$$
\text { | } 1
$$

## IVIT III 111

 أول السلإِين الشراكاسة في مصر
## بيبر للن

انفم لـ مكتبة .. احسح الكود
telegram @soramnqraa



المؤـــــة المر بيّة للـدرامـات والنـــر المر كز الرئيــي:
 مغرق الججامعة اللبنانية الدولية LIU - بناية النجوم - مقابل أبر اتج بيروت
 تلفاكس: 7078921 1 700961 - 0010961 107891 بـــروت -لبـنـان
E-mail: mkpublishing(entcranact.lb موقع الادر الألكترو نيَ: wwwairpbocoks.com

التوزيع في الأردن دار الفارس للنـُـر والتوزيع

 [E-mail : inforatairpbooks.com

تربــة: محمد آزوتة
تصميم الفالف : محمود وزني/ الاردن
 التنفيذ الطباعي" : ديمو برس / بيروت، لبنان

## 2332024 ة̈_ك <br> t.me/soramnqraa

> Bo

## 1712|20.

محي الحين قندر
U ! ! !
أول السلاطين الشراكسة في مصر

رواية تاريخية


## ملاحظة المؤلف <br> t.me/soramnqraa

لقـد كـان الخـلاف حـول أحـول بــبـرس هو الذـي حفزني على القـيـام بالبحث عن هذا السلطان العظيم من عصر المماليك ـ ـيعيـد معظم المؤرخين



 دافيد أيالون ، وهو مرجع موثوق عن الـحقبة المملوكيـة ـ وهذا بـا بالطبع هو ما ما
 ليس هناك سوى مؤرخين معاصرين اثنين كتبا عن بيبرس واعتمدت




 أن شخصاً أو جهة ما قد أزالت المعلوهات حول طفولته من العملين بشُكلـِ
 مـفقودة . حدث الـشيء نغسـه مع المجلد الأول الكامل لا بنـ شــداد ، الذي
 بحرياً .
يككن بدرجة كاملة فهم الطريقة التي حصل فيها التقديم الخاطئ فيما

يتعلق بأصوله ، أولاً بسبب اسمه وثانياً لأنه صعد إلى السلطة أثناء الحقبة
 وقد أضاف اسـمه بيبرس إلى الالتباس لأنه اسم كيبشــاكي ولكنه شُـائع أيضاً بين الشراكسة الغربينـ
زاد ذلك من قـوة النظرية القـائلة بأنه من الكيبـشــالك ـ لذلك فإنه سن









 الأول ملك مصر") . (داكا ، لندن 1907) .
 بغض النطر عن عمق دفنها ـ لكنني من الناحية الأخرى لا أكتب وتيـة

 وأنا أوسس لـــــا الاســا الشخصي ، الذي وصف بعض الأ حداث والخصائص عن بيبرس ، والتي تؤكد سلوك مقاتل شر كسي حقيقي : مواقف وسلوكيات تقليدية معينة لا ولا ولا توجد في التقاليد والثقافات التركية أو الكيبشالك ، ولكنها مسيطرة على (االخابزه)، الشتركسية ، مدونة الـلوكك الشتر كــي المتجذرة

لقـد كان ، في رأيـي المتواضع أول سلطان شـركـــي بحري ـ لقـد اتفق المرحوم البروفيسـور أيالون مع استنتا
 الغربية للبحر الأسود ، حيث من المعروف أن تجار العبيد الروس والتتار كانوا يعملون
ينبـني عليً أن أبدي مـلاحظة أخرى عن التســمـيــيـة الخـاطئـة لاسم
 عبد الظاهر وابن شداد أبداً إليهمـا بكلمة عاليك(عبيد)











 مؤلفـة عربية هي السـيـدة فاطمـة صـادق المصرية ، إلى الإنجليزية ترجـي بشكل خاطئ إلى (الملك العبد : بيبرس الأول ملك مصر الـور" . كان ينبغي أن تكون الترجمة الصحيحة (اقصة الملك الفاعي")



العبـد ، لكنهم لم يكونوا أنفسِهم عبيداً . سيبدو الأمر مثل تسمية كِل




 الحاطئة ينبع من حقيقة أنهم كانوا في أغلبهم أجانب ،ولم يكرئ يكونوا عرباً .
 مصر ، على ذبح النخب الشـركسية في قلعة القاهرة يوم الأول من آذار سنة 1A11 اليضع بذلك نهاية لسلطتهم ووجودهم في دصر .

بقدهة

عندما أتذكره ، أذكره واقفاً فوق الجبل ، يدحر موجات الأعداء إلى
|لخلف أثناء تقدمها
أعتقد أنه كان وقتها في قرابة الأربعين ، لم يكن رجـن رجلاً بادي الطول ،
 تكن هناك أرض مـعركة مثل عين جالوت - ينابيع جوليِاث- أكثر لياقة

بالتسمية من بطلها . بالنسـبـة لنا ، ذلك هو ما كا صـار عليـه في ذلك الوقت ، جـوليـاث الذي

تصم ظهر جحفل كان كل واحد منا يفترض أنه لا يقهر •


يستدير ليضرب بصصوجانه وينهي حياة العدو . .. . .


 عليهم سلطاننا المستقبلي ، لكن المؤكد أن أعدادهم وصلت إلى إلى المئات ، إن

لم يكن الآلاف .



والوضوح خارجاً من خيمته في ذلك الصباء
 حينها . استطبع أن أرى الريح تعبث بلـحيته ، ندوبات البـروح المتقاطعة

على يدٍ وهو يزَيح النـــر عن عـيـنيـه . كـان البلدلد في صــدارته مـغـضناً



 رؤيته ، ومـتل كل الآخرين ، تشـبـعت روحي سن هالة القوة والهـدوء التـي

وصل بيبرس إليَّ ، ونظرت في عينيه . كانت اليمنى بحيرة من أعمتَ الأزرق الضارب إلى الــواد ، محاطة بأكثر البياض نصاعـي الئة ، بينما كان بؤبؤ

 الله ، لكنني كنت أعرف غير ذلك الك ابتسمملي في ذلك الصباح فأترق نهاري ، ثم قال (يا عبد! عليك أك أن
 اللرحمة ، هل تفهم؟ طوِّح به على العـدو كمـا تفعل مع جملة غبية" . كان يمازحني ، فابتسمت مستجيباً ، خجلاً
اقترب وجهه حتى دنا سن وجهي ثم انم انقلب إلى منتهى الجدية فجأة ، همس لي "أحرقهم وابطش بهم ، هل تسمعني؟؟ إني لم أسـتـط إلا أن أطأطئ رأسي مــثل قــروي جــاهل وأقــول ا(نهـم يا

أطلق بيبرس نظرة ذات مغزى باتجاهي للحظة . لم يكن لدي شـي بكل الاعتبارات ، أن أركب معه ولديه رجاله ، وكان يدركُ ذلك ، علك على أية
 استدار نحو الآخرين وقد استعاد مر حه ومعنوياته العالية ، "اوالليلة سـوف نـستلُ شــيـئـأ أكـتر خطورة بكثـيـر من أية ريشـة وأي

سـيف ، هل أنا مـحق؟ لن تكون هناك امرأة في مـأمن من البـحـريِن هذه الليلة ، هل أنا محق؟"

 ضحكوا أكثر على ذلك الكلام ، ومع أن الابتسـامـة بقيت ملتصـيـة


 يشعر بالإحراج عندما يفكر في شبابه؟ أبـي






 بإمكان الناس أن يعجبوا به ، يخافوه ، يحبوه ، وحتى يحتقروه ، وكل ذلك ، في الوقت نفسه .
كان بالنسبة للبعض شعاعاًاً سن الطاقة الحارة حتى البياض تهلدد كل




 الأمر الأن ، وكان يزعجني حينها ـ تلك كانت طبيعة الرجل

يجب علي أن أقـدم اعتذاراتي عن عدم تقديم نفسي في وقت أبكر .






 أنني لا أستطيع أن أقرأ أكثر سن ساعة قبل أن يبدأ ذهني بالتـجوال وتصبح ألصح




المخلصين
في حال مـا زلتم محتارين فـأنا محي الدين ابن عبد الظاهر ، رئيس






 وهذه الـحديقة في أحد أرقى أحياء القاهرة مـن قبل الـــلطان بيبرس أيضـاً ،
 وتعالى ودولتنا المباركة .
ومع ذلك ، فإن أعظم جائزة كسبتـها من كتابة التـاريخ ، جاءت بينما

أنا أقرأ لـه المسودات الأخحيرة في الأمســيـات الغـابرة ـ كـان هذا أكـثـر مـا

(باحثين في العادة عن ذكر لأشتخاصهم)
كان بيبرس يرقـد مضطجـعاً بظهـهـ على فـلى فراش من الوسائد ، حـامـلاً




 ثم ينفجر الجميع في تصفيق مؤدب وحماسي في تلك اللحظات ، كنت أشعر كما ولا بد شعر ڤير جيل عندما أنشـد


 إجباري على الانسحاب من الحيمـة الللكية بعد أن يلقي بقدح فضي ثقيل
باتجاه رأسي •






 تكن لتنسى أبدأ للأفضل أو للأسوأ . شرح ذلك لي في إحدى المرات ، قائلاً إنها حيلة

تعلمها من الإغريق ، لكن ذلك سيأتي لاحقاً .كل شيء في أوانه . بعـد أن يمدني بملاحظاته ، كان يرسلني في اللـِلِ للبحت عـن عن ألوئك




 ناحية ، كان يشعر بالسخط من إصرار شقيقه الأصغر على الخماقة ، لكنه








 مكتبي وأعمل عليها طيلة الليل
 خيمته لتبدأ العملية مرة أخرى المكر ـ
خطر لي بعد مدة طويلة جداً أنه مازال يحن إلى المعارك والحمـلات ،





يصبحون أكبر سناً من القدرة على القتال فيجري تسريحهـم .







 الجهل ، بل لعدم رغبتي في مقاطعة سرده .


 الوقت ، يرث أفضل الرجال الحال المنصب"، ، طأطأت برأسي ، محـاولاً أن أظهـر بظهر الــلـيـم
(القد وصل كل من هيـدريان وتراجان ابلى الـسلطة بهـذه الطريقة ـ لقـد
 على طاولة في الطرف القصي من الخـيـمـة . "هل تعلم متى بدأت سلت سلطة الرومان تتهاوى؟؟ هززت رأسي بالنغي
 كان الامبراطور ماركوس أوريليوس قد اختاره ليخلفه بطريقة غير متوقعة ،




جرى اغتياله" .

قال (اصححيح") وهو يومئ برأسه ويتناول قضضمة من قطعة الحلوى القريبة
(القد أغرق في حوض استتحمام من قبل حارسه الشختصي . إن عـترة




 الحيوانات وحتى أسرى الحرب بسيوف ثلمة ا(تناول قضمة أخرى ثـلم
 ذلك ، فإن زهنهم قصير . أفضل خيار لك هو هو أن تغرقه أو تقص حلقَه مثل كلب مسعور وتحاول أن تبدأ من جديده انتبه إليَّ وأنا أحدق فيّ فيه فابتسم قائلاً "افي نهاية المطاف ، ذلك هو ما فعلته أنا ، أليس كذلك؟؟" الئ



(آه ، يا عبد! أنا لن أهين ذكاءلك بكذبات نتد ألداولها هنا كرجلين . كلا ،




 هو الإحساس بالخطر الأسمى ، حينما تصبح أعصابك كلك كلها متوترة وتتفوق

## $\ddot{0}$

درجة وعيك على كل إحساس آخر

اسـتطرد بيبرس في كـلامه اوولكن إلـيك الحقـيقـة ـ أنا لا أفكر فـيك على أنك تشكل تهديداً . أنت لا تمتلك تلك المقدرة ـ وأنا أستمتع بـا با تا تا تأتي




 شخخص واحد في هذا المعسكر قادر أن يتحدث معي ويتحدى ثقافتي كما تفعل أنتى).
"أشكركك يا مولاي" .

بدا عليه الاكتفاء بهذا ثم استطرد كلامه .

 وتعلموا من الإغريق و الرومان والفرس على هدى قرون ـ ـ ذلك هو الك السبـ
 أن يخلفه كقائد للأمة . ألا توافق ياعبد؟"
 أشتـتات جرأتي بسرعـة وبدأت مرة أخرى "الكن لابد لي طبعـاً من تقدــيع بعض التعليلات . . . .
ابتسم عند هذا القول ، وانتظر حتى استأنف الكانلام

 الحـقيـقة كسعـيه إلى الققوة طيلة حيـاته . كان يقرأ ويتحـدلث مثـل رجل
 يكون هكذا؟ ذلك هو ما أنوي أن أشتر ككم فيه هنا ، فيمـا يحتمل أنه آنـر

تحتيق سأكتبه في حياتي . لكن عقلي قد ابتعـد وتاه ولا بد لي من النوم وتجميع أفكاري قبل أن أبدأ سرة أخرى .
 يلي وذهبت إلى فراشي عبر الغرفة ، وأعتقد أنني غفوت في في تلك التي لامس فيها رأسي الوسادة .

 والحرب • إنه أحد قوانين الطبيعة والذي مؤداه أنه بينما يقترب الرج الـول من
 استطعت عـمله في الشههور الماضـية حتى أستطيع أن أنختطف ساعـة أو اثنتّين من كل ليلة .
 حال ، أحسست وكأنتي أنزلت حمـلاً ثقيالً كنت أحمحله لمدة طويلة جداً .

 حدث لي أمر غريب أثناء حلمي . لقد كنت في في وسط المعركة المّ ، وركان اللسلطان بيبرس فوق تلك القمة المغبرة مرة أخرى ، يضرب المُ المغول ويعيدهم



 نشر هذه الخرافة اللساعية إلى المثالية

 لأي من الفـريقين . كـان بيبـرس يقاتل بشدة ليضمن أن جانبـنا هو الذي

سـينتصر ، ولكن لـسبب ما ، حلمت أنني أجري في الأرجاء مثل دجاجة معطوعة الرأس باحثاً عن فرسه ، بدلاً من القتال إلى جانبه .
 ولم أفعل ذلك . كنت أحاول أن أخبره بأنني بحاجة إن إلى إلى العثور على

 رجل عجوز . امتأ صدري بالذعر ورفعت بصري إلى بيبرس لأ خبره ، لكـن الـن حينها وقعت نظرتي عليه ، كان قد تغير بدوره .




عينيه على شكل هداب . راقبت مذعوراً بينما كان الأعداء يزحفون باتجاهـه ، وقد أحـه أحسوا أنه لن يتمكن من الدفاع عن نفسه في هنه اللحظة
 وساعدني يا عبد" كنت في تلك اللـحظلة أركض بأســرع مهـا أســتـطيع فــوق الرمــال والصخور ، وأنا أصرخ بأعلى صوتي (أنا قادم يا بيبرس! وسوف ألمو أنقذك!" .


الغراء، ، صرخت بهم (ابتعدو!! ابتعدوا عنه أيها الأنذالا!") استمر في الصراخ (اتعال وساعدني يا عبد أرجول!! ")





أمضيته بشكل أو آخر . فكرت طيلة الساعات الطوال فيمـا سأكتبه هذه


 رفيقه الثقافي خلال الحملات ، أو كنت قرده الفلسفي ، كما سمماني قادته من باب الحقد والنكاية


 لقـد كان بيبـرس هو الذي علمني كيف أكون بـلا هموم بصـدق ـ أن أكون صبياً في عمره نفسه في حلمير

 تحت قدميه طري وبارد من فعل الأمطار . هذه الصورة ، كلما أحضرتها إلى
 أبدأ من ذلك المكان السعيد . . . .

الفصل الأول

خلافاً لمطظم الـكام الذين سمعت عنهم ، لم يقم بيبرس بأية محاولة لإخفاء الأصول المتواضعة لمولده ه على المكا العكس سن ذلك ، فهو لإيمانه بأن



 النصر العظيم في عين جالوت ضد المغول ، حينما حضر شـيـيخ طاعن في
 كان بيبرس مضطجعاً على فراش سن الوسائد عندما جيء بالشُيخ إلى حضرته أصبنا جميعاً بالصدمة عند رؤيتنا له ينهض واقفا






 ذلك إلى إخباره عن قصة طفولته في بيته بالقفقاس . هو الطفل الأصغر في عائلته ، وقد آمنت طيلة حياتي بأن موقع الطفل

في عائلته يشُكلٍ شخصصِته بطرق لا يستطيع ظرف آخر أن يجاريه . كان


 الصغيرة فيما بعد .
وجدت فجوة قوامها سبع سنوات مابين بيبرس وأقرب أخواته إليه ،
 لائق ـ أصبح ذلك مصدرأ للخججل الهائل. منه ، وقد تحمل ذلك الإذلال با با قدر عليه من الكرامة
فعلى سبيل المثال ، عندما كان هو ورجال آخرورن من القرية يستقبلون

 أربع بنات" .



 القوة التي يتلككها بيبرس في ذراعه التي تَمل السيف ، فلا بلا بد وأنها كانت رهيبة ، فقـد كان هذا يصل إلى حـد اعتباره نوعا نـيا من المهر ، وأصبـحت المناسبات الاجتماعية أمرأ يخشاه
كانت زوجته (امزجواثهه، (أميرة النابة) تنظر إليه في الليل ، بينما هو هو جالس يحدق سارحاً في الفضاء البعيد ، تائهاً في أفكاره ، فتـتُر بيبئر من
 ليتخذ زوجة ثانية . خارجيأ وبالنسبة لأصدقائه وجيرانه ، تُكن أثشامار ألنا أن يظهر بظهر القوي والصابر على الدوام ، لكنه داخلياً تحَزنه حقيقة أن اسمه

سـوف لا يستمـر ، وأن دمـاءه لن تكمل تقاليد شعبـه . تلك كانت عـائلة


 قول بيبرس ، حينما تم تقييد بروميثيوس باللسلاسل إلى جبال القفقاس من قبل زيوس كعقاب له ، وقامت النسور بتقطيع كبده
 عدة آلاف على امتـداد ساحل البححر الأسود ، والذي كان يتألف بشكل

 ما راقبت بيبرس وهو يتخذ قرارا مبنيا على ما تعلمه هناك في صباه ويطبقه في مصر أو سورية .
أخبرني أنها بلاد ذات طقس بارد ، رغم أنها دافئة صـيفاً ، وكثيراً ما تعرضت لعواصف تهب من البحر . بعد الصيف تتغير الأشُجار هناك إلى إلى
 تغطي العـشب وتزيد من خصـوبة التربة وتراءها . فصـول شتـائها قـاسِيـة ، أقسى حتى من أي شيء يككن لعربي متلي أن يتخيله ، ولا ينجو بـحيـاته في مثل هذا المناخ إلا الأفوى
 مشل طقس بلادهم ، عرضة للتغيير ، فهم أحيانا هادئون وذوو مراس سهل كالنسيم ، وأخرى عاصفون وقساة مثل البرد ـ هذه حتماً هي الصفات التي التي راقبتها في بيبرس وحلقته من المساعدين الششراكــــة ولد بيبرس في بداية حلول الشتاء تماماً ، قرابة العام
 على الرغم من الفـرح الذي أحسـت به أمه لكونهـا منحت أشــامباز

أخـيراً أكتُر ما كان يرغب فيه من كل الدنيـا ، إلا أنها ظلت تقلق بدون


تظل حية .
قالت القابلة وهي تسري عنها ا(ذلك الفتى قوي ـ سـوف ينجو من هذا الشتاء وكثير غيره ، فلا تخافي" .
رفعت مزجواشثه رأسها من الفراش الذي جلست مستندة إليه ونظرت بعينيها الواسعتين سألت (هل أنت متأكدة؟) بصوت ما زال ثقيلاُ من التعب بعد معاناة

قالت القابلة »إنتي واتقة . انظري إلى ححمـه وحقيقَة أنه أخذ كل الوقت الذي يريده حتى يصل إلينا هنا)،


 لتغسل يديها في طشت الماء الدافئ ، ونادت على البنات الأربع في الخارج ليحضرن إناء آخر

 تاماً كما فعلت .
تم عندما أدخلت الماصيل عبر شهور الحريف ، تناولت طعام الولائم أكثر . لقد ظل يحتفل معك وهو جاهز للتجارب التي تنتظرهه . .


 رإن أطفـال الصـيف هم الذين ينبـغي عليك أن تقلقي من أجلهم

إنهم يولدون في عالم من الراحة والكثرة ، معتقدين أن الأيام المشُرقة هي كل ما هنالك .

 إلى أن ينظر للعالم على أنه مكان يجب عليه أن يكافح فيـه من أجل كل كل شيء ، وسـوف يكبر نتيجـة لذلك . سـيكون قويا ويحتفظ بإيعانه في الوقت الذذي يفعَد فيه الآخرون ذلك ويتقاعسون . تذكري كلماتي" . باتت مزجـواشـه سـعـيـدة بهـذا وطأطأت رأثشكركُ يا بارينا . مـا كـا كنت لأخرج من هذه المُنة بدونك"

 القضـية فتط أنك تشـار كين الفراش مع رجل مثل أشـامـاز وهذا مـا يشعـرك بغير ذلك").
وكأنا استجاب إلى ذكر اسمـه ، انداحت الستارة التي تفصل مسا الـياحة

 وطفلها ، اللذذين ظهرا مغرقِين في الصغر إلى جانبه . تراجعتـ بارينا إلى
 الأزواج أنفسهم وحدهم




 وسعادة بقيت غائبة حتى تلك اللحظة ، وقفز قلبها حبوراً لتلك الرؤية

انسـحـبت بارينا إلى الـــارج بهـدوء وأشـارت إلى الفـتاتِن القـادمتين بطنــت الماء الدافئي ،وكل واحــدة منهـمـا تسسكه من مـقبض للتـشـارك فـ في ثقله ، بالا بتعاد .
نظر أنــاماز إلى الطفل مرة أخرى ورأت مزجواش أشه أنه يزم عينيه قال ("عينه"
نظرت مع أنها قـد رأت مسبقاً ما يقصله .
قالت ״أعرف)" .
(هل يككنه أن يرى؟")
قالت (الا أدري")
دقق أنــامـاز النظر (اعينه الأخرى هي كمـا ينبغي . لقـد رأى (ألتـحهه"
العظيم أنه من المناسبـ أن يمنحه عيناً صالـدة واحدة على الأقلى " . (هل تشعر بالخيبة؟")
رفع رأسه متفاجئاً "االخيبـب؟ ها! لديه عشر أصابع وعشر أصابع في

 بمنتـهى اللطف (هو ســمـين قليـلاً ، لكنـه ســيـتـــوى)" أعـاد النظر اليـهـا


بادلته مزجواشه الابتسامة بقوة حتى أحست وكأن وجهها سيتمزق . قفزت من عينيها دمعتا سعادة قَبَّل جبينها ॥أنت متعبة . سوف أتر ككما لتستريحا . إنه قوي أليس

كذلك؟"
أحنت رأسها بالموافقة .
(إذاً سأعطي المرأة بارينا مستـحتـاتها ، وسوف أحتـفل مع الرجـال . أعتقد أنني سأعاني من صدإع في الغد"

ضحكـت وقهقهت قليلا .

لها ـ راقبته .

قال (القد أحسنت صنعاً . عندما تستردين قواكُ ، سوف نأخذه ليقابل القرية ، ما رأيك؟"
أومأت برأسهـا مـرة أخرى . كان من النادر وجود رجل طيب في هـي هـن


 يقـدر لها الحصول على المزيد من الأطفال من الـيوم فصـاعدأ ، فإن حـياتها

 اعتنت هي بالأسرة وعثرت بدورها على ألموا من هو الذي قد يرغب في المزيد؟
 قصوى من السعـادة ، كل بطريقتـه الخلاصـة ، وبعـدها انطلق مغادراً ا بـعد


قالت مزجواشـه (إنه سعيله) ثم بهـتـت الابتسامة قليلا ونظرت إلى

 صعوبة في تناول رأس الطفل بين يديها وتدقيق النظر في الشين الشكل الأبين الغريب المتد عبر إحدى العينين الداكنتين
قالت متفكرة (امن الصعب الحكم في هذا الوقت المبكر ومازال الوقت مبكراً جداً على محاولة عمل أي شيء" . (هل ستشفى؟)
(هذا ليس جـرحــأ) تراجـعت القـابلة وجلست على الأرض وهي
(أحـــاناً ، فـــد رأيت رجـلاً حـاذقاً ينزع الجلد الميت بعـيـداً بسكين
حادة) .
أجفلت مزجواشه



في الربيع مرة أخرى ، ويككنك سؤالهم"، .
"وحتى ذلك الــِن؟"
قالت بارينا وهي تنفض كتفيها ("صلّي")
تصالب تغر مزجواشـه ليصبح خطاً قلقاً .
نظرت بارينا إلى الطفل ثم رفعت رأسهـا نحو الأم مرة أخرى (اكيف
تبدو لك العلامة؟؟"
(ماذا تعنين؟")
(أقصد الشكل . كيف يبدو بالنسبة لك؟"
نظرت مزجواشه إليه مرة أخرى وكأنها تراه للمرة الـوا الأولى . قالت (الست متأكدة")
تكلمت القابلة المسنة بثقة وسلطة .
قـالت (إنه سيف . إن العلامـة تبدو على شـكل سيف . سـوف يكبر
ليصبح مقاتلاُ عظيماً"، .
نظرت مزجواشـه إلى عين الطفل مرة أخرى .
اكلا ، إذا كان سـيفاً فهي إشـارة على أنه سيصنعـنـه تاماً كمـا يفعل
أبوه") .
(القد كان أبوه معاتلاً عظيماً في الأيام السالفة") .
تسرب الانزعاج إلى مزجواشهه (القد كان كذلك ولكنه عاد إلى هنا

ومارس حرفته ـ وليس هناك أي تهديد لنا في هذه الجبال"، نظرت إليه المرأة الأكبر سناً للحظة ، وقد تجذرت في و وجهها المعرفة .
 غازية قادمة من البـحر • حتى إن الجـار الذي لا يدفى دينه يمكن أن يشكل تهـيداًا". .
". . .
قاطعت بارينا مقولة مزجواشه (أنت تعرفين هذا بقـدر مـا أعرفه . كل ما هنالك هو أنني لا أريد أن أراك تخـدعين نفسكا" . "اليس الأمل خداعاً يا بارينا") . نه

المتقدمة
"هذا صـحيح يا مزجواشه وآمل من كل قلبي أن يسافر ابنك البحميل هذا في رحلة الحـياة بدون أن يحمل ندبـة واحـدة فيـما عـدا تلك الك الجاثمـة على عينه" .
رفعت مزجواشته الطفل تقربه من عينيها لنظرة أفضل (إنه جمـيل ، أليس كذلك؟؟
ألقت بارينا إليـهـمـا بنظرة أخـيـرة قبل أن تسـتـأنف مـهامهـا . الـــوف



الاحترام لكل شخصى" . نظرت بارينا من فوق كتفها وقد سرها الكلام رأنت الآن تقومين بأكثر من خداع نفسك " يا مزجواشه! (أأحضرت كوباً من الحليب وناولته لهاه" .
 وهي تمسح فمها (أعرف أنه سيضطر إلى القتال في وقت ما ، وأنه مثل كل

رجـالنا ، سـوِف حتتى يستـمـتع به ، ولكنـ. بالنسـبــة لهـذا اليـوم ، اتركـيني

 وجهها اللطيف الخلصالات النحيلة التي مازالت ملتصقة ببشرتها نتيجة

 الحاجة الأكثر إلحاحاً في قياس حرارتيا على النظر بشتكل مفاجئ . كانت بارينا سريعة با با يكفي لأن تلتقط منظر عينين تختفيان فجأة من حيث كانتا تختلسان النظر قبل هنيهة
 اللينة للخد دافئة وليــت ساخنة ـ ذلك أمر جيد . أعطى تعبير مزجواشه المتألق الجواب للقابلة قـالت (احسناً إذاً) ثم رفـعت رأسـهـا ونادت "أيتـهـا الفتـيـات! أدخلـن وقابلن شتيقكن الجديد واعتنين بأمكن المسكينة" .
 بين الثانية عشـرة والسـابعة ، إلى داخل الغرفة وتسابقن صـارخات نـات نحو

الفراش
تدافعن على من تكون الأولى لتعـانت مزجواشـه وتقبلها .لم تكن
 وسمححت لهن بالاستمتـاع .لن تسبب بضع دقائق أي أذى . في الخارج كان شـراب الباخسـمـه يتدفق والأصوات الر جاليـة تتصـاعـد ـ ـ كان الر الر جال
 أن تتوقعها . حتى إنها فكرت في احتمالية أن تتناول هي قدحا الما أو اثنين
 في الــارج ، أشتعلت نار هائلة في وسط مـجـموعـة البـيوت والأكواخ

الصـغـــرة وتىت تغـنـيتهـا ، وتحلق الر جـال في هذه اللحظظة حـولهـا ، يمرون الأقداح واللحوم المقددة فيما بينهم
كان لاشـه ، أححد الر جـال يقول (أقول لك يا يا أثــاماز إنه ليـس هنالك
 ير كض ويلعب كما فعلت عندما كنت في ذلك السن . ليس هنالك شيء

انهـمك الر جـال الآخـرون في التـدافع وإلقـاء النـكات ، لكنهـم طأطأوا رؤوسهـم موافقين بجدية على هذا القول . اكتفى أشـاماز بالا بتسـام والإيماء
 قال أححدهم (هذا يبقيك شاباً، وهو يقضم قطعة لـم على العـي العصا التي

قال لاشـه وهو يرفع قدحـه عالياً للتأكـيد راذلك بـا هو عليه . عندما




 "اعلى الأقل ليس قــبل أن تفكر ببناتك الأربع اللاتي ينبــغي عليك أن أن

تزوجهن" .
ضححك الجميع على هذا بن فيهم أشاماز .


قال أشاماز (أشكرك كثيراً يا ناريك")


تتزود قريتنا بأرقى النعال لخيولنا والسيوف والماريث لعقود قادمة ، طالما أن

 "وإذا سمحتم لي فسوف أقدم هديتي متمنياً لل دوام الصححة ها . .

 مصعفه وأخرج تطعة معدنيـة مغرقة في الصـغر . قدمها إلى أثشاماز الذي تناولها وتفحصها ـ كانت تلمع .
 مزوقة ، تجلس فوق مسكك وتلتمع تحت ضوء النار مثل الفضة . قال لاشته بسرور (هزَّها")
 وقال (هذه خشخيشهه). شرح لاشه " (كل طفل بحاجة إلى واحدةَ)" . قال أثشاماز מاشكرك يا صا صديقي . هذه أكثر ما يككن أن يطلبه أي واحد

وافق الرجال الآخرون بزيد من التمتمهة . قال لاشه "هذا من دواعي سروري" حـوَّل ناريك نظره من لاشـهـ إلى اللــبـــة ثم عـاد إليـه (اولكن كـيف عملتها؟" لوَّح لاشــه بيـده رافضـاُ "إن ثمنهـا لاشيء مـــارنة بقـدار تقيـيـمي

لأصدقائي" بقي ناريك يبدو عليه عدم الاقتناع ، ولكن لاشه كان قد غيًر الموضوع قائلا (أعرف أيضاً أن أية لعبة صغيرة أقدمها ستبهت إلى جانب تلك التي

سيقدمها أحدث أب لدى الشابسوغ إلى نجله . هيا يا أشـاماز . لقد سمعت مطرقتك في الليالي الأخيرة الماضية ـ ما الذي صنعته للصبي؟؟" الـي الـي ابتسم أشاماز . ظل يحتفظ بالختشخيشة في يله
"القد كنت أخططط للاحتفاظ بها حتى نقدسه . . ."


أنهى أشـاماز كلامه (اولكن لا ضرر في أن أريكم جميعاً الآن)" . مرر
 وبحث داخله للحظة ثم أخرج ما عثر عليه ببطء .

 من طرف الإصـبع الأوسط لرجل بالـغ حـتى آخــر مـرفـــــه . صـفــر بعض



 متقاطعاً بخطوط مرسومة بدقة وأثشكال متداخلة . التمع ببريق أحمـر ثم أسود وبعده أبيض أثناء انعكاس ألسنـة اللهب من النار ، حتى إنها أذهلت عيون الر جال عندها التمعت فيها
قـال لاشهه بصـوت مبـهور (ايا أشـامـاز ، لـقد قلت دومـأ إن مهـارتك لا لا
 لأن يكبر ليصبح قوياً ويمتشت هذه القانـ القامة الرهيبة" . أحسَّ أشاماز بالسعادة من هذا الكاملام وأنزل الحنتجر . قال ناريك (إن لاشـه مـحق يا صـديقي . ليس هنالك حــد للإنجازات التي يمكن لذلك الصبي أن يحققها" .

نفض أشـاماز كتفيه (اسـيكون صغير الحجم مثل والدته وأبيها)" . نظر باتجاه الكوخ • حـيت أصبح بالإمكان سماع الطفل يبكي في هذه اللحظة "لكنه سيكون قويا"،
قال ذلك ثم عاد بنظره إليهم (اولن تعاني مدينة طوابسة من أي نقص في المناجل الحادة ونعال الخيل طالما هو يحتل الكير"


 السـاحليـة وحتـى وراءها ـ كـان الرجـال الأغنيـاء ونبـلاء الورْقِ ، الكونت


 جارهم وكأنه ندُ لـهـم
 إلى أعلى امتدادها ثم ينظر إلى القادم الأخير بنوع سن التواصل البارد .

 وجذعه يكونان غارقين في السخام والزيت بحيث يأتي إجراؤه بلا فائدة . يندهش النبيل الغريب من هذا التصرف في العادة . في العادة يتوقع من الرجـال النـين هم في منزلة أنــامـاز أن يخـاطبـوا الأعلى مـرتبــة منهم بتعبير "يا صاحب الشرف") .





بالوقاحة من كل ناحية ، يفاجأ ويؤخذ على حين غرة فيختلل توازنه . فهو قـد توقع أن يتعامل سع مجرد خـادم وليس شـر كسـياً مليئاً بالكبرياء والثقة

بالنفس
فيما يخصه هو ، لم يكن هنالك شيء في تصرف أنتاماز أو سلوكه ما



الضيافة فوق كل اعتبار آخر . كان عادة يسـأل (كيف يككنني أن أخدمك يار يا سيدي؟؟"
 والجوهرات ، إذا كان هذا صحيحاً فقد يكون لدي تكليف بهمة لك" .
 أحضر الكراسي لضيوفنا") . فـيقـوم الصبي ، ابن شـقـيق ناريك بإحضـار الكراسي الصـغيـرة ذات الأرجل الثلاث . فيتـخـذ اللورد وحاتــيته معاعدهم .


 الضيوف وأتباعهم هذه العريات بكل اهتمام . التم

 وكان سريعاً بدرجة خادعة لر جل من حن إِمـه .
 الأكياس الجللدية الطويلة ويضعانها على الطاولة بشكل. دوري ـ با كانا يلا يعودان
 مطليين حد التلميع

كان أشـاماز يضع هذين على الطاولة خلفـ الأكـيـاس . ثم يخطو إلى
القـد ذكرت الأسلحة أولاً يا سـيـدي ـ هذه هي التي أمتلكهها لأجل
الر جل المقاتل") .
 بفك الأكياس الجلدية ويكتف عن تشـكيلة مختارة من السيوف ـ ـ كانت تشكيلة متنوعة من التصاميم من كل النوعيات الغربية الطويلة ثم الأخرى النـرى الشرقية المعقوفة والمعروفة بالحسامٍ



 هذه السيوف حياته عندما تدعو الحاجة إلى ذلك ومع ذلك وفي أغلب المناسبات ، فقد كان الللورد وحاشييته ينظرون إلى


يقول الرجل (انعم أنا متأكد سن أن الرجـال والمنجود الذين يمرون عبر قريتكم هم أكثر من راضين عن عملك ، أيها المدادٍ . يهم اللورد بالنهوض معتقداً أنه قد اقترف خطنأُ ، لكن يدأ مرفوعة من أشاماز تقوله له : "أرجوكُ ياسيدي . ربا تكون هذه القطع أكثر ملاءمة لا احتياجاتك" .

 الصندوق بحر كة مسـر حـيـة ـ توجد في داني بالجواهر يتوقع من اللورد أن يلبسـها للمناسبات الدينية والاحتفالات ـ لقد

كان جـمال هذه القطع فوق العادي بكتير . كثـيراً ما كان الزوار يندهشـون
 المعدني والتزويق الذي لا يكاد يصدِّق .

 تحدث في هذا الوقت .
قـد يـقول النبـيل (امـا كنـت أعـرف أن المعــدن يكِن تصـمـيـمـه بهــنا الشڭكل . إنه سائل ، مثل الماء") .


 إلى حيث تستطيع الجمموعة كلها أن تراه . ثم يسحبه من غملمه ويمسك بـك به
 النصل بريقاً لا يشبه أي شيء أخر آخ صادفوه سن قبل ، وعند الاقتراب يظهر المـر
 وجه اللورد فيه مثل مرآة




مجرد حرفي
(ابإمكاني أن أرى بأن سـمـتـك مبنية على أسـاس متـين يا أشثـامـاز . سوف أطلب منك أن تصنع لي واحداً من سيوفك العظيمة") . "اأشكرك يا صاحب الشرف الرفيع"
يلوِّح اللورد بامـستنان صـادق على هذا الاعــتـراف بكـانتـه ويبــأ
. بالنهوض . هذه هي اللحظلة التي يحضر فيهـا أشـاماز قطعته التي لا يككن مقاومتها
فيقول (ولكن يا سيدي . ألم تذكر أيضاً أنك بحاجة إلى الجوهرات؟؟" ليجد اللورد نفسه متفكهاً سعيداً بهذا ألمّا الموقف

 حال فإن سيوفك مقبولة تاماً ولذلك فأنا وأنا واثق سن أننا نستطيع أن نجا نـاريك ونلقي نظرة!)
ينحني أشاماز باحترام پأنت في غاية اللطغ يا سيدي . أميشا") .



 محتوياته على الطاولة ـ مثل محتويات الصندوق الأول : القامة أقصر سن السيف وتشَكل مزيداً من النفائس المطعمة بأححجار الياقوت وألحو وأحجار كريعة أخرى لكي يتعوا أعينهم بالفر جة عليها .
 فيتقدمون كلهم دفعة واحدة ليحظوا بنظرة أقرب . أشاماز الأستاذ الماذ ، أشاماز



 إحدى بنات ناريك ووقتها سيكون كل شيء على ما يرام ولكن ماذا أسميه؟
في داخل منزلهـم المبني من قــوالب الطين ، لم تكـن لدى الطنل أية

فكرة عن الحططط التي يرسمهـا أبوه وباقي الرجال لمستقبله ، أو عن الهـدايا
 في حياته ، من قبل أربع فتيات صغيرات . كانت كل واحـد
 لإبقائهن فرحات
على أية حـال ،لم يكـن ابن شامامـز سـعيـدأ بهـذا ، وبدأ يتـدرب على استعمال رئتيه للمرة الأولى المى

 الولادة . نظرت باتجـاه مزجواشـه ، لكن مرحهـا بهت حـينمـا رأت مقــدار الوهن الذي يعكـسه نور الشـمعة
 لقد تأخر الوقت وكل سن أمكن وشقيقكن قد أصابهـما الإرهاق . اتركنهما يستريحانه. .
لم تستطع مزجواشه أن تفعل أكتر سن أن تنظر إليها بامتنان سألت إحدى البنات (هل يمكننا أن نلعب معه في الغد؟؟"
 يلعب معكن بعد" .
اقتر حت مزجواشه "(ربما تستطعن أن ترينه خطوات رقصكن؟؟"

 خرجن وتركن الاثنين وحدهما مرة أخرى .
 بعض الرجال تغيبوا لعدة أيام عندما رزقوا بأبنائهم البكر"، . قـالت مزجـواشـه (اسـوف يعود في الوقت المناسب ـ ـــوف يرغبـ في في
العمل صباحاً ورؤية الصغير قبل أن يغادره .

 تنامي يا مزجواشـه . نامي وامـتريحي . سوف تضطرين إلى إرضاعـه بعد سويعات قليلة") هزّت مزجواشه رأسها وقد بان عليها الإرهاق

الأم والطفل
"الم يرغب أشــامـاز في تحـدي القـدر باختـتـيار اسـم للصبـي هذه المرة ،

(اسوف نرى يا مزجواشـه . لأنه في نهاية اللطاف ، فإن الاسم هو الذي
يصنع الرجل" .
 الجبال وعلى معربة من البححر ، أو هكذا ثالل لي . في إحدى الليالي وبعد
 الأحـيان . حصل هذا الحـديث لأنه طلب مني أن أن أسطر خطابـا
 فرسـان الهوسـبـيـتـال قبل سنوات عـديدة . ادعى أنه قال شـيـيــاً معـيناً ، ولكنني وبطريقتي المتواضعـة ككاتب ، أصررت على أنه فـال شيئـاً آخر ،


من حسن حظي أنني كنت مـحــاُ وأن السـلطان بيبـرس قـد اقـتـرف الحطأ ، لكنه انزعج في تلك الأمسـيـة من حـنـي
 أجبته بأنني كثيراً ما أقترف مثل تلك الهغوات في الذاكرة ، وأنها لا تكاد

تساوي شيئاً يستحق إلقلق منه ، لكن بيبرس أصيب بصدمة ما سماه هو الذاكرة المزيفة





 (إنتي متأكـد من كون ذاكرتك متـفوقـة على ذاكـرة معظم الحكام يا

مولاي" .
شخر ساخراً من كلامي

 شقيقه المبقع إدوارد . صاحب السيقان الطويلة . . . .لا يكاد يشكل عدواً

مجيداً"، .
(القد أحرز بعض النجاحات منذ صليبيته الأخيرة يا مولاي") .
 المتوحشين في آخر اللدنيا ياعبد . كاختبار لشـخصية الر جل الـيل ، فإنها تثبت
 أخرى؟؟
(الأسكتلنديون يا مولاي)" .


 "ما كنت لأبدي رأياً يا مولاي" .
(1كـلا ، طبعـاً لا . ولكن إلـيك الأدر ياعـبـد ، كـيف تعرف أن الصـور
 حعبيلة خيالك؟ كيف تعرف أن الأشياء التي تتذكرها هي حقيقية؟" (اعتقد أنني لا أعرف يا مولاي" . (ولا أنا عدت أعرف . وليسس للأمر علاقة بالسن . فقـد مر وقت طويل

جداً . . .
وتوقف .
("مولاي ما الذّي رّ عليه وقت طويل. جداً؟")
رفع نظره باتجاهي (هممممه . . . آه ، لا شيء هِيه" .
حصلت مناسبـات قليلة جـداً خـلال السنوات الطات الطويلة التـي قضـيـناها



 أقسم أن الأمر كان حقيقة كذلك في تلك انك الليلة بعـد انقضـاء هنيـهـة ، رفع رأسه مـرة أخرى وسـأل (اماهي أول ذكـرى لديك يا عبد؟"
فوجـئت واضطررت إلى التـفكيـر للحظة ثم قلت أخـيـراً „لا أدري يا مولاي ولكننـي أظن أنها كانـت في المرة الأولى التي تجولت فـيـها مبـتعـداً

عن بيتي"
("حقيقة؟ وكم كان عمرك؟"
(اسن الصعب اللِّزم ، ربا في سن الثالثة أو الرابعة) .
("وتَشْيت مبتعدأ؟؟"
 الزاوية . ما زلت أذكر تلك المغامرة والجرأة التي أحسست بها با أثناء قيـامي

بذلك . لقد كان إحساسي كمن يكتشف عاللاً آخر بكامله، .

 يكن هناك أي ضرر سحتمل من التجوال، . (وهل تلك أول ذكرى لك يا يا مولاي؟؟"

ذكرى لي هي الـنجر ، القامة"
شـعرت بالذعر من هذا القول (االخنجر يا مولاي؟؟

الالباء نوعية الطفل الذي تباركوا بقدومهـ" .
(القصة هي أن الطفل بحاجـة إلى إجراء الجاء اختـيار لنفسـه عن المسار الذي يرغب بسلوكه في الحياة ، رغم أنه في العادة فإن اهتمامـهـ الرئيس سيكون اتباع مسـيرة دهنة والده ـ ـ ربا كنت في الـي السن نفسها التي ذهبيت أنت فيها للاستكشــاف للمرة الأولى . حضـر إليُ والدي ووالدتي بينمـا كنت العب على أرضية بيتنا مع شقيقتي جونيا . كانت تستمتمتع باللعب




 آمل أن أكونه على الإطلاق ، طبعاً عندما كان يريد ذيد ذلك" .
 ما زلت أرى كيف أمسكت أمي بعصم جونا ورفتتها إلى قدميها حتى لا لا لا لا
 والعاب أخرى نسـيتها الآن . أظن حتى أنه ربا كان هنالٌ قوس وسهـم '،

لكن ذلك سـيكون من مخـيلتي . أذكر أنني نهضت واقفــأ أحدقق في هذه الوليمـة من العطايا ، وأن يدي امتـدت بشكـل مباشر إلى الـــيف . طوحتـه



 معدني أيضاً").





 الإرضاء . . . ماذا؟ الحننجر؟ نعم نعم . . . تذكرت الآن"

 ولكنني انتقيت السيف الحنشبي بكل الأ حوال حتى يلائم مطرقتي ، وكا وكان





 كان ذلك السـلاح عظِيماً يا عبـد . كان يومض مثل الـِمـمرات الحـارة الخارجة سن اللهيب قبل أن تشوي قطعة اللحم مبـاشرة . حتى في وضح

النهار ، كان حرياً بأن يضيء غرفة بحالها" .












 سنوات ، يكون لائقاً لأن يقود ويحكم بعدل . . . أتساءل أحياناً عن مقدار

ما تعرفه يا عبد . . ." . .
أخْبرني أبي بهذا بينما كنت بين ذراعيه . قال للي إنه رغم أننا نشعر
 نعرفه . همـمـمب؟ آآه ، لا شيء . . . لقد كنت أحاول أن أتذكر شيئاً آخر للحظة ، لكنه

غاب .
دعنا نتكلم قليلاً في الغد ياعبـد ، همـمـمم؟ احصـل على قليل من النوم : فإن لدينا ركوب صعب أمامنا") .
 شتخصياً الآن فعـلاً ، وكم منها هو محرد تخـيـلات رجل عـجوز . هل يمكن

أن يكون أكثـر قادة زمنتا إثارة للرعب والإعـجـاب ومنقــذ ديننا ، قـد سـمح



 والشُجاعة . لقد كان الصبي الصغير صاحب المستقبل الذي خطططه له والده









 الصفراء المسلوقة والمشوية التي تناوله إياها والدته ، والتي شكار وانلت وجبات إفطاره وغدائه وعشائه
(اللدى بلوغي الحادية عشرة من عمري يا عبد ، كانت للدي قوة معظم الرجال في قريتي . . . أحد عشر! لـ لـ



 بيبرس . أما الأخرون الذين يرفعون أنوفهم عن سشل ذلك الطبق الفلاحي ،

فــــد كـانوا يجــدون أنفـــــــم وقـد مـرغت أنوفهـم بـــرعـة من قـبل الملك الغاضب والشاعر بالإهانة في هذه اللحظات




 يحتويه التشراب من مغذيات فقد ظل يِنحـ الحـدة والحيوية والمتعة . كان كـذلك يحب العـــل من النححل : طعـام اعتـــاد عليـه في وطنه الأصلي ، حـيـث يقـول إنه كـان مـتوفـراً بكتــرة . كـان ينسب قـوته إلى هذا الخليط
 للتغذية الجيدة أن نَلبها
رالذرة والحليب والعـسل يا عبــد! أطهم أطفـالك من هنه ولن تكـون

 بقوتي ، أم أنك ترى غير ذلك؟؟
("لا مشكلة يا مولاي")

 وتعلمت من مراقبته . كان يعيش على الحليب والذرة والحبنز والعسل وظل أقـوى رجل شــاهدته على الإطلاق . لقــد ســبق وأخــبـرتك عنـه . أليس كذلك؟"
لقد أخبرتني يا مولاي
(انعم ولكن هل أخبرتك كيف تعاملت مع ذلك الصبي الحداد العامل
 أخرى . على ما يبـدو فإن الصبي المدعو أميشـا المتدرب للـي أنشامـاز ، قـد


 بدرجة خاصة ، يعبِّر أميشا عن شعوره بالإحباط تجاه هذا الموقف بالتفكير
 لجأ بدلاً من ذلك إلى الاقتصاص من الصبي الصغير ، والذي بالـي بالطبع لم تكن لديه فكرة عن أسباب هذه المعاملة الـسيئة



 وصفع الولد الصغير ، كلما اقترب أكثر ما يجـبِ وأعتقد أنـد أن سـيـده لا ينظر باتجاهه . أعجبته حقيقة أن بيبرس لم يكن طفلا كثير البكاء يركض إلى أبيه كلما تلقى صغعة
طبيـعي أن أشـاماز قـد توقع هذا المسـار من الأحداث ، لكنـه وبالهـدوء

 أخبر أشاماز بأن لا يعنف المتدرب عنده ، ليس بعد .


 ثماني سنوات ، لكن بيبرس توفرت لديه البصيرة لأن يراه على حقيقته :

تأزمت الأمور في وقت باكر من يوم شتائي كابي . أخبرني بيبرس أن
 أرسلته إلى العدددة جرياً خخشية هبوط المطر . ركض إلى هنالك حاملاً حزمة



 وحتى لو أنني أحرقت إصبعاً أو شُخطت كتفاً ، فأين الضرر في ذلك؟

"الرجل الذي لم يخطئ أبدأ الم يفعل شيئِاً أبد أ").



 بمجرد ظهور الطفل وصفعه باستعراضية مبـالغ فيها كمـا يفعل دومـاً لدى الـى وصول الطفل إلى مدى ذراعه



 لي حين روى لي القصة ، وكان منشغلاً بنفسه كلياً حينما جاءه أميشثا من خلفه

تناول الأداة من بين يدي بيـبرس وعندما اسـتـدار الطفل ليـواجهـهـ ،
 بيبرس بدوار مؤقت منعه من أي ردة فعل

لم يكن أحـد قد ضـربني بهـذا الشُكل مسبـقاً أبداً يا عبد . طبعاً



 على وجهي من قبل أبداً ألـا ماذا فعلت يا مولاي؟
حسناً ، وقفت مثل شـخص غِ غبي للحظة . أدركت أن أن أميـشا أكبر



 يحدث مرة أخرى" . وقتها اتخذا تـر قراري

 وجه ضحيته . أعتقد أن أميثـا قد نال شرف أن يكون الأول الذي يشهيد ما

المقدسة : غضب بيبرس .

ربا كان غضبه هو الأ كتر ترويعاً ما شاهدته على المي الإطلاق هو ، وقد رأيت بعض المشاهد العزنة في حياتي . كيف يكنني أن أن أصف شيئناً هو أبيض

 الكثيفان ، تم تومض العلامة البيضاء على حدقته وتنبض . كا كان الشّ الشخص
 عندما كان بيبرس ضابطاً عادياً . كنت تعرف أن الرجل الما الماثل أمامك قادر

على أي شيء على الإطلاق ويبعث ذلك على تجمد نخاعك . هذا هو ما رآه الأ حمق أميشا في ذلك الأك الصباح ، ولما ولم يتوفر لديه حتى المنطق لحاولة إصلاح الموقف .



 سلاحاًا ، ونطحه مباثـرة برأسه في خصيتيه . تداعى جسم أميشا منحنياً وهو يلهث لانقطاع نفسه .
 أصبـت النقطة المـسـاسـة فوق قلبه مباشـرة بقـبضتي اليسـرى . لم يعـد قادرا على التنفس ، هاهاها!


 كالمطر
لم أتوقف ياعـبـد : بانغ بانغ بانغ على كـتـفـيـه ورأسـه . أمسـكت
 عند ما سحبني أبي بعيدا أعنه ، ركلته بكلتا قدمي

 مسكاً بركبته والدموع تتسـاقط من عينيه قال الأب (يكفي هذا القدر الآن)"
 إلى مـا فعلتـه . لم يكن هنالك شـعور يساويه يا عبـد . أدركت أنني قادر

على شٌـيء لم أكن اعرف أنه مـوجـود قـبل ذلك ، لقـد كـان اكتـــــافاً مذهلا






 العددة
سـأل ناريك غير مصدق "وتقول إنه جعل يبكي وينطوي مـتل طفل
صغير؟"
هزَّ أتشامـاز رأسه القـد كنت أعرف أن ذلك الفتتى فاشل ، لكن ذلك
أمر معيب" .
رفع ناريك يده ("مع كل الاحترام لابنك يا أنشاماز")

بإخلاص"
(أنت لست مضطراً إلى الدفاع عن ابن أخحِ يا أششاماز . أنا أعرف ما


 قال لاشه (يبدو الأسر هكذا فعلاً") .

سـأل أشاماز پأليس الوقت مبكراً على هذا؟؟"
(الديه سنة أو اثنتان قبل أن يصل إلى السابعة ، ولكن قـد يستغرقك الأمر تلك الملدة قبل أن تعثر على جواد قوي با يكغي ليتحممل ابنك بكل
الأحوال" .

فكر أشـاماز بهـذا الكهلام ثم هزَّ رأسه ا(ذلك صـحـيح • أريد أن أجـد له
 قال لاشه (ابدون استعجال ، فأنت قادر على أن تكون انتقائياً)" . قــال ناريك (ادعــونا نزور المعــرض التـــالي مع الصــبـي ونرى مـا

المعروض" .
في تلك اللحظظة بالذذات ، مرّت بهـم غشـاوه سريعـة واتجهت مبـتعـدة نحو الحقل والتلال في المدى

بيبرس
فـال ناريك (إن ذلك الصـبي يعـــو بسـرعـة حـصـان منـ الآن . هل تتخيَّل ما سيكون عليه مع سيقان أربع؟"
 لماذا لم تطلق عليه اسماً شر كسياً؟"


 وأقنعه بصحة هذا . عادت إليه قصة سـمعـهـا عن الاسكندر المقدوني في




 الزريبة بـون أية صعوبات ظاهرة ـ وقتهـا قال له الملك إنه ينبـغي عليه أن

ينتتح علكة أخرى عندما يصل إلى سن البلوغ ، لأن مقدونيا برغم عظمتها وقوتها لم تكن كبيرة با يكفيه


 وقتها على الوقوف في وجهـه

 رفضت هذا الواجب عندما سألها عنه أشامازاز بعد ولادة بيبرس . قالت (إن الأمر متعلق بك بك لإقرارهس
 الوقت ، حل الشتـاء فعليا ، وغرقت القـرية ومحـيطها المغطى بالثلورج في
 المساكن غير مداسة معظم الوقت ، وأبتى الناس أنفسهـم في الداخل اتقاء

ظل أثشاماز ينظر خلفه إلى تجمع الأبنية من محددته طيله النهار ولا






 خروجه واتجه إلى الماء مباشـرة . غطس يديه في السـائل الجليدي ثم بـم رفع رأسه لدى سماع صوت من بعيد .

حـوافـر . أعـاد النظر إلى البـيـوت الغـارقـة في الســــيع فـشـاهد فــارسـاً يعترب . هذا أمر غريب ، لأنه لم يكن يتوقع أحدا في ذلك الك اليوم ، وحتماً

ذلك حصان حربي

اقتـرب الفـارس الآن وأصـبح بالإمكان تيـيـز الملامـح الفـعليـة لمظهره ،
 اللسوداء وشـعره المسترسل الذي يؤطر وجهاً أكتر قتامة من البشــرة العـادية لأي قفقاسي
تناول أشَامـاز خرقة وبدأ يمستح يديه ـ إن مرور الفرسان الأجانب عبر



 هضاب القازاخ إنه سكيثي . . . أو ربا هو من الكيبــــالك .


 وأمكن لأشـامـاز أن يرى قوساً مربوطا إلى سـرجـه في مدى سـهـل الوصـول

اتخذ الحداد وقفة محايدة وراقبه أثناء اقترابه ، تماماً كما يفعل مع كل.
الزوار .
أوقف الفارس حصانه الأسود الرائع على دسافة تقارب الأذرع العشر من الحمددة ونظر حواليه . تحركت عيناه عبر الر جل الواقف أمامه ثم اتكهت


تعودا إلى أشاماز وتستقرا عليه .
سأل بلهجة ليست ودية ولا جلفة „هل أنت حداد هذه القرية؟" قال أشـاماز (أنا هو وأنت على الرحبـ والسعةة" (إنتي بحاجة إلى سيف") "الدي سيوف للبيع • هل تتناول بعض المرطبات؟"
 مرة أخرى (اهل لديك علف؟؟"
 الطعام دعي"
(أنشكركُ كـتـيـراً أيهـا الحـداد . لـكن. كــانت رحلتي طويلة . والتـكر الجزيل لابنك أيضاً")
(إنه ليس ابني. ولكنه سيكون مسروراً من امتنانك") . استدار أشاماز (أميشا! تعال واعتن بحصان ضيفنا"
 يبذل أي جهـد للقدوم . على أيه حال ، خرج لدى سمـاعه نداء أنـا أنماز وهو ما زال يضضغ الطعام ويشعر بالخرد

 ولم يتفوه بأي تعليق .
 الرجل ليقترب من الكير "أنا أشاماز وهذا هو أميشال")
 استدار رأس أشاماز جانبا عند هذا القول ـ فقد سـمع ذلك الاسـم من ("من أين أنت قادم يا بيبرس؟؟"

$$
\begin{aligned}
& \text { أخرج الضيف كيسـا ثقيلا من خرج سرجه . } \\
& \text { قال (امن القسطنطينية)" } \\
& \text { (وكيف هو الوضع هنال؟؟" } \\
& \text { (اسيء • إن اللاتينيين حيوانات ." }
\end{aligned}
$$


يقاتل مع واحد من المطالبين الآخرين بالعرش ويحاول أن يفاوض التا التالي ،


عليهم" .
وصال إلى داخل الملددة حيـث أشار أشامـاز باتجاه الموقـدة المفتوحة ،
حيث وجل كرسيين صغيرين .

فعل الضيف بيبرس ما أشير عليه واتخذ كرسياً (أششكرك كثيراًا) .



 على فروة رأسه وقد استـند درفقاه إلى ركبتيـه . أصابع طويلة على يدين

إنه سريع . .
أراح بيبرس يديه خلف رأسـه وشـبك أصابعـه للحظة . استـقام بظهره
 تَت أكمام سترته الرقيقةَ .
وهو قوي . مقاتل إذاً . مأجور لدى أحد أحد أباطرة الرومان


خلفها ، بأن روما لم تعد موجودة اليوم . قبل حوالي عشـرين سنة ، سقطت القسطنطينية بأيدي قوة من الصليبيين يقودها أهل البندقية ، ونهبت أعظم

 لدى واحـد من المتـبقين الثـلاثة الذين ظهروا بعـد سـوـوط المدينة ، وسـعى
نحو ثروته كما فعل آلاف كثيرون قبله

تعد توجد فرصة للامبراطورية؟؟)
 (ا كلا ، إن اللاتين أقل عدداً بكثير من أن يستطيعوا الاحتفاظ بالِ بالمدينة

 الأتراك ، فأنا لا أستطيعِ أن أجزم" .
(ملاذا إذاً تعود راكباً إلى الهضاب ألِّ رغم وجود جوائز يمكن اكتسابها؟؟"
"لقد ظهر تهديد أعظم من العمدديِن واللاتِين" .

 ملًّ أثشاماز يلده بنفاد صبر وخطفه نهه ، محرراً يده ليـمكنه من خدمتهـهـا
بحرية

حين أنهى الفتى سكب الشاي لـهما ، أشار له أشاماز بالابتعاد ومال إلى الأمام مرة أخرى وقد تعاظم اهتمامه ("من هم الذين تتكلم عنهم؟؟"
انهمك بيبرس في النفخ على كوب الشـاي وتدويره . قال (المغول) وتناول رشفة بدا على أششاماز عدم الاقتناع ((إلى هذا البعد باتجاه الغرب؟؟)

بعــ لـظة تعوَّد على لسـعـة الشـاي الحارة ، بدأ بيبرس يتلذذ بالطعم
وتناول رشفة أخرى قبل أن يرد .
قال (المم يصلوا بعد ولكن ربا فـا في نهاية المطاف . . .") رفع رأسـه ليقابل عين أشاماز (إذا لم يتم إيقافهم أولاً") (ولكن لماذا؟ هل يريدون الأرض؟؟"




 (اللاتين يقولون ذلك كما يفعل العرب أنفسـهم" . (الكنهم ت إيقافهم .لم يوقف أحد المغول حتى الآنه" "وهكذا أنت تنوي أن تحاول؟"
(القــد قــلـل لشـعبي إن الحـان العظيم سـوف يأتي إلـيـهم م وأنا ذاهب
 أباطرة القسطنطينية لعقود وحتى أجيال ، وهم سيفعلون الشّ الشيء النـئ نفسهها . أفرغ أشاماز كوبه "ولككن أين هم الآن؟" ، ابتسم بيبرس (إنهم قادمون خلفي" . (الابد وأن حصانك سريع")
(إن بوســيـنـيـلاس أمسـع حـصــان رأيتـه على الإطلاق ، والأشــجع

أنهى بيبرس الكَوماني كوب الشاي بشـهـــة اقتناع ورضى ، ثتم مده

طالبـاً المزيد عندمـا عرض عليـه أشـامـاز ذلك . السوف يـعيـدني . فقـد قام بهذه الرحلة من قبل" . (اسيحتاج إلى حذو جديد لمثل هذه الرحلة")
 الذي أنزله عن السرج ووضعه عند قدميه
 يمتلك القطع النـــدية .لـست بـحـاجــة إلى أن تريني إياها فــبـل أن أنهي العمل" .
نفض بيـبرس الكومـاني رأسـه نفـيـاً ٍأنا لا أرغب في أن تشــاهـد لون نتودي" رفع بطانية ملفوفة وأخرجها من اللُرج "إنها ذراعي اليمنى" . دفع أثشاماز بجسمه إلى الأمام وقد ثار فضوله قال بيبرس وهو يفتح الرزمة (اهناك القليل ما يستطيع المرء فعله بدونه في النهاية") .


 البطانية ووضعها على الأرض بينهما . تفحصهيا أشاماز .
 عبارة عن شكل أسد


 القطعة التي كان يتشكل منها الطرف المدبب وتفحصها بتمعن
 أخرى لجعله أقوى . . . هذا عمل أستاذ خبير . . . التفاصيل . . . .
"أستطيع أن أرى السبب في أنك ترغب بتصليحه . لقد كان رائعاً") .
"كان؟"
التـقط أنــامـاز القطعـة التـاليـة وطبـــهـا على الطرف مـثل أحـجـيـة . "ابإمكاني أن أعيد تركيبه إلى بعضه مرة أخرى" . نظر إلى الضيف الضيف "الكنه لن يعود إلى أصله مطلقاً . يكنني أن أقول لك بره بأن الوصـلات واللحـا
 الضيف بدون أن ترف أجفانه (وستعرف ذلك أنت أيضاً") . أعاد القطع إلى


بالعكس" .
"القد سمعت بأنك ساحر . ذلك هو ما أخبروني به لمسافة أميال من
هنا" .
ابتسـم أشـاماز بدون دفه وظلت عـيناه خاليتين من التجاعيلد (إذاًا ، ففي مقـدمة دماغك أنت سـوف تخـبر نفسـك بأن رقـــاتي قـد أنقـذت هذا




الأموات لا يجيئون باحثين عن رديات لنقودهم" . "هل ستصلح سيفي؟"
 لرجل يشاهد شبحاً في كل مرة يغمض فيها عينيه؟"
 بالخرافات" .
(اما سمعته صححيح . آمل أن لا أكون قد خيبت آمالك" . آلك . "كلا . لقد أثبت لي بنزاهتك وكرم ضيافتك ما كنت أخشاه سلفاً"). "أنا آسف على خـسارتك للسلاح . هل حدث ذلك في معركة؟"

هزَّ بيبرس الكوماني رأسه موافقاً „لاتيني برأس سمـيك . لقد كسرت


 مكسوراً قبل رحلة عظيمة هو نذير بالموت" . نفض أشـاماز رأسـه سن جـانب إلى الآخـر وكأنه يوازن الا حتـمـالات "يقولون أشياء كثيرة") .
"اربا سأتمكن من إنجاب ابن قبل أن تصل حـجافل البرابرة . أمر طيب أن يعرف الرجل أن اسمـه سوف يكمل الحياة" .
 شخصياً مؤخراً، نظر الضيف إلى الأعلى (تقصد ابناً؟")
 عودتك") . نهض واقفاً وأششار إلمٍ الضِيف ليتبعه . عند المِدار الخلفي للمححددة ،
 الأسلحة ـ استـدار وراقب بيبرس الكوماني وهو يلقي بنظرة خبــيرة ملدربة عليها
(هذه استثنائية أيها الحداده) .
أطلق أشاماز في هذه اللحظة ابتسامة اعتزاز على ردة فعل الزائر .
 إخضاعه ، وخفيفة با يكفي للتفوق عليه في مجال السرعة") .
 في حركة دائرية وهو يطأطئ . (اصحيح أنها ستكون فعالة في الاشتباك" .


الشادر ينزل قائلاً (ربا ترغب في شيء أقل شيوعاًا" .


 عنده . حمل الكيسِين نحو الطاولة ووضعهما عليها بليها


 ذاهب ليس بحاجة إلى قطع مبهرجة

لديه . أبقى عينيه منخفضتين ولكن أذنيه التقطتا سحبـة النفس الـالـادة من قبل الضيف ـ هزَّ بيبرس الكوماني رأسه علامة الرضى والاقتناع قالل القد أتيت حتأ إلى المكان الصحيح"

 يرغب فيه بدقة ، واستخدم بعضاً من تطع أشاماز الموجودة ليعرض ما ما يدور
 الوضع إلى مواجهة مباشـرة يداً بيد ، فقد أراد الكومانـياني أن يوازي تصميـي


بالتقطيع
(يجب أن يكون خفيفاً با يكفي لأطوح به ولكن قوياً با يكفي لأن لا ينكسر على دروعهمه" .
قال هذا بينما انشُغل أثشاماز في إعادة حذو الحصان بوسـيفـيلاس خارج المددة . قال أثشاماز (في هذه الحالة يجب أن ينثني"
"(نعم • ستأتي القوة من قدرته على الانحناء أكثر من وزنهه" .
 سيوفاً على تلك الشاكلة؟؟ (القَد سمعت أوصافاً من مسافرين مثلك عن أسلحة المغول ، لكنني

 يواجهك في ميدان المعركة") . "كم هي المدة؟" أفلت أثشاماز ساق الحصان وانتصب واقفاً . الا أستطيع الجزم بذلك .






 عابرة حياة مختلفة تَاماً عن تلك التي يحياها الآن . قال بعدها (ابضعة أيام . سـوف تشرفني إذا قبلت بأن تحل ضيفاً علي" في ذلك الوقت" . تأثر بيبرس بهذا القول : وبان عليه التّأثر فقال بسرعة „لا أريد أن أثقل عليكم" .
ليس هناك ما يعرف بأن تتقل علينا في قريتي . أنت ضيفنا"، (افي هذه الحالة فأنا أتشرف . ولكن ألا يخشَى قومك من وجود رجل من ديني بينكم؟"

نظر إليـه أثـاماز بتمعن لوهلة . في الحـقيقـة لم يخطر موضـوع الدين

 التي ينبغي عليه أن يأخذها معه الـي
 الشرقية ، لكنني رأيت الكثير من الأشياء وتعلمت حتى أثشيـاء أكتر من



 هزَّ رأسه نفياً



 وضرورة الضيافة التي أقدمها لك الآن الْ ـ سـوف أخبر عائلتي وجيراني أنكا وانك
 لتأسيس عائلة ومساعدة شعبك في وقت محنتهم . سوف يتفهمون ذلك وسوف يرحبون بك وكأنك أخوهم الشقيق" ، ("إنتي مدين لك أيها الحداد أشاماز)" (اسأخبرهم أيضاً بأنك خطير") .


 الليلة قبل أن نعود لتناول الطعام في بيتي" .

اتفقا على الحجم والعمق خلال ساعة ، وقام أتماماز وأميشا بتشكيل القوالب التي سوف يستخدمانها في اليوم التالي


 يسلم أمره إلى الحـرفي كاملاً
 العتمل أن ينسـاه أبداً . لقد كان رجال قال قرية أثــاماز معتادين على الر حـالة والغربـاء ، فقـد كان يمر منهم ما يكفي خـلال الطرق الصغيـيرة في طريقهـم إلى الحددة ، بحيث لم يعودوا يستحقون نظرة ـ ولكن قلما قلما توقعوا أن يجعلوا الأغراب يترجلون ثم يقودون خيلهم بواسطة لجامها إلى بيت ذلك الـي الـداد نفـــه ـ ولم يظهـر الغـرباء الأ خــلاق والآداب التي أظهـرها هذا الكـومـاني

بقي هنالك شيء مثير للتساؤل لدى أثشاماز ، لكنه لم يستطع أن يضم إصـبعـه عليـه . قـال أثنـاء تريرهمـا آنيـة الطعـام في وقت لاحـي
 التزمت بنات أشامـاز الصمت فاغين الصرات أفواههن دهشة من رؤيتهن مثل هذا

 لعائلة أشاماز
قال بيبرس وقد تعلقت عيناه بالطفل. الذي لم يُـــمّ بعد وهو يهزه في حضنه (القد خدمت في جيشنه") .
 ليكسر قطعة خبز ويغمسها في اليخنة النعم ، لــد قررت أنك رجـ رجل معاتل منذ اللحظة التي رأيتك فيههاه، . قال هذا بينما قطعة خحبره تصعد وتغطس

في الطعــام ذي اللون البـرتقــلـي . نظر إلى الأعلى ثم ابتلع "ولكـن أين فاتلت؟ أكان ذلك مع المشاة؟ الفرسان؟
 أرى مساعداً أو خادماً"، .






 شيئا غير قطعة القماش الخشنـة الملتفة على أعضائه ، لكنه استمد الدفـ الدف من الرجل الذي يحـمله ، إضـافـة إلى النار المتــــــة خلفـهـم والتـي غــنـتهـا . مزجواشه لدى عودتهما

 فوق القفص الصدري للطفل ، الأشبه بعظام العصافير في تلك اللحظة ، تنزل شـريط دهني من الــوف عـبـر صـلـر أشـامـاز

تحـركت يده بـدون قصـد منه وبدون أن ترمش عـيناه ، واقـتـربـت من السكين الحادة الراقدة إلى يمين قصعة حسسائه .
شــاهد بيبرس الكومـاني كل شيء : أكـدت له سنوات القتـال ذلك ،
فرفع كتفيه وتساند ثم جلس إلى الخلف وبسلو وبلوك رفتوح
قال (الابد وأنني أبدو لك كمسافر غريب") . قال أثشاماز ״ „ذلك صحيح" .

أحسَّت مزجواشته بالتغير الطارئ على الجو ورفعت رأسها .
 مستوى أخلاقي" .
بقي أشاماز متوتراً على توتره .
 الكومان شـرق نهر القولغا ، وقد خدمت الإمبراطور جون دوكاس في نيقيه فعلاً . ما أهملت ذكره هو رته رتبتي" . (ألم تعَل إنك كنت جنديأ؟؟"
"هذا صحيح ، لقد خدست كفرد من الحرس الإمبراطوري للإمبراطور جون" .

$$
\begin{aligned}
& \text { سقطت ملعقة مزجواشه على الطاولة وهي تحدق فيه ميه } \\
& \text { (هل كنت واحداً من الحراس الشخصيين للإمبراطور؟") }
\end{aligned}
$$

"(هذا صحيح"
نظرت إلى زوجها . احتفظ بعينيه مسلطتين على بيبرس الكوماني . الكـي (الكني كنت أعتقد أن الحرس الفارانجي قد تَ حله وأنه لم يعـد قائماً ،

أليس كذلك؟؟"
نفض بيـبرس الكوماني كتفيه وهزَّ الطفل الجـالـس على ركبـته بضع مرات ، فتلقى نظرة متسائلة وغرغرة من الطفل بالمقابل




 أعظم مدينة في الدنيا إلى زريبة خنازير" " .

"(هل احتفظت بأي تذكار من الفرانجيين فيمـا عدا حصانك وسـيف محطط؟؟" ناول الكوماني الطفل بنتـهى اللطف إلى مزجواشه وفتح قبة قمـيصه .

واقتربوا ليروا ما هي .

التمعـت بانعكاس أصفر تحت ضوء الشتمععة ، وعرف الجمميع ما يبدو عليه الذهب ، وكان هناك وجه ملتح مرسوماً عليها . "ذلك هو جون الباسيلي . لقد أهدى إلي" هذه لدى منى مغادرتي نيقيه" . هتفت إحدى الفتيات (ماذا تعني الأحرف؟؟" ابتسم لها بيبرس الكوماني (إنها رمز فيلقي . إنها الرموز والمثل التي ينبغي علينا أن نتبعها" . "ماذا تقول الأ حرف؟؟"
 بيبرس الطويل خطط الصليب الذي يفصل ألحروف الأربعة . (ابإمكانك الصان أن
 وحمايته في جميع الأوقات" .
(هل سيحافظ على سالمتك حيث أنت ذاهب؟؟"
نظر الكوماني في هذه اللحظة إلى الفتاة الصغيرة بعينين حزينتين الا

 " نوفدين" . جـاء صـوتهـا ضـعيـفـأ لشـدة قلقـهـا (إذاًاً مـا الذي سـتـفعله لتـحـمي نفــك؟"
ابتسم الضـيف الكوماني وأشـار برأسـه نحو أشاماز ااغـداً سـيصنع لي والدلك سـيـناً جديداً من القطع المكسـورة للسيف الذي استعـملته لــمـاية

الإمبراطور . ليس لدي شك بأنه سيبقيني ساللاً،) . ذهبت يد مزجواشهه إلى ذراع أشاماز .
 لدى خيفنا أفضل السيوف ليريه لقبيلته عند عودته" .
بدت عليـها جـدية مـنرطة للحظة اههل كنـت تعلم يا بيـبـرس أن بابا يصنع سيوفاً جيدة جداً؟"
(القد علمت ذلك وهذا هو سبب قدومي" أخـذت مزجواثـه تربت على ظهورهن (الكن ذلك موضوع مخصص

للغده) .
الليلة مخصصة للنوم يا بنات ، هيا اذهبن" .
نهض بيبرس الكوماني واقفاً .
قال أشاماز وقد نهض بدوره . (اسوف أعيدلك إلى المددة .النار هناك لا لا تنطفئ أبداً ويبقى المكان دافئأًا .
"الا أريد أن أتسبب لك بأي متا متاعب . بإمكاني أن أجعل فراثي تحت النجوم كما فعلت طيلة الأسابيع الماضية ال . قـالت مزجوانـه (الن تتمـكن من ذلك في هذه الليلة الباردة") . كان أشـامـاز قـد تـدثر بالفـراء وباشـر في ارتداء حـذائه . قـال "ابكل الأ حـوال ، أليس الفـارانجيون حراس قصـور؟ الأرجح أنك لا تحصـل على حيـاة خارج البيوت هناك" .
ضححك بيـبرس الكومـاني (القـد وصلت حـيـاة البـاسـيليوس هذه الأ يام
 سهل تذروه الرياح • إنه يشناهد القصور في أوقات أقل بكثير كا تعتقدهه" .

 فهل تقبل بالقلِل الذي أستطيع أن أمنحك إياه من ضيافة؟"

قــال بيـبـرس الكومـاني ا(أقــبله بأعظم درجـات الامــتنان وأشـكر كليكما")

 ينهض مبتعداً عن الموقدة .
سـأل بِببرس الكوماني وقـد ارتسـمت على وجهـه نظرة المـيرى (اولكن ألست قلقاً من أن أهرب وأخحذ معي كل القطع النفيسة التي عرختـها عليّ بعد ظهر اليوم؟"
نفض أشاماز كتفيه (أنت تحمل الكثير سن القطع النقدية وسيفاً قيماً رغم كونه مكسوراً . كما أنك ترتدي قلادة الباسيليوس ، وهذه أتشــــاء لا الا

 لمنعك من الفرار بقطعي القليلة") .
عند هذا الكـلام ، ألقى بيـبـرس اللكومـاني برأسـه إلى الخلف الـلف وأطلق
 يستعدن للنوم . أعاد النظر إليهن مبتسماً



 أطلق بيبرس الكومـاني ابتسـامة عريضـة ، مبـيـناً أسنـانه البـيـضاء ألـاء مرة
 "ولكن ينبغي أن تختاروا له اسماً يلائم مثل هذه الهـدية" . . أصـيب أثــامـاز بصـدمة من هذا السـخاء ، لكنه تكـن من أن يتلعـتم

قائلاً (أؤكد لك أننا سنفعل ذلك أيها الصديق الطيب") .


 "وهل احتفظت بالميد الية منذ ذلك الوقت يامولاي؟؟"


قال بلهجة مسمومة (الا ، لقد أحخذت مني مع كل شيء آخر كنت
أعتز بهه" .
تفتح فجر اليوم التالي عن الغيوم والبرد ، تاماً كالذي قبله ، وتشار وك
 منه البـخار ، وقد شـعرا بالراحة في صحببة أحـدهمـا للآخر ، وفي الأثناء
 متفقين وأنهيا محتويات القدحين (أميشا! أحضر القطعة!)
كان الصبي أميشا منشغلاً بواجباته في تحضير الأدوات وإعادة تعبئة
 من الدفء لتتسبب في تشكل حبات العرقَ على رأس بيبرس الكومان قال اسأتر ككما لتؤديا عملكما")
حضر أميشا حاملاً السيف المكسور الذي بقي ملفيا ملفوفاً في قماثتـه سيقوم أثشاماز وهو بتذويب القطع المكسورة وإعادة تشكيل الميل السيف من

 فأنت مرحب ببقائك لو أردت" . أحنى بيبرس الكوماني رأسه : (أرحب بالدعوة وليس هنالك ما يمنحني

متعة أكبر . لكن الشمس لم تشرق بعد ويجب عليً أن أتنحى . ولكن هل
 أششار أشاماز برأسه إلى متدربه فانـلـا

 الإناء شاكراً ثم خرج إلى صقيع ألى الليل المتهالك .
 "إرفع حرارة تلك النار وأذكها جيداً يا أميشا فأنت تعرف مقدار الخرارة

التي نحتاجهاها .
أومأ أميشـا برأسـه وشغًّل الكـير بجههد أكـبر . تناول أميشـا مقـبض



 معدني رفيع الملمس بعد سماكة اللفائف ، وواقي اليد المصمـم على شكل صليب باتجاه متعامد فوق المقبض

 القطع على الطاولة إلى جانب الوعاء الثقيل الذي يستخـدمه لإذابة المعادن الخام ومشـى باتجاه الباب .


 وانتظر حتى ينهي صلاته . بعد هنيـهـة أنهى بيبرس الكومانـي نهض . بدأ يلف البساط الصغير .

قال أشاماز من خلفه ("لدي سؤال")
رغم أن ظهر بيبرس كان بان باتجاه الحداد طيلة الوقت الـن الذي
 إنه فارانجي بالتأكيد



سيحين الوفت) .
(وما هو سؤالك؟")

استدار بيبرس في هذه اللحظة ونقل بصره من أثشاماز إلى البساط في في
.
(هل تعتقد أن قطع الحماية الحلالِية غير ملائمة؟"


قال بيبرس الكوماني "لا حاجة للاعتذار وسؤالك مهمم . أنت تسـأل


الليلة الماضية أن هناك شيئاً ناقصاً"،. (ها هي أفكارك؟؟"

 المعركة)
مشى بيـبرس عائداً إلى المددة وعـيناه لا تفارقان أثـاماز (ولكـن لو


"اهل أنت الرجل نفـسـه الذي ذهب إلى المَنوب راكـبـاً ليــــــل مع
الباسيليوس؟؟
(أنا هو ولكنني لست هوه"
(إذاً هكذا سيكون سيفك ـ مثلك ، سـوف يعكــ السيف الذي جاء
 نحن لا يككننا أن نعيد صياغة الأشياء كما كانت سابقاً،.

## وافقه بيبرس "(ذلك صححيح" .


الذي الذي توجد عليه رسمة بدائية للسيف الجديد منذ الليلة الفائتة أمسك أثـاماز بعود سن الفـحم النباتي "كيف تريد لقطع حماية اليد

أمعن بيبرس الكومـاني النظر لفتـرة طويلة في جـزء حـماية اليـد على






المستقبل وبهذه الطريقة . . . . .
 وقف كالاهما للحظة ثم توجهت أنظارهما إلى ألسنة اللهب المتعالبة

بسرعة
عمل أثتاماز لبقية الصباح بينما لا حقه أميشا سشّل ظله . مال بيبرس




وضعت جمـيع القطع في وعاء حجري فوق النار وتر كت لتـذوب ، بحيث لم يبق سـوى سـائل فضي أشُبه بالخـساء ، وقد بدأ ألوعاء الوعاء الحـجري يومض
 النار . لكنه استمر في ألمراقبة مسحوراً
 مستخخدمين قفازات سميـكة ، ثم رفعاه إلى فوق القالب الموضوع سلفاً على قاعدة حجرية خلفهما

 بيبرس الكوماني يتعجب على اللدوام سن قدرة الر جال علـ على الاقتراب من



(ربا يكون ذلك هو مـا يُنعهمـا من السقوط مغـمى عليهـما في كل
يوم عند ما تتأججج النار"،
سكب أثــمـاز الفولاذ المصهور بــــر مـدهش من الدقـة لعـمل بدا عند بدايتـه مـثل مـهنة غـير دقيــة ، داخل القـالب ، وراقب ثلاتتـهم بينمـا تدفق




 وتعثر الكمـية كلها على مستواها . تعجب بيبرس من قلر تهما على جعل العملية تبدو في منتهى السهولة

هكذا هو الوضع مع الأسياد .
انتظرهما ليقوما بالحركة التالية ، لكنهما وقفا يراقبان البسم الساكن
يتخذ شـكله.
سأل بيبرس الكوماني (ماذا يحدث الآن؟" أجابه أميشا بدون أن يرفع عينيه (الآن نتظر"،
 بإغرائه على اتخاذ الشتكل ـ إن التهور في أية مرحلة من هذه العملية هو دعوة للكارثة) .
هزّ بيبرس الكوماني رأسه "وهكذا في كل الأمور" .
"كما تقول"، .
قام بيبرس الكوماني بجولة أخرى على العشـب خارج الحددة ، بينما أشُغل الحدادان نفسيهمها في التحضير وأداء أعمالهمـا المعتـادة . راقب الشمس أثناء صعودها فوق الجبال على البعد وتساءل في نفسيه ما إذا كالمان

 تلامس حوافر حصانه الهضاب . العاب
عـاد للىى سـمـاعـه صـوت المطرقة (الذي لا يِكـن الخطأ بشـأنه) على
الفولاذ
يقوم أثشاماز بتشكيل سيفه .
هل تعلم أنني كنت أراقب والدي أثناء عمله ياعبـــ كـ كان يخرج



 طويلة . كثيراً ما كنت أتساءل إذا لم يكن قلقاً من أن يبرد ويتفتت مع

الضـربة الأولى للمطرقة . ولكن يبـد و أن ذلك لم يخطر بذ هنه مطلفـاُ



 ووقفة . ثُلاث دائماً . تاپٍ تابٍ تاپ .

 كذلك؟
يحتمل أنهـم يصنعون مئة منها هناك في المُعسكر في هذه اللحظظ ، ولكن واحد اً منها لا يِكن أن يقارن بذلك .



 بانغ بانغ بانغ توقف بانغ بانغ بانغ
كـانت ذراعـاه تعـمـلان بشكل منفصـل : أحـداهمـا تدير الــــــفـ هذه
 كيف يمكن لمثل هذه العمليـة أن تتوقف عن إذهالي : تلك القطعة المعدنيـة

 يحمله ، امتداد للنراع اليمنى كما يقولون ـ يستمر الحداد في في الطرق ، وهذا هو ما ينتج
ألم تعـمل في صناعـة المــادن مطلقـأ يا عبـد؟ لا ، لا أعتــــد ذلك .

الحشب؟؟ الحطب؟ فإذن أنت تفوت على نغسك جزءاً حيوياً من حياة أي



 خصوصية . لكن صنع شيء بيديك ، هناك كـك قناعة وفخر في ذلك الك العمل رؤية بيتك أو طاولتك أو سيفك يتخلذ شكالِ

 مدى سنوات . كيف يضرب ويقلب ، يغمـز وحتى يطبق حين يضطر إلى



 يكن مقدراً").
صنع أشـاماز سـيفاً لا مشيل لـماله لبيبرس الكوماني . نظر إليه الرجل



 عندما تكون عائلته قد كبرت وتمت هزيمة المنول ، حسبـ قوله


يحضر فيه .

أومأ بيبرس الكوماني برأسه للمرة الأخيرة ثم امتطى حصـانه وارتحل .

لم يره أحد من القرية مرة أخرى ، أو على الأقل هذا ما اعتقده الفتى الذي
 العظيم على اسمه التركي الكيبشاكي الغريب ، بيبرس .

## الفصل الثاني

اقترب في هذه الآونة بيبرس من عامه الحادي عششر ، وأصبـح ير كض

 خبرته أن هذا هو أفضل وقت لإلمسـاكُ بواحـدة كبيرة ، حينما تخرج هذه التي تسكن النهر سن تحت صخخورها لتتزاوج
 لسرعته . قفز من فوق الحفرة بدون أن تتغير خطاه حتى انـي وصل إلى حيث الـي

("و كانت هناك ياعبد")
"(من كانت هي؟")
"(همـمـم؟") كان متكئاً على الوسائد داخل الحيمة وأظن حتى إنه
كان يغفو" .
(القد أخبرتني أنك كنت تعدو أسرع نأسرع ، لترى مدى مسرعتك . قفزت من فوق حفرة وعند ما رأيت الأشـجار والشـجـيرات على شاطئ النهر ، كانت هي هناك" "هل فعلت هذا هـا حقا؟؟" (نعم يامولايٍ"




الحـكة ، أنزل يده ونظر إلي" مع ابتسامة سخيفة
(القد قلت إنها كانت هنالك أليس كذلك؟؟"
("بحاذاة النهر") .
(انعم وكان النهر قريباً من الحد دة . ذلك هو سبب تطرقنا إلى سيرة
الكيبشال؛).
(الكوماني! صصحيح ، أنتٍ على حق يا عبد . هالك املأل لي قد حي
 حالياً ، وما حد ث لها ـ ـ كانت واقفة هنالك وشعرها منفلت على الـلى سجيته .


 "الا يجوز للسلطان أن يترك نفسه بلا حماية أبداً ـ ألا تتفق معي يا
 المقبض ، والنصل موجه إلى الخلف نحو صلـيره . (هاكاك ، ألق عليه نظرة)" .
تناولته وحَـملتـه على كـلى كـي المفتـوحـة قـريبـأ من وجـهي . لابد وأن عيني كانتا ضعيفتين حتى في ذلك الوقت . (المقبض في غاية الجماله . .
وكان كنلكُ فعلاً . من طرف النصل ، تدوَّر سميكاً نزولاً حتى شكَّل قبضة .
تناول السلطان جرعة ثم استوى جالساً ، رافـاً يديه ومـحركاً المننجر ببطء ولطف داخل يدي .
(والآن انظر إليه من هذه الناحية) . سحب النصل وأثشار إلى النحت الجميل عليه .
(اما الذي تعنيه هذه يا مولاي؟")
نفض كتـفـيـه (اليـــت لـدي أي فكرة ولا تهنـي . أنا فـتط أحب أن أن أتأكد أن النصـل موجَّه إلى الحـارج عند ما يندفع القاتل إلى جنا

ليلة ما").
(أنت تـكثـر مـن الحـديث عن القـتلة والمؤامـرات يا مـولاي . ذلك
ليس مفيد اً لصحتك") .
(اصـحـيح؟) قال بطريتة قاطعة كان يـحب أن يستـعملها للستخرية (وهل أصبحت طبيباً الآن يا عبد؟؟"
"الم أتصد أن أتجرأ يا مولاي" الانيا .

 وقفت بغباء . انتظر متهكـمأ ثم شخخر (لا عليك" . أومأ برأسـه إلى ألى
 أيضاً . تأكدت من أنك ستقاوم") .
جلست وقلت ("مككنك أن تعتمد علي" يا مولاي" . انتلب نحو طرف الوسائد ومد يده أسفلها "انتبه لنفسك يا عبد ، أنا سـوف أعتمد على هـلى هذا ـ أ سحب قوساً

"هل هذا مـجهز لإطالاق يا مولاي؟"
 ذلك؟" وجـهـه نـحـوي ، فـسـطت عن الكـرسي إلى الأرض على يدي وركبتي" لأحتمي

 وزحفت بد وري عائد اً ثم جلست على الكرسي" .
"ولكن ألم تتعر"ف عليه؟")
جازفت بنظرة ولكنني لم أستطع أن أتذ كره "اعتذاراتي يا مولاي ، كلا").
"(لا تقلق من ذلك ياعبدل" . أجلسهه في حضنه ومرر يده فوقه كمـا يداعب الشخصى كلباً أليفاً .

 "اطبعاً يا مولاي ، تذ كرت" .


 عميقاً وكأنه يعيد استنشاق عطر النصر (القد كان ذلك يوما طيبا") .
 تركيزه » اكنت تخبرني عن الفتان؟؟" .
 والنشاب على الوسائد وكدت أنفر هارباً من جلدي مخافـد (القد كانت تقذ ف الحجارة على سطح النهر . لقد فعلت ذلك ألك أنت يا عبد؟ أقصد قذ فت حجارة مع فتاة ما؟")
"(نمّم ياٍ مولاي") .

 بعد أن كسبت السباق ضد نفسي ، توقفت لكي أعيد التقاط أنفاسي وهي واقفة عند حافة الماء ـ طبيعي أنني اقتربت منها وقلـي اوقد مت نفسي" . (أستطيع أن أرمي أفضل من ذلك")
استـدارت لتواجـهـه . انكمش أنفــنـا في هيئة امتعاض لمرأى الفتى

الصغغير ذي النــاب المتـستخة ، والمغطى بالطين جـراء ركضـه والصـخام من محلددة واللده

## قالت »أنا لا أصدقك") .

اتخحذ موقَفاً متعالياً ومتفوقاً "إنتي صبي والاً الأولاد أفضل من الفتيات ، لذلك أستطيع أن أرمي أفضهل من ذلك") .
"أراهن أنكل لن تتمكن").
 ("حسناً ماذا لد يك لتراهن به؟"
" (ماذا؟")
("ما الذي تقصلده باذا؟"
قال مرتبكاً "لدي هذا الحمر"، .
رفعت عينيـها نحو السمـاء (أأقصد ماذا لديك لتراهن به؟ أنت سترمي

نظرت إليه بأقرب ما يعرفه ابن الحادية عشرة عن التعاطف .
 علد المرات التي يقفز فيها فوق الماء ، ثم ألقي بحجري" .

وسحب كتفه إلى الوراء ثم قِذف الحِجر .

قالت "المهارة متعلقة دوماً بالمعصم"، .
اصقدم الحـجر بالماء، قفزز مرة واحـلدة ، و كأنه يرد علـيها ، ارتفع وبدأ
يلور قَبل أن يغطس حزيناً .
قال "التعد ألهيتني!") .
"لا لم أفـعل .لقـد كانت رمـيـة رديئـة ") وضـعت يلـيها على ردفيـها
ودفعت بذقنها إلى الأمام .
"هي أسـوأ رميـة شـاهدتها على الإطلاق" . قالت ذلك بدون أن ترف أججانها ولو مرة ، وهي تحدق مباشـرة في عينيه .
 وجـاء رد فعله مـشـابهاً لا يفـعله الأولاد عـادة حين يشـعرون أنهـم تعرضـوا


 بينما يحاول بيبرس أن يحتفظ با با تبقى له من كبرياء الذكر فلا يلـو الجأ إلى شد شعرها استمرا في التدحرج وكل دنهما يحاول أن يسيطر ولا أحد منهما قادر على ذلك ، وسرعان ما انتهى الأهر بهما وقد تدحر جا إلى إلى الشاطئ ثم إلى داخلى النهر جـاءت صـدمـة الماء البـارد كافية لأن تفصلهـمـا ، فـعــرا على موطئ لقدميهما بينما بدأت أسنانهما تصطك جراء الـواء البرودة . قال وهو يفرك وجهه (احسناً ، على الأ قل هذا هو سبـب وجا وجودي هنا" راقبته لوهلة وهي مذهولة ثم صاحت وحت به (اما الذي تفعله الآن؟؟)


 اللاء وقالت مذعورة ("توقف عن ذلك! فوراً"). توقف وحدق فيها لثانية ثم استأنف معالجة أزارار بنطاله .
 الطريقة؟")
"يا لك من فتى وسخ مقرف برائحة نتنة!") . كرر النظر إليها بتعبير فارغ .
|أعرف وهذا سبب قَدومي إلى هنا لأغتسل . هل أنت هنا منذ وقت
طويل؟"
طوَححت بذراعها ورشـقتــه بالماء ، ظناً مـنهـا أنه يسـخـر منهـا ، بحـيـث




 كلياً





 الصغيرات ثم يضطر الأولاد الصغنار إلى الاستغراب رفيقاتهم في اللعب .



 تعلمت أشياء كثيرة من النــاء") . استمر لفترة طويلة يتكلم على هذا المنوال ، ورغم أنني كنت متشو ألما



بدلاً من ذلك استمررت في الإيماء والتمتمة بينمـا هو يخاطبني ثم أعدته بلطف إلى موضوع حياته المبكرة وتجاربه في بيوت الدعار الديارة



 بدورها يا مولاي . أقهـد لفتاة من عمرهاها ، .






 مغفلا . عندها يتعرض فتى ما إلى العن والعذابات التي عانى منى منها ، فإنتي أفترض أنه يتعلم أن يفعل ما يقدر عليه لينجّو بـحيـا


 التحـدث إلى الشـراكـسة الآخرين في حـاتـيته ووحدة الحرس الخاص ، أن بيبرس كان قادراُ على أن يبدأ تدريبه القتاللي والعسكري مبـريكراً ـ ذلك اليوم


 شارك في التدريب شاق أو ركوب طويل مستمرة .

إنه يستلقي على ظهره محدقاً في اللسماء ، ثم يحرك يديه ورجليه إلى
 ينهض في الصباح التالي وهو يشعر بقوة مضاعفة

 إلى فوق . كان سيمـارس لعبة القتـال مع الفتـية الآخرين في القرية ، وبعـد


 الأفضل في المبارزة بالسيف؟؟

 الأسئلة على أية مـجـموعـة من الأولاد ، وسـوف يسـمـون لك الك الأبطال في كل نشاط على الفور
توصلت في فترة ما إلى قناعة بأن بيبرس ، بيبرس الذي ألـي أعرفه على
 سيدخل في عراكات كثيرة .

 على الطبيعة التنافسية والعدوانية لدى الأولاد الصغار .



 على الغنائم والعبيد .

قـال لي مـرة "الا أسـتطيع ياعـبـد أن أتذكـر وقتـاً لـم أعرف فـيـه عن




 نطقه بهذه الكلمات (ايِكنك أن تتـخـيل ما أحسِّ به واللدي إذ لديه أربع بنـات . لابد وأنه ظل يراقب الأفق باستمرار تحسباً للتهديد التالي"
 واستخخدموها . تدربوا بقوة حتماً وبتشجيع من كبار السن ، وأدى ذلك إلى الـى





الكثيرون طيلة حياتهم .

ومع ذلك ، فقد كـان يفترق عن الزمرة ويذهب باحتاً عن دانا كلمـا استطاع الإفلات المّ تكن ترغب في الاخخـتـلاط بي مطلقـاً في البـداية . فـأصـابنـي الإحباط والحيرة . كيف يستطيع المرء أن يجعل فتاة تحبه يا عبد؟"
("لطاللا تساءلت يا مولاي" .
 أركض إليها فتدير لي ظهرهاها) .


الأقوى في الدنيا ، والذي يمكنه الحصول على أي عدد من النساء، ،ومازال




 ما استطعت التفكير فيه"،
مرت الأيام ولم تسنح لي أية فرصة . حتى عندما انضم الأولاد إلى





 العائلات الأ خرى" .
(افيما بعد ، أوسعت ذلك الصبي ضرباً حتى إنه هرع إلى أمه باكياً ،










لوالدي ولأ مـيشـا ـ كانا يوضـبـان أثــــاء في الحـارج ، على الأغلب أدوات زراعية مشل العاريث وما إليها ، وينهيان عملهما لذلك المّان المساء . لم أتوقف لأنني لم أرغب في أن يلاحظ أبي أنني متسـخ مرة أخرى ، ألما
 الجــري
وصلت إلى النهر وكنت على وشك أن أغطس مباشـرة بـون التوقف

 بالحجارة نفسها . فقد قضت النهار وهي تجمعها ـ نعمـ ذلك هو اليوم الذي تعاركنا فيه لاحقاً .
توتفت ونظرت إليًٍ لثانية قائلة (إذا كنت ستبقى فأنا وأنا مغادرة)" .
 قالت وقتها (ولماذا أرغب في البقاء قريبة من شيء مقئ مقرف مثلك؟؟" ("لاذا تظنين أنني مقرف؟؟"
سـحـبت نفـــــاً وألقت برأسـهـا في اتجـاهي (الماذا؟ فــطط انظر إلى

يجب أن أعترف بأن لساني انعقد درة أخرى ، فاكتفيت بالقول : "ولذلك أنا قادم للاغتسال" . "حسناً إذاً ، أنا مغادرة لأنتي لا أريد أن أراقبك") .
حانت اللحظة الحـاسمـة ياعبـد . أذكرها بـجـلاء ، والتي اكتـشفت فيها أمراً دعمني ابتسمت .
ســألت "الماذا إذا أنت هنا في المقـام الأول؟ أنـت تعـرفين أن هذا هو المكان الذي أقصده للسباحة" . قـلـت منزعـجـة "ابإمكاني أن أذهب حـيث أريد . مـجـرد وجود صـبي

غبي مثلك يا بيبرس ، لا يعني أنني مجبرة على التصرف حياله ه .
 تنطق به . خاصة حين قالته بدرجة الغضب التي التي سمعتها . ("لماذا لا تنزلي لتسبحي معي؟؟
(إن الماء يكاد يتجمد! وبكل الأحوال الْ ، هل تعتقد أنني سأذهب معك إلى أي مكان؟"
أعترف بأنه لم تكن لدي أدي أيه فكرة



مددت يدي نحوها ولابد أنني بدوت وقحاً جلاً قالت „لاتقدر أن تريني أي شيء" قلت (هناك طريقة واحلدة فقط لمعرفة ذلك") .

إلى جيبها وسحبت حجراً مشابهاً آخخر . تأكدت وقتها أنتا عدنا ألصدقاء . ألـا لقد كان ذلك القادم صيفاً رائعاً بحق ياعبد اعبد ، وكذلك الصيف الذي
 الصخور نفسها وكأنها على وشك أن تنفـجر من شـدة الحـرارة ، فنتسابق
 عندما تكون بذلك العمر .
كنت أترن وأتعاركُ مع الأولاد ثم أركض إليها . ظل والدي يتطلع إليَّ

 الخشببي ، وهو مختبئ ينظر إلي من شـي البي الباب .
 ولكن في أحـيـان أخـرى ، كـان يغلب عليـه البــد ويصلح لي بعـضـاً من

حر كاتي في الهجوم والدفاع . أعرف أن والدي كان قادراً على القتال ، رغم أنني لم أره يقاتل



 النار من منخريه ، وإن ذيله بدا مثل مئة سوط جلد الدي


 جبهات عالية منذ ذلك الزمن : لقد كانت تلك علامة أتيلا . تعلمت




الزبيب التي أقد مها له على كفي



 تعني تشـنيعات صـبي قزم صـغيـر عند ما تكون لد الد يك سـيـدة محتـرمة ، وهكذا كنت أراها ، وحصان؟ ماذا غير ذلك يحتاج الرجل




حولي إلى الآخرين ، فتية وفتيات ، وتحديت أيَّاً منهم أن ينطت بشيء . فلم يتكلم أحد




 مفادها أنه يعاقب كل شخحص تشعر عيناه المدورتان بالعداء تجاهد ، وأنا أذكر أنه حضر إلى الحدد دة مع بعض أصد قائه لاحقاً تجمهروا على



 أتذ كر ذلك دائماً .
لم يقولا شـيئـاً ولم يطلقا أية تهـديدات . فـفي نهـاية المطاف ، فإن

 على حصانيههما ووقفا على مبعدة أوماَ برأسيههما وتقدم أبي خطوة إلى الأمام

 الثقوب الكابوسية التي خرِجوا منها
 طالت ولفتني الــــاية بحـيث أصـبـحت لا أقهر . لم يعـد أحـــ إلى

السخـرية مني ومن دانا بعـدها ، وأصبـحنا أحـراراً في متـابعة صـد اتـتنا الطفولية الصغيرة بدون أي أي قلق









 سلطان وحتى فرعون . كيف حدث هذا؟ كنت على وشك أن أكتشف .

 يضعها أناس أكتر حكمـة لسبب ما ـ ولكن ، أفترض أنه ينبغي على كل انل شخصس أن يتعلم هذا الأمر بنفسه وبطريقته الحناصة

## الفصل الثالث





أصيب دماغي بالخلدر .
 التالي . لم يكن مكان عملي مزدحمأ مثل بقية الفلاسفة أبداً ، لكنه كان الـان منظما في الفوضي التي تعمه .
تعلمت مبكرأ أن أنظم كتبي في صفوف مرتبة وأحمل أطباق الإفطار



 أفكاره
لم تعـد هناك مجلدات قـريبة مني حتى أحملها وأنخلها بحثاً عن




 الدوام ، وقد أكـدت في كتـابي الأول ، وفي الصفـحات الأولى من كتـاب

التاريخ ، أنه لم يتم شرحهـا بالتـعصيل أبداً ، بل ظل التركـيز دومـاً على


 ولكن كما أذكر ، فقد كتبت أنهما كانا قد ذهبا لقطف الزهور من جـانـب النهر لوالدتيهما حينما هوجما
 في الليلة التي سمح فيها لتحفظه أن ينزلق قليلاً

 أطل ، لكن الفجر ما زال بعيداً قال (يا عبد ، أنا ألوم نفسي") .
 الخطأ إلا في أندر الظروف وفقط عندما نتكلم سوية لوحدنا . سألت (اصحيح؟؟)






 مستعداً لأن أفعل أي شيء من أجلهاء" (ما الذي فعلته يا مولاي؟؟"


الذهاب إلى الحرش بدونهما مراراً وتكراراً ، حتى في ساعات النهار ، لكن
 وكنت مخطئاً بالطبع" .
(هل قلت بأنها تحدتك يا مولائهي

جبان؟ّ؟"
"
("احسناً ، لقد بدأ الأمر بقدر كاف من البراهة . . ." . .




 يرتعد ويعقد لـــانه .
لم تكن جمميلة حسب المقاييس التقليدية بكل تأكـيد .فقد كانت


 الطويل لتسمح لعينيها الحضراورين بالبروز والتمـعن في الدنيا ، فسوف تصبح ساحرة . في هذا اليوم ، تحـدت بيبرس بأنه سيـخـاف تاماً من تسلق الشُجرة


 القريبة من الجبال والتي هي على مرأى سن محددة أثشاماز .
(امشيت كل المسافة إلى بيت دانا ، وأنا أستعرض كل, الأسبباب التي






ضعيف") .


 الشمس خارج المددة

 القـرية تعج بالنشـاط ، النـــاء يحملن الثـياب عائدات إلى بيوتهن بعـد ألن غسلنها ثم نشـرنها لتجف على المبال ـ الأطفال الصغـار يمارسون ألعاب




 يحمل طبقاً أو قصعة ونظر باتجاهي . لم يكلف نفـيسه بمجرد رفع يلده ـ فقـد
 الكرسيين اللذين أحضرهما أميشا خارج مقبض الباب ونا وناوله الطبق" . راقبهـما بيـبرس لبضع خطوات ثم اســـدار ليعِيـد تر كيز أفكاره على ألـي

لا بد من وجود طريقة للخروج من هذا




يفتّد ماء وجهه .
صعد المنحنى البسسيط مفكراً . لم يعتـر على فكـرة ما ـ ـ كل. ما أمكنه التفكير فيه هو النظرة التي سترتسـم على وجهها لو هو حاول التنصل . لـول
 نظر إلى الأعلى ووجدها واقفة وقد عقدت ذراعيهـا ، على دسـافة قصيرة منه .
انتظر حتى اقترب منها قليلاً قبل أن يبدأ الكالام
 أعتقد فعلِ أن تسلق الشُجرة هذا اليوم هو فكرة جيدة") .
 انفتحتحت عيناها على اتساعـهـمـا واتخحـذ وجهـهـا تعبـيـراً مـفتوحـاً وارتفع حاجباها في جدية ساخرة (أوه؟")
 نذهب في جولة على ظهر أتيلا" ،

 أحنىى رأسه للمستها وبدا وكأنه يومئ اعترافاً بلاطفتتها قالت (اسوف أحب كثيراً أن أذهب ني رحلة ركوب عله على أتيلا لاحقآ") . تنهد بيبرس وقد ارتاحت قـد أحماته وفقد كتفاه توترهما . ". ". . . . قاطعته بحـدة (إنه لأمر محزن أن حصاناً في مثل. شـجاعة أتيلا ليس

لديه سـيد يأخـذه فوق المكبات الكبيرة حول الحفر . لابد وأنه يقول لنفسه في الليل (آه ، فقط لو أن سـيدي يعرف كيف يكون رجـلاً حقيقيـاً ، وقتها سأككون حصاناً سعيداً . . . . ألقت إليه بنظرة ملؤها الستخرية والتحدي

 دانا في الضتحك وقد انحنت كلياً ، واضعة يديها على ركبتـيها وكتفاها يهتزان . (آه يا بيـبـرس ، كم أنـت رائع! فعـلا أنت رائع") دـسـحت اللدمـوع عن عينيها ومررت يذها تحت أنفها
 أسعـدته حقـيقـة أنها وجـهت له مديحـاً ، لكن بقي لـديه إحســاس سلبي

 كما هي عادتها . (اهيَّا يا سخخيف . سـوف أركب أتيـلا العظيم حتى يصبـح لديك شيء تقوله لي مع وصولنا إلى الشجرة") . قفزت بخـفة إلى ظهر المهر وقفز خلفـهـا ـ بعـد أن ألقى نظرة حـواليه للتأكد من عدم وجود أحد آخر يراه .
قال وهو ينظر إلى كوخ والديها الجميل (أين ذهب الجـميع؟"
 القرية مع النساء الأخريات . مارال انطلقت لتلعب لعبة المطاردة التي يبدو أنك تحبها كثيراً) . طقطقت بلسـانها عند سقف فـمـها وضغنطت بكعبـــــها بلطف على خاصرتي المهر فانطلق إلى الأمام .

والد دانا هو الرجل الأخر في القرية الذي ليس لديه سوى بنات .





هو من الأصناف العظوظة في الحـياة ، قانع كلياً بنصـيـبه من القـدر ولا يبدو عليه أنه يشتهي أي شيء .





 الأمسيات محملا بصيده ه
 الأشجار ، بينما استمر عالمهما في الحركة حولا حولهما كما كما يفعل في كل يوم آخر من أيام الصيف .
سرعان ما اختتفت القرية عن ناظريها وأصبحا داخل الوادي الصـيا

 الحصان الصغير تحت خط الأشجار حتى أصبح كلاهما تحت الظت الظملال كلياً .

 يستمتعان باللعبة التي يؤديانها في ذلك الوقتت ، فقط بجرد أداء اللعبة

هكذا أدرك بيبـرس أنه قد عتر على نصفـه الآخـر ، على الرغم من أنه مـا
 الإحساس

 حينما يدخل الإنسـان حرشاً


 والأخرى أو غنى لنفسه كان بيبرس في العادة يحب هدوء الـي

 سائد في الأجواء . ليس اليوم



 أن يرف جفنها ـ كانت الأشجار بحفيفها والطيور بتغر يدها وحتى الينابـيع
 جميعها وكأنها مناكفة
ســمع فـجـأة فـرقـعـة عـاليـة من مكانـان لم يحــدده وأدار رأســه باتجـاه الصوت . سمعته دانا بدورها وتلفتت مثله . قال (اماذا كان ذلك؟")
أدارت عنقـهــا ونظرت حـولهــا قــائلة پالا أدري" ثم بـحـثت عنـد

الشجيرات ، لكن لم يكن هنالك شيء يككن رؤيته . لم يستطع بيبرس بدوره أن يرى غير الأشجار وأوراقها . قال النعد أدراجنا ، هذه فكرة سيئة " .
قـالت دانا بصـوت رافض (الا ، ليــــت سـيئــة . هل أنت خـائف من تكسر الأغصان الصغيرة الآن؟؟)
أدرلك كم بدا صوته ينم عن الضعف ، وبذل قصـارى جهــهـ للتعويض ("لا ، لكننا لا نعرف الشيء الذي كسر الغصرن"، .
استدارت لتنظر إليه وقد اقتربت سن الغصن (إذا كنت تريد الذهاب ،
"وأتخلى عنك؟؟"
"أنت لن تنفعني بشيء"
بدا النهر أمامهما وكأنه يرد على حديتهـها قالت (اهيا تعال . لقد كدنا أن نصل"
 استعماله قائلة إنه يؤلم الخصان . أبقى عينيه مسلطتِين على الاتجاه الذي
 عاد صوتها الساخر يناكفه (اهل أنت تُوم بحراستي الآن؟؟" \#أستطيع أن أحميك إذا خرج شيء ها ما سن بين هذه الأشتجار" . "هل تستطيع ذلك؟ ها ها! ها
تجاهل بيـبـرس كـلامهـهما واسـتـــر في السـيـر . بدأ يفكر أنه تصـرف بحماقة إذ لم يحضر خنجره القامة معه .

 سماع ارتطام مياهه بالشواطئ وأصوات انحداره في الشـرا الشالات الصغيرة إلى جهة الشرق .

تناول الغصن الكبير الذي لقيه في الحفرة ووازنه في يديه ثقيل بما يكفي
أزاح عنه الفروع الصغيرة وأوراق الشـجر وركض بضع خطوات ليلحق
بدانا وأتيلا
 العصا في القفز بالنهر . إلا إذا كنت تظن أنك ستـقدر على أن تثب من فوقهه" .

الغصن طويل بما يكفي للوصول إلى ذراعه وسوف يؤدي دور عصا قتالية إلـا وا دعت الحـاجة . وصـلا إلى حافـة الممـر الصغيـر في المـرش ومـرا عبر خط الشججيرات الذي يحدد حافة النهر .
قالت دانا (وها نحن هنا . فهل أنت جاهز لتثبت نفسك؟؟؟ نفض كتفيه غير قادر على التفكير بأي شيء أنـي با با يكفي من الـي حتى يرد عليها . ترجلت عن ظهر أتيلا ، ومشى الــصان إلى الـى حافة النهر ليعب من الماء البارد .
مازال النهار حاراً وبات سعيداً بأي تبرٍ
 ارتسـمت على مـحـيـاها تلك الا بتــــامـة المثيـيـرة للحنق والتـحـــي له مـرة

قال (ههيا بنا ، ولننته من هذا الأمر") .
سـارا نزولاً على الحـافة دسافـة
 يبحث عن موطئ قدم ومقبض لإصبع رجلي رجله الكبير
تساءلت „ألا تأخذ العصا معك؟ ولكن ماذا عن قميصك؟" أدرك أنه على وشك أن يقفز في النهر بثيابه . ترك الغصن ونزع نعليه

ثم سححب القميص الخنسن من فوق رأسـه . راقبتـه بدون أن يرف جفنـها
 ووقف عارياً إلا من بنطاله القصير .

 على اسمه منه
قالل "اليس هذا من شأنك") ثم أدركُ أنه تكلم ششل فلاح بسيط . قالت (اتبدو بحالة جبدة) لم تعطه أي انطباع بأنها شعرت بالئ بالإسـاء



 وجوده هناكُ ـ رأى رأس دانا مدفوعاً إلى الخلف وقد غطت عينيها بإحدى

يديها ، تحدق فيه
استدار عن ناحيتها ونظر إلى النهر تحته . الشَجرة ضخمة ، لكنها تميل من الحافة إلى ما فوق النهر ـ وقف في الزاوية وتهـيأ . سححب نفسـأ عميقاً تم وجد نفسه جالساً فوق الغصن السمـيك الذي يكتد إلى أبعد نقطة . رفع
 مؤخرته إلى الأمام
(هل أنت خائف لدرجة أنك لا تستطبع الوقوف؟"



 حتمأ كان على ارتفاع يقارب العشرة أذرع فوق الماء . انفتل بجسمه إلى الـى

اليسار ثم رفع ساقه اليمنى ببطء فوق الغصن وأنزلها إلى الجهة الأخرى . الطريقة الأمئل هي التمهل والتمهل والـيطة . . . .
 كسـكتان مزروعتان بقوة وبثبات على جانبي ردفيه
 "حسناً؟ هيَّا انطلق إذاً!")
 سيتأذى سن القفز إلى مياه النهر المتدفقة بحسـل تحته . هو يعرف أن الآخرين قد




 الأخيرة . جلس مكانه عابساً ، سكتفياً بالنظر إلى اللاء ("ما الذي تنتظره؟") لم يحوِّل عينيه عن النهر "الاشيء" النيء"
 قال (سأقفز عندها أكون سستعداً)" . ("ماذا؟ هل تريد أن تتلو بعض الصلوات إلى أوشحّه ماكوه أولاً؟") ("لا تجدفي يا دانا")
تقطع صوتها لشـدة الضححك عند هذا القول (اهل تظن أن ذلك هو ما ما
 واڤقز! سوف تشعر بتحسن كبير عندما تقفز)" .
جاء صوت تكسير غصن خلفها . استطاع أن يسـمعه حتى وهو فوق

نظرت إلى الشـجـيـرات والنبـاتات خلفهـا (امـاذا؟ لا شيء ـ هيُّا أيهـا الصبي المذعور ، فقط اقنز!!"
 شيء . لا حركة يِكنه أن يحلددها "(" كف عن المراوغة!" ((اهدأي يا دانا ، توقفي عن الصراخ!") اصاخ السمع بأقصى قَدراته ، ولكـن لم تعد هنالك أية أصوات أصوات ـ مجرد الطنين المعتاد للحرش والنهر : أصوات فصل الصـ الصيف .




"(يا دانا ، أنا أحذرك . . . ."
("تحذرني؟ تحذرني سن ماذا؟ ماذا؟"





ماداً ذراعيه ليمـسـك بها بأـا .
كـان اللاء بارداً حـقاً وغطس فيـه نزولاً مبـاشـراً حـتى لا مسـت قـدمـاه

 البرودة كلياً .
عندمـا خرج رأسـه من تحت الماء ، أمكنه أن يرى وجـود أربـة منهمّ،

جـمـيعهم رجالل بالغون من مـختلف الأعـمـار ، ثـلانة منهم بلحى والرابع بالكاد أنهى سنوات مـراهقتـه . شـعـرهم بنـي فيـراني يصل إلى أكتـافـــمـ ،


الأ حسن هيئة وأكثر بياضاً من الآخرين ، يكاد يكون يلم روسياً .




الأ جالف .
صاح بها "
التـفـتـت نـحـوه وفي تلك اللحظة أفـرد أكــبـر الر جــال سناً ذراعـيـه
وتناولوها .
صرخت وحاولت أن تقاوم ، لكن بلا فائدة .
 المسن يله فوق فـمهـا وأمسك الأصغر سـنـا حركة بيبرس بطيئة بالنسبة للا يجري : أدرك ذلك وبد وبدأ يصرِّك أسنانه غيظاً
 لكنها بدت له مثل الطرف القصي من العالم صاح بهم "اتركوها وشُأنها!
 الأرض وحـملوها مـتجهـهـن بها عودة إلى داخل الحـرش . أخـيـراً الامس بيبرس حافة النهر ورفع نفسه إلى خارج الماء . أصبح بإسكانه رؤية ظهر آخر ألـر الر جال قبل أن يختفي داخل الأشـجار . إنهم أغراب ، عرف ذلك ـلك . حكم

 قَدميه المبتلتين وخطف قَمـيصـه وبنطاله وعصاه سن حـيث تركهـا مسنودة

إلى الشجرة . أحكم قبضته عليها بقوة ثم جرى خلف المجموعة
 تقصي آثار الحيوانات والطرائد ، لكنه لم ينتبه إلى مثل هذه النـلـ النقاط المتطورة


((بيبرس!)"

لاحق الصوت حتى وصل إليهم في إحدى الفسحات الصـ ـ دفع برجليه


 السلاح مـرة أخرى ويوجه لكمـة إلى وجه الر جل الآخر ، وقــــــ زاد الغصن من قوة الضربة حتى جاءت مثل هراوة فولاذية ألّقى كـبـير السن بدانا إلى ذراعي الــي الآخـر صـعوبة في الســيطرة عليـهـا لأنهـا ظلت ترفس وتعض مـتل قطة
 لكنه يبدو خططيراً . واجه بيبرس فبداً يدوران أحـدا أحدهما حول الآخر مثل كلبين


 بيبرس مباشرة . استدار بيبرس مبتعداً ثم هاجم مباشرة باتجاه وجه الرجل

صاحت دانا (ابيبرس!" نظر باتجاهها وندم سن فوره . استغل خصمهـ


خلفـه فـسـطط بيـبـرس على رأسـه دنكــاً حـين تعـثر بـه ، محتـفظاً بالكاد بالغصن . سقط على ظهره وحاول أن ينهض لكن الرجل المسن ظهر فوقه ،



 مغطى بشيء ها فكر للحظة عابرة أنه قـد مات وأنه اسـتفاق في داخل كـل كفنه . أجبره صوت خشن على التوقف عن الحر كة والإصناء .
 أحشائك وعرض خصصيتـيك عليك قبل أن يجبرولك على أكلها . فمـا نوع الدفاع الذي ستقـدر عليه في حينها؟"
 معصميه
رفس بسـاقـه اليـمنى إلى الأ مام فأصـاب سـاقاً أو قصـبة . . ســع نخرة وشتيمـة ثم طرقع رأسه جراء ضربة جعلته يرى النجوم فعلا . هـأ للحظة بينما غام رأسه بقوة الضربة . بدأ صدغه ينبض "(ليكن ذلك درساً لك!")

 "(أيها الوغد الصغير!") ضربوه على أنغه مباشـرة ، فارتد رأسه واصططدم بأرضـيـة المركب الذي

 من أن يتقيأ ويوت مختنقاً وهو مقيد إلى الأرض مثـل خخنزير أو عجل لدى الـى

قصاب ما . الرائحة فاسدة ، وكأن الكيس. استخخدم لتخزين اللحم والخضار التي تعفنت منذ فترة طويلة

 تلاطم المياه وأحسٍ بالتمايل, إنهم موجودون على قارب .

 الحلزون على مؤخرة حلقه ، وجعلته ملوحتها وسماكتها يشا يشعر بالغثيان .
 ذلك الصباح . لم تكن هناك است استجابة من فتاته
ردًّ عليه الصوت مرة أخرى (اليسى موضوع أين كا يهمّك أيها أيها الصبي



 ابتعادهم عن قبائلهم م

نكتفي بقتل هذا الحقير الصغير ونلقي به في البحر" .

## صفعه

وجَّه بيبرس وجهه المغطى باتجاه صوت الصنعة . حتى تلك الحر كة البسيطة جعلته يجفل
(الأنه يساوي شيئاً ما هو الآخر يا سـيرجي! هل تعتعد أنتي أردت أن



جاء صوت غمغنمة بعنى الإيجاب وأحس بيبرس بنخزة إلى يساره . إذ جلس شخص ما إلى جانبه حتماً .


 أضالاعه
"همل ســـعت ذلك أيهـا الجـرذ الصـغـيـر! سـوف تجلب علينا مـبلغـاً

 تعجبها"

 المجرذ الصغير؟ هل فتاتك الصغيرة بحاجة إلى بعض الرجال الــقيقِيين
ليروها كيف يتم أداء الأمور؟؟
("أيها النذل!") حاول بيـبـرس أن يدير يديه المقـيدتين إلى حـيث جـاء




 الألم جانباً ومحاولة التعرف على موضعه أمر صعب لألى أن عقله ظل يعود إلى دانا وما فعلوه معها .
الأسر الأسوأ ، ماذا إذا لـم يكن هؤلاء الحيوانات هم الغز|ة الوحيدون؟

مـاذا إذا حـدثت هنالك غـارة مـشتـركة بين الروس وحـتى المغـول
القادمين من الجلنوب؟
ماذا لو أن والـده ووالدته وشقيـيقاته يقاتلون الآن دفاعاً عن حـيـاتهم ،
وهو موجود هنا ، مقيد شثل ديك رومي وغير قادر على مساعدتهم؟



 الفكرة نفسها

## أين هي دانا؟ لماذا لم تصرخ حين ناديت عليها؟


وأدرك من اهتزازه العنيف ، أنه من المستخيل وجود رهينة أخرى مقبوض عليها هنا كما هو حاله .

بدأ وهو ما زال ملتفاً على نفسه حتى وصلت ركبتاه إلى ذقنه ، يلف







 هذا صوت جـديل : أحد الرجـال الآخرين ، لكن معـرفته بهـذا الأمر غير مفيدة له .

وعلى أية حــال ، حتـى لو اسـتطعت بطريقــة مـا أن أتحرر من هذه

 سأتمكن من دفع هؤلاء الأربعة عن القارب ثم أجذف عـلم عائداً؟ مستحيل . إذاً ما الذي سن سنأفعله؟
رقد في مكانه وفكر محاولاً التوصل إلى خطة ما ما أين هي دانا؟ لماذا هي ليست هنا ونـ
 الغطاء أو الكيس الذي يغطي رأسه مكافأة على محاولاته

 البلدات الصغيرة الأخرى؟؟
اختلفت رائحة النفس هنه المن المرة البصل (انعم)" استطرد الصوت (اصبي




الأغنياء هناك . سيحلقون شعر رأسك ويلبسونك ثياب فتاة صغيرة) . أحسٍ باللدموع تتـدفق إلى عـينيـه رغــــاً عن إرادته ، فـألصق وجـهـهـ

بخشب أرضية القارب .
(انعم ، سيقومون بدهنك بالزيوت ويقيمون عليك حفلة حنغيرة . فهل ستـحب ذلك أيها الفتى القوي؟ يككنك أن تزين عـينيك بالفـحم النباتي لتبدو جميلا"، حبس بيبرس نوبة بكاء انتابته
صدرت عن الصوت شخخرة رضا (احافظ فقط على موقفك أيها الجرذ
الصغير وسـوف نتركك في ذلك الموقع" .

يقولون إن الآلهة لا تبكي ، لكنني أقسم أن عيني بيبرس امتلأتا بالدموع في الليلة التي أخبرني فيها كيف أسروه . هو في العادة يستوي جالني



 والازدراء ، وقد امتأت عيناه باللدموع وصوته يتقطع عند كل كلما كلمة
 الذين ألقوا القبض عليه وعلى صديقته دانا من نزهتهما الرومنسية

 وحتى مصر حيث نجلس"
أعدت ملء الأقد اح من الإبريق الذي تر كـر كوه لنا

 نعم؟ يا لك من مثقف وأستاذه .
حد جني بنظرة حادة وهززت رأسي (انعم لقد طالبوا بـجائزة مقابل
 كنت أساوي أنا يا عبد؟؟ نفضت رأسي بالنفي
التقى إبهام يده اليــرى مع باقي أصـابعه لتشكل أمام عينيه مباشرة

 الإغريق . لم أكـد أساوي شـيئـاً حـتى لو ألقوا بي إلى الماء ، كـما قـال ذلك المتوحش الفتي" .

أبعـد أصـابعـه عن وجـهـهـ ، وكــأنه يحـاول أن يطرد الأحـاســيس
والأرواح الشريرة التي عادت إليه حينما تذ كر ذلك الوقت .
لكنـك تعـرف مـا الذي فـعله قـيـــر بالقـراصنـة الذين اخـتـطفوه ،
أليس كذلك ياعبد؟


هزَّ رأسـه (اهذا اصـحـيح • حسـبـــا تقـول كـتب التـاريخ ، فـقـد كـان

 كذلك".
طوّح الحـذاء ليـصـيـبـه في مـشـعـره أولاً ثم في وجـهـهـ ، فظل يقـاوم الاختناق عاجزاً عن الحر كة
 وهناك طرق نتعامل بها مع من لا يطيعنا ، هل تسـمعني؟؟ آ ستحب الغطاء التعيس بعد أن علق في أنفه وشد على على عينيه
 أسنانه تصطك . قبضت يد قوية معروقـة على ناصيـتـه وشدتها ، بـحيث أوصلت عينيه إلى مستوى عيني سجّانه (القت قلت هل تسمعني؟؟"
 من أن يرمش ويهز رأسه موافقاً . تركه الرجل الم فعاد إلى الـهبوط على سطح هذه السفينة المديدة
 الشاب! خذوا ضيفنا إلى الأسفل حتى يتعرف ويتآلف مع مقرها لـ توفر له الوقت ليتلفت حواليه بينمـا هم يحـملونه إلى العنبـر . الوقت

ليل ولا أثر لدانا . حمله الشـاب الأشـقر الذي شـارك الآخرين في القبض


 يرتدي معطفاً ، الأرجح أنه القبطان .


أدار رأسـه مرة أخرى ليـقابل التحـديق البارد من الصبـي الأشـــر ثم
 أخرى . تكوّر على نفسه وانتظر زوال الألم (من أنت؟؟"





 التي لم يشعر بها في كلماته "(هل أنت
بذل جهداً كبيراً حتى تُكن من اتخـاذ وضعية البلوس ثم نظر حواليه وقال (نعم") .
قـال الصـوت (إذذاً مـتـكون في بيـتك هنا ، فنحن كلنا من التــعب نفسهه| .
تَخطط بيـبـرس من أنغـه بعنف ثم بصق النتـيـجــة بين قـدمــيـه على

نظر إلى الأعلى حيث الثقب الذي أسقطوه دنه لتوهم .

 بعضهـم أصغر سناً منه بكثير وقلة أكبر ، جالسين مستتندين إلى الجـدران
 ("كم من الوقت قضيتم في هذا المكان؟")
 تم اختطاف بعضنا قـبل أسـابيع ، وآخرين في الأيام القـليلة الملاضيـة ـ إنهـم يلقون إلينا بالطعام مرة واحدة في اليوم ، وهناك دلو يتم إنزاله ورفعه للماء ، من بين أشياء أخرى" .
"أشياء أخرى؟؟
"ألا يِكنك أن تخمـن؟"


 في تحريرهما ، فسوف يتمكن من التفكير بي بوسيلة ما للفرار .

 أحداث ذلك النهار قد أدت فعلها فيه ،
 أحـررك" قلَّب الفتى يدي بيـبرس ثم تفحص العقــدة للحظة قبَل أن يبـدأ بتفكيكها
\#أحرزك")

سأل بيبرس ("من أنت؟")
لم يرفع الفتى رأسـه عن عمله . قال (أنا بيطا ، إن شعبي يعطنون في

مكان ما إلى الجنوب الغربي من دياركم . أو هكذا قيل لي عن الشـابسوغ .
 قبيلة الوبيخ"
"امن هم هؤلاء الذين فوقنا؟" ازدحمم رأس بيبرس بالأسئلة . لكن أكثر
 منذ لـظة إسقاطه بينهم

 متأخخرة من إحدى الليالي وخطفوني مع بعض الآخرين وأتوا بي إلى هذه السفينة وأسقطوني هنا . هل ها هاجموا قريتك أيضاً؟؟"

 أنهم أغاروا على قريتي . لقد كنت بعيداً عنها . . . في النهر . . . . كان هناك اك
 (I. . . بقبض مسيف

 سأل بيطا (هل قلت نحن؟؟"
انتفض رأس بيبرس حين رفعه مندهشاً (اماذا؟؟") (القد قلت كنا نسبح • من الذي كان معك؟ وأين هو الآن؟" "اليس هو ، بل هي ـ دانا")
"أهي شقيقَك؟؟"
"اكلا هي صديقتي" .
 مضحكة في هذه اللحظة . و كأنها تنتمي إلى حياة أخرى .
(هل تعرف ما فعلوه بها؟ ربا تَكنـت سن الفرار؟؟"

 حرر بيطا يدي بيبرس وأزال السـير الجلبدي عنهما قبـل النـل أن ينتقل إلى

قدميه
(قريتي . . . والدتي . . . ماذا لو أنهم؟؟"

توقف بيطا واضعا يديه على ركبتي بيبرس ونظر إلى وجهه . للحظة ، شاهد بيبرس ما رآه الفتى الجالس أمامه حين احترقت قريته من حوله .

عنها أي خير" .

أنهى فك القيود عن ساقي بيبرس وأزال البللد بسرعة . لاحظ بيبرس أن السيور الجلدية اختفت بمثل السرعة التي انحلت فئل فيها (ههل أنت مصاب

 متحسساً
(امـجرد رضـوض . لقد أصـبت بثثلها سن قبل . مـا الذي ينوون عـمله فينا؟ه
مال بيطا إلى الهلوءء للحظة ، مستغرقاً في التفكير ("من المتمل أنهم

(عبيد؟")



 جيوشهم ، فالشراكسة مقاتلون في نهاية المطاف"، .

سأل بيبرس (وكيف تعرف أنت كل هذا؟؟"
 تَكن من العودة بعد عدة سنوات وقص علينا حكايته" .
 استيعابه (اماذاعن الباسيليوس؟ ربا تتمكن سفن الاامبراطور من إنقاذنا)" .

 قليلاً من أن يقدر على مساعد (ما الذي تقصده؟؟)



قريب . في جانب أو الآخر" .

أثناء حديـث بيطا ، كان بيبرس قد تمدد أكتر قليلاً وأخذ يتفقد نفسهه ، لكنه عاد للنظر إلى هذا الفتى عند هذ هـه الكلمات "كيف يحدث أنك تعرف كل هذا القدر؟"
 قدوم الصليبيِين اللاتين السفلة . تَكن سن الفرار عندما دمروا المدينة ، ثم أمضى بقيـة حياته بين أبناء أمته إلى الشـمـال . لقد نشـأت وأنا أقرأ كتبه

 وتأسيس سمعة لنفسِي هنالك") . ("بصفتك مقاتلاً؟"
(ربما ، لـكن أعظم أسلحــة أبي كــان ذكـاؤه ، وقــد عـزمت على عـمـل الشتيء نفسه بدوري" .
(أنا حداد وسأصبح مقاتلاً في يوم ما . لقد كان هنالك مقاتلٍ في أحد

 أَدخل بيبرس يده بـحثناً عن الميدالية التي تـي
 يبدأ البحث داخل سراويله حين أوقفته يد بيطا .

قال له بصوت عطوف (لقد فقدت"

 لسبب ما ، عرف بيبرس أنه هو السارق
بدا على بيطا السرحـان (اعندما تصبح عبـداً ، فإنك تتخلى عن كل
قَبض بـيـبرس على ياقـة الفتى الأكــــر سناً منه وفحَّ في وجهـهـه (أنا

 الوغدهر .

 عيني بيبرس فتغيرت تعابير وجهه .
قال محدقاً عن قرب في البقعة البيضاء (الديك عينان مختلفتانه) . جـدِّد بيبـرس من تشـديد قَبضتـه وقرَّب وجـه الفتـى إليه "اومـاذا في ذلك؟"
اللديك علامة النسـر على إحداهما والسـواد على الأخرى ، الرجل لمـ يكتب مستتقبله بعد . إذا استطعت أن تـتحكم بعواطفك ، فلر فلربا تعـيش حتى تكمل هذه الرحلة" ، .

اشتعلت عينا بيبرس غضباً مرة أخرى وبدا كأن البياض على العين
 ما هو ملكي ثم أعود إلى قومي . أعدك بذلك يا بيطاها . . لم يزد بيطا عن مجرد هزة رأس ثم قالل (أصدقك؟" .

## الفصل الرابع

 مـضطجـعـاً داخل وسـائلده حتـى بدا وكــنـنه راقـد وقــد أسند رأسـه . كـاد

 محتويات قدحي وفعل هو هثلي


موجود ، فما الفائدة من بذل مجهود أكـر أكر با ها هو مطلوب؟
 من قلة النوم
(اصب لي ولكاتبي!)" نفذ الصبي ما أمر به . اسـتـدارت عينا بيـبرس لتنظرا اليه . راقبت تعابير وجهه وهي تتحول إلى الـي الرقة .



 تطير صـوابه . والكل خـائف . حتى أثــد المقـاتلـين لدى وحـدات المقـاتلين الشراكسة كانوا يرتعدون فرقاً تحت ذلك التحد التحيو
 يبدو أقل خشونة ، لكنه ظل برغم ذلك يشي بالأمر المطلق "إنني أصلاً من . . . ." وتهاوى صوت الصبي . برغي .
("من أين؟")
"(دمشت يا مولاي") .
هزَّ بيبـرس رأسـه (امدينة عظيمـة . سـيـخبـركُ رفيقي المبـجل هنا)" لوَح
بيلده باتجاهي
(اهو قادر على أن يخبركُ كل شيء يتعلق بحقيقة أن دمشق لـم تـئ تسقط بيد الصليبيين أبداً ، خـلافاً لكثير من المدن المن الإسلامية العظيمة ـ ألا تخبره يا عبد؟ه
 من جبني وخجلي المعتادين . نظرت إليه قائلا „إذا كان ذلك ما ترغب فيه يا مولاي ، ولكنني لا أظن ذلك" . أعاد النظر إلى الدمشقي الصغير "ما هو اسمك أيها الصببي؟" (اسمي ناصر يا مولاي" . (آه ، ذلك كان اسـم النليفـة في سنة مولدي . هل أنا على صـواب يا عبد؟" "أنت مصيب فعـلاً يا مولاي . السنة نفسـها أو قريباً منها . هو قائد عظيم للمؤمنين من بغداد الجيدة") .
 بلاطه المداخلية ، وبذلك مهِّد لبداية غزوات المخول؟"
 فالاحتـمـال الأكبر هو أنهـم كانوا سيـجـيـئون غازين سواء تمت دعوتهم أم . "1
رفض كلماتي بحركة مفاجئة من رسغه . "وكيف أصبـحت أنت خادمي وحـاجبي في هذا البـلاط المتـجول؟" قفزت عيناه إليَّ ثم عادتا إلى الصبي لـظة تكلمه .
"(والدي يا مولاي" .
 وأتدرب للانضمام إلى صفوف الشراكسة المقاتلين في الوقت المناسب . إنه يريدني أن أتبع خطواتك يا مولاي" "
ارتفع صوت بيبرس "وهكذا فأنت تسعى وتأمل في أن تصبح سلطاناً بدلاً مني؟"
قـفـزت عـينا ناصـر عن قـدمـيـه إلى فـوق الا يامولاي . . . أنا ، مـا قصدته هو . . . . " علقت كلماته في حلقه




الكلمات
أكمل بيبرس كالامه "ولكن ، هل قدمت إلى هنا بحخص اختيارك؟؟")
ظهر على ناصر الارتباك . (االحـيــار . هل قــدمت إلى هنـا لأنك أردت ذلك؟ أم هي إرادة أبيك على الأقل . إذا لم تستطع أن تهزههم . إنضم إليـهم . ها؟ هل هل كان ذلك ها هو

ما قاله؟" دفع بيبرس بفكه إلى الأمام أثناء انتظاره للجواب .
 قصـتك هي مــال يحتــنى لجـمـيع المسلمـين الطيـبين الصـادقـين في كل مكان ، حتى إن الله سبحانه وتعالى سيسانِ سلاطين إذا كان إيانهم صادقاً وقلوبهم نقية" .




يتوسل طالباً الرحمة بينما تسيل الد ماء من جروحه إلى الوحل ويتد فق الخاط من وجهه؟
فكرت فجأة : لا يجوز للحاجب أن يشاهد السلطان على هذه الـلـالة الـا فقلت „اترك الإبريق الجديد يا ناصر ـ ه هذا كل ها ما يلزم الآنه" .
 الشاطر . سوف نراك في الغده، .

 ("هل رأيتها مرة أخرى على الإطالاق بعد ذلك اليوم؟"


(هل حاولت أن تهرب؟")

 متصلة ، وأنا أتشممم براز الآخرين وأتساءل إلى أين وماذا ينوون أن يفعلوا


 يعرف أكتر ما يككنه عن السفينة التي هم في جي جوفها بدلا من النـي النوم ـ ولكن لم يكن هناك الكثير كا يقال .
 الصراخ لا يفيد . في كل مرة حاولنا فيها أن نصرخ ، كانوا ينخزونا بالع العصي حتى نتوقف . رفض أحد الصبية أن يكف فقفز أحد البحارة إلى الأسفل

وضربه" . أثشار إلى صبي صغير متكوم في زاوية وقد تول وجهـه إلى قناع مـخـيف من الرضـوض والأورام . اليسس هناكـ مـا يِكـن عـمله . أنا لا أفـهم


 يبدو ، ولكن حتى لو صح ذلك ، فهم لا يبدو عليهم الفهم" .
 أنهم سيبقوننا هنا في الأسفل؟؟"
نظر بيطا إلى النجوم في الأعلى "اربا بضعة أيام للإبحار عبر البـحر .
 سفن عبيد اكتظت عنابرها بأعداد أكبر سن هذه بكتير" . "انعم لقد بدأت أشعر بأن هذا الوضع فيه رفاهية أكتر ما يجا يجب") . ارتسمت على وجه بيطا ابتسـامة واهنة .
قال بيبرس (اسوف يضطرون إلى إخراجنا في إحدى المراحل") . "كال لن يفعلوا")



 يحتفظون بها لهذه الغاية فقط
كان السجن الصغير يتحـول إلى أتون في النهار ، ثم يتـجـمـدون في في
 أسر بيبرس ، ظهر رجلان مخموران فوق الفتحة وأخخذا يصفران وينا ويناديان .
 إلى هنا . لدينا شتيء من أجلكم"ا .

لم يتحركُ بيبرس بل أبقى ظهره مستنداً إلى الحـائط ، وجلس بيطا إلى جانبه بالطريقة نفسها

 لكنها كافية لإفهام تصدهما
عقد بيبرس ذراعيه فوق ركبتـه وأنزل رأسه بينهما ـ ـ مازالت الندوب والرضوض والتورمات النانجة عن أسره جديدة ، ورية ،ورغم كلمات بيطا بعدم وجود شيء ، إلا أنه ظل يشـعر بأن لديه بعجة في منـي منتصف جبينه حيث ضربه الرجل .
إذا جلست على هذه الشاكلة لفترة كافية ، فإن النوم سبأتي ـ إنتي بحاجة فتط إلى إغلاق عيني حتى يختفي العالم .
 رفع بيبرس رأسه ورأى الصبي الصغير ذا الندوب يتحركُ إلى الأمام على يديه وركبتيه باتجاه الفتحة .
"هكذا هو! تعال إليً أيها الصبي ـ هل أنت عطشان؟" لم يكن بيبرس يعرف الصبي ، لكنه راقب المشهد وقد تلكي إلكه إحساس بالهبوط في معدته الخاوية . توقف الصبي عندي الـد حافة الفتـحة ونظر إلى الأعلى وكأنه يتشمم محتوى الهواء .
إنه يبدو أشبه بفأر في زريبة يز

الظطلال إلى نور القمر .
اتعال إلى هنا يا صبي . . ا اقترب أكثر قليلاً . هذا هو ، ولد طيب .
هل أنت عطششان؟ه
(اعد أدراجك أيها الأحمق!")
نزل تيـار من سـائل أصـفر يتصـاعـد منه البـخار مبـاشـرة نحو وجه

الصبي ، لــقه تيار آخر بعد ثانية . تلاه صوت ضـحك أشبه بنهيق المـمير آتياً من السطح . لم يتحرك الصبي لثانية طويلة لما بدا عامل المفاجـأة ، بل بل
 الاستسلام مبتعداً عن الفتحة وبدأ يزحف عائداً إلى زاويته ـ راقبه الأولاد



الليل ، مبتلاً وبارداً ومنتناً .







بيطا إنها تعلن عن اللساعة وتبديلات الحفارة .



استسلم للنوم .
فكر وهو يسترخي نحو عالم الأ حلام أنا في الجححيم مع إشـراقة فجر اليوم التلالي ، سـاءت رائحـة البول بلـي

 من اسـتحــالة الاحـتـمـال . جلس الصـبـي المضـروبـ لوحــــه مـتكومـاً في الزاوية ، يبكي حيناً ويكتفي بالتحديق في قدميه حيناً آخر سأل بيبرس بيطا (اماذا تظن السبب الذي دفعه إلى فعلته تلك؟")


مكان مـا وأنه ليسـت لديه أية معرفة بالقسوة التي يقدر عليها الرجال . ربما
 الوضع على بعض العـقول ، ونتـيـجـة لذلك فـإنهم يفـــدون كل إحـسـاس بالمنطق"
"الكنك لم تفقد المنطق لديك ـ ـولم أفعل أنا ، على الرغم من أنني لا أعرف أين هي داناها .
نفض بيطا كتفيه ا"كل شتخص وكل عقل يختلف عن سواه . نحن لا لا
 الآلهة المصائر التي تحددها ـ ذلك هو ما ظل والدي يقوله" الـد (الآلهة؟ ألا تؤمن أنت بإله واحد هو الحق : تحه؟"
 وننطقهم في كلماته" .
رنع بيعا رأسه لينظر إليه (ا|فترض أنتي أتبع المثال الذي حددهه) .


 لأحمل اسم والدي" .
جلسا صامتين لبعض الوقت . لم يكن هناك الكثير من المديث في








اكتشاف برنامج عمل السفينة ، ما عدا أن أصبحت لديه فكرة عامة عن


 اليوم الرابع ، لاحت فرصته .



 هائلة مع نشر الأشرعة


$$
\begin{aligned}
& \text { إحساسهم بأن السفينة قد زادت من سرعتها تَتهم } \\
& \text { سأل بيبرس (اما الذي يجري؟؟" }
\end{aligned}
$$

 أنه تم اكتشاف سفينة أخرى . يبدو هذا أكثر احتمالا الا بالنظر إلى صرا لا بهذا القدر وركضهم في الأرجاء") .
(ههل تعتقد أنهم سوف يستولون على هذه السفينة الأخرى؟؟" نظر إلـــه بيطا بوجـه امتــزج يجعلك تفكر أننا نقوم بططاردتهم؟؟"
 (اسوف نكتشف ذلك عما قريب ، أليس كذلك؟"


 عن المصير .

سـأل بيبرس ॥كيف هو شكل المعركـة البحرية؟پ" كـان بيطا أكبر منه بدرجة شبه مؤكدة ، فألفى نفسه يتساهل أكتر فأكتر مع الصبٍ
 على صوتيهما منخفضين برغم الصخـب الصادر عن الأمواج وبعـهمها عن
(ولكن كيف تقوم سفينة ما بهاهجمة الأخرى؟؟"

 يصعد بحارة السفينة المهاجمة إلى الأخرى وتنشب معركة . أثناء الحروب

البونية . . .
(الحروب الماذا؟"
أطلق بيطا تنهـيدة صغيـرة . ااالحروب البونيـة ، حـينما تقاتلت روما
 المتوسط وبذلك على كل الدنيا"، .
حاول بيبرس أن يظهر بظظهر العـارف وهو يهز رأسـه (اوهل حـلث هذا في زمن بعيد جداً؟"

 السفن القرطاجية ثم أضافت مششى مزود بالكلابات للإمسالك بسفن العدو


وبذلك كــبوا الحرب" .
تعـجب بيـبرس كـيف أن صـبـيـاً مــثله يسـتطيع أن يعـرف كل هذه الأشياء ، لكن الحقيقة هي أن كابوس الأسر هذا بات يعلمه أثشياء جديدة
 قال بيطا ببساطة „لا أدري . فقد لا تحدث على الإطلاق") .

لم يحـدث أي شيء على مـدى سـاعـات . غفوا وناموا ثم اسـتيـظظوا وأصغنوا إلى إشـارات توحي بأن المعركة سـتبدأ ، لكـن لم يحــــث شيء







 الأعلى والأسفل وسط عاصفة دستمرة من الريح والمطر
 يحاول أن يمنع معدته من التخلي عنه .
 حاول بيبرس أن يتخـيل كيف هو الوضع في صفوف البـاذيف تحته ، ،
 عدوهم . تنامت إلى سـمعـه طرقعـة الصوت للحـي بالسرعة نفسها
ما نوع القوة والتحـمل اللذين سيحتاج إليهمـا الرجل حتى يعلى بتلك الد رجة من القوة لكل ذلك الوقت؟

 النهار . على أية حـال ، كان ذلك أثنـاء عـمله لدى والده ولأجل عـلـ عـائلتـه ،
 وسـفينته؟

إنه الرضى بأن يكون على قيد الحياة . .. . ولكن ما هي الحياة إذا كانت خاضعة لسيطرة الآخرين كلياً؟
 العنيفة ، وقام المزيد من الأولاد بالتخلي قسرأ عن
 ترد على بعضها مع وصول كل موجة
 ذلك أمر طيب ـ لدينا فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياةها . قال بيبرس (إنني أسمعهم وكأنهم خائفونه) .

 قال بيبرس (وهل ذلك يعتمد على الوضع؟")


الشابسوغ؟؟"
(إذا كان سيأتيني كرجل حر في المعر كة أو مع وجود عائلتي حولي ،
 في الفردوس . لكن هل يذهب العبيد إلى الفردوس؟؟
 بهما سوية . تدحرج أحد الصبية وسعط أمامهما ، وبدأ الصبي الذي ياني يبدو



 جلس بيبرس مستـقيمـاً وحدق للحظة قبـل أن يرفع كفـه المفتوحة ويصفع بها وجه الصبي الزاعق بقوة . أصيب بصدمة أسكتته وجعلته ينظر

إلى بيبرس فاغراً فمـه ، بادله بيبرس التتحديق ببرود دون أن يرف جفنه. طأطأ برأسه في النهاية وصمت فـي استدار بيبرس نحو بيطا الذي راقب اليُريات مسحوراً . قال بيبرس (مازلنا أحياء") . "هذا صحيح" .
خـيـم التـوتر بينهم وهم عمسكون بر كـبـهم يشــدونها إلى صـــدورهم مع
 السطح فوقهم
فـجأة ، تناهى إلى أسمـاعهم قـرع متناغم للفولاذ بالفولاذ مصحـوباً
بالغناء .
سأل بيطا (ما الذي يحدث؟؟")
قال بيبرس ، سعيداً بأنه قادر ولو لمرة ، أن يِخبر بيطا شيـئاً ما راذلك هو
صليل السيوف تقارع بعضها بعضاًا" ،

 العنبر مرة أخرى وانتذفوا باتجاه مقدمة السفينة . ألفى بيبرس نفسه وسط
 عشرة أولاد وربا بالعدد نفسه خلفه مرة أخرى . جاء ظهره مضغوطأ بأ بشُدة إلى سقف العنبر وبيطا راقد تحته مباشترة .أدرك وجود صر سيوف فوقه . فقد بدأت المعر كة



 الصرخات بينما اتخذ الزعيق نطاً دنتظماً .

الفتحة . . . . يتحتم علي " أن أبلغ الفتحة . . . . صـارت يـداه ورجـالاه تتـحــرك غــائصــة في قــاذورات وقيء الأولاد
 الوصول إلى ذلك الثقب قبل انتهاء المعر كة لابد من وجـود قارب أو شيء مـا يمكنـني أن أسـتـخــد مـه للـهروب سوف أسبح إذا اضطررت إلى ذلك او

 شُجعته على المغامرة بإلقاء نظرة . ماذا يككنني أن أفعل غير ذلك؟




 أمامه مباشـرة صبي تجاوز سني مراهقته للتو ، على رأسـه كومة من الشعر الأشـقر اللماع وقد أدار ظهره لبيبرس سيرجي لم يكن يبعد عنه أكثر من ست أذرع إلي الأمام . كان ما احتاج إلـيه




 الحافة وبعدها أصبح على اللسطح ـ دفى نفسه واقفاً ووضع قـدمه اليمنى في

مكانها المناسب ، متخـذاً وضعية الإقعاء نفسهـا التي كان يتخذها عندما ظلل يتسابق في القرية مع الصبية الآخرين





واستعد للهجوم
 بشكل مفاجئ ووجد نفسـه يسـَط مرة أخـرى ، وقـد تلقَى بيطا سـقوطه ، الا وأطلق نخرة مســـوعـة إذ تلقى ثتل بيـبـرس الكامل فـوق بنـيتـه الأصـغـر








الحذاء ثم إلى وجهه . . . سيرجي الصي ا . .



 في تلك الليلة . حتِتى لو أنني تَكنـت
 جيدة في معدته للأيام الأربعة ، والاحتمـال الآخر هو أن قرصاناً آخر

كان سيقطعني إلى نصفِين ويطعمني للـسمك . لقد أنقذني من نفسي . لابد وأنني كنت مجنوناً يا عبده . .





 منهم زوجته .
"(طبـعــاً، لم أشكره على ذلك أبداً . فكرت في ذلك الوقت أنه

 يعتقدون أن الرجل لا يتخلى عن مراهقته قبل سن الثلاثين؟؟ وقتها فقط

(ماكنت أعرف ذلك يا مولاي" .

قال بابتسامة ساخرة "أخبرني بيطا بذلك" .
(بيبرس . . . بيبرس!"
("توقف عن هزيًي لقد صحوت" . قال وهو يضرب بيـديه الأيدي التي
تدفع بجسلده المسجيٍ
(السـت صـاحـياً . أنت غـائب عن الوعي منذ سـاعات ـ لـقد صـدمت رأسك بؤخرة الفتحة بعد أن تَ ركلك") .
"هل رفسني أحد؟"

- "نعم")"


 وجهه . تشققت شفتاه وأصبح أنفه وخده حسـي " كم مرة ضربوني على رأسي؟؟" "كيف يبدو أثر الضربة؟")



 (لملاذا أيقظتني؟؟"


 برتقالي طيلة اللـيل ، وقـد صـدرت عن جـمــيع البحـارة أصـوات تدل على أنهم كانوا يحتفلون") .
״ (هلا ، لا شعفـ من هم الذين قاتلوهم؟؟" .
 خـلال أيام ـ وقد كانت تلك هي المرة الأولى خالال أسـابيع بالنسبـة لبيطا .


 عظيمة بأي مقياس . بل هي آلة قتالية شريرة ، أجزاؤها مجمعة الما الى بالى بعضها بالجبال والقطران وخالية من الأتاث حد العري من مقدمتها إلى المؤخرة .

بدأ الر جال الذـين رفعوهم يدفعونهم ليشكلوا صفاً في هذه اللحظات ، وشكل الأولاد الطابور على أقل من مهلهم ، مثل حشـد من مشتردي الأزقة

 مباشرة حطام سغينة شراعية أخرى محترقة
 التفت أحـد الحراس الذين يحملون اللسياط وصاح بأمر ما ، ثم صفعه

على وجهه
همس إليه بيطا ״الكالام كنوع") .


 فغاحت أنفاسه الشنيعة ورائحـة أسنانه المتعفنة ، وعندما رفض بيبرس أن

 فوقه وقد رفع سوطه وتهيأ ليضربه .

 وأنزل سـلاحه .
بعد أمر آخر اتخذ خطوة إلى الخلف ثم ابتعد . تقدم الرجل الذي كـلـي كان

 خاصة بملابسه الراقية وصدارته وقميصه الكتاني ورين وني

لومبـاردي
 بأن هزَ رأسه شاكراً . مد القبطان يده رافعاً كفه إلى الأعلى ، وأشـار عليه



 عتصص شـعره اللامع إلى الملفل . كاد بيبـرس أن يندفع نحوه لكنه أوقف نفسه في الثانية الأخيرد .
لاحظ القبطان ذلك بكل الأحوال ، ورغم أنه أبقى يديه خلف ظه

 مواجهة بيبرس
 حاولت الهروب في الليلة الماضية"، .


 وهاجمت رجاله حتى قبل أن تصل إلى سـفينتي ـ يـقول إنه يجـدر بي أن أن أفتلك وألقي بك إلى أسماك القرش . ما هو اسمك؟؟" (أنا بيبرس من الشابسوغ"
(احسـناً يا بيبـرس من الشــابسـوغ ، في العـادة فإنـني ســأقوم بقـتـلك
 سغنينتي ، لكنك تجد نفسك في موقف مفيل بدرجة استتنائية هذا اليوم ؛


لذلك دعني أطرح عليك هذا الــؤال ، هل تستطيع أن تجذف؟؟
 المطمئن بأنه رهن إشارته









 يوقفه في الوقت المناسب .
 جميل للحظة التقاء لكمته بالنسيج الطري لعين الروسي اليسرى . بعدها ،
 يستطع سوى أن يتكور للدفاع عن نفسه



 شعر بيبرس بدوار خفيف ، لكنه شعر بشتيء سن الشـمـاتة لأن عين

سير جي قد بدأت تتورم (الأفضل لك أن تـتـود على الاسـتـنزاز إذا أردت أن تتـــدم في هذا

العالم ، يا بيبرس القادم من الشابسوغ . والمؤكد تاماً أنك لن تهاجم أياً من



 يتحر كون بمجرد ما يتكلم





القبطان
رأى عـيني القبطان تتسـعان سن الصـدمة لوهلة قصـيرة جـداً ، لكن اللومباردي كان يتلك موهبة لاعب القمـار لإخفاء ردود فعله ، وأدى ذلك بشكل جيد .
استـدار بيبرس إلى مـير جي "هناكُ المزيد من حيـث جاءتك هذه أيها الكلب . إذا سنحت لي الفرصة فسـوف أدفنك ومعك أي رجل يحاول الِ أل يوقفني ، هنا في هذا البحره" . حتى سـيرجي المتفاخر لـم يحـر جواباً على آلى





صححة ما يقال سن أنهم يجبرون الآخرين على الانتحار .

 الذي حمـل بيبـرس قبـيل لـظات • إيه يا لويجي؟؟" لوَّح بإصبعـه في وجه

بيبرس وكأنه يوبخ ولداً شقياً






ويقول لي إنه سيقبرنا كلنا!! . .

 يفترض في" أن أنعله في رجل مثل هذا؟؟"
 الاقتراح الألطف سن بينها .

للاقتراحات بالمزيد من الحركات المسرحية .
 الخنوف؟"
(آه!! جاء الرد من الر جال .

لويجي؟؟"

 موجود لخدمتك أيها القبطان) . .

 إفطاره الصباحي من البيض إلى جانب أدخنة الكحول .

قال القبطان (أنتت في خـدمتي يا لويجي ، هذا صحـيح" . حدَّق في
 الصليب في عينك ، هل تعرف ذلك؟









 ذلك الغضب منه . اجعله يفهم كيف تجري الأمور هنا") .


العقاب ، فلن أكون سعيداً،
نطق بالكلمة الأخيرة وكأنه يحذر الرجيل الريل الأكبر سناً منه .
 مرفوعتين







القبطان فوق الرجل الأصغر سناً (لا تشكك في قراراتي مرة أخرى مطلقاً




 صدق القبطان في وعيــده حول مبـاشـرة بيبرس الفورية . فـقـد كانت السفينة بحاجة إلى إصلاحات جلاترية بعد الاشتباكات في الليلة الفائتة ،


 على ما يبدو ، فقد نجت السفينة المعادية الثـانية من عمليات سلب القبطان اللومباردي ، لأنه لم تكن هناك اك أية إثشارة على وجود سـفينة أخرى ألمى



 محيطه بدرجة كاملة




 مقداره طول قامة بيبرس ، واستطاع من خلاله أن يشاهد من من نور النهار أكثر كا رآه طيلة الأيام الماضية .

دفعـه لويجي في ظهره وجـعله يتححرك ليلتقط قطع الحـشب العمطمـة العائمة حول قدميه




 يحاول أن يصـفي ذهنه . استـدار لويجي نحـوه وأشـار اليـه أن يضع القطع التي جمعهها في حزمة بين ذراعيه ، عند جدار الهيكل ثم يعود لتجمـيع البقية
لم يطل به الوقت حتى تبلر كلياً جراء تجمـيع فطع الحخشب من الماء ، لكنه أحسِّ بما يقترب من التحسن . فقد أبقته برودة الماء صاحياً ومنعته من فقدان أحاسيسه وموطئ قدميه . احتك شيء خـفيف وطري ببطة رجله اليسـرى المكتوفة ، فنظر ليرى
 على قطعة خشـب وقذف به إلى الخارج من خلا


 أخرج لويجي منشاراً صغـيراً ، وبدأ يعـمل بحرص أن وان أنتباه ، يقلم بعضاً من النقاط الأكثر حـدة ويقيس ما إذا كانت أي من القطع الخنـبـيـة القديمة قابلة للاستعمال .
لاحظ بيبرس أن الإيطالي يلقي إليه بنظرة جانبيـة كلما وضع حزمـة
 النهاية ، أصدر إلى بيبرس ما سـمعه مثل النباح وأثار إلى أنه يفترض في فيه

أن يسـاعـده في إخراج القطع المكــورة العالقة حول الثـقب الذذي أحـدثته
المدفعية




 الأوامر ، لأن لويجي لم يسـمح له بالابتعاد ، وتأكد من ألما أن جمـيمع الأندوات بقيت بعيدة عن متناول يدي بيبرس
بالنـــبـة لبـيبـرس فهـو لمـي عمل أي شيء للتغلب على المشرف عليه ، لشده إرهاقه ـ ا اتبع التعليمات

 سناً حاملين ألواحاً جديدة من الحنشب لل
 ينبغي عليِّ؟"
اتضح أن السطح الذي يقفون عليه مرتفع بمسافة جيدة عِن خِط الماء ،




لم يخطر بذهنه هذا الأمر من قبل ، لكن الحاطرة جعلته يسـتفيق من

إذا كانت على قيد الحياة ، فيجب أن أعيش من أجلها ـ أنا مضطر إلى إنقاذها ، وليس نقط النجاة بنفسي إلـي

أجبرت منظومـة تقاليـد ثقافة بيبرس أن يشعر بالـخجل من ضعفه وأنانيته . نفض رأسه مرة أخرى ليبعد الأفكار غير المرحب بها


 الحشب الجِديدة . هزَّ بيبرس رأسه وذهب ليحب
 الشـاكوش الذي يحتفظ به على حزامه .
,استمرٍ هذا الوضع حتى نهاية النهار ، حينما قاد لويجي بيبرسٍ المنهك
 الآخرين حتى ذلك الصبـاح • توقف بيبرس اللحظة حـينمـا أدرك مـا يأمره لويجي بفعله ، لكنه فكر في دانا مرة أنخرى واضط إنر إلى الانصياع


ما يقولونه
اتخـذ قراراً بأفضل ما يككنه ، أن يبقي عينيه مفتوحتين ويبحث عـي عن




 اكتشف بيبرس أن جميع الأولاد الآخرين قد غطوا في النـي النوم : لا شك بأنهم أحسوا بالإرهاق نفسه الذي ينبض في عظام الامه وأعحـابه . استقر في وضعية القرفصاء وأغمض عينيه جاءته همسة (اما الذي أجبروك على عمله؟" الواضح أن بيطا كان ينتظر عودته .

قال بيبرس (لالشيء بغيضاً ، مجرد بعض التصليحات") . ظهر في صوت بيطا قدر من الاطمئنان (أوه") . شعر بيبرس بأن عليه أن يضيف شيئاً آخر فسـأل (اماذا عنك؟) قال بيطا (اتنظيف الأسطح ، الرفع والـملـ" .
 اعترف بيطا (اليس الكثير ، ولكنني سِ سأتعود عليه") . "لا تتكلم وكأنك قد أصبحت عبداً") .


 بأن هذا الوضع سوف يستمر إلى الأبد" . نظر إليه بيطا في العتمة (وكيف سينتهي هذا الوضع يا بيبرس؟؟" نفض بيبرس رأسه قائلا "لا أدري" . استسلم كلاهما للنوم
في اللحظة التي بدا فيها لبيبرس أنه استسلم للنوم ، أيقظه جرس يرن



 بالأولاد .



 وأن بعضهم الآخر بدا واهناً إلى درجة أنهم يتحر كون بصعوبة بالغة .

لاحق بيطا المغرفة حين استقرت باتجاهه ثم رفع قامته ليصعد خارجاً
بعدهم
همس بيبرس (حظاً سعيداً) فاستدار صديقه وطأطأ برأسه . خرج واحـد آخر من الأولاد الأقوياء بعد بيطا ثم انتهى الأمر بيبـرس جالساً مع الصغار والجـرحى . صمـم على أن لا يفكر بجدية في أي شيء لهذا اليوم بالذات .
 باللرض والإعـياء كلمـا حضـرت صـورة وجـه دانا إلى مـخـيلته . أعـاد وضع رأسه مستنداً إلى جدار العنبر وحاول أن يعود إلى النوم لكنـه لـم يفلح . فقد استيقظ بكامل وعيه وهبت ريح الصباح شديدة البرودة البـي وزع نظراته على الأطفال البائسين وهم يرتجفون حوله . خطر بباله أنها



يحدقون في المسافة المتوسطة ، وقد اعتلت وجوهـهم نظرات الرعب . جلس بعضهـم مسندين رؤوسـهم وأيديهـم إلى ركـهـهم المرفوعة حـينما ينامون ، لكنهم بقوا على ذلك الوضع رغم يقظتهم . و كأنهم يعتقدون أنهم إذا لـم ينظروا إلى عـالم الرعب من حـولـهم فـإنه سـوف يزول عنهـم بطريقـة ما ، وأنهم ربما ينتقلون بفضل أعجوبة ما عائدين إلى بيوتهم والناس الذين

يحبونهم
عاود بيبرس الارتعاش من شدة البرد ـ تذكر للحظة كيف كان شـعوره

 على إشعال النار وإبقائها متوهجة


 "إنني لأتساءل عما يفعله الآن؟ أو ما تفعله شقيقاتي؟؟






 الوقت نفسهه ، المثال الأوفى للمساعد الأول والذي تعتمـد عليه كل سـيـينة


 لويجي ببساطة إلى الأولاد الراكعين ثم إلى دلو فنهم بيبرس الرسالي الـي


 الفضولي

 أية فكرة عما يمكن أن يتوقعه على هذه السفينة ، لكن حتى أولى غرائزه

قالت له إنه ينبغي عليه أن يتحصن ضد المفاجأت .
 في الاستمتاع بنكتة ، ثم يخوض في ني نقاش



 على الخنشب ، ثم عندما ظهر عليه الاقتناع ، تابع دسيره . قرر بيبرس أن لا يتراخیى مطلقاً حينما تكون هنالك احتمالية لأن يقترب منه لويجي وهو غير

على هذه السفينة ، يمكن لذلك أن يكون في كل مكان .
 قد بدأ يستقر بطريقة ما في حياة العبد وإيقاعات البـحر ، وأن السفينة قد
 مقاومة تلك الضهرورة وتذكر دانا ، تذكر الصـديقة والحـياة التي انتزعتـ منه قسراً .


 وبادله بيبرس التححليق العدائي بدون أن ترف عينه . أدركُ أن تصرفـ ونه ينم

 حد الجِفاف بين يديه وقف سيرجي على امتداد قامته ونظر إليه بالابتسامة الساخرة نفسها


الكدمات على جانبي وجه سيرجي مرضية لبيـبرس إلى حد ما ، سـوداء
 الروسي ، ليس قبل أن يعثر على دانا .
 أفضل مكان لك . تأكد من استخدام ظهرك حين تفركّه . .

 انتبه إلى أن جميع الأولاد كانوا ينظرون إليه أيضاً .


 سيرجي شعر بوجود تصميم جديد في ملامح الصبي الأصغ




 قـدمه على الحاجـز أمامه وأخرج
 بيبرس طيلة الوقت .
أدرك بيبرس من جهة سبب جلوس سيرجي تحب





الراحة ．أحس بيبرس بجلده يحمرُ ويحرقه ، ثم نظر إلى يمينه ليرى أن بيطا
 لكن لم يكن أي منهما معتاداً على البقاء خارج الظلالال لكل هنا هنا الوقت ．الوا
 على قطرة ماء إذا اشتتغلتم بجد！！．．
 استياء تتشكل على وجوه بعض البحارة النظاميين حينما قال سيرجي ألهـ ما قاله ．كان ذلك جديراً بالتذكر ．
 القبطان خائفا منه ، لكن لماذا لا يشتغل مئل كل الآخرين؟


 المفقودة ．．．．وخطته للهروب ．

类米米
قال بيطا（تلك ليست خطة ال ．


 المساعد الأول يطبق أوامر القبطان بدقة ويتلفت حواليه كلما تحرك كـ بيبرس ．

 يتباطأون أو يعملون بأقل من المعدل الذي يريدون الـا



يجلب معه ملابس أكثر سـماكة عندما غادر البيت ، ولكن كيف كان له


 الأولاد الآخرون في حالته نفسها إن لم يكونوا الـو أسوأ كرر بيطا (تلك ليسـت خطة )، (ما هو الخطأ فيها؟؟"
(أنت تنوي أن تنتظر حتى تحين لـظتك باقترابنا من اليابسة ، ثم تقفز عن السـفينة ومعك صديقتك دانا ، التي يحتمل أن تكون على السـفينة ، ثم تسبحان إلى بر السلامة؟"
تطاول بيبـرس في جلسته قلـيلاً ونظر إلى الصبـي الآخـر (انعم ، ومـا وجه الحُطأ فيها؟؟"


 ببعضهما بلطف ونظر إلى صديقه







 القبطان ، وأبقـاك حـيـاً لسـبـب مـا ـ ربا إنه يؤمن بالحـرافـات فـيـمـا يتـعلق

بالعـالامـة على عـينك ، ولكنـك لن تنجـو بـحـيـاتك إذا حـاولـت الهـروب . سـوف يسلخون جلد ك" . أبقى بيبرس عينيه مسلطتين على قدميه . اوربا

 الأولاد (يجـب علينا جميعاً أن نتضامن حتى تكتب لنا النجاة النا بأرواحنا") . فِي تلك اللحخظة ظهر وجه شـرير مدوًّ عبر الفتـحـة وتفـحص الأولاد واححداً إثر الآخر .


 بانزعاج على بشرته المترقة أصلاً . وجه الجزء المشتُتعل إلى بيطا "أنت أيها الصبي هنالك ، اصعد إلى هنا" . نظر بيطا إلى بيبرس ثم عاد للنظر إلى الر جل المل المل
 إلى النزول إليك ـ احضر مؤخرتك الصغيرة إلى فوق هنا" .

 الفتحة ـ راقب بيبرس مضطرباً ما الذي فعله بيطا الهادئ؟ ("لقد كنا نراقبك وأنت تعـمل على الا سـنـجـة سـابقاً") . سـمع البحار يقـول في الأعلى ״أنت تجـذـب العـين إليك حــك بذلك الوضع ، أليس كذلك؟؟" لم يسمع بيبرس أن بيطا قد أجاب ، لكنه استند إلى الألما مام وحاول أن
 سـيعرف لماذا تم اختيار بيطا . سـمع بعض التـمتـمات ثم ضححكات قليلة ، ولكن لا أكثر من ذلك .

مرت دقيـقـة أو اثنتـان وبعـدها بدأ الزعـيق . عـرف بيـبرس من الذي
 على الحـافــة ، داست قــد

جـاء الصـوت (إإقِ هناك في الأسـفل أيهـا المـــاغب ـ أنـت لا تريد أن تكون لك علاقة بهذا"، .
جلس بيبرس ينتفض وينتظر . لم يكن لديه أي خيار . استمر الزعيت لا بدا أنه ساعات ، دع توقفات قصيرة .
في النهاية عاد بيطا وأنزل نفسه إلى العنبر ، بحر كات مات محاذرة واني والدموع


 لهم . أغفى بيبرس على صوت نحيب صديقه .

## الثصل الّخاهس

تلك كانت الليلة التي اكتشتفت فيها الشُ الــقيقي يا عبد . لقد






 قصته الحزينة
في السفينة ، اتخذ اليوم التـلي نطاً عادياً ، بينما ألمت الأولاد بالـو بالعمل




 المعـادن المذابة ، فقـد كان العمـل بالخشـب والتنظيف على الـــفينة سـهـلا

 صـاعداُ البحسر حيث أمضى فترة ما بعد الظهر يتفحص الحرائط مع ملاحه

ويراقب الأفقَ . اتضح لبـيـبرس أنه يبـحث عن شـيء مــا ، بدلاً من كـونه يهرب من ذلك التيء ـ وأخبرت غرائز الصبي التي كانت على عـي حت حت حتى السـاعة ، بأنه سرعان ما ستقع معر كة

 على السطح ـ وقد مرا ببعضهمها مرات كثيرة على مسطح السـفينة الشراعية السريعة . ظل بيبرس يواسي نفسه بالتفكير في ما سيفعله بمجرد أن تسنح


 صدره ، وشـعر حقيقة أنه سيقوم بتقطيع معذبه إلى أثشلاء بعجرد أن تسنح له الفرصة
كـان يفكر بأمهـ أحيـاناً في الليل ، وكيف أنها كـانت سـوف تنصحـه
بالاعتدال
حـسناً ، هي ليست هنا ، وأنا لـم أعد معـهـا . لقـد ساعـد سيـر المـي

 هو يستمتع بعذ ابي الآن .
 كان وضعاً خارجاً عن السيطرة . بقي على إيعانه وهو يعلم أن انتظاره سوف يجلب الفرص التـي يتمناها للانتقام والفرار أصبح قادراً على النوم لأنه أرضى عقله بهـذه الطريقة ، لكن مصيبة بيطا منحته سبباً آخر للتخطيط
على ما يبدو فإن البحارة اختـاروا بيطا سن بين جمـيع الآخرين ، فكر بيبرس أن الأمر ربا يعود إلى هيئته النحيلة الغارقة في التفكير ـ الـيار راقب الأثر

الرهيب الذي تخلفـه ، لأن بيطا كـان يقـذف به كل ليلة إلى أسـفل العنبر ليزحف إلى بقعته . كان يبتعـد بعصبيـة عن كل شـخـي تلك اللحظات ، ويرفض التكلم عن الأحـداث عندما يحين الصـباح . أول
 ليست الطريقة الصحيحة للتعامل بـ النـ الأمور •







 شخصص يحاول التغلب عليه سينتهي به الأمر بأنف دام وعين سوداء . قال الشيء نفسه إلى بيطا في اليوم التـلي بينما هما يقومان بتنظيف السطح مرة أخرى .
قال وهو ينظر إلى الصبي (ايجب أن تقاتل") . نفض بيطا رأسه واستمر يدفى الاسفنجة القاسية صععوداً ونزولاً على
(انظر إليً ، اللعنة!") ومع ذلك أبقى بيطا رأسـه مــلى . نظل بيـبـرس إلى كتـفـيـه ورأى أنه . يرتجف .
"أرجوك يا بيطا . استمع إليً" . يجب أن تقاتل!")
 بيبرس يتكلمها طيلة ذلك الصباح
("سوف يفكرون مرتين قبل أن يعودوا إلى أخذلك") .
 التمـامة؟ أو يضربونني حتى أصبح مقعداً ولا أصلح لتُيء ألـئ غير الإلقاء بي عن الحاجز بكل الأحوال؟؟
تنهج بيبرس ، لكنه استمـر في التحريض (ايجبب عليك يا يا بيطا ، ماذا لديك غـيـر ذلك؟ يجـب أن تجعل الوضع صـعـبــأ للدرجـة أنهم لا يعـودون يتعبون أنفـــهـم في أخذلكهِ . مرة أخرى ، نفض بيطا رأسه ، قال "اسـيكون من الأفضل لي ألني أن ألقي

بنفسي في البحر" .
 رفع نفسـه عن ركبتـيه في الأثناء "لا تَعل ذلك! أبدأ! لا يمكنك أك أن تسـمح لهم بهزيمتك" .
"اليس هناك عيب في إنهاء الأمور بطر يقتك الخاصة") . كاد بيبرس أن يقفز على أسفل قدميه ، وهو متحمس للوق الوقوف الـو

 يتحدث عن مصادرة حياته ، لكنه فاجأ نفسه بدر جـة الحدة التي جاءته بها بها الكلمات
بينما كان بيبرس ممسكاً بذراعه ، مرً البحار الذي أخْذ بيطلا ، حـاملاً قطعة من الحبل بين ذراعيه
 بيبرس شزراً . نهض بيـبرس من وضعيـة القرفصـاء بحر كـة واحدة وطوّح بقـبضته اليسرى بدون تفكير ، لتصيب الوحش البشع تحت ذقنه . اتبعها بمستقيمة


يسعل ويتلعثم ، ليرتطم بظهره في شـراع السفينة الرئيس . خطف بيبرس الحبل من السطح حيث سeط وبدأ يجلد رأس الحقـير وكتفيه بالحبل بكل ما أوتي من قوة . لم يستطع الرجل الأكبر سناً أن يفعل أكتر من رفـ رفع يديه ليحمي نفسه ثم هبط إلى ركبتيه ببطء .
 الرجل من طبيعـة الهـجـوم المباغت وغـيـر المتوقع ، حتـى لا يقـال المدمر ، بحيث إنهم لم يتحركوا فيٍ البداية . كان بيبرس مستـمراً في جلد الجـسم المطروح المثير للشـفـةـة ، حينما جاءت صيحات من جهية الجمسر والتفت الأذرع القوية حوله من الجههتين

لتمنعه من الحر كة . نظر إلى البحار تحته ، بساقيه القصيرتين وكرشه الـــمـين ، ثيابه الممزقة وأحذيته المثيرة للشنفقة وكاد أن يششفق عليه
 تنهيدات بيطا حينما يعود إلى العنبر .
قاوم بيبرس الأذرع التي تقيده وزأر على صديقه (أهذا هو ما ما تخافه؟؟"


 العامل لديه بقرف .
 الشتركسي! هل تسمعني؟ سـوف أحطمك مثل كلب!" .


يكون شرساً إذا استدعى الأمر ذلك . وهو على وشك أن ئن يرى ذلك حاليأ .
 واجمعا البحارة .لويججي!"

لاحق بيبرس عيني القبطان ورأى لويجي واقفاً وراءهما مباثرة ، بوجه
لا يحمل أي تعبير .
قال القبطان (استقوم أنت بجللـه ، لأنني تركته في رعايتك ومع ذلك
هو يزعج سفينتي" .
أحضر بحار صغير السن سـوطاً وحشي الهـيئة بأذيال مرعبة وقدمـه للمساعد الأول (إليك!")
استغل بيبرس الفرصـة لينظر إلى الأداة الشرسـة الـتي مدَّها البحار .





والغضب .
تقدم لويجي ببطء وتناول السوط ثم نظر إلى البحار الراقد الذي ضربه
 الأعلى مرتبة وهمس له ببضع كلمات . تغيًّر وجه القبطان واستطاع بيبرس أن يشـاهد الغـضبـ وقــد تصـفى منه وزال . طلب من لويجـي شـــــيـيــاً مـا واستجاب المساعد الأول بهزة رأس باتجاه بيطا . نظر القبطان إلى الصن الصبي ثـلم عاد للنظر إلى لويِجي وهز
نادى على حارسـي بيبرس (أحضراه إلى قمرتي ، حالاًاً"

 عاد فتية العنبر الذين راقبوا كل شيء بزيج سن الانبهار والرعب ، إلى



أخرى .

مررّ لويجي أشرطة السوط بين يديه متفكراً أثم صرخ بالبحار الذي ما
 بالسوط على ظهره هو بأسرع ما يكنـ
وقف بيبرس في الثقب الصغير الذي يشك جاء صوت القبطان من خلفه (ابإمكانكما أن تـر أتر كاه . فهو لن يحاول أن يفعل أي شيء معي ، أم أنك ستحاول أيها الشُركسي؟؟
 الحارسان ثم استند إلى ظهر مقعده ، وقد ارتسمت على ملى محياه نظرة حيرى
 لكن القبطان في مزاج تفكيري في هذه الآونة





 الطريقة فهو أكثر قيمة منك أيضاً . ولذلك ، فإنني أسألك مرئك مرة أخرى ، أيها المقاتل العظيم ، ما الذي تريد مني أن أفعله؟"


 (اينبغي عليك أن تسمح لي بالمغادرة) .

 فيه بحدة .
"إذا فـعلت ذلك سـيـحصل عندي عصـيـان في الغـد ـ إذا نجوت من العصيان ، فإن والد سـير جي وأعمامه سوف ينـي


 عليه قوله كجواب .
(إنني أقوم بنقلك لــسابهم ، مع وجود صـديقك سميرجي كمشترف من ناحيـة ورهينة من ناحية أخرى") رفع كفيـه ا(تلك هي الأعـمـال التجـارية يا يا




 واثق من ذلك . فهل هذه هي الطريقة التي تحب أن تنتهي بها حياتك؟؟



ننتظر حتى نرسو في ميناء صديق ودود؟؟"

قال القبطان ذلك بسخرية وأدار وجهه إلى ناحية ، عاقدأ يديه خلف
رأسه

> سأل بيبرس بهدوء (أأين هي دانا؟" استدار القبطان نحوه (ماذا؟؟)
(القد كانت معي عندما تم أسري ـ أحب أن أعرف ماذا فعلتم معهاهِ .
 والخرائط الموجودة على طاولته .

قال „لا أعرف شيئاً عن هذا الموضوع") نظر بيبرس الِيه واقٍتنع بأنه يرى الصدقِ في وجه الرِّ الرجل . سأل (أين هي إذأ؟؟"
 القارب كنت أنت وحدلك . لم تكنن هناك أية فتاة" . . جلس مستقيماً پأنا أعطيك كلمتي على هذا الأمر" .
 الاحتمالات أين هي إذاً
تكلم القّبطان في هذه اللحظة بصوت خفيض ا(أنت مازلت صبـياً يا








 اسـتطرد يقول (الآن ، إذا لم ترغب في الـي



 ضربك سيرجي . سـوف تتم محاسبتهم قبرل أن نصل إلى القسطنطينـينة ،

أنا واثق من ذلك وأنا أرغب في أن تكون إلى جـانبي بهـذه القـبـضــات والذراعين القويتين لديك) .



 أبقى بيبرس يديه على جانبيه (اعلى شـرط واحدل") . اندفع حاجبا القبطان إلى الأعلى وعاد إلى الاستناد بظهره ها (أوه؟ إنك


به ، فيما عدا قيمته في السوق" .


"أريد أن يترك بيطا لـشأنه" .
طأطأ القبطان برأسه موافقاً ثم نقر على الطاولة مرة أخرى ("موافق") . نهض ومشی مَترباً من بيبرس حتى أصبح وجهاهما على مبعدة شبر واحـ
ا(أنا لا أتفق مع كثير من الوسائل التي يعتبرها البحارة حقاً ورخصة

 كلمتـي ، ولكن إذا أثرت المزيد من المتاعب فيإن الاغتـصـاب سيكون أقل همومك ، هل تفهم؟؟
ابتلع بيبرس ريقه وهزَّ رأسه .

 أحذرك الآن بأنها كثيراً ما تنطوي على متاعب أكثر ما تساوي . في كثير

من الأحيان ، سوف تفقد صديقاً بالإضافة إلى خلق عدو جديد لك" .



 أشار القبطان إلى الباب
(اهيـا اذهب ، عد إلى العـمل . لدينا مـعركـة أخرى ينبغي التـحضـير
. لها")
برهن القبطان على أنه رجل يحترم كلمته مرة أخرى : توقف تعذيب



 إثارة غضب القبطان .

 سيرجي أن يقف في وجه بيبرس . ثم يعود لويجي إلى تنفيذ مهامه .

## إنه يعتقد أنتي ضعيف

بات بيـبـرس يتــنـى أن يتـبـت نفـســه ، لكنـه آثر على الإبقـاء على الاتفاق الذي أبرمه ، وثابر على عمله


 الأمل وينسى نفسه بتلك الطريقة . في الوقت نفسه ، بات يتساءل عما إذا

كان بإخراج التفكير بعائلته في الوطن سن رأسه ، فهو يسرِّع تَعِيق تلك النتيجة بكل الأحوال .


 بيبرس بات سعيداً لأنه عاد إلى التكلم ، على الأقل


 الهواء بتجفيفها أكتر وأصبح العثور على شكل للنوم يككن احتماله يزد الـواد صعوبة كلما حل وقت النوم .
تُلمل بيـبـرس للمـرة العـاشـرة في تلك اللِيلة ، وحـاول أن لا يحك
المناطق التي بدأ جلدها يتقشُر في أعلى ذراعه .

جاء صوت بيطا هادئا خلال العتمة حين قال (انعم صحيح" .


القبطان إنها جنوية") . (هذا ما قلته أنت)" .
 على وجه بيطا في العتمة
(امــاذا تعـرف عن هؤلاء الجلنويين؟ هل هم مـحـــــديون؟ مـحـاربون
أشداء؟"
(القد قرأت أنهم إيطاليون وليسوا محمديين . كل المدن الإيطالية يقاتل بعضها الآخر . البندقية ، ميلانو ، جنوا ، وروما ، حيث يعيش البابـا (هل تعتقد أنه يحتمل أن يرسلونا إلى وطننا إذا ذهبنا إليهم؟؟" ، الِّهي ،
(يحـتـمل أن لا يفـعلوا . إن أي لاتيني يشـبـه الآخـر . إن أية مـدينة ستظل تشابه التالية ، والقرصان يظل على اللـوام قرصاناناه .
 انتصب بيطا في جلسته أكثر قليلاً "وكيف تعرف ذلك؟"
 "إنه لم يطلق سراحنا") .
"ذلك لأنه إذا أطلق سراحنا فـلها فسوف يتم قتله من قبل والد سيرجي" . "هل هذا هو ما قاله لك؟؟" ("من؟ سيرجي أم القبطان؟")
(أقصد القبطان) . احتفظ صوت بيطا بهدوئه ، للكن زحفت إليه نبرة خفيغة من الضيت
(انعم ، هذا مـا قـاله . قال إنه يقوم فـَطـط بنقلنا لأ جلهم ، وإنه لو أطلق سراحنا ، فإن حياته سوف تهلدر حتماً") . عاد بيطا إلى الاسترخاء وإسناد ظهره قائلاً "لابأس" .


بدوره . ففي نهاية المطاف ، ستكون هناك أك أوقات أخرى للكالِام م



 الماء

## الفصل السـادس


 لكـن لم أكن أثـعـر حـيـالهـم بغـــر الاحـتــــار لتــــاهلهم مع البـحـارة


 كان شيئاً أحلى بكثير
تمت مشـاهدة الــفينة الجـنـوية صـباح اليوم التـلي بعـد مـجرد لـطات من مشاهدة المراقبين لليابسـة إلى جهـة الجنوب للمـرة الأولى منذ صـعود بيـبرس إلى الســـينة . انطلقـت ضـجـة هائلة وراقب الأولاد الموجودون في
 المقدمة والمهية اليسسرى من السفينة للطرق على الجموانب وإطلاق صرخات التحدي والاستفزاز
قــال بيطا وهو يراقب (الابد وأنهم حــاولوا أن يجــدوا مــلاذاً بمحـاذاة
الشاطئ" .
 بدا على بيطا أنه يأخخذه على قدر أكبر سن الجـدية حينما يتطرق إلى ذلك الموضوع ، ولكن حتى مع رغبته الأشـد لأن يبتعد عن الـــفـينة قـدر الإسكان ، إلا أن المنطق لم يتخلٍ علم عـه


محتدمة ثم نششي حتى نبلغ الوطن ، ملتفين عن البحر وعـابرين الجـبال؟ سيتم استعبادنا قبل حتى أن نتحرك مبتعاين عن الشاطئ" .
 أخرى . راقب بيبرس وهو يتساءل مستغرباً . سأل ॥ألا توجد بالتأكيد أية فرصة لنا بطريقة ما؟")
 خلاوفاً لهذاه، .
 (الا تتكلم بهذه الطريقة يا بيطلا . سوف ننجو بأرواحنا ونعود إلى الوطن" . ترلك بيطا الاسفنجـة ونظر ملياً إلى الفتى الأصغـر سناً منه (امن أين تأتي بكل إعانك يا بيبرس القادم سن الثشابسوغ؟ لا شـك في أنك ترى أن أن كل الآلهة الموجودة قد تخلىت عنا"ه . أحس" بيـبـرس أن شــيـئاً مـا قــد انكــر قليـلاً في داخله فـعـلاً ، لـكنه رفض أن يظهره .




 من قـمـرته إلى الجـسـر وصـرخ بأوامـره . ترلك الرجـال لعـبـتـهـم على الحـافـة وعادوا إلى واجباتهم . خطرت لبيبرس فكرة مفاجئة . وجه سؤاله إلى بيطا
 كانوا يجذفون إلى جانب الشراع؟" أشار برأسه إلى صفوف المجاذيف المهجورة على الجانبين


الأ كثر احتمـالاً ، فإن البماذيف ذات فائدة قليلة مع هذه الأمواج العاليةه" .




 إلى الركوع للتنظيف مرة أخرى نظر إليه بيـبرس لوهلة ثم عـاد إلى العـمل ، حتـى لا يعـاقـبـه أي من البحارة المراقبين .
وقف القبطان للحظة في البقعة نفسـهـا التي كان رجاله قد اجتمعووا فيها ، وراقب السفينة المعادية وقد كورّ قبضتيه عند ردفيه . . تساءل بيبرس عما يلور في ذهنه عند تلك اللحظة .

 لقد كانت سفينتهم قَل اصطدهت بهذه السـنينة من قبل وانتهى بها اللقـاء بأنف مدمـاة . لقـد اضطروا إلى جـعل أسـراهم يعـملون كأجراء على ألى

إن البحارة بحالة مرح ، وكأنهم يرحبون بالقَتال . لابد من وجـود


 أعطيت الفرصة؟
ستخر بيطا من هذه الفكرة القائلة بأن بحـارة السفـينة الأخرى سـوف يستمعون إلى قصتهم ثم يتركونهم لـال سبيلهـم

فإذاً ، ماذا؟ هل أجلس بلا حراك وأنتظر القدر حتى يسلمني إلى

لابد من وجود شيء يفعله لِيحستُن من وضعه في العاصفة القادمة .

 الصطنعة نفسهـا الشبيهة بمشية الحمار التي يفعلها دائماً .
 المعركة ، فسسوف أقتل ذلك الفتى الروسي ، ولكن ليس قبـل أن أن أجبره على أن يخبرني بكان وجان وجود دانا
 على ذلك الهدف الوحيد
انقضى النهـار ولا حظ بيـبرس أن أصـوات الر جال تعـالت ومـالت الـلت الـلى






 في البححر وعاد الرجال إلى العـمل وهم يمسـحون أبديهم على قَمصانمانهم أو ستراتهم الطويلة الحلالية من الأ كمام

 الجمموعة ، لنلك رفع بيبرس قامته وتجرأ على إلقاء نظرة بنفسه .


نفسهـا ، والتي يبحر عليها حاليـاً . ظهر وكأن هذه السفينة العدوة المطلية
 عبارة عن صليب أحمر . لاحظ بيبرس للمرة الأولى أن السـفينة التي تحت قـدميه لا تحمل مثّل تلك العلامات ، ولا حتى علماً معلقا في الصاري ربا كان هنالك جالب للحظ في المقدمة ، دحغور في الخنشب ، لكـن الكنه لم يكن قد وصل إلى ذلك الارتفاع حتى يتأكد بنفسه .
 السفينة الجنوية ، إذا كان هذا هو منشأهأها فعلاً ، تبحر إلى اليسار قليالِّلًا من

 تعادلت أعداد بحارتيهما ، فإن هذا سيكون قـالألاً صعباً . خفض بيبرس قامته وعاد إلى تفحص الطاقم
 أجسـام نصف رفاقهـم واخترقتهم الـــهام قـبل مجرد أيام قلـيلة ، فإلى أي درجة هم متشوقون لوضع أنفسهم أمام خطر إطلاق النيران مرة أخرى ألـى راقب بيبرس مـجموعة صغيرة أخرى تسير نازلة إلى السطح الخلفي

سحرته الفكرة
ما هو السبب الذي يجعل الرجل يقاتل؟

سـيـقاتل الرجال لأسبـاب عديدة . يقاتل البعض للدين والآخرون



 هؤلاء الكلاب سيقاتلون عند ما يحين الوقت ، لأن خيارهم هو هو النصر أو

الموت ، وليست هناك أية طريقة أخرى .
 وأكثر تحديداً . قال (ليس لنديهـم أي مكان يهرْبون إليه حتماً) . . سأل بيطا (ماذا؟) وهو ينظر إليه مستغرباً . أدركك بيـبرس أنه تكلم بدون أن يفكر . ألقى نظرة باتجـاه بيطا ثتم عـاد


 عليه مخايل الغباء وبعض الشعر على شفته وذقنه ، نحو بيبرس بخـيلاء

 من الغضب الذي رآه هنالك ـ اسـتجــمع شـجـاعتـه وأطلق ابتـسـامة واهنة ،

كشفت عن أسنان مصغرة عو جاء أثناء الا بتسام

 إلى الأغنام في بلدك؟ ربما ليس هنالك فارق كبيـر بين الأغنام والنساء بـلـي بكل الأحوال ، أليس كذلك؟


نفض رأسه وعاد إلى التنظيف والفرلك . راقبه الفتى للحظة ، ثم رفع أسفل قـد الـده ودفعه . "الا تتجاهلني أيها الوغد الصغير! أجبنـي!!") . صـاح أحـد البـحارة الآخرين مشـجـعاً ״"قل له يا أدريانو! لا تسـمح له بالتواقح دعك" . وضحك الجميع كان بيبرس قد وقع على بيطا ، فساعده الصبي الأصغر جسماً حتى

يعيد نفـسه إلى وضع الركوع . أبرز أدريانو ذقنه المليئة بالوبر تجاهه . (أهذا هو صديقك المقرب يا شركسي؟ إيه؟ هل تـ تـعانقان سوية في الليلـ؟ لقـد سمعت أنه يحب ذلك"




 بيبرس وبيطا في العمل بصمت ، راقبهما لويجي لوهلة ثم اسـتدار ليراقب الأفق حـيث أصبـحت الســـينة العـدوة أقـرب بلا شـك . لـن يطول الأمـر الآن
بذل بيبرس أقصى جهوده ليتجاهل كل الأنشطة القائمة على السطحِ

 أخنذت صناديق ضخـمـة موصـدة بالأقفـال تظهر على السططح ، وبعد إيماءة من رأس القبطان ، بدأ لويجي يفتحها واحداً بعد الآخر ، بعدها بدا بدأ البحارة الْارة الأكبر سناً يوزعون السيوف والقُطالس وهي سيوف قصيرة ثقيلة على كل الر جال .




 بالأوامر ويشير إلى صفوف الماذيف إذاً سيبقوننا على السطح في هذه المرة

نهض بيبرس وألقى باسفنجته في الدلو الجماعي إلى جانب الآخرين ثم هرول باتجاه المقاعد . جلس إلى جانـب بيطا وصبي آخر ، مصر الِيراً على ألى أن


 ثم تحرك نحو الأولاد في الصف التالتي
قـال وهو يربت على خـد بـيـبرس " (جـذفوا بـقوة الآن أيها الفـتـيـانه) .
 بينما احتفظ بالسيف المعقوف على الناحية الأخرى سأل بيطا "كيف سنجذف؟ لم نحصل على أي تـدريب" .



 محفورة على الجوانب حتى يمسكوها بأيديهم م

 لنا إذا غرقت السفينة؟؟)





 قبل حياة أخرى كاملة

خفض بصره بعد أن ارتوى ثم نظر إلى الأمام مباشرة قائلاً (هيا نفعل















 المتجهمة البدية ومظهره الغارق باء المطر جاء مضحكاً لهـم بشـدة على حـلى حين

بدأ أحـد الصبـية يضـحك منه ثم أخـر ، إلى أن أصـبح صـفا البِـذفين

 أقرب إلى الأرجواني ، فقام وبدأ يصفع الأولاد الجاللسين في الأطراف على على قفا رؤوسهم

أصلحوا من أوضاعهم وبدأوا يحاولون التجذيف بانتظام كمـا أمرهم ،
 حتى يؤكد على قوله بدأوا مرة أخرى ، وبدا لوهلة أن الأولاد يحركون الجاذيف جيئة وذهاباً
 من قبل لويجي ، أخخذوا يتفهمون كيفية توقيت حر كاتهم بحيث تـون التوافق مع حر كة الأمواج


 وهو ينظر إلى الأمام ، لكنه أبقى عيناً واحدة على الطاقم الغيط بـي به .


توازنه ، بينما تسمرت عيناه على فريسته .
إنه يريد تلك السفينة

 بهذه اللدرجة من التركيز منذ أن كان يصارع ويلعب لعبة القتَال مع الأولاد
 السطح المعادي ، لكنه أوتف تساؤلاته مرة أخرى العا
 ذلك المدعو لويجي . . حتى القبطان .
 وذلك شيء تعلم بيبرس أنه أكثر قيمة من الذهب . إنه يعرف أنني شركسي . . . فتى من الشـابسوغ
لن يجلب العار لأمته . انـهـمر المطر مثّل ضربات السـياط على وجهه ،

بارداً وقـارصـاً ، مـثل دبابيس صـغـيـرة ، مـا اضطره إلى التـصـريك بأسـنانه وإدامة الترميش لإبعاد الماء عن عينيه .
 "اقيلوتشي! ڤفيلوتشي!" بدأ لويجي يتمشى مسرعاً جيئة وذهاباً للتأكيد على ألى أنهم فـهـموا قصده ، يطرقع بسـوط طويل لابد وأنه أحضـره بعـد ضـحـكهـم
 وكأن السوط يضرب أرضية السطح بعنف ، ثم ضاعفوا جها المودهم لئلا يقرر
 تمشى الفتى الأصغر سناً مع رفيقه على طول الصف حاملئلين عصيـهـا الغليظة ، إما يـشـــران بهـاعلى سـجين معين أو يدقان بها على كفـيـهــا

- مهلددين

لم يحمل بيبرس سوى الاحتقار لضعفهـما ، لككنه بات يتفهم ويتذكر ما هو ضروري جلعل الرجال يعملون في الظروف القاسية . فهم بحاجة إلى الى بعضى الدفع ، كما هو حال الثيران


 إحساس بأنهم بلغوا السِفينة ويكادون يلمسـونها ـ كانـا كان المِو معتماً ، منذراً




 تسلق الشباك والصاري نفسه راقـبـهم بيـبـرس للحظات . تُـمس لأن يرافتـهـم هنالك ، ينتظر وصـول

العـدو إلى مـدى الرماية حـتى يتـمكن من إطلاق صليـة من الـــهـام من



 لمة محايدة ، وقد نسوا كل الإثارة والتشنـجات السـابقة
 لا يِكن أن تكون بعيدة
ولكـن مـاذا يهـــك بـكل الأحـوال أيهـا الصـبـي القـروي؟ . . . أنت مقيد إلى السطح . . .
استمر في مراقبة السطح دع استمراره بالتجذيف وحفظ التوقيت مع

 وبدا أن الأمر لن يطول الآن



 ليـسـمحح له بالمور ثـم خـاطر بإطلاق نظرة من فـوق كتــفـه ليـرى مـا يفـعله الرجل .

 كفاه أثناء دوران العجلة واستعد لإ يقافها مرة أخرى بمجرد أن تصل الدفـة
 حـوث ارتبـاك في معـدته . أحسِّ بالعصيـدة الحـفيفـة التي أُطِمـوـوها في

ذلك الصـباح وكأنها تغلي . أشـار لويجي إلى وجوب توقف بيـبرس وكل الآخرين على الجمهة اليـمنى عن التـجـذيف بينمـا تستـدير السفينة ، وقد

 البطيء صعوداً ونزولاً ، وكأنه يعدد النغمات لألغا لأغنية ما .
 فوق الأفق حيث أدركُ بيبرس أن السفينة المعادية موجودة حتماً . هل نحن قريبون؟ لابد وأننا


 صعدلت السفينة ظهر موجة هائلة ثم مستريحين على الإيقاع الفارغ عند

سحبب لويجي سيفه من حزامه وكذلك استعد بقية الرجالـ الورال . بدأ القـبطان يردد صـرخــاته سن الحلف "أورا! أورا! أورا!!) مـخــاطبـاً ومشجعاً الذـين يحتلون الأشرعة والصواري الحـي



 الذي بعده . اهتزت السفينة كلها


 إليه ، وتوفر لديه الوقت فقط ليرفع عينيه نحو الشراع قبل أن يعمـل بحارتها

## إلى إطلاق صلية مقابلة بدورهم .

هطلت الــهام مثل المطر على السطح وسـقط الرجال في كل مكان من
حوله

 يتحركُ بنتهى البطء . نظر إلى بيطا الختبئ تحته واضعاع يديه فوق رأسـه ثم أعاد النظر إلى السفينة المعادية ـ تفحص تفاصيل الهـيـلـيكل . لم يكن اللون



وسطها (مارينا)" .
"انخفض! انخفض!")
نظر بيبرس إلى بِيطا الذي كا كان يحدق فيه من تحت يلديه

 بدأت المعركـة . لأنه نظر في هذه اللحظة مرة أخرى ليرى المعركـة تتحرك

 السهام على بعضهـما بعضاً بدون أي ترتيب . بات الهواء منقطا باللمعان الأسود للسهام الطائرة
سـقط معظم السـهام على اللسطح ، بينمـا طارت الأخرى عـبر الهـواء لتسقط في البحر خلف الـسفينة بدون أن تسبب أي خرر ـ أدركُ بيـبرس ألن


 المارينا ، لكنهم أسرعوا إلى إعادة النـهوض ، وبدأوا الآن في التحششد على






 سقط واستمر القتال . انزلقت أقددام الرجال الحـافيـة فوق خليط من ماء المطر ودمائه الآخـذة

في الانتشار .
صــر المزيد من الصـرخـات والزعــيق من كل ناحـيــة ، بينمـا أطلق
 المتنوعة ، وخلفهـم أخـذ الذين أصيـبوا بالسهام أو القذذائف الأخرى يـنـئون

ويصر خون معلنين عذابهـم

 بين مقعدي التجذيف ، واحتمى كلما وصل أي تهديل قريباً منه .


 خمس أقدام منه .
بات على ثقة من أنه سينجو من هذه المعر كة .

 الملتف بإحكام حول كاحله والثى قدمـه الكبيرة التي يزداد نو نو الثـعر عليـها

تحت الكاحل . لن يتمكن من تحرير نفسه بدون مفتاح ، بدون المفتاح الذي يحمله لويجي الآن على حزامن امه . . . .
خطرت بباله فكرة فأخذذ يتفحص أقدام الألما الأولاد الآخرين عند المقاعد

 -بالجروح والكدمات من كثرة الصراخ

كانت أطرافه أشبه بالعصي من أي شيء آخر
 "أنت هنال! حرّلك قدمك وأخر جها من القيد!"





 خلال ثانية ، عن قدم الصبي ثم تركه ليسقطط .



 ومع هذا فهو نحيل جدا
مـال بيبـرس نحوه وكلمـه بصوت خـفـيض (اذهب الآن إلى هنالك") . أشنار إلى ظهر لويجي ؛ (اوأحضر المفاتيح!" لكن الصبي ظل ينظر إليه وكأنه مخلوق قد سقط من الـسماء لتوه .
(المفتاح! حررناه) . أشار بيبرس بإصبعه باتجاه لويجي بقوة . نظر الصبي إلى ذلك الاتجاه وشكا قائلاً الا أستطيع ، أرجوك! أِّ سوف

يقتلونني" .
استمرت السهام في تمشيط السطح وعلا رنين اصطدام المعـن بالمعدن
 (اسوف أقتلك إذا لم تذهب")
 على قدميه ليبتعد ، صاح فيه بيبرس "آحرك! الآن!")
 وعينيه اللتين لاترمشان ثم استعد للجري . نظر بيبرس إلى الخلف الفـلف ليقابل


 فيمـا عدا تعليماته إلى أعضاء الطاقم الأصغر سناً . لم يلاحظ أحد و الحـ وجود
 ثم يحله ويسحبه بدون أدنى حركة أو إحساس من ضـنـ أعجـب بيبـرس بالعمليـة . فتـد نفذها الصببي بطريقـة جعلتهيا تبدو سهلة .
ولكن عليه أن يعود إلى هنا الآن
 ختشبات الــطِح ، قَريباً سن قَدمه الحـافيـة . قطع المسافة الباقيـة بما يقارِ
 حيث اعتقد أنها بقعة الأمان الأصلية له تحت المجذاف .



السكب لكونه ابن حـداد ، رغم أنه لم تقـم حـاجـة لأشـامـاز لكي يصنع





 سقط القيد منفتحاً عن قدمه وركله بعيداً عنه ، ثم ألقى بالمفاتيح إلى ألى بيطا حتى يقوم بالعمل نفسه . استـمرت المعر كة لتبلغ أوجهـا بدون تأتير ، رغم أنه شــر بالسـفـينتين
 ليرى ما يككنه تقديره بالنسبة للأعداء .
 الرجال يطعنون الرجال المقابلين لهم ويطلقون عليهـم السهام تركزت عينا بيبرس على القمرة . كان سير جي واقفاً خلف الـفـ القبطان
 واستـعد . أصابت صـخـرة مــذـوفة من شـراع السـفينة ماريا أحـد البـحارة وطرحته على السطح مثل كتلة ميتة صاحبت صرخة غضب من الر جال دضاعفة جهوده ماريا ـ رفع بيبرس نظره إلى حيث تَمـع طاقم السفينة المعادية متعلقين من الحبال والشبكات ، ينتقون أهدافهم بوتيرة ثنابتة الـة جذب الهـجوم الجلديد انتباه القبطان وسـيرجي ، فانغـمسـا في مصير
الرجال الآخرين
 والأولاد الآخرين ، وركض نحو الر جل الميت في المقدمة ـ أمسك بالحربون

الناتئ من صلره وحرره بجذبة قوية . خرج اللسلاح مع دفقة دماء وصوت شفط مريع وكأن الرجل يجاهد لسححب أنفاسه ـ لكنه كان مـجرد صرح خروج الهواء .
قاوم بيبرس رعثـة أصابته وبقي منحنياً ، يمسك بالسللاح بكلتا يديه ، يزحف ويقـتـرب ببطء شــديد باتجـاه درجــات السطح العلوي . كــان كل الرجال عند الماجز البعيد : لم يبق أحد أمامه غير ونير سيرجي
 القبطان متكئاً على الحاجز العلوي . إحدى يديه على عجلة القِيادة ، يلوِّح



 يحترس من القذائف التي مازالت تتطاير وتنهمر عبر الهواء . أو هكذا بدا


 حبلين من العضلات - تخيل لثانية حتى إنه رأى رقة النبض تحت البلد الزهري الخفيف .
طعنة واحدة قصيـرة وستكون تلك هي النهاية - أصبح بوسعـه أن
 أخرى . . . . اقترب أكتر ما أمكنه وشدد قبضته : مستمتعاً باللحظة قبل أن يرفع الــلاح اندفعت ومضة سوداء آتية من اللامكان إلى يمينه وكبرت بحـدن ألما أمامه مـثل وطواط عـمـلاق خـارج من كـهن معتـم . اتسـعت عـينا بيـبرس من

اللرعب والصدمة فارتد إلى الخلف ودفع بالمربون إلى الألمام بكلتا ذراعيه ،

 يساره ، مشهراً مسيفاً فوق رأسه بكِلتا يديه .
 جـسـده في التحـرك ، فقـد اندفع بحاراران سن الماريا ملقين بنفسـيـهـما عن
الحبال واستقرا على المسر

 لكنهما جاهزان للضرب . جحظت عينا الر جل بو بوحشية - لابد الـد وأنه فوجئ حيث قفز إلى السطح العلوي نحو حتفه المحقَ . واضح أنه

 مـخادعة ـ زمَّ عينيه مرة أخرى وراقب بدائ المية الضربة : عندها جاءت ، كان
 اللــيف بدون أي أذى في المهواء وأدت حـركتـه غـيـر المدروسة إلى فـــدان
المهاجم لتوازنه

رفع بيبـرس الــربون بسـهولة إلى الرقـبـة المكشـوفـة في هذه اللحظة ،

 المنطلقة من فوقهما راقب بيبرس بينمـا استـدار البحار وهم بمهاجـمته مرة أخرى ، غير مدرك أنه في حكم الميت سلفأ .



نحو زميله الذي كان قد ركع على ركبتيه ، مسسكاً بصارينه ، وانفلتت من فمه أنَّة خشنهة

تلك هي الطريقة التي ماتا فيها يا عبد . . . وذلك هو الوقت الذي
عرفت فيه . . .
نظر السلطان إليً ، وقـد بدأت العـلامـة الموجـودة في وسطط عينه
تومض
(القد أعجبني ذلك . استمتعت بقتل ذينك المتوحـــين) .






 وجهه عكس الخوف من الشكـل المرعب الماثل أمامه .



 على قتلهما بدون الحـاجة إلى لـظة تفكير . منحته هذه الفكرة إنارة غريبة إلـا

 منطقة العانة
هذه هي القوة . . هذا هو ما أريده

## * شهوة الدماء

 على وجهي الر جل والفتى الذي صادر له حياته .

 وقت مـا . كل رجـل يحـس بذلك بعـد أن يـتـل خـــــــــــه الأولى . نظر
 الحربون قلِلاً مرة أخرى الحـي
لكنه لم يكن لديه أي اهتمام بقتل القبطان الذي

 على الوصول
سـحـب ارتجاج عنيف تحت قـدميـه تلك الأفكار من رأسه ونظر ليـرى



بدورهم ، اندفع بحارة الماريا من فوق الحواجز المتصلة للسفينة وأصبح


 مؤذية بمجرد هبوطهم لفتح طريقهم ، وأحـيب العـديد سن المدافعين بـجرو في وجوههم وأذرعهم المكتُوفة
خاطر بيبرس بنزع ناظريه عن سير جي لينظر للحظة إلى القتال الدائر على السطح
شـاهد بـحـاراً بشــــاً عـريض المنكبين بشـكل خـاص ينزل في وسط

المقاعد بالضبط ويقضي على أقرب رجل إليه ، وهو البحار الذي سخر من تنمر أدريانو قبل خظات
ركل الشـاب سيء الــظ إلى جـانب ، وتحـرك هذا البـحـار إلى الأمـام
ليشتبك مع المدافع الآخر ،لويجٍ










السططح العّلوي مرة أخرى .







 سيفه عالياً فوق رأسه . رأى بيبرس كيف فتحت له هذه الحر كة الجانب الواسع فدفع بالحربون

في المنطقـة الطرية بين الأضـلاع والـــوض . تسنى لـه الوقت ليــفـف على
 ورفعه ، وقد تلقى ساقاه وجذعه كل الثقل


 بدرجـة مؤلة ، ولكن الرجل لم يظهر عليه التحرلـ والنهوض . نظر لويج
 بيـبـرس لاحظ أن بإمكانه رؤية شيء يشـابه الإعـجـاب في عـيني الرجل الأكبر سناً .
عكس وجهه الملِيء بالتجاعيد أقل إشارة على الابتسام وقدم لبيبرس
 وهزة الرأس ثم نظر إلى بيطا تحته
(انزل تحت المقاعد ولا تتحرك") قال بيبرس (يحتمل أن يطعنك أحد


مازال يعاني من الصدمة ، ثم زحف على مؤخرته ويديه ليفعل ما أُمر به
 يكن بـحاجـة ليـشـرح أي شيء للومبـاردي ، لأنه والقـبطان قــد قَرآ عـيني الفتى الشركسي بدرجة جيدة . استدار لويجي ليعود إلى القتال الدائر الـير عند


استند السلطان إلى وسائده وضحك للذ كرى .




مجنون ، أقاتل لمصلحة الرجال أنفسـهم الذين يحتجزونتني كسجين ،

(اهل كان من الغريب أن تقاتل في سبيلهم يا مولاي؟ هـي هل شـع
بأنك لا تنتمي؟؟
شرب جرعة ونفض كتفيه (القد أخبرتك ، كنت قد ذهبت لأ أتتل







 اللاتين ، أو أتحلل في منجم قصدير يوناني ما ، تخيل ، . . ." ، حتى في شتاء حـياتي الحلالي هذا ، لم أكن قد فـ رأيت رجلاً حازماً مثل

السلطان بيبرس
لم يتردد على الإطلاق في أي عمل قام به . أنا لا أقول بأنه لم أم يند
 فقد كان بيبرس يلتزم بذلك المسار حتى يحـي



 والتي أكتب هنا لأخبر كم عنها
ذلك هو السـبب في أن الاستـمـاع إليه خـالال مـحادثاتنا أواخـر الليل

صار ضرباً من الإيحاء . كان وقتها يتحول إلى التأملية بطريقة لم أعرف أنها حصلت مع الآخرين .
كان يتعجب مْن تقلبات الحظ ، فيما إذا كان سير جي وأبوه قد أحسنا اليه في نهاية الطاف حين أخذاه من قريته . قـال لي في إحـدى اللبـالي (إنتي لأعجـي
 بلايا اليهود والفرنجة ، لتوحيد الحلافلافة كما كانت أيام أمجاد خلفاء النبي محمد ، عليه صلوات اللها ه .
 النبي ، عليه سلام الله . ليس عندي شكوكُ حول ذلك يلك يا مولاي" .


 أيضاً جلبت دفقة من الأسئلة والتساؤلات عما كالئ كان يككن أن يحدث . سألته (پكيف انتهت المعر كة يا مولاي؟؟) ("كما تنتهي أغلبية المعارك . يستسلم جانب إلما إلى الآخر بعد أن يقتل

الكتيرون")



 الرصاص تتطاير في الهواء ، ولم تكن لدى أحدنا ألـية ألـية فكرة متى ستصيبه
 ليست لدي فكرة عما أصابه ، لكنني اعتبرت سقوطه فألاً حسناً . لم تكن ألـي لمدي نية في جلب النحس على نفسي ، لنلك خطوت من فوقه وانهمكت

في طعن الجانب الأخر بأداة الصيد التي لدي


 الأمر لوهلة ، ثم حدث تغيير مفاجئ في الوضع وتحر كنا جما جميعاً إلى الأمام بكتلة واحدة وبـأنا نصعد إلى سفينتهـر


 منهم أسامي واستدندت فلم أجد أحداً أَقاتله .






 كنت سأبدو لها مثل شيطانيا
لقد شاهدته بعد ما يكفي من المعارك لأعرف أنه لا يبالة أو أو يعظًّم من
 يشُكل مادة الكوابيس التالية
 على انتزاءه من بيته ، بيدين غارقتين في الدماء ملتصقتين بحربون صـدئ

وسيف معوج
"اعندما عثر علي" التبطان ، أغدق علي" المديح . قال إن عملي كحداد

قد وهبني قوة تفوق قوة البششر . طبعاً لم يكن سيرجي سعيداً بذلك القدر . فأنا بقيت على رغبتي في قتله ، هنالك وفي الوقت نفسهه " . (اما الذي حدث بعد ذلك يا مولاي؟"





 أمكنتـهـا تدريجــيـاً ، ثمَّ تكنـيس السـهـا ساعة ، ما كنت لتظن أنه حصلت هنا معر كة على الإطلاق . لقد كانت


ضحكك بخشتونة (اطبعاً لا! حـدث ذلك عندما امتدحني القبطان على الا


 دني رويداً رويداً
قال وكأنه يهدئ حصانا جامحاً (يا بيبرس ، لقد قاتلت بشُكل جيد جداً، .
حدقت فيه فاغراً فمي • فتح ذراعيه على اتساعههما وكأنه يرغب فِ في


 الوحـــة التي ســحـت فيهـا لنفسي بأن ينتزع مني سـلاحي . نظرت في

عينيـه ، كان رجالًا وسيـماً ، ورأيتٍ الخـوف في عينيـه للمرة الأولى • يجب
أن أعترف بأنني كنت خائفاً أيضاً ، ولو قليلاً" . قالل بعدها (هيًّا بنا ، دعنا نعيدكُ إلى رفاقك" .





 (ااسـمع كلماتي : سـوف تتم مكافأتك على ما فعلته اليوم يا بيبرس . سوف لا أنسىى . لكنه لن ينسى هو الآخر " حرلك رأسه باتجاه سِيرجي بأِّقل هزة مكنة (اسوف أحرص وأتأكد من أنك ستعطى موقعاً جيداً)" . سألته (وماذاعن دانا؟؟) ("من؟؟"
(اصديقتي . لقد أخذوها أيضاً ، حينما أسروني"


 وجلست . انكمش الأولاد الأخرون بعيداً عني خائفين ، حتى بيطا الذي


 أليس كذلك يا عبد؟"
 حقيقي بطريقة ما . أدركت فجأة بأنني أطول قامة وأثشد بأساً . ألقوا بجثة المـة

أدريانو السـمينة المترهلة من فوق الجانب ، وكنت سعيداً لأنني حي وأنه
"وهل استمرت معاملتك كعبد يا مولاي؟؟"

 أنني بقيت مع الأولاد الآخرين ، إلا أنني كنت أتشتى بحرية" .

## الفصل السـابع

إن التفكير في أن حكاية عادية جداً لصبي يجري خطفه من قبل تجار

 كسب عداوة سيرجي ،وفي الحـقيقة رحب بها ، إلا أنه وجد الآلـي الآن حليفاً قوياً في شـخص القـبطان الْذي لـم يعـرف اسـمـه أبداً حـتى ذلك الحـين ، ومساعدة لويجي
أثناء عودتي مانــيـا إلى خـيـمتـي في الصـبـاح الذي تلا قصتـه عن معركته الأولى ، بدأ عقلي يعوم في الصور التي رسمها ـ هن الصمبي المني المّعور
 الذي جلس يحدق عابسا في البحارة الذين ينظفون بقايا دمار المعر كة . إذا كان لنا أن نصدق قصته ، فإن هذا التحول قد حصـ حصل خلا
 تَول بيبرس من الطفل الذي لم يتمكن سن إحراج نفسه أسام فتاة صغيرة ،
 يخطط لقتل. سير جي وهو جالس هنالـ المناك . ليس دستغرباً إذاً أن يتوتر الأولاد الآخرون من وجوده

 الجميران القدامى في قريته . انتهزت الفرصن لألـألأله عن بيته والحياة التي حظي بها هناك .

قالت له (يا سيـدي ـ هل استمررت في التفكير بالعودة إلى موطنك بعد المعركة ضد السفينة اللومباردية الأخرى؟"


 أشعر بأحاسيسه الموزعة حول هذا الموضوع أيضاً .





$$
\begin{aligned}
& \text { ذلك لأنني كنت أحس" بالعار" . } \\
& \text { (أتقول أحسـست بالعار يا مولاي؟؟" }
\end{aligned}
$$






 استطعت أن أتخيل وجه أمي" .
رأيت يديه تـتوتران بشـدة على العنان . (اتخـــيلت وجـه أبي . ــم يكن


 على وجوه البححارة القراصنة حينمـا شـاهلوه يحـمل الحربون والسـيف في كل يل .

اسـتطرد (امـا كنت أستـطيع الـــيش هع تلك الأ حـاسـيس . على أية حال ، لم يكن الأمر بيدي . تم استدعائي صـباح الئي اليوم التـالي للمعر كة إلى القبطان الذي أخبرني عن مصيري" .

 الجلد . بحلول هذا الوقت كان بيبرس قد غسـل الد الدم عن وجهـه ويديه ، كما
 انصراف البحارين اللذين احضرا بيبرس, . سحب القبطان نفساً عميقاً أثناء
 بيبرس عاقدا يديه خلف ظهره ، منتظرا ما لدى الر جل ليق الِيله


$$
\begin{aligned}
& \text { صعدت إلى جسري وسط احتدام القتال بالأمس" } \\
& \text { لم يتغير التعبير في وجه بيبرس الو } \\
& \text { (هل كنت ستقتلني لو تكنـت؟؟" }
\end{aligned}
$$

رغم التغيير الكبير الذي طرأ على بيبرس في ذلك الـي الوقت القصير ، إلا


حدَّق فيه القبطان بجدية في محاولة لقياس مقدار الصدق في في قولـ وله ("حسناً ، والآن هو يريد أن يقتلك ، وسوف يحاول أن يستغل فرصته

في الأحـوال العادية هذا أمر سـيكون بينك وبينه ، مع أنتي سـأعـمل
 ليس أمراً عادياً ، أليس كذلك؟ أنا مدين لك لقتلك أولئك الرجال ـ ـ فماذا يفعل الرجل الشريف؟ نحن على بعد يوم واحـد خـارج القسطنطينية .لا أسـتطيع أن أعيــك في الطريق الذي جئـت سنه ، لأنك لن تبلغ غـايتك

حياً . لن أتر كك بين يدي بسيرجي ووالده ، لأن ذلك سـوف يعني الشيء









 اللدادة ، بالإضافة إلى القتال ـ وأنت تمتلك الاثنتين" .

 الصبي! !إني في نهاية الأمر أعمل على إنقاذ حياتك" . "أشْكرك") .
نفض القـبطان رأسـه وشــخــر من خـــلال أنفـه ارأنت على الرحب والسعة . هل هذا كل ما لديك لتقوله؟
(ملاذا لا تحتفظ بي ضمن طاقمك ما دا دامت مهاراتي مفيدة؟؟




 بقيت على متن السفينة لمدة أطول" .

تبـدًّل تعبـير وجـه بيبـرس للمـرة الأولى ، بحـيـث قابلت عـيناه عـيني
القبطان .
("حـسناً ، لا داعي لأن تبـدو سعـيـداً بالموضـوع إلى هذه الدرجـة! إنهم
 البياض الموجود في عينك يسهل عليهم هذا الاعتقاده .






 أجعل منك أمثولة . فلا تخطئ في تقدير هذا الوضع أبداً

 السفينة ، وعندما نصل إلى المشرق ، فإنتي سأبيعك إلى تاجر المر أنا أعرف أنه يتعامل بالمقاتلين الشراكسة، ".
لم يكن بيبرس قد سمع هذا الاسـم سنٍ قبل دطلِّاً .
 أن الر جال المسيحيين الصالـهين من أمثالي لا يفترض فيهـم ألا

 ألقيت بك إلى الجِحيم نفسهه . . تغضن جبـين بيبرس وتقطب حـاجـباه وأحسر" بقلبه يبدأ بالخـنـقـان
"ولكن اسـمـعني الآن يا بيـبرس . هذه فرصة لكك لكي تحـيا . سـوف


 وأنت تعرف هذا بنفسـك ، وأستططيع أن أرى ذلك مـثل وضـوح النـهار ـ إلا إلا أن هذا أمر مـختلف . بالنسـبـة للا أعرفـه عن المقاتلـين الشـراكـــــة ، فإنهـم سيهبونك حياة مختلفة عن أي شيء كان بإمكانك أك أن تتخيله ، في أماكن
 تشرحها لـهم . عانق هذه الحياة وتمسك بها يا بيبرس ، وحافـط على على الأيام التي منحها الله لك ، وسوف يمتد بك العمر . أستطيع أن أرى ذلك أيضاً . في نهـاية المطاف ، سـوف تنسى مـا فـعلوه بحـعك والنـاس الذـين خلفتــهـم وراءك" .
(الن أنسىى دانا أبداً") . حاول أن يبدو صوته مفعماً بالثقة ، لكن جاء وقع الكلمات ضعيفاً حتى وهي تغادر فمه .

 لوقت كاف فإنك تنسى . حتى أمك نفسـها ، المرأة التي جاءت بك إلى هذا العالم وأبَقتك حياً") نفض بيبرس رأسه
"اتلك هي طريقة العالم يا بيبرس . أنت لا تستطيع أن تحارب الطبيعة أكتر ما أنك لا يككنك أن تقاتل الله نفسهه . آمن بذلك وعش بما قـد أعطي

## الفصل الثامن

## "موسيقى! سيكون لدينا موسيقى!! .


 بيبرس وأصبح إيقافه ضرباً من المستحيل ، وأصبح الجـو العام الـيا احتفاليلاً.
 ستعمل أيضا على إغراق صرخات المهزومين.
 ابتلاع البقايا الأخيرة لمملكة الفرنجة قطعة وراء الأخرى لم يكن الأمر يقلق أي شـخص آخر في تلك الليلة ـ ولاذا يهتم أي شخخص؟
استندوا في جلستهـم مستريحين وشربوا الأنخاب من أقداح ثمينة .
 بيبرس كان قد أصدر لتوه قوانين تقضي بأنه لم تعد الكححول مسموحاً بـاً بها لأجل المتعة في مناطق سلطته . فقد قال إنها سمُّ مفسد ، لا تفعل شيئناً سوى أن تحول الرجال الذين يشربونها إلى أغبباء وأجلاف .

 البعض يصفها بأنها اعتراضات للآخر : لأن أي شخّص يبدي أقل إيحاء
 على أية حال ، فإن المنع الفوري الكلي لم يكن عملياً ، واستمر الرجال في

الــــمـاح بتـداول خـمـورهم اليُليـة . لـــد انصب اعـتـراض الـسلطان على
 الكححول في الصحراء ، تلك التي يعثر عليها أثناء الحملات وع الـو

 للحفاظ على مظهر الصحو المارجي
لأن أي شيء آخر كان بٍثابة حِكـم للإعدام .



 يغتالني . وهكذا كنـت أرقد في خيمتي ليلاً وأعرف أنني يمكن أن أموت في أي خظة


 بأقل السبل
صـودرت حرية بــبرس منه وهو ما زال مـجرد صـبـي ، وعـرف أنـ أنه ظل

 ما هو عليه ، على ما أعتقد هل كان سيعجبه الأمر لو أنه بقي مع والد الدهـ لن يتفق معي الكتير من العلماء الأ جلاء ، ولكنني أعتقـد وأنـو وأنا كاتبه وأكثر مؤرخ يحظى بئقته ، أنه كان سـيفضل ذلك . إن الشُراكسة شـعب ميـال للقتـال ، مضطرون إلى القتـال من باب الضرورة وليس مـحبة فيـه ،

حتى إنهم ينشأون على القتال . لقد خاض والد بالد بيبرس معاركه ثم رجع

 سيحيا كرجل عظيم بصرف النظر عن أي مكان سانـ إنـ إليه القدر .


 الأذلاء . احتقرت غيرتهم السخحيفة ومشاعرهم الحبطة ؛ لأن كل مـا ما كان
 زأر بيبرس لكل من يسمعه (اسوف نركب") ، سوف نركب إلى المدينة!



 أمامنا!) المزيد من الهـتـاف . (اسـوف تنتـحب نسـاؤهـم باكـيـات وتصرخن
 الأرجل وصرخات الحرب الخشنـنة سن اللقاتلين الشُراكسـة ، لكـن السلطان
 أعظم معركة حدثت على الإطلاقه" ثم أشار بإصبعه إلى كل واحلى الاطد منا بلوره (استنفتح أوروبا كلها أمامنا ، الله أكبر!!
نهض كل الرجال واقفين في هذه اللحظة (الله أكبر! الله أكبر!
 إلى الجلوس في مقعده ، وقد غمـره الرضى . تناول جرعة هائلئلة من قدحه ثم تجشتأ بعنف . (أنتم تعرفون أنني ذهبت إلى القسطنطينيـة من قَبل" .

قال ذلك مـخاطباً لا أحد على وجه التحديد . سـأل أحدهم (اصحـيح يا
مولاي؟"

قال بيبرس القد حدث هـا هذا مـنذ زمن طويل ـ وكان الفرنجة هم الذين




ألقيت عليها نظرة خاطفة من البحر باتجاه مضيت البوسفور ثم البحر" .

حينها يا مولاي؟؟"

حدجه السلطان بيبرس بتححديق متعمـد القد كانت المدينة الأجـمل
على وجه الأرض" .
جـاءت رائحــة العنبـر الذي احـتـجـزوه بد اخحله أسـوأ من الأول ،



 بدلاً من ذلك ، عقد ذراعيه فوق معدته ومدًّ رجليه إلى الأمام ، وقد أراح



 يستطيع أن يبـقى على وضـعيـتـه اللحظة أخـرى ، فإنه سـيعـود إلى هناك اك
 فتَّح أخخيراً عيناً واحـدة مـترددة لينظر إلى الأعلى ، و كان بيطا هناك ، ، رأسـه الصـنـيـر مـلـى" عـبر الفتتحـة من السطح العلوي . عــاد بيـبرس إلى

الاستلقاء حيث كان وأغمض عينه مرة أخرى (ما الأسر يا بيطا؟؟) "إننا نقترب من المدينة! لقد منحوك الإذن بالصعود ـ انظر!" عـمل بيـبرس مـا هو هطلوب منه ، فوجــل لويجـي من بين كل الناس ، واقفاً في الخلف .



 المترنح • ركع لويجي مع بيطا لمساعدته على الخروج وبعدها ونا وجد نفسه في


 الإعجاب؟ من الذي يعرف ماهية المشاعر التي تـدور خلف الوجوه الخـالية من التعبير والعيون القاسية؟
 اللحظة . استدار ليرى سير جي قادماً نحوهم زمجـر الفتى الروسي (اسوف أقـتلك! أيها الكلب الجـبلي! أيها العبـد القن! سـوف تلعق حذائي • سوف تتوسل إلي" لأنهي حياتك" . . وصل إلى الـى حيث هم واقفين .
 سيرجي يشعر بخخوف عميق . هو خائف سن بيبرس بالتأكيد ، لكنه خائف أكثر من أن يهان أمام الطاقم . هل يككن أن توجد إهانة أكثر من من أن يوصم
 لكن بيبرس لم يتفاعل . أحسِّ بنصر من نوع ما ، باستمرار القوة التي أتته أثناء المعركة .

حـاول ســر جي أن يزيف تعبـيـراً متتعـاليـاً (احـسناً أيهـا الكلب ، مـاذا
تقول؟؟
قال بيبرس ((قل لي أين هي دانا وربا جعلت ميتتك سريعة)" .
تقدم لويجي إلى الأمام وصرخ بعبارة خشنـة بوجه سـيرجي

 حيث أراح مرفقيه على الحاجز واستمر في التحديق بثلاثتهم • فكر بيبرس (إنه مجرد صبي • إنه لا يصلح لأداء ما يفعله على هذه السفينة") .
ربّت بيطا على كـتف بيـبـرس وقــال الا تضــيع وفـتـك على ذلك يا
بيبرس . تعال وانظر") .
أطلق بيبرس نظرة أخـيرة باتجاه بيطا ، لم تخف مبادرة بيطا عليه ، ثم استدار وقا سرّه أن بيطا يسدي إليه النصح
 كانت هناك قَبـة مسـتديرة صاعـدة في البعـد القصي خلف خلم خط الأشـجار






 الحوت الرمادي . ثم أشـار إلى القبة ("وتلك هي آيا صهوفيا") . لاحق بيبرس اإصـع بيطا وقد انععد لسانه ॥ اكل تلك الأبنية اللماعة على شـاطئ البحر هي قصور") .

أخذوا يقتربون الآن ، وشـاهدوا قصر القسطنطينية العظيم ، الذي يبلغ
 الأمام . (انظر إلى الأسوار!!) دفع برأسه إلى أقصى ما يمكنه من فوق الـلاجز ليلقي نظرة فاحصة على التحصينات الـهائلة ، وكأنها قد بـنيت على الماء

نفسه .
كيف تُكنوا من بناء مثل هذه الأشياء؟ بدت الأسوار منيعة ، حتى من مسـافة عدة فراست . قال بيبرس „لابد وأنها توازي ارتفاع هذه السفينةٍ" .

 وأنظر إلى كل ذلك الجمال")


 عن معجرة . لقد صسن الله معجزة على الأرض
 الأشكال : الناس الواقفين على الأسوار والأرصفة ، واشتاق إلى أن ينضم

منـحـتـه المدينة شـعـوراً بأن الـهواء الذي يدخل رئتـيـه أنقى وأنــــ


 استــدار| عن مـشـاهلدة المدينة لبمرد رؤية تعـبـيـر الانبـهـار التـام على وجـهـ

راقبه سيرجي هو الآخر سن على السطح العلوي .

في تلك الليلة ، رقد مسنداً رأسهه إلى جـدار العنبر وماداً ساقيـه أمامه ،




 فحُ الصوت منادياً في العتمـة هذه المرة (بيبرس! بيبرس!" . . كان ذلك بيطا بالطبع
همس ليرد عليه (اماذا هنالك يا بيطا؟ ألا يفترض بك أن تكون تحت
مع الآخرين؟"

 من الخْبز والِبني" . زحف بـيـبـرس إلى الأمـام وتقـبـل الهــدية قـائلاً "أثشكركُ ، مـا كنـت مضطراً إلى فعل ذلك" (إن مشاركة صديق لا تشكل عبئاً . ففي النهاية ، أنت الذي أنقذت لم يعرفٍ بيبرس كيف يرد على تلك البُاملة ، فاكتفى بقضم البحبنة


قال بيطا ((نعم ، هو كذلك") .
انقضى اليـومـان التـاليـان على شكل رحلـ رحلة مكررة للشــمس من أحـــ جـوانب العنبر إلى المـانب الآخـر . جلس بيـبـرس يراقب خـيط النـور وهو يتنامى في إحلى الزوايا ثم يظل يكبر حتى يستحم العنبر كله ، وهو الذي
 فرن أي خباز .
ولكـن ليس بحرارة موقد والدي بكل الأحوال

أحس" بقليل من الذنب ،لكن على مستوى عجيب آخر ، سرت فيه إثارة



 أكبر منه سناً بضعفين . ما الذي يكننه أن يفعله مع التـريب؟

 محمديين ، فإن ذلك لا يشكل فر فرقاً أيضاً
فقد تعرف إلى رجال مثلهم في قريته وفي المناطق الميطة بـها و الما كانوا

 يريد أن يقاتل ، وذلك هو كل ما في الأمر . أصبح بوسعه أن يسمع أصوات الرجال وهم يتحادثون ويصر خون ان بال بالؤوامر فوقه .
 الرياح أو هبوبها بشـدة ، فيضطر البـحـارة إلى تغـيـيـر وجـهـة الشـراع حتـى الـى








ويحشَو فمـه بالخبز • بعد ذلك مِلأون البيت الصغير بالأغاني ثم يذهب



 حولك" .
كـانت القناعــة هي مـا يشتـتـاق إليـه هذه الأيام ، ولم تكن الأفكـار المتباعدة عن وطنه تساعده حين تأتي : فصار يبذل أقصى جهوده لإبعادها كلما خطرت بذهنه .





 عائلة ستفخر بأن يعمل لديها جاء بيطا بالأخبار في الليلة الثالثة .

 نقلنا إلى الأسواق ، أو إلى المناجم" . لم يعرف بيبرس كيف يتعامل مع هذا الخبر . "المناجم؟؟"
"انـم ، انهم يدفعون بالأولاد إلى العـمل في المناجم ، لأن أجسـامهم صغيرة وبالتالي يككنهم السير عبر الأنفاق المنخفضة" . (ووع ذلك ، أنت لن يتم إرسالك إلى المناجم ، صحيح؟")

قال بيطا „لا أدري ـ هنالك إمكانيـة دائمـاً . يحتـمل أن أجـد نفسي

 المطاف في أسواق النخاسة بشممال أفريقيا ، حيث يحملهم البربر إلى وسط الصحراءء" .
هزَّ رأسه تأثراً (لا يُكن أن يتحقَق الفرار من هناكّه" . وافقه بيطا (على الإطلاق") .

هؤلاء البحارة) .
("نعم ، لقد قام القبطان بحمايتي" .
 لكن الْغيوم هبطت إلى علو منخـفض فوق البـحـر فلم تـعـد هناك إمكانيـة لرؤية ضياء القمر الـر
قال (اهذا جـيـد ـ فهل مـأتمكن من رؤيتك مرة أخرى قبل أن تغـادر
السـينة؟؟"
„لا أدري يا بيبرس . ربما سيسمح لك السلطان السان بالصعود لتوديعنا ، وربا لا يسمح • فإذا كان الأمر كذلك ، فإنني أودعك ، لن أنسى ما فعلته من أجلي"،


لأهرب ، سوف أعثتر عليك وأحرِرك أنتِ الآخر"،

قال بيطا (اسيكون ذلك أمراً رائعاً جداً . سوف أنتظر رؤيتك مرة أخرى بشوق ولهفة") .
(أتنىى لك حظاً سعيداً يا بيطا . وليكن إلهنا العظيم تحه معك") .


الإطلاق هم أول من يوتون . لذلك لا تكن شـجـاعاً جـداً . كن قوياً وذكياً
كبديل" .
أطلق بيبرس ضحكة خفيفة عند هذا وقال (اسوف أتذكر"
"الوداع")
"الوداع")
بعدها كان بيطا قد انصرف ولم يبق سـوى الظلام م
 عادته ، وصحا قبل أن تشرق الشمس




 إليـه باياءاءته المعهودة ، لكن ذلك كان الغ الحـد الأعلى لتفاعله الإنسـاني طيلة

ذلك الصباح
قرابة الظهيرة ، تعالت الأوامر والصرخات في توات تواترها وحجمها ، فأدرك

 راسية . لقد توقفوا .
مرت فترة هدوء أخرى ، أصـبح سن الممكن سـمـاع أمر منفرد أو دوس

 الأوامر ثم جاء صوت دبيب أقدام كثيرة دفاجئة ، أكثر بـكتير ما سا سـمعـه
 الأولاد إلى فوق مكان جلوسه ثم توقفوا . سـمع صوت القبطان مرة أخرى ،

وقـد أجيب على نبرة صـوته الإيطاليـة الموسـيـقيـة الناعـمـة بدفـعـة صوت خشنة ميزها على أنها روسية على الفور انطلقت الأصوات جيئة وذهاباً بصورة تبادلية لمنفعة البحارة البحتمعين
 عند الفتحة وأشثار إلى ضـرورة صعود بيبرس . تردد بيبرس ، هل يعقل أن يتراجع القبطان عن كلمته؟
 وتحرك إلى الأ مـام . أنزل لويجي ذراعه اليمنى ليـمسك بهـ بها بيبرس ورفـعهـ نحو أشعة التشمس

 الأولاد اللذين شاركهم العنبر في صف منتظم إلى يمينه ،وبينهـم بيطا . ثم
 إضافة إلى مـجـموعة من الرجال المرتدين مـلابس مشـابهـة ، والذين فـهـم بيبرس أنهم روس
جذبه لويجي من ذراعه وقاده نحو القبطان ، الرجل الوحيد الواقي الون في في منتصف السطح ، كما يليق بنمنلته باعتباره سيد السِين السِينة

 (القد أديت لك خـدمـة يا بيبـرس . سـوف تعفى من مصير هؤلاء الأولاد . فلا تنس ذلك وكن شاكرا؛ التـفت بيبـرس إلى ناحية سـيرجي ، الذي أعاد التـحـديق فـيه وقـد التهبت عيناه من فرط اللكراهية . لم تكن هناك أك أي إثارة على وجود دان انـا . همس سـيرجي بشيء لواللـه وأومـأ نـحـو بيـبـرس . نظر الروسي الهـرم اليـه لوهلة ثم نفض كتفيـه . انتصب سـيـرجي في وقفته وانتظر ، بيـنما أعطى

التبطان الأمر للأولاد كي يتحركوا ـ بدأ الصبي الأول يعبر السطح ، متبوعاً
 نهائياً . وصل الصبي الأول إلى الماجز القصي وتع إرتشاده ليعبر من فوقه

 بكل السـبل المككنة حـتى أن يصرخ مناديأ عليـه ، لكنـه أدركا أنه أنه ليس
 يتسلق نوق الـلاجز ، وللحظة رهيبة ، مرت بخيال بيال بيبرس صورة حملان ألان أو



 والصراع . ارتسمت على وجه سيرجي ابتسـامة ملتوية ، إلى درجة جـلى جعلت

 همس القبطان في أذنه الا تغنل يا بيبرس ، لا تتحرك ـ ـ إن هذا هِا هو ما

يريده منك"،
أطلق سيرجي ضحكة جاء صوتها أقرب إلى احتكالك سكين بشـاهد
 شركسـي؟ هل اعتقدت أنني سأسمح لكلب مثلك أن يكتُر عن أنيابه في وجهي ولا أقوم بركله؟"


 عضلة . توقف الأولاد الباقون على الـططح وبقوا حيث هم ـ أخرج سيرجي

سكينه من حزامه وقربها من وجه بيطا (احسناً يا بيبرس ، ماذا تقول في هذا الوضع؟؟"
لم يصرخ بيبرس ولم يتوسل ، وكذلك بيطا . اتسعت عيناه حين رأى حـ



II. . . حستا

أمسك بيده اليسرى شـعر مقدمة رأس بيطا ورفعه إلى فوق ، معرضأ الرقبة ، ثم وفي قرابة الوقت نفسـه ، رفع السكين وفتح الشـر الشـريان الوداجي .



 يحصل على حريته
 كلياً ، سمح له بأن يسقط على السطح ، خفت كميـة الدم الذي الذي يخرج
 آخر نقاط تنزل من برميل نبيـذ منقلب . راقب بيبرس بينما قام سيرجي
 قبل أن يلقي إليه بنظرة انتصار نهائية . كان الروس قد عاودوا تحريك أوريك أواخر

 عن الأنظار . لـم يبق سوى جـثـة بيطا ، هادئة سـاكنة ومجـردة من المـياة ،



الحافيتين وبين الأصابع ـ وقف القبطان إلى جانبه يتكلم ، يقول شـيئاً ما ، لكنه لم يتمكن من فهم فحواه .
أحسَ بنفـسـه وقـد غـرقت تحت اللاء . طأطأ برأسـه وأعـاد النظر إلى صـديقه . الصـديق الذي خـاطر بحـيـاته سن أجله قـبل مـجـرد أيام قليلة





 شـخص مـا شـيـئاً من الأعلى لكنه لم يسـمع . أراد بـحـدة أن يبكي ، المي ، أن يخفف الضiطط ، لكن الدموع أبت أن تسيل

 في ذلك المساء ، الغستق ، ذلك الجزء سن النهار الذـي طاللا كرهه لأنه يدلل

 في العتمة ثم افترض أن الإرهاق تغلب عليه أخرأ أخراً لا يمكن أن يكون هناك شـعور أسوأ من هذا . . . أن تفقد الأمل بلا

حدود

 يكن هناك شيء ينهض من أجله ، لا شيء يستيقظ له ، فلماذا يتحرك



وثبتهـا هناك ، يفكر في المفهـوم القـائل بأن كل شيء يتـعفن ويوت وفي
النهاية لا يبقى شيء كا ها هو موجود .






 لويجي نخرة رضى لينحرف بعدها ظهر القبطان في وقت لاحق وأثــار إليه بالصعود إلى السطح ، لكن بيبرس لم يطاوعه "اتعـال يا بيـبـرس ، ليس هناك أي شـخصص يكـن أن يعتـرضك على
 سوف تشعر بالتحسن" .
 عيناه خاليتان من أي تعبير وشكله العام أقرب إلى الشُبح .تاماماً كما وصفه





أفضل كرم عنب في إيطاليا ، كرم والدي" . "هل لديك المزيد منه؟" "بالطبع • إصعد إلى هنا وتناول بعضأ منه . أراهن على أنك بحاجة إليه" .

رفع بيبرس نظره باتجاه الوجه الوسـيـم ، وإلى النور المتسـرب إلى أسـفل
بدت له وحشة الغسق بعيدة كلياً . قال (اسأشرب بعضاً منه") .

 يذهب بيبرس للعمل مع لويجي لبقية ذلك النهار ـ ـ وفي تلك الكّ الليلة ، آوى آلـي
 قربة النبيذ وألم الإرهاق في عضلاته

 بأننا أدينا الصلوات على جــلـد بيطا ـ لقـد ذهب إلى حـياة أفضل ما كا كـان سيحصل عليه مع تجار العبيد أولئك" .
 واقفاً فوق جئة بيطا .
قال (أنا واتق سن أنه سيكون متناً") .

 القبطان في كل ليلة حتى يغيب عن الوعي في العنبر . راقب شـاطئ بحر



 يككن للرجل أن يحيا حياة رائعة بتلك الطريقة
 في العزلة . سيكون ذلك رائعاً

أعاد التفكير بالبنات عقله إلى دانا مرة أخرى ، فشخخر لنفسه ليطرد

 ربما يمنع هؤلاء المقــاتلون الـُــراكــــــــــة رجــالهـم من الزواج بكـل الأحوال
أخيراً، جاء اليوم الذي أثشار فيـه القبطان إلى جبل مغطى بالأشـجار



للمرة الأولى ، أدرك بيبرس أنه يعرف القليل القريب من اللاشيء عن الأرض التي ينظر إلـيها
("من اللذي يـحكم هذه يـحكم هذه البــــلاد أيـهـــا الـــــبطان؟ أهو
الباسيليوس؟"
نفض القبطان رأسـه نفيـاً (اكـلا . لا يسـيطر البـاسـيليوس حتـى على قصره الخاص الذي أبحرنا بقربه في القسـطنطينية . إن البلاد التـي نبحر صوبها محكومة من قبل أحفاد صلاح الدين"، (لقد سمعت عنه")
هزَ القبطان رأسه (القد كان محارباً عظيماً وملكاً نبيلاً . لقد أدى نبله وشجاعته إلى قيادة المحمدين نحو النصر في منطقة القرونه . (هل قلت القرون؟"


 الظمأ لعدة أيام قبل أن يقضي عليهم م إن القـ القدس اليوم تابعة لهم ، كما هيا هي كل الأراضـي المقـدسـة تقـريبـاً ـ مـازال الفـرغــة متــمـسكــن بعكا وبعض
(الكنك تقول لي إن الفركنة يحكمون القسطنطينية ، لنلك لا يمكن أن يكون الله غاضباً عليهم") .
سخر القبطان من هذا القول (القد اسـتولوا عليها أيضاً بالخـديعة ، لقد قام أولئك الذين أرسلوا لمساعدة ونجدة إخوانهم المسيـحـيـين بمهاجـمـة أعظم


״وهكا فسوف أقاتِل لصلاح الدين؟"
(القد توفي صلاح الـدين منـذ زمن




براحتك . . . ومواهبك) .

شـدّد على الكلمـة (اسوف تهتم بالبقيـة) . غاص القبطان في تفكير
عميق لوهلة .
(إن المقاتلين الشراكسة مشهورون بأنهم فرسان يخوضون المعارك على ظهر الخيول ، فهل أنت تجيد ركوب الميل؟؟" "(مثل الريح") .
أطلق القبطان ابتسامة عريضة "اذلك لا يفاجئني" .

## الفصل التـاسع

أحس" بيبـرس وكـأنه يخطو نحو المعركـة مـرة أخـرى في اللحظة التي

 القـمـة . شـــر بعـدم الاستـتـرار على قـدميـه ، وأدى الهـجـوم المباغت على الانى حواسه إلى حرمانه من الإحسـاس بالاتجاه إلى درجـة أنه اضطر للتوقف






 القـبطان إلى العـودة للعـــور على الصـبي ودفع أحـدهم المغـرق في بشـاعتهـ بوجهه المليء بالندوب وصلعة يقشر جلده الدها تحت الشـمس سـأله بوجـه يحـمل شـراسـة مصطنعـة (أنت تحـاول أن تهرب ، أليس

كذلك؟"

 عن امرأة تلوح في وجها بجرة أنيها فيها مادة صفراء كريهة الرائحة .



ابتـعـدوا أيهـا الكالاب!") حـمًّل شـتـائمـه وصـرخـاته سلسلة مـن الشتـتـائم
 ومتاحة للجميع خلال لحظة وحلت محلها صر خات خشنـة وشريرة .

 وجَّهـه القبطان أثناء سـيـرهمـا بحـاذاة الرصـيف ، وعـمل بيـبـرس مـا بوسعه ملاولة فهم التشتكيلة غير المعهودة بالنسبة له سن المناظر الميطة به فقد حَوَتْ أرصفة ميناء أنطاكيـة الر جال والنساء من كل لون ومظهر يككن التفكير فيه
هنالك أفريقيون بلون سواد الفحم وإغريقيون بيشُرات قَريبة من الزيتون ،

 رجلان متميزان ، يرتديان دروعا من الزرد تحت قمصـان بان بيضاء تحمل شـعار
 ظهر سفينة شراعية راقية ، ذات شـراع مطرز بالتصميم نفسه الذي يرتديانه على صلريهما سأل بيبرس ("سن هذين؟؟" قال القبطان باقتضاب (معبديان")

 بحـارة يبـيعـون أســمـاكـاُ في برامـيل ، وهكذا كـانـت البلـدة - الميناء تعج بالنشاط
 مفاتنهن بشكل فاضح ، وقد طلين وجوههن بالمساحيق الكثيفة ، يلوحن بأيديهن ويرسلن القـبـلات إلى المارة . توقفت نظرة بيـبـرس لـظات طويلة

عند فتاة ذات شععر داكن كتـيف وعينين لوزيتين ، وعندما ألفته يحـدق فيها ، رفعت يدها الناعمة وعقصت إصبعها باتجاهه ، تشير إليه بأسلوب لم وع

يعهده من قبّل أبداً .
لاحظ القبطان تباطؤه ، ثم استدار ليكتشف السببـ الذي يؤخره ـ رفع

 شبيه بها في معسكرات المقاتلين الشراكسةة" .
لم تصــر عن بيـبـرس أي إثـــارةَ بأنه ســـع ، وبقي وجـهـهـ مـغلفـاً
 ولطمه على كتفه حتى يستأنف المشتي • بعد أن عاد إلى تحريك كا كاحليه ،
 من العرق تتفصد عن جبينه نحو التراب . (اليـسـت الخـرارة وحـدها التي جـعلتك تشـعـر بالضـيق والـــر ، أليس كذلك؟

قال (کكلا") وهو يجفف يديه علي بنطلاله ويستمر في التحديق بمحيطه

 وتكاد تخطف الأ بصار . (الشتمس لا تحرق بهذه الحدةه") .
 ستللسعك وتطبخك مثّل قطعة لـمـ . احرص على أن يظل رأسكك مـغطى عندما تكون في الخنارج ، ولا تترك أكتافك عارية . إن تر كها عارية ليست
 مثلك سـوف تحترق . لا تشعر بالسـخافة إذا وجدت أنك بحاجة إلى إلى ارتداء طاقية . إن الناس يسـخـرون عادة من أي شـيء خـعيف أو مـختلف . فعلى

الأقل سـف تجتذب سخريتهم على سبب وجيه
(هل قلت حروق؟؟"


علي عملa؟؟
(إن السـلاطين المقاتلِن يأخـذون الأولاد من كل مكان ، وهم معتادون على الشـراكسة من أمثاللك . سيخبرك صـديقي منذ البداية بكل ما لألـون ما تحتاج إلى معرفته ) .
نظر القبطان إلى وجه بيبرس وأدرك تردده وحيرته الحقيقيين . لقد كان الفتى خائفا . توتف عن المشتي واقترب دنه ـ افترقت الحشتود من حولهما مثل موجات تتكسر على صخور الشاطئ الشئ



 وسوف تشـاهد مدناً وعجائب ، حتى إن كلباً بحرياً مثلي لا يملك الـ سـوى أن



 فوق امبراطورية حتى اغسطس يحسلده عليها" . قال بيبرس "(ربا ينبغي علي" أن أنضم اليهم") .


أعاد ذكر المسيحية سن قبل القبطان إلى ذهن بيبرس صورة سيرجي
 وهم مجموعة من الإخوة الذي يقاتلون دفاعأ بعضهـم عن بعض وحمـاية

للسلطان" .
("ما هو هذا السلطان؟؟"
(إنه الملك في هذه الأنحاء وهو يقاتل لإعلاء شأن محمدل" . (أنا لا أعرف عنه شيئاً أيضاًا")
 فلنركب إلى حلب ونعابل إيديكين ثم نبـحث مسـألة إيجاد سرير مناسب
"وهل أنا ما زلت عبداً؟"

واحصل على حريتك ـ لديك كل مؤهلات الضابط إذا تمكنت من التحكم



التفكير
 فقــد ذهب وانتـضى . ولكـن تذكر من أنت ومـا الذي تريده ـ ذلك هو مـا

 فنلاً" . حصال على جوادين خلال ساعة وانطلقا خارجين سن الميناء العظيم . وصـلا إلى حلب في نـتصف الليل ، وعتــر القـبطان على نُزل تناولا فيه الطعام واستراحا حتى الصباح

انطلقا ماشيين عبر ما بدا لبيبرس مثـل, الشـارع الرئيس لهــذه المدينة
 بالإضافة إلى برج المسجد الكبير ، والذي قال له القبطان إنه يسمى المئذنة

 على الحصن الهائل


 الأبنية على كل جانب .
انفتحت المقدمات لتكشف عن مخازن تعرض بضائ بلئ قليلة ، وتحتوي على كل شيء سن الحبز المشروح إلى الأساور الرفيعة





 الأصابع العظمية بسرعة في محاولة للاستيلٍاء على أي شيء فـيِّم يحتمل



 في صدره
كـانت نظرة واحـدة على تعـبــر وجـهـه المرعب ، بدون الــاجـة إلى

اللـيف الذي يحمله على حزامه ، كافية لتشجع المثرًّد على نسيان الإهانة
 الأمام
"اسوف تقابل أناساً أسوأ من ذلك حيث أنت ذاهب . أقترح عليك أن
 التهديد حينما تدعو الحاجة")
"الم أكن خائفاً منه بل فقط فوجئت . لقد بدا عليه الغضب . فلمـاذا
كان ذلك؟"
 ملابسه؟ وجهه؟ تخيل حياته إذاً . لو لم يكن غاضباً لكان الأسر عجيباً"، "الكنني لم أفعل له شيئاً") .

 تحمل شكل رجل بالغ لكن شـخصيتك ما زالت لصببي قروي . حتى هنا سيزول عما قريب") .
(أنا أعرف أنني قادر على القتال . كل ما هنالك هو أنه استغل عدم
("خذن نصيحتي إذاً . كن جاهزاً للقتال في كل الأوقات ـ يبـدأ ذلك

 المقـاهي والمتاجـر الصـغـيرة ـ استـغل بيبرس الوقت ليـحـلل ويفـهم ما فـاله

 ("توقف هنا") .
أطاع بيبرس الأمر ونظر إلى الأعلى نحو المؤسسة التي وقف أمامها .

هي بيت غير ميز مطلي بالمبس ، نوافذه ذات أطر سـوداء ويرتفع إلى ثلاثة






 الباب على اتساعه وتراجع العجوز ليسمح لهما بالدنـيول

 لكونه قد احتبس ، لكنه بات هادئأ وذهنه صافياً . تجاوزهما الر جل العجوز

 والأخرى إلى اليمـين أثناء سـيرهما . كـلا الغرفتين فارغ ، إلا من بضع قطع



 اقترابهما فاتحاً ذراعيه على اتساعهمها .



 اسم القبطان للمرة الأولى . فابيو . كان ملائماً بطريقة ما ، رغم أنه لم يكن

قـد عرف أي شـخص بذلك الاسم سن قبل . قـدم الخادم الشُراب لهمـا ثم غادر بدون أن ينطق بحرف .
 لنا . ومن هو هذا الشاب؟؟ (هذا هو بيبرس" قال فابيو القبطان (إنه السبب وراء مجيئي هنا بمجرد

رسو سفينتي" .
استند ايديكين في جلسـتـه وبدا عليـه التفكر (اصـحـيح؟ لقـد فكرت أنك جئت من أجل نبيذي الممتاز ومتعة صحبتيٍ" . نفض فابيو كتفيه (العمل قبل المتعة دائماً يا صديقي . سـينضـم هذا الفتى إلى المقاتلين الشُراكسة"، . ظهـر على إيديكـين الارتبــالك (ايتم إرســال العــــيـد من الأولاد إلى المقاتلين الشراكسةها . ثم قال مـخاطباً بيبرس (وماذا تكون أنت : كيبشاك؟ كومان؟ ذلك هو ما يليت باسمكك"
قالل بيبرس "(أنا شر كسي"، (انحصل على الكتير منهم أيضاً")
وضع القـبطان قدحـه على الطاولة وأفرد كفـيـه على سططحهـا ـ تكلم

 السريعـة . ارتفع حـاجبا ايديكين لدى سـمـاعـاعه الجواب ونظر إلى كليهـمـا

 أنقذت حياة فابيو" "(لم يكن ذلك قصدي" " كالعادة ، جاءت لهجته قاطعة بحدة بحيت حدَّق فيه الر جلان للحظة

## قال القبطان (أرأيت؟ لسوف تعجب بهه هـ .


 القاعدة الأولى يا بيبرس ، تذكرها ولا تتردد أبداً بل تصـرف . إن التفكـير

 تحر كهما ، وتجشأ بصوت دِسموع أثناء نهوضه .
 وأكتشف ما أريده عنك أثناء سيرنا" .
خرجوا من البيت وأخذوا يسـيرون مبتعـدين عن الميناء ومتوغلين في
داخل المدينة
(أأنا واثق من أن فابيـو قـد أخـبرك بضرورة نسـيـان كل مـا حـدث لك حتى أوصلك إلى هناه .

 مرور الزسن ، حتى لو أنك احتقرت الفكرة نفسـهـا هنا والآن ـ ليست حيـن حياة
 حتى تؤدي واجباتك . أنت تبدو قويأ وقد أتبتٌ نغسِك في في المعركة مسببقاً ،




 استدار بيبرس بحدة ورأى أن ايديكين ينظر اليه متفحصاً

## لا فائدة من الكذب على هذا الرجل

"الم أختبر أي شيء أفضهل أبداً . لقـد اردت أن أستأنف القتال بمجرد
انتهائنا منهه) .
التفت ايديكِين إلى القبطان للتحقق من هذا القول ، فهز الرجل رأسه
(إذاً سـوف تنسجم مع أولادنا بشكل جيد . إنهم متحمسون للقتال ،
 سـوف يحـترمون تجربتك ، رغم أن ذلك سيتطلب الكتثــر من الإقناع من ناحيتك . قل لي الآن يا بيبرس الشر كسي" . "(أنا بيبرس ابن أثشاماز سن الشابسـوغ" .



 المساعدين ، وذلك هو ما ستكون عليه عما قريب ، لا تنس ذلك"، . "الن أنسىى"
"امـاذا حـــث بعـد أن زاولك ذلك الشـعـور بالرغـبــة في المزيد من
(اتقصد بعد المعر كة؟")
"نعم"
"وقفت حاملاً حربوناً وسيفاً وبقيت أتلفت حولي" "(كم طالت وقفتك؟"
أوشك بيبرس على التكلم لكننه أوقف نفسه .
(اللا (ائحتردد يا بيبرس""
(أية رائحة؟؟"
("ارائحة الأموات . لقد كانت لهم م . . أقصد . . . . .
 (الا أعرف ذلك التعبير") . قال القبطان (إنهم يخرأون على أنفسهـم عندما يكوتونه) .
 مفتوحة . كان سن العحتمل أن أفعلها بنفسي . لـم أشعر بشيء فـئ في البداية .
 ومناظر هذه الأجساده" . "هل تقيأت؟"
(ركـلا ، فكرت أنني ربا سـأفـعل . لكنني ابتلعت الحـالة ، ثم جـاء القبطان ليعيدني إلى سفينتنا" .

 قد وصلنا") .
توقفوا أمام ساحة تدريب هائلة خلف بوابة عالية وسياج . كالِ كان هناك
 مجـموعات . تجولت عينا بيبرس عـبرهم حـتى وصلت إلت إلى المبنى الطويل
 صفوف من النوافذ على كل جانب سن بابه الأمامي في الوس الوسط .
 ثم تضي أيامك على الساحة هنا") .




مستقيمة ويؤدون مناورات حر كية . إلا أن أنظار بيبرس انجذبت نحو الأولاد



 مؤخرة الساحة وأشار بيبرس إليها . (ما هو ذلك؟")
قال ايديكين (إنهم يتدربون على مهاراتهم في الفروسية) .
 الصفوف وينضم إليهم . لكن عائلته ودانا وبيطا ظهروا أمامه جميعاً فاضطر إلى التوقف
سأل ॥ماذا يحدث إذا لم أرغب في أن أصبح دقاتلاً شر كسياً؟"، . نظر ايديكين إلى القبطان
(وقتها ستكون حراً في أن تضي مبتعداً الِيا بيبرس . لن أتقاضى رسماً سن ايديكين لكونه قد وضعك تحت رعايته .إنتي مدين لك بـك بحياتي ـ إنتي
 أنني على ثقَة من أنك لن تنهي الر الـن حلة حياً"،

 ولكن الآن ، عليك أن تلتزم بهذا النمط سن المـياةا" .



## الفصل العاشر

وهكذا أصـبح بيبـرس جند ياً ، أو بالأحـرى مـرشحـأُ ـ دلَّه ايديكين
 والذين ملأهم عن آخرهم بزيج سن الفضول والعداء لهـذا القـادم الجِديد ،

 استدار إلى المرشَحين الآخرين ، اللذين وقفوا دشُكلين قوساً ، يراقبون هذا الحدث الطارئ على نط معيشتهم الذي هو في العادة بوتيرة واحدة . تكلم ايديكين بصوت عال واضِ ،

(هذا بيبرس من قبيلة الشابسوغ من القفقاس" . ولكن على أية حال ، فقد كانت اللغة التي تكلم بها هي العربية ، وهي لغة لم الم يكن لبيبرس أي


 ذلك . كذلك فتّد أنقذ حـياة صديقي الطيب المقرب ، ولنـلك فعلى الـك الرغم





أخذوا يتفـحصونه مجدداً ، وكأنهم يبحـتون عن صفة معينة خطيرة لم يلحظوها سن قبل . لم يكن هنالك شيء في في مظهره يمنح الناظر سـبـيباً أو مهلة

 وذلك هو كل ما رأوه .




 "كلا . كان والدي حداداً وكان لُدِيه متدرب يناديه بلقب الآمر" .

هذا واضح؟؟يِّ ي"، .
"اجيد ، إننا نخلق منكم رجالاً وتلك عملية شاقة ـ ـ إنها تشبه تشكيل


العقاب" .
"(نعم ، سيِّدِي" "

 القدمين . ثم أشـار اولكن قبل كل شيء ، إذهب واغتـسل ، هناك حوض خخلف المبنى" .
فعل بيبرس دا أمر به ثم دخلا إلى برودة المبنى مبتعدين عن الشمس
التي تزايدت حرارتها

أنا المدعو عبد ، كنت سأدنع الكثير وسأدفع حتى الآن ، ليتاح لي

أن أشــارك في حصص الد راسـة مع الــيـد ايد يكـين وبيبـرس . بدآ كل





 كانت ديانته الشركسية القديمة والخـابزه تعني له الشيء الشئ الكتير ، لكن

 وأخذ عقله الفتي يتشرب كل ما يشاهله .
أثبت ايديكين أنه رجل دثقف بالإضافية إلى كـلى كونه عسكرياً ، فبعد أن









 سواء كان ذلك في المعركة أم ضد الغاصبين" (هل قلت الغاصبين؟؟"
(أولئك الذين يحاولون أن يصبحوا سلاطين أنفسهـم ، بالقوة أو ببعض

الأساليب الدنيئة مثل الــمّ، ولكن بالخيانة دائماً، . هزَّ بيبرس رأسه
(إن المقاتلين الشُراكسة ملزمون بحماية السلطان من مثل هذه الأمور .
 السلطان موجوداً ، فإن دولتنا وديننا لن يعود لهما وجود الها وانيا أيضاً") .

 فعلاً ، وتجمهروا حوله مطالبين بكل التفاصيل عن شخـصـه ، من أين أتى ،

 لغتهم ، وسمعوا القصة غير العادية الكاملة على امتداد المسـاء وقبل حلول موعد الصلاة ثم النوم
عندما حل وقت صالاة العشاء ، قام أكبر الأولاد حجماً وال والذي كـي كان اسـمـه مـراد ، بدعوة الأولاد إلى تشكيل صـنـوف وناول بيـبـرس حصـيـر الا



 يذكر هذه الحقيقة أحد فيما بعل . أدرلك أن هناك الكثير ما يتا يتحتم عليه أن يتعلمه .
كانت هناك حصيرة أخرى مخحصصة له لينام عليها ـ وعندما أطفئ

 كلياً ، حينما كان دحشوراً في العنبر اللذي أرسله القبطان النـيان اليه بعد المعركة تساءل وهو مغمضض عينيه عما إذا كان سيرى القبطان مرة أخرى ،

فابيو ، اسمه . القبطان فابيو . عندما أدخله ايديكين عبر البوابة بعد ظهر



 نفسه في الداخل ، يعبر المسانة نحو حياة جديدة بدأ قلبه ينبض بعنف في العتمـة ، وأحس فـجأة بأة بالإعياء ، تفتحت المسامات على ذراعيه وكتفيه حتى غمرته طبقة رقيقة من التعرق ـ شـعر

 فرفع كفيه نحو عينيه في محاولة لإيقافه مـا هو هذا الشــعور؟ مـا الذي أفعله هنا؟ البحـر ـ ـذلك هو مـا كـان

متى كانت المرة الأخيرة التي نام فيها على الأرض الصلبة












ساعات . هزته يد من كتفه فنظر إلى أعلى . قال له صوت شركسي "احان
 في الظلام لكنـه اسستطاع أن يمـيز الأشكال التي ترتدي الملابس ويتــحـرك أصحابهـا جيئة وذهاباً نحو المراحيض في الحنارج . نها








 نحـو الجـدار المحيط بسـاحـة التـدريب مـهرولاً ، ولـــــه الآخـرون مطيعين . تبعهم بيبرس ، شعر ببعض الغرابة لكونه يمشي ويهرول وظل يحس بشيء ، بـئ
 اللحاق بهم .
كانت الفرق الأخرى تقوم بالنشاط نفسهه ، ولم يطل بهم الوقت حتى

 خمس دورات ثم عشراً ، وبعدها توقف عن العد حين ألخا أخذ يستمتع بتدفق الدماء في أعضائه ولسعة الهواء البارد في خياشيميمه ورئتيه

 الأبنية المحيطة بالساحة هي مكعبات خالية من أية علامات فارقة ، بعض

النوافذ المطلة على اللــاحة مزودة بقبضان حماية ، ولكن لم يكن هناك ما

 شيء . هذه كانت المناظر التي ستحيط به للسنوات القادمة
 المرتدين ملابس رائعة ، يشرفون على التـريبات الصبات الصباحية
 غريب من الأ بيض البسـيط ونماذج باللون الأرجواني ، وكـأنهم استـخــدموا
 فوق أحذية صغيرة تلتوي إلى فوق عند أصابع القدمين ، وقد تناقض اللون الأزرق في سمراويلهم مع الأحمر الفاقع لستراتهم التي يرتد الـدونها بل يغلقونها بوشاح قماشي ملتف حول وسطهم مثل حزام ـ أحصى بيبرس ما لا يقل عن ثلاثة خناجر مختلفة دانـل



 والعظم خلفـه في حـال مـعرفـة القـاذف بما يفـعله . قـرر بيـبـرس أن هؤلاء


كـان ايديكين قـد خـرج من داخـل المبنـى ووقف يراقـب تقــدمـهـم هو

 بدأ يتنفس بقدر من الصعوبة الآن ، لكِن الانغراج الذي ألحي أحسسه لو جوده في العراء وقلبه يخفقَ بعنف ، منحه شعوراً بالفرح والخفة .

شـعر بثقل ينداح عن كتفيه وأخذ يفرد ذراعيه كأنه صـحا من النوم

 يجعل ضميره خالياً من الذنوب بقدر انفراج عضلاتِ عـراته صدر أمر صارخ من الفتى الذي يقود فجأة ، ما جعل الأولاد يتبا يلباطأون ويتجـمعون في طوابير ، بعـد ذلك ساروا نحو ما ما ظهر مثل بقعة مقررة سلفاً

وسط الميدان .
انتظم بيـبـرس في مـســيـرة مع بقـيــة فـصـيله وراء قطز ووصلونا إلى منطقتهم . أحس ببعض الحماقة لكونه الفتى الجديد الذي خالف خطـف الموات الآخرين ، وحتتى أكتـر حـمـاقـة حين اسـتـمـر في المشي بعــد أن اسـتـدار




مع مد اللسيقان على الجوانب لتشتكيل ما يشبه النجم تساءل في سره ((هل هذا هو ما يفعله الجنود؟؟"


 منافساً لتطز دفعة بدفعة . بعـد خمسسين دفعة نهضوا واقفين ليحاولوا لمس أصابع قـدمـهـم بالبنان ، ثم أقعوا ونهضـوا ، تمددوا وأخـيـراً عادوا إلى تكـرار


 مختلفاً كل صباح حتى يبقى الأولاد يتساءلون ويبذلون مجهوداً أقوى . مع


ترتجفان . أغـمض عينيه وانتظر حتى يهـدأ خـفـقان قلبه ، حتى أجفـانه كانت ترتعش
 الأولاد ينهضون واقغين وينتظمون في الصغوف . بـدأت الفصـا
 تتـراجع في أي لـظة . مـا إن سـوُى قـامتـه حتى أجفله صـوت صـادر من






 محبباً") .

 من الشياطين أو يونس" بدأ يتمشى نحو المدخل فتبعه بيبرس . (اهل تلت يونس؟"
 وقت لها بعد دروسكك . قل لي ما مقدار معرفتك باللغة العربية؟؟ (أعرف سيًّد وسيدي ، يا سيدي؟؟" توقف ايديكين ونظر إليه (هل هذا هلا كل ما تعرفه؟") طأطأ بيبرس مؤكداً . "(سن هو الذي سيحاول أن يؤذي السلطان؟")
(اهنالك الكتثيـر من الأعـداء في الداخل والخــارج . سـيـحـتل الفـرنجة
 هدنة قـائمـة في الوقت الحـالي ، لكنها لما لم تصـمد ، واسـمع كـلامي ، فإن

 بأمرائه4) .
"هل نحن نتدرب لمقاتلة المسيحيين؟")
 بقتاله .ليس لنا ولاء لغيره ، تذكر هذا : لا عائلة ولا أصـدقاء فيمـا عدا إخوتك في السلاح" .
("لاذأ توجد هدنة طلالها هناك قتالُ ينبغي الحوض فيه؟" القـد اتْتق رجـلان مـحترمان : فـريدريك امبـراطور رومـا ، والسـلطان
 والمسلمون لن يتوقفواعن القَتال لأجل المدينة ، فليتـشـاركا فـا فيـها بدلاً من القتال . احتفظ المسلمون بالمناطق المهمة لهم إسـلامياً واحتفظ المسيحيون بمناطقهم" .
دفع ذلك بيبرس إلى التفكير (يبدِو ذلك منطقياً بالنسبة لي" .




وجيوش الإسلام") .
أحس" بيبرس بدفقة قوية من الدماء (إنهمم متعطتون للدماء") .

 جيشه أيضاً"،
(إذاً للاذا لم ينجح الأمر مادام الامبراطور والسلطان قد أمرا بذلك؟؟"
 يلتقيا مرة أخرى ليجددا قسمـهما بالإخلاص لبعضهمها بعضاً . لكن يقوم


 فريدريك وبصقوا على الأرض التي مشى عليها - يقومون بتحضير أنفــــهـم للحرب مرة أخرى ، لأنهم جمع من الكارضد الكاب" .
 ينبغي إيقافهم ودفعهم إلى الخلف") . أششار ايديكِين برأسه باتجاه الساحة إلى الأسفل ، حيث كانت الأصوات
 من التمارين التي يجب عليك أداءها طالما الطقس قد مال إلى البرودة) .

 للتدرب على فنونهم القتالية باستعمـال السيف ، الرمح القصير ، والقوس والسهام بعد الظهر . كذلك كان هناك ركوب الحيل كل يوم ، لأن المقاتلين


 الشر كسي ، التدريب ، الدراسـة ، تطوير كل من العقل والبـدن حتى يلـي يصبح


 أسلافهم ، ولـيوف أدمرهم" .

في البـداية ، كوَّن بيبرس هذه الأفكار التي بتيتـ معه طيلة حياته ، جالساً على الرسل وفي مكتب ايديكين في حلب




 مـلـينة بدورها ، صـار يقـدم لبيبـرس بضع دعلومـات عنها حتى ترسخ في ذهنه
القد س هي المكان الذي عرج فيـه سيــدنا محـمـد ، عليـه صلوات
الله ، إلى السماء . . .
لقد سـميت الاسكنـد رية بهـذا الاسم لأن الذي أســـها قبل ألف وخمسمئة سنة هو الاسكندر الكبير .
 على جزيرة بعيدة عن الشاطئ من أجل الأمان والـحماية . مع ذهول بيبرس من كل هذه المعلومات ، أخذ ايلـيكين المين يضيف بعض




 خاص لصـبي تم قبوله منـذ اللحظة التي عـبـر فيهـها داخحـلا بوابة مـلـرسـة التدريب بعد أسابيع من العزلة والقسوة ظل قطز يصرخ فيه وهو يشير بقوة (مقامك يا بيبرس! هذا مكا مكانك!) فيطأطئ بيبـرس برأسـه ويهرول إلى حيث ونـ طلب منه في الطابور ، وهو

يطلت ابتسـامة عريضة . بعد ذلك أخبره ايديكين عن قوة وأمجاد الأمويين ،


 مقاتلة رجال آخرين يسمون أنفسهـم مسلمـين ويصل الأمر إلى الفتنـة ، وهو المو


يخدمونهم سوف ينتصرون بسببب إيمانهم النقي بالله ورسوله . سرد ايديكين كذلك الأحاديث حتى يتذكرها بيبرس بينما هو يمارس

 يحاول أن يعلمنا إياه؟
لم يتوفر لدى الفتى الوقت الكافي للتفكير في أي شيء ألثناء درو ألماء

 وينضم إلى ما يعتبرونه المِموعة الأكتر امتيازاً : ولذلك فلك فهو مرغم الآن الآن على
 وطلب منه أن يدافع عن نفسه في نزال


بالمقادير نفسها
(ااحترس الآن يا بيبرس! إن حـر كة تيكا السرية تنطوي على الجلوس
فوقك!
(هل ستسمـح للفتى الملديد بأن يتفوق عليك يا تيكا؟"

 الأنسجار ورقبته الغليظة ـ واضح أن تيكا خصم يتمتع بقوة بدنية هائلة ،

وقد دأب في هذه اللحظة على فتل سيفه في دوائر ، وقد أوضحت تعابيره الصارمة أنه لا ينوي أن يخسر هذا النزال أعطى قطز الإشـارة بالبلد، وفاجأ الصبي ذو الصـي


والتطويحات .
إنه سريع
انفتحت عينا بيبرس على اتساعهـما حين لاحظ أن النظرة على محيا
 التطويحات الهوجاء القادمة إلى وجهه وذراعيه بصعوبة بالغة ، وهو يتراجع

إلى الخلف طيلة الوقت .
 وتطلبت استعادة التوازن وإيقاف تقدم تيكا بضع لـظات .
توقف . . . اصمد . . . توازن . . . سيطر على حر كاتى ماتك . . . .


الفتى الآخر .
حدث كل هذا في مسألـة ثوانٍ ، لكن بكجرد أن فهـم بيبـرس خطورات تيكا ، أصبح الأمر قضية توقع أين ستِكون طعنته التالية موجهة وانية والتحرك


 المهاجم بدر جة واضحة ،
هدأ بيـبـرس الآن ، وهو يمارس هـا يأتيـه بسـهـهولة ، وبـدأ يرى فـجـوات

 يطرح الآخرين أرضاً في الضربات القليلة الأولى .
 سمح لتيكا أن يوجه بضع ضربات أخرى حين لاحظ أن النـر النراع اليمنى قد أخخت تتباطأ في كل مرة ترتفع فيها راجعة إلى موقعها قبل الهـجمة . الكتف . . . ولكن لا تؤذه كثيراً
 من خلال الحماية الرخوة ثم أخرى بعدها مبانثرة ، كان بإمكان المانه أن يستمر




 هتف قطز „قاتلت جيداً يا بيبرس!"


 ذلك سبب له أية مرارة
ضربا كفيهما اليمنيين ببعضهمها للتدليل على عدم وجود أيما أية مشاعر سلبيـة ثنم استعادا موقعيهما كـا في الطابور . نادى قطز على السـمين آخرين

 كشف ايديكين في اليوم التالي أنه كـان يراقب النز ال الثـنـناء تناولهـمـا الإفطار في مكتبه

 عليك أن تكون مستعداً للتدرب معه في المرة القادمة هل .

استمر بيبرس في محاولاته التعود على الطعام في مدرسة التدريب ،
 وافق قائلاً (إن تيكا مقاتل جيد ، وأنا واثق من أن أن قطز جـلـ جيد أيضاًا) .

 توقف بيبرس عن المضغ ونظر إلى اليديكين . فهو لم يكن قـد فـي فكر في ذلك . قال "لم أفكر في ذلك" .



## (ما الذي تقصده؟")

(أقصـد ما هو رأيك؟ مـا هو رأيك حـينمـا تسـمع أنك بالفوز على قطز بالطريقة نفسهها التي فزت فيهيا على تيكا ، سـوف تصبح القائد لفريقك الصغير المناص بك؟" "أعتقد أنتي غير جاهزه"
ابتلع ايذيكـين وهزَّ رأسه وكأن حبة التمر قـد كنت تفكر بتلك الطريقة فأنت لن تصبح جاهزاً أبدأه، (إنه مجرد الأسبِع الثاني لي هنا") . (اليس ذلك سببأ ليمنعك") .
توقف بيبرس وفكر القد كنت أفكر . . . أنا لا أعرف هذا المكان . لن أتمكن من معرفة ما ينبغي علي" عمله" . نفض ايديكين رأسه مرة أخرى (وقتها ستقوم بتعيين مساعـياعد يعينك

 بنفسك كم كان متشوقاً لأن يقطع رأسك بالأ سس" .

لم يسـمع بيـبرس هذه الجملة لأنه كان غارقاً في التفكيـر ومـتأخراً خطوة . (الا أعرف من اللغـة العـربيـة غيـر الكلمـات القلـيلة التي علمـتني إياها"،
(اماذا؟ وكيف يهـم ذلك؟ لا يتعلم معظم المقاتلين الشـراكــــة من اللغة العربية إلا ما يحتاجون إليه لقضاء حا

(اليسـت لدي أدنى فكرة") .

عشـر) .
(اعشر!"
(وحـتى أقل من ذلك في الأيام العـادية . يمكنـك أن تتــذكـر عـــــر
"(انعم ، ولكن . . . . "شيح؟"
(ولكن لا شيء . لا يعرف تيكا الكثيـر ، لكنني واثق من أنه يعـرف الكلمات العشر أو العشرين التي ستحتاجها لتا لتصريف الأمور") . "إذا لم يكن تيكا ذكياً جـداً، ألا يفترض فيَ أن أجعل شخصاً آخر مساعداً لي؟؟"

$$
\begin{aligned}
& \text { "آه ، وهكذا ستحاول أن تقودهم؟" } \\
& \text { "الم أقل ذلك") . }
\end{aligned}
$$

("الم تكن مضطراً إلى قِوله ـ ٍوالآن ، ماذا كان سؤالك؟
 مساعداً لي؟؟"
مال ايديكين إلى الأمام في جلسته ونسبك أصابع يديه فوق المكتب .
 خدمك بعناية

إن قـوة الجِنرال تنبع من قـوة الر جــال الذين هم تحت إمــرته ، وإذا لم تحصل على ملازمين أكفياء فسوف تضيع . الآن ، سيجيء وقت تحتاج فيه


 لاحظ النظرة المتشككة على محيا بيبرس وقرر أن يتجاهلها . (الآن ،







على نفسك مثل هذا الهـم . لقـد أخخبرتك مسـبـــأ أنه قوي ومـخلص ، ولديه مـا يكفي من التعلم
 يتحدالك ، وهذا يشمل تطز وزمرتها | .
 تخبرني هذه الأشياء؟" (الأن نك تَلك إمكانيات مقاتل عظيم يا بيبرس ، أستطيع أن أرى ذلك فيك . لقد رأيت إمكانياتك بمجرد دخولك مع فابيو إلى بيتي . لا يحصل الا
 كنا سـنتجو من التـجارب والعُن القادمـة . أرى ذلك أيضـاً . لديك عـك علامـة الفهد في عينك ، بيضاء لاهبة فوت السواد . هل تعرف ذلك؟؟ الـي سـمح بيبرس لنفسه بابتسـامة صغيرة القد قيلل لي إن العالامة على شكل أشيـياء كثيرة) .
(إنها فهد أبيض يا بيبرس ، وهي موجودة هناك لسبب . لقـد انتظرت
 الفهد . قريباً سيدعوك قطز لمنازلته ، هو دضطر لذلك ـلك . لا تظن أنها ستكون مـجرد تدريب عادي ، سـوف يسـى إلى هزيتك حتك حتى يرى الجـمـيع ذلك . احتفظ بقوتك حتى يدعوك أومأ بيبرس برأسه مشيراً إلى فهمه

عنه بالأمس؟؟"

 عينيـه من وهج الشـمس بينمـا كان بيطا يشـير (انظر إليه يا بيبـرس! هل تراه!
("انظر (أعلىا! لا أستطبع أن أرى أي شيء") .


 لحظة ، إلى جانب بيطا . كان كلاهما ينادي عليه (اهيًّا يا بيبرس! ألـي ألست
 دانا (وأنت الذي أحبحت الآن مقاتلاً عظيماً") .
 ودخل . نظر إلى الأسـل وهـ وهو مضطجع على بطنه ، لكن بـططا ودانا كانـا

 ساطع إلى درجة أنه التمع حتى برغم نور الشمس المبهر لذلك النهار .

أمسك بالصاري ووقف منتصب القامة ، بينما استمرت السفينة في
 يكن قد رآها من قبل لكنه عرف . هذا هو حلمي في نهاية المطاف . نظر خلفه ليجد بيطا ودانا واقفين معه . شعر بالغبطة . كان يحمل سيفاً بيده اليمنى ، سيف شرقي معقوف رائع مـا كان لأحد أِ أن يصنعـه



يقترب حثيئاً .






 زاويتهم من ميدان التدريب .
قال قطز "القد سمعتموه ، شكلوا أزواجاً . بيبرس ، أنت معي" .
 رفيقه المعتاد ، واتجه نحوه .


 مفهوم؟^" قال الفتى الأكبر سناً وهزَّ بيبرس رأسهـ


درجة أن بيبرس بالكاد توفر له الوقت ليرفع سيفـه ليبعد الهجـمة ثم يعود إلى الهجوم
عندما اقترب ، كما بيَّن القائد لهم ، دفعه قطز بكتفه بخششونة وأرجعه
 استياءه "احافظ على وقفتك!"
 التمرين ، لكنه أدركُ أنها مسـألة بسـيطة والرد عليها هوا هو أنه يجب توقع أي عمل أثناء المعر كة . هذه ليست رقصة
جاء الآن دور بيبرس في الهجوم ودور قطز في الرد ـ الـو أدى حركته كمـا تعلمها وتجنبها قطز قبل أن يدور حول نغسه ويقوم بالهـجوم المعاكس . دورّر الفتى الأكـبر السـيف الخشـبـي عـاليـأ في الهـواء ولطم به أسـفل القفص الصدري لبيبرس
خططا إلى الخلف بانتظام واتخذ موقف الدفاع مع كثيـر من الوقت ليرى فيـه نظرة الغضضب تشتـتعل في عينـي بيبـرس . (اابتلعـهـا يا بيـبرس ، إن المقاتلين الشراكسة لاير حمون حينما يستعر إوار المعركة هـ . .



 مستخحدما قوة اندفاعه ووزنه ليحمِّل ضربته الجموابية المزيد من القوة الم الم
 سـيـحصل ، رفع مرفقـه الأيمن وقابل به فك بك بيـبرس بضـربة ذات صـوت
 الاصطدام فتـمـايل . عندمـا لاحظ قطز سـوء حـالة بيـبرس ، نقل مـقبض

سييه إلى يده اليسرى واستعمله ليدفع بيبرس قبل أن يطر حه أرضاً . أحـبح كل الأولاد ير|قـبـونهـمـا الآن ، وضـحاك بعـضهـم حين سـطط بيبرس على وجهه في التراب .



 على قّدميك ـ ذلك أمر" نهض بيـبرس على يديه وركبتـيه وسـحب نفساً عـميـــاً . حطت يد على كتفه ، رفٍ رأسه ليرى تيكا منحنياً فوقه ، ماداً ذراعه ـ تناولها بيبرس

 واجه قطز ورفع دفاعه

قال (ادوري") .
بان على قطز الغضهب ولكُن مع وجـود كل الأعين مسلطة عليـه ،لم يعد بمقدوره أن يظهر أي تردد أو ضعف





 هنحنياً ، لكن بيبرس أنزل عقب ميفه على ظاهر يد قطز بقوة ، جعلت كل
 الوعي ، ووجـهـه مطمـور في الـرمل . نظر بيـبـرس إليـه لـطظة ثم واجـه بقـيـة

الجمموعة ، الذين راقبوا بكل تجرد قائلاً "اعودوا إلى ما كنتم تفعلونه . تيكا ،
 به ، فـيمـا عـدا شـخص أو اثنين عرف بيـبـرس أنهمـا على صـداقــة بقطز ر (الآن)، . قالها بكل هلوء وروية ، فيما كانت عيناه السووداء والبيضاء تشعان
 إظهـار الحضضوع وعـادا إلى المران ـ استـمر بيبرس في الوقوف مكانه لـظة
 ركع تيكا ووضع يده على وجه الفتى ثم أومأ برأسه إيجاباً . "شحسناً . سأهأجم أولاً وأنت تصد" .
سكب ايديكين عصير النواكه من شدِّة ضححكة اهها ها ها ها! وكم لبث ملقياً هناك؟؟")
("حوالي عشر دقائق . تحركُ بعـدها ثم جلس ونظر حواليـه وحاول أن ينظم صغوفنا لكن أحداً لم يعره أي اهتمام" . "ألم أقل لك؟؟"
هزَّ بيبرس رأسه وألقى بحبة تر تر في فمه (القَد فعلتي) .

 تراقبه . أراهن أن ثيابه المغسولة والمكوية بعناية لـم تكن على تلك الـك الدرجة

 قفاه مرة أخرى . هل سببت لك جماعته أي مشاكل؟؟


 وصل الأمر إلى قتاله .

 انتظر بيبرس حتى يكمل الرجل كلامهـ .

جيش من فرسان الفرنجة وآخر من الفرسان المقاتلين الشراكسة؟؟

قال أخيراً „المقاتلون الشر اكسة؟؟"



 واخترقوا قلب جيشـه . لقد تككنت نخبة من حراسـه أن أن تصمـد بـشيئة الله
 أفراده إلى الخلف وفروا مثل اوزات مذعورة")
 يصح ذلك؟"
 تصغي إلى كلماتي بالشكل الصحيح . لتد قلت في قتال مباثـر ، وأعني

 المفتوح بأي ثمن . إن القائد المقاتل منا لا يسعى ببساطة إلى مقارعة عدوة والتغلب عليه . كلا ، نحن نلجأ إلى الأسلوب الأكثر رشاقة ورقياً"، .
 هي الأعظم في كل الدنيا" . "(هي كــنـك . لكنـنا يـجب أن نـحـرص على أن لا نتــرك الأمــور

للصدف . رغم أن الله قد يكون إلى جانبنا ، إلا أنه لن يـهبنا النصر بنتهى السهولة)

> (ما الذي تقصده؟)"

 الأيوبي خلـمايته") .
بقي بيبرس على صمته ، مصغياً .
"انحن أفضل سن ذلك . نحن أعظم الر جـال المقاتلين في الدنـينـيا ، وقـد
تم قبولك في أخخَّتنا لأنك الأفضل يا بيبرس ، أنت من النخبة " ل .
 داخله ، جعله ينظر إلى هذا الكلام بالشك .

يبلغ عمرك؟"
"أربعة عشر ، أظن"


 العقل أفكاره عن العالم وعن مكانك فـك في هذا العالم

 ذلك العارب الذي ذبح معظم بحارة سفينة القراصنة ثم تولى قيالى قيادة فصيل
 بواقع الرجل الذي أنت عليه ، هل فهمت؟؟



مثّل السنونوات ثم تلسع أعـداءها كمـا تفعل الدبابير . لا يككنهـم الوصول
 يطاردونك . أنت تطيـر ،وعندمـا يتـعب عـدوك ، فأنتـت تستـدير وتطارده .




 يستطيعون أن يصمدوا حيالها . إنها تغضبهـم ، وتتحدى شـرفهم ووكرامتهم

 المقاتلين الشتراكسـة شكلوا الحـراس النخبة لصلاح الدين وقون الدوته في معارك مثل, حطين وارسوف . إنها وحداتنا التي تحافظ على موقعهـا حـينما يوت بقــــة الحـشــد أو يذوبون هاربين مـثل قطرات مـاء تــــفـح من فــارورة رجل

## دخل بيبرس في حالة من الجذل والانتشاء .

 يا بيبرس ، ما الذي تعرفه عن روما القديعّ؟؟ "الا شيء"
(إذاً اســمح لي أن أخـبـرك ـ لـــد أزيلت الاهـبـراطورية الرومـانيـة من الوجود على يد الهون الذين جاءوا من الهضـاب العشــبـيـة في آسيـا وهي


 يغتصبون ويدمرون . في ذلك الزمن ، كان الرومان قد أسسوا نظاماً دام أكثر

من نصف ألفـيـة . عندمـا جاء الهون ، دمروا ذلك النظام ولم يخلفـوا سوى

 حتى قبل أن يشاهدوا الهون بأعينهم . اصطدمت القبائل الجرمانية الهاربة
 السموات والأرض ، وحملتها تيارات الفارين مشل الفيضانه" . توقف ايديكين للحظة وشف رشتفة من فنجانه قبل أن يستأنف ، وهو يحلق بتركيز في عيني تلميذه .





 الحـوارزمــيين يرغـبـون في الزحف على خــــولهم إلى الجـنوب ومـهـاجـــــة الفرنجة) .
„أليس هذا أمراً مستحباً؟"

حـملق ايديكين القـد تصـرف القوط الغـربيـون بالأسلو نفسـهـب تامأاً



t.me/soramnqraa كيف تعتقد أن القصة الأولى انتهت؟؟"

نفض بيبرس كتفيه
(القد قام القوط الغربيون بنهب روما ولم يعد شيء إلى الـى سـابق عهـده على امتداد البحر الأبيض المتوسط" .
"الككن الرومان مازالوا موجودين في القسطنطينية . . ."

 نفسـه . إليك هذا!! وألقى إلى بيبرس بمجموعة مخططوطات ، الذي التقطها وألقى عليها نظرة عابرة . (هذا ملف عن الفروسية") كتيب تعليـمات التـدريب لضـبـاط الفرسان المقاتلين ـ وهذا بالذات يفصًّل حمـلات صلاح الدين التي حدثتك اليوم عنها ـ ادفن رأسك فيها

 بالإضافة إلى عدوه ريتشارد قلب الأسد . ثم نبحتث في كيفية تجنب مثل تلك الأ خطاء في معاركنا" . (أثشكرك يا سيِّدي" .

الخطوطات ونهض لينصرف .
نادى عليـه لدى وصـوله البـاب (!بــبـرس!") اســــدار بيـبـرس نحـوه
(اسيًّدي؟؟"
(هناك شيء آخر ، كيف هي مهارتك في لعب البولو؟") (البولو يا سيدي؟")
 مهـره وأدار نظره في الميد ان ، سـاحة التـدريب ، وعلى اللاعبين الآخرين



 وقاد الخصان إلى نقطة أقرب إلى اللاعبين في فريقه .

بدت القواعد التي وصفوها له في البـداية واضحة ومفهومة ـ الهـدف
 لتسـجـيل هدف . الفريق الذي يحقق أهدافـأ أكتثر يكسـب المبـاراة . قـيل لبيبرس إن المباريات تضم في العادة أربعة لاعبين لكـل فريق ، ولكن لأنهـ الـنم



 يستغلون هذه الفرصة لإظهاره على أنه القادم الجلديد الجلاهل .
 قراءة البريات بأفضل ما يستطيع في
ألقيت الكرة في الميدان وعلى الفور اندلعت موجة من النشاط ور ودبك




 حـواف ميـدان اللعب ، يصـيـحون ويصـفـقون ويشــجـعون أصـدقاءنـرنم على
 تعقيد الموتف . لم يكن بيبرس قـد تعود بعـد على وجود كل هـلـ هذا العدد من



هذا هو مـا ستكون عليه مـعركـة المقاتلين الشـراكـــة . . . ضسجـيج وغبار وحوافر . . . دماء .

لمح من زاوية عينه ما يشبه اللمعان ، وخرجت الكرة ، من بين سيقان الخيل نحو فسحة إلى يكين بيبرس
حرُّك المهماز على بطن حصانه وانطلق نحوها وقد رفع المطرقة الخنشبية
 بحصانه خاصرة حصان بيبرس ففوجىء بالالتحام لدر جة أنه تردد ـ كا كان ما توفر له الوقت ليفعله هو مالاحظة أن الصبي يرتدي الوشاح الزهري للجانب

 انصرافهم عنه .







 السرج ثم إلى الأمام
قـال ايديكين بينـما كان بيـبرس يتر جل والعـرق يتغصـل مـن وجهـه
 عندما يحين الوقت لتهاجم الخطوط وأنتت في حالة عدو سـي سريع" .

 أدائي أفضل في المرة القاددة) .
(يكفي هذا القدر للوقت الحلالي يا بيبرس . تعلم قواعد اللعبة قبل أن تبدأ بالتخطيط للحر كات التالية ، هل تفهمني؟؟" هزَّ بيبرس رأسه نفياً . .
قـال ايـديكين "احـسناً ، لابأس . اذهب وانجلس مع الأولاد الآخـرين وراقب اللعبة التالية .خذ هذاله . ناول بيبرس قربة من أعذب الماء البارد ،
 الشخصس بعد أن يكون قدم أفضل ما لديه ، أليس كذلك والك يا بيبرس؟
 كيف يفعلها الآخرون"، .
 إلى

شـيئاً .
قال ايديكين محـدثاً نفــهـ (اسـيـحسن ذلك الفتـى صنعاً)" ، قبـل أن يعود هو أيضـاً إلى حيث وقف الضباط ليراقبوا بقية مبـاريات عصر ذلك

النهار
في تلك الليلة ، وبينمـا رقـد بيـبـرس على سـريره ، ت تغـحص الكتابٍ

 وذهل من القصص والحـملات التي شنها القائد العظيم . قرأ عن الكيفيـية



 الحشاثشـين .
(الحـشانون . . .") لفظ الكلمة لنفسه متمهولاً ، بينما ير إصبعه تحتها .
((ماذا؟) قال زينجي ، واحد آخر من الأولاد ذوي التشعر الأشـقر مثله.
كانت مراتب نومهم متقابلة .
قال بيبرس (االحـتـاشُون . يقول هذا الكتـاب إنهم تآمروا مرات عديدة
على اغتيال السلطان صلاح الدين حتى في معسكره الخاص" .
 قادرون على تزيق حلقَك بدون حتى أن تعرف . إنهم يستطيعون أن يدنـيّلوا
 ولاتدرك أبداً انك ميت مسبقاًا"، .
نظر إليه بيبرس من فوق الصفحة ضاحكاًاً (وولماذا قد يرغب الحشاشون في قتلي؟"
نفض زينجي كتفيه (إنهم يريدون أن يقتلوا كل واحـ هو هو ليس منهـم
 يحاولون أن يقتلونا بجرد رؤيتنا") .
 حـاد إلى جنبك طيلة الوقت ، يابيـبـرس . لن يسـاعـدكك هذا الكتـاب ولا
بنقطة واحدة!)

## (الحشـاشون؟؟) بدا على ايديكين عدم التصديق

قال بيبرس „القد اقتربوا من قتل صـلاح الدين الـين نفسه ـ أو على الأقلى هذا ما يقوله الكتاب" .
أمسك بالْخطوطات من طرفها بأطراف أنامله وحر كها جيئة وذهاباً ألـأ قال ايديكين وهو يمد يده عبر الطاولة ويأخـذها منه (ا الفروسيـة ـ وهيا
ليست مروحةه" .

نــر بيـبرس على الطاولة بأصـابعـه القُــد كـان لصـلاح الدين أعــداء
(مازال المعبلـيون موجودين . لقد رأيتهم بنفسي" . (هل هذا صححيح؟")
(انعم ، في أنطاكـيـة ، حـينمـا كـان القبطان يحضـرني إلى هنا ـ وقف اتثنان منهم على رصيف الميناء") .
(إن المعبـديين مقاتلون ذوي شان . لكـن يككن هزيمتهم" . "الماذا إذأ ما زالوا أحياء؟" .
 صـلاح الدين رحمـه الله أن يهزم كل الممـالك الفرنجـيـة بدون ألـن أي متاعب لو

 سبًّب له بعض التوقف ، مع ملك الفرنجة بالطبع" . . "القد نــلا ذلك ، لكنهم فشلوا جـمـيعاً في الاستـيـلاء على القدس ، واضطروا في نهاية المطاف إلى العودة إلى ديارهم . لذلك سـوف نـلـي الـتصر يا






 لأول مرة أثناء الحصـار الأول للقـسطنطينيـة ، حينما اسـتخـدمت الجـيوش

 العظيمة لعمل ذلك" .
(فهل هذا يعني أن نتحد مع الحشـاشين؟؟"
(أو ندمرهم • إذا لـم يـبـلوا بالعـمل مـعنا ، فهـم سوف يعـملون ضدنا .
 عليهـم حتـمـــياً . لا يُكن أن يكون هنالك تقـاعس وخـعـف في بلادنا أثنـاء
"(هل سـيـتـمكن الـسلطان من توحـيـد جـمـيع الفصـائل الغختلفـة تحت
حكمه؟؟
بانت على ايديكـين الرغــبــة في الموافــــــة ، لـكنه تردد „لا تنس
الخليفة
"إلخليفة؟"
 الإسلام يا بيبرس . الخليفة الخلالي يقيم في بغدادا) . "وأين هي بغداد؟"

 أكثر غنى وأجمل وأكثر علماً وتقى . إن بغداد هي إرادة الله على الأرضى .

. بيبرس"
عـاد ذهن الفـتى إلى منظر منائر القــطنطينيـة من ســــينة التـراصنة


 "إذاً فحتى السلطان يحتاج إلى خليفة؟؟"
وافقه ايديكين "إن الخليفة هو الوارث الحتيقي للنبي محمد ، صلوات
الله عليه.
سوف يتبعه المسلمون من كل الأرجاء ـ لذلك نعم ، حتى يتم توحيد

فكر بيبرس أن هذا أمر ينبغي عليه أن يُعن التفكير فيه (هل تسمح
لي بأخذ الكتاب حتى أنهي قراءته؟"

أعاده ايديكين إليه (الفروسبية . نمم أسمح لك . والآن ، حـان وقت تدريبك ، ما هو المقرر لهذا اليوم؟" الئهِ
"الرماية بالقوس والسهم .أثناء ركوبنا للأمهار . الضابط السمين . . .") „القائد بينا"
(اسـوف يأمرنا القـائد السـمـين بينا بالركوب طاردين إلى الأمـام ثم التراجع والرماية على الأهداف وراءناءنا)، .
سمح ايديكين لزاويتي فمه باللارتفاع لأقصر ثانية ثم عاد تعبيره إلى
ارذلك جيـد . هي مهارة لم يتقنها الفرنجة أبداً . سوف يجعلكم بينا
 سيأمر كم بتكرارها عدة مرات أخرى .

 لككل سور مدينة نقطة ضعف . ليس هنالك وضع لا حل حل له ، مطلقأ . يعلمنا

 نهض بيبرس واقفاً (لككن صلاح الدين نجا يا يا سيُّدي، .
 كما سنفعل نحن وأثشقاؤنا القاتلتون الشُراكسة ـ اذهب الـو الآن وامتط حصـانك
 انحتنى بيبرس وذهب في طريقه ، وعقله يقلِّب كل ما ما تكلما فيه ، المرة تلو الأخرى .

## الفصل الحادي عشر

„احتم وتجنب! استدر وأطلق!؟ اتخذ صـوت السلطان الدوِي الذي
 كان يخرج على الأغلب فوق ميد ان المعر كة وعلى ميد ان الان الاستعراض
 بعد ها عاد إلى الارتكاء على وسائده ، يضحك لنفسه ويعب رشـفة قوية من قد حه الذهبي

 من أجلنا بدون أن نضطر إلى التفكير مطلقاً






 يفترض ، وإن الأ فضل لك أن تؤدي كل شيء بسرعة ألـوة أكبر للمرات العشر التاليةه| .



ننحني إلى الأمام ونسـحب سـهمـاً من الأرض ، هل. تعرف؟ ونحتـفظ به




 فلاحين ، ليس عليهم الكثير سن اللحم ، ،لم يأكلوا سوى الخبّبز وبعض من الخضار الجِذرية للى وصولهـم إلى الطباق







 الأمامي في مـجموعتك بالطابور؟" كان الكـل يسمع ذلك الكـي الكاملام وأشعر


 يخشــون الله داخليـاً ، من مـجرد نظرة ـ وفي اللحظة التـي يبدأون فيـهـا برد

 من أيام القرية ، مسبقاً طبعاً ، لكـنني ارتكبت بضعة أخطاء حينما كنت أتعلم القيادة

ربا لم أكن راغباً في القتال بشكل, خاص صبيـحة أحد الأيام ، خطا

 حسناً ، ماذا يجعل ذلك موقفي يا عبد؟" أهز رأسي بوجه يقول : (الا أستطـِي أن أتخيل يا يا مولاي!








أنخرى" .
غامـرت بسـؤال (ألا يجعلهـم ذلك أكتر عرضـة للعصـيـان يـا مولاي؟ ويجعلك غير محبوب لدرجة رهيبة؟")



 أحدهم الآخر أحياناً ، قائلين شيئاً مثل "لا يككنك أن تفعل ذلك" لكنني
 يككنك أن تتوقف ، وأنت حتمـاً لا يككنك أن تتـحمل أي نوع من انعـدام

 فكرت لنفسي ("من سويتونيوس)" .

## قال مكرراً (انعدام الطاعة كنوع") .



 آخر أنه كان يستغل فترات الصمت أثناء الجمري الصباحباحي الطويل ليركز



 الحـاسة السـادسة ليـراقب أولئك المحيطين به ويتعلم منهم م . أعاد التفكيـر :التحليل داخل دماغه لكل معلومة استقاها ، أثناء فترات الجحري الطويلة

بقيت عيناه مسـلطتِين فقط على المسافة المتوسطة بين أصـابع قـدميـه وكعبي الفتى الذي يركض أمامه .

 معركة ما - ليس هناك حبور أعظم من التحرك عبر الحـول والتـلال وأنت تحسن بالريح تلامس وجهك ـ ـ أنت تعرف ما أقصده ، أليس كذلك؟؟




 حتى اعتـقدت أن كل وتر سوف ينقطع وأسقَط على وجهـي ـ طورت في حــينها أسلوب تأمل قوي ـ ذهب عـقلي إلى الأهكنـة التـي مـا كـان له أن

يذهب إليها بطريقة أخرى ، وهكذا استطعت فعلاً أن أفهم العالم . كنت

 أي من الأولاد في مجموعتي يجب أن أركله ، ومن بينهم الذي هي الـي بي بياجي

 يحدث تماماً بالطريقة التي خططت لها لها
(هل مازلت تَارس الْأسلوب نفسه يا مولاي؟"
(اقبل أي مـعـركـة وأي اجتـتمـاع سـري ، أحـاول أن أن أرى الوضع كـا كله
أحاول أن أتخيل كل نتيجة حينما تكون النتيجة مشكوكاً فيأ فيها إلى حد
 الشـديد ،ولكن خلـسن الحظ كـان لدي ذلك الوقت الصـباحي حـين كنـت

 نفسك سلطاناً يا عبد ، صسحيح؟ نعم ، حقاً .

عمل ، لا يا عبد" .
رفـعت رأسي دهشـة عند هذا التـغـيـيـر المفـاجئ للموضـوع (اعـمل يا
"مولاي" .
(انعم ، عمل . سوف يسجلني تاريخك على أنني قائد عبوس ، أليس
كذلك؟؟
 لأنني فوجئت ، ولم تأتني أي فكرة



البـوابات ، كـنلك ســيـرعب المعـبــديون أطفـالهم بالقـول لهـم إن بيـبـرس سيجيء لِيأكلهم! هاهاها! با ضححك على فكرة أن يستخدم أعداؤه مثل هذا التكتيك ثم غرق في

الصمت .
(انتظر لـظة ، ليس لدى المعبديِن أطفال ، صسـيح؟"
"الا أعتقد أن ذلك مسموح به في نظامهم يا مولاي ، لا" .


فقد كنت خائفاً قليلاً
"ربما سيروي المغول تلك الـلكاية لأطفالهم في هذه الخالة؟" توقف عن الضححك بالسرعة نفسـهـا التي بدأ فيـها وحـلجني بتعبـير

ثم قال (الن يحدث ذلك ياعبده) . (أتسمح لي بالسؤال لماذا يا مولاي؟؟

 الدموع فوق خـديه . تلفتُ حـولي فـرأيت الــارسين الواقفين أمـام مدارة الـلطان ، أي خيمته ، يضحكان معه




 في حلاء من دمائهم . وهكذا سيظل الوضع يا عبد . نحن متقـدمون . نحن
"في وضع الهـجوم" .
(ولكن كما أقول ، أنا لست الغول ،لست العمـلاق ذا العين الواحدة
في مغارتي ، هل أنا ذلك؟" "لا يا مولاي" .
"القـد قـدم الـــلاطين المقاتلون أجـمـل الاحتـفالات والمهرجـانـات التات التي


وهذا صحيح ، فقد كانوا معروفين جيداً بهذا . لقد تعمدت أن أن أبحث عن الوجهاء الاغراب وأتحدث اليهـم ، وحتى العبيـد على أرصفة الموانئ ، لاستكشف ما يقال حول بلاط السلطان بيبرس في البلدان القصحية .

 مخطوطات الفروسيـة التي خصصـهـا ايديكين للضبـاط صغار السن • إذا
 من أجل إخـوته . تلك قــاعـدة أســاسـيـة لن يفـهـمـهـها الفـرنجـة أبـداً عن السـلاطين المقاتلين
إنهم يعتقدون أننا عبيـد ، وقد كنا عبيداً ، لكنتا من طبقة أر أرقى في في
 المتفوقين على الر جال العاديين . إنهم يفتخرون بتـقواهو اهم ، باه! نحن نفتخر
 تناول رشفة من الشراب "ألم يفهم قطز ذلك هو الآخر؟؟" تنبهت أذناي "هل قلت قطز يا مولاي؟"

 وأصـبـحت أثـك في أن تتـاح لي مناسـبـة أخـرى لأن أذكره مـرة أخـرى وأحتفظ برأسي موصولاً إلى بقية جسدي
ألححت عليه („مولاي؟)

(يا لها من إخاعة لوقتنا!) .
 ("أقول إنها مضيعة لوقتنا!)"

إثارة مؤكدة إلى أنه لا يعبث .
(القــد قـال النبي ، عليـه الصــلاة والــــلام "إن الله لا لا يحكـم عليكم بأجسادكم ومظاهر كم ، بل ينظر في قلوبكم وٍيراقب أعمـالكمه" ، لنلك فأك فأنا أبول عليك أيها الصبي الصغيـر • إنها فعلا مضـيـعـة لوقتـنا . لا يتـمشى
 نكون في المخارج نتـمرن ، أو حتى أفضـل من ذلك ، نـشـي عبر الصـحـراء لمنازلة الفرنجة أو المغوله،
 جاهز لتـقاتل فـارساً فرنجياً أو حتى رامي سـهـام منولياً؟ سوف يشـرٍ
 ارتد سترة الاستعر اض الحناصة بك!! . .




 رأى التعبير المرتسم على وجهه ونظرته المتحفزة ، عاود التفكير وبقي حيث


قال بيبرس (ارارتد سترتك يا قطز") وانصرف مبتعداً





 الله والسلطان!
ثم سـارت بانتظام لتـقف في مـحـيط الميـدان مع دخـول كـوكـبــة من اللرشححين الفرسان وهم يزأرون مسـرعين ويبدأون في أداء تارينهـم الخاصـي
"إن قطز يرتدي زوجاً جمـيـلاً من أعـين الباندا في هذا الصبـاح" قال

$$
\begin{aligned}
& \text { ايديكين ॥انك تتغير يا ولدي" . } \\
& \text { (أليس هذا أمراً جيداً؟" }
\end{aligned}
$$


 تستـحق أن تَعاش ونحن نقاط بكل بسـاطة . سـامحني إذا مزجت أقوال أفلاطون مع بيترونيوس" . قال بيبرس (اسأفعل . لقد أكدت لقطز أهمية التفتيش والاستعراض ، لكنه لم ير الأمر كما رأيته أناه . . (ولذلك قمت بتعديل شـكل عينيه؟")

ظهر طيف صغير من الابتسام على زاويتي عيني بيبرس وفمه وقال : (يككنك أن تقول ذلك") .
("تذكر هذا التحـذير يا بيبرس . إن الحياة الحالية هن العن والتجارب لا

تسـتحق أن تعـاش بكل تأكـيـد ، وأنا لا أقصـد أنك تمتـحن يومك وحــه .
 من الرجـال الآخرين ، ولكن لا تغيب عـينيك عن الأشـجـار بينمـا أنت تسير إلى وسط الغابة . هل تعرف ما أقصده؟ الا
"أعتقد أنني أعرف يا سيدي" .
(الا تخف أبداً . أنا مجبر على تكرار نفسي ، وأفعل ذلك على الد الدوام
والآن : ما هي الاستراتيجية؟』

جلس بيبرس في وضعية التهيؤ شالاستراتيجية هي أمر بسيط جداً
 العسكرية ، بغض النظر عن مكوناتهاها، . أضاف ايديكين (وماذا غير ذلك؟؟"

 ويعرف ما هي الموجودات المتوفرة لديه لتحقيق ذلك الهـدف" الها . "وهكذا فإن أسئلة استراتيجية الأربعة هي؟؟"
(امن أنت؟ ماذا تريد أن تفعل؟ ما ها هي الوسائل المتوفرة تحت تصرفك ،
وكيف ستقوم بتنفيذها؟"
("ليس سيئاً يا بيبرس"
نظر بيبرس إلى قَدميه (هذا هوا هو السببِ لكوني عاقبت قطزّ") "قل لي مرة أخرى ، ماذا تقصد؟؟"



 ولائقون للمعارك القادمة" .

ا"ذلك صححيح يا بيبرس . يعتقد كثيرون أننا نحن المقاتلين الثراكسـة




 مضطرين لتبديل الأزياء والأسلحة . إن ذلك يعني نصف العمل ، أرأيت؟ لا حاجـة هن هنالك ليقوموا بتلمـيع



 سيقومون بأداء المهام المنزلية مثل النـساء الغسـالات العجائز!" تشر"ب بيبرس كل كلمة . (اهذا شيء سـوف تضطر إلى إلغـائه بين الرجـال التابعين لك ، مســألة
 حيث يُكنك رؤيتهم ، وتأكد من أن جمـيع دخازنك متلئـة ، وأن كل كل رجل جاهز كلياً") .
("سأفهل يا سيدي") .
("فتى صـالح") استنـد ايديكـين بظهره ونظر إلى السقفف الأ بيض (اكم


 ساعات، بعد أيام من المسير اللسريع والمناورةه" .
(الجُواب هو أيام قليلة جداً . لقد تراقصى صلاح الدين وريتشارد حول

 (هنالك درس يجب تعلمـه يا بيـبرس : ليسـت الجنـدية مجرد مـعارلك . يتم






 سوف يساعدك بعدار معِن فقطه" .
"نعم سيدي"
(الآن نسيت الموضوع الذي كان يفترض فينا أن نبحتثه ـ وكل ذلك ونك





 الاستراتيجية . أما الآخر فهو ببساطة في مستوى الثاندالدال والمغول" .
"نعم سِيدي"
("حسناً . تمام ـ والآن ، ما هو كتابك لهذا اليوم؟"
"(جوزيفوس يا سيدي" .
(آه نعم . اليهودي . ما هو تقييمك له؟")
"(إنهيح رجل ولاذا شرف هو هيذا؟يدي" .
(القد تخلى عن الرجال الـلـ الـين يشّاركونه في دينه وكانوا إخـوة له في السلاح وقاتل مع الجانب الآخر" .
اصطنع ايديكين تعبير من أصيب بصدمة اههل فعل ذلك حـقيقة؟ ولماذا قام بذلك العمل يا بيبرس؟
("لقد لي ماذا حدتك ، إنه عدعِ الايمان أوالشرف") .

نظر بيـبـرس إلى الكتــاب الذي يـحـمله بين يـديه واســتجــــع أفكاره

 اليهود على حكمهـم ، تولى هو قيادة قواتهم •

 الرجال قرروا أن ينتحروا بدلاً سن الاستسلام . قام جوزيفوس بتنظيم وسيلة
 لكنه نجا هو ورجل آخر واستسلما .
بعد ذلك ، تَول إلى جانب الأعداء وقام على خلى خلدمتهم مثّل جروه" .

 (الا يككن أن يوجـد حكم آخـر على رجل يدير ظهـره لإخـوته سـوى

لم يبد على ايديكين السرور من هذا الأمر بالقدر الذي توقعه بيبر "امـاذا إذا كان ذلك الر جل يعتقد أن هؤلاء الإخوة مسيقودون كل الشـون إلى موت محقق؟ ماذا وقتها؟؟"

القـد كان الرجال الذين قاتل جوزيفوس معهم مهووسـين متعصبين
 السماح لأن يؤخذوا أسرى . ولكن ربا أدركُ جوزيفوس أن هؤلاء المتعصبين ألما
 وأن ذلك سـيؤدي إلى دمار وطنه .هل يمكن أن تقوم بإحراق منزل والدتك حتى تتجنب دفع الضرائب لِهِة خائنة؟"
 مصير أسوأ من الموت" .

 ولكن إذا قدٍر لك أن تتولى القيادة ، فسوف تضطر إلى التفكير بنفسك . إن




 ايديكين انطباعاً دائمـاً بأنه في أوج حيـاته . فـهـ الـا





 أخرى ، يجب علينا أن نوقف السلطان نفسه من إسقاط سقف القصر على

رأسه هو . يقول الحديث الشريف (قل الحقيقة أمام الحاكم الظالم") .

 المثع في دولتنا يا ســيـدي . كـيف يككن حـتى مـجـرد تخــيل مـثل هذا التشيء؟!
هزَ ايديكين رأسه متـأسـياً وهو ينظر إلى الكتـاب الذي مـازال بيـبـرس يحمله (اماذا حدث في نهاية الثورة اليهودية؟"





 وسرارتهه| .
نفض بيـبرس رأسـه رافضاً „لا أستطيع أن أصدق ذلك أو أؤمن به يا
("حسناً إن وظيفتي هي محاولة تعليمك يا بيـبرس . تذكر أخـيراً أن بطلك صـلاحِ الدين



 القدس" .
ابتسم بيبرس وفتح الكتاب

## الفصل الثاني عشر

وهكذا استمر تدريبه حتى أفاق بيبرس سن نومه في أحد الأليام وأدرك






 ينهض ، لكن الواجب طغى - كما يفعل دائماً - فأدار ساقيه وجلس أِ "هل ترغب في شراب أيها النقيب؟"
نظر بيبـرس إلى الفنـجان المدسـوس تحت أنفه وقـد تكونت حـبـيبـات الرطوبة حول الأصابع التي تُمله ، تقبَّله بامتنان


 ضصحك سليم على هذه المداعبة وجلس بـي بـوار بيبرس (إنني أعتقد يا يا بيبرس بأنك سوف تخدم في بلاطي وسيكون لقبك قاذف سهام السلطان! سيسمح لك بالتجوال خلفي حاملا القوس الصغير بيدلك ، وعندما أشـير ، ستـقوم بالإطلاق على أي شيء أشـير عليه . ستكون حـيلة رائعة ومؤثرة جداً على كل الوجهاء الذين يجيئونتي لتقدي الولاء والطاعة لي" .

 لن أكافئك . ستقف إلى يسـاري حينمـا يحل المساء على مـلـي ائدة الولائم ، تراقب التسلـيـة ، ومــوف أمر رلك بعض قطع اللحم الـــهـيــة من طبـقي الخاص كل هنيهة .
ستقضي وقتاً رائعاً وأنت تضض بقايا طعامي متلذذاً") .






 القامة ونحيلِن مع أكتاف عريضة قوية


 الأمام
قال (قاذف السهام!") رافعاً يد بيبرس الحرة عالياً .
 سنة من دخوله أكاديمية المقاتلين الشُراكسة وإعطاء فريقه الدرس الأول في استخخدام القوس القصير ـ
أصغى بيـبرس يومهـا إلى تعليمـات المدرس بعناية ، رغم أنه اعتـبـر
 كما سماه الملدس ، داخل الحـفرة في الوسط ، وسحب الخيط إلى الوراء ثم

أطلق الزناد السفلي وانطلق السهم . لم يعجب بيبرس بالعملية حتى شرح
 بهيئة رجل من القش .
 لكن ذلك الأداء حظي بانتباههم .
همس أحـدهم (اتخـيل مـا يمكن أن يفعله هذا بالفـا بالفريني ، إذا أطلقتـه
عليه في المكان الصحيح . . ."
(إن المغول يرتدون دروعاً أفقل بكثير سن الفرنجة ـ فتـخـيل ما يمكن أن
يفعله بأحدهم" .
 شرخاً بسيطاً في قطيع من المغول" . اسـتـدار بيبـرس نـحوه (اطيب؟ أليس لدى الــلطان آلاف مؤلفــة من
الرجال؟؟
"(انعم ، ولكن ليسس لديه سـوى ألف من الشـراكسة المقاتلين البحريين ،
قوته النخبوية" .
كـان المدرس على وشك إنهاء درسه والبـدء في السـمـاح للمرشــحين بتجربة السلاح بأنفسهـم مانـي
سأل بيبرس (ما هي سرعة إطلاقف؟؟"
 الحركات أعلى وليس في مـثل سـهولة تناول سـهم من الكنانة ، وعـــدها
(هل لديه قوة أكبر؟"

قال المدرس (ابالقـوة نفسـهـا على الأقل" . مـتوقفـاً عن الكـلام لـظة
 الخلفي المزوق بالريش .
(إنه قادر على اختراق الدرع ، وذلك أهر جيد"، .


 القصـير البُهز بيد واحـدة وتطلقه ثم تقود حصـانك مبتعـداً باليد الأخرى . في مثنل هذا الموقف فإن القوس القصـير لـديه امتـياز على القوس العـادي

هزَّ بيبرس رأسه موافقاً ، وراقب الآخرين يأخـنون أدوارهم فيٍ تجربة

 تتـخـيل كـيف سـيـنــيـر هذا السـلاح طبـيـعـة الأسلوب الذي تقـاتل. به الجيوش؟؟
نظر بيبرس إليه ثم عاد للنظر إلى المرشَح الأخير . عقد المرشَ الــهـم



 مشابهة .
 الصغير إلى الفتى التاللي
وقف بيـبرس ثابتاُ ونظر في عيني المدرس . قال (احـان الوقت") . وقـد خلا وجهه من أي تعبير لشدة التركيز
 للقوة منذ أن حمل أول رجل صغير الجـسم شـفرة مسنونة وقتل بها رجالا

أضخـم منه جـسـماً . بإسكان أي فلاح أن يحمل واحـداً من هذه الأسلحة في الصباح ويتتل به فارساً قبيل حلول الظهر يطلق عليه بحيث يسقطه عن حصانها"، . خفض المدرس صوته أكثر قليلاً (انظر إلى هؤلاء الفتية . إنها إطلاقتهم الأولى وهم


 استعـمال السـيف . لقد كان الفتـية على حق ، إذا توفر لدينا ما ما يكا يكفي من هذه الأسلحة فسوف نوقف أية هجمة مغولية بطابور موزع بشك المكل جيد من الجلنود الفالاحِني) .
أكـمـل بيـبـرس الصـورة "وبعــد ذلك ينعطف فـرســانـا من الجــانبين
ويطردونهم من الميدان ستفرقِن" .






 الجهجد الذي يتطلبه القوس العادي • بسط قدميه وأفرد كتفيه ثم رفع القوس


 ارتطام السهم بالهدف . حمل إليه الارتطام صوتاً مكتوماً مرضياً فأنزله أكتر ليرى ما أصابه اللـهـمـ

على الطرف القصي من الهـدف .
 تحمل حـجراً لأنه سـيكون غاضباً عليك بحـدة!|" ضـحك المِميع بمن فيهم

المدرس . هزَّ بيبرس رأسه .
 أخخرى ني الغد . سـوف أريكم أيضاً كــف تطلقون إلى الأعلى حـلى حتى يزيد مدى السلاح إلى مئات الأقدام ـ وهذا أمر في غاية الأهمية حينمـا كيـا يكون جيش ما متقدمأ باتجاهكم" .
انفرط عقد الفصل وبقي بيبرس ينظر إلى الهـلف بقدر من الكآبة .إذا





 النهاية أصبح بارعاً إلى درجة إصابة نقطة الوسط بكل إطلاقة ، تاركاً حتى الِّى


لقب التصت به وظل فخخوراً به بشكل. سري .


 يكن أن يكون عليه ، ببساطة . مازالوا صـغار السن لـكنهم أدركوا بالسليقـة أن مشّل هذا الأخ الجـندي هو الرجل الذي يرغبون في الركوب إلى جانبه في أي هجوم قَتالي . فهو سيبقيهـم أحياء .

غطى هيكل تيكا الضخـم على كل من بيبرس وسليم بمكان جلوسهم



 يقاربونه في القوة والميول
 الضغط أو التعلق من أي غصن شـجرة متوفر . كانوا يذهبون خلف المدرسة




 يركض أطول مسافة وهو يحمل الصخرة الـنـي




 يدور همساً بين الآخرين أن الشذخص الوحيد الذي يخافيه تيكا هو بيبرس ، رغم أن بيـبـرس الذي لم يكن زهرة ذابلة بدوره ، لم يكـد يصل إلى نصف حجم العملاق . كان موضوع معرفة القوة التي يمتلكها بيبرس ، والتي يقدر

 صريحين وصادقين مع بعضهم بعضاً ، لعرفوا نوع القوة التي يتلكـها بـيا بيبرس


 رفع بيبرس نظره باتجاه وجه تيكا العايد . (هل هم جاهِ جاهزون؟" هزَّ تيكا رأسه إيجاباً أنـا
(إذاً لن نتظظر ، فالطقس اليوم رائع والمطايا بانتظارنا)" قال بيبرس . أفرغ




 اللركوب بسرعة ، عقـد رباط حذائه وسحب حز وزام الــيف ، المهـلى إليه من

 شهية للعشاء . خرج متبوعاً بسليم وتيكا إلى برودة الصباح ونزل الدرجات المؤدية إلى ساحة التدريب .


 للمقـاتلين الشُراكسـة ، معلقة منخفضـة . مرَّر بيبرس أصـابعـه فوق الخـط الناعم لشاربه النامي الفتي وركض باتجاههم .
 ردوا عليه بتهليل مدو . قفز بيبرس إلى ظهر جواده الذي كان السائس يمسكه له
عدًّل جلسته ثم ربَّت على رقبة الحصان . تناول الأعنِّة وصاح " حول

القلعة ثم الحتروج من البوابة الشـرقـيـة . أي رجل يقع عن حصـانه سـوف ينظف الأسطبلات مستخدماً ملعقة عشائه!"
 الشوارع الأبعد . اختفت شمس الساحة المفتوحةَ وانطلقوا مصلدرين فرقعة

 وتابعوهم بنظرات هادئة ، ولم يبتسمن إلا بعد أن اختفى الجا الجنود الصغار الـين خلف الزاوية التاللية . كانوا يكنون محببة حقيـيقية لأولئك الفتية الذينـين يِلأ
 ومعروف عنهم سساعدة كل الذين يصادفونهم يعانون من أي سوء .

 ظهورهم بدون أن تكون مؤذية ، ووهبتهم الأشهجار التي تزين الشارع قبسات
 الحوانيت قد غسلوا الأرصفة العريضة بكميـات وفيرة من الماء ، ما ساعد على تبريد الهواء أكثتر ودنع برشقات سن الرذاذ إلى وجوه المرشـحين التي بدأت تتعرَق
أصـبـحت النظرات التي تلتوها هنا ، في الأ حـيـاء الأ كتـر ثراء ، أبلغ

 سناً غير الراضيات عن تصرفاتهن

 هاته الفتـيات ورفع يله في سـلام ودي ـ نظرت بسـرعة إلى مراقـبـتهـا ثـم


ابتسـامتـهـا الضططربة . أطلق بيـبرس ابتسـامـة عريضـة ، وقِـد أحسرٍ فجـأة بارتغاع حاد في معنوياته المتصاعدة ، بقيت تلك الإشارة في ذهنه طيلة ذلك النهار
ارتفعت أمـامهم قلعـة حلب : المحسن ، الثشكنة ، المعسكر ، ديــدان




 الأولى ، لكنه ظل يعـجب كيف أن مجمعاً افترض فيـ فيه أن يكون اسـبرطياً ومنافعياً هو في الحقيقة فخم إلى درجـة مذهلة حينما يغامر الشخـص في متاهاته الداخخلية
فالقلعة هي أيضاً مسسجد وقصر أكتر بكتير من كونها مـجرد ثكـنة
 مثل شيء من أحد الكتب الإغريقية الشهيرة التي جعله ايديكين يقرأها - بتمعن واستمتاع

وصلوا راكبين إلى مدخل القلعة ، حيث يوجد ألمامهنم برج واستحكام ضـخم بـرفوع عن الأرض في مـــدمـة البوابة الرئيــــة ، ثم انحـرفوا إلى الـى
 المقدمة . صـاح فصيل المقاتلين الشـبـان بتوليفة سن التهاليلـيل المرحة وبعض


 وخروجاً إلى درجة سد الشنوارع .لوَّح لهم أحد الحـراس بممر مفتوح ، فشدوا


الشتعور بخخـروج الرأس من الماء، ، حـيث انطلقوا من قيـود المدينة وزحـمتـها

 الباعة أو الرائحة النتنة للمخلفات البشرية و الم لم يكن هنالك شيء في الخـارج سوى الهواء النقي والأشـجـار المورقة ، المئات منها على جانبي الممر المفضل للى المرشخحن ، موزعة بين شجيرات عطرية ومصانة بعناية


 ما يحيون من أجله
 من المدينة ثم سـحب عنان مطيته ليصبح مسـير ها ها هذاباً ثم سـيـراً هادئاً .



 وبمحض الصدفة . سأل سليم (هل نقصد التلة يا بيبرس؟؟" (التلةه"
كانت التلة نقطة توجهيـم في مثل هذه الأيام . فهي تقدم لهـم منظراً
 بوسعهم رؤية البحر في يوم صاف
 هنا".

لم يرجح بيبرس أن يرد ،لكن مرشـحاً آخر أجاب "لا يوجد أحد من
 أصـر صـاحب الصـوت الأول (اليس هذا مـا مـا قيل لي" . قاوم بيـبـرس الرغبة في الاستدارة .
 مدنه . لا عليك ما تقوله لك إحدى الـداقطات" .
 لابد وأنك ملم با يجري؟؟" ابقى عينيه باتجاه الطريق أمامه . ا(شائعات . كلها شائعات . وليس هناكّ أية إمكانية بأنهم سيشاركوننا في أي شيء على الإطلاق، قـال سليم (اربما ليس مـعنا نحن . ولكن الأرجح أن الرئيس ايديكين سيطلعك على الجريات" .


 والفلسفة أن يسيطر على الحسد ويحتقره ، لكن النقاط المتعمقَة في الرواقية وضبط النفس بقيت بعيدة عن إدراكه .


 صـاحب الصوت الأول وقـد زادت حـماسته على النتـان ـ ا (إذا كـنا نحن نخبة الجليش الأيوبي ، نلماذا نحن بعيدون عن القتال؟؟
 يؤمرون وليس قبل ذلك . ذلك هو الفارق بين الجيش والرعاع . . ."

 مازلنا كتابيـين وهكذا فنحن لسنا جنوداً بعدا" . " (". . .
جـاء الفرج حـينمـا لاحت التلة أمامهـم حين عبروا زاوية ، فأخرس بيبرس الصوت
"إلى القمة! هجوم كاسح! اسحبوا السيوف! ")
سحب الفصيل أسلحتهم في الوقت نفسه ، دقوا كواحلهم في خواصر


 الــاحة .
قـال رافضاً "إثــاعـةه" مع أنه بدأ يتضـايق من أن حتى معلمـه يبـدو وكأنه يتقافز مجفالًا من الظلال .

 النشناط . بهيئتها المرحة ، تومض بطبقة سن التعرق ، لكنه فوجئ بالحبر .
 وراء ظهره - فهو الضابط الفارس الجريء الفتي بكل ما تعا تعنيه الكلمة حين
 العاطتين بالتجاعيد على الرسائل الموضوعة على المكتب بينهما . "هل وقع خطأ ما؟")
نفض القـائد المسن رأسـه نفـيـاً „لا خطأ . ســـعـل بلاغ رسـمي من السلطان خالال ساعة")
(اوهل تصل الأخبار إلينا من إخوتنا المقاتلين الشـراكــة قبل وصولهـا
من السلطان؟؟"
حدجه أيديكين بنظرة پإن وظيفة المقاتل الشُركسي هي معرفة أوامر سلطانه قبل أن يفتح فمه الملكي" .
 أحسَ بالظمـأ فـجـأة ، من رحلة الركـوب والغـبـار بلا شك . ا(أتســمح لي بجرعة ماء يا سيدي؟؟"
أشار ايديكين إلى خزانه جانبية جلس فوقها إبريق من النبيـذ الملوط
باللاء المعطر
قفز بيبرس واتجه نحوه (اوماذا سيكون أمر السلطان؟ إن الحوارزميِن في

> خددتهه| .
(وقد اختطوا مراً من التدميـر غير مسـبوق من أجيال عبر المشـرق . إن
تعطثهم إلى الدماء قمين بإثارة إعجاب المغوله" .
شـرب بيـبـرس واســـدار وقـد قـــت مـلامـحـه القــد بدأ الفـرنجـة تلك
اللعبة") .
("حسناً ، إنهم لن يتلقوا هذا الحبـر بســـولة . إن عكا تقوم بتـجـمـيع جيش وقد انضمت حمص إليهم"، وضع بيبرس. القدح من يده (ماذا؟؟) "ودمشتق كذلك" .
مرت لحظة بينمـا فـهم بيبـرس المعلومـة (دمـشق؟؟ هل قلت إن دمـشق وحمص ستقفان مع الفرنجة؟ ضد السلطان؟؟


 جانبهم أيضاً . على مـا يبـدو فإن الحوارزمـيين لم يكتفوا بتـدمـير الأماكن


 (اهذا هو الأمر إذاً! جمـيع أعداء السلطان في العراء . سـوف يوحِّد كل

ما كسبه أعداؤهها "هكذا يبـدو الوضع" . لم يبـد على ايديكين الـــرور من الفكرة ، فـقـد

جلس مكتئباً
(هل هؤلاء الحوارزميون هم نفسهم الذين هزمهم جنـكيز خان وجيوشه المغول عندما احتل مدينتهم سمرقند؟"
 يهاجمون في العراق وسورية ويسببون الفوضى في كل مكانه" . (اهل بوسعنا أن نثق فيهـم؟؟ هؤلاء الخوارزميون؟؟ هل يككنهم أن يصمدوا في المعر كة - ضـد الخيالة الثقيلة؟")
رفع ايديكـين ذراعيـه (امن اللذي يككنه أن يعرف؟ لم تم تقع عـيناي بعـد


الاستيلاء عليها"

عاد بيبرس إلى الابتسام "هذه فكرة لا بأس بها") . عندما لم يحصل على جواب ، عادت قسماته إلى القسوة . (هل كانت مذبحة عظمى؟")
 أدائهـم الصلوات وانسـكبـت اللدمـاء على مـذابح الكـنائس . قـتـل الأطفـال والنساء . اللاتين والفرنجة والعرب واليـهود . . . بالآلاف" . ارتفعت قبغته نحو فمه .
"اعملِات الإحراق . . .") .

وقف بيبرس ثابتاً في مكانه (إن الإرهاب في مـثل قوة أي جـيش يا سيدي . سوف يكون احتمال قتالهم أقل في المرة القادمةه . . حـدجه ايديكين بنظرة فولاذية الهل كان صلا صلاح الدين ، عليه رحمـة
 وافقه بيبرس "(كلا ، ولحكن الحل الوسط والتسـوية التي قدمها هـا صـلاح

"ربما ، ربما لا . إن الله سبحانه وتعانه وتلى هو الحكم الأسمى" . ("فهل هذا يعني أننا سنزحف؟؟") نفض ايديكين كتفيه على تغيير الموضوع (هذذا صحـيح" . لم يسـتطع بيـبـرس أن يكبح جـمــاح سـروره : صـفق بيـلـيه ثم ضم
"اليست المعر كة مغر حة يا بيبرس" . نصب قـامته (يبـدو أنك نسـيت يا ســيـدي ، لقـد شـهـدت القـتـال من قَبل" . تكوُّر فم ايديكـين في ابتسامـة مـاكرة خـالية سن المرح (اليس مشل هذه

يا ولدي"، .

لقـد كان مـحـقاً أيضـاً يا عـبد . . . لقد كـان دوماً على حق ، ذلك العـتـال العجـوز . . هل عـرفت في حـيـاتك شـخـصـاً على هذا القـدر من | الحكمة؟؟
ابتسمت وقلت (اعدد قليل جداً يا مولاي" .
(امـاذا عن المكتبة العظيمة والجامعة التي أنت معـجـب بهـمـا بشـدة؟ لابد أن هناك العديد من الرجال الذين تعجبك علومهـم وذكاؤهم؟"
 الوقت) . نظرت إليه متعمداً .
 الانبراطورية الهائلة
رانظر حـواليك . اللذهب مـوجـود في كل مكان . حـتى في الجـــدران





 بالنسبة لرجل متواضع مثلي يا مولاي" .
تحول التعبير في عينيه إلى البرود وأومض بياض الـي الفها
 ستقطع شوطاً بعيداً في عالم البلاط! إس
انحنيت مرة أخرى (أششكرك يا دولاي" . ابتسم كلانا للحظة ثم أشار طالباً قدحاً آخر




 بكل ماتريد معرفته . إن الرجال الذين يحتلون منصبه الآن لا يستحقون أن أن يربطوا له حذاءه ، باه! «!



الموضوع حالياً . دعني أرى . . . تلقينا أنباء سقِوط القدس ، ثم جاء الأمر
 مـثل - لا أدري - أتشـبـه بأنــبـال الأسـود ـ لم نطق الانتظار ـ منذ اللحظة



 جيشاً يجري تجميعه فعلاً . بدأ السلطان التحركُ دن الجنوب ـ ـ وجب علينا الركوب مـثل الشــــاطـين حتى نلحق به ونتضـم إليه ، لكـنـنا كنا قـادرين وعرفت ذلك"
توقف ليـتصـور الموقف بعين عـقله ، وتنيـت لو اسـتطعت أن أرى مـا يشاهده خلف البؤبؤِين الأسود والأبيض
 انحازت كل من حمص ودمشتف إلى الفرنجة . أحـبح الركوب عبر الريف أمراً خطراً بشكل مفاجئ ، بالنسبة إلينا على الأقل
شـعـرت بالذهول . تخـيل : مسلمون إخـون في في الدين ، ينخـازون إلى
 دوماً بالغموض ، أليس كذلك؟
لاحظ أن الخـوارزمـيـن كانوا شـيـاطِن . لقـد فعلت مـا فعلوه وأسـوأ ، ،


 غير مهمين ذبحوا خلال الاستيلاء على مدينة . كلا ، لقد فكر أن بوسعه استغلالٍ المشكلة ليستولي على السلطة لنفسه ، وقد أخطأ في ذلك ، خلا خطأُ

عـاود التـنكيـر ثم انطلق (أصـبح الــــؤال بالنـــبـة إلـينا في حلب هو



 في الفترة ما بين نزولي من السـفينة في أنطاكية والر حلة الأولى إلى بيت


 داكنة . أي شيء يمكن أن يصدر قرقـعة أو رنيناً تَت تغطيته أو الاستـو
















انعدام الضعف فيه مفهوماً طقوسياً أو غامضاً . لقد كانت فكرة عالقة منذ أيام شبابه ، والحياة التي عاشها لقـد ظل سلطاننا العظيم هو الصبي النـي قاتل ألـيا ألاد القرية الآخرين بالعصي في مبارزات سـيوف متـخيلة ، والمقاتل الثـركسي المرشَ الوسيمي الذي يطوّح بعصا البولو فوق عشّب الميدان االذابل ، في ني نواح عديدة ،

 قالوا لنا أن نقف إلى جـانب جـيـادنا ونتنظر . . . ونتتظر . حـاول ايديكين


 ترتعش على مـقـابض الســيوف ، فـقـد كنـا في فـورة من ارتـفـاع المعنويات والاستعداد العنيف . لو أنهم قالوا لنا أن نر كب خارجين من الـو البوابة ونتهب حلب نفسها لفعلنا ذلك بدون لـظة تردد . لكن هذا الانتظار والوقوف كانا

 بالعودة إلى مهاجعنا . (ااتركوا الجياد مسر جـة ، ولكن اذهبوا واجلسوال" . أمر لا يمكن تصديقه
 وهكذا فإن الشعور مألوف جداً . بالنسبة لمي



 بعلمه أمامي • (وقرأت . لابد وأنني غفوت لأن الشئيء التالي الذي أذكره
 مرتدياً درعه تحت معطف داكن وبدا حجمه مضاعفاً عما يبدو عليه حين كنا نفطر سوية في الصباحات . قال لي (انحن سنتحركّهِ

 مـجتـمعين حـولنا . (اسـتركب أنتت وفصيلك مـي يا بيا بيبرس الكتـابي" .

 كنت قادرا على اختـراق الجـدران بقـبضتـي" وأنفض الغـبار عن نفـسي في
 الدرجـات ، ركبنا وانطلقنا عـبر حلب . كـان الصـمـت والسـرية ضـروريين بسـبـب وجـود الجـواسـيس . كـانوا خـارج البـوابة وربا كانـانوا مـوجـودين في





 يشـاهدك" .
أخرج لسـانه ونفخ بضجة غـير ملكية مطلقاً في وجهي (اهل تريد أن تسمع هذه القصة أم تريد أن أقذف بقدح آخر باتجاه رأسك؟؟" (أنت تعرف أنني خاضع لمشيتك يا مولاي"

 الموااسيس بمحاولة عدم تجنبهم كلياً . فهم سـيعرفون أنتنا غادرنا قبل مرور

وقت طويل • بدلاً من ذلك فـقـد أعلن القـائد ايـديكين على الملأ وعنتـهـى الوضوح أننا نركب إلى الجنوب ، متجنبين حمص ودمشق ، باستعـع اض الم

 كلا ، فقد ظل لسنوات يدق في رأسي ما مفاده أن مفتاح الامستراتيجيـية

 بأقل قدر من الخسـائر ، وحيث سيكونون أكثر قدرة في التأثير على نتيجـة |l|
ربا كنت أعرف القصة ، لكنني حبسـت أنفاسي رغم ذلك .
 مقاتل بحري شركسي إلى قلب القتال مبانـرة ، هل. هذا صحيح؟" هززت رأسي
(افـمـاذا فـعل أستـاذي؟ لقـد أخر جنا راكبـين من مـجـمعنا في وسط الليل ، تحت أنف القلعـة مـبـاشـرة ثم أخر جنا من . . . البـواية الشـمـاليـة!

 نحدق في بعضنا البعض . (ما الذي يحدث هنا؟؟) عبقرية
انطلقنا خـارجين إلى الريف قبل أن يعرف أي شـخص مـا يحــــ . لابد وأن الجواسيس وقعوا ضحية للحيرة والذهول

## الفصل الثّالث عشـر

ارتحلوا راكـبين طيلة الليل وعند مـا انبلج الفـجـر ، باتوا قـريبين من قيليقية وسهول الأناضول ـ وعندما أعطي الأمر أنحيراً بالترجل وإِلرا وإراحة










 على مرتفع يكفي لكشف أي فرسان قادمين أو جماعاعات كبيرة ، ومع ذلك




 لمؤخرة رأسه ببطء وحك أنفه . رفع رأسه لدى سماعه حـه حوفر خيلهم
(إحراس؟؟"
قال ببيرس (اتخذذوا مواقعهم يا سيدي" ((مجموعات الكشافة؟)
"(أرسلوا إلى عملهم")
 الطهام أو حتى قليل من الصيد . أنا ألاحظ أن الر كوب على هذه الشـاكلة يثر أعظم شهية للطعام" (هذا صحيح يا سيدي") . ترجل بيبرس وفعل صديقاه مثله . (اسليم ، ربما تستطيع أن تعثر لي على بعض الفواكه البِففة في أحد أكياس السرج؟"
 يككنك أن تسخن بعض الماء؟"
 بجـرد انصرافـهمـا ـ وقف بيبرس للحظة ، قبـل أن يتـغلب عليه الفضـول









 ا(هل عرفت أن المغول يضعون اللحمـم النيء تَحت سروجهم في الصباح

ويتـركون حـرارة الخـيل تطهـيـه طيلة النهـار أثناء ركـوبهم؟؟" سـأله ايـديكـين (إنهم أيضاً يخلطون حليب اليالُ بالماء ليجعلوا منه شراباً يقيم أودهم" .
 تناولها بإيماءة امتنان . (القــد سـمـعت حـتى أنهم يشـربون الــليب من أثداء


ركوبهم الطويل" .
مضغ ايدِيكين الخبز بصمت


 يككنه أن يخـتـار أي جـواد سـيـركب وأي جـواد سـيــــربـ دمـه ، ألا يمكنه

ذلك؟!
وافقه ايديكين (اذلك ككن . لكن الإصغاء إلى القصع حول شـرب المغول للدماء بشكل دوري ، يذكرني بالقصص عن المنـود الذين يستونو الجّلي

 إن المقــتلـين الثــراكـــــة يشـربون الـدمـاء في بعض الأنحـاء ، فهـل تظن أن ذلك صحيح؟؟

 أشياء قليلة جداً ما كنت لأقدم عليها حتى أنجو بحياتي"

 القذارة أكثر من أسبوعين؟؟ لوى بيبرس فمه إلى ناحية ولم يحر جواباً . حدَّق فيـه ايديكين بحدة

لثانية ثم ضرب على ركبتـيه (ها! لم أعتقـد ذلك! أنت لم تعرف اليأس المطلق أبداً . أنت تظن ذلك ، أنا أوافقك على اعتـلـ اعتقادكُ ـ لكنك لا تعرف
 من الإنسـان ، لسنوات ، لعقود! ماذا ، حتى قيصر نفسـه احتجزه القـراصنة أكثر عا احتحزولك . هل تذكر؟؟"
"انعم سيدي") .
(اصـحـيح أننا نحن المقـاتلـين الشـراكـــة عبــيـد ، لكننا عبـيـد فـقط
لسلطانتا وإرادة الله .
لا أحد غيره . لا رجل آخر ، سواء كان مؤمناً أم ملحداً ، يسمح له بأن

 شعر بيبرس بأن الأفضل هو أن لا يقول شيئاً ، لذلك مضن كسرة من

قـل ايديكـين "افي كل الأحـوال ، أنا أثرثر أحـيـاناً . لكن قل لي : هل

$$
\begin{aligned}
& \text { أجريت مزيداً سن التفكير في سؤاليّ؟" } \\
& \text { "(نعم يا سـيدي؟" } \\
& \text { ("ثم ماذا؟") } \\
& \text { ((سأفعلها)" }
\end{aligned}
$$



 مقاتل شر كسي ، والمقاتل الشُر كسي يمتلك امتيازات" .

 بيبرس . رغم أنك صبي أحمق!! . .
(القد انقضى زمن طويل . فهل سيعرفونتي؟)
 يستـحق ذلك الاسمم في رأيي . ثم فكر في والدتك؟ سنرسل لهم خـبـراً ، وسـوف يحضـرون ليروا الرجل الذي أصبـحته . سـيبـقون هنا ويشـاركـوننا طعـامنا ويصـغـون إلى قـصـصـك . وســوف يخـــــرونك عن أثـــــــائك وشقيقاتك"
"ليس لدي أشقاء سوى المقاتلين الشُراكسة يا سيدًّي" .

االذين تعرف عنهم يا بيبرس . يحق للمقاتلين الشراكسة ألن أن يحضروا
عائلاتهم لتزورهم وحتى تَضر العائلات لتعيش هعهم . يحتمل أن تتعرف على أشياء كثيرة لم تكن تعرفها عن قبيبلتك . صدقني ، أنت لن تندم على هذاه .
رغم ذلك ،لم يكن بـيـبـرس قـد اقـتـع "ولكن مـا العـمل إذا لم يـكن
هناك غير الأ خبار السيئة يا سيِّدي؟؟

 مـا حــث كان بإرادة الله عز وجل ، فـلا تنس ذلك أيضـا . تقبـل الوضع واحتمله واجعله يقويك أكثر . إن الطريق الآخر هو سـبيل الظلام : هو أن
تترك الأمر يستقر ويتعفن ويدمرك . عانت قدرك؛ . .

"أهذا صحـيح؟ ومن يُكن أن يكون ذلك؟ تيكـ تيكا هنا ، الذي يحضر لي مشروباتي الدافئة؟"
 ناعمة بدرجة مفاجئة وركع ليقدِّم له كأساً يشع منها البـخار البار ( كلا يا سيدي ، لقد كان ذلك الشخصص هو القبطانه) . انهمك ايديكين في تذوق طعم مشروبه إلى درجة لم يستطع معها أن

يسمعه في المرة الأولى (آه ، إن هذا رائع! ما الذّي قلته يا بيبرس؟ إي (قلت كان القبطان أول رجل يقول لي إنه يجب عليً أن أت أتقبل الخطة التي يحتفظ لي بها الله سبحانه وتعالى" . „القبطان؟ هل تقصد صديقي القديع فابيو؟" - وافقه بيبرس
"(حسناً ، حسناً ، حسناً . إن الأدمغة العظيمـة تفكر بالأسلوب نفسه
يا بيبرس . سوف نضطر إلِى سؤاله عما إذا كان يتذكر" .
 نسأله يا سيُّدي؟"

## الفصل الرابع عشـر

("بيبرس) .


 في هذه اللحظة ، مثّل رؤيا ، حلم عن ماض مات مات منذ زمن طويل ، ير كض
 لكنهـا على القدر نفسه من الجـمال . لكزوا جـيادهم بضع أقدام أخرى إلى الـى
 قال القبطان فابيو (اانظر إلى نفسك ، المقاتل الشاب ، يالـ اله من منظر! لقد كـبرت لتصبح رجلا ، مـقاتل كبـير الآن! هل أنت في درجة نفسـهـا الخطورة التي أذكرها؟؟"
"أكثر من ذي قبل . لدي حصان الآنه" .
 بيبرس . أنت مختلف جداً ورغم ذلك مازلت الشخّع نفسهه" . بات واقفاً
(روأنت يا ايديكين ، يا صـديقي القديء ، أنت لم تتغير على الإطلاق . فلنشكر الله على أنه يعرف بحكمته المطلقة أن يبقي الأمور على حالهاباه .
 ذلك في الأقل" . تعانقا بصدق لبرهة قصيرة ، ثم ابتعدا . أشـار ايديكين

إلى مجموعة السفن الصغيرة المتجمعة خلف الروزا (هل كل شيء جاهز؟؟)
 ويتسنى لي شيء من ضوء القمر" ،
(هل أنت واثق من أن هذه السفن ستقدر على حملنا كلنا؟")

الازدحام .

لم يبد على فابيو أي قلق رأنتم حوالي خـمسـمئئة ـ يككننا أن نحـمل مئة رجل على كل سفينة بسهولة . وتبقى سفينتان لأجل الجيادها ه . (الن تتمكن من وضع كل جيادنا على سغينتينن) قال ايديكين
 الصالح ، بتعويضكمب عن أي نقص بمجرد وصولكم إلى الأراضي المقدسة ، أليس ذلك صحيحاً؟
لِم يبل على ايديكين السرور ، لكن بات جلياً أنه لن يستطيع أن يفعلٍ




الله|" .
وافقه فابيو "إذاً فلنكسـب الوقت ولا نضيعـه") . خفض صوته (اوكلي ثقـة بأن لا يذهب إخـلاصي وخـدمـاتي سـدى بدون أن يـلاحظها اصـا


ربت ايـديكين على ذراعه پإن السلطان يتـذكـر كل الذين يخـدمـونه


 الأمر بالصعود يا بيبرس . فلنذهب إلى الحرب" .

أحس" بيـبرس وكـأنه عـمـلاق حين وقف عند الــاجز : الشــاطئ إلى


 الأولى في حياته كأنه رجل ثري
رهل هذا اهو ما يبدو عليه الإحسـاس بامتانـلاك كل شـيء؟ أهذه هي
القناعة؟"
أكدًّ على نفسه أن يتذكر هذه اللحظة بوعي معتمَّد ، لأنه بات واثقاً
 مواجهته على هنه السفينة الصغيرة . فقد أخبره بذلك ايديكين .
 لاتعرف شـيـئاً . هل تعـرف الألم الذي يعـانيـه رجل يحتـرق؟ أو الـو العطث. الذي يعانيه شخص بر" عليه وقت طويل بدون الماء؟؟" نفض بيبرس رأسه نفياً "فإذن أنت تعرف ها أقصدهه" .


 القبطان فابيو إلى جانبه وكأنه يجيب على أفكاره
 أجابه (أنا سستمتع") سعيداً بلقبه الجديد على ألى ظهر السِين



(هل رأوا عيني؟")
(إنهم مسيـحيون صـالـون خلف كل تلك المعتقدات . لن ينظروا إلى

عيني" أي محمدي منكم دخافة أن يتحولوا إلى حجارة") .
ضـحك بيـبرس بهـدوء (الا شكك عنـدي في أن بعض أولا هذه الشاكلة .) نظر إلى السطح ولاحقت عيناه خطاً مؤدياً إلى بقعـة تبعـد




 أقسـمت في ذلك اليوم على أن أقتل أي رجل يحمـل ذلك الإيمان الجـبان

 بين يديه . (الككنك أنت صـديقي أيها القبططان كـمـا هم الرجال الموجـو المودون
 أبداً"

 القوس القصير • (إذذا حدث ووقعنا في اشتْبالك ، إعمل على أن تحتـظظ به قريباً منك دع كيس كبير من السهام"،



 زال حياً . إنه مع فرسان الممالك الفرنجيةه ه .
 الوحش يترصد لطريدته وقد استعد للقفز إلى الحنارج "أين" ، وقد اكتسب

الروس في جزيرة رودس ، وهم على علاقة وثيقة بعائلته . كانوا مخمورين ، ويتذمرون لأنهم سيحرمون من كل متتعة المعاركك القادمـة . سـمـعت اسـم سيرجي على أنه الشخصص الذّي ذهب إلى الجنوب ،ليس فقط للمتاجرة ، بل للقتال" .
(وهل هو معبدي؟ هوسبيتالي؟؟"
 كن يسـاعـدون المذاهب الختـلفـة بطرق متـعـددة) . توقف (أنا فـقط أريد أن أخبرك حتى تظل على حذر" .
نفض بيبرس كتفيه بطريقة صبيانيـة اأنا ذاهب إلى القتال كمقاتل شـركسي بحري . أنا على حذر دائماً،"، ،
 يوجد هنالك رجل واحد قادر على أن يميز ظهركُ سن بين ألف شخخص ويدفى بسكـين إلى داخلهو" .

قـال فـابيو "أعرف ذلك انك يا صـديقي" ثم ارتفع أنفه في الـهواء ، مـتل كلب يتشتمبم محتوى الريح (القد حصل الآن تغير في النسائم . ينبغي عليَّ أن أنتبه له") ، مدٍ كلتا يديه ، لكنه توقف قبل التلامس . (اسوف نتحلدث لاحِّا لاحِّأ يا بيبرس ، أليس كذلك؟!
 مازلت تحتفظ في مستودعك بعطرة من ذلك النبيذ القوي الفاخر ، صح؟؟ آت
 مبتعداً ، يزأر بالأوامر باللاتينية والإغريقية . عاد بيبرس إلى التحديق في

البـحر وشــد قبضتـه على السـلاح الذي بين يديه . حاول أن يتـخـيل مـا




 قال بيبرس محدثاً نفسه (اسوف أقتله") .

المقابل لفابيو في السفينة . نفض رأسه (الا شيء يا سيِّدي" . ("ماذا؟ هل كنت تفكر في اللاشتيء؟") "(نعم يا سيًّدي" .
"(تعتمد سعادتك في الحياة على نوعية أفكارك : لذلك ، احترس تبعاً لذلك ، واعمل على أن لا تحمل أية مفاهيم غير مالئمة للفضيلة والطبيعة

المنطقية . . .
(امن هو النذي قال هذا يا بيبرس الكتابي؟"
"إنه مـاركوس أوريليوس يا ســيِّدي" . لـم يكن بيـبـرس بـحـاجـاجـة إلى
التفكير قبل أن يرد .

لأفكارنا حينما يتم سؤألنا حتى لا نبدو حمقى؟؟"
 الحكمة الحقيقية يا سيِّدي" .
"او كم منهـم قـد أصبـحـوا أباطرت؟ إن حـياتنا هي مـحصلة مـا تصنعـه
أفكارنا يا بيبرس" .
(انعم يا سيدي" .
(والآن ، اشغل نفسك بشتيء مفيد . من نحن؟؟"
(انحن المقاتلون الشراكسة البـحريون التـابعون للسلطان الصالح أيوب يا
"ومـا الذـي نحـاول أن نـحـــــهـه في الططلق بإبحـارنا جنوباً على هذه
السـفينة؟"
("يفترض فينا أن ننضم إلى جيش سلطانـ ألنا ونهزم أعداءه يا سيِّدي") .
(أريدك أن تكون أكثر دقة يا بيبرس" .

القدس للمشركين" .
(اما هي الوسائل والإمكانيات المتوفرة لدينا؟")

 والعـدد نفــه من الفرسـان الخـيالة ـ هذا إذا انضم الخوارزميون إلى المعر كة الفعلية . وهذا أمر مازال غير مؤكدها .





 سيكون قريباً من عدد رجال الـسلطان أو أقّل منه قليلاً" . ("جيد جداً . كيف ستتصرف حيال هزيمة هذا العدو؟")


 والحفاظ عليها ضد العدو كما فعل صلاح الدين . لكن دفاعات القدس قد

جرى تدميرها نتيجة للاتفاق بين السلطان الشيـيخ رحمه الله ، والامبراطور
 تبـى • وبا أن الفرنجـة لديهم جـيش أكبر من المعتـاد ، فإن المسـار الأكثر حكمة هو اللجوء إلى الهجوم ومواجهتهـم: في الميدان ولكن بدلا من القيام بهجوم كاسح ، فإنني قد أناور ألاوهم لأوصلهم إلى بقعة من اختياري ، والأفضل أن يتم هذا بعد مطاردة طويلة تسبب الظمأ ،


 هناك متسع من الوقت لإقامة حصار . ما الذي سوف نحتاج إليه؟؟ (تقصد غير المزيد من الأحصنة؟"







 اللكمية نفسها .
"(نحن نعرف الينابيع والواحات أكثر ما يعرفها العدور")
 بحاجة إلى ثلاثمئة على الأقل فور رسونا ، والعدد نفسه على أقلى القلى القليل لأجل الاستبدال"،
"اســيكون ذلك صـعبـاً . لا أتخـيل أنه بـقي الكثـــــر من الجــيـاد ذات

النوعية الجيدةَ في الأسواق ؛ لأن الاحتـمال هو أن رجال الــلطان والفرانجة قد قاموا بشراء أكثر ما استطاعوا سنها خلالل الأسابيع القليلة الماضية" . (سيرزقنا الله تعالى يا سيدي")

 "بالطبع ، هنالك هدف أسمى ونهائي لاستراتيجيتنا"،
(ما هو يا سيِّدي؟؟"
(اسوف ندـر أمالكُ الفرنجة ونعيدها إلى حاضـرة الإسـلام • إن مـجرد
 الآن ، والفرنجة يجمعون كل قواتهم المتبقية لاستعادتها ـ إن الأمة منـقسمة



 ننهم أي شيء" .
قال بيبرس ببساطة (اسوف يرسلون جيشأ آخر من الغرب") . "وقتها سندمر ذلك الجيش قبـل حتى أن يغادر الساحل . تذ كـر أننا سـوف نحتل جمـيع الموانئ . سيتـم إلقاء أي جندي ينزل إلى اليـابسة في عرض البحر قال بيبرس ، غارقاً في التفكير "(ربا ياسيدي ، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة") .
"أنت فتى طيب يا بيبرس . ستصبح رجـلاً في هذه الـدملة ، مقاتلاً
شركسياً حقيقياً ، وتدفن ماضيك خلفك" ، .
 ويضحك!". .
" اسأدفنه يا سيدي ، وأقسم لك على ذلك" .

 الآن على بعض الراحةه" . انبلج فجر اليوم التالي على شمس خلى خفيضة وطقس بارد ، وك وكل من نام

 وهرول في مكـانه بخـفـة فين محـاولة لتـحريك دمـائه ، لكن الأمر جـاء بلا بلا

كثير فائدة .
"ايقولون إننا مررنا بالقرب من قبرص أثنـاء الليل ، وإننا سنرسو لاحقاً
هذا اليوم" .
قال سليـم واقفاً إلى جانبه ، ومازالت بطانية النوم ملتفة على كتفيه .
أصبح الشتاء على الأبواب .
"(من الذي يقول هذا؟"

القائد ايديكين نفسه صديقاً لهؤلاء القراصنة ، لكنه لا يثق فيهم"" .

 علينا ويلسعوننا بلا توقف" . نفض سليم كتفيه "اسنكون بحاجة إلى سفن أكثر سن هذه - سـفن بـبحارة مخخلصين" .
(يمكن ترتيب ذلك . أولاً ، يجب علينا أن ندفع بالفـرنجـة إلى البحـر"
 ظاهراً بصعوبة في المدى . (اسنكون محظوظين إذا استطعنا أن نرسـو اليوم . مع وصولنا إلى شبه

جزيرة سيناء سيكون المساء قد حل على أقرب تقدير ، وسـوف يكون نزولنا
 قال سليم ( (ناهيك عن ارتفاع المدَّ) . رمقه بيبرس بنظرة متسائلة (هل تعرف شيئّاً عن حركات المات المدّ؟") (القليل جداً ، وماذا عنك؟؟

 يحتلونها لدى مغادرتنا حلب . لن يخاطر القائد ايلـيكِين ولا القبطان فابيو بالرسو بمحاذاة ذلك الشاطئ") .
"هل ذكرت القبطان ، هل أنت تعرفه؟؟"
قال بيبرس محاولاً أن يِبدو غامضاً "القد التقينا من قبل") .
بدا على سليم الارتباك من هذا الموضـوع (إذاًاً لماذا سـيناء؟ أليسى هنالك
أي موقع أبعد إلى الشممال؟؟"

 في خليج مهجور ثم نتحركُ إلى الداخل . ولكن ماذا بعد ذلك؟ ليس لدي لدينا



 المعركة . إن خمسمئنة فارس بحري مقَاتل لوحدهم مصدر إزعاج

 يفترض فينا أن نفعل ونحن محبوسون هنا؟ ") جاء الجواب على هذا السؤال : القليل جـداً . استمر أسطولهم الصغير

بأسلوب قريب من الهدوء ، ولم تحاول أي من السفن القليلة التي شـاهدوها
 على أن المسائل درتبكة في هذه المياه إلى درجة أن كل سفـينة ، مسيـيحية


 الشباب على السطح على عمل كل ما يقوم به صغار الـسن لتمضية الوقت






 الجِسـدي ، فقـد ظل المرشــحون الصـغار يضـربون أوراق اللعب على اللسطح

 والرتابة ، وصارت الصور على الأوراق مثل الأقداح ، وقطع العملة والسيوف
 بحـيث بقي ظهـرها المزوق إلى الأعلى واســـــــذن منصـرفـاً . لـم يكد أحــد يلاحظه وسط الضجيج

 العنابر إلى الــطح وأصبح الوضع مربكاً


كمسافر . أخيراً ، عتر على زاوية تكوم فيها جالساً ودفن رأسه في كتاب حتى يبعد أي مقاطعة له











 الكلب وتزيقها
ربا يحضر له والده قاما جد يدة عند ما تحضر العائلة؟ أخواته ، جونا بشكـل خـاص ، لابد وأنهن مـتزوجـات بحلول هذا الوقت ـ مـاذا ســـيكون
 حقيقة خحجل منها ، لكنه سـيتعرف على صوتها في الثانية التي تفتح فيها
 الذي هو في مضاء موسى الحـلاقة أصلاً ، وهو يدمدم لحناً قـديماً ظل يظن


 (انظُ إلى ذلك - إنه يشـحـذ الاثنين معأ ، سـلاحه وعتله! ألم أقل لك إن

الفتى متميز؟؟
 عنبرك . صباح الخير لك أيها الكتابي بيبرس! هل تودُ أن تنضم إلينا على السطح الرئيس؟؟
انتضت بقية ذلك النجار بما ظنَّه بيبرس تكراراً لا نهائياً من كل رجل
 ماهي الفائدة دن بححث الخطة المرة تلو الأخرى بعـد أن ت م إقرارها والتعرف
 على العادثات السريِّة بين ايديكين والقبطان فابيو والتي اطلع هو عليها ،لمِ المِ

 إدكانية خداع أعدائهم في دمشق بلر جـة كاملة ـ وكما قال ، فهـم يتوقعون

 الجلانب الفرغجي جنوداً للحماية من الفرسـان الشراكسة البـحريين الشماليين
 الجنوب لمقاتلة السلطان والخوارزميين
سـيكون لتـحـرك ايديكـين إلى البــحر تأثيـر آخـر أيضـاً . يوجـــد الآن



 ومهما واجهوا من صعوبات فهم مجبرون ببساطة على التعامل معها ـ إنهم يعرفون الأرض : إنهـم يعرفـون مـا يحتـمل أن يواجـهـوه ، وكل شيء آخـر هتروك لقضاء الله وقدره .

ولكن إذا انقلب الطقس . . .) قال أحد مازممي ايديكين الأكبر سنـاً



 حقيقته وهم يقغون على حافة المعر كة في سبيل روح القدس نفسها أجابه القبطان فابيو اسوف ترسو الـــيفن إما في صبا في المساء . إنتي أبحر في هذه المياه منذ أن نزل جنون البريني إلـي إلى البر في
 تأخير حتى لو هبت أنواء بحرية عطرة،











 ونحن لا نخشى ما يخبئه لنا العدو ولا الطبيعة
 على أشكال الاختبارات التي يضصها في طريقناه،

حلً" صـمت مـشـحـون على السطح المزدحم . تراجع بـهروز أمـام قـوة كلمات الرجل الأصغر سناً والغضب النابضى في عينيه السوداء والبيضاء الماء . رأى بعـينيـه الفـهــد المتـربص الذـي تحــــث عنه الملازمون الآخــرون للمـرة الأولى


 وقاطعت قائدك المسؤول مرة ثانيـة ، فلز أمنحك الفرصـة لأن تفعلهـا مرة ثالثة ، سيدي بهروز") . جاء اللقب يقطر سخرية ، كما هو مقصود منه .













 في فراشه مع امرأة وقدح سن الجمعة ـ ربا كان لويجي من النوع الهادئ لكنه

نظر القبطان إلى بيبرس (أنا دحق في الِّ حكاية الحـربون ، ألــــت كذلك
يا بيبرس؟"

طأطأ بيبرس برأسـه متمـهـلاً ، وعيناه لا تفارقان عيني بهروز للحظة
"(ذلك صحيح أيها القبطان"، ("يا يسوع المسيح" . قال القرحان المسن . انحنى وكاد يهمس في أذن

بهروز
"تخحيل ما يِكنه أن يفعل الآن وبحوزته قوس تصير وخنجر)" .
 أتعمد أن أتكلم في غير دوري"
خفض ايديكين رأسه المفـم بالكبرياء ، وقد قبل الاع الاعتذار ثم تحـدث

 ذلك ، فإن مصيرنا هو في يد الله سبحانه وتعالى" .
لكن كل الأعين باتت مـسلطة على الشـاب صـاحب التـوس القصير

 رسـوا مع هبوط مسـاء اليـوم التاللي ، حيث قـنـز الرجـال والبــــاد اللى
 فوق رأسه وخاض البحر ، مستـمتعاً بإحساس المد على وجههـه وطعمٍ الملح في فمه . تم التنظيم على اليابسـة في عملية سريعة ، وضعوا حراسـا فوق

 أزياء جـمـيلة بحـزن ، بينما قـام الفرسـان بتشـشكيل الصـفـوف لتـمرير المؤن القليلة التتي خزنوها سـابقاً في عنابر السـفينة ، نصبت خشـبا

الأسنل قبل أن يبدأ إقناع الجِياد بلطف وهمس ورجاءات مطولة حتى تنزل إلى الشاطئ
أشترف بيبرس على رجاله وهم ينصبون الخيام التي سيـحتاجون إليها

 وأصبح ن الصعب التصديق بأنهم قد يضطرون إلى انتظار فجر آخر قـر قبل أن ينطلقوا راكبين نحو الجبهة والخطوط الأمامية نفسها ـ راقب ايديكِين وهي
 المنتصبة خلف الشاطئ . اضطر القائد إلى إرسـال الخيالة لقيـياس الأوضاع
 تلفت بيبرس من فوق كتفيه ورأى أن أقل من نصف الر جال يمتا يتلكون


 (هل المقاتل الشركسي مازال يعتبر مقاتلا بدون حصان؟" استمر سليم في القضم ، ثم تناول عضة أخرى وهو يلا يلاحق خط نظر
بيبرس
(الأ جـدى بك أن تسأل ॥مـا الذي يصنع الرجل؟؟" لقــد سـمـعت أنك لم تكن لديك مثل هذه الترددات - الفلسـفيـة على السطح العلوي . لقد انتشر خبر بين الفتيان بأنك أجبرت العجوز بهروز على ألى يتـي بينمـا قـام صــديقك القـبطان برواية قـصص حـربك القــديمة ـ هل هذا
"القد قاطع القائد ايديكين"
 الداعـمـين بكل الأحـوال . لـقـد عـاد العــــيد من الضـبــاط إلى وحــداتهم

وتحدثوا عن كونك الرجل الذـي ينبغي سراقبتـه ، سرعان ما تغادر تشكيلة فصيلنا الصغير ويصبح لِّديك لواء كامل "(لقد كنـت محظوظاً لأنهم لم يشنـونوه على الصاري" .

 الضباط ذوي الرتب العالية - أما القائد ايديكين فيحظى بتقدير عال ، وولا
 بما يحب كل واحد منهم أن يفعله" " .

الحسنة في الدنيا بسرب كامل من الحيل" .
"لا أظن أننا سنبقى في معسكرنا الصغير هذا لوقت طويل" .


التفاحة . (اربما عندي وربما ليس عندي . . ." ("خلصني الآن ، إن الرمال تملأ حذائي هناي)"


 قريباً مز هنا؟؟" (هل قلت قريباً من هنا؟)"



 عن المزيد سن وسائط النقل في المنطقة . سيقوم السلطان بتعويض البقية") .

॥ (پيف يتأتى لك أن تعرف هذا؟؟"

يككنك سماعه خلال نزهة هادئةه" .
("تماماً")
(القـد أرسـل القـائد ايديكـين أفضل مـرافـقـــــه للتـأكـد من الموقع ، وأنا أرجح أنه سيرسل أنضل رجل عنده ليقوم بالغارة نفسـها" . في تلك اللحظظة ، رفع ايـديكِين يده ونادى "بيـبـرس!" مـشـيـراً له نحـو

الحيمة الرئيسة المركزية
(أحضر معك سليم وتيكا!")
صفع سلِيم صديقه بيبرس بين لوحي كتفيه بيد ورمى بقية التـفاحة بالأخ خرى قائلاٍ (القد حان وقت العرض") .

ركبت البمـموعة مسـرعة طيلة الليل واعتلت التلة المشترفة على المرفأ





 الجِنوب ، ويبدو الآن من غير العتمل أن تتحقق . سأل بيبرس "إذاً فهذه جياد حربية؟ كم يبلغ عددها؟؟"
"ليس الكثُير • إن مخبري مستخدم سكـير في المزرعة يؤدي عملاً ما ما هنالك . لقد أخبرني دقابل ثمن إبريق أو اثنين أن المزرعة واسعـة وأن لديهم
 نوعية أدنى وخيل عاملةه .
"الماذا لم يستولي المعبديون والهوسبيتاليون على هذه الحيوانات؟؟"
 لديهم الرجال القادرون على ركوبها ، أو أنهم على خلافـ ملا ما مع أصحاب


في خضم الفوضى التي أعقبت سقوط القدس" .
سرح بيبرس بنظره في مجموعة الأبنية المتجمعة حول المئ الميناء الصغير . كيف يككن للمعبديِن أن ينسوا ببساطة أن لديڤم قوة من جياد الحرب؟؟ لم يبد الأمر كمكناً .
(الا أستطـيع أن أصـدق ـ يبـدو وجـود هذا العـدد على هذا البـعـد إلى
الجنوب أبسط من أن يصلَّقّه" .
(اربما أن حلفاء السلطان قـد منعوا الفرنجة بحـيث لـم يعودوا قادرين على
الوصول إلى المنطقة؟")

 المدن الفرنجية الأخرى؟؟

 حالياً") . وزع نظرته عليهـم "اسنز حف بحلول الغـون الغسق"، .

تمت العـملية بشكل رائع . أرسل بيـبرس اتنين من المرشـحين لإشـعال

 اسـتطاعوا من مكمنهم أن يروا المشتـرفين والعـمـال يهـرعون خـار جين من

البيت الكبير والأكواخ الميطة به ليحاولوا أن يخمدوا ألـوا ألسنة اللهب . عندما فعلوا ذلك، بدأ رجالل بيبرس على سنح التلة يطرقون بسـيوفهم

على التروس ويصرخون مثل أتشباح وحشـية ، بحيث دبوا النذعر في قلوب


 دخل ثلاثي بيبرس ستمشين بجيادهم إلى السـاحة المسورة ، حطموا جنزير

 بحت أصواتهم
وقف ايديكين دع بقية المقاتلين الشر اكسة عند الشياطئ وصفقوا حين

 التحية
"أيها القـائد ايديكِين . أقـدم لك خـــسـين حصـاناً . لا إصـابات ولا
خسائر لنبلغ عنها" .
أفرد ايديكين ذراعيه وكأنه يستقبرل نجله رأنت ورجـالك تستتحقون

 المسير . هل أنتم بحاجة إلى الراحة؟؟" (اجـيـادنا فقط يا سـيـدي . ليس لمدة طويلة - سـوف نكون جـاهزين

بحلول الغسق"،


 نتظظر . سيدي بهروز؟؟"
((سيِّدي؟؟)
(اسـتقود أنت مجموعة العربات . إذا ساء الطقس ، يككنك أن تحتمي تحت الشوادر أو تعثر على أقرب سقف إلـكِ") . انفجرت ضححكات عالية على هذا .
(يا بيـبـرس الكتــابي ، سـتـركـب سع حـرس المقـدمـة إلى جـانبي . |نصراف!"

## الفصل الخامس عشر

تلك كـانت الرحلة الأروع في حـياتي يا عبـد! لقـد كـان الريف كله






 يفترض في والتر حاكم بريين أن يقود الجِيش ، ومعهه بالطبع ذلك الكـو الكلب
 مذهب القديس اليعازر


 الرهبان ، لكن ذلك كان مفيداً .

 أن ننهزم الآن
مشــينا راكبين في وسط الصحـراء وتجنبنا البلدات السـاحلية والقلاع التي مـازالـت بأيدي الفـرنجة . كـانوا يستـرقون النظر إلينا من الأبراج ومن

خلف المتاريس ،لكنهم لم يتجر أوا ويخر جوا إلينا . ركبنا إلى داخل الأرض



 تعالى والإيمان هي أسمى من التفسير العقلاني ، أليس كذلك؟ الانـ
 قيمتها بعد ذلك؟
على أية حال ، فبعد سـاعات قليلة من رؤية البـحر الميت وصلنا إلى



 الخوارزميون أن يحرقوا كل شيء ـ ا انقضت أسـابيع على احتلالهم للمدينـي



 منخري . تُولت أبنية الفرنجة العظيمـة إلى مـجرد هياكرل فارغة مـحترية ألقيت نظرة على داخل بعض الكنائس ؛ لأرى القساوسة مازالوا مطروحين
 أنا لست ضــ مثل تلك الأفعال المرعبة ، ولكن مـا الفائدة من إبقاء




شكل أو أسلوب . يجب أن تحصل محاسبـة . . . ما زلت أهزّ رأسـي حينمـا
 لعدم القيام بثل هذه الأفعال ، ولكن يبدو أن أن أحداً لم الم يخبرهم بـ به .

 بحكمة بضعة فراسخ إلى الشمال ، وبات ينتظر العـدو أو أي رفاق يحتملر وصولهم في واد صغيرٍ مظلل









 السرور لحضورنا ورحب بايديكين بحرارة . سأل عما إذا كنا جان الهزين فألجا

 سرعان ما سيصلون إلى يافا مروراً بقيسارية وأرسوف . قال إيديكين إن ذلك
 وضرب المشـركين الحونة بقوة . قالل هذا بصوت عالٍ وانفجر الجـمـيع في
 الأرجح هو أنهم يفـعلون ذلك لكل الذين قَدموا في الأيام الماضـيــة ـ أمرنا

السلطان باتبـاع نادله الذي سيـخصص لنا مسساحـة نخـيـم فيـها ، وانتهت المقابلة .خرجنا بدون نظام ونصبنا معسكرنا وجلسنا نتظر بقي ســيرجي حـاضراً في تفكيري طيلة الوقـت ، برغم المناظر الرائعـة

 الشيء الوحـيـد الذي أمكنني التفكيـير فيـه هو ذلك الكلب الروسي الذي

سألته عن شكل وهيئة السلطان



 السلطان ينتعل خفين رائعين من الذهب مطعمين بالياقوت والصفًّير ، لكنه
 الرباطات وكأنه على وشك أن يقفز على ظهر حصانه وينطلق نحو المعركة

 الصالح نجم الدين أيوب كل هذه الصفـات ـ كانت كلهـا تتشع خارجــة من


 الميد ان
وهذا كل شيء . نصبنا خـيام معسـكرنا وانتظرنا على مـا يبـدو أياماً



ذلك . فإن التجارب الحبطة لا تعد ولا تحصى . طبيعي أنه ترتب على لوائنا

 للحصول على مـلابس وخيـام قوية لتـحمينا من المطر . توفر للدى كل كنـا كـا بطانية فارس ، لكنها لم تكن لتكفينا طيلة الشتاء . كذلك تساءل ايديكين ماذا سيحدث إذا اضطررنا للعودة إلى سورية راكبين؟ بذل أقصى جـهوده لتوفيـر أكثـر من كـمــيـة من اللوازم لتـحـمـينـا من عناصر الطقس - وذلك أمر حرصت على تعلُّمه بتفاصيله حتى أستى أستنسخه عندما يحين الوقت الذي أتولى فيه القيادة .
 الجياد ، الجلود ، المعادن
أوكلت إلينا مهـمـة الحراسـة في منطقتنا ، لكن لـم يكن هن الماك الك أمل بأن

 ورحـبنا بإخـوتنا العـائدين إلى المعـسكر بعـربات التـــــوين عندمـا يعودون ، وقد اتخذ وجه بهروز اللون الأحمر الداكن لشـدة الإلحـر الأحراج . جاء

 وقرر ايديكين عقوبات صارمة على الغلين بالنظام ـ ربا كنا شـعرنا بالإغراء
 تعـد لدينا الرغبة في العودة وملء خياشـيمنا برائحـة التعفن التي تعرضنا لها خلال مرورنا بتلك العرقة أثناء قدومنا إلى المعسكر

 في أرجاء المعسكر بسرعة الإسهال والذي مفاده أن ليس المنصور وحده مع

النـرجـة ، بل أيضـاً الصـالح إسـماعـيل ، العــو اللدود لــلطانـا ـ لقـد كـان إسماعيل هو الذي طرد السلطان من دمشق بعد أن هزمه في المعركة وحتى أنه أخذه رهينة
جـرى تسليم السلطان إلى الناصـر داود أمـيـر مــدينة الكـرك ، والذي

 الفرنجة والثوار في هذه المعر كة ضدنا


 درجـة محـزنة . فـمـا هي المنفـعـة من مـعـرفـة تاريخ جـوزيفوس ومـاركوس أوريليوس وصـلاح الدين وعوالمهمه ، حين تكون معرفتي بعالمي أنا على هذه اللدرجة من الضحالة؟ لقد كانت خيوط الزواج وروابط الدم المتشتابكة بين
 ونحن نجهز أنفسنا للتحركُ باتجاه ما يككن أن يكون للمرة الأخ الخيرة .


 السلطان المصريون القلائل
والألف مقاتل شركسي بـري بحري وجحافل الحوارزميين ، غير الجربين في

 برور الوقت ـ أذكر أنني تفقدت قوسي القـن تفـــدها ثم صليت ودعوت متـسـائلا عـمـا إذا كـانت روحي ستـعتـر على عائلني في مكانها المغرق في البعد في موطني الأصلي .

تشققق فمده ولم يعد يجرؤ على تناول جرعة أخرى من مطرته . علق





- الخيام

سأل (هل سيقاتلون؟")












 القرية والجحتل الذي خلفهيا على طبيعتهم . وقف الحوارزميون في الجهية المقابلة ، دحتمين ببستان كبير من أشتجار التين




نحيلة ، غير معتادة على العلف البِيد الذي يطعمـه كل من العرب والفرنجة



 للاستراحة وإرواء مطاياهم م


 كزقة وصداري زرد خـفيفة صـدئة ، ووضع الكتير منهـم قطع فراء رمادية ،


 يلتقط النظر في عيونهم البنية ، وكانت كافية ليعرف أنهم سيكونون قسنـئ لا يعرفون الرحمة حين تلعوهم الحاجة

 مثل بيبرس نفسه؟


 النخخبويين ، محاطين بالمقاتلين من حرس السلطان ، والمُموع قـرابة الستـة آلاف ، لا أكتر . أضيف الخوارزميون إلى ذلك العدد ، ما أدى إلى تشكيل جـيش كبـيـر من اثنـي عشـر ألف معـاتل ، وان لم يصل إلى حـد أنه يزلزل


المعركة ، لكن الفرنجة تمكنوا لمرة واحدة من معادلة أعدادهم ، ولم تعد هناك فـائدة في الاندفــاع نحـو تحـصـيـناتهم خلف القــرية ، لأنه لا يمكنـهم أن




هو ، سوف يحولون القرية إلى فخ ومحنة للموت . سأل وهو ينظر إلى سـماء مكفهرة بغيوم متلبدة ا(هل سنظل هنـل هنا طيلة

الصباح؟"
(اسنبقى حتـى يقـرر السلطان أنه لـن تحـلث مـعركـة هذا اليـوم . بعـد
ذلك ، سنذهب لننصب معسكر نا ونستريح" قالل ايديكينـ .







 ريفياً . جاء الصوت الوحيد من تنهيـدة ملر لحصـان سـليم مع نفض قوي
 في اللحظة التي قِروا فيهـا الرقاد وأخـذ غفوة ، تناهى إلى ألى أسـماعهـه صوت طراد الخيل الذي لا يمكن تجاهله أو الخطأ بشأنه . جاء جاء فارس وحـيا

 ركب الرجل إلى حـيث جلس السـلطان الصـالح الأيوبي وأعلن عن نفـــــه

أمام العاهل فسمحح له بالمرور من وسط حلقة المرس الخيالة التي تشكلت على رأس البجموعة الملكية ـ انحنى بـحدة وتبادل دع السلطان عدة كلمات لم يتمكن أحد من مجموعة بيبرس من سماعها. فال سليم "انظر إلى هذا")

 أنها تشكل حالة انتظام وتهيؤ

## تنظيـم معركة

قال بيبرس لايديكِين (اسيقاتلون ، أليسس كذلك؟")

 اللسلطان ما يزال مستغرقا في الحديث الـديث مع المرسـل

 المعركة ، مهمة يستحيل مخالفتها"،

الرسل جواسيس للجهتين بدرجة خطيرة . أنا لا أثق بأي جاسوس" ،
 هذه اللحظة انعكاسـات لامعة للفولاذ تبرق أمـامهم - فـرسـان مـدرعون ، فوق خـيول مدرعة . الا أظن أن بإمكانه تجمـيل هذه الرسـالة . إن الفـرنجة
يتحركون خارجين" .

سأل بيبرس ("ماذا تعرف عن قائدهم يا سيٌّدي؟؟"
 إسـماعيل ، فهنالك احتمالية لأن يكونوا قد تخلوا عن الميزة التكتيكيـة ـ ـيا

الله ، ربما مازالت فرصتنا قائمة) .
توتر القـائد إلى درجـة لم يشـاهده فـيهـا بيبـرس من قبـل . تلفتوا عند
 للسلطان في سرجه رافعأ كل يد بدورها باتجاه ميمنة الجيش وميا وميسرته على شكل قبضات
قـال سليم (اهذا هو ، انحـسـم الأمـر وسنقـاتل" . . خلع مـعطفـه الـقـديم

 فك بيبرس قوسه القصير من مكانه الحاص تحت بلحام
 أنفسهم قبل أن يتطوا جيادهم الناحلة

 الضباط الشباب التحية بحدة وانصرفوا
 منتظمـة ، وقد سـحـبوا سـيوفهـم المعــوفـة وأبرزوا دروع حـدورهم ، بوجوه عابسـة . أحسِ برعتـة كبرياء وفخر بالمنظر وحقيــة أنه سـيقود مثـل هذه الجِموعة من الرجال إلى المعركة دفاعاً عن معتقداتهـمـ والأرض المقدسـة .

 الصخري سوف يقوم بتنظيف المعسكر بلعقته السفرية!")
 "الديك فريق حمـاسي هنا يا بيبرس ، لقد تأتر الـقبطان فابيو بعمقى" . هزَّ بيبرس رأسه شـاكراً .
كان القبطان فابيو قَد لوَّح لهم مودعاً على الـساحل المصري مع مجرد

تربيت على الظهر ثم أبحر مبتعـداً إلى الشمال ، حيث قال إنه يمكن كسب
 عليه هو أن يؤكد له ايـديكِين الاحتفاظِ بمقعـده المفضل بعد أن يهـدأ غبار هذه الحرب
(أعدلك يا ســيدي أنهم سـيجعلون هذه الـسـيوف الجـمـيلة حـمراء هذا اليوم • سنصبح اليوم مقاتلين شـراكسـة بحق وحقيق" ، . (ابيبرس ، إذا حـلث لي أي شيء ، فسـوف تتولى أنت القيـيادة . هل هذا مغهوم؟"
حاول الشـاب أن يجادل ، لكنه توقف حينها رأى التعبير المتسمم على








 بيبرس أن يرى قوات دمشق وحمص تحتل القلب . (اسـيبـدو الأمر مـثل مـقاتلة توائمنا)، فكـر بيـبرس حـينمـا رأى درجـة التقارب في الشبه مع جانبه عند خطهم ، اصطف الخـوارزمـيـون على الميسـرة ، يواجـهـون الخـيـالة

 مع اكتمـال اتخاذ الجـيوش لمواقعهـا ، قامت مجموعة السلطان بحركة

انسـحاب ذكيـة غيـر متعجلة ولكن متعـملة إلى المؤخرة ، وهي منطقة من




 ومجهولاً . أدرلا أن سمعة نظامي المعبديين والهوسبيتاليين في العبوس قد أتتهم عن استحقاق وجدارة . لكنه سيموت إذا رأيته . . . بعد أن يخبرني بما يعرفه

## الفصل السادس عشـر

لقد انتهى وقت التفاوض . والآن سوف يقاتلون . برز شـخص ضـخـم يرتدي دروعاً باللونين الفضي والأسود ووقف على رأس تشكيلة الفرنجيين . قال بيبرس (هذذا هو والتر البريني") .
أثـار أيديكين (وذلك هو المدعو المنصـور إبراهيـم ـ ذلك على الأقلى هو
الاسم الذي عرفته به" .
(هل تقابلتما؟؟"

كما نفعل أنت وأنا في كثير من الأحيان ، أيها الكتابي الفتي" . "اسنعاقبه على خيانته يا سيِّدي") .
نظر إليه ايديكين بحدة (القد اتبع ما يمليه عليه ضميره يا بيبرس ، كما يفترض في الرجل أن يفعل
 شاكلتنا أنفسنا ، ونحن نخدم أسياداً مختلفين ونرضي الله سبحانه وتعالى بطرقَ مختلفة").
"(نعـم يا سيِّدي" .
قام فارسـان آخران بالسـير أمام خطوط الدسشقيين جيئة وذهاباً . (اذلك


 نقاتل مع أولئك الرجال على الجلانب الآخر" .
((دع الفرنجب؟ ضد المسلمـين مثلنا؟")

 ككن يا بيبرس" . ابتسم فجأة (القـد كنـت متأكداً بأنه لِّن تقوم اليوم معركة وانظر أين نحن الآن! كأنا كـان الخوارزميـون ينتظرون كلمتـه ، انطلقت من صـوبهم صـرخـة


 جهنمـياً . أغلق الأعداء صنوفهـم وظهر المشاة أمام الخيل ، راكعين ويرفعون أوتاداً طويلة مسنونة ليطعنوا المهاجمين بها ولا ظهـر كل من سليم وتيكا مرة أخـرى خلف ايـديكـين وبيـبـرس . قـال


 رجال السلطان أنهم يها جـمـون في مشل شـراسـة المغول ويطر حـون الأعـون المداء

بأفضل من الأتراك . . . .
فـال بيـبرس "(من غـيـر المرجح أن يبـالز رجـال السلطان لإرضـائك ألك يا سليـم . ما رأيك أنت يا تيكا؟"



 سنحصل على فرصتنا - لا تخش شيئاً" . اسـتـدار في اللحظة التي رأى فـيـهـا الحـوارزمي المتـقـدم يلوِّح بذراعـه

اليمـنى وكأنه يلقي بقذيفة من مقلاع ثم ينعطف إلى اليـمين . في اللحظة




 لم يحدث انهيار جماعي ، بحيث تفقد البِياد توازنها وتبدأ بالسقوط فوق بعضها بعضاً .
انتـهز الفرنجـة الفرصـة ليطلقوا وابلاً سن السهـام والقذائف أثنـاء مرور












 البدو القادمين من اللكرك
قال ايديكين (اسينهار هؤلاء أيضاً ، فهم غزاة وليان وليسوا جنوداً") . عـاد بيبـرس إلى الالتـفات فرأى بكل تأكـيـد أن رجـال الصحراء قـد

أخذـوا ينسحبـون بدورهم . بدأ الخوارزمـيون يرمون القـذائف على ظهورهم
 حتى ألقاه من فوق حصانه على الأرض ، ثم طعنه عدة مرا مرات حتى تو توفـ
 الميت ورفعه ملوحاً به مثل رأية وهو غارق في الضـحك



 هذه بعدة أضعاف ومع ذلك غادروا الميدان منتصرين ان


 ضحية هجوم كما حدث مع الدمشقيين"






 الذين يحتمل أنهم حصلوا على برا الكزهم إما بأذرعهم اليمـنـى أو بالعـي أطول من الآخرين ، أن يعيدوا بعضأ من التنظيم ويجعلوا رجا رجالهم يعودون إلى ركوب خحيلهم .
ربا أحسرً الفرنجة بحلول لحظتهـم ، فقد رفعوا راياتهم وأطلقوا أبواقهم

تحـرك الصف الأمـامي كله إلى الأمـام ، جـــاراً من الـــديـد ، تطرقع
 الرسـول ثم عـاد لينظر إلى آلاف الأحـصنـة المدرعـة بالـــديد وهي تتخـــذ
(ااحزموا أنفسكم أيها الشَباب! سيكون هذا صداماً شديداً!) ثم قَال

رأدعـو الله أن يتـخلى هؤلاء الخـوارزمــيـون الوحـوش عن الميـدان وأن يهاجموا المؤخرة . أنا لم أشاهد هذا العدد من الصلبان طيلة حياتي"
 فصيله الصغير ، وقد بقي سليم وتيكا في معقدمته واقنين بإخلاص . صالح فيهـم (هل ترونهم قادمين؟؟"
(نعم سيدي!) أجابوه بصيحة رجل واحد .
(اما الذي يفعله المقاتلون الشراكسة البحريون حينما يأكلون الـديد؟؟) ("يخرأون الصددأ!)"
زأر كل من سمعه ضاحركاً ثمر الم هتف الجمميع . أبقى ايديكين عينه على رسول السلطان وأخيراً ارتفع الذراع مؤشراً على الهـجوم




 سـوى التصـادم - عشـرة ألاف رجل يركـبـون بأقصى سرعـة الطراد ضـمن



يجد اللـهم طريقه وسط فتحة العيون في الخوذات الكاملة التي يرتدونها



 وكل مـا توفر له من الوقت هو أن يسحب سـيـفه قبل أن تر الأسنة الحـادة

 بالقصص الرهيبة من اللدرجة الثانية ،والأفكار الغتنلفة عن كيفية تجنـب تشك مثل (اسـيخ الكبـاب") كمـا يسمونه . برغم ساعات الكـلام ، عرف الام

 عبر من بين الرماح القصيرة وكأنه في حلم ليجد نفسه بين العباءات ولم


 من الرقبة . كل ما استططاع عمله هو البقتاء على ظهر الحـي





 أخـذت الأجسـاد والحيوانات تطبت عليه ، تعالت الصرخات الـات والزعيق في أذنيه . ثم أخذ يغوص ، يغوص

## هذا هو شكل الإحساس بالموت


جميع قواه خارت .
بهذه السرعة؟


 بالميدان كان أحياناً يشعر بوجود حصى في معدته عندما يصل إلى حـي حدود درجات تحمله
كان في حينها يفكر لنفسه (اهذا هو ما تحتاجه يا بيبرس . صخور في "بطنك . الجندي صاحب أقوى أمعاء سيعيش أطول حياة . . . .

 في كل مكان حوله : سير جي
سيرجي يباركُ نفسه برسم الصليب فوق جسلد بيطا الميت . . .
إنه موجود هنا .
فوق هذا الميدان
ولكنني لا أستطيع أن أتنفس

 دنهار ، تطلب الأمر كل ما تبقى من قوته بجرد المراقبة . توقفت الهججمات . ذهبوا
تيكا
لقد أنقذه العملاق وهو الآن يدفع الأعداء مدافعاً عنه بقضيب شائك


ضربة هائلة في صدغهه أطاحت به عن سرجه تحت الحوافر على الأرض سحب بيبرس الهواء ببكاء غاضب . جاء إحساسه بالهواء يكأ رئتيه وكأنه ولد من جديد . استطاع أن يتنفس مصدرأ صفيراً (اتيكا!!) أصبحا الماء الآن في

 خوارزميون قريباً منه ، فأدركُ بيبرس أنهم قـد اخترقوا الصففوف بالضروروة ، رغم أن كل شيء اضطرب الآن بحيث أصبح من الصعوبة معـئ معرفة أين يبدأ أحد الخططوط وأين ينتهي الآخر
تُكن من اسـتـعـادة رباطة جـأثـــه ورأى أن ســيـفـه مـازال في يله
بأعجوبة




 صرخة من المعبديين مرة أخرى "بوزيان! بوزيان!") وهجموا مرة أخرى بالمئات بينما تخفق بيارقهم البيضاء والسـوداء فوق
 المقاتلون الششراكسة البحر يون! إلى الأمام!"




 غير محمية في درع العـو! استمرت لعبة الهجوم ، إعادة التجممع والهجوم

المعاكس لساعات حتى حسم النتيجة هجوم جبهوي أمامي من المقاتلين

 فيها تيكا رفيقه بيبرس من حلقة الفرسان ، انطلق كلاهما في هـي هذه اللحظة




 رأس جندي مشاة تعيس الـط
 تكوموا الآن بين جثت الفرنجة الأموات وحواليهـم كما حـدث مع الدمشـينين










 جواديجما باتجاه الخرش الصغير والبيوت الطينية تحوَّل شارع القـرية الوحيـد إلى شغـبـ سن القوات والوحدات المتقابلة

كان رجال مشاة الفرنجة يطعنون باتجاه الخوارزميين والمتاتلين الششراكـسة عند المدخل والى الـداخل قليــلا ، بينمـا تقـاطر الفــرســانـان سن كل المــوانب


 راية نظام أخخويتهـهـا عالياً . أبيض فوق أسود ، تردن الـراية إلى الـى النقاء الذيا




 أحـدهما وضعية الدفاع وهو يطوح بردحه القصير في دور الئر وائر واسعة ، بينمـا

 الإرهاق بدأ يأخـذ من حامل الرمح القصير مأخذه ؛ لأن رأس السلاح صـا صـار








 تلقى حصانه سهُماً آخر .

قال بيبرس "ا(تحرك إلى الخلف يا أخي .لقد فعلت ما يكفي والنصر لنا في هذا اليـوم . دعني أحضـر لك تلك الراية وسـوف نعـود إلى المعـــــــر

راكبين فخورين" .
نخـر تيكا بتـعـاسـة ، لنكن الدمـاء بدأت تقطر نزولاً على ذراعـه وتحتـه








 خرج إلى الفسـحة خلف المبنيِن ونظر باتجاه الأرض الخـلاء ـ لا شيء أيضاً . إما أن الفارس يختبئ في دار الصلاة الصغيرة ، أو أنه انطلق في هذا







 عيناه مع العتمة . أمكنه رؤية موجات دن الغبار ضمن أشعة شمس العـر العـر الداخلة مـن بين الشفوق . لا شيء يتـحركُ . خطا بيـبرس إلى الأمام نـحو

وسط الصالة ـ انصفق الباب خلفه واستدار بسرعة - المعبدي .



 مطلقاً ، لكن ذلك لن يشكل فائدة له إلا إذا استطاع أن يقترب من من الألرّ
 بينما ظلت بقية وجهه ورأسه مغطيِن كاملا . يداه معقودتان فوق سـيف عريض هائل مؤشـر باتجاه الأرض ، واستـطاع بيبـرس أن يرى رائ راية تنظيـمه


 ذبحوا أو تّ أسرهم" .
اتخذ خطوة إلى الأ مام وطار السيف العريض إلى فوق بحيـث مر رم رأسه المدبب قريباً من أمام عيني بيبرس . تكلم المعبدي
"ألم تتعرف علي أيها الشر كسي؟؟"

أمامه ، الجزء الوحيد المرئي سن جسمه (امن أنت؟")
"أنا شخص وهبـت حـياتي الفانيـة لـمـاية معبـد الله والمؤمنينين الذين يذهبون هنالك لتـــديع الولاء له . أنا شـخص أعيدت ولادته في دم وجـسـد السيد المسيح" .
أصبح الصوت أعمت ، لـكن اللكنة السلافية لا يمكن الحُطأ بشأنها . أومض الفهد الأبيض في عين بيبرس (اسيرجي")
"اذلك هو الاسم الذي عـرفتني به ني حيـياتي السابتة يا بيبرس . أنا


 وتدلى الشعر الأشقر البارز سن تحت غطاء رأسه الزرد ليلتصق على جبـينه الرطب . "انظر إلى نفسكك أيها الفتى الفـلاح" . ما زالت سخريته الـي الدائمـة في مكانها (ههل تلقيت بعض التعليم منـ لقائنا الأخير؟" (اكـان واللي حـداداً وأخذتنـي منه . جـاء تعليـمي سن رجل أنت لا تستحق أن تعتني بحصانه ")


 سير جي السيف وبقيت عيناه دسلطتِين على الوجه الهازئ أمامه
 عليهم . إنهم شثل النادوس . ستكون أنت التالي في سبيل مذهبنا الجميد") .
 ميتين الـِوم . لن تتمكنوا من استـبدالهـم . لقد تـ استـكمـال العمل الذي




 في حدوث رد فعل ، لكن بيبرس لم يتحركّ" ، (أنين هي دانا؟")


مـجنون . كـان قـد أحسرَ بذلك عبـر كل الـسنين الماضـيـة ، ولكن سواء كـان
 سأله مرة أخرى (أين هي دانـ؟؟"
(هل تقصد تلك الساتطة التي كنت برفقتها يوم اختطفناك؟؟" ("القد قلت لك مرة أنك إذا أخبرتني فسوف أجعله سريعاً") تصاعد غضب سير جي وأصبح يقف على أطراف أصابع قدميه ، وقد تصالب السيف في يديه
(اما الذي ستججعله سريعاً؟ سوف أدفع بهذا السيف في حلقك الوثني العغن الرائحةه) .
(أين هي دانا؟"
 بيبرس إلى الخلف بصـمـت وأدار جسمـه إلى ناحية حتى إن سير جي كالـي يسقطه اندفاعه ، وفقد توازنه كلياً بسببب وقفته غير الواثقة ـ أثناء مروره

 بيبرس الباب ووقف . قدماه متباعدتان ، سيغه مرفوع في وقفة قتالية
(أين هي دانا؟"





وصل الروسي إلى حــد انقطاع النفس ، وأصـــح بحـاجـا إلى إلى لـظة لالتقاط أنفـاسـه . تسـاءل بيبـرس عن درجة افتـقار المذهب المعبـدي إلى

الرجال ما دام هذا هو مستوى الجِنود الذين يرسِلونهم إلى ميدان المعر كة . (اسير جي ، أخبرني وسأجعل هذا سـريعاًّ)" .

 القاعة مثل ضرس أصفر مزروع وسط صف من الأسنان ، واللثة الصحية . قال بيبرس (اكما ترغب" ، تحركُ بسرعة إلى درجـة أنه بدا مثّل شبـح من الفضة والذهب .
حـيًّدت اندفـاعـة سيـرجي الضـعـيفـة جـانباً ثم أصبح بيبرس وسط معـدمته ، يضِرب التـاعس المهزوم ويلقيه أرضاً . اسـتمر في لكمـه تكراراً

 والأسنان العطمة . مسح بيبرس يده على السترة البيضاء ثم هزه بعنف . "أين هي دانا؟")
فوجئ بيبرس بسيرجي يضحك في وج وجهه ثم يبصق عليه بزيج رهيب من مينا الأسنان والدماء . (القـد ذهبت يا بيبرس!") قال هذا وقد تكمـمـت كلماته نتيجة فمه وأنفه المطمين . ("لقد ذهبت منذ زس!! لن تراها مرة أخرى أبداً! هاهاهاها! هِ تغلب غضب بيـبرس على توازنه ، صفع سيـرجي مرتين ونـين وهزَه بعنف (أِين؟"




 انفتح فم بيبرس لشدة الصدمة ، لم يعد قادراً على الحركة ألو أو الكاملام .

رأى سير جي فرصته قد لاحت . تناول القاما من خصر بيبرس ، جردها من



 الخنتجر • إلى الخلف وينزله ليغرزه في قلب سيرجي

الشيطان لتحيتك"! .
ظل ســيرجي يقـاوم بــوة إلى درجـة أفـقـدته القـــرة على الرد ، لكـن

لامس الـنجر الزرد فوق صدره ثم رفع بيبرس نفسه واقفاً على ساقيه
 النصل ، لكنه لم يصرخ . خرج جت المقاومة منه تـريجـياً . عنـدما تـأكد من
 إلى غمله ثم تناول رجليه
(اتعال ، لن تنجس هذا المكان المقدس بوتك فيهه" ركل الباب ليفتحه مع وميض النهار الني كاد ينتهي ثم سحب الجثنة إلى التراب ، وأخـذ
 في الغبار ,نظر بيبرس إليها لوهلة ، ثم استدار ليسترد الراية المعبدية . عاد وامتطى حصانه

 اللهـب ، مضـيئة أشــال القـلائل الذين مـازلوا يحـاولون الفـرار إلى التـلالل والأحراش ، يلاحقهم الخيالة والمثـاة . نهاية لعبة تقررت منذ وقت طويل ، لكنها تنتظر شخصية ما حتى تضع نهايتها .

## الخاتـمة

أنتم تعرفون بقيـة قصة بيبرس : الصعود الطويل إلى اللـلطة ، أولاً
 المسـتـحـيل ودفع إلى الخلف بوجـات الخـيط المنـولي ، والمقـاتل المــد ين


 من الكذبات والاضطراب الذي يحر كه اسمه حتى يومنا هذا .
 كـيغ أصـبح الصبـي الصـنـيـرالذي تحول إلى عبـد ، جندياً ثم أصـبح ملكــــأ .
أمـا بالنسـبـة إلى الآن ، فـإن عظامي المسنـة تــذ كـر ، لكنـهـا مرهـــة .



 في إحدى الليالي الطويلة الغارقة في النبيذ
 يرحم . . . أقولها كلها لنفسي وأفكر في عالم مختلف ولـي وحياة مختلـي تلك التي كتبت عنها في هذه الصفحات القليلة . كيف يتشكـل الملك؟


وكلها تتهـادم وتضرب العناصر حتى يخرج إلى الدنيا سـلاح جـيد لـلـئ ومهلك ، نصل سوف يردي كل شيء يعارضه وين ويخلق دنياً مخختلفة عن تلك التي كانت موجودة قبل أن يصل سيصدر الجلد الثاني من الثلاثية قريباً

Q A M A
\& $\quad \mathrm{H}$ E
$S C \mid M=1$ A R

## telegram @soramnqraa

محي ال=ين قن=ر

UII III أول السلا طـين الشراكاسة في مصـا











راوي القملة هو هؤوخ وكاتب سير ق بيبرس المخلصى : هعي الدين بن عبل



 - وحاكما


