـا حافظة أور اقه وهو يقول إنّه لا يرغب إلا في أن تـدفن ابنته في مقَبرة
إسلامية.

وبعد ظهر ذلك اليوم، جاءت عربة موتى يـجرّها حصان مـهزول، حمل عليها رجال تابوتاً أبيضى، وأومأوا له بأن يتبعهم. كم من الوقتت مشتى خلف سلمىى؟ لـم ينتبه إلى مطر يناير / كانو ن

 تطلب منه أن يعدها بأن يتعهها إلى آخر الدنيا.
ووصلوا أخيراً إلى خلاء شاسع، تححيط به أسوار متداعية : إنّها مقبرة بوبيني الإسلامية. ولم يستطع زينيل أن يحبس دموع المِيه حين تذكّر المقابر الجميلة المطلّة على البوسفور، حيث كانت سلمى تحبّ أن تتنزّه. على أنّ الإمام المسئول عن المقبرة بدا نافد الصبر. يقول إنّه تأخّر،


 خشب حتّى إذا ما نما العشب، يبقى القبر معروفانّ، ولا يختلط بالقبور الأخرى. وهو أمر تكرهه العائلات.
مضمى زينـيل يـحـّق في الـحفرة التتي حفرهـا رجـالان في الـمـربـع المخخصص للنساء، وتابعهما وهما ينز لان فيها التابوت بوا بواسطة الحبال.

لماذا سجنوا ابنته في هذا الصندوق؟ لا بذّ أنّها تختنق ، هي من لـم تكن
 أبيض، ويوضع على التراب مباشرة، إلا أنّ ذلك ممنوع في فرنسا.
 انصرفت العربة بوقت طويل، ظلّ زينيل في المقبرة وسط آلاف القبور ،
 الر خامية الفخمة التي ظلّت لقرون تتغنّى بمجد السلطانات العظيمات في الأستانة. وتسري قشعريرة في أوصاله : من يصدّق أنّ أميرته ترقد في هذا القبر البئيس؟ ومن سيتذكّ؟؟...
استلقى على التراب المحفور حديثاً، وغطى بنته الصغيرة بحجسده،
 الوعد الذي قطعه للسلطانة : لن يقارقها أبداً. _ آغا!
 ثوبها الحريري الأزرق، وخصلات شعرها الأحمر تتطاير في الهواء. ـ خذني يا آغا، أريد أن أتفّر على النُهب النارية في البوسفور ! وتتشبْث بعنفه وتمضي تعبث بشعره.
ـ تعال بسرعة يا آغا! أريد أن أذهب! ضتشره
ـ ولكن الخروج من الحديقة ممنوع أيتّها الأميرة الصغيرة! ـ آه يا آغا، لم تعد تحبّ بنتك الصغيرة! ما معنى ممنوع؟ هل تريد تعاستي يا آغا؟...
ومرّة أخرى ينزل عند رغبتها. فهو لا يستطيع أن يرفض لها طلبا
 ليصلا إلى الضفة حيث ينتظرهما الزورق الأبيض المذهّب.

تقفز بـخفّة إلى الزورق، فيبدو شـعرهـا الأحمر تـحت وهج الشهـب النارية. وبينما تجلس وقد تألقت عيناها، تهمس : ــ والآن يا آغا، سنذهب معاً في رحلة طويلة. ويتنبّه زينيل إلى أن أحدأ يربت على إلى كتفه. كان النهار قـد بدأ بـأ يطلع. رفع رأسه، فإذا برجل ينظر إليه باستغراب. _ لا تبق هنا، ستضرّ بصحّتك!


 جلس إلى جانب زينيل بتعاطف، وقال : ـ الظاهر أنك فقدت زوجتك يا ألخي؟

فغمغم زينيل وأسنانه تصطك :

- ابنتي.

ـ أو لـم تضع شـاهدأ باسمها على القبر؟؟...
 منذ أن عثر على سلمى مستلقية على الأرض قبل ثلاثة أيام...
 صديقي، بإمكانه أن يعطيك قطعة رخام صغيرة بثمن رخيص.
 البرد. هي كلّ ما تبقّى له من أيّام عزّ أورتاكوي، احتفّ لاحن بها لليوم الذي لا يفضل له شيء. لكنّه الآن... ـ هذا كلّ ما معي. أيقبلها؟
ـ احتفظ بساعتك، ستحتاجهـا. لا عليك، سأتكفّل بالشاهد. على المسلم أن يساعد أخاه.

ورغم إصرار زينيل، تركهه وخرج. ومـا هي إلا لحظات حتّى عاد


ما أشار به الخصي :
1981/•1/1r - 1911/・を/1r سلمى
لكنّ شيئاً ما ظلّ يشغل بال زينيل.

بوسعنا أن...؟؟
تطلّقت أسارير علي : فهو يحبَ المؤمنين الصادقين. وبقفزة واحدة
 المستودعات. وتوجّها معاً إلى القبر. وما هو إلا ربع ساعة حتّى كانى كانا قد أزالا التراب، وسحبا التابوت ثمّ انتزعا المسامير.

وقال علي وهو يهمّ بالانسحاب بينها كان زينيل يغتح التابوت : ـ حسنآ، سأتركك. نادِ عليَ لأساعدكُ في إهالة التراب من جديد. فتح زينيل التابوت بمهل. هذه هي المرّة الأولى التي يراها فيها منذ...

 يرتعش، وطبع قبلة رقيقَة على خذّها.
وحين نهض، كانت عيناه قد جفّتا، وزال عنه التأثر دفعة واحدة:

 ما ״كان يجعل منها") سلمى. لقد رحلت...

لفت الجثة في الثوب الأبيض بكثير من الرقَّة والحذر، ثّمّ أنز لها إلى القبر مباشـرة على التراب، هـذا التراب الذـي كانت سـلـمى تحـبّ أن


ذراعاها وشفتاها وئدياها وجسمهـا الرائع، ويتحوّل إلى آلاف الأزهار
والثمار.
وتهيتأ لزينيل أنّ سلمى واقفة وراءه تراقبه وهي تبتسمم: فهذا هو مـا كانت تتوق إليه. وعمّما قريب سيلحقق بهـا، فيـجتـمع شـمل الثـلاثة من
 أورتاكوي، يحيط به نهر كبير مثل البوسفور... وفجأة تقطّعت أنفاسه، وجحظت عيناه من الرعب. الطفلة!... لقد نسي الطفلة! مضت ثلاثة أيام وهي وحدها من دون عناية أحل... قد تكون ماتت...
ورفع صوته متضرّعاً :
ـ احفظها يا ربّ! احفظها!
لا يذكر كيف عاد إلى الفندقَ. يبدو أنّ عليّاً أوقف عربة موتى كانت عائدة إلى باريس، ووضعوه في المكان الذي يُحمل فيه التابوت. بعدئذ جرى مثل عجوز مـجنون وهو يبتهل إلى الله أن يُنزل ألطافه. وعندما دخل إلى الغرفة، وجد الطفلة ممدّدة على السرير وقد اشتذ
 تكاد تتنفّس.
ونذّت عنه صر خة من القوة جعلت الجارة في الغرفة المـجاورة تهرع
 شيئاً من الماء، لكنّ الصبية ترفض أن تبلع ...



تعترضه.
ـ اسمع يا هذا! أنت مدين لي بأسبوعين من الإيـجار! قطع شارع الشهجاء جارياً، وقدماه لا تكادان تحمالانه. وقد وجد في

طريقه العديد من العيادات الطبية، فقرع الأجراس ودقّ الأبواب، لكنّ لا من مجيب. فقد كان اليوم يوم أحد. وفي الأخير سأل يائساً أحد رجا رجال
 طيلة أيام الأسبوع.
ومضى الخصيّ يجر جر قدميه إلى أن بلغ شارع غرونيل، وشعر كما لو أنْ قلبه سيتوقَف. لكن عليه أن يصمد : ليس من حقّه أن يموت قبل أن ينقذ طفلة سلمى.
 مدوّرين عن حاجته، حتّى وضع الطفلة إلـي بين ذراعيها وانهار من دون أن يقوى على نطق كلمة واحدة.
مرّت زوجة القنصل السيدة نافيل بعد ظهر ذلك اليوم إلى القنصلية


 فكاد يختنق، وهمّ بأن يبصقه، لكنّها طمأنته قائلة : ـ هذا ليس كحولاً، بل دواء.
 كاملة : بعد أن ماتت أميرته، بقيت الطفلة بمفردها وها ثلاثة أيّام و وما هي إلا دقائق حتى وصل الطبيب. وما كاد يرى حالة الطفلة حتّى غمغم ساخطاً : ـ لقد وصلت في الوقت المناسب!
أخرج من حقيبته محقنة كبيرة وحقنها بمصل، ثمّ فحصها بلطف الطف. - إنّها في غاية الضعف. يبدو أنّ رئتيها مصابتان... وأنّها لم تأكل ولم تشرب منذ أيّام. ، فالتفت وراح ينظر بإشفاق إلى العجوز الذي جلس متهالكاً على الكرسي.

ـ لا تقلقَ أيّها الطيب.
ثّم همسن للسيدة نافيل :

 إلى جانبها، وإلا فإنني أخشىى عليها من أن... فقاطعته زوجة القنصل قائلة : ـ سآخذها إلى بيتي طيلة الفترة اللازمة لشفائها. هذه الصبية بعثتها لي

السماء، فلا يمكن أن أتر كها تموت.
 والغذاء الصحي في بيت القنصل السويسري، الأشبه بـجزيرة تعيش في الرخاء وسط باريس المحتلة، استعادت عافيتها بسرعة. وهي الآن طفلة

بصحّةَ جيّدة تستقبل الخصي بفرح صاخب وار وهي تناديه (زيزيل").



 الزنانا، وتتزوّج، وتعيش حياة رغده بلا ملا مشاكل.

 للمستشفى.
ـ انتظر يا سيدي! انتظر! أنا من كنت بـجانب ابنتك عندما... أيّ قبل ... تشبثت بيدي وهمست : "اعفواً أمير ... الطفلة... كذبتُ...")، وكان هذا آخر ما نطقت به.
شعر زينيل بقشعريرة تسري في جسلده. وفكر في القلق الذي ساور سلمى لقّا أيقنت بأنّها ميتة لا محالة ، وأنها ستترك طفلة بلا أب... هي

من بذلت كلّ ما في وسعها لكي تعيش ابنتها حرّة لم تتصور لحظة بأنّها يمكن أن تختفي، وتبقى الطفلة وحيدة.

 ولم تعد بحاجة إليه. لقد قام بما عليه كما شـاء له اله الله له أن يقوم، وقد آله آن الأوان أن يرتاح هو أيضاً.
قبّل الطفلة على جبينها بلطف حتّى لا يزعجها، وليّ وخرج بخطى وئيدة. ومنذئذ لم يظهر له أثر .

خاتـمة

هكذا تنتهي حكاية أمّي.
 أورهان، ابن عمها. واكتفى بأن كتب على بطاقة زيارته: "امن لدن الأميرة الميّتة).
وأُخبر الراجا بواسطة القناة الديبلوماسية بأنّ له طفلة. على أنَّ انقطاع

 هذه قصة أخرى.

أما زينيل، ففُقُد أثره. أتراه مات من الحزهن ضمن الغرباء في عربة قطار مختتومة؟
أمّا هـارفي، فلم ينس ســم رسائلها إلا بعد موت زو جته ارفي فقد أخفتها عنه لثلاث سنوات فـا
وما كادت الحرب تضع أوزارها حتّى عاد إلى باريس. وبعد ألن علم
 بالإجراءات حتّى داهمته أزمة قلبية أودت بحياته.
بعد هذا بمدّة طويلة، طويلة جدّآ، أردت أن أفهم أمتي. فاجتهدت ودت في
 تاريخ تلك المرحلة وجرائدها، ووثائق العائلة المتفرقةق، والتوقّف مطوّلاً

عند الأماكن التي عاشت فيها عساني أستطيع أن أعيش من جديد مـا
عاشت. ولكي أقترب منها أكثر، ، وأجذّد الصلة بها، وضعت ثقتي في حدسي

وخيالي.

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

## بعض مـراجـع التـر جمـة

ـ أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، . ب....

ـ البهاغافاد غيتا: أنشودة المولى، تر. سليم حداد، نسخة إلكترونية، الفصل العاشر.
http://alishraq.net/gita/intro3.htm
ـ محيي الدين ابن عربي : الرسـالة الوجودية (نستخة إلكترونية). ـ مـحمد عامر : المصططلحات المتداولة في الـدولة العثمانية، مـجلة دراسات تاريخية، العددان: IIN/ IVV، حزيران يونيو Y. Y. ـ مصطفى بركات: الألقاب والوظائف العثمانية، دار غريب للطباعة


 الدين إحسان أوغلي - دار البشير ، ط.1، 1991. ـ عبد الحميد (السلطان) : مذكرات السلطان عبد الحميد، تقديم وترجمة محمد حرب، ط.r، دار القلم، دمشق، 1991 . 191

## الفهرس

11 الجزء الأولالجزء الثاني ........................................................الجزء الثالث ..........................................................الجزء الرابع ..........................................................^•r ...........................................................بعض مراجع الترجمة .............................................

## هذا الكتـاب

هكذا نتهي حكاية أفي. بعد وفاة سلمى بقليل، تقدّم زائر إلى القنصلية الـية السويسرية. إنّه
 الأميرة المتيتة).
وأُخبر الراجا بواسطة القناة الديبلوماسبة بأنز له طفلة. على أنَّ انقطاع
 دون استقدامها إلى بادالبور. ولم يُكتب لهما اللقاء إلا بعد الحرب، ولكن هذه تصة أخرى.
 ضمن الغرباء في عربة قطار مختومة؟

 وما كادت الحرب تضع أوزارها حتّى عاد إلى باريس. وبا وبعد أن علم برحيل سلمى، رغب في التكفًل بابنتها. على أنه ما كاد إدي يبدأ في القيا القيام بالإجراءات حتى داهمته أزمة قلبية أودت بحياته.

## telegram @soramnqraa




[^0]:    لقب مصطفى كمال (المترجم)

