الروإية الحاصلة على جائزة ستريجا لأفضل رواية إيطالية عام 2020


t.me/soramnqraa

ترجمة :معاوية عبد المجيد


الطنّان

## الطنَّان/ رواية

تأليف: ساندرو ثِرونيزي
ترجمة: معاوية عبد المجيد

$$
\text { الطبعة الأولى: 1444/ } 2022
$$

ردمك: 4-2-049-19-603-978

$$
\text { رقم الايداع: } 36 \text { 14/ } 1444
$$

© 2019 La nave di Teseo Editore, Milano


دار أثر للنشُ والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الدمام تلفون: 0096654996666 الموقع الالكتكوني: www.darathar.net

البريد الاللكتوني: info@darathar.net

## $10120240_{0}^{\infty}$ <br> t.me/soramnqraa

## الطنَّنَ

## رواية <br> ساندرو ڤيرونيزي



## ترجمة

معاوية عبد المجيد


إلى جوفانّي

الَاوْختَا

لا أستطيع الاستمراز •

سأستامرّ.

صموئيل بيكيت

## لثا أن نقول (1999)

مكتبة سُر مَن قرأ




 توصيفِ للمكان، أيَا كان، هو سرد ما يِدث فيه، وهنا سيحدث شيءٌ ون في

فلنضع الأمور على الشكل التالي: أحد الأشياء التي تحدث في هذه الحكاية
 من أواسط أكتوبر عام 1999، وبالتحديد عند تقاطع شارع كيانا بشارع


 فاتكٌ في حياة بطل هذه الحكاية. الدكتور ماركو كارّيرا، أو كها تقول اللافتة
 الباب الني سيفصله لمدّة قصيرة عن أشدّ اللحظات حرجّا في حياته ذات اللحظات الحرجة العديدة الأخرى. وبالفعل، في داخل العيادة، الكائنة في الطابق الأوّل من إحدى تلك البنايات إلخ، يدوِّن الطبيب وصفةّ لسيّدةِ

عجوز مصابة بالتهاب الجمفن: قطرة مضاد حيويّ، بعد علاجِ مبتكري، لا بل








 أشهر - المبعثرة على الطاو لات الصغيرة. من غير المجدي أن نأمل أن يتروّى في الأمر.

ها نحن أولاء. باب العيادة ينفتح. العجوز المهابة بالتهاب الجفن








 الغرفة كلّها. ينغلق الباب بجدّدًا. ها نحن أو لاء. سقطت الغشاوة التي كانت

تفصل الدكتور كارّيراعن أقسى صدمةٍ عاطفيّة في حياته الزاخرة بصدمات عاطفيّة قاسية أخرى. فلنصلٍ من أجله، ومن أجل كلِّ السفن في البحر.

## بطاقة بريديّة محفوظة (1998)

لويزالاتيس
بريد عنوظ
67 شارع الأرشيف
75003 باريس
فرنسا

روما، 17 أبريل 1998

آتنّي أعمل وأفكّربكِ

## نعم أو لا (1999)

-     -         - 
- أوه. اعذرني، لم أظنّ أنّي التقيتُك يومًا. تفضّل . ما الذي يمكنتي فعله من أجل حضرتك؟
- أن تصغي اليّ، يا دكتور كارّيرا. وأن تمتنع إن أمكن، بعد أن أخبرك
 الأسوأ - لدى الجمعيّة الإيطاليّة للتحليل النفسيّ، الأمر الذي بيل بوسعك

فعله بسهولة، بصفتك زمياًا.

- أبلّغ عنك؟ ولماذا؟
- لأنّي سأُقِمِ الآن على ارتكاب فعلةٍ منوعة، وفي مهنتي يعاقب عليها



 الالساسيّة في مهتي.
- اللعنة. قل.
- ولكنْ قبل ذلك أودّ أن أطلب منك معروفًا.
- هل تزعجك الموسيقى؟
- أيٌُ موسيقى؟
- لا، لا شيء. ما الذي تودّطلبه منّي؟
- أودّ أن أطرح عليك بعض الأسئلة، لمجّد الخصول على تأكيدٍ حيال الأشياء التي قيلت لي عنك وعن عائلتك، ولاستبعاد ما ما وردني من الا من صورةِ مشوّهة. الأمر الذي أراه غير واردِ ربّبا، ولكنْ من غير الممكن استبعاده كليّا. تفهمني؟
- أتيتُ بدفتر الملاحظات هذا. أجبني نعم أو لا، فقط، من فضلك.
- موافق.
- هل أبدأ؟
- تفضّل.
- حضرتك، الطبيب ماركو كارّيرا، البالغ من العمر أربعين عامٌا، نشأتَ
 بروما ومتخصّص بطبّ العيون؟
- ابن ليتيتزيا كالابرو وبروبو كارّيرا، معماريّان كلاهما، ومتقاعدان كلاهما، ومقيحان في فلورنسا؟ - نعم. لكنّ والدي مهندس.
- آo، حسنًا. حضرتك شقيق جاكومو، أصغر منك بقليل، ومقيم في أميركا؛ وشقيق إرينه - المعذرة - المتوفّاة غرقًا في أوائل عقد الثهانينات؟
- 
- متزوّج من مارينا موليتور، ذات الجنسيّة السلوفينيّة، مضيفة أرضيّة في شركة لوفتهانزا؟
- نعم.
- والد آديلي، عشرة أعوام، تلميذة في المامس الابتدائيّ في مدرسة عموميّة بجانب الكولوسيوم؟
- مدرسة فيتّورينو دا فيلتري، نعم.
- وحين كانت بين الثالثة والسادسة عامًا من عمرها، كانت على يقينِ من وجود خيطِ موصولِ بظهرها، الأمر الذي دفعكها، أنتها والديها، للتوجّه الِّه إلى أخصّائيٌ في علم نفس الطفل؟
- الساحر مانفروتو...
- لا شيء، هكذا يسمّيه الأطفال. لكنّ مشُكلة الحيط لم يكلّها هو، مع أنّ مارينا ما انفكّت تصدّق ذلك.
- مفهوم. صحيِّ إذًا أنكما توجّهتا إلى أخصّائيَ في علم نفس الطفل. - نعم، لكنيّ لا أرى أيّ صلة لذذا بـ.... - حضرتك تدرك لماذا أطرح عليك هذه الأسئلة، صحيح؟ ليس لديّ

تجاوزه، نظرًا إلى ما جئتُ أخبرك إيّاه.
- موافق. ولكن ما الذي جئتَ تخبرني إيّاه؟
- سأطرح بضع أسئلة أخرى، إن كان ذلك لا يؤسفك. ستكون أسئلةً
 أنّك قادر؟


## - حضرتك تلعب القمار؛ صحيح؟ <br> - حسنّا، أقلعتُ منذ زمن.

-     - ولكنْ في الماضي يمكنتا أن نؤكّد آنتك كنتَ لاعب قمار؟
- نعم. في الماضي نعم.
- وصحيحٌ أنّك حتّى الرابعة عشر عامًا من عمرك كنتَ أقصر قامةُ من أقر انك، لدرجة أنّ والدتك أطلقت عليك لقب (الطنَّان)؟؟
- وأنّ والدك صحبك إلى ميلانو، وأنت في الرابعة عسّر، لإخضاعك
 طبيعيًّا، فَنْمَتْ قامتك بِا يقارب الستَّ عشر سنتمترَا في أقلَّ من عام؟ - خلال ثـانية أشهر، نعم.
- وصحيحٌ أنّ والدتك كانت تعارض ذلك، بمعنى أنّا رغبت في أن تظلّ قصيرّا، وأنّ اصطحابك إلى ميلانو ما هو إلّا المططوة الوحيدة التي التي أقدم
 استخدمتُ اللهجة التي وردني بها هذا المعطى - لا يساوي قضيبًا - آه! غير صحيح، ولكن بالنظر إلى مَن أخبرك بهذه الأشياء، نعمه، مارينا لطالما كانت مقتنعةَ بذلك. - غير صحيح أنّ والدتك كانت تعارض العلاج التجريبي أم أنّ والدك لا يساوي قضيبّا؟ - غير صحيح أنّ والدي لا يساوي قضيبًا. سوى أنّ الانطباع الذي تَلَّكَ
 ووالدي، لدرجة أنّه في معظم الأحيان... - لا داعي لشرح أيّ شيء يا دكتور كارّيرا. قل لي نعم أو لا فقط، موافق؟ - موافق. - صحيحٌ أتك أغرمتَ داتُمًا بامرأةٍ ما زلتَ تقيم علاقةٌ معها منذ سنوات طويلة، تدعى لويزا لاتيس، المقيمة حاليًا في.... - ماذا؟ مَن قال هذا؟ مكتبةَ سُر مَن قرأ
- أيُّ هراء! غير معقول، لا يمكن لمارينا أن تخبرك بأني.
- أجب نعم أو لا، من فضلك. وحاولْ أن تكون صـادقًا، حتّى أتكّن من
 ولَّدتَ هذا الانطباع لدى زوجتك، نعم أم لا؟
- كلا طبعًا!
- ما يعني اتّك لا تراودها خلسة، أثناء المؤترات التي يصدف لك أك أن

 في بولغيري، حيث تلتقيان لقضاء شهر أغسطس في منزلين عائليّن متجاورين؟
- هذا مضحك! إنّنا نلتقي في كلّ صيف على الشاطئ مع أبنائنا، وربّا
 حضرتك، ولا حتّى أن نلتقي خلسة عندما أكون ذاهبًا إلى مؤتر .
- اعلمْ أتني لم آتِ إلى هنا لكي أحاسبك. ما جئت إلآل لكي أحاول التحقّق من صحّة ما وردني من كلام. إذًا، غير صحيح آنّك وهذه المرألمأة تلتقيان

> خلسة؟

- غير صحيح، نعم.
- وحضرتك تستبعد أنّ زوجتك قد تكون على يقين من هذا حتّى لو كان صحيحا؟
- أستبعد ذلك بالتأكيد! لقد أصبحتا صديقتين أيضًا. يجو لان على ظهر الحصان معا، بمفردهما تمامًا: تتركان الأولاد عندنا نحن الزوجين وتضيان كلّ الصباح للتنّه في الريف.
- هذا لا يبرهن أيّ شيء. من الممكن أن يصادق المرء شخصصا ويلتقيه كلّ يوم تَامًا لأَّه يغار منه حتّى الهلاك. - نعم لكنّ هذه ليست حالتي، صدّقني. مارينا لا تغار من أحد إلى درجة الهلاكُ، وأنا غخلِصٌ لها وهي تعرف ذلك حقّ المعرفة. والآن، هلّا قلت لي من فضلك لماذا أنا في خطر؟
- يعني آنّكا لا تتراسلان منذ سنوات، حضرتك ولويزا لاتيس هذه؟
! -
- رسائل حب؟
- لاطبعا!
- هل أنت صـادقٌّ يا دكتور كارّير؟؟
- نعم طبعا!
- سأطرح السؤال مرّة ثانية: هل أنت صادق؟ - أنا صادقُ بالتأكيد! ولكن هلّا قلت لي...
- يتوجّب علّ الاعتذار إذاَ، فإنّني وخلافًا لقناعاتي التي كانت راسخة،




لأحد.

- ماذا؟ لماذا تنهض؟ إلى أين تذهب؟
- أكرّر اعتذاري، فلقد اقترفتُ خطأ فادحُا في التقييم. إلى اللقاء، أعرف الطريـق....
- كلا، كلا. لا يمكنك أن تأتي إلى هنا، لتخبرني بأني في خطرِ عظيم بسبب
 حال سبيلك دون أن تقول لي شيئًا عليك أن تقوله لي الآن، وإلّا أبلغتُ ضدّك عند بجلس الأطّباء مباشرة!
- اهدأ، أرجوك. المقيقة هي آنني ما كان ينبغي لي المجيء إلى هنا وكفى.





 حيال أمور أخرى، بـا فيها تلك التي جعلتني أعتقد آنك في خطر ـ أكرّر على مسمعك، كان ذلك خطأي، الذي لا يسعني إلّا الا الاعتذار عليه مرّةً ثالثة، ولكنْ منذ أن انقطعت زوجتك عن المجيء إليّ وجدتُني أسائل
نفسي حول...
- ماذا، ماذا؟ زوجتي انقطعت عن المجيء إليك؟ - ومنذ متى؟
- منذ أكثر من شهر.
- حضرتكتزح. - ألم تكن على دراية؟ - بالتأكيد لم أكن على دراية.
- لم تعد تأتي منذ جلسة الـ... النسادس عشر من شهر أكتوبر. - لكنّها تقول لي إنّا مستمرّة في ذلك. الثلاناء والخميس، في الثالثة والربع، كالعادة، أنا أتجّه لاستعادة آديلي من المدرسة لأنّ مارينا ينبغي أن تأتي إليك. حتّى في ظهيرة هذا اليوم عليَّ أن أفعل الأمر نفسه. أن تكذب عليك فهذا لا يفاجئني يا دكتور كارّيرا. المشكلة أنّا كذبت عليّ أيضّا.
- حسنًا، كذبتْ عليك حيال أمِر واحد. ثمّ المعذرة يا سيّدي، أليست الأكاذيب بالنسبة إليكم أكثر كشفا من الحقيقة المحجوبة؟
- بالنسبة إلى مَن؟
- أنتم المحلّلين. ألا تفيدون من كلّ شيء، حقائق وأكاذيب، إلخ إلخ؟ - ومَن قال هذا؟
- لا أدري، أنتم... المحلّلون النفسيّون. التحليل النفسيّ. أليس كذلك؟
 يقولون إنّ السياق والتحويل والأحلام والأكاذيب، باختصاريار، إنّ لكلّ
 ما المشكلة الآن إن كانت مارينا قد اختلقت شيئًا مّا؟
- لا، إذا كان ما يتعلّق بلويزا لاتيس من صنع غيّلتها يتغيّر كلّ شيء،

- ولكن لماذا؟ أيٌّ خطر؟
- اسمعني، يؤسفني جدًّا: لم يعد بجديًا أن إتحدّث إليك. ولا تقل لزوجتك أنيّ مررتُ إلى هنا، أحلِّفك.
- وكيف تحسَب أنّي سأتركك تنصرف بكلّ بساطة، بعد أن قلتَ لي ما قلت؟ إنّني الآن أطالب حضرتك بأن...
- لا جلوى أيّها الطبيب كارّيرا. أبلِغْ ضدّي لدى المجلس إن شئت، فأنا

على أن أخبرك بـا...
- ما قالته لك مارينا عن لويزا لاتيس ليس من صنع غيّلتها. صحيح،

 مارينا التوصّل إليه. - أما زلتَ مغرمًا بها؟
- حذار فليس هذا ما يهمّ، المهمّ هو أن... - اعذرني على الإلـلاح: أما زلتَ مغرمًا بها؟
- نعم.
- هل تلاقيتا في لوفيانو، في يونيو الماضي؟ - نعم، ولكن....
- هل كتبتَ إليها في إحدى رسائلك منذ بضعة أعوام آنك تحبّ الطريقة التي تغطس بها في الماء من الضفّة؟
- نعم، ولكن كيف استطاعت أن...
- هل نذرتما نذر العفّة، أليْ ألاّلا تمارسان الجنس حتّى لو اشتهيتاه؟ - نعم، ولكن بحقّ السام، كيف توصّلت مارينا إلى معرفة كلّ هذن الأشياء؟ ولماذا لا تخبرني حضرتك بـا با عليك أن أن تخبرني به من دون تعقيدات؟ هناك زواجٌ وعائلة، هناك ابنة.




## مع الأسف (1981)

لويزالاتيس
شارع فروزا 14
50131 فلورنسا

بولغيري، 11 سبتمبر 1981

## لويزا، لويزتي

 لويزا لويزا، اسمكك يعنّبني ولستُ أدري ماذا أفعل لإيقافه): لقد هربتُ، على حدّ قولكِ. صحيح، لكنّني بعل ما حدث، وبعل الشعور بالنـنب النـي الني

 لأَنني كنتُ معلكِ أثناء حدوثه، لآنني كنتُ سعيدَا معكِّ وما زلتُ عند فكرتي.

الآنَ يَول الِمديع إنبا كانت مشيئة الربّ، أو المصير المحتوم أو كرّ هنه التزهات، وقد تشاجرتُ حتّى الموت مع جاكومو وألقيتُ باللائمة عليه

وليس لليّي أيّي رغبةف في النظر إلى والديَّي وجها لوجه. أن أعرف مكانها لا


 الحاطئة، مثل طيور الحجال التي رأيتُ الحمرائقَ تباغتها عندما كنتُ إطفائيًا، تهّم بالطيران منعورةً من النيران وتطير بجنون نحو النحو النيران، تقترب منها
 هربت، هنا ما حصل: كان هناك كثيٌّ من الأمور العالقَ، والرهيبة كلِّها،

 يالويزا، لا أنكر ذلك، لويزا لويزا لويزالويزا) فلمّأجتنِ السياجَج ولمأودِعكِ

والآنَ أنا هنا، وحيد، بكلّ ما تعنيه كلمة وحيد، لقد رحا الجميع، قالوا



 لا أجرِّب حتّى، وأفكِّر فيكِ، أفكِّر في إرينه، وفيا السعادة وفي اليأس اللندين وقعا على رأمي في اللحظة نغسها وفي المكان نفسه وأنا لا أريد فقدان أيًّ منها،أجل، أريد كليها، لكننّي أخشى أن أفقدهما أيضًا، وأن أفقد هنا الألم، أن أفقد السعادة، وأن أفقدكِ، أنتِ يا لويزا، مثلما فقدتُ ثـتقيتتي، ولعلّي
 ولكنْ ليس منكِ فأنا لستُ سوى أني هربتُ إلى الوجهة الخاطئة مثل طيور

الحـجل تلك يا لويز/لويزا لويز/ لويزا لويز/ أرجوكِ لقد وُلِدِتِ توَّا فلا تموتي
 الرسالة إنّا انتهت الورقة،

ماركو

## عين الإعصار (79-1970)

كان دوتّشو كيلّيري فتىَ طويل القامة وقبيح الظظهر، لكنّه موهوبٌ في









 المناطقيّة. حلّ دوتّشو كيلّيري بالمرتبة الثانية من فئته في الجولة الأولى، خلفي

 لجنة التحكيم أخذت بعين الاعتبار فرضيّةَ إلغاء اللسباق. ثمّ هد هدأت الريح





كان والده المدرِّب لا يكفت عن الترديد في أذنيه بآنّه قادرٌ على فعلها، قادرٌ على الفوز، قادرٌ على هزيمة تافيلا، أصغى دوتّشو كيلّيري إلى نفسه وهو ينطّ





 دم تدبغ بالأمحر الاندماجَ الناصعَ للثُلج بالضبابِ. بدا كأنَّه هوجِمَ من قِبَلِ


 التي نطقها دوتِّو كيلّيري قُبَيْلَ الانطلاقِ


 جيّدًا باللقب الذي ينتظره في رشده. ولا غامر أحدٌ للافتراض بأنّ بأنّ كنيته،




 العريقة لآل كيلّير. كان هذا بجرّد تبيينٍ للسطحيّة الفادحة للظاهرة التي

انهالت عليه، وللغياب التامّ للتعمُّق الذي لم يفارقه. كان جالبًا للنحس، هذا يكفي، ما الذي يجب التعمُّق فيه؟
خلال الانتقال من بليزارد إلى شنيع الذكر، تضاءلت غنيمة الأصدقاء التي استولى عليها بفضل نتائجه الرياضيّة، وعندما دخل
 على مقاعد الابتدائيّة والمتوستطة، رفيقين في رابطة فلورنسا للتنس، رفيّ رفيقين

 لأسبابٍ تتعدّى الرياضة أيضًا، على رأسها الاستاعُعُ إلى موسيقى الويست

 الخصوص، على وجه الخصوص، إلّا بالقلمار. في الحقيقة كان دوتِّشو هو المولع باللعب، حيث يقتصر ماركو على استقاء شغف صصديقه، ليستمتع معه


 كلِّيًا في صالونات البكاراه التي ترتادها ونا الأرستقر اطيّة الفاشيّة، لا و وجود لأيّي
 الحربُ العظمى دماغَه. إنّا، ببساطة، كان القهار من اكتشافهـا
 هكذا حينذاك) الذي أنشأه والداه حوله؛ كا أنّ هدرَ إرثهها في الأوكار
 عحّات الألبسة. وبكلّ الأحوال كان عمره همسة عشر عامُّا ستّا ستّ عشّر،

سبعة عشر: ما الذي ستهدره أنت في تلك السنّ؟ فرغم مصروفه الأسبوعيّ الفائض (ضِعف ما يِصل عليه ماركو تقريبًا) لم يكن ليخدش الئ ازدهار عائلته


 تلقائيّا دون حتّى أن يدري به أبواهـ الميا

والحال أنّه كان يربح في معظم الأحيان. كان ماهرًا. لم يكن هناك مَن ينافسه في مباريات البوكر مع الأصدقاء (تلك المباريات البريئة التي عُجرى

 تلك السهرات عاجلاَلا على عكس مازكو، لم يُقْصَ، بل ظلَّ ردحًا من







 أم في صالات العلْوِ عند الظهيرة، أم في المولينا من جديد، في الجِّلسات


أكثر كمّا يِسر ان كثيرِّا.

إلّا أنّ دوتّشو، خلافًا لماركو الذي لم يقطع صلته بأصدقائه الآخرين، لا في الرياضة، ولا في الاهتام بالفتيات، وقد نجا عن عائلته دومًا - أي انّنه حافظ على الفرص في بلوع الـا الحياة المتألقّة التي

 بقدْر ما تعلَّمَهُ من ذلك الموقف في وقبِ لاحقِ ليصبح قويًّا. وعلى الرغم
 وبا أنّ فلورنسا ليست لوس أنجلس كان يلاقيهم بالصدفة أيضًّا، في وسط البلد، في السينها، في الحانة. وقد أدرك في تلك المناسبات أنّ لأيّ مقولةٍ

 تبدوان مشُؤومتين على السواء لَّن يتلقّاها وتفتكان به على الفور




ما زلتَ تخرج معه؟" و كان الجِواب هو نفسه أيضًا: (الأنَه صديقي").


 تحتيًّا مبهًا لا استطاعة لأحدِ في عائلته حتّى على تصوُّره: لا أمّه الراقية ولا ولا أبيه الدمث، ولا أخويه: الأولى، إرينه، تكبره بأربع سنوات، غارقةٌ كلّيّا
 التنافس. أمّا السبب الثاني فهو نرجسئٌ بشكلِ ميؤوسِي منه: تصميمه على

مرافقة فردِ أقصاه الجمميع كان مغفورًا له: بفضل ذكائه، أو جمال شخصيتّه،















 ما احتاج إلى شيء وجلده عند عاهرات كاشينه.
كلّا، ما زال ماركو يودّه، غير أنّ رفقة دوتّشو كيلّيري لم تعد صالمة،
 لكي يستكلب في مقارعة ذلك اللقب، ويفعلها باستبسال إذا ما تعلّق الأمر
 يفردون عليه قائمة الشؤم والِِداد وهجلات الجِرب التي ظهرت في يحيط

ظهوره، يؤكّد إدانته ويستلّ البرهان الدامغ مغتاظًا: انظروا إليّ، بحقّ الربّ.
 هذا الهراء الذي تتفوّهون به؟

إلّا آنّه بات من المستحيل إزالة الوصمة التي تأصّلت على صورة دوَ دوتّ








 كانت خطةّ توازن، الوحيدة الممكنة. نظريّة عين الإعصار.

هذا الشيء (1999)

ماركو كارّيرا
!إلى عنوان أديلينو فيسببولي
شارع كاتالاني 21
00199
إيطاليا

باريس، 1999/12/16
 قويّة يا ماركو، ولستُ أدري ماذا أقول، كالعادة.
 داخلي. كلّ، أخطأُتُ، ما كان ينبغي أن أكتب (ذنب")، رّبا علاًّ أن أسمّيه
(الشيء"، لا الننب.

 المرء إذا لم يولَد وغدًا يساوره ذلك الشعور داتّاًّا .

فإذا أقول لك الآن؟ أقول نعمه، لديك الآن فرصةٌ للتحقّق من صحّة ما تفكّر به وتكتبه، دون الحاجة إلى أن تكون ثريّا ووسيِّيا . أنت الآن نظيفٌ
 بإمكانك أن تخطئ أيضًا، طالما آتّك تقدر على العودة إلى الخلف.

أما أنا فلا يا ماركو، إنّني في وضع غختلف كلِّيا، وينبغيلي أن أغّبره، هنا
 لأنّك مثلي، لديك طريقتي ذاتها في الــبّ: نخشُى أن نؤذي مَن يقف إلى جانبنا.

أعتقد آنّك أجمل فصل في حياتي، ذلك الفصل الني لا تُشوبه الأكاذيب، أو الخدائع أو نوبات الغضب (تواصلتَ معي الآنـنـوالآن أهيم)، الفصل الني نححلم به، حتّى في الليل، لأنتني ما زلتُ أحلمبك بك.
هل مسيبقى حلحا؟ هل سيحدث كالّ شيء؟ هل هل سيحدث شيءٌ مّا؟ آنّني هنا وأنتظر، لا أريد أن أفعل سيتًا، أريد أن تحدث الأُسياء من تلقاء نغسها.
 اثخّاذ قرارات، ليس في هنا الشيء، ليس في هنه اللحظة.
ربّبا درّبتُ نفسي طيلة تلك الأعوام على عدم فعل شيء، لكي أنتجح في هذا الشُيء. ما هذا الشيء؟ ل أدري، لا أدري، إنّني أهني، سأتوڤف. لويزا

## طفّل سعيد (70-1960)

لم يفطن ماركو كارّيرا إلى أيّ شيء خلال طفولته كلّها. لم يفطن إلى



 وتلك الشجارات، الذي كان في منتهى الوضوح بالنس النسبة إلى أخته؛ وبالتالي









 على معنى هذه الكلمة (امحبّة)، التي تفترض فعلّا متبادلاّا، طالها أنّ الحبّ كان
اسم لِبتزيا يعني الفرح والبهجة، واسم بروبو يعني شريف ونزيه. (المتجم).

موجودًا في زواجهها، إلّا آنه ذو وجهةٍ واحدة، فكلُّ ما يساوره نحوها حبٌّ



 خشبة التعاسة التي نشأ ماركو كارّيرا في ظلالما، من دون أن يفطن إلى ذلك.
 البيت ينقصه الجنس. لم يفطن إلى أنّ نشاطات والدته المنه المحمورمة، كالعمارة والتصميم والتصوير الفوتوغرافيّ واليوغا والتحليل النفسيّ، كانت بجرّد


 لمدينة فلورنسا، "رعاة الوحوش" في منتديات المعاريّن مثل سوبريرستديو



 كازيرا، خلال طفولته كلّها، ومن أجل هذا هذا فقط اتّصفت طفولته الته بالسعادة. لا بل أكثر من ذلك: لأنّ الشكّ كِّ في أمّه وأبيه، لم يتبادر إلى ذهنه كحال






حياته بسببه أو بسببها، بعد أن فطن إلى كلّ شيء؟ لقد أخذ عن أمّه السأم، لا الراديكالِّة؛ الفضول، لا القلق من التغيير . وعن أبيه الصبر، لا لا الحذر؛ المِّ الميل


 نشأته في ذلك البيت (كالجلوس منذ الولادة على تلك المقاعد، والاستلقاء على تلك الأرائك والدواوين، والأكل إلى تلك الموائد، والدراسة إلى تلك





 قصارى جهلده دومًا لينفصل عن تلك الأغراض التي حاوطته: لأنّا كانت


 ساحة سافونارولا (شقيفه الذي حسم أمره بألّا تطأ قدماه إيطاليا أبدًا، نطّ عبْر الماتف عبارة (اتخلَّصْ منها")، ليحصل على نتيجةٍ عكسيةّ بإبقائها على عاتقه بقيةَ عمره.

 وعنيفٌ أيضًا في نهاية المطاف - جعل منه شخصًا مستهترَا بشكالِ مقرف؛

في حين كانت والدته مسؤولة عن معاداته البلاعحة للتحليل النفسيّ، والتي


 استنناء، سيخضعن لنماذج متفاوتة من العلاج التحليليّ، الأمر الذي لاقى


 الموضوع. قيل له إنّ الأضرار تنجم عن أيّ عائلة، وعن أيّ علاقة مها كان الم شكلها، وتصيب أيَّ أحد؛ وإنّه من غير المنصف اعتبار التحليل النفسيّ




 التحليل، وهذا ما لم يكن ينوي الانصياع له.

وفي المحصّلة، لا داعي لمحلّلِ نفسيٍ لطرح الأسئلة الوجيهة: لماذا


 آنفًا، النساء اللواتي لا يخضعن للتحليل، حيث قد تلقى النظريّة عندهنَّ نجاحًا متوقِعًا؟

## جَرْد (2008)

## jackcarr62@yahoo.com - جاكومو!

بريد مرسَل - Gmail 19 - $16: 39$ سبتمبز 2008،
الموضوع: جرد ساحة سافونارولا

جاكومو العزيز،
أنت تستمرّ في عدم الردّ عليّ وأنا أستمرّ في الكتابة إليك. وما فصدتُ إلّا


 السبعين ونيّف، يدير موقعًا لمزادات الأثاث متخصِّصًا بتصاميم الستّينات

 بعين الاعتبار الوقائع المعروفة التي أدّت إلى إخلاء ذلك البيت اليت وخراب الكاب

 بشأنها عندما سنبيع البيت، آخندين بالحسبان آتنا إذا تركناها في الداخل لن لن

نحصل على أيتي زيادٍٍعلى سعر المبيع. بإمكاننا أن نأتمنها لدى براكي نغسه،
 متطلّباتنا أو تعلُّقنا با. أرجوك أن تولي أهّيّةً للمسألة التي أطرحها يا
 ما تِقّى من حياةٍ وأسرةِما عاد لهم) وجود، على آننا أنت وأنا كنّا جزعًا منهـا





 من الظلم أن نضيّعها سلى. الأشياء بريئه، يا جاكومو.

 أنت حسب تصوُّري، مع آنه يعرف كثيرًا من الأشياء الحميمة حول كالّ غرضِمن تلك الأغراض: لمن اشتُرِيَ، وفي أيتي غرفةِكان إلخ.

## قائمة جرد قطع الأثاث في بيت ساحة سافونارولا:

2 ديوانان لفردين بامبولي: معلن، جلد رماديّ، بعازل بوليوريثان، ماريو
بلّيني من ب\&ب، 1972 (€20.000)
4 أرائك أمانتا*: ليف زجاجيّ وجلد أسود، ماريو بلّيني من ب\&ب، (€4400)1966

1 أريكة زيلدا: خشبب مدهون بلون أخشاب الورد وجلد باللون البنيّي الداكن، سيرجيو آستي، سسيرجيو فاقري من بولترونوفا، 1962(1) (€2200) 1 1أريكة سوريانا: فولاذوجللأنيلين بنّي، توبيا وأفرا سكاربا منكاسينا، (€4000) 1970

1 أريكة ساكو**: بوليستيرول وجلد بنّي، غاتي، باوليني وتيودورو من زانوتا، 1969 (€450)

1 أريكة وودلاين: خشُب بالثني الساختن وجلد أسود، ماركو زانوزو من آرفلكس، 1965 (€1000)

1 طاولة قهوة أمانتا: ليف زجاجيّي أسود، ماريو بلّيني من ب\&ب، (€450) 1966

1 طاولة منخفضة 748: خشب ساج بنّي، إكو باريزي من كاسينا،
(€1100)1961
1 طاولة منخغضن ديمتريو 70: بلاستيك برتقالي، فيكو ماجستريتي من آرتميد، 1966)(€150)

1 طاولة لاروتوندا: خشُب كرز طبيعيّي وزجاج كزيستال، ماريو بلّيني من كاسينا، 1976 (€4000)

1 مكتبة مركَّبة دودونا 300: بلاستيك أسود، إرنستو جيزموندي من آرتميد، 1970 (€4500)
2 مكتبتان مركَّبتان سرجستو: بلاستيك أبيض، سسرجيو ماتسا من آرتميل، 1973 (€1500)

1 نجفة سقفّية أو-لووك: ألومينيوم، سوبرستلديومن بولترونوفا، 1967
(€4400)
1 مصباح مكتبيّ باسيفلورا: زجاج بلكسي أصفر ولبني، سوبرستديو من بولترونوفا، 1968 (€1900)

1 مصباح مكتبّي سافو: ألومينيوم باللون الفضّي وزجاج، أنجلو مانجاروتّي من آرتميل، 1967 (€1650)

1 مصباحباوباب: بلابستيكأبيض، هارفيغوتزينيمن غوتزيني، 1971
(€525)
1 مصباح إكليس: معلن أممر، فيكو ماجستريتي من آرتميد، 1967
(€125)
1 مصباح مكتبيّ غيربي: صفائح زجاج بلكسي أحم وفولاذ كروّم، سوبرستديو من بولترونوفا، .1967 (€4000)

1 مصباح مكتبيّ ميتزاكيميرا: أكريليك أبيض، فيكو ماجستريتي من
آرتميل، 1970 (€450)
3 نجفة سقفيّة بارنتيزي: معلن وبلاستيك، آخيل كاستليوني وبيو ماندزو من فولوس، 1971 (€750)

12 نجفة سقفيّة وجداريّة تيتي: بلاستيك أبيض، فيكو ماجستريتي من آرتميد، 1974(€1000)

1 مصباح قراءة هبيي: معلن وبلاستيك بجعَّد أبيض، إيزاو هوزوي من
فالنتي، 1972 (€350)

3 3مصابيح مكتبّة تيلينونو: بلاستيكأحمر، فيكو ماجستريتيمن آرتيلد،
(€1800)1968
3 مكاتب غرافيس: خشُب ومعدن مطلي بالأ بيض، أوزفالدو بورساني من تكنو، مزوَّدة بأدراج، 1968 (€3000)
1 طاولة ت ل 58: صفائح وألواح بندق، ماركو زانوزو من كارلو بودجي، 1979 (€8500)

3 حّالة أغراض جداريّة أوتن.سبلو 1: بلاستيك أحمر، أخضر وأصفر، دوروثي بيكر من إنغو ماورر، 1965 (€1800) با
4 عربات حاوية بوبي: من البوليبروييلين أ ب س مصبوب أبيض، أخضر، أممروأسود، جو كولومبو من بيغبلاست، 1970 (€1000)

7كراسي بعجلات مودوس: معلن وبلاستيك متعتّد الألوان، أوزفالدو بورساني من تكنو، 1973)(€700) (€ (1)

4كراسيمكتبّة: فولاذكروّموجلل، جوفانيكاريني من بلانولا ، 1967 (€800)

7 كراسي بلبا: ألومينيوم وزجاج بلكسي شفّاف، جانكارلو بيريتي من كاستيلي، 1967 (€1050)

4 كراسييلووب: بامبو، فرنسا، سبعينات (€1200)
4كراسيسيلين: من البوليستر رملي اللون، فيكو ماجستريتي من آرتميل،
(€600) 1969
4كراسيباسكيت*: فولاذوخحيزران رمليّي اللون، فرانكو كامبو وكارلو غرافي من هوم، 1965 (€1000)

1 كرسي واسيلي طراز ب3: جلل بنّي وفولاذ مصفًّح بالكرومَ، مارسيل بروور من غافينا، 1963)(€1800)

1 طاولة رسم بنابض: خشّب بأذرع حديديّة، المهندس م. ساكي من شركة اللهندس م. ساكي، 1922 (€4500)
2 خزانتان صغيرتان فنتاج: خشبب ساج بنّي، أكسل كييرسغارد من
كييرسغارد، 1956 (€1200)
1 مُسجب شانغاي: خشُب زان طبيعي، دو با، دوربينو ولوماتزي من
زانوتا، 1974 (€400)
1 حَّالت مظّالدت ديدالو: بلاستيك برتقاليّ، إيا جيزموندي شفايبرغرمن
آرتميد، 1966 (€300)
1 آلة كاتبة فالنتين: معلن وبلاستيك أممر، إتوري سوتساس وبيري أ.كينغ من أوليفيّي، 1968)(€500) 3 هواتف غريلو: ماركو زانوزو وريتشارد سابر من سيمنس، 1965
(€210)
1 راديوكويوت س 522: فولاذكروّم وبلاستيك أمر، ماركوزانوزو
وريتشارد سابرمن بريونغيغا، 1966 (€360)
1 جهاز هاي - فاي متكامل توتمت*: ماريو بَليني من بريونفيغا، 1970
(€700)
2ע2 اقطا إُّارة لاسلكتّة فد 1102 رقم 5: ماركوزانوزومن بريونفيغا،
(€300)1969
1 ملوّر أقراص ر 126 ميلسنتري*: مزوّد بمضخّم ومكبٌّبات

متكاملة، من الباكيليت والخـُسب رمليّ اللون، زجاج بلكسي، بيير جاكومو وآخيل كاستليوني من بريونفيغا، 1967 (€2000) 1 قارئ أقراص بينّي: ميوزيكال ساوند، 1975) (€180)

الأغراض المُار إليها بعلامة * قُقِّرَت بناقص 50 بالمئة من قيمتها، بعد أن تبَّنت أنّبا إمّا معطًّلة وإمّا معفوظة بظروف سِيّة .

التشمين الإجمالِّ: 92.800 €

هل فهمت يا جاكومو؟ ذلك البيت متحف. قل لي ما الني تريد فعله بتلك الأ شُياء، حقًّا، وأنا سأفعل. ولكنْ لا تقل لي تخنَّصْ منها.
 أعانقك

ماركو

## طائرات (2000)

في العام 1959، عام ولادته، تجاوز عددُ المسافرين بالطائرات عددَ


 أفردت على صفحاتها نبوءاتِ عن التنقُل في المستقبل عبر السماء أكثر منها


 ضمن إطاره الكارميّ. في حين أنّ...
في حين أنّ الطائرات، والنقل الجويّ بشُكلِ عامّ، هي أحد البذر البّور

 كان في المادي والأربعين عامًا، في إحدى تلك الكا الصباحات التا التي لا لا وجود




 المى موقعه، المهيمن على كلّ الطرف البمنوبيّ الغربيّ لهضبة كامبيدوليو حتيّى

نهر التيفر، أي المنطقة التي يوجد فيها أطلال معابد يانوس، والإلهة جونو المجيرة، ولاسبيرانسا/ الأمل، وأبولو سوزيانو، وكنيسة سانت أوموبونو، والرواق الجمهوريّ في ميدان أوليتوريو، علاوةً على كاتدرائيّة سان نـانِّلا
 مارتشيلِّو؛ غدت المنطقة في عصور الظلام مرعىَ لللاعز، لذا سُمِّيَتِ مونتي

 عائلة كافّاريلي العريقة ذات الوجاهة البلديّة الرومانيّة؛ وفي أواسط القرن


 الامبراطوريّة البروسيّة)، كان المكان في تلك الأعوامِام يُستَخدَم مقرًا لميئة










 ((اانظروا إلى هذه!")، (اللعنة على أمواتها!"، (ابنة العاهرة هذه!"))، يبدو أنه

يكلّد بتمزيق الورقة التي ترتعش في يده. إلّا أنَّ عدائيّه بدت دفاعيةّ أكثر


 الليرة أدرك حجم الشُراسة، تَامًا، ودهاء الطريقة، اللتّن الثّنْتها زوجته السابقة للتخلّص منه.
ففي الواقع، بعد فشلل المطّة آ عبْ مبادرة عحلّالها النفسيّ، الذي انتهك





 حضانة أبيها المثروعة، وإلى ما هنالك من أفعالِ دنيئةٍ دخلت حيّز التنفيذ





 قانون البناء: كلّ هذا. وهذا كلّه باطل، فلنشيلّد على الأمر (التهرُّب الضريبيّي




فيه شُقِقته، أي فيا العام 1981، أٍي عشرون عامًا مضت، أي قبل سبع سنوات








من حقيقِةِ حارقة.

يوليو.
الظهيرة المبكرة.
عتمة.
نسمةٌ بحريةٌ تداعب الستارة.
صريرُ جداجد كموم.

هو ومارينا ينعهان بقيلولِّة في غرفتها (للمفارقة، الغرفة نفسها التي


مارينا، المهد الذي فيه الطفلة النائمة.
أغطيةٌ وثيرةٌ. وسادةٌ وثيرةٌ عبقُ رضيع وئيرَ
سلام.
وفجأةٌ، انفجار. دويٌّ جِلجلُ، متواصلُ، مدمُرٌّ، مرعبٌ، مروِّغُ، رهيب.

ينتفض ماركو كارّيرا من غفوته التي كان يهنأ بها منذ لـظة، ليجد نفسه واقفًا



 مارينا القاعدة على السرير، والتي استيقظت جفلة هي الأخرى، وما وما زالت
 جرى - بينا لا تزال الطفلة نائمةً قريرة العين لحسن الحظّ. شمس ثونوانِّ ربّا

عشر ...
وكا قلنا، كان ماركو كارّيرا قد دفن هذه الذكرى، لكنّه في ذلك الصباح

 عليه بهدف رسمه على أنّه أحقر الرجال. كان في التهمة التي التي وجَّهَتها إليه





وهذاصحيح
مع أنّ التهمة المنقولة في الدعوى لم تقل بطبيعة الحال إنّ تصرُّفه لا إراديّ،


 وهذا مغلوطُّ طبعا. لكنّ الدعوى لم تقل حتّى ما الذي فكّر فيه ماركو، ألثناء

تلك الثواني العشُر من الإهمال، قبل أن يعود إلى رشده ويتصرّف باعتباره زوجًا وأبا. لم تقل أين طار عقله في فقاعة الرعب الجنونيّة والصاعقة تلك
 تكن على درايةٍ به، والذي برز من جديد بغتةً بسبب الذكرى التي ما كانت لتعاوده إلّا بسببها.

وذلك عندما انتبه ماركو كارّيرا أنّ الرابط بين عام ميلاده والطائرات كان في الواقع نبوعةً من أبيه: لم يفطن إلى الأمر من قبل، لا حينها نجا من

 من أصل مئةِ انهالت على رأسه: ليس فرارَه من الهدير المجلجّل فور فوق رأسه
 المجاورة، إنّا ما شغل باله خلال
 شجيرات البيتوسبوروم الذي يفصله عن حديقة الجيران. فلنقل عشر ثوانٍ: لويزا لويزا لويزا لويزا الويزا لويزا لويزا لويزا لويزا لويزا...

## جمالة سحريّة معيّنة (1983)

ماركو كا"ريرا
ساحة سافونارولا 12
50132 فلورنسا

باريس، 15 مارس 1983

أتصّور آنّك تتساءل مَن هنا الني يكتب إليك بالَالة الكاتبة من باريس، با فيه العنوان على الظرف. رّبا اتَّهتَ مباتُرةً إلى ناية الرسالة لترى



 النتقلنا إلى هنا.

ماذا أفعل؟ كيف حالي؟ إبنّي أدرس. يعجبني المكان الذي أذهب إليه
 الأشياء.

أفكِّر فيك غالِّا . أنت الشخص الإيطالي الوحيد الني يِطر في بالي، أنت
 وأفكّر فيك باللحظات الجميلة. وليس حصترا حين أرتدي كنزتك الحمراء،

 الساخنته مع خشيتك من مصادفة أمك برفقة أصدقائها . أفكّر فيك بالتاكسي
 وأشعر آٓنني مثلم) وصتَني ذات مرّة "ضائعة بشكالِ مغرح" . لم أستقلَ التاكسي قطّ من قبل . أعتقد آنني لم أركب التاكسي في فلورنسا بمغردي إطلاقًا. كنتُ أجهال متعة التجوّل بالتاكسي في الليل. أن تؤشُّر للسائق، بالتلويح بيدك من على الرصيف، كا اليا في الأفلام. لم أكن أعرف أيَّي
 (التاكسي الباريستي" مضاءةً بالبرتقالي فهذا يعني أنّ التاكسي مشغول، في حين أنّا إذا كانت مضاءة بالأبيض فهو متو متوافر. وإذا

 لم أكن أعرفه. وعندما أكون في الداخلى، ويعد أن أعطي العنوان الن اللسائق، وبعد أن تنطلق السيّارة، وتنزلق في الطرقات والساحات المنيرة والمقفرة، أبات أشعر بتبُّد كلّ الأشياء التي فعلتُها في الأمسية الطويلة التي انتهت تُقا: تتبّد وجوه الفتية النين رقصتُ معهم وشربتُ ودنّخنتُ، تتبّد كالّ التفاهات، يتبَد كاُل شيء، وأشعر آنني بخير. وفي تلك اللحظات تحديدَا
 حياتي إذا طرحتَ عنها الأشياء العبّيّة لا يبقى منها سواك أنت.

ومع هذا ليس من السهل التفكير فيك. لاسيّيا بعد الني وقع. ليس لليّي سوى القليل القليل من النرائع، والقليل القليل من الصور التي أتذكّرها. فألجأ دومًا تقريبًا إلى الصورة التي تظهر فيها جالسَا على الديوان في بيتي، في
 وأصدقائينتناول الرافيولي. ريّيا بسبب الساعة، ريّيا بسبب التاكسي، إلّا أنّ تلك تبدو لي ذكرى جميلة. وفي بعض الأحيان، أحلمبك.
هذه الليلة، على سبيل المثال، حلمتُ بك: وهنا سبب كتابتي إليك، لأ هلم بشُكلِ معكوسِ ذلك العهدَ الني انتزعتُهُ منك - ولا أذكر للاذا حتّى - بألّا تكاتبني بعدُ أبَّا


 يشبه القنطرة المكسيكيّة المزوّدة بمروحة سقف هائلة تـدور ببطء، وكنتَ

 معّينة وأنا أخغق فيها. كانت الجملة غريبةً جدَّا، كتبُّها حاللا استيقظتُ: ارفي
 كانت هنه هي الجملة. ولم أكن قادرة على ترديدها، كنت أخطئ أخئ باستمرار،

 قدم والدك، إلى التنطرة المكسيكيّة، جلفًا كعادته، فطلبنا منه أيضًا أن يلفظها ألماك، فراح ياول ويخطئ.لا يمكننيأنأخحبك كم ضحكنا نحن الاثنان، وضحك

والدك كذلك بعد قليل، لآنه كان ما يزال يكاول ويِطئ لم يتمكّن، لا عالة:


 ولم يكن بيننا أيّ إحراج البتة. ولا حتّى مع أبيك. كانت الأمور على خحر 1 يرام. لكنّه هكذا، حلم.
نهضتُ وأنا ما أزال تحت تأثير الملمه، وخرجتُ، ذهبتُ إلى النادي (إنّني أذهب إلى النادي!) وشُهلتُ ظاهرةً عجيبة: ثُلُّ وشُمس. أقسِيم
 أنّ السلء في البعيد كانت صافيةً ومشُرقة، وكنيسة نوتردام في المدى تـتألأُ



 التفكير فيك، في سيّارات الأجرة، وإن أمكن أن أحلمب بك مثلما حدث هنـه
 الأرق، ومن الشابّ الآخر الني يباغت ذهني من حين إلى حين. أعانقك، إن كان لا يوسفك.

لويزا

## ليلة البوراعة الأخيرة (1979)

في عمر العشرين عامّا، أخذ ماركو كازّيرا ودوتشو كيلّيري يميان على










 والوحشُ بالفطرة في البلاك جاكاك. لذا أخذ على عاتقه المسؤوليّة ذات يور

 من الطيور المديديّة، وذلك باستخدام - وهنا قمّة البراعة - ذات البرامين البين العقليّة والمضادة للخرافات التي كان يكاُجُ بها الآخرين جميعا لدحض



ملهى ليوبليانا، حيث كانا قد ذهبا في العام المنصرم بالسيّارة، وربحا الكثير.


 وبفضل ذلك العبث تضياعفت ملّة الر حلة أربع مرّات، في حين تين تناقَصَ سعر التذكرتين، ويا للغموض، بتناسبِ عكسيّ.
كان دوتشو كيلّيري متوتّرَا أثناء الصعود. أمدَّه ماركو بحبوبِ مهدِّئةٍ

 يبدي دلالاتِ على انفعاله ملاحظًا اهتر اء المقاعد ومساند الرأس - الكاشف



 الذكر يستفحل أكثر فأكثر .

وفجأة وقف على قدميه والناس ما زالوا يصعدون، وأخذ يصيح ويسأل








أن يطمئن الآخرين الذين حوله وقد بدأ الغيظ يعتل وجوههم. لا مشكلة،









 من هنا! - وعندما بدأ بعضهم بالردّ، وانهالت اللككات والشينائم من كلّ


 أوحِيَ إليه) وطالب بإعادة فتح باب الطائرة لنتله إلى الأرض






 عبوسٌ لكنّه صار مشؤومًا شينًا فشيئًا، لآنه بينزا كان يقود السيّارة للعودة

إلى فلورنسا وانعتاقه من دوتشو في أقرب لحظة مُكنة، وتحت وطأة الغضب





 الحطير والهائل الذي اقترفه شنيع الذكر داخل تلك الطائرة؟
اكتفى ماركو بوضع نفسه محلَّ أيّ أحبِ من أصدقائه ليحسّ بغصّة فيّ في





 وتقد انفرجت أساريرهنّ بسذاجية على رؤية ماركو وشنيع الذكر الذير يغادران
 نظريّة عين الإعصار، أن يصنعوا من أجسادهم طوقًا بشريًّا لمنعه من النزول...

بينزا كان ماركو كارّيرا يؤرّق نفسه بهذا الشكل، يزرب عرقَا بين الأغطية،




من شركة كوبر أفيوبروميت، المرتقبة بلا جلوى على مدرج مطار لارنكا،
 الشفقة والقلق، كلُّهم ماتوا؛ وذكرى الفتوى (1) التي أطلقها عليهم شنيّعُ
 الأرض الذي يعرف عنها شيئًا.

 ستكون تلك بالنسبة إليه ليلة البراءة الأخيرة.

## أورانيا (2008)

jackcarr62@yahoo.com - إل: جاكومو بريد مرسَل - Gmail - 17 - أكتوبر 2008، 23:39

المضضو: روايات أورانيا
من: ماركو كارّيرا

جاكومو العزيز،
أودّ اليوم أن أحدًّثك عن المجموعة الكاملة (تقريّاك) لروايات أورانيا





 عندي من أجلك، لكنّي لن أبيعها مها كانت النرائع.
إذًا المجموعة. تبدأ من العدد 1 وحتّى العدد 899، أي من العام 1952 لغاية العام 1981، ولا ينصها إلّا ست بجلّدات. ها هي، مع الأسباب:

عدد 20، "حصادٌة في السلجّ"، لإسحاق أزيموف، الصادر في 20 يوليو

غريبٌ - ألا ترى؟ - آنّه بعد تسعة عشر عددًا اشتراها والدنا بانتظام،

 كان قد اشتراه، لأنه موجودُ على رفّ مكتبته حيث لطالما احتفظ بأعداد أورانيا (سّت)ها براكي في الجرد الني أجراه الشهر الماضي، والني الني أرسلته
 مكتبة طبق الأصل عنها في غرفتك، وما تما تزال هناك فـاك فعليًا، مليئة بالقصص المصوَّرة كسلسلة تيكس وغيرها التي كنتَ تقرأها) على الرفّ، كنت أقول،


 صديقه ألدو مانسوتي بالتأكيد، لا بل (ألدينو"ا كا كا كا كان يلِّقِّه والدنال، وقد

 جنّاز أللدو ذاك، كنتُ في المرحلة المتوتّطة بلا شلكّ، رّبطا في الصفت الأوّل، الّا

 الرفق ليَذكّره، لأنه كان متعتُقًا كثيرِا بمـجموعته، لكنّ ألدينو توفّي بعد فترة

 التقيُّها بخصوص موضوع سِّأحدِّثك فيه لاحقًا . خاصّةَ آنه في تلك الكَ الآونة،

أي في 1970، لم تكن المجموعة كاملةً أصلَّ، إذتنقصها خمسة أعدادأخرى، وهي: 203، 204، 449، 450، 451. ابق معي يا جاكومو، لا تكفت عن القراءة. فلنحاول أن نفهمم لماذا هذه المجلّدات الخمسة ناقصة.

العلد 203، (المُّد ينحسر"، لتُشارلز إريك مين، الصادر في 10 مايو


24 مايو 1959 .

 السقطة الشهيرة لإرينه عن كرستي الأطفال. هل تذكر؟ قصّوهوها علينا مئة مرّة: إرينه تسقط عن الكرستي في المطبخ في بيت ساحة دالا دالاسيا وتشَج رأسها
 التدخحين إذا نجت ابتتها، وإرينه تنجو، ووالدتنا لا تنقطع عن التدخين،
 اضطراباتها اللِحقة... حسنا، نحن الاثنان لم نكن قد وُلِِنا بعد، لكن الون علينا أن نعترف أنّ أكثر حدث مأساويّي وقع في عائلتنا، حتّى موتها على الأقّلّ، يتمثّل في سقطة إرينه تلك عن كرستي الأطنال. مأساويٌّ بحيث إنّا ألما إليك




عن التدخين على الرغم من كونها في وضعِحرج).

أنا، في رأسي، لطاللا ثخُيُلُّها بيطنِ كبير، منهمكةُ بتلك الطفلة التي سقطت

وأغمى عليها فرافتْتها بسيّارة الإسعاف، ثتّم بجوار سريرها في المستشغى، ولكنْ في الواقع يكغي أن نتوض أنّباكانت في شهرها الثاني لا أكثر، فتصبح
 مطالع مارس. العددان الناقصان عائدان لشهرمايو، أي حوالي شهرها الثا الثاني أو الثالث حكگًا ل لم يكن بطنها كبتيرا إذڭا، لكثنّا شُرحنا للاذا غغل والدنا الدنا عن هنين الإصدارين: إرينه كانت في الإنعاش، إرينه كانت في العناية المُشّدّدة، إرينه عادت إلى البيت من المستشفى للتّو . ثتمّ بعد شـهر، عندا المُطر، استأنف والدي شراء الروايات بانتظام (العلد 205، "الكوكب المستجى"، لروبرت راندال، 7 يونيو 1959)، ومضى قُدمَا لأكثر من المّ سبعة


العلد 499، (الإبادات البِ)عيّة")، لتوماس م. ديئ، الصادر في 20 نوفمبر 1966؛ العلد (هنناك حربٌ دوما")، لمجموعة من الكُتًاب (والتر ف. مودي، بول أندرسن، روبرت اي مارغروف، بييرس أنتوني، أندرو ج. أوفوت) الصادر في 4 نوفمبر 1966؛ والعلد 451 (اقدرة الإلها"، لماك رينوللز، الصادرفي 18 ديسمبر 1966
السبب بديهِّيٌ هنا: الفيضان، والدنا يتحرّك على متن القوارب المطاطيّة التابعة للبلديّة لإنقاذ الحيوانات في السهل المغمور، ثتّم يتّجه إلى المكتبة الوطنيّ لإنقاذ الكتب مع بجموعات "املائكة الطين") . قد تتساءل: كيف

 ما يزال ماثّبَ وكانت فلورنسا تحت الماء حرفَّا؟؟ وهنا، يا جاكومو العزيز، لكي أشُرح لك هذا، علينا أن نتتقل إلى السبب الني أرى بما بموجبه أنه ينبغي

لك أنت الحصول على هنه المجموعة. إنّه شيٌ اكتشفتُه عن طريق الصدفة

 وقعت عيني على عنوان ومؤلِّف أعرفه: "امشاة الفضاء" لمئلّا لروبرت أنسون

 وفتحتُه لأتحقّق، وبالفعل كان العنوان الأصَّيّ "Stárship Troops،، الني استُوحِيَ منه فيلمٌ رديء في أواخر التسعينات، والني الاني كان في نسخته
 رأيتُ أيضًا، في الصفحة السابقة، أي في الأولى، ما اسمها، تلك التي تأتئتي


 يقول ويكيبيديا، "أو بالأحرى تلك الصفحة التي ير/ها التارئ بعد فتح




 سادتي، لقد وصل جاكومو!"


 وبيننا، نحن النين حضرنا ولادة أبنائنا ملفوفين بالميزر الأخضرانير ونعرف

جنسهم منذأشهر، ونشدّ على أيدي زوجاتنا...
لمذا السبب برأيي ينبغي لك أنت أن تحافظ على هذه السلسلة، في بيتك في شابيل هيل الني لمأرهإلّا من الأعلى عنبر غوغل إيرث.
والآن، نصل أيضًا إلى تفسير السبب لنلك المجلّد الصادر في 6 نوفمبر 1966: بعد أن فككتُ شيفرة كتابة أبي على صغحة العا العنوان، أغلقتُ الكتاب


 السعر (150 ليرة)، رقم المجلّد (276) والتاريخ: 25 فبراير 1962 ـ يصادف



 على الغلاف بأيّامِكثيرة، الأمر الذي بقيتُ مّدّة طويلةً أخحاله امتيازًا لي، لأنّي مسترك، شيٌُ يشُبه العرض الأوّل، إلى أن اكتشُفتُ ذات ات يوم بخيبيةٍ أمل
 من الموعد المحَّد على الغلاف. ومنذ أن انتبهتُ إلى ذلك، لا حظتُ أنّ الألمّ مر




 بلا يِصّ سلسلة أورانيا، فمن الوارد جدَّا إذَا أنّ التاريخ المحّدّد على الغلاف الِ

يوافق آخَِرَ الأيام الأربعة عشُرة التي كان فيها المجلّد في الأكشاك. ما يعني أنّالرواية التي أخذها والدنا معه إلى المستشغى، في 12 فبراير 1962، ليرافيافق
 طازجةّ طازجه، بتاريخ ما بعد ثلاثة عشُر يوما؛ أو ريّبا اشتراها من كششك المستشفى، بعد أن دخلت هي قسمبرالتوليد.
ولمذا السبب كان والدنا قد حصل على المجلّلد المؤرَّخ 6نوفمبر 1966 مع آنه في ذلك اليوم كان على القارب المطّاطيّي التابع لرجال الإطفاء منا لمانذ ثماني وأربعين ساعة لإنقاذ الحيوانات الهائمة على الحـائش العائمة لائم: لأنه صدر
قبل ثلاثة عشر يومًا .

وبعدتلك الأعداد الثلاثة الناقصة من العام 1966، مل يعد والدنا ينوّوت

 مارتينو وفيليبك. كل دك)، تنساب باسترسال حتّى العدد 899 ("بوليس العام

 تلك الكتب يرتفع من 200إلى 1500ليرة، وكانتأحداثٌ من كلّ نوع تقع في العالم، وفي إيطاليا، وفي فلورنسا، وفي عائلتنا. تركتُ المجلّد الأخير من ججموعته حتّى النهاية لأنه يرمز للختام أيضَا إنّه أمامي في هنه اللحظة: الغلاف الأبيض بالخطّ الأ ممر، والرسمة في دالئرة
 عراة، فضلّا عن أشنخاص عِراة بين الأشَجار في البعيد)، العنوان: (ربوليس العام 2000)، الكاتب ماك رينولنز، والتاريخ أخيرّا: 23 أغسطس 1981. لكنّ 23أغسطس 1981 هو يوم نهاية العالم. ومع هذا، كا رأينا، صدر

ذلك العلد قبل ثلاثة عسُر يومًا، أي يوم 10، عندما كانت نهاية العالم لا
 من كشاك كاستانييتو حيث كان يشتري الجرائد، ولا شاكّ أيضًا آنه قرأه في غضون يومين، مثلل يفعل عادةً، على الشاطئ قليَّا وعلى السرير قليَّد، مستلقيًا على جانبه الأ يمن، نحو الـنزانة الصغيرة، موليّا ظهره لأمّنا، نظرا إلى أنّها في بولغيري، نحالول أغسطس، عندما نكون هناك جميعا، ولضيق المجال ما كان بوسعها النوم منفصلين. كان العـد التالي سيتوافر في الأكشاك منـذ الاثنين 24 أغسطس (ليس فيكاستانييتوربّب)، ربّبا كان سيصل إلى كاستانييتو

 الكتاب الأخير من سلسلة أورانيا الني اشتراه والدنا وقرأه - الأخير من مجموعته الكاملة (تقريبا)، من العدد 1 وحتّى 899. الأخحير من حياته.

اتْفق معك يا جاكومو، لقد ألقيتُ اللوم عليك، وكان إلقاء اللوم عليك




 الإخحوة في العادة على الورثة، عندما يتوفّى الآباء: سيكون جميلّا لو آننا نقلبها ومن أجل الورثة نتصالح. أكثر من ذلك: سيكون صلانحنا نمطيّا في عائلتنا، التي كل ما فيها يُتتغل بالمقلوب. أجبني.

ماركو

## Gospodinèèèè! (1974)

كان يوم أحد، كان صباحًا باكرّا، وكانت ساحة سافونارو لا قد اخت اختفت. الأشجار اختفت؛ السماء اختفت؛ السيّارات اختفت. لم يعا مثلم) حدث في الفيلم الذي شاهده خلال أعياد الميلاد مع أمّه، عندما ميبط

 استطاع بالكاد رؤية قدميه.


 المدرسة، ومن إبداء إلرزانة والبصيرة والتسامح، وذلك لإقناعهه بأن يشُتريا له درّاجة القُسيا، وما إن يلوح النصر، في يوم ميلاده نفسه، يدخل قانور النون الطوارئ هذا حيّز التنفيذ فيمنعه من استخدا وليا الدرّاجة الناريّة في يوم العوّ العطلة. وليس هذا فحسب. كانت مسبِّات ذلك القانون عبيّة: أصبح النفط موردًا



 حربٌ خاطفة، قرارٌ من بلدان منظمّة الأوبك بتقييد صادرات النفط، وعليّ يجب قطع التيّار. في غضون شهرِ واحد: تنطفئ إنارة الشوارع ليلّا، تتقلّص

ملّة البرامج التلفزيونيّة، يُمنَع استخدام التدفئة المنزليّة وغُظَرَ وسائل النقل
 إذلال حضارته إلى هذا الحدّ؟ ومتى، في اليوم الذي يتمّ فيه أعوامه الألأربعة

 دون الـاجة إلى الذهاب إلى بلديّة أبيتوني في كلّ نهايات الأسبوع، طوال الِ الشتاء وطوال الربيع، تدريباتٌ وسباقات، تدريباتٌ وسباقات، وكلِّلٌ ذلكّ الكّ
 وثلاثة أضعاف؟

لا درّاجة إذًا. سيرٌ على القدمين. وفي ذلك اليوم، علاوة على ما سبق:
ضباب.
كان يوم أحد، كان صباحًا باكرًا. لم يكد ماركو كارّيرا يمشي خطوتي

 الأمام أم في الخلف؟ لا لا صوت لأيّ سيّارةٍ يسترشد به.
كان لديه موعد في الثامنة والنصف في المحطّة - حيث سيستقلّ القطار إلى لوكّا مع ڤيردي وبييليجيرو والتوءم سولييل، رفقة المعلّم والمشرف المرافـرافق،

 وبفضل انتشار الهياكل المطّاطيّة، كان هناك دوريّات فيّ الـيّا الشّاء أيضّا، ومن




سمح له بإحراز نتائج مدهشة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى نزوع خصومه

 وقامته ذات المتر وخمسين سنتمترا، وبالأخصّ وزنه ذو الأربعة والأربعين

كيلوغرامًا، وهؤ لاء معاقون لا يستطيع مبارزتهم).
كان يوم أحدى كان صباحا باكرا، والإنارة في الساحة مطفأة بسبب
 إلى الموقف في شارع جاكوميني ليستقلّ الباص (التنقُّل مسموح للحا لِّافلات العموميّة على الأقّلّ الذي سيأخذه إلى محطّة سانتا ماريّا نوفيلا: لكنّ هذا الأمر بات في غاية الصعوبة فجأة. فأين هو شارع جاكوميني فعليًّ؟ كان على
 ولكنْ - ها نحن عدنا إلى البداية: أين بيته؟ أين الساحة؟ أين الكنيسة؟ بـج كان الحلادث مباغتًا ومروٌعًا، مثل كلّ الحوادث. فقبل برهة كان ماركو كارّيرا تائهًا في تلك الغيمة، لا وجود لشيء مبا من حوله


 ألبرت بوضوح.
كانت أولى الصرخات البشريّة عبارةًعن كلمة واحدة، لم تُسمَع من قبل.
-

 هنا! المحادث وقع هنا! "

## مكتبةَ سُر مَن قرأ

نحو تلك الصرخة الِّهِ ماركو إذًا. حين حرَّلَ خططواته الأولى، بدا له أنّ الزمن أيضًا يستعيد جريانه: زمير البوق الذي طلَّلَ عالقَا كفَّ عن النهيق.
 بينز ذاك الصوت الذي مازال يصيح غوسبودينييي، أجل، كان أنويَّا وفجأة، ظهرت امرأةٌ من حائط الضباب الأبيض، وبدت قرئ قريبة بشكلِ






 يبحث. عن السيّارة الأخرى، ريّبّ؟ هل كان يان يبحث عن السيّار اليّارة الأخرى؟ هل راوده حدسٌ مّا؟ هل عرف السيّارة من زمير بوقها؟

## - غوسودينييي!

ها هي السيّارة الأخرى. مصطدمة بعمود إنارة، لم يعد لمدّدّمتها وجود


 الحواس، أجل، أو ميت.

شقيقته إرينه، تبدو.

- غوسبودينييي!

بابا، هلّا أعرتَني السيّارة؟ كلّ بيا إرينه، لا تعودي لهذا. ولكن عليَّ
 إمبرونيتا، فكيف أفعل؟ فليوصلكِ أحدهم. لكني وحيدة، لا يمكن لأحدِ

 كلَّهنَّ يفعلن ذلك. أمّا أنتِ فالا هيّا يا أبتِ، سأبقىى حذرة، أقِسِمُ لك. كآلا هل أنت خائف من أنّهم سيو قفونني؟ أجلـ . لن يوقفوني! قلتُ لكِ كلّا

سآخذها بكلَ الأحوال. إيّاكِ أن تغامري...
كم مرّةً سمع ماركو هذه اللازمة المتكرّرة، في الأسابيع الأخيرة. وكم شجَّعها، في تلك المناقشة المحتدمة وسابقاتها بين أبيه وأخته، شجَّعَ أخته الذكيّة إلى أبعد الحدود والمعذّبة إلى أبعد المدود - نجمته القطبيّة، قدوته في
 وذلك الاندفاع، وذلك العرق السماويّ النافر من على صدغها والـا والذي يِعلها
 حيث ألقاها الغجريّ الشابّ وحاول إنعاشها أيضَا، مخالفَا أبسط إجراءاء الْات الإسعاف السريع - الذي لم يكن أحدٌ من بينهم على علمّ به - لكنّه كان حسن النّيَ بلا شكّ: شاحبة، بلا جروحِ ظاهرة، فاقدةَ وعَيها. إرينه. هل كانت ميتة؟

- غوسيودينييي!

لا، لم تكن ميتة، بل لم تتأذَّ حتّى، إنّا أغمي عليها، وكان ماركو كارّيرا



 يتحتّم عليه أن يوجّها إليها، إن كان ما رووه عليه صحيحّا، بطبيعة الحال، أنهّ حين لم يتجاوز المامسة بعد، في ليلة القدّيس لورنس، في بولغيري، على

 السل|ء، فقال من دون حتّى أن يدرك معنى ما يقول: (أتمتّى أنّ إرينهلا تا تنتحر") إرينه، أسطورته. أخته التي لم تكن تتحمّل حضوروه، مثلمل لم تتحمّل
 وهي في الثامنة عشر عامًا مثل صليب العذاب على عاتق تلك العائلة، كي لا نتحدّث عن بذور المآسي التي لم تتوانَ عن زرعها في ميا ميطها - سقطات، حوادث، كسور، مشاجرات، إحباطات، يخدّرات، معالِّلَات نفسيّة - فأزهرَرَ



 للتوّ الشيطنة رقم واحد.
بعد أعوام طويلة على تلك الواقعة، وبعد كلّ الِحَحن الأخرى التي سبَّبَها
 والديها، وأيضًا - يصعب قوله - بعد أعوام طويلةٍ من موت - يصعب قوله

حتّى إنَّ اللسان يعجز عن لفظه - موت ابنته - ها نحن قلناها؛ بعد أعوام طويلةِ من كّل هذا، لنا أن نقول إنّ ماركو كارّيرا، وقد بات شبه عجوز ، وشبه وحيد، وشبه موشلك على الموت هو أيضَا، سيظلًّل الكلمات التالية في في رواية كان يقر أها: "يحمل في داخله ظلامًا واضطرابًا). كان يفكّر . بها، بإرينه، التي
 فيها أن تُوت، لكنّها ماتت في النهاية بجميع الأحوال - شابّة، مبكرةً، حقًّا. كان يوم أحلد كان صباحَا باكرًا. (اغوسيوديني"، باللغة الصربيّة الكرواتيّة، تعني (آهِ يِ ربّاه!).

## الرسالة الثانية عن الطنّان (2005)

ماركو كارّيرا
شارع ديلي فورناتشي 17/ ب
موقع فيّد لي سابينه
57022كاستانييتو كاردوتشيي (ل ي)
إيطاليا
كاستيلوريزو، 8أغسطس 2005

$$
\begin{aligned}
& \text { تَخَيْلْ لو أتي قلتُ صيف، } \\
& \text { وأني كتبتُ كلمة (1طّانان")، } \\
& \text { وأنتي وضعتُها فيظرف، } \\
& \text { وأنتِ حملُّها معي وأنا أهبط المنحدر } \\
& \text { حتّى صندوق البريد. عندما ستفتح } \\
& \text { الرسالة، ستتبادر إلى ذهنك } \\
& \text { تلك الألياعُم وكمه، } \\
& \text { آْوكم، أحَّك. }
\end{aligned}
$$

ريموندكارمر
لويزا

## خيط، وساحر، وثلاثة صدوع (95-1992)

من المفترض أنَّ جميعنا على دراية - ولكنّا لسنا كذلك - بأنّ مصير
 أردنا أن نعرف مسبقًا كيف ستتهي الأثياء يكفي أن ننظر إلى كيف بدأت











 أَنْا تائهون من جلايد

 نهـ، لكنّ تلك الرؤية كانت لا تطاق - متعلِّلِّة بأخته إرينه - بحيث إنّه قد

أزالما، وأكمل حياته كا لو أنَّ الرؤية لم تكن. لعلَّهُ كان سيستطيع استردادها





 عرف ماركو كارّيرا مآلها، خلال لحظةٍ واحدة، في البداية، ونسي ما عرفه طوال ما تبقَّى من حياته.






 سنِّها: خيطٌ ينطلق من ظهرها لينتهي في أقربَ حائط إليها، دائِّ) . لا يراه
 به الناس أو يتكبَّلون فيه. وفي حال لا تستطيعين الالتصاق بالِيا بالحائط - سألها

 على الإفلات - وأرته كيف تفعل ذلك. تابع ماركو طرح أسئلته عليها. هل
 لها غريبّ؟ أجل، يبدو غريبًا. ما الذي يبدو لما غريبّا: أنّ لديها خيطًا أم أنَّ

الآخرين ليس لديهم خيط؟ يبدو لما غريبا أنَّالآخرين ليس لديهم خيط. وفي البيت - سألها - كيف تتدبَّر أمرها؟ كيف تتعاملين مع أمّكِ، معي؟ أنت لا تَّرّ بَكَا خلف ظهري، قالت له. إذاًا، هنا، في هذه اللحظة، وأمام هذا البوح


 وظلَّ ذلك الحيط سرَّهما طيلة الصيف. تحدَّث ماركو بشأنه فورًا مع
 وبذلت مارينا قصارى جهدهاها، خلال شهر أغسطس، كي لا تَرّ خلف ظهر ابنتها - على الشاطئ، داخل البيت، في الحديقة - من دون نتائج عظيمة، لأنّا كانت لا تتذكّر إلّا بعد فوات الأوان الن وكان
 تمّ تلاحظ أنَّ جدَّي الطفلة، اللذين ليسا على علمَ بالأمر، يمرّان دومًا خلف ظهرها - كأنّها يتقصَّدانها - فتكرِّر الصغيرة تلك الحركة المعكوسة معهل|
 بين الابنة وأبيها، وتقدِّرُ موهبته الفطريّة في عدم المرور أبذًا - حقَّا، من دون
 كان صيفًا مؤثّرّا لكليها المّا ولم يتبادر انشغالُ البال إلى أيٌّ منها.
 ماركو الفرصة لإقناعها بإخبار والدتها أيضًا بشأن الخيط. فأنيا فأعادت آديلي
 مارينا. ثمّ طرحت هي الأخرى أسئلةً على الطفلة، لكنّها كانت ختلفة المّة عن أسئلة أبيها - أكثر عمليّةّ، أقلّ رومانسيّة، ولهِّ الِّا السبِ تلقَّتها الطفلة

بصعوبةٍ بالغة: متى انتهت أنّ لديها خيطَا؟ مـمّ كان مصنوغًا هل يمكن أن ينقطع؟ ففهم ماركو ومارينا من أجوبة آديلي، المشوَّشَة أيضَان، أنّ فكرة
 برشلونة: جوفانّا تريلّيني، الفريق النسائيّ لسيف الثيش، الحيط الموصول
 بالميداليّات الذهبيّة، والأقنعة الروبوتيّة التي تنبيّق منها فجأةٌ وجوهُ

وضحكاتٌ، وشعرٌ طويل: أدركا أنّ كلَّ هذا أثار دهشتها. فلم يعلقا. وقّرا عدم إطلاع المعلّّلت في روضة الأطفال على شيء، لـين وقوع


 التي تواجه الأطفال الآخرين: الانفصال عن الألوين، التألأقلم، والمّ واكتساب


 في حين أنّ ماركو ومارينا، في البيت، كانا يلعبان بخيطها: ماركو يتو يتظاهر آنّه


 في ماكّاريزي، ورفضت آديلي النزول من الباص. لم يكن للطفلة في العادة
 الدوام، لكنّها حرنت يومئذ واضطرّت إحدى المعلّمتين أن تبقى معها طورالي الوقت في الباص. وعندما ذهبت أمّها لاستعادتها، بعد الظهر، وأُبلِغَت بـا

وقع، استوعبت على الفور سبب ما كانت المعلًّلِت تسمٌّيه (نزوة"، لكنّها كانت مستعجلة ولم تجد من المناسب أن تحيطهنَّ بمو السيّارة سألت آديلي إذا ما كان قرارها بعدم النزول من الباص متع منِّقَا بالحيط فأجابت الطفلة نعم: هناك حيواناتٌ كثيرة في المكان، والخيط يغدا جدَّا إذا علقت به حيوانات. قالتها بكلّ وضبوح، ورويّة، كالوا لو أنّا تستوحي


فتأثَّرَ هو الآخَر . لعبا بالحيط معها. لم يقلقا.
انتقلا إلى بيتِ جديد، وبعد الصيف سجَّالا الطفلة في روضةِ أخرى. ليس لأنّا أقرب، بل كانت ما وراء تور مارانتشا، في شارع تور كاربوني،
 فيها نظيف، تقع في فيلّا كبيرة من أملاك الممثّلة آنا مانياني - هذا وفقا لرواية مارينا على الأققلّ :أمّا بالنسبة إلى ماركو فالأمر بجرّد تعقيد لـياتها ولا طائل منه (يقصد الإلحاح على وجوب التغيير، والتحسُّن، والتوسّع،


 وأوّل ضرير سيبقى ماثلًا على سطح علاقتهِا الذي ما زال سلِّيَّا، إذ إنَّ مارينا لم تكن تستطيع اصطحابها دائتا بالطبع، لذا توجَّبَ على ماركو أيضَها أن







مصيبًا، أنّ تغيير الروضة كان خطأ، والطفلة تعاني من اجتتاثها العبيّي،


 الروضة حتّى استدعتها بنفسها. ولم يسعف الوفت مديرة الرو الروضة للكششف عن سبب الاستدعاء حتّى صارحاها بأمر الحيط. لم تقتبّل المديرة كلامهـا


 هذا اضطراب، أعلنتْ، اضطرابٌّ حتّيٌّ موصوف، من المرجَّح أن يكون
 علم نفس الطفل، وأنّا تعرف ما تقول، وزوَّدت الأبوين المغفّلين باسم
 للمرّة الأولى حتّى في حياة ابنة ماركو كارّيرا: الطبيب نوشيتيّي. وكان هان هذا








 اضطرّ ماركو بالتأكيد إلى بذل أقصى جهِدِ لييّق في ائتلهنه على ابنته، وفي المديرة

التي أرسلتهم إلى هناك، وفي الشهادات المعلَّقة على حائط العيادة في شارع




 ومستهتران، فقد أخذ يتبدَّد.

ومع هذا، لم تغيّر آديلي سلوكها تجاه الروضة في الشهرين الأوَّلين، وما





 ومارينا إلى العيادة في شارع كولِّي ديلّا فارنيزينا - كلامها معانا، شُدَّدَ على ألى





الحال، وبصرف النظر عن الطريقة، تخشى أن تخسره.
ورغم فجائيّه، بدا ذلك التفسير لخِيط آديلي معقولًا لَا بـا يكفي لإقناع




إن أمكن. وأضاف أنّ الحلَّ الأمثل هو أن تقضي وقتَا أطول مع أبيها أكثر كّا


 القديمة، أي إنَّ حضور الأب أقلَ من حضور الأمّ فيا في حياة الطفلة. وحتّى لو لو



 لفعل أيّ تيء يصبّ في مصلحة الطفلة، وكيف لا.












 يقول الملن، إنّ الأيدي العاطلة تقوم بعمل الشيطان - صحيحٌ في هذه القصّة

على الأققّل غ غرِ أنَّ دمار علاقتها كان ما يزال بعيدًا عن التمظهر: فا يهمّ هنا هو مآل الحيط - وقد حدث أنّ الخيط اختفى.

حدث آنه بانتقاله من دور الوالد الذي يعود من عمله إلى البيت في

 والذي يشتري لها الثياب، ويمِّمها ويحضٍر لها الطعام يدير قراراته السلطويّة على نشاطاته أيضًا. فكان هو الذي قرَّرَّ، على سبيل
 للبيت، فيتّورينو دا فلتري في الشارع الذي يمحل الاسم ذاته، في حيّ مونتي،


 حقيقي"، وكان ماركو أثناء مارسته تلك السلطة قد لمعت في رأسه فكرةٌ






 آديلي صار لديها خيطُ بالفعل مثلل) توقَّعَ ماركو؛ ولكنَّ القناع الِّا أجل، يضعه
 المكوَّن من الأقنعة، والسيوف المرنة، بالضبط، والانقضاضات الخاطفة

وشحنات الأدرينالين التي ينحدر منها الحيط كا اتضّح في حينه. المسايفة


 يمرّون خلف ظهرها، بين عشيّة وضحاهال، ومن دون أن تقول شيئًا لأحد. نقطة انتهى. وكفّت عن التحدّث بشأن الخيط في البيت. نقطة انتهى . و كفّت عن عنادها بعدم الذهاب إلى الروضة، وفي الروضة كفّ كفّت عن الانطواء على نفسها والبكاء. نقطة انتهى

لكنَّ ماركو كارّيرا فوجئ بشدّة عندما لم يغيّر الساحر مانفروتّو حرفًا من
 جرّاء حضور الأب الراسخ في حياة الصغيرة. وحتّى مارينا التي كانت فيا
 اختفاء الخيط بعد ارتياد الطفلة تلك الصالة الرياضيّة هو مخض مصاديادفة.




 تقول إنّ الحيط ظهر لانّه كان يقضي وقتا ضئِيلًا مع ابنته (أي بسببه)، ولم
 بفضله)، إنّا بفضل حدس الطبيب نوشيتيّ. أوكي، قال ماركو في نفسه،
 ناية المطاف تخصُّ قلّةُ من الأشخاص (زوجته، الدكتور نوشيتي، مديرة

الروضة، وهو)، ومن العبث إدامة التنازع حولما. فلم يعترض على شيء،
 دون مشاحنات. وهذا ما سبَّبَ الصدعَ الثالث.

## فقّالة (2008)

## jackcarr62@yahoo.com - إل: جاكومو

 بريد مرسَل - 23 - Gmail 12 ديسمبر 2008، 21> الموضوع: فعَّالة ماركو كآتيرا

في إيميل اليوم، يا جاكومو العزيز، سأروي عليك كيف نسَّقتُ مجَّة)ات

 مشكلة: وهبتُ كلّيةَ المندسة بجَّسَمَ جسر الإنديانو، النـي أُهلِيَيَ له من قِيَلِ

 التي ما تزال حيّة ويكامل وعيها ـ لم أرها منذ، ما أدراني، ثلاثين أو أو أربعين عامًا، ومع أنّهم باعوا الفيلا منذ زمن قبلبِ المديّيَّ وتأتّرت با با أيضَا . وأمّا جّسّم قبّة برونيلّيسكي، الكبير، لا الصغير الني أهدا الهداه والدنا لا وا أعلم لمن،

 في مدينة فلورنسا وأهديتُه هم وأدهشُتهم به. وبالمقابل طلبتُ منهم أن يكفّوا

عن إرسال البلاغات والمطالبات برسوم عضويّة والدنا السنويّة. وأمّا جبسّسم التوسيع المخالف والشهيرللمنتل في بولغيري، فلقد احتفظتُ به لنفسي، مع آنهه الأقّلّ جمالًا ـ و وبالتأكيد، هناك بيت الدمية على الشّلال الني صمَّمه لإرينه
 عندما نبيع البيت. بالمحصّلة، كان تنسيق تلك المَجَّسات سهِّلَ
لكنَّ المشكلة كانت في بجَّمات السكك الثلالة . أحدها لم تره أنت، لأنّ والدنا صمَّمه بعدما سافرتَ: من النمط التقليليّ، وفي منتهى العبقريّة، طوله ثلاثة أمتارِ ونصف في حين أنَّ عرضه لا يتجاوز الستين مترّا، ويسمح بتسيري أحد عشر قطارًا دفعةً واحدة في الوقت نغسه، بطريقةَ تبلدو مذهلة. أمّا





 ثتمنرى السلَّمَ الطويل وهو يعبر ببطء شديل، وفي النهاية يظهر لوريل وهو
 با أبَّا. والمجسَّمان الآخران كذلك، اللنان لا بلّ آنّك تذكرهما، أحدهما
 ديتّا بورّريانا. جميلان بحيث لا يكوز التفريط بها ه سوى آنه لا يمكننا أن نبيع البيت وفيهتلك التوابيت/لهائلة التيتشُغل غرفةَ بأكمالها ـ لنا هممتُ بالبا بالبحث
 قبل أن تتدهور صتحته، كان يتحّدث عن بجسَّمٍ عظيمِ وعبقريِ صُمِّمَ في

سرداب ملتقى عّال السكك /لمديديّة، هل تعرف أين كان يقع نادي التنس، بجوار كائينه؟ هناك تمامًا . فذهبتُ، بعلد أكثر من أربعين عامّا من آخِر مرّرة وطأت قدمي هناك يا جاكومو. لقد تنغيَّر المكان كثيرِّا، بالطبع، واستغرقتُ


 أحد من غير المنتسبين إلى الماتقى يعرف عنه شيئًا . اضطررتُ إلى مراسلتهم

 آخرين. وما إن ذكرتُ اسم والدنا ترك المباراة وأخذني إلى السان السرداب مع آنّه النه
 تلك الصالة كان أعجوبة بالفعل. شغَّله بيبي من أجلي حصرال، وأؤكّد لك
 مرتفعة، وطرقات، وسيّيارات، وأناس، وكلّ شيء. بالمحصّلة، أطلعُته على

 كبير، أقرُ بذلك، رغم أنّ والدنا بطبيعة الحال كان قان قد أدار المار العلاقة معه على

 حدّدنا موعدًا لكي يأتي ويلقي نظرة عليها في القريب الممكن - بعلد شهر،




لم تره أنت، إنّه نموذجيّي من أجل المدرسة، إذ لديهم مدرسة لتعليم الشّبّان

 أخذ رقمي، وأعطاني رقمه، واختغى، حرفيّا، طيلة شهرين آلحّ آخرين. حاولتُ الاتُصال به مرّتين، لكتّ هاتفه كان مغلقًا حتّى إنّ ذهبتُ إلى الملتقى لأسأل
 وقال لي إنّه وجد ثـاحنه أخحيرًا. فحّدّدنا موعتًا وجاء في الأسبوع الاضيا برفقة (االشباب")، يسمّيهم هكذا (أعمارهم جميعًا تتجاوز الخمّسين عامًا)، لنتل المجسّهات. ياه يا جاكومو، لا يمكناك أن تتخّيل مدى الاحترام الني أظهره هؤلاء (الشباب") تجاه والدنا: كانوا ستّه، بمن فيهم بيبي، يِملون
 ساد في فترةِقما، لا تسألني لماذا)، مسحورين، بأعين متلألئة إزاء ما شُّيّده

 جميعا؛ هو الصاحب السابق - متقاعد الآن - للمتجر الني كان يقان النصـده
 ججّسلت والدنا كانت إحدى أعظم أمنياته داتًا)، لكنّه كان يكابه لنا لم يطلب

 الرغم من التقدير المتبادل بينها، عاشا طيلة عقود في عالمين متوازيين، ولم


 والمضغوطة، أقرب إلى الألواح الكرتونيّة التي يضعها معلّو الحلويات على

قوالب الهلوى كي لا تنهار)، ثمّ غلَّفوه بأكياس الفقاعات الموائيّة وحملوه
 من النافذة الكبيرة بالحبال. استغرقوا ساعةً ونصف: وفي النهاية شكروني،
 والثلاثة الآخرون على السطح ليمسكوا بالمّا بالمَّسَم الكبير الناتئ بطول متر




 أذني: (اعرفتُ أنْ الشباب كانوا عندك"، . ل أفهم إلام يلمح في البداية، فغمن
 الآخرين أن يسمعوه حتّى لوعن طريق/ المطأ: اربسَّكات أبيك: يقولون إنّا ما تزال فنَّالة) . قال هنه الكلمة بالضبط، (ونَّالة) .
هل فهمتَ كيف تجري الأمور هنا؟

لا، ربّبا) لم تفهم. وهنه غلطتي، لا أنجح في تفسير الأمر. هذه غلطتي.

> عيَد ميلادِمجيدًا.

ماركو

## Fatalities (1979)

لم ينجُ أحد. هذه كانت حصيلة ما سُمِيَ بـ اكارثة لارنكاهِ - وهي تسميةٌ أُقسى، من حيث التعبير اللغويّ تَامَا، من التسمية التي التي اعتُمِدَت من
 الحادثَ من قِبَلِ سلطات مراقبة الطيران المدني.
وبها أنّ الطائرة كانت قد أقلعت من مطار بيزا، فإنّ غالبيّة هؤلاء الـ fatalities كانوا من الجنسيّة الإيطاليّة، ما جعل الصحف ونسار ونسرات

 الأضواء من أولئك الذين كانوا يستحقِونه أيضًا. ففي المقام الأوّل حادثٌ المٌ جويٌّ جديد، بعد بضع ساعات، الأخطر في التاريخ الأمريكي" (طائرة من الحطوط الجويّة الأمريكيّة تتحطَّم على الأرض وهي في في مرحلة
 وسرعان ما اختلطت الأمور، بالدفع نحو التوق الذي الـي لا يقاوم - نظرّا إلى



 العضوين في الألوية الحمراء أكبر المطلوبين للعدالة في إيطاليا. وبعدها


التشريعيّة الجمهوريّة الثامنة، وبعدها بأسبوعِ آَخَر أجريت الانتخابات



 النصيب الأعظم من الزخم الإعلاميّ، أولئك الكشّافة الذين في ريعان

 عن مراسم الدفن بعد إعادة الرفات إلى إيطاليا، ولا للإعلان عن العثور

 المجال بلا هوادة.

كيف كانت حياة ماركو كارّيرا ستغدو لو أسعف الوقتُ الصحافة لاكتشاف أنّه نجا من تلك الكارثة، لتحوِّله بذلك إلى شخصيّة عامّة؟ كيف
 المصعوق، منذ الصباح الذي ورده فيه نبأ الكارثة - صحفيّون تيا تحت البيت، البيت، استدعاءات إلى النائب العامّ - لم يقع مطلقًا. فإذا كانت الأسبابُ التي التي ما


 بساعتين، خلال حقبةِ يسودها الإرهاب كتلك، هو دليلّ لا بلا بدّ أن يؤخلذ بعين الاعتبار، على الأقلّ ريثا يقرّ فحص الصندورق الأسود بأنّ المادث



ولكونها مستبعدَين بشكل غِر متوقَّع عن أمرِ افترضا أنّها متورِّطان فيه (لأنّها كانا متورّطين في الواقع)، حدث أنّ لا أحد منها قال شيئًا لأحد.

 في اللحظة الأخيرة. قد لا يصدِّقها أحد.

ولكن، في الحقيقة، كان هنالك سببٌ آخر أبقاهما ساكتين ومرتاعين في الأيّام التي انتظرا فيها أن ينصبَّ الانتباه عليها: ما مآل شنيع الذكر إنـا عُرِفَ عنه ما وقع على تلك الطائرة؟ حتّى لو أخفيا أمر اللعنة العجيبة التي التي



 ماركو كارّير اعلى قيد الحياة بمثابة البرهان العلميّ على نظريّة عين الإعصار الما والنتيجة، ما عادا قادرين حتّى على فتح الموضوع سرًا بينها: وي المرّات
 يهيمن على إلياهاهر .

والحقّ يقال، سنحت الفرصة لماركو لكي يتحدّث بالأمر، لأنّ ما يعدّه
 هل الطائرة التي كنتَ وصديقك ستركبانها هي التي تحطَّمت؟ سألته بلا
 على السرير يستمع إلى "Laughing" لديفيد كروسبي. شيكَّلت استطاعتها



يغطر في باله البتّة أن تكون قد تلصّصت عليه، مثلما كانت تفعل بكلّ أفراد


 مصعوقَا، فكَّرَ بتأكيد على قدرات أخته الاستبصاريّة وذُعِرَ أكثر فأكثر. ذُعِرَ فأنكر. ألحَت إرينه: لماذا لا تعترف؟ ستتحسَّن. أنكر ماركو ثانيةً، لكنّه قرَّر

 حتّى عن النهوض عن السرير لتدوير القرص على الطبق، حيث أنّ الأغنية
 Remember My Name
تُشُشُس. تُشُشُسُ. تُشُسُسُ

كيف كانت حياته ستغدو لو آنّه أجاب على أنسئلة إرينه، أو لو أنّا أتبعتْها بسؤالٍ آخر؟ وبالأخصّ، كيف كانت ستغدو حياة دوتشو كيليّري؟
ربّه لأنّه، ربّبا، لو تحدّث مع إرينه بالأمر العجيب الذي وقع له كان





 إيجاد الكلل|ت لكي يتحدّث في المسألة مع صديقه على الأققّ، لكنّ الكلمات لم

تو جد وصديقه ما عادصديقه. وفي النهاية، جرَّبَ أن يكتم كلَّ ذلك العذاب في صدره، لكنّه أخفق حتّى في هذا. فتحدَّث، على نحو سبّئى، وبطريقة غخادعة، قبل يومِ من العطلة، مع صديقين قديمين لم يقابلها منذ زمن ونـ وقد


 استأنف تعاطي المخذّرات. صديقان قديهان لا يصله بهـ سوى المديث عـن
 الذكر القديمة... فبها آنه لم يفلح في فعل الأثياء الصحيحة، فعل الشيء الـاطئ - الأسوأ.

وماذا فعل؟





 اتّسمت به المضيفات الغافلات وهنَّ ينزلنها عن الطائرة؛ ووصف نفسه



 هذه، سلَّمَ صديقه الذي أنقذ حياته إلى المصِير المحتوم الذي حـي حارعه وأنكره

لسنوات - مصيرٌ لن يتمّكن دوتشو كيلّيري من تلك اللحظة فصاعدًا أن
يفلت منه على امتداد حياته أبتًا.
وفي اليوم التالي، انطلق إلى البحر، قذرًا وخفيفًا مئلمل لم يكن قطّ، وأُغرِمَ
بلويزا لاتيس.

## رجاءً خاطئ (2010)

الخمبس 20 أيار

| مساء الخير. أرغب في معرفة ما إذا كان هذا الرقم ما يزال للطبيب ماركو كارَيرا، من فضلك. أعتذر عن الإزعاج. $20.44$ |
| :---: |
| أجل، ما يزال رقمي. وحضرتك، مَن تكون؟ $20.44$ |
| مرحبًا، أيتها الطبيب كارِيرا. أنا كارّادوري، المحلّل النفسيّ السابق لزوجتك، السابقة على ما أظنَ. أتمنّى ألذا أسبِّب لك إزعاجًا بالتواصل معك بعد كلَ هذه المدّة، وإذا كان الأمر كذلك فحبَّذا أن تصارحني، وأن تتصرَّف كما لو أنّي لم أتواصل معك نهائيًّا. أمّا في حال أننّي لا أزعجك، فإنّني أبتغي أن تحذد لي ساعةً من وقتك لكي أْتصل بك، في الغد أو متى تَسَنَّ لك، لأنْني فِي حاجةٍ إلى التحذّث مع حضرتك. |
| بإمكانك الاتصال بي في الغد حوالي الساعة 09,30، ولكنْ بشرط. 20.49 |

20.49
. أن تستخدم „أرجو" عوضًا عن \أَقنىى" في هذا السياق.
20.50

أطالبك بهذا من باب المودّة، ها؟ فلا تؤاخذني.
20.50

المعذرة. كنت أقصد (آمل)].
إلى الغد. شكرًا.
20.54

إلى الغد.
20.54

## كيف جرت(2010)

- ألو؟
- صباح الحير، دكتور. أنا كارّادوري. - صباح الحير. - هل الوقت مناسب؟ - أجل، الوقت مناسب. - لستُ أزعجك، أليس كذلك؟ - نعم، لا تزعجني. كيف حالك؟ - بخير. وحضرتك؟ - وأنا بخير أيضّا، أجل. -- هل لي أن أسألك، دكتور كارّادوري: لم تنزعج في الأمس من مسألة
 أن يُفهَمَ المزاح في هذه الرحّ الرسائل النصّيّة.
- إطلاقًا. لقد شعرتُ بالخزي، هذا صححيح، لآنتي في العادة لا أرتكب أخطاءٌ من هذا النوع، لكن في الأمس حصل ذلك، ولستُ ولُ أدري لماذا. - هذه الأمور تحصل، بالتأكيد. أعدتُ النظر في إجابتي، وتبيَّنُ أنّا


## سمجة قليلَّ، بِا آننا بالكاد نعرف بعضنا.

- كن مطمئنًا، لم أحلم حتّى في الانزعاج مّا قلتَّ. وقد أوضحتَ آنتك

تزع

- هذا أفضل. ما الذي يمكنني فعله من أجل حضرتك؟
- حسنًا، باختصار، هلّا رويتَ عليَّ كيف جرت، إن كنتَ لا تعارض بطبيعة الحال.
- كيف جرت ماذا؟
- حياتك. حياتكما. خلال هذه السنوات.
- لا أقلَّ من ذلك!
- أجل. ربّا ينبغي لي أن أروي عليك أولّا كيف جرت حياتي. هل يطيب لك؟
- أجل، بالتأكيد.
- لأنتي بعد بضعة أشهر من... من اللقاء بك، عشرة أعوام مضت، اعتزلتُ المهنة. نهاية. بتّ. باللغة التقنيّة يسمّى burnout. فلنقلى، من
 خرجتُ عنها بالمجيء إليك. - بسببي إذاً.
- بل بفضلك. هل تعلم أنيّ لم أعد حتّى أطيق أن أثخيَّلَ أداء دور المحلّل النفسيّ؟ لم أكن حرَّا. التحليل النفسيُّ ورطة.
- لا تذكُّني بذلك! وماذا تفعل الآن؟
- أعمل في علم نفس الأزمات. أثارك في برنامِج لمنظّمة الصحّة العالميّة يُعنى بتقديم الإغاثة النفسيّة للشعوب التي تعرّضِّ لأحدابِ كارثيّة. - تبًا. هذا مثيرّ لاهتنام.
- أمضيتُ قليلًا من الوقت في إيطاليا، خلال هذه السنوات. -
- لقد عدتُ توَّا من هايتي، على سبيل المثال . وسأعود هناكُ بعد أسبوعين. - كم كان مروِّعا، ذلك الزلزال.
- أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ المديث، صدّقني. لا يمكنتا حتّى أن نتخيّل ذلك.
- أتخيّل ذلك. بل لا...
- إنّهعملُ حقيقيّ، دكتور كارّيرا، مفيلّ حقًا. أشخاصٌ خسروا كلَّ شيء، أطفالٌ، شيوغٌ، أمسوا وحيدين في هذا هِا العالم: وعليهـم أن يعيشوا، لأنّ
 على استيعاب حياتهم، هو أجدى عملِ أقدّمه همب، صدّقني. - أصدّقك.
- ولكن، أعترف لك، في كثيرِ من الأحيان، خلال هذه السنوات، وعلى ولمِي


 على الرغم من المشاغل الكثيرة، فلنقل، في كتيرِ من الأحيان، أقِيمُ لك، الك، خلال هذه السنوات، أجد نفسي أفكّر فيك.
- لآنك على وجه الخصوص، كـا أسلفتُ، مرتبطُ بالسبب الذي أبعدني عن مهنتي. باختصار، لو لم آتِ إليك، يومئذ، لو لم لم أقرّر انتهاك القـك القواعد


 زوجتك السابقة، صحيح؟ هل انفصلتر؟؟ لا أعرف حتّى هذا. - أجل، أجل . نحن في منتهى الانفصال.

 معرفة كيف جرت حياتكم، ما دمتُ قد تدخّخلتُ فيها بدلَا ملا من البقاء في حدود المراقبة مثلل كان ييدر بي أن أفعل. فا كان مصيركم؟
-     - وهـي لم تقتلني، كا ترى.
- ولم أقتلها.
- جيّد. وما الذي حدث؟
- إيه، ما الذي حدث، أثياءٌ كثيرة حدئت... حدث أنّ ما كان خافيًا عنّي وليس عنك طفا على السطح، فانفصلنا . أن ننفصل متأخّرَا خيرٌ من ألّا ألّا
 وانتقلت إلى ألمانيا، مع الر جل الذي لا بدّ أنك تعرف عنه أكثر منّي.
- والطفلة؟
- الطفلة، بالمناسبة بات عمرها الآن واحدًا وعشرين عامّا، أخذتها معها. لكنّ الأمر لم يصلح، فلنصفه كذلك، فعادت إلى إيطاليا بعد عام لتسكن
- همدَا له. فلتعلم، كان هذا هو الحلّ الذي لطالما اقترحتُه عليها، عندما
 ألحُّ على أن تترك الطفلة عند حضرتك وتذهب لتعيش حياتها مع ذلك
 كانت تنتظره عندما كفَّت هي عن المجيء إليّ، ما الذي حلَّ به؟ - لقد وُلِد، فوق، في ميونخ. بل وُلِدَت، نظرّا إلى أنّا أنتى هي الأخرى الْئ غريتا. وكانت هي التي عقَّدت عليها المسائل. إضافةَ إلى أنّ آديلي، أيضَا، لم تكن أقلّلـ ...
- يعني؟
- يعني أنّ عقدة الحيط قد عاودتها. هل تذكر الحيط الموصول بظهرها، عندما كانت صغيرة؟ ألم تحدِّك مارينا بشأنه؟
- بلى، طبعًا.
لكنّه عاودها في ألمانيا، فلم تعد تخرج من المنزل. فأعدتُها إلى إيطاليا،

لتعيش معي.

- واختفى الخيط من جديد.
 كان عل حقّ، لا صـلة للمسايفة. الأمر متعلّقٌ بي.
- أفهم ذلك. والآن كيف حالها؟
- آديلي؟
- أجل.
- بخير. لا بأس. أجل.
- وزوجتك السابقة؟
- ليست بخير. بقيت في ميونخ لكنّها انفصلت عن والد الطفلة الأخرى
 وهي تتّبع علاجَا جادًا حاليًا. - جادٌّ إلى أيّ حدّ؟ - لا أعرف بصراحة. جادّ. ما أعرفه أنّا أصبحت منذ لـظةِ معيّنة تلتقي
 المصحّة، في النمسا. ثمّ منذ عدّة أعوام ملم لم تعد تلتقي بها حتّى.
- وقع الأسوأ إذَا.
- أعتقد ذلك. غدت مثل يرقة. انظر، رغم كلّ الأذى الذي ألمقته بي لا لا لا لا أُكِنَّ ها الضغينة، لأنّا تحطَّمت حرِّ حرفيًا. - وحضرتك، كيف استطعتَ أن تتدبّر الطفلة بمفردك؟ هل بقيتَ في روما؟ هل انتقلتَ؟
- دكتور كارّادوري، كيف لي أن أروي عليك عشرة أعوامعلى الهاتف؟ - معك حقّ. أخبِرْنِ بشيءء واحدِ إذاً: هل كان مؤلَّا جدَّا؟ - أجل برأيي. مؤلمإللى حدِّ بعيد، أجل.
- وهل انقضى الألم الآن؟ الألم العميق على الأقلّ؟ بالنسبة إليكا على الأقلّ، إذ أخشى أنّ آلام زو جتك السابقة لن تنقضي أبدًا؟
- دكتور كارّادوري...
- أخبِبْني فقط آنَّكما تعيشان حياةٌ طبيعيّة، أنتحا الاثنان على الأقلّ . أخحِبْني . - حسنًا، أجل. نعيش حياةً طبيعيّة تقريبًا. - تخطيّتُ المحنة.
- لا يمكنتي أن أؤكّد ذلك، ولكن أجل، إن كنتُ قد فهمتُ قصدك: لم يُقضَ علينا. - شكرّا، دكتور كارّيرا.
- علامَ تشكرني؟
- شكرًا لأتَك أخبرتني بهذه الأشياء. حقًا. واعذرني عن التطفُّل. - أيٌُ تطفُّل ! سررتُ بسماعك. سوى آنهه من المستحيل أن أروي كلّ تلك الأعوام هكذا، على الماتف.
- فعلّا، وأعدك بألّا أسألك عن شيءء بعد. إنّا أردتُ أن أخبرك بأنّني
 كنت أعلم آنه لا بجال للتوهُّم. مع الأسف. -
- هل لي أن أطرح عليك السؤال الأخير، دكتور كارّيرا؟ سؤالٌ لا شأن له بالمسألة، لكنّه يلهج في رأسي منذ أن التقينا، عشرة أعوام مضر ألار
- حضرتك تدعى ماركو، صحيح؟ ماركو كارّيرا. من مواليد العام 1959، مثلي، صحيح؟
- أجل.
- من فلورنسا.
- أجل.
- وكنتَ تلعب التنس، في شبابك.
- أجل.
- هل شاركتَ ببطولات؟
- أجل.
1973، 74.
- بالتأكيد. كانت بطولةَ مهمّة.
 الأولى. كارّيرا ماركو يسحق كارّادوري دانييلي، 0-6 1-6.
....
- ولطالا فكّرتُ أتّك جعلتني أفوز تلك المباراة الوحيدة عمدًا، كي لا تهزمني 0-6 0-6. لستَ تذكر، صححيح؟
- بالتأكيد. كان هنالك فرقٌ كبيرٌ بينا. وهل تعلم؟ لقد كنتَ أنت مَن جعلني أعتزل التنس أيضًا - كيف ذلك؟ أهذا صحيح؟
 مباراة واحدة لمجرّد أنّ الخصم تركني أفوز، أدركتُ أنّ التّ التنس لا
 وخوض البطولات. كان في ذلك خلاصي أيضًا.
- حضرتك مَن تَلّصني من الورطات، على ما يبدو.

 من بطولة آثينيري. لم يمنحني خصمي حتّى مباراة شرف.
- اللعنة.
- وهل تعلم مَن هو؟ هل تعلم هَن خلَّصني أنا أيضًا؟
- 
- إيڤان ليندل.
- لأهدُق.
- وهو أصغر منّي بعام. هزيلٌ كمسلار، ولم يكن يرتدي إلّا بزّة واحدة،


التبديل. وقد فاز بالبطولة.

-     - أ يا لها من حكاية. هل أنت تمازحني؟
- حسنًا، فهذا يسلّط ضوء المجد حتّى على مسيرتي الرياضيّة. إذ كانت تفصلني مرتبة واحدة عن ليندل. شكرًا لآنك أخبرتني بهذا. - هي هكذا دومًا. المشكلة تكمن في التوصُّل إلى معرفة الأشياء.
- بالضبط. أشكرك.
- وهكذا ستعود إلى هايتي.
- بعد أسبوعين، أجل. بعض الأعمال لا يمكن أن تتوقَّف أكثر من أسبوعين.
- آمل لك التوفيق في عملك إذًا. - ولك أيضًا. وأشكرك بجدّدًا. - العفو. اتّصل بي حين تعود. - إن طالبتَني فعلتُ. - ها أنا أطالبك. - إلى اللقاء. - إلى اللقاء.


## لم تكوني (2005)

لويزالاتيس
21، شارع بيروز
75016 باريس
فرنسا

فلورنسا، 13أبريل 2005

## لويزا العزيزة،

استيقظتُ للتّو من حلمِ مهيبِ كنتِ فيه البطلة، والأمر الوحيد الذي يسعني فعله هو أن أرويه.

كنّا شتّباّنا، في مكانِ مثّل بولغيري، لكنّه ليس بولغيري، لا يشُبهه البّتّ،
 يظهر بعض الناس، لكنّي سأبقى وحيدًا دائًا، من البداية وحتّى النهاية.

 البرتقاليّه، وعلى الأرض بساطٌ سميكُ من بتلات الأزهـار و وكنت أهبط على

هنا الطريق، بمفردي، راكضًا ولكنْ بنيّي ملني، ومعطفِ من الشامواه:

 آخِر الطريق، عند منتهى المنحدر، كان هناك بيتكِ، وشتّبانٌ ككثٌٌ ملدعوّون إلى بيتكِ، للهو في مسبح بيتكِ، مع أنّ المسبح غير موجود. الـئِ الشّبان هـم اللين كنتِ ترافقينهم عندما تعارفنا، سلالة البرجوازيّة الفلورنسيّة، فتية


 لأنّ كلّ ذلك المكان كان أنتِ، وأنتِكِتِكَّ شيء، حتّى من ببداية الطريق،



 هناك خيبتي لأنني لستُ ملعوّا إلى الحعلة في المسبح، ومن الأ خهرى ارتياحي بمعرفة آنه لا وجود لأيَ مسبح، ومن المحتمل ألاّل وجود لأبني حغلة؛ من جهتَهناك عشقي لكِ، وآنّكِ في كلّ مكان وتجعلين ذلك المكارن رائعَا؛ ومن
 سأمتلك حصّتي منكِ في ذلك الموعد على الثامنة إلّا ربعا، ورمن الأخرى الألِّ حزني لأني أرى جاكومو والآخرين يدخلون حديقتكِ دوت أن أستطيع
 ما يشبه صوتًا خارج الإطار يرسم كلر ذلك الجمال، لكنّكِ؛ لم تكوني. لم تكوني. لمتكوني.

استيقظتُ جهِّل، قبل خمس دقائق، وهممتُ بالكتابة إليكِ على الفور،
لآنهه ما من طريقةِغير الكتابة لأخبركُكِيف حالي. وما زلتُ منتستَا، يالويزا،
 العالم حيث ستستلمين هنه الرسالة، ومن الأخرى حزينٌ لأنّ هنا المكان ليس هنا، حيث امتيقظتُ للتّو، حيث ها أنا أكتب إليكِ، حيث كرَّ يومِأحيا وسوف أحيا. أعانقكِ

ماركو

## سوى أنَّه (1988-99)

كيف من الممكن أن نروي اندلاع حبٌّ عظيم إذا كنَّا نعرف سلفًا أنَّه

 ذلك، أن نروي كيف تعارف ماركو ومارينا، وكيف أُغرِم أحدهما بالآلخر،

 عداواحد، بل واحدة - أنَّ هذا ما حدث
بدأ كلُ شيء بمشار كة مضيفة سابقة كانت تعمل في شرك كـر الطيران









 يكن كذلك البتّة في ذلك الزمان)، التي كان القصد منها إنقاذ حياة شقيقتها،

أنقذت حياتها بالأحرى، وكلَّفت حياتِن عوضًا عن واحدة: حياة زميلتها التي ماتت محلَّها في الكارثة الجوّيّة، وحياة شقيقتها نفسها التي انطفأت بعد أشهر قليلة بكل الأحوال، حيث لم يستجب الجهازُ المناعيُّ للتطعيم، ما أدّى إلى فشل عمليّة زراعة النخاع. بكت المر أة الشابّة وهي تروي حكايتها. سوى

أنَّهُ ...
سوى أنَّ القدر شاء أنَّ ماركو كارّيرا، اللامتفرِّج للتلفزيون والمعادي الشرس له، بلغت حرارته في ذلك الصباح ثُاني وثلاثين درجة ونـون ونصف، وعوضًا عن الذهاب مثلمل كان يفعل يوميًّا إلى مستشفى العينيّة في ساحـي الأبطال حيث توظَّفَ منذ أن فاز بالمسابقة حالما أنهى تخصُّصه في العام



 ماركو كارّيرا من هموده الذي سقط فيه، في اللحظة ذاتها التي شُرعت فيها


 يقع على الفور في غرام تلك المرأة الشابّة الباكية (لا شكَّ أنَّ جمالها الأخّاذ ساعَدَ في ذلك أيضَا).
وفي اليوم التالي، حششوّا بالباراسيتامول، عثر عليها بسهولة في المطار، عند
 ليشهد بعينيه المشدوهتين على بداية البوكر الذي خلدي زلزلةٌ مباشرة في حياتها المتز لزلتين، وبروزٌ لتشابهات عجيبة النـي أخرى اكتُشِفَت

في غضون ظهيرةِ واحدة، إضافةَ إلى انجذابِ جسمليٌ لا يُقاوم بطبيعة الـالال:
 كتلةُ واحدة، في ظرف اثني عشر شهرًا. سوى أنَّه ...


 الحبّ حينزا تغفو الطفلة، وأيام الأحد الربيعيّة بالر الـا براتشانو وفريجيني وبومارتزو، أو حتى النزهات إلى فيلا بالا بامفيلي، فيلا آدارا، فيلا بورغيزي، وحتّى الأسفار القصيرة في أوروبا باستغلال البطاقات الزهيدة الثمن التي من استحقاقات مارينا، براغ، فيينا، برلين، حياتها
 الناطور التي تنظِّف وتحضِّر الطعام، أعياد الميلاد في فلورنسا منا





 بظهرها - وما ترتَّبَ على ذلك من مشكلاتِ أولى، تصدَّيا لما بصفاء نفس

 المشاكل معاً لتقوية العائلات.

سوى أنَّنه ...

سوى أنَّ كلَّ شيء كان مبنيّا على باطل، منذ البداية، كلُّ شيء كان حض


 المتَّخذ تحت عناية الدكتور نوتشيتّي بغية إزالة الحنيط، هو ما ما مزَّقَ الفقاعة التي كانت تصونها حتّى تلك الآونة. فتبادل الأدوار الذي شفى الطفلة -
 شيء - ولكن لو لم يكن ذاك السبب لكان هنالك سببٌ آخر بالتأكيد، لأنَّ ذلك الارتباط كان يفتقر إلى القواعد حقَّا، وما من مستقبلِ هناك حيث توهَّمَ ماركو أنَّه يوجِّهُ مستقبله.
لم يكن أيٌّ منها بريئًا لا ماركو، الذي في رغبته بالسعادة استخفَّ بكلّ

 لتشمل اليقين التافه بأنَّ بعض تصرُّفاته المدمٌّرة - التي بدأت




 البعاد، وتخمد أكثر في كلّ صيف، في شهر أغسطس، عندما تظهر لويزا أمامه
 في البداية، ثمَّ اثنان - تبتعد، أكثر فأكثر، تبتعد في كلّ عام


السلاء العالية فكَّر با كا كا لو أنَّا شيءٌ قريب، ومكنن، واتَّصل بـا من فندق لوتيتيا حيث نزل، خلال استراحة من المؤتر . حلف بأحد أيمانه الرو الرمانسيّة،








 البالاتينو في الواحدة كيلَا عند الحدود الإيطاليّة الفرنسيّة، واحتُحِّزِز مدّة يورم كامل في ثكنة الحرس العسكريّ في باردونيكيا، ونُقِلَ إلى روما بعربة مصفَّحَّ








 كان صحيحا من أجلهـا على وجه الخصوص، لألنَّ ماركو ولويزا، بعد تلك

الظهيرة، وتلك النزهة على امتداد شارع داسا وتلك المحادثة البريئة، استأنفا العلاقة، التي تعني بحالتهه| العودة إلى المراسلة، بكثافة، بحرارة، على طراز








 الحجج التي تختلقها على زوجها. كانا يتتفلان من النوم في فندقين غختلفين

 ينوز على نظيره الدنلاركي" في دوري المجموعات بالمونديال، في الملعب





 and it's no sacrifice/n - تضحية بأداء سينيد أوكونور/Sacrifice just a simple word/it's two hearts living/ in two separate worlds

عالمين منعصلين" - متوهِّيَن أَنَّهِ بتضحيةٍ كهذه، لن يضرّا بشيء، لن يخونا



















 حصل له، فمن الصحيح أيضّا أنَّه كاد يستحقّه تقريبّا. أمّا بخصوص مارينا، فالحكاية تغدو أسهل. يكفي وضع ("لم" قبل كلّ $\left.\right|_{121}$

ما قالته وأظهرته عن نفسها، ويتتهي الأمر: لم تكن قد استُبِلَت بأيّ زميلة على الطائرة التي هوت - ببساطة كانت في إجازةِ يومئذ؛ لم تتبرَّع بنخاعها
 بتداعيات ابتكاراته هو؛ لم تكن البتّة سعيدة بحملها - كانت فخورّا كارّا فقط بإنجاب حفيدة لأمِّها المحبوبة؛ لم تكن البتّة سعيدة مع ماركو، إطلاقًا، طيلة تلك الأعوام، بل على العكس أضمرت بحقّه كراهيةً صّاء بكاء؛ لم الم
 الشخص التي اجتهلت لتكون عليه، بخوض معركة قاسية يوميّة. ففي كلّ صباح كانت تستيقظ من النوم، مارينا، وتبدأ القتال. في كلّ يوم، مع نفسها. مع دوافعها. كلّ يوم، كلّ يوم. طيلة أعوامِ وأعوام. فالفقاعة التي التي كانت تهدي وهم السعادة لزوجها، كانت تضمن ها ها الحماية من الغول الـول الذي
 الغول وتلك الفقاعة، بحسب تفسير المحلِّل النفسيّ الذي يتولّى علاجها وإذا أردنا تبنّي المفاهيم المستخدمة من قِبَلِ معالجها النفسيّ الإيطاليّ الأخير، الدكتور كارّادوري، فالفقاعة اسمها السياق والغول المان اسمه نار المارج السياق. حسنا، كان كلا الأمرين يسبطران عليها، منذ صغرهاريا حين كانت تعلن لمعلِّمتها، ووالدة صديقتها، وأستاذة الدين، أنَّ أمَّها وشقيقتها ميّها ميّتان وأنَّها
 والعدوانيّة والإدمان (على الموادّ الكيميائيّة، والجِنس)، فكانت كُمئلٌ الحِروج
 ملكة جمال مدينة كوبر عام 1977، ولا أن تصبح في العام الما اللاحق أصغر
 عرفتها مارينا في حياتها كلّها نسأت على إثر الو فاة المقيقيّة لشـقيقتها الكبرى

- لأنَّ اللوكيميا قد أصابتها حقَّا، وهملتها بعيدًا حقًّا. تبعت تلك المأساة
 تلك أجمل السنوات في حياتها. أجمل سنواتها هي أعوام الِحداد - تصوَّروا!
 هي إلّا بضعة أعوام وعاد الغول ليحكم قبضته على حياتها. يخدِّرات من جديد. جنس من جديد. تسريح من العمل لاأغراض تأديبيّة - في لوفتهانزا
 عن طريق الصدفة على إحدى مقدِّمات برنامج هنا الصباح: الحكاية التي
 ظهورها التلفزيونيّ أمسى سياقها الجمديد. لم تكن تريد سوى ذلك، مارينـ مارينا،





 كارّيرا. ولم يخطر حتّى في ذهنها أن تفعل ذلك. لأنَّا بيساطة رأت الت النجاة
 الشجاعة للنهوض كلّ يوم لتناضل لإسعادها. سوى أنَّه ... سوى أنَّ أمَّ مارينا في أحد الايُّام توفِيت - مبكِّرا، في الستّة والستّين عامًا، بسرطان الكبد. عظيم، هذا يعني: حِدادٌٌ جديد لمارينا، حقيقيّ، واقعيّ،



بدت لما كلُ التضحيات التي قدَّمتها لوالدتها عحتَّقرة بروبها بتلك الطريقة











 الحقيقّي، والمخاطرة، والانحلال، خارج الفقاعاتات اللعينة: إلاّلا أنَّ كونها




 زوجة وابتتان مراهقتان في ميونخ، وبيتٌ في روما وانيا وآخر على جبال الألب

 على روما، أثناء الظهيرة، في بيته في شارع دل بوسكيتو - وكانا يستمتعان، آٍ

نعم، يستمتعان كثيرًا. وكانت مارينا تروي كلَّ مغامر اتهاعلى مسمع الدكتور


 شك: كان مقتنعا بأَنَّه وطَّدَ قناةً ثمينةً من الحقيقة مع هذه المَ المرأة التي صنع

 هذا الوضع الهشّ يصمد: سنة، سنتان، سنتان ونصف. سوى أنَّ. سوى أنَّ ماركو لم يكن ينتبه لشيء، ولا يشكّ بشثيء، ينصاع للخديعة بسهولةٍ كبرى، وعندما كانت امرأةٌ مثل مارينا تتساءل عن السبب، لا تُ الِّد
 كان المعتوه قد خبَّاها تحت غطاء العلبة التي تحتوي على رماد شقيقتها (الذي استطاع ماركو الخصول عليه من معفظة الموتى في مقبرة تريسبيانو، بفلورنسانيا حيث رشا بخمسين ألف ليرة خادمًا اسمه أديلينو معروفكا باستعداده هِرق القانون، وفتح الصندوق المختوم القادم من المحر قة وإعطاء الرماء الرماد بصورةٍ
 أوّل تسديدة - وتلا ذلك اطلاعها على الإيميلات، والكشُوفات المصرفيّة،




 بعضًا، ويكلل|ن ببعضهه| بعضَا، ويستشهدان بأغنياتِ وقصائد، ويتهامسان،

نيانيانيانيانيا - كانا يتحابَّان منذ تسعة عشر عامًا، فعليًّا، ويظنّان أَنَّها سينجيان بفعلتها لا لـيء سوى لأنَّا لا يارسان الجنا الجنس. حقير. حقيرة. حقيران. وهي التي كانت تشعر أنَّا مذنبة ...
الآن، من المخجل بجرَّد المقارنة بين ما كانت مارينا تارينا تُفيه عن ماركو وما




 بحيث ماعادت الشبكة التي رماها الدكتور كارّادوري قادرة عارة على احتوائها: امتزج جلد الذات بالعدوانيّة، والذكاء بالفجور، والـدارياسيةّة بالمبث،






 رغبت فيه، وفي النهاية عانت بعد فعلاتها، المريعة، المخزية، التي لا مهر الـا

 عندما أصبح كلُّ شيء واضحَا لديه ولكن دون انيّ أيّ فائدة. كان سيفهم أنَّ الذنب ذنبه. مارينا إنّا ابتكرت لنفسها حِحدادًا، أمّا هو فقد انِّ انقضَّ عليها

واجتاحها بخرافة أَنَّها خُلِقَ كلٌّ منها للاَخَر. لم يُخْلَقْ كلٌّ منها للآخَر.

 سياقِ تستمرُّ فيه قليلًا؛ بينما كان هو يبحث عن عن السعادة - لا أقلَّ من ذلك. كانت تكذب عليه دومًا، صحيح، وهذا سّيّئ، سيّئٌ جدَّا، لأنَّ الكذب سرطانٌ ويتفشَّى، ويتجذَّر، ويختلط بالمادّة الكيميائيّة التي تفسده - لكنَّ مإركو أقدم على ما هو أسوأ: صدَّقَهِا.

## توقَّفي قبل ذلك (2001)

لويزالاتيس
21، شارع بيروز
75016 باريس
فرنسا

فلورنسا، 7 سبتمبر 2001

أخبريني يا لويزا





يبلوليثقيَّا.
 القواعد التي فرضناها عا أنفنسنا، واتَّعها مباثبرةً إلى قلب المسألة، وقلب

المسألة كان نحن الاثنين، لويزا، أنتِ وأنا معًا، أنتِ وأنا سعيدين، عندما حان وقت العودة إلى السياج، إن صحّ التعبير، ضعنا؟ ضعنا حين برزت

 نكون معًا لم نتجحح. لُ لَا نقول كذلك

أنا يا لويزا، كنتُ يائسا، في العام الماضي، ناجيَا؛ أتسكَّع في أرجاء أورووبا





وأنتِ، كنتِ في القفصن ولا تستطيعين الحروج. لم تستطيعي إلّا الكذب، على نغسكِ، على زوجكِ، على أولادكِ، وكان الكنـبِ يبقيكِ في القفص.
 باريس، وشهر أغسطس ذاك فيَ بولغيري، أنقذتِ حياتي حرفًّا، وعندما كنتِ تنقذينتي كففتِ عن الكذب، تركتِ زوجكِ وِّ وفعلتِ كاًّ ما لم تجدي القّوّة يومّا لفعله. خرجتِِّ من القفص.

وأنا لم أكن سعيدًا في حياتي بقلدر ما كنتُ بجانبكِ في أيام يأسي: ليتكِ قلتِ لي حينها ما قلتهِ لي مساء أمس لكنتُ ذهبتُ مباثشرة إلى المولينيليّي مثل
 لي أجمل الكللمات التي قيلت لي في حياتي، وكنتِ تدركين جيّيًا أنَّ لا أحد قد


ما زلتُ أحبَكِ يا لويزا، ولطالما أحببُكِك، ويتمَّزَ قلبي حرفًّا إذا فكَّرتُ

أنّني سأخسركُ من جديد: لكنّي أستوعب ما خصل، وما الني يكصل، أستوعبه ولا يمكنني الاعتراض عليه. بوسعي تقبُُّ قراركِ، أجل: فابنتي







 لكِ، دون أن تدمّري شيئًا. العقد الني عرضوه عليكِ، يكغي؛ أولا دكِ النين يعانون في فلورنسا، يكفون. استحالة انتقالي إلى باريس، تكغي.
لا داعي لتدمٌريني.

الكللمات التي همستِلي با حتّى أوّل أمس هي أجمل شيء راودني: دعيها
لي.

وتنذَّري آنكُكِ طيبة، يا لويزا . توقَّفي قبل أن تصبحي شتّريرة.
عزيزكِ
ماركو

## عن النموٌ والشُكل (74-1973)

ذات مساء، في البيت بساحة سافونارولا، سمع ماركو وإرينه وجاكومو



 !إلى ذلك: إرينه وحدها التي تعلم، لأنَّا كانت تتابع العر العـا










 أنَّ ماركو لا يتشارك مع ذلك الطير الجمميل الصِّغَرَ فقط إنّها السرعة أيضًا: السرعة الجسديّة - مشهودٌ له بها في الواقع - التي كانت تفيده في الرياضة؛

والذهنيّة - المؤكَّدة أكثر من أيَّ شيء آخر - في المدرسة والحياة الاجتتاعيّة. لذا ما فتئت تردِّد المانترا/ التعويذة نفسها اكيا، عامًا بعد عام: لا داعي للقلق، لا داعي للقلق، لا داعي للقلق.













 واحد، طبيب الغدد الصّاء عند الأطفال من ميلانو، واسمه فافنا وناسوري، عن عن



 طوال تلك الفترة، أصرَّت ليتيتزيا على خرافة الانسجام والطنَّان - و كانانا

حتّى تلك اللحظة يتناقشان بصوتٍ منخفض، كالعادة، ولم يسمعها أحدٌ
 أطروحتها حول ضرورة عدم التذخُّل بشؤون الطبيعة، فأثنارت إلىا إلى كتاب، لا ليس إلم كتاب، بل إلى الكتاب، معبود جيلها ميا من المعلاريتّن، أو على الألأقلّ من الذين تزاملهم في الثلّة، ما يعني أذكى الأذكياء المثهورين دوليّال، بيا أنَّ الكتاب ينبغي أن بُقَرَأ بالإنكليزيّة لأنَّه لم يُترَّجَمَ يومًا إلى الإيطاليّةٍ "On Growth and Form" (اعن النموّو والشكل" لعالم الأحياء دارسي ونتورث ثومبسون. عندئِذ هزَّت صيحةٌ حيو انيّةُ أركانَ ذلك البيّ البيت الكبير،

 |'فهمت؟!!!!



 من الأساتذة القذرين الذين يشيرون إليه بين الفينة والفينة؛ فوجدت ليتينيا ليتيتزيا
 للفصل المعنون ضخامة، الذي ييِيّنُ بالضبط كيف أنَّ الشكّل والنموّ في



 أن يفههها، من قبيل الماندالا اليونغيّة والعلاج بالفنّ الشتـاينريّ؛ ومن جهته

جدَّدَ اللدعوة نفسها، أي بوضع الماندالا والعلاج بالفنّ ويونغ وشتاينر في ذات الثقب الذي استقرَّ فيه كتاب ثومبسون. بل أبعد من ذلك: كانت

 خصيتاه بهر ائها السخيف! اذهبي إلى الجححيم. بل اذهب أنت إلى الجححيم. قلق الفتيان: بدا أنَّ والديها يوشكا
 "(هلّا أنيتُما هذه العركة؟". هرب شقيقاها إلى الصالون مباشرةً، لكنَّ إرينه
 فمن حيث رؤيتها للأشياء، ما كان لأحدٍ أن يهجر البيت قبلها - لا انفصال

 سبب المشاجرة، الأمر الذي كان كافيّا لتحديد مصير (هذا ما ما يقال يال بعد فوات
 يكن الحمسة جميعا: مصير والديها ومصير ماركو بلا شكّ.
حدث بالفعل أنَّ بروبو وليتيتزيا، بعد صدمة التوبيخ الذي تلقَّياه من
 تلك المُشاجرة في القحاشة التي نسجاها بمشقِّة ونفاق حول عشِّهِها كان هنالك شيءُ صللٌ ويصعب اختراقه في علاقتها، حتّى إنّها يعجزان ان عن توضيحه: لا ليتيتزيا لمحلِّلتها النفسيّة، أثناء البِلسات المؤرِّقة والمركَّزة منذ أعوام على عجزها عن الانفضال عن بروبو؛ ولا لا بلا بروبو نفسه، خلاليال آليام
 وأنفاس المدخِّن التي تصدر من أنفه، وذهنِ سارحِ بعيدّا إلى حدّ معانقةٍ

غامرة لكامل تعاسته التي لا حدود لها. لماذا كانا يبقيان معاّ؟ لماذا، إذا كانا في الاستفتاء الذي جرى قبل بضعة أشهر صوَّتَ كلامها بيقينِ تامٌ لمصلحة الطلاق؟ لماذا، إذا كان أحدهما ما عدا يطيق الآخر؟ لماذا؟ بسبب الخوف، قد



 فابريتسيو دي أندريه التي صدرت مؤخّرَّا - مؤخّرًا عن المشاجرا




 جاكومو وإرينه لا (الأوَّل لاَنَه ما يزال صغيرَا
 والأسرة لا تتفكَّك، والرباط يزداد بطئًا فلا يتعرَّض للانحلال. الأغنية
 تنتهي بعبارة "من أجل حبٌ جديد")، في حين أنَّه لا وجود لـبِّ جديد لأيٌّ منهـ|.

ولا شكَّ أنَّ تدخُّل إرينه في المشاجرة أعاد والديها بعضهها إلى بعض.

 التضحية بالمصلحة الذاتيّة من أجل ما تُسمَّى وما يُفترَ أَنَّا مصلحة

الأبناء. وما كان هذا أن ينجح، ليتيتزيا وبروبو لا ينقصهها الذكاء لإدراك



 حاضرة على الإطلاق: لطالما كانا تعيسين، حتّى قبل أن يتعارفا، ولطالما كانا
 وكان الفاصل الوجيز للسعادة الذي عرفاه في حياتها قد عاشاه معًا، في بداية

 ويتشاجران خفيةً وهمسًا لما تبقّى من آيّامها.

أمّا بخصوص ماركو، فقد عملا ما بوسعها للتفاهم. بذلت ليتيتزيا
 صغيرًا، وسامته وفضيلته اللتان تظلّان بعيدتي المنال على أيّ امرأةٍ سواهِ الها


 لكتاب دارسي وينتورث ثومبسون. واعتبر بروبو هذا التنازل لا كانتير انتصارِ

 إلى ميلانو لدى الطبيب فافاسّوري، لكي تتعرَّف عليه وتكوِّن فكرةً عن
 عرضها، وعزم على أخذ حكمها بالحسبان لإنضاج القرار النهائيّ. أعادت

ليتيتزيا بمفردها كلَّ البحوث التي أجراها بروبو - بمفرده أيضًا - في الأشهر
 هي الإمكانيّة الوحيدة الجلادّة التي بوسع المجمع الطبّيّ في ذلك الزي الزماني الميان أن
 واحدة بعد وقبِ طويل، كانا يسيران على المطى نفسها.

مكتبةَ سُر مَن قرأ

## الوسالة الأولى عن الطنَّن (2005)

ماركو كارّيرا
شارع فولكو بورتيناري 44
50122 فلورنسا

باريس، 21 يناير 2005
ماركو، كيف حالك؟

لا تعتبرنيجنونة، أرجوك، أو منافقة أو ما هو أسوأ، إن كنتُ أظهر هكذا، المكا،


 في أغسطس، منذ خمسة وعشرين عامًا، حتّى لولتبادل كلمتين على الشاطئ. لا بَّ لي من مراسلتك. صمدتُ ثلاثة أعوام، لم أعد أحتمل : قِّرْ أنت إن أرددتَ أن تجيب أم لا . واعلَمْ أَنْني سأتفهَّمك إن كنتَ لا تنوي، لأَنْي أنا
 أكتب إليك لأنني في الأسبوع الماضي استضفتُ صديقةً لي وبقيت هنا

يومين قبل أن تتابع رحلتها إلى نيويورك، وقد جلبت معها عددًا من جريدة


 وشيك الزوال ولا يمكن منع ذلك، سوى آنَ يمكن تأجيله بتقديم الـيم الدماء البُبريّة للآلهة. وفي النهاية، ومن حيث لا أدري، فوجئُتُ وكاد قلبي ينغطر: تحَّت التقرير عنك.

رانحلافًا للهندوسيّة، والإسلام، والمسيحيّة، التي يتعَّق فيها الصير بعد الموت (البعث، الفردوس، الجحيم) بكيفّة المياة التي عاشها المرء من قبل؛



 أو بصاعةة فيذهب إلى التلالوكان، ملاكة إله الططر تلالوك، حيث الميث يعيش بين طعام وفير ورفاهِ غزير. النساء اللواتي يتوفَّين أثناء الإنجاب، أي
 أرواحًا مرعبة لطاللا جالت في اللنيا. وأخيّا، اللقاتلون اللنين يستطون في
 ضةّ الظلاتل. ولكن بعد أربع سنوات يتحّوّلون إلى طيور الطتّان أو إلى

فراشات.
واليوموقداندثرت حضارةالأزتك بأسرها في الميكتلان، ما زلنا نتساءل

أيُّ شعبِ هذا الني يبلغ أقصى درجات الرضا بأن يصبح بعد موتِ بطوليِ
ش

آسفة يا ماركو. لقد دمَّرتُ كَّ شيء.
آسنة.
لويزا

## 未来人（2012）

ميرايييين، التي باللغة اليابانيّة تعني（ارجل المستقبل＂، وُلِدَت في 20








 قد اتخّذت القرار：أبو الولد ليس موجودَا




 نيّة بالطيران، بل كانت عازمة على البقاء معه．وأخبرته نيّها بورا بوضوِحِ جليّ،


"ر رجل المستقبل") ولكنْ كيف، ما شأن هذا بذاك، ما الذي تتفوَّهين به، شتّان بين هذا وذاك... لا نتيجة.

كان لماركو شعورٌ معقّدُ جدَّا تجاه ابنته: كان يَبّها طبعًا، أكثر من أيّ شيء


 منشغل البال عليها أيضًا، وعلى استقرارهال، على الرغم من أنَّا الحيط الذي
 فلورنسا، وأنَّ آديلي في السنوات التسع اللاحقة لم تعد تبدي أيَّ إشبارة عن





 منذ الفجر، ليعمل كالمجنون، ويشتري الأغراض، ويطبخ، ويّ، ويقوم بملايين من الأشياء اليوميّة الصغيرة، ويعتني بابنته، وأمّه، وأبيه وما لا يُمصى من







السماويّة بالنجم القطبيّ إنّما بالنسر الواقع: ولكنّ هنالكَ أشكالًا غختلفة من
 الأشخاص والأشياء نحو النهاية الكريمة، نحو التغيُرُ الأنسب. وهكذاء الئبا، طوال تسعع أعوام.
 ولا حتّى تضحية واحدة. فعلى الرغم من كثافة الواجبات، وجد ما ماركو






 يباغتها إن أمكن في تلك اللحظة الوجيزة التي تتكرَّم فيها تلك الليّ اليوانات لتتبادل النظرات مع الإنسان قبل أن تصنُّفه في خانة الأثشياء غير المهمةّ، لتبود لتركّز فضولما على تُثُّات الليليقة الأهمّ بالتأكيد: الصخخور المكسوّة بالطحالب، المفر التي في الأرض، الأوراق الماق المتساقطة من على الأغصصان.







وهذا ما أدخلها وهي في أوج الصبا إلى تلك المجتمعات التي لا يخرج المرء



 إلى التعاسة. وكان ماركو يرافقها برصانةِ، ما دامت قاصرَا إلما إلى أماكن قصيّة


 العشاء، وغالبًا ما يتعشّى بمفرده في أحد الأماكن التي يقتر حها عليه كتاب




 الدراسة والعمل. لأنَّ آديلي كانت تدرس وتعمل . سجّلَت في كليّة العلوم الرياضيّة، التي للمصادفة كانت تقع في الرواق المقابل للمستوصف العينيّ في مستشفى كاريجّي حيث يعمل ماركو، وبفضل هذا غانِّا غلبّا ما كانا يلتقيان ويتغدّيان معا في أغلب الأحيان؛ وبدأت تعمل بدوار وار جزئيّ في الصالة

 للتسلُّق في الصالة استملت آديلي دورات التسلُقق للأطفال والمبتدئين. كانت تتقاضى أجرًا زهيدًا، صحيح، لكنَّه يفوق ما كان يكصل عليه ماركو

في عمرها بلعب القهار صحبة شُنيع الذكر، وهو مبلغٌ جيّدٌ عمومًا لتؤمِّن لنفسها الألبسة والوقود لسيّارتها توينغو وتكاليف الـ... - لا مفرّ منه،





 التفكير بالضرورات الاقتصاديّة؛ وتهيّأ أيضًا لرؤيتها تغادر فلورنسانـا
 هجران كلّ شيء للحاق بها ذات يوم إلى ذلك المكان البعيد؛ وتهيّأ كذلك







 كان ذلك الإقرار بالمحبّة هو أقوى إحساسِ راود ماركو كارّيرا في حياته،

 لإزعاج الحيط الموصول بظهر ها ليدرك كلك الك : تبيَّنَ أنَّ العلاقة بينه وبين آديلي

متشابكة، ومشحونة، وأنَّ عـر هضـم التحليل النفبيّي الذي ابتلي به ماركو

 إلم ما لمق بها من أذى عقب الكارثة التي اقترفها هو ومارينا شخصبّة مسكوت عنها، مثلما حدث لإرينه التي لم ينتبه إليها أحد - هـريا هجرانٌ



 فشل مرّة أخرى؟ وبكلّ الأحوال، كيفِ سينشأ هذا الإنسان المديديد، إذا
 تلك فقاعة، فكم ستدوم؟
كان القدر منذئذِ وحتى أعوام قليلة قادمة سيعطي إجابةً واحدة وقاسية


 ولِّلا - قال في نفسه - بعد كلّ ما ما حصل
 في رسالة وداع قديمة (واحدة من بين كثر، بينها): إإن أردتَ الذها الذهابِ إلى
 إلى أين يذهب، ولم تكن لديه أدنى فكرة بِاذا سيمرّ، لكنّهُ حبَّا بابنته قرّر
 والأشواط تكنَّلَت بها البيولوجيا، أسبوعًا بعد أسبوع، وما كان على ماركو

كارّيرا إلّا أن يجد المسافة المناسبة ليضعها بينه وبين ما كان يِدث في جسم ابنته. لم يكن قد خَبِرَ الحمل إلآلَ مرّةَ واحدة، مع مارينا، فايَّذ تلك التِ التجربة بأكملها أنموذجًا يستوحي منها دوره مع آديلي. اصطحابها إلى الفحوصات نعم. إلى دورة ما قبل الولادة: لا. وضـع يده على بطنها لتحسُّس ركا الِّلات الجنين: نعم. منعها من مزاولة ركوب الأمواج أو التسلُّق: نعم. تخليصه الـيمها من كلّ الضغوطات العمليّة: نعم. إرضاء الوحام: لا (آديلي تعارض القيام به أيضًا). معرفة جنس الجنين عبر جلسات الإيكا لإيكو: لا (وآديلي كذلك). إعداد قائمة تصفيات لاعتهاد الاسم: لا (اختير اسـم

 يعترف بهذا لأحدل)، ذلك أنَّ الاسم اختير سلفًا منذ البداية. بالمقابل، نعم


 كان لماركو القدرة على تأمين بعض الامتيازات لابنته؛ ونعم للتسجيل في
 "وُلِدَ في بونتي نيكّيري")، أو "وُلُدَ في بوني
("وُلدَ في حوض ريبولي")، هناك حيث تقع المستشفى المختارة.
وبالمقابل، نعم لتفريغ وقتِ واهتامِ لذاك الاسـم، ميرايجيين، وأصوله، حيث استطاعت آديلي إنباع كلّ فضولِ أبيها. الاسم مكوَّنٌ من ثلاثة مقاطع كانجي: 未来 (تُهجَأ بنظام هيبورن "ميراي") أي "(مستقبل، حياة مستقبليّة)،
 شتخص"). رجل المستقبل، بالضبط. تُقرَأ المقاطع الكانجيّة الثلاث بالصينيّة الـة

المندرينيّة: (ويييلاي رين")، وبالكانتونيّة: (ميي لاي جان")، وبالكوريّة: (ميرايي إن")، لكنَّها تحافظ على المعنى نفسه. التقطت آديلي هذا الاسم من الون




 مدينة صغيرة في مقاطعة أوساكا، عام 1928، السليل المباشُ للساموراي الأسطوريّي من حقبة سينغوكو هاتوري هانزو - 1541-1596 - وكان انـان





 أَيضَا يُعلىى بمرضِ نادرِ ومؤلم انتفخت على إُره ذراعاه، وسيُشُنىى منه بفضل علاج طبيبِ ينتل إليه الطموح بأن يصبح طبيبًا بلدوره. وفي السادساسة



 أولى نجاحاته في النسر، ويالأ خصر مع عمله المعنون الشين تاكاراجيا" أي "جزيرة الكنز الجلديدة") ، مستلهًا من رواية روبرت لويس ستيفنسون، ويتابع في الأثناء دراساته في الطبّ. وفي العشرين - عام 1949- يصدر أولى روائعه

منقطعة النظير، ثلاثيتّة الخيال العلميّ بعنوان ";ينسييكي" [Lost World]،
 World يصلر فيهاعمله "Ambassador Atom"ويسپّل فيها أسترو بوي ظهوره
 شخصيّاته. ومنذ ذلك الحمن فصاعدًا يبدأ بجعل ملالممه مسلسلةً، خطوةً أولى نحو الرسوّ المتميّي في سينها الكرتون، بينها يتابع دراساته بالماجستير ثـتم الدكتوراه. وفي الحادي والثلاثين عامّا، عام 1959، يتزوَّ إتسوكو ألمور أوكادا،
 بإنجاز بعض اللوحات المطلوبة من قِبِلِ الناثـر بشكلِ طارئ. في الثانية
 كبيرةَ مزوَّدة بمرسم يتيح له وَ شُمل أسرته، ويستقبل فيه أبويه العقوزين
 تكوُّن النطاف ويكصل على لقب الفيلسوف الدكتور من كلّيّة الطبّ في


 التي تؤٍّنها داره المستقلة، يبدع ملحمة المانغا الكرتونيتة الأولى التي ستُعرَض على التلفزيون: أسترو بوي، بالأبيض والألمود، ويتلو بيانًا سيصبح شـهيرًا

 العظيم إلى الشهرة حتّى في الغرب، حيث يستثمر الأمر بالتردُد إلى قامات
 عام 1964، ويشـجّعه على إنجاز مشروع من الحـيال العلميّ، لكنَّه لا يكمله؛

وستانلي كوبريك عام 1965، الني يعرض عليه العمل مديِرا فنّيّا في فيلم
 برودكسن والانتقال إلى بريطانيا ملّة سنة كاملة؛ ولاحقًا، خلالد مهرجان في فرنسا، يفتن مويبيوس بعمله ويوافق على المجيء إليه في اليابان العام اللاحق، وبالأ خصّ رسّام التصص المصوّرة البرازيليّ ماوريسيو دي سوسا الني سيصبح صديقًا ودودًا له ويتأثّر كثيرَا بأسلوبه في السنوات الـوات اللاحقة،
 بوي، الأميرة ياقوت وكيمبا. يصدر تيزوكا ملحمة ميرايكيين عام 1978،


 عن طريق فتاة غامضة؛ ورغم هذا يصبح المجرم في الأثناء عاتيا وينجح في اعتقاله قبل أن يستعيد المحّل الني يستحقّه، وينغيه إلى كوكب فوضى المُّؤوم. وبعد مواجهات بطوليّه وعذابات رهيبة ينجح الفتى في العودة المي من هناكك، ليقضي على الصديق الشُرير ويصبح رجلَ المستقبل . أوسامو تيزوكا مولع بتجميع الخنافس، وعاشتق لعلم الحـشُرات، والسوبرمان، والبير البيسبول والموسيقى الكلاسيكيّة، يكرّس أعاله الأخحيرة لشخصيات مشل بيتهوفن وموزارت وتشايكوفسكي. يتوفّى بعد ثلانتة أشهر من إتامه أعوامه الستّينين، في فبراير 1989، بسرطان المعدة. كانت آخركركلماته، بحسبب شهادة المقرَّبين، موجَّهةً إلى الممّرضة وهي تنتع من بين يديه كَّراسة مسوَّداته: اوأرجوكِ،
دعيني أعمل (II).

أعجب ماركو كارّيرا بهذه الشخصيّة، مثلل أعجب بصورته التي تحتفظ


الثقيل التي يسمّيها ماركو (النظّارة الصعبة)" وقبّعته السوداء. واطمأنَّ إلى أنَّ





كانت لليابان بشكل عامّ صلةٌ كبيرة بهذا الإنسان الجِديد القادم قرِيبًا.












 يستخدمونه رغم علاج اللرمونات الذي جعله ينمو بضربةٍ واحدة. كان هذا الفتفوت يتحدّت على السواءعن الساموراي، والشورغون والمون، وكتب موراكامي، وأفلام كوروساوا، والفنون القتاليّة، والمانغا، والروبوتيّات،

والشنتو، والسوشي، وطقوس الشاي، بملامح مَن يبدو آنَه يعرف أشياء



 في متتهى الأهمّيّة لاستيعاب خيار ابنته: في الغربا
 العكس، يدفعون الحيط من الحنارج نحو الصدر الحندر الفرق، يقول فتفوت، يكمن كلّه في هذا: الغرب = داخل - خارج








 ما إذا كان الوالد واحدًا من الشبّان الآخرين، إيفان ذي القرط اللامع، ربّار)،
 الإكسسوار فٍ السينه| - وسرعان ما انطفأت هذه الظنون، كذلك بسبـ الوب



سيسمّيها بروبو كارّيرا، قد ارتُكِبَتْ في إحدى رحلات المجازفة في يناير
 قبائل من أوروبا قاطبة في كلّ صيف، إذ تغريهم الشُروط المثاريّاليّة النابمة عن
 رأس سان فيسنته لتلك الشواطئ. وحتّى لو كانوا على دراية بـا جا جرى، فهم


 في تأييد هذه الفلسفة مع أنَّا تتعارض مع رأيه بالأشياء. وكرَّرَّ على نفسه الِّا مقولة يوحتّا الصليب مرارًا، بل حتّى إنّه ذكرها ذات مساء، على العشاء،
 كيف يِعله أفضل: (إإن أردتَ الذهاب إلى حيث لا تدري، فعليك أن تَرَّ









 نعم، قال - باذلَا جهدَا لعدم إظهار محيط التردُّد الذي قُدِّرَ لإجابته أن تقطعه.

وهكذا، في الحادية عشرة صباحًا من 20 أكتوبر ذاك، اليوم الذي لم يمنح حتّى
 وأندريا ديّا روبيا، وفقًا لما استطاع ماركو اكتشافـافه على ويكيبيديا - سوى

 فوجد ماركو كارّيرا نفسه في ذلك الحوض الدافئ مع ابنته والقابلة التي


 التشُنُّجات. لم يشعر بالحرج في شبكها إطلاقًا وفي إسنادها من إبطيها، ولم





 تحت الماء عشر ثوان، عشرين، ثلاثين ثانية، لم يشعر بأيّ قلق، ولا ولا نفاد وبا صبر:

 نفسه في ذلك السائل، وكان يشعر بالارتياح ذاته الذي راود جسد ابنته الما ولمين والعضليّ وجسم ميراييين الرقيق والجديد. كانت المياه هي التي تبقيهم معًا، وتتحدَّث، وتواسي، وتعلم. لم ير ماركو في حياته كلّها ألَمَ مَ من نصف المِ


بعائلِة سعيدة.

وبين| كان المولود يُستَخرَج من اللاء ويُسلَّم إلى والدته، فوجئ ماركو






 والطفلة على صدرها، يغمرها تعبيرٌ عن الانتشراح لا لا بدّ لكلّ الآلباء أن أن يروه
 المستقبل امرأةا.

حياةٌ بأكماها (1998)

ماركو كارّيرا
بريد عحفظ - روما أوستينسه
شارع مارموراتا 4-00153

باريس، 22أكتوبر 1998

ماركو العزيز،
انتهبتُ للتّو آنني لن أخرج أبنًا من جورجو مانغانيلّي.
كنتُ أنسّق الكتب ودفاتر الملاحظات وكلّ الموادّ التي احتفظتُ بها في

 عشرات المرات عندما كنت أعمل على الدكتوراه. كانت ثلاثَ أوراق، ثلاث قصائد منسوخة، ولم أستخلمها للأطروحة طبعًا لأنَّ لا شأن لا لا لا

 قرأُهُ في أحد كتب أستاذي، والضرورة المآتّة والملحّحَّ لنسخها: لا غيرها،

تلك القصائد الثلاث فقط. ريّبا كان ذلك، لا أدري، في العام 1991، أو 1992، كنّا قد قطعنا التواصل وما عدنا نتراسل منذ مّة الّة. وكنتُ عائدةً للتوّ إلى باريس من بولغيري، في شهر سبتمبر، ومثل أيّي سبتمبر كنتُ تحت
 بك وفارغة منك في الآن معا. قرأتُ تلك القصائد وأردتُها، لأَّبا تتحَّكث


 اليوم الني قَررتُ فيه الانصصال عن الكتاب، وإدراجه في المكتبة مع كتبِ

 بالضبط، عاودت تلك القصائد الثلاث ظهورها، ويدأ كزُ شيء من الان جلديد مَّرَّ دانية.

ها هي القصائل:

لدينا حياةٌ بأكملها
لكي لا نعيشها معًا.
على رفوف الرتّ
يطنى الغبار على الإشارات المدكنة:
النباب الملائكيَي يلطّن

ملامساتنا؛ رابضةٌ كالبوم | احاسيُّنا الحسشَّة. (ابضاعٌّة كاسدة|" - يصيح الملاك النحاستي عشرةصناديق من حيوات، من مككنات. وسيكون لنا مْتَةٌ لنبوتَّا: مْتُةٌ فجائيّة، غير ضيروريّة شاردة، من دونك.

بالتغاهم مع حضورك: بكللـلت ودّيّة، لبقة، أُلزمُك بُك بآلَا تكون. ل أخشدى وجهك إن عرفتُ أَنه بجَترَحِ من العلم ومضةٌ عشوائيّةٌ منّي أنا

لا تيء أنثويت:
هكذا فقط سأنجو من دمك؛
الَأك تخيفينني دوما
!إذا دنوت من اللاشئيء إلى شيءمّا.

هذه القصّة تبدو غختَّقة، أعلم. لكتَّك تعرفني، وتعرف آتنني لا أختلق
 أسفل الورقة الثالثة - أذكرمتى فعلُّها بالضبط، ولماذا، وماذا كنتُ قد شربتُ

قبلها، وكفيكانالطقس، لكتّي ل أريدك أنت تشعر بالضجر - كتبتُ بالقلم الأزرق كللات جورجو مانغانيّي هنه، الني بات ستّاتياني:
 وألَا تكونين حيث أكون؟"

أعانتك (بالرسائل مباح)
لويزا

## في المولينيلي (1974)

قرّرت إرينه كارّيرا الذهاب إلى المولينيليّ في إحدى أمسيات أغسطس،
 من عمره تقريبًا، لكنَّه يبدو في الثانية عشرة بسبب نقص تلك الهرمونات.

 والرعونات بهذا الخصوص، بهدف جذب الانتبا وانباه، في عمر الستّة عشر، واللسابعة عشر، والثامنة عشر، رفعت مستوى الاستو الاستفار لدى أهلها، الذين

 طوال شهر أغسطس. وني المقيقة كان قد ترك لما رقمّا لتتصّل به في المالات الطارئة: سوى أنَّ الرقم أجنبيّ، يبدأ بكود بجهول، طويل، يغري بعدم اللجوء إليه. واجهت إرينه أغسطس بشُجاعة، في أيّامه الأولى، وحاولت



 استمتعوا هناك، لكنَّ النوايا سعطت في العدم مثلما كان يكدث كيلَّ عام وجدت إرينه نفسها، قرابة منتصف أغسطس، تلتقط أنفاسها بمشقّة في المنزل الصيفيّ في بولغيري حيث أمضت كلّ فصول صيف حياتها، وحيث كانت

تتوهَّم حقًّا أَنَا ستتمكَّن من المرب، آنذاكُ وقد غدت راشدة وحصلت على رخصصة سواقة واجتازت الامتحان بدرجة 60/ 60. ولكن، كان المان خذلان إخلى صديقاتها كافيًا لتصفير كلّ الخطط، ولتسليط الضوء الناء ثانيةً على
 أسبابه في الوقت نفسه. قضت الوقت مع أبيها الذي يقرأ أويطبخ، وأمّها التي


 ذلك الكود المجهول، وكان ذلك العام حافلاً باللقلق على ماركو، شَيقيةه

 يتحادثان كلّ مساء، وإرينه تتنصَّت عليها خلسةَّ.
 تكتسح الريح الليبية الساحل، نهضت إرينه عن الطاولة بعد عشاء فانير إلئر
 بالكوخ، بـ أنَّ الليلة تبدو عاصفةّ. كا لو الونَّ الأمر طبيعيّ - لكنَّه غير طبيعي:




 في حال عدم ارتفاع الأمواج. حيث أربعة أثشخاص، منذا أن بار بدأت عأت ائلة كارّيرا تصيِّف في ذلك المكان، ماتوا غرقًا - وكلُّهم، بحسب ما يشاع، ماتوا

متتحرين. وبينها كانت إرينه تخرج من البيت ومعها نطاقٌ من القنَّب الملفوف





وخرج.
كانت السلاء غائمة، وحبلى بالمطر ـ وكان الضوء الدخخاني للغسق يتلاشُى، والهواء حارٌّ ودبق. هدير البحر الغاضب مرتفع. خرج ماركو راكضًا من الحديقة وسلك الدرب المؤدّي إلى الكثبان، الذي كا كاني
 ليعود إلى البيت من دون حتّى أن تلتفت. لم يطعها ماركو - بل اقترب أكثر
 سعيدةً بأنّ أخاها يرافقها لربط القارب بالكوخِ لكا لكنّها لم تكن سعيده، وردَّدت عليه بأن يعود إلى البيت، وقد التفتت هذه المّرّة نحوه وري وصان
 وعندما وصل وو قف بججانبها حائرّا، أدارته بيديها كآنّه قنّينة بولينغ وسدَّدت





 اقتضت الضرورة، وتثبيتها على الرمال إلى أن تستسلم. كان رشيقًا، سريعا، إِيا

ويقدر على الاشتباك: فاجأته إرينه بتلك الركلة، فكان سيمنعها إذا حاولت بجدّدًا.

وعند الكثبان، حيث يشتّد خوار البحر، توقّفت إرينه ثانية، والتفتت.


 جَلدات السوط نحوه، وما زال يتبعها، مركِّزا أبصاره على طرف القنَّب
 ينظر إلى وجه إرينه، ويرى فيه ذلك التعبير النيطانيّ ثانية.

 مزيدًا سحبه معه. وها هي منطقة المولينيلّي هناك، يغلي فيها الزبد في عتمة البحر الرازح تحت الريح الليبيّة المتعاظمة. توفًّفت إرينه تطيل النظر في المياه، تَدُّ جذعها نحو الأمام ككلاب الصا الصيد، فالتقط ماركو نفستّا، واستعدّ لاقتناص اللحظة التي سيقفز فيها لإبقاء أخته في هذا العالم. لكنَّ إرينه
 نخرته الملوحة مثلمل تحنو على ظهر الحصان. ظلَّ ماركو يراقبها، من الخلفى،
 بعقدة ثمّ تربط الطرف الآخر بخاصرتيها. جرَّت القارب نحو الكونَ وهن وهي


 استدارت: نظر ماركو إلى وجهها هذه المرّة، في الظلام الذي يبط، نظر إليها

جيّدَا، اختفت ملامح الوجه الضاري التي تجلَّت وهي تجلد الهواء. عادا إلى البيت بخطواتِ متساوقة ليبقيا متعانقين، لكنَّ العناق كان غخالفًا للمألوف: هو، الذكر، يشبكها من خصرهاها، وهي، الأنتى، تحيط كتفه بذراعها. وكانت من حينِ لاَخر تحكُّ بإبهامها، بخغّة النملة، رقبته عند العصبين.

## Weltschmertz \& Co. (2009)

jإل: جاكومو - jackcarr62@yahoo.com
بريد مرسَل - Gmail - 12 ديسمبر 2009، $19: 14$
المن: ماركوع كأيّريرا كونِي

جاكومو العزيز،
 الني بتي في هذا العالم قد ينتم مبندا الشيء، أو أَنه كان يُصُّكا في الاضي
 لا تسألني للاذا أقوم بذلك. أذهب لأتيَّق من حين لَآخر. أحورال البيت البيت

 ما بوسعي فعله هو الذهاب إلى البيت، من حين لمين، لأتحَّقَ تَّا إذا كان هنالك تسريب مياه، أعطال، مشاكل ولي كي لا تنهاركرُلُ أغراضه دفعةً واحدة.

 أذمب للتحقُق. كي لا تنهار كلُ أغراضه دفعةً واحلدة. هل تفهمني، أنت

الني لم يعد يريد أن يطأ بقدميه هناك؟ رّبا لم تفهمني. عموما ليس هذا ما أردتُ التحَّث فيه إليك.
إذًا، كنتُ في البيت يوم أمس. وفي لـظةِّما، لا أدري للاذا، انتابتني رغبةٌ
 في السابق، عندما كنت ما أزال مقيَّا هناكّ، وحتّى عندما كنت أعونا أعود من

 كنت أفتح الباب، أدخل وأنظر: السرير، غطاؤه الأزرق، المنضدة المرتّبة،






 آمل أن تغهم ما أقصده. ولكن صباح أمس، لا أدري للاذا، دخلتُها ولمُ




 والبوسترالنافرمنروكي هورور بكتشنر شُو الني لم تلصته إرينه على الجدار


وما زال. كتاب. واحٌٌ من تلك الكتب القديمة، التي حوفظِ عليها جِيَّا،




 في الحقيقة: فتحتُه حيث ألكتاب نفسه يريدي أنُيُفتَح، من الصفحة 25، 25، التي ستطت منها ورقة دفتر مطويّة. وقبل أن أفتح الورقة، قرأتُ الشعر المطبوع فيتلك الصنحة. هنه هي القصيدة:

إنكنتَ ستتركني
سأذبح نفسي، تعلمبهذا؛ وعلى هذا تعُوّل، وأعرف ما تفغُر فيه: سأكون أقوى.


ولكن.... ولكن
كَّ عذابِ من عذاباتك سيكون له لليَّاسمٌ وطبيعة؛

وسأكابل عذابك نفسه با أمل بابتسامة. في الفجرتتأرجح قمـم الـور مع الريح بلا اكترات؛ رجّلٌ وامرأٌ ينصرفان، كأْنَّا شكهالان للزمن أزليّان وأبديّيان.

لا أعرف يا جاكومو، تبلو لي هنه أتعس قصيدة كُتيَت حتى الآن. أمسكتُ الورقة التي سقطت عالى الأرض، وفتي المتحتها ـ كانت بخطّ إرينه، بقلم الـبِ الأزرق. قرأُها:

## يونيو 1981

Weltschmertz \& Co.

تَعَبُ العالَّ. جان بول. تولكاين. إلفي.
جاكومو برامبوليني، "فصولٌ كثيرة" .

لا معياريّة (مظلَّلة) - إميل دوركهايم، "الانتحار" (1897)

الدوكخا (مظلَّلة) - سنسكريتيّة. ظرف الألم. ترجة حرفيّة: ما يصعب
تحُقُّلُ (مظظًّلة)

كان الباجافان في شُراوستي وقال: أأَيها البهيكهو، سأعلِّمكم عن ظهور الدوكخا مثلم) عن اختغاء الدوكخا. اسمعوا، وأصغوا إلى كللاتي جيّيدا، فسوف أتحدَّث".
"حسنًا أيها الجليل" ردَّ البهيكهو. وقدَّمَ الباجافان تعليمه: |أَّيا البهيكهو، ما ظهور الدوكخا؟

من العين والأشياء المريّية يظهر الوعي البصريّ؛ ومن التقاء الثلاثة يظهر التواصل. ومن التواصل يظهر الإحساس؛ ومن الإحساس يظهر الاشتهاء. وهذا هو، 'أيها البهيكهو، أصل الدوكخا.

من الأذن والصوت يظهر الوعبي السمعيّ؛ ومن الأنف والرائحة يظهر الوعي الشمّي؛ ومن النهن وأثياء المعرفة يظهر الوعي النهنيّي ومن التقاء الثاثثة يظهر التواصل؛ ومن التواصل يظهر الا تستهاء. وهذا هو، أّيها البهيكهو، أصل الدوكخا.

## وما اختغاء الدوكخا، أتيا البهيكهو؟

من العين والأشياء المئيّية يظهر الوعي البصريّ؛ ومن التقاء الثلاثة يظهر التواصل؛ ومن التواصل يظهر الإحساس؛ ومن الإحساس يظهر
 التعتُق؛؛ ومع انقضاء التعتُّق ينتضي البهافا [الصسِرورة، ملاحظة المترجمب]،
 والموت؛ ما يعني أن ينقضي العذاب، والحسرة، والوجع الجسديّي، وتشتُّت

اللنهن، والاحتضار. وبهنه الطريقة يتحقَّق انقضاء الدوكخا كلّها. وهذا هو، أتها البهيكهو، اختفاء الدوكخا"ا .

كانت إرينه تعانيأسوأ كَّا كتًا نتخيَّله جميعًا يا جاكومو.
أخخنتُ الكتاب إلى بيتي وقرأتْه كلّه بنَفَسِ واحل. القصيلة التي في
 كدتُ لا أتنبه - وجدتُ الجملة التالية تُحت ثنيّة الغلاف الخلفيّي، في الأسفل،

ينبغي لأحد قراءتها:
"يُبب أن نكون حذرين جدًّا عند تغريغ ما في أنفسنا، يا لورنزو. دايًّا"
لوزنزو؟
اللعنة، مَن يكون لورنزو هذا؟
لم نكن نعلم عنها شُيئًا يا جاكومو. كانت تعلم كرّ شيء عنّا بميعا، لكنّنا لمنكن نعلم عنها شيئًا.

أعانق الشاشة
ماركو

## Gloomy Sunday (1981)

الأحد 23 أغسطس 1981.
المكان: بولغيري، أو بالأحرى ذلك الجزء الساحليّ في جنوب مارينا دي

 غيرارديسكا، إنّا غابة الصنوبر والشاطئ في أسفلها مباشرةً - و وتّى هذان،





 حتّى بات مع الأعوام يتّسع ويصبح أبمل، بتراخيص وبدا
 ما بين ليتيتزيا وبروبو تبَّد، وصار التشديد على تَضية الإجازة معا في كلّ عام أشبَهَ ما يكون بآفة جلد الذات
مكانٌ آخر ينبغي ذكره، بخصوص ذلك المساء إيّاه، وهو مطعمٌ على


ومكانٌ آخر أيضّا، هو خليج باراتّي، الغنيّ عن التعريف: إحدى عجائب
الدنيا.
أسرة كارّيرا بأكملها في المنزل في بولغيري. الباستا بالراغو التي حضَّرهـا





 للاحتفال بعيد الميلاد الحمسين لأرملة صديقه ألدينو مانسوتّي: اكتشفه هوّ

 وسيدفع الحساب هو، وستكون سهرته هو، مع أنَّ المحتفى بها هي تيتّي. فآخر همومه الفراغ الذي يِلِّفه في منزله. أمّا ماركو فينتظره حدثٌ سيغيِّر حياته: دعا لويزا لاتّيس إلى العشاء،

 عامًا فقط، وهو في الثاني والعشرين - ما يعني أنَّه أغرم بها عند ألانـا
 الأسرتين يلَّعي أداء دور الضحيّة في مسرحيّة البِيران الأشُرار المعتادة. أصل المشكلة يعود إلى اتّامٌ مشين وجَّهه والد لويزا (مامِ عملاق، متعجر فـ الِّ ورجعيّ، سيتسنّى له في الْعام اللاحق أن ينتقل بأسرتَ كاملةً إلى باريس


اللحم وأطعمتها لكلبه البوينتر المحبوب، الذي كان يقضي الليالي بأكملها






 وكانت إرينه ستحتقره في ظروفِ اعتياديّة، لكنّه جرّاء ذلك الملانلاف العائليّ












 استحقاق إرينه باكتشاف موسيقى نِك دريك. وإلّا ما كان سيجعل تلك

الدعوة على العشاء خزية فعلاً، هو السبب رقم 3، الذي لا يعرفه ماركو،
 بعد البكالوريا إلى البرتغال رفقة صاحبته - جاكوموهو، نعمه، المتهوِّر، المفتول






 شقيقه ولويزا، يدردشان على الشاطئ. فمن المؤكَّد أنَّه ليس في مزاجِّ يسمح له بالتفكير بالعشاء هو أيضًا.



 - وبالأخصّ من الموسيقى التي تستمع إليها، إذا تجشَّم أحدكم عنا وناء سماعها: "Gloomy Sunday" المجريّة، المسؤولة بحسب الأسطورة عن انتحار عشرات الأشخاص، في بودابست، خلال الثلاثينات، بسبب التعاسة القاهرة التي تخلِّفها، تستمع إليها إرينه بنسختها الأكثر حدّة، المامسة، الناشزة، اليائسة والحنالية من
 (أي أنَّ كلَّ ما ورد في الأغنية كان بجرَّد حلم، والبطل (only dreaming

لا ينتحر في الحقيقة)، وقد أدَّتا مؤخّرَا ليديا لانتش، معبودة إرينه، التي ستجَّلها بنسخ تتكرَّر من تلقاء نفسها على وجهي الثريط الذي الذي تستمع إليه،

 يسمعه أحد. نعمَ، إرينه في حالِ يُرثى لها، ولكنْ لا يراها أحدا

 وتحضِّر وجبة سباغيتي؛ وبعد ذلك ربّبا إذا انتبهت إلى حال ابنتها ابنها المزرية، لكنَّها لا تتته، تحاول أن تسألها إن كانت راغبةً بالفضفضة قليلَّ، ولعلَّها تتلقّى مقابل ذلك شتيمة متّقدة قد تؤدّي إلى النجاة نظرّا إلى الوضع المتأزّم.

 لا رغبة لديها بفعل ما ستفعله لكنَّها ستفعله، كالعادة.

لا أحد يفكّر بالطعام، هذا المساء، في منزل كارّيرا، لا أحد يفكّر بإرينه



 عن دخول بيت صديقتها ستواصل مباشرة لبلوغ البيت الأمر حيث سيكو المون

 الثانية والعشرين، سيجرِّب ماركو السعادة، وهو يعلم. من دون أن يِّلِّثِّها بالأمر، يعلم أنًّ حبّه للويزا متبادل. يعلم ما الذي سيحدث - تقريباً - وفي

رأسه لا مكان لثيءء آخر.
تُّ يخرج بروبو وليتيتزيا. متأْنّان، ومزاج بروبو رائقٌ حقَّا، ليتيتزيا تتظاهر بذلك - في البداية فقط، لأنَّا ستكتشف، ما إن تركب النـبا السيّارة، وبمفاجأةٍ كبيرة، أنّ مزاج زوجها الر الرئق مُعدِ في هذا المساء. أكثر من كونه مزاجِا رائقا بالفعل، فهذه كلمةٌ مٌالغ مبالغ فيها بالنسبة إليها، تتفاجأ ليتيتزيا
 هذه السهرة، هو الذي ليس مركز أيّ شيء أبدَا - منذ أعوام طورئه طويلة لم يعد حتّى في مركز اهتحمها. ولن يكون كذلك هذا الما المساء، بالطبع، فالمحتفى بها



 الجلديدة اللامعة، وكان يسير في الطريق الوطنيّة أوريليا على مستوى كنيس سان ليوناردو، ما بين بيزا وليفورنو، بعد اجتيازه جسرّا على نهر الأرنو
 عن الكَّاّشة ذات الدوران المركزيّ للحوَّامة بييل موديل 206 جت رانجر، المتمركزة في القاعدة العسكريّة الأمريكيّة المجاورة (اكامب دلمبيّ ديربي")، والتي
 في تلال بيزا السفلى وهلَّد مركز فاوليا المأهول بالسكّان. بخصهوص الِّا

 الوطنيّة أوريليا التي وقع فيها الملادث (على بُعد خمسين مترّا إلى الجنوبا فقط)، قّرَ بروبو أن يستعرض على ليتيتزيا مفهومه الهندسيّ للتدقيق في

الوفاة، والذي سيؤدّي إلى ترقيق قلبها أكثر فأكثر . يروي عليها وهو يسوق
 ذلك الموت الشننع والمرفوض من منظورِ جبريّ - ما يفضي إلى القبول به،
 يكسب تكافؤ احتمالات ذلك الحادت. وقد تدبَّرَ كلَّ المعطيات التي جمعتها
 بكميّة المياه المنقولة، سرعة الريح وسرعة الدرّاجة لـظة الارتطام





 المعطيات التي كانت لديه أساسًا: 43. في كلّ ثانية تقطع الحوَّامة 43 مترّا



 (كان قد تأكَّد من هذه الحسابات)، وبكلّ الأحوال سيكون ألدَ ألدينو متقدِّمَا
 لا وقع خلفه أيضًا، وكان سيتابع رحلته نحو بونتا آلا هانئ البال. هذا إن إن
 عُشرِ من الثانية فقط؟ في الحياة الواقعة - يقول - عُشر الثانية لا شيء، أشبَهُ بالتجريد، رفيف رمشُ: ولكن لو أنَّا الكّاشّة في ذلك اليوم انفكّت بعد عُشِر

من الثانية كان اللزّان سيقع ثلاثة أمتار ونصف عن النتطة التي وقع فيها





 مؤكّد وما هي إلّا مسألة ثلاثة أجزاء من الثانية.

 قلنا، لأنَّ ما يفعله بروبو ليس إلَّا لوحة ذاتيّة في عينيها. يركن بروبيو بيو السيّارة
 يطفئ الأضواء. يطفئ المحرّك. ينزّل النافذة. يشعل سيجارة اليّارة.

خلص إلى هذا - يستأنف - متصورّزا كيف كانت هي، ليتيتزيانيا، ستعالج المسألة: حسبةٌ واحدة من أجل نتيجة بسيطة وصادمة - لا عشرة حسابة حسابات
 يردّ بروبو: معالجةٌ لا يتقنها أحدُّ سوى ليتيتزيا كالابرو . واستتتج - يضيف - رؤيةَ جديدة بالمجمل لوفاة ألدينو - رؤيةٌ يقول بروبيا بروبو أنَّه لطالما كانت في






يقول - مثلم وقع للمهندس شيكي، تلك المرّة، في فرنسا: كان السياق هناك إعصارًا كهربيًّا، وكان تُمّة من الصواعق الكثير، وكلُّها تسقط على الأرضى
 وينظر إلى نقطةِ لا على التعيين - السياق الذي الذي أفضى بصديقه إلى الو الو الـياة أندر وأعقد، والـلادث الذي تسبَّبَ بها ينتمي إلى جملة الوقائع المستحيلة تقريبا،
 التحقٌّق الملموسة تقارب الصفر بلا حدود، من الممكن أن نذكر منها مليون
 إلا حدثٌ وحيد على الفور، وما عاد يفارقه أبدًا: هو يقتل صديقن

يبتسم. يسحب سحبة عميقة من النييجارة. الجممرة تضيء و وجهه بالأمر، تحت الظلام الذي هبط كلّيًّا يلتزم الصمت ويحّقّ إلى ما يتبّى من وجه

زوجته.
بأيّي معنى؟ تسأله.
لأنَّ صداقتها - يستأنف - عظيمةٌ، وهي على علم بذلك، عميقةٌ، حافلة بالمغامرات والعواطف، ورغم هذا وقعت مشاجرتان بينه وبين
 وبلا تداعيات. وقعت الأولى عندما كانا في العشرين عامًا وكانا

 فيها بعد وفاة ألدينو، والتي وقعت بعد مدة طون طويلة عن الأولى، حين كان
 - هو أنَّ كليها كان مسلَّحا، كانا في رحلة صيد، وحدها وها، في محميّة والد تيتّي، في فالومبروزا. أطلق ألدينو النار على حجلةٍ كان بروبو ينوي إصابتها،

وفعلها على حين غرّة، بينها كان واقفًا خلفه، ’والبندقيّة فوق كتفه، فأثار في




 الحـجلة اللعينة. إذاًا - يسأل بروبو زوجته - أليس من الوارد أنه بسبب تلك
 ملقَّمة وكان يتأجج غضبًا واحتقارًا كا لو أنه أكثر البشر لؤمًا: ألا تفكّر الِّر

 النار في وجهه؟

صمت. ليتيتزيا حائرة. ضوءان أصفران يمسحان الظلمة، ويقتربان: سيّارة السيتروين د س لصاحبتها تيتّي مانسوتّي. ليتيتزيا تلتزم الصمت.



 ينزل. تتبعه ليتيتزيا. تتوقَّف السيتروين، تنزل تيتّي وبناتها الثلاث اليّا يتعانق الجميع ويدخلون المطعم. وفي تلك اللحظة، على بُعد عشرين كيلومترّا جهة الشمال، تخرج إرينه
 قرّر أن يفعل شيئًا لكنّه لن يغامر طالما إرينه تجول في البيت، فهي تسمع

دومًا كلّ شيء، وتكتشف دومًا كلّ شيء، ولا يعرف أحدٌ كيف تتكهَّن بها لا تسمعه ولا تكتشفه. أما الآن وقد خرجت، فبإمكانه فعلها. الأمر متعلّق بتحقيق. يتّجه إلى الهاتف. يتّصل برقم منزل لاتيس - هناك في الجوارار، على بُعد أربعين مترّا، خلف سياج البيتوسبوروم. رنّة. رنّتان. ألو؟ (أمّها). مساء

 حضنه. ألو؟ (الصوت من الستّاعة). ألو؟ جاكومو ئل ينهي المكالمة. كانت قد



الشناطئ، المولينلّي.
أمّا ماركو ولويزا فيتناولان فطيرة السكياتشينة أمامِ كوخِ بين صنوبرات






 خصام بعد، وكان ماركو يلاحقها على الشاطئ لإخافتها، أو عندما كان هو انـي


 يتبادلان القبل أمام الجميع، وكانت لويزا في عامها العاشر فقط، سعيدةً بهذا

لانَّه يعني أنَّ الـبَّ ينتصر على أيّ عائق، لذا من الممكن أن تفعل وماركو الثيء نفسه يوما ما... عند ذلك الكوخ، عينا عينا لويزا ثابتانتان على ماركو الذي الذي
 اللحظة - ما يعني حياتها بأكملها. فججال الطبيعة البكر في باراتيّي، وقمم
 تلك الأمسية من أغسطس التي لا قمر فيها، يبدو كلُّ ما سا سبق قد ترتِّبَ عمدًا للاحتفاء بتحقُق الأمنية الحقيقيّة الوحيدة التي امتلكتها هي وماركو - أجل، وماركو - في حياة كلّ منها.





 فالطعم زاخرٌ بالروائح والأصوات المتكاملة، والأطباق الشهيّة، والأناس


 بالكرّات، القاروس الملفوف، السمك (الحلي") من سان فنستنتون ... عشاءٌ خارجٌ عن الزمن، متقدّم - تحبّ ليتيتزيا إطلاق هذا هـا الوصف

 سوف يبت في المستقبل بالفعل (مثل هذا الططمب وهذا الأسلوب ائلوب في الطبخ)

أو لا (مثل العحارة الراديكاليّة)، لكنّه يبقى الشرط الوحيد الذي تطرحه
 كعكة سوفليه الفواكه الموسميّة، حلوى الزابايوني بنبيذ سانتو، "ابتكار

وفي النهاية نعم، النتيجة هي أنَّ ليتيتزيا تشعر بالانجذاب إلى بروبو من جديد، تراه فاتنًا ومرغوبًا مثلل) كان من ربع قرن مضى - الأمر الذي قد

 رغب أحدهما بالآخر وما يزال. وعند نها واية العشاء الماء، تمضي تيتّي - الممتنعة عن
 الأمر يبقى هناك، وحتى لو لم يككن مزوّداً بغرف لز لزبائنه كا فا في النزل في

 وهكذا، باستثناء جأكومو، المنهار على الأريكة تحت تأثير خلطة قويّة من

 هدير موج البحر ذاته، وتسكنهم حالاتٌ مختلفةٌ من النعيم. ليتيتزيا وبروبوب، في سان فنشنتزو، في الحالة التي ولَّكَها الجنون المرتَكَبِ للتوّ، والمقدَّرُ له
 مع لويزا، في حالةٍ لا يضاهيها شيء مهداةٍ من تلك الشفاه الحبلى بالقبل،
(1) في مطلع الفصل الثالث عشر من رواية البينوكيو"، يدخل بينوكيو صحبة الثعلب والقطّ إلى حانة القريدس الأمر . ومن هنا جاءت الإشارة إلم حكاية بينوكيو . (المترجم).

واليقين - واهم، للأسف، لا يضاهيه وهم - بأنَّ هذه القبل ستكرَّرُ مرارًا


 بحر تيراني الأوسط، عند الِجْزَر، لَّن يبحث عنها

## ها هي، تهبط (2012)

# بريد مرسَل - Gmail 24 نوفمبر 2012، 00.39 

> الموض: مارع: النجلدة

أتساءل: ماذا يعني أن يكون المرء قد قرأ كتآبا؟ يكفي أن تقفي في إحدى الساحات وتنظري من حولكِ: أناسٌ بأعدادِ كبيرة تتكلَّم بالخليويّي.


 من الرنّة، لكنَّ الاستيقاظ مقيتٌ بكلّ الأحوال. آلة الزمن موجودة. آديلي...

هناك أناسٌّ يعارضون التوقيت الصيغّي، وفي اليابان لا يعتمدونه من الأساس. واليوم ثمّة ريٌح عاصفة، الأنياء تطير. وفي صالات الانتظار هييمن الضجر.

منذ ثلاثة أعوام، عندما عدتُ إلى السكن هنا، كان في الشارع الـلفيّي


في حال انفصال الأبوين.
آديلي ماتت.
 تقطع الطرقات وتسبٌب الحوادث. قرأتُ أنَّ ثمانين بالمئة من انتقال مِّيراث الممتلكات العقاريّة، في إيطاليا، يتم عبر الجانب الأبوتي. قرأتُ ألُ أنَّ في ميلانو

 استعال الكمبيوتر طيلة طفولتها .
إلّا أنَّابتتي آديلي ماتت، أتفهمين؟ ابنتي آديلي ماتت ولا أستطيع النهاب إلى حيث هي لأنَّ الطفلة عندي.
عندما كان عمري سته عشُر عامًا افتُتْتُت بجوني ميتشُل .
النجلة يا لويزا. هنهـالمرةأجلدني عاجزًا.
سقطت قنبلةٌ على رأسي.
وما زلتُ أتلقّى المزيد.
ها هي، إّنا تهبط.
أتساءل: هل ترين أنّ للبلاء دارات انتقائيّة، أم إنَّه يصيب عشُوائًّا؟
ها هي. تهبط.
غامةُ النسيان.

## Shakul \& Co. (2012)

وفي النهاية جاءت. جاءت المكالمة التي يخافها كلُّ الآباء كأنّا الجحيم،
 المِميع لكنَّها لا تجيء إلآل لقَلّة آباء أشقياء، تقدَّرَت عليهم المأساة، منهكين،





 الفور، حين تشير الساعة إلى الثالثة والديقيةة الأربعين، أو الرابعة الـابة والديقية


 احترقت سيّارتنا المركونة في الطريق، أو المبنى المجاور المار، لكنّ الموضوع فيّ في



 وجدَّفتُ بذاتك، فِا أنا سوى غبيٍ متعجرف، ولستُ جديرِّا بلفظ اسمك

ولا أستحقّ شيئًا ولا ريب في أنّي سأدخل الجحيم، تررررن، ورغم ذلك ها أنا أصلي لك، يا أبانا، الآن، هنا، على هذه الألا رألأرض، راكعًا على الأرض، ساجدَّا على الأرض، منبطحا على الأرض، أتوسّل إليك ألّا تكون هذه الرنّات بخصوص تلك المكالمة، تررررن، تلك بالتحديد،
 أنا، من الجليّ أنهّه عليَّ أن أبقى في هذا الوادي لأتألمّ، لذا أتوسّل إليك أن أن تأخذ أمّي، سينفطر قلبي ولكنْ خذها هي، أو أبي، أو أختي أو أخي، وأتوسّل إليك أن تأخذ كلَّ ما أملك، بِا في ذلك عافيتي، اجعلني يتيَ)، تررررن،

 ينبغي لنا أن نقولما، جميعنا نحن الإيطاليّين، والفرنسيّين، والبريطانيّن،
 لا وجود لتلك الكلمة، في حين أنّا موجودة بالنسبة إلينا نحن اليهود، بالنسبة إلينا نحن العرب، بالنسبة إلينا نحن اليونانيّن القدماء والمدده،











الظهيرة، بيوم أحد، خلال فصل الخريف، في الضوء الواهن للساعة الرابعة

 سلام، وطمأنينة، وسكينة، بل وحتّى من دون القلق الذي تو تلَّلاه أعوامًا












 ذلك من حقوقه، ويندرج في صلاحيات الوالدين، وهو قرّر ألا يمنعها
 ويخسى بصمبِ أيضًا أن يتلقّى تلك المكالمة الرهيبة في قلب الليل كلّلما خلد


 النوم، ولكن ينبغي أن نعترف بانَّنَ لم يكصل شيء، إلطالاقًا، خلال الأعوام،

ولا حتّى أيٌُ حادثِ بسيط، لا في الليل ولا في النهار، ولا حتى خدشة أو
 إحدى تلك المغامرات المجنونة حبلى، بالتأكيد، لكنَّ هذه مسألة أخرى، و وقد




 بجنونة، فلنعترف بذلك، وأبِ غبيّ لم يستطع أن يصونها، والألم الذي يقطر
 خرجت من المحنة بشُكلِ لا يُصدَّق، وما اتَّكلت على التَ التُكُّك الأسريّ إلّا



 إلى والديها غير المتلائمين، الأمّ بجنونة، والأب لم يستطع ألـا استعانت بذلك الخيط لتقتاد بنفسها، إن صحّ القول، أسر تها الشقيّة، لا نقول الـا
 أدركك أخونا ماركو هذا في النهاية على الأقِّ، وانتبه أنّ ابنته تمتلك معرفةٌ ساحرة وجاعحة، فاجتهد ليؤمّن لما الاستقرار، لأنَّ آديلي لا تحتاج إلّا إلآ إلى هذا، في نهاية المطاف، إلى قليلِ من الاستقرار، رغم آنّه استقرارٌ مؤلم، بزياراتِ الِّ
 والقرار الحكيم بأن يعيشاه معا عندما تصبح كلٌّ منها كبيرة، فهو استقرارٌ مؤلٌ ومعقّد إذًا، لكنَّه يبقى استقرارًا، استقرارًا لم تعرفه آديلي مطلقًا، 191

واستطاعت أن تستند إليه أخيرِا، لتلفَّ بكرة ذلك الـيُط إلى الأبد وتصير ما
 التي تدرس وتعمل وتركب الأمواج وتتسلّق المرتفعات، وعندما تمارس
 تذهب لإعادة شحن معرفتها في قلب الطبيعة البكر وهو ينتظر ها في البيت مع الطفلة ويؤمّن لها الاستقرار، وكان يدير قلقه بصمت، وقضى في ذلك ولك




 قلة من الأشقياء، الذين تقدَّرَت عليهم المأساة، المنهكين، وكثيرٌ منهم لا لا لا لا لما
 شاكول، المنحدرة من الفعل شاكال ويعني للدقّة (افقدان ابن")، وموجودة المرة في



 ينفطر قلبه على فقدان عزيز، لكنّها تكاد تستخدم دائُما للإشُارة إلى الوالد






لكنّه يكتسب معنى حين يتوفّى الابن، مع الأسف، لأنَّ هنالك الحسّ



 حياته بعدما كانت قد تصفَّرت مرارًا، سوى أنَّ الصفر في الحياة غير الحير مو جوده،


 فيلوماه، صار شُاروكامينوس منذ بضع ثوان، وقد انغلقت رئتاه، والهواء

 إليه، كانت قد أتَّت عامين قبل شهر، وبفعلها هذا ونا، ويبساطة استيقاظها وابتسامتها إليه، كأنَّا قالت له جدّي إيّاك أن يخطر في بالك أك أن تنهار، قالت له جدّي لا مزاح في هذا، قالت له جدّي إنّني هنا ويجدر بك أن تـتحمَّل.

## مُقَيَّم (2009)

$$
\begin{aligned}
& \text { jackcarr62@yahoo.com - الى: جاكومو } \\
& \text { بريد مرسَل - Gmail - } 12 \text { أبريل 2009، 23:19 } \\
& \text { الموضوع: صور ليتينزيا } \\
& \text { من: ماركو كا"ّيرا }
\end{aligned}
$$

جاكومو العزيز،
تَكَّنتُ من تنسيق أرشيف أمّنا النوتوغراقِّ! كان ذلك بضربة حظّ لكّ لكنّي تَكَّنتُ من ذلك أيضًا . والآن صار بوسعنا أن نبيع ذلك البيت حقًّا . كان الانشغال بأغراض والدتنا أصعب عليَّ بكثير من أغراض والدنا، لأسبابِ متعتّدة، لا بل عليَّ أن أقول إنّني في الواقع لم أنشغغل بكا إطلاقًا:





 وجود لأمنا، ولكن لا وجود فيها لأيّي أحِدِ آخر، كان ذلك العالم الوحدانيّ

الني يعيش فيه برويو الوحداتي. أمّا والدتنا ففي أعلالها يوجد عدد هائل من الرجال، والنساء، والفنون، والمواهب، والعـارة، والأغراض، واليا والشفاه،
 والإطلالات، وكانت حين تلتقط الصورة تتواجلد في مركز كلّ شئلّاء، وكلز



 ولا أنا في البداية كذلك، إلى أن ساقتني الصُدَّف إلى ملاقاة لويجي داميكي


 على هنا النحو: دعاني أحد الأصدقاء للمساركة في لعبة تنس فجائيّة و وخيرّية
 فكان المكان مكتظًا بالمشاهير والشّبان المتآنقين الندين لا يكِّركون الكرة من
 كنتُ مطلوبًا في تلك المباراة المزدوجة لا جتيازها فعليّا ا واللعبة الفجائيّة، إن
 بسالاسة حتى نصف النهائي، وفينصف النهائيّيا هو لويجيداميتامبوريني


 كبرى: الخصلان قوّيان، وقد أبليتُ بلاء حسنا، وارتكب دامي تامي المبوريني

أخطاء أقّل وفزنا في النهائيّي أيضَا . كان هو، دامي تامبوريني، سعيدًا كعيد
 العميق دعاني إلى العشاء في قصره في فيكو ألتو، قرب سيبينا، مّرّة، ثتّم مرّةٍ أخرى، وخلال هنين العشائين /هتَّم بحياتي وروى عليًّ حياته. (بالمناسبة،

 سوابقي). وهكذا حَّكثني عن المؤسسة أيضًا، التي تستتجمع الأرشيفيات النوتوغرافيّة الماصّة، وتشكيلات المالصقات، والبطاقات البريديّية وما

 جّوّاله ووصلني بالمدير لأتحدّث إليه فسارع الأخحير لإعطائي موعدلًا فيالياليوم




 أكمل الألبومات بهذا الحصوص في إيطاليا كلّها؛ وفيه ألبومات جميلة ججًّا
 عن خطط مشاريع من المكتب وحتى تشكيلها في المصنع؛ وفيه توثيقٌ لكّ لكل معارض جمموعاتالعمارةالراديكاليّة في أعوام الستينات والسبعينات، وعلد كبير من فعاليات الشعري البصريّ، وألبوٌم مغنّز وغصّص لمالائكة الطين من العام 1966، التي لم أكن أعلم عنها شيئًا كذلك: وفي إحدى تلك تلك الصور؛
 أمام المكتبة الوطنيّة، تحت عمود إنارة يضيء وجهه الباسم والسيجارة بين

شنفتيه. الأثر الوحيد على حضوره.في حيط الصور والنيجاتيف التي راكمته أمنا طيلة حياتها . من المعجزة حقَّا أَنا أنت وأنا وُلِدنا.

أبدى رئيس المؤسسة هذا انبهاره بالمواد لكنّه كان برأيي يتصنَّع ذلك، برأيي أنَّ داميتامبوريني أمره بالحصول على كالّ المواد ونتطة انتهىى، وعندما وصلنا للحديث عن تخطيط عمليّة النتل عرض عليَّ عشرين ألفي ألف يوريو لكنتي لا أريد شُئئ، قلت له، فانصدم. ماذا تقصد؟ لا مشُكلة، قلت له، أنا


 ذلك الرجل بينرا كان ينظر إلي كان يقيّيمني، أي كان يتساءل إن كنتُ نزيكا
 أم لا لا يمكنتي أن أثبت لك ذلك، بطبيعة الحال، ولكن بينها كان ينظر إلي (اعلمتُ" حقَّا أنًّ ذلك الرجل لصّ وآنه سيسرق النقود - راودني حدسُ غريب وساطع بهذا . وفي النهاية ل بلد آنه فَّيَّم عدم استحقاق المخاطرة بأن
 من الأساس آنني أنوي التبرّع لما تَسَّسَّر عناء المجيء حتى البيت.

وهكذا، جاكومو العزيز، فإنّ أثر مرور أمنا في هذه الدنيا لن "ايضيع في الزمان كاللدموع في المطر" . وهكذا، حصلت مؤسسة دامي تامبوريني على

 المتوسطة أمبيو بيروجيني (هل تذكره؟ لديه وحمة همراء حول عينه: كنتَ
 وتدهور البورصات إنغ. فلنأمل خحيرا، ماذا عسى أن أقول! لن أبيع ذلك

البيت بسعر بخـس هذا أكيد. إن دُفِعَ لنا فيه ثمنٌٌ منصفٌ فهذا خير، ولّلا

$$
\begin{aligned}
& \text { لا ينقصني الصبر، أليس كذلك يأخي؟ } \\
& \text { المعزرة لألّي سالتُ عن هذا، أنتظر منك ردًا }
\end{aligned}
$$

وأعانتق الشاشة
ماركو

## درب الصليب (2003-2005)

مكتبة سُر مَن قرأ
أصيب بروبو كارّيرا بالسر طان بعد أن أعرب عن قراره الانتقال إلى لندن




 حيث يبدو أنَّ قلبه طلَّ معلَّقَا بلمنطقة منذ زيارة العمل البعيدة التي قام بـا با في







 الـجز في منطقة ماريلبون، ليجد نفسه متكدِّتًا مع ليتيتزيا وأو ألادهما الثلاثة
 عليه ليتيتزيا نفسها وكثيرٌ من التز لاء الآخرين. كان في ماريلبون، وجرّد تواجله في ماريلبون كان يُعله في أحسن حال.

ولكن من كان يعلم هذا؟ لا أحد.







 تشتكي زوجته؛ إلّا أنه، ما إن انتهى الغداء، عنديا علما


 الجورجيّ، آخر البيوت على طراز الشقيقين آدم بلندن، المكتبات المتخصيّصة

 عاشت فيه إليزابيث بارريت قبل أن تهرب إلى فلو بروانينغ، متحف والاس كوليكشن، لانغهام أوتيل - تحديدًا - وأشجار اللدلب الأسطوريّة في مانشستر سكوير، وآخر بيت عاشت فيه النبية جوانا

 وروى قصّة تلك المجنونة التي عاشت في العهد الجورجيّ، وقد ولد أعلنت


1814 وهي تناهز من العمر أربعة وستين عامٌا، بعد أسابيع قليلة من فشل









 وفي وفت لاحق، في المساء، اتصّلت ليتيتزيا باركو: هل جلج جُنَّ أبوك؟ هل فقد عقله؟ فطمأنها ماركو، رغم التيه اللني يعانيه، وقال لما إنّ إنّ متأكّد
 بخصوص ماريلبون، البيوت، أشجار الدلب، النبية، استقاها ما من صفحة "Marylebone"





 لابنته: الجدّ بروبو يبحر في الإنترنت ويقول إنّه يريد الانتقال إلى لندن،

والبلِّة ليتيتزيا لا تستوعب وتتخلَّف - ثورةُ كوبرنيكيّة. لكنَّ آديلي لم تكن قد
 تشتكي ليتيتزيا، غدا عالقًا في أمريكا ولم يعد يهتمّ بشؤون المّ العائلة.

 الأنسجة المستخرجة أثناء تنظير الكولون البلاري إثر اكتشاف دماء في في البراز









 في لـظةٍ معيّنة حتّى لو اختير العلاج. وهكالِّا الجميع، هذا الدرب، بشُكل مباشر أو غير مباشر، ومن ولم ولم يعرفه سيعرفه،

أخذ ماركو على عاتقه منذ البداية كلَّ عبء إسداء العون - شيءٌ بِّ بسيط، فكَّرَ، قياسًا بعبء المرض الذي الذي أثقل كاهل أبيه - وقد فعلها بإقدام كبير.
 خضع بروبو لعملِ جراحيّ بالأمعاء وما لبث أن صحا منه حتّى برزت

بعض الانبثاثات من العدم، لتصيبه بالكبد وبإحدى الرئتين. ولكي يقاوم
 استراحةٌ في الصيف؛ استئناف الإجراء في الحريف؛ علاجٌ كِّ كيميائيٌّ مكثّف في الشتاء، وهكذا دواليك. إن صمد بروبو جسدًا ونفسيّة، قال عالم الأورام، يعني أنَّه سيعيش أعوامَا طويلة بجودة حيناة معقولة. لذا، هيّا يا ماركو الموا رافقِهُ إلى المعالبِة الكيميائيّة، راقِبِ الأعراض الِّهِ الجانبيّة، راقِبْ فاعليّة الأدوية الأخرى، خذْهُ إلى التصوير الطبقيّ المحوريّ، استدعِ المّرّض إلما المى البيت

 نقاش، إنّا مقاومة والده.

صمد جسد بروبو جيّدًا بـا فيه الكفاية، وتقوَّضت الانبثاثات منذ الجرعات الأولى من الكيلاوي. أمّا بخصوص النفسيّة فكان من الصعب







 ليتيتزيا هذه اللعبة، مؤكّدةَ بذلك أنّبا تغدو مئل بروبو، إذ لا لا تبدو هذه اللعبة
 المهندس الكثير الجلوس. والذي خلافًا للتوقّعات لم ينجذب لمّا لمذه التسلية،

ولم يعد يأتي على ذكر ماريلبون، ورغم أنَّ العلاج أضعفه وغلبه، كرّّس نفسه
 عام 1884، وقَد أعاد تشكيله بناء على بحث دقل دقيق؛ وسرعان مان ما تخلّى عنه
 شعر باستعادة قواه (التقويم الزمْنيّ الذي حسبه عالم الأورام كان ناجحًا) ،


 حياة الصيّاد. وكان يصيد فعلّا، كان ماهرًا. كان يصطاد
 كبيرة، يتصوَّر على اليابسة والفريسة بين يديه، لتنتهي الصورة على جلى جدار كوخ هوميروس، العامل في المرفأ-القناة الذي باعه الزورق. لم يكن أحدُ
 إلى لندن، فعله بالانفصال عن ليتيتزيا، لانَّه يعني الانتقال إلى بولغيري منتصف مايو وحتى أواخر سبتمبر، وكان ذلك المنزل يُشُعِرُ ليتيتزيا بالغئيان،

 من عدم انصياع للتطوّر، وأنّا مذنبة في عدم استطاعتها الاعتناء بزو جها
 في الأثناء عن أمّها بتدبير شؤون ذلك المنزل في لي بو بولغيري.
وكان ماركو يجيء ويغدو. فلورنسا-بولغيري - ويمضي يومًا كاملأ مع أبيه؛ بولغيري - فلورنسا - ويصحب والوكا والدته للعشاء في المطعم المنديّ المجاور للإستاد، أو إلى السينها، مع آديلي؛ فلورنسا - سيرافيتسا، ليرافق

آديلي للتسلُّق على جبال الأبواني مع رفاقها الأكبر ستًّا وأحيانًا، في بعض ناويات الأسبوع: فلورنسا - سيرافيتسا - بولغيري - سيرافيتسا - فلونا إذا وجد وسيلة لمرافقة آديلي، وائتانها لدى رفاقها واليا، والمبوط إلى بولغيري،



 قانونٌ منتوشُّ في الألواح الحجريَّة.
حضر جاكومو من كارولاينا الشهاليّة أيضًا، إذ استدعته ليتيتزيا، بضحبة









 في تلك اللحظة بدا له بوضوحِ مبِّطُط.
استأنف بروبو العلاج الكياويّ في أكتوبر، لكنَّ الوضع تدهور بعد
 العامّ، وحَدَّتَ عن التهاب الرتج، ولكن عندما البّهت لِيتِيزيا في نوفمبر

إلى الطبيب النسائيّ لإجراء فحوصات تبيَّنَ أنَّ لديها ورمّا في مرحلة متقدِّمة جدًّا في داخل الرحم. سارع الطبيب، وهو صديقٌ للعائلة، إلى الاتّصال


 ميّتة) ردَّدت ليتيتزيا طوال رحلة العودة، واستمرّت بالترديد في البيت أيضًا،
 ينظر إليها ولا يستوعب. (أنا ميّنة).
بدأ درب الصليب الثاني - الأكثر تخبُطّا، والأشدّد إحباطًا، والأسرع بكثير.



 مدّة، وقد وضعها تعليقها - (أنا ميّتة) - في قلب الأحداث مندا منذ البداية. أجري لها أيضًا العلاج الكيلاوي، على الرغم من اعتباره بلا جلوى من قِبَلِ الطبيب نفسه، وقد خضعت للعلاج بـخلاف ما كان ان ها ها أن تفعل في شبابها، عندما كانت كبرياؤها الراديكاليّة تقتات على النضال ولِّل
 باصطحاب والديه كليها إلى مشفى اليوم الواحد لإجراء العاء العلاج - بروبو في
 طويلة مع مارينا، عندما كانا مغرمين وآديلي ئ طريقها إلى الحياة. لم يكن



والفاحش: أته يصطحب كلا الأبوين إلى العلاج الكياوي.
أتى جاكومو من أمريكا للمساعدة، ويها أنّا كانت فترة أعياد الميلاد

 قبيحتين وأمريكتّين حتّى النخاع: وكان يبدو أنّ جانيّ جاكومو تفادى بشتّى







أعياد الميلاد: فهل من المفاجئ أن خَتغي أصوله؟
 إلى الديار . لم يطاوعه قلبه أن يترك شقيقه في في مواجهر أجهة أهوال ذلك الوضع





 عن الممرّضة الجمديدة - النهاريّة، إضافة إلى الممرّضة المّا الليليّة، لأنّ الأعراض الجانبيّة صارت أشدّ وطأة على كليهلا. وتعهَّد بغعل المزيد عنه، بـا أنّ ماركو

كان يعمل، ولديه آديل، ولا يقضي كلّ الوقت مع برِوبِوليتيتيا. أمّا
 ما كان يرج من بيت ساحة سافوناروولا إلّا تلبية لاحتياجاتهاتها، وشراء ألاء الطعام، والتزوُد بالأدوية. ويدضي الأمسبات في تحضير نقيع الأعشاباب،










 يزال بانتظاره في ذلك البيت، طيلة تلك الأعوام كلّها، وها قد أخلذ يوريّرّه

من جديد.
كان ينام في غرفته التي بقيت من آيّام صباه، لكنّ النوم كلمة مبالغ فيها،



 ساحة سافونارولا؛ وحينا وصل، وسيطروا على المالة الطارئة بفضل

الديسنتين، وجد الشُقيقان نفسيهها في الصالون الكبير الذي ظلَّ على حاله
 هذا، لم يفعل أحدهما شيئًا لردم هذه الفجوة، فلم الم يقع شيء ولم يلم يتصالـا وحدث ذلك أكثر من مرّة، في تلك الأيّام، في المستئفى، عندما كان برم فروبو



 تضاءل الملافف القديم بين الأخوين، إلّا أنَّ هنالك أمرَّا آخر : بروبو وليتيتزيا
 إرينه فصاعدًا، حتى لو كان من الصعب تحديد هذا البزء نظرّا إلى الحال التي التي كانا فيها يُتضران كلٌ على سرير ـو وفجأة، عند نهاية يناير، عندما سمح العلاج الكياوي بقليلِ من المدنة،
 معلوم، فهو ملتزمٌ بالدروس في الجامعة وأشياء كثيرة أخرى، لكا لكنَّ انصر افه





 يستحقّها الذي سقط في المعارك هي أن يتجّتّد ثانيةَ في طائر طنّان. لكنَّها في في بداية الرسالة تخبره بأنّا مشتاقةٌ إليه، وفي النهاية تعتذر منه لأنّا - على حدّ

قولها - (ادمَّرت كلَّ شيء". ظلّ ماركو ليلةَ بأكملها يتأمّل في المعنى الذي





 الليل، على شاطئ رينايوني، وأخواء زوارق الصيّادين تلتمع على صفحة
 أسرة كبيرة، وقد باحت له كذلك باتّهامات خطيرة تخصّ الصرامة والمديرود المنتهكة التي تفوح بنصائح المحلِّل النفسي على بُعد ميل، وانِّ وانطلقت إلى باريس ولم تعد تبحث عنه ولا تراسله، وحين كانا يتا يتلاقيان في بولغيري
 الأخير، لم تأتِ إلى بولغيري حتّى، ولا أسبوع حتّى، ولا لا يوم حتّى . لم يفكّر











مرض والدها، ولكن أن يمرض كلاهما معًا فهذا أشدُّ وأشقى بالتأكيد، إلى

 مع مرور الزمن قابلة للصق، زاخرة بكلملات الـبي، والأحلامام، وقصص عن

 ماركو ولويز الذي يسطع عندما كا كانا منفصلين.


 العجوز، التي قدمت من كاستانيتو كاردوتنيّي، للوقوف حتّا النها جوار (سيّدتهاه، ، في اللحظة السامية التي لفظت فيها رئتاها المقرقرتانـان النفسَ


 في ذروة تبادل الأدوار بينه وبين ليتيتزيا، كان يبدو أنَّ الغضبَ هو القّوّة الوحيدة التي بقيت لديه.




 وفاة والدها وما تبعها من طقوس وتأبين تعيَّنَ عليها المشاركة فيها في البحالية

اليهوديّة بباريس. وبكلّ الأحوال، ما إن وُجِدت هناك، بشُحمها ولـمهها،




 ماركو، لكنَّها انبهر بذلك.

غادر جاكومو في اليوم التالي للجنّاز، ومعه علبة في المقيبة، تحتوي على












 البعيدة في صباه حين أغرم بها وهو ينظر إليها تكبر، وتستجمّ بالشّمس، وتركض وتغطس في اللاء عند ذلك المزء البكر من الساحل - لكنّه انتبه

أنّ تلك الأشياء ذاتها، في تلك اللحظات ذاتها، رآها جاكومو أيضًا. لم يكن ما راود ماركو متعلقًا بإدراك كيف جرت الأمور حقًّا، لكنّها كانت صديمة بكلّ الأحوال.
وبقيت من مشاكل ماركو وحده إدارة بروبو أيضًا، الذي أفناه الداء


 قبل الأخيرة في درب الصليب، تلك التي يتمنىى فيها المِميع - سواء أكانوا








 الأنخيرة، المحطة التي (الشكّ ذاته يتكرّر دائّا) يستحقّها إمّا المصطفون المّا القّلة



 غير المندرج في المعالمَة التي يتَّعها الدكتور كابيلي، وتُدَّد بجانبه على الـرير

وسأله إن كان جاهزَا للانتقال إلى ماريلبون. هدأ بروبو أخيرِّا، وغمغم بنعم، وأخـاف جملةّ من الأسماء التي لم يفهمها ماركو، أمّا كللماته الأخحيرة التي
 وفي تلك اللحظة كان ماركو كارّيرا، خرّيج الطبّ والجراحة عام 1984، والأخصّائيت في طبّ العيون عام 1988، فعل ما فعل بالقسطرة الوريديّة لوالده ومورفين الدكتور كابيليّ.

كان اليوم التالي يصادف مرور شهر بالضبط على وفاة ليتيتزيا. كان اليوم التالي يصادف عيد ميلاد بروبو . وكان بروبو في اليوم التالي ميتّا - ما يعني،

 كاردوتشئي، ولا حتى جاكومو من من كارون الاينا الشمليّة: لم يستطيعوا. وللقّلّة الذي زاروا الجثمثان في غرفة المحرقة، والذين سألوا
 من نفس المحرقة، كان أشدّ قتامةَ وخشُونة من رماد أمّه.

## بالمطاء والتلقّي (2012)

الخميس 29 نوفمبر
دكتور كازآدوري؟ أهذا ما يزال رقمك؟
16.44

أهلاّ، دكتور كازيرا. أجل، الرقم ما يزال نفسه. أيّ خدمة؟
16.44

مساء الخير. هلا قلتَ لي متى يمكنني الاتصال بحضرتك لو سمحت؟
16.45

أنا في باليرمو الآن، سأستقل الطائرة للذهاب إلى لامبيدوزا. إن لم يكن الأمر طارنًا بإمكانك الاتصال بي بعد العشاء، بعد أن أستقرّ. أهذا يناسبك؟
16.48

يناسبني بالتأكيد. لا أودّ إزعاجك. هل ستذهب إلى لامبيدوزا بسبب حادثة الغرق التي وقعت في الشهر الماضي؟
16.48

صحيح. وليس من أجل ذلك فحسب. تلك الجزيرة عجيبة، بما تعطيه وما تتلقّاه. كيف حال حضرتك؟
16.50

آه، لستُ بخير، لسوء الحظ. ثُّهَ غرقٌ هنا أيضًا. أحتاج إلى مشورتك.
16.51

هذا يؤسفني. سأكون تحت تصرُفك إن اتصلتَ بي هذا المساء.
16.51

شكرا، دكتور. نتواصل لاحقًا.
16.52

على الرحب. نتواصل لاحقًا.
16.54

## قناع (2012)

- مساء الخير. الدكتور كارّادوري؟ - أجل، دكتور كارّيرا. مساء اللير. كيف الـلال؟ - آه، لستُبخر. - ما الذيوق؟
- لا أعرف كيف أخبرك حقًّا. بمعنى، لا أعرف كيف أخبرك بـا وقع بطريقة لا تبدو سمجة. - أخبرني بـا وقع بطريقةٍ سمجة.
- بحادثةٍ على سفوح جبال الأبواني. بإحدى تلك الموادث التي لا يفترض بها أن تقع، بحسب ما يقوله متسلِّقو الجبال....
- . . . وأنّا الحادثة في حالة آديلي تثير الدهشة. ولا شـكّ أَّنَا ستثير دهشتك، دكتور كارّادوري.
- 
- لأنَّ المبل انقطع، هذا هو السبب. بينا كانت تتسلّق. بسبب احتكاكه بالصخور. طق. انقطع. ولكن لا ينبغي للحبل أن ينقطع . إطلاقًا. لآته

 ينعطع، لأنَّ حضرتك تعرف جيّدًا ما الذي يعنيه الحبل، بالنسبة إلى آديلي! وما الذي يمئّله
- بالضبط! لقد أمضت نصف طفولتها وهي تصون ذلك الحـيط، سحقًا
للعنة، لكي لا يتلخبط، لكي لا ينبتر . فإذا به...
- هذا فظيع!
- أوه، فليكن واضحا. هذا لا يعني آنّني سأكون سعيدَا لو أنَّا ماتت بحادث سير. ولكن، بجذه الطريقة، حقاً...
- يُدر بأحدهم أن يقدِّم شكوى بحقّ منتج الحبل، بغية ... - هذا ما سيفعله أحدقاؤها، الذين كانوا معها. يريدون القيام باذّعاء قضائي" على الشركة التي أنتجت الحبل، وجرجرئهنا إلىا إلى المحاكم.
 الشأن، قلت لمم أن يتركوني بسلام وأن يذهبوا إلى المحيم. - بالفعل، وهذا ما جعلني أقول "يجدر بأحدهم"، لكنَّ قصدي كان ضمنيًّأن بأن ...
 المدّعي العامّ في مدينة لوكّا لكنّي قلت ها بكلّ ولّ وضوح إنّني لن أذهب، لا أريد أن أسمع كلمة واحدة، تخصّ ذلك الحـادث.
- معك حق، دكتور كارّيرا.
- نعم، أعرف أنّي على حقّ. ولكن...
- 
- ولكن، تمّة سببٌ أرغمني على إزعاج حضرتك، دكتور كارّادوري.
- وماهو؟
- والدة آديل. زوجتي السابقة. مريضتك السابقة. لست أدري كيف

أتصرَّف معها.
-

- آه، ليست على ما يرام.
- أمازالت في ألمانيا؟
- نعم. تعيش في إقامة خاصّة، ما يشبه مصحّة نفسيّة فاخرة. يبدو أنَّ مرخها بات مزمنًا. على الرغم من أنّا في الآونة الأخيرة بدت أنّا ..
- المعذرة، أظنُّ أنّي غفلتُ عن شيء. في الآونة الأنحيرة بدت أنّا؟ - لا، لم تغفل عن شيء. أنا من ترك الجملة مفتو حة. -
- باختصار، لم أخبرها با جرى حتّى الآن. ولستُ أدري كيف أفعل. كيف يمكنني أن أخبرها بالحادث من دون أن ...
- لا ييدر بحضرتك أنت أن تخبرها، دكتور كارّيرا. إنّا يجدر بالزميل الألمانيّ الذي يتولّى متابعتها أن يخبرها
- لكنتي لا أعرفه. لم أره إطلاقًا.
- مَن يدفع نفقة الإقامة، في ذلك المكان؟
- الطيّار. والد ابنتها. وحقًّا، هنالك الفتاة أيضًا، غريتا، أختا أخت آديلي.
 الأخيرة بدأتا يتآخيان.
- ينبغي التحدّث إلى ذلك الرجل، برأيب. هل تعرَّفت عليه؟
- الطيّار؟
- نعم. هل تعرفه؟
- لا. أقصد أنّيّ عرفته عندما استرددتُ آديلي، ثلاثة عشر عامًا خلتّ، لأنّي
 انفصلت عنه هو أيضًا.
- إلّا آنهّ ما يز ال يتكفَّل بنفقة المصحّة.
- أجل.
- فلا بدّ آنَ شخصٌ طيّب. ينغني التحدّث إليه.
- لكنّي لا رغبة لي بذلك، دكتور كارّادوري. هذه هي المسألة. وهذا ما ما دفعني لإزعاج حضرتك. لا أريد التحدّث بالأمر مع أيّ كاني كان. لا أريد إبلاغ أحد. تمّ كيف أفعله؟؟ بالهاتف؟ أم بالذهاب إلى ميوني الـي للرجل الذي سلبني زوجتي إنّ ابتتي قد ماتت؟ لا أطيق ذلك.
- لم أستلم جئلانها بعد، لأنّ القضاء يتحفَّظ عليه، وأشعر أنّني بالكاد سأقوى على خوض تفاصيل المِنّاز، عندما يسلّمونتي الجمنهان. فكيف سأبلغ أوليك الذين هناك؟
- لا تفعل ذلك إذاً. لا تفعل شيئًا ما دمتَ لا تشعر آنك قادرٌ على فعله.
-     - من جهةٍ أخرى؟؟ أخرى...
- المعلرة...
- هنالك أمرٌ آخر، ولكن...
- إنّني متعب.. اعذرني. أتناول المهدّئات.
- لاعليك.
- كنتُ أقول إنّ هنالك أمرًا آخر .
- منذ سنتين، أنجبت آديلي طفلة. لا يُعرَفُ والدها، آديلي لم تخبر أحدًا


 الأعراق تتجمَّع فيها، أتفهمني؟
- لا أقصد الإدلاء بخطاب عنصري"، آمل أن تفهمني، أقول (أعراق" لتيسير الكلام.
- إنّا إفريقيّةٌ وآسيويّةٌ وأوروبيّةٌ في آنِ واحد. صغيرة، لكنّها متقدّمة جدًّا:

 أيضًا. - بالتأكيد.
- وبطبيعة الحال إنتّي صامدٌ هنا من أجلها، دكتور كارّادوري. لو لم تكن موجودة الآن لألقيتُ بنفسي في النهر . - حسنًا، لحسن الحظّ أنّا موجودة إذَا.
- ولكن، بالمحصّلة، مارينا عرفت الطفلة. لطالما صححبتها آديلي إلى جدّتها عندما كانت تذهب لزيارتها، في الصيف، خلال الأعوام الأخيرة.

في البداية، حين قطعتُ حديثي، هل تذكر حين لم أتمم الجملة؟

- أجل.
- كنت أريد أن أقول إنّ مارينا في الفترة الأخيرة كا لو أنّا تستمدّ دعّا

 هذه، كان ينبني أن نفضي العطلة معها في ألمانيا، نظرُا لأنّا طلبت مني
 لأنيّ لا أرغب، لأنّي لا أقوى، فمن المؤكّد أنّا ستّصل بي، وعيّ وعندئذ عليَّ إبلاغها بأنَّ آديلي ماتت وآنني لم أخبرها بذلك ألكا .. - .أفهمك، دكتور كارّيرا. معك حقّ. - لقد آذتني تلك المرأة، لكتّها عانت وما زالت تعاني كثيرًا، أكثر منّي، ولا بدّ أنّ هذه المأساة ستجعلها...
- 



- أجل، أفهمك، وهل تريد حضرتك أن تعرف شيئًا لقد أحسنتَ صنعًا
 الألمانيّ الذي يعالج زوجتك السابقة، وسأتحدّث بنفسي معها أيضًا، إن أمكن. وسأتحدّث مع والد الطفلة، وسأتحدّث مع الطفلة. كم عمرها؟
- غريتا، أجل. اثنتا عشرة سنة. ولكن لا يتوجَّب على حضرتك أن ... أنا لا أتكلّم الألمانيّة، لكنّهم من الوارد أن يتكلّموا الإنكليزيّة، صححيح؟ هو طيّارٌ مدنيّ، يتقن الإنكليزيّة بالتأكيد. إن كنتَ حضرتك الِّك موافقًا سأتكفّل بنفسي التحدّث إليهم جميعًا، ولن تعبأ حضرتك بأيّ ثيء - ولكن، كيف ستفعل ذلك؟ حضرتك الآن في لامبيدوزا، عليك أن تعمل. كنتُ أفكّر بتعيين محامَ مكلَّف، لم أكن أريد أن أطلب منك منك سوى أن تشير عليّ بـ ....
- اسمعني حضرتك، لقد وصلتُ إلى هنا هذا المساء ولكني في الواقع


 حضرتك بالتفاصيل، استطعتُ أن أركبَ الطائرة غدًا، وأن أعودَ
 لا يوجد مكلَّفٌ أجدر منّي بهذه المهمّة، صدِّقْني.
- لكنَّ هذا كثير. لا أعرف كيف ...
- هذه مهنتي، في ناية المطاف. أن أغيث الضعفاء الذين في حالةٍ حرجة. - بالفعل، هنا ثمّة حالةٌ حر جة.
- ولاسيّيا الضعفاء. - أيضًا، هذا صححيح. مارينا في أوضاعها المزرية، وغريتا ما تزال طفلة... - لا أقصدهم هـم. - مَن إذَا؟
- أقصد حضرتك، دكتور كارّيرا. عليك أن تفكٌ في نفسك الآن. عليك أن تفكِّر في نفسك حصرّا، أسبابك بعدم رغوب الاع الاعتناء بالآخرين وجيهةٌ جدًّا. أتفهمني؟ نغي

- أتحدّث إليك بصفتي معابجا نفسيًّا، ولكنْ بصفتي صديقًا كذلك، إن سمحتَ لي. لا يِدر بك الآن أن تفكِّر إلّا في نفسك.
- وفي الطفلة.
- كلا! لا تخلط الأمور، دكتور كارّيرا. حضرتك الآن في خطر، لأنَّ ما جرى لك مريعٌ وقد يفتك بك. لا يجدر بك ألن تفكِر فير في الآخرين، الخطر يخصّك أنت. هل تذكر كيف يجب التصرٌّف في الطائرة في حالات الطوارئ؟ هل تذكر الإرشادات المتعلّقة باستخدلـد ام أقنعة الأوكسجين؟ - يجب أن نثبِّها علينا أوَلًا، ثتمّ على أطفالنا... - تعامًا. قلتَ في البداية إنّك كنتَ ستلقي بنفسك في النهر لولا وجود
 أَّك لا تقدر على إلقاء نفسك في النهر. ومن جهةٍ أخرى لا يمكنك التصرُّف كا يملو لك، لا يمكنك أن تمضي بحال الو سبيلك. لا يمكنك، لأنّ الطفلة مو جودة. ما اسدها؟
- ومعناه „الإنسان الجديد"، "رجل المستقبل"). (ارجل)" لأنّ آديلي لم تشأ معرفة جنس الجِنين مسبقًا، وكانت واثقة من آنه ذكر.

> - أتفهَّم. لكنَّه يليق حتّى بطفلة.

- آo نعم. وهي أنثى بكلّ المقايس. أقصد ميرايجيين. ما تزال صغيرة، ولكنهّا أنتى حقيقيّة، اللعنة.
- أختيّل.
- لديها أساليب...
- المعذرة، قاطعتك. ماذا كنتَ تقول؟
- كنتُ أفول إنّه يجدر بك أن تفكّر في نفسك، الآن، وأن تستجمع رغبتك كلنهوض عن السرير كلّ صباح. - حسنًا، ميرايييين هنا من أجل هنار
- كلا! أنت بهذا الشُكل لستَ سوى قشَّة في مهبَ الريح. عليك أن تعثر
 بحفيدتك حقَّا. الأطفال رائعون: يستوعبون ما يُسخَتُ عنه أكثر مكّا يُقال. إن اعتنيتَ بميراييبين وأنت تعاني فراغًا في قلبك، فاعلَّمْ انّك
 أفلحتَ في ذلك أم لا، يكفي أن تحاول ملأه، فاعلَّمْ أتك ستنقل إلما إليها هذا المسعى، وهذا المسعى ببساطة هو الحياة. صدِّقني. إنّني أعتني كلّ
 نواتْهم العائليّة بأكملها. لديهم مشاكل حقيّا حيقّة من شتّى الأنواع، وأحيانًا

يكونون مصابين بأمراضي مرعبة فوق ذلك، ولكن هل تعلم على ماذا
نعمل؟
... $У$ -

- نعمل على الأمنيات، على المتع. لأنّ الأمنيات والمتع تنجو حتّى في أشدّ




 دكتاتوريّة الألم، التي تبتغي الفتك بـي به
- فاذا يتوجَّب عليَّ أن أفعل إذا؟
- 

 وآنك في خطر. وعليك أن تحاول أن تنقذ كلّ الأشياء التي تحبُها من الغرق. أما زلتَ تلعب التنس؟

- أجل.
- ببراعةِ كا كنتَ شابَّب؟
- ليس كثيرِا. أتدبّر أمري.
- العب التنس إذاً. هذا واحدٌ من بين الأثياء.
 أضع طفلةَ أحبّها أبدًا تحت عناية آخرين، راكبي أمواج، متسلّقي جبال،

بيبي سيتر...

- أوافقك في هذا، كلامٌ منطقيٌّ. ولكن لا أحد يمنعك من اصطحابها عندما تذهب للعب. - أهذا ما عليً فعله، لاستعادة الرغبة في الحياة؟ الذهاب للعب التنس مصطحبًا ميرايجيين؟
- لا أقول إنَّ هنا سيعيد إليك الرغبة في الحياة. من الوارد أنَّا لن تعود. لكنّك ستكون حيًّا بكافّة الأحوال. لعلّك ستقوم بشيء يرئ الِيد الِِدادُ أن يمنعك عنه، لآنه يؤمّن لك المتعة.
- كان والدي قارئّا نمَا للخيال العلميّ. وكان لديه سلسلة روايات أورانيا

 1981، إلى أن مات هو، قبل ثُانية أعوام، لم يعد يشتري أو يقرأ أليًا منها. بالضبط. هذا تمامًا مالا أنصحكك بفعله. حضرتك تعلم أنْ القيام بأمِر معيّن يؤمّن لك المتعة: افعله، لا تعاقب نفسك. خذ معك الط الطفلة واعتنِ بها وأنت تفعل ما يمتِّك. لا و جود لطريق أخرى. لا لا شُكّ أنَّه سيكون من المستحسن أن يتابع حالتك أحلٌ في هذا المشوار، ولكنْ إن إن لم تَخنّيُ الذاكرة حضرتك لا تستلطفنا نحن المعالجين النفسيّين. - لا أستلطف المحلِّلين النفسيّيّن. لطالما كنتُ عحاطًا بالمحلًّلين النفسيّين،

 المعالجين النفسيّن. - ليس لديك مشكلة حتى مع المحلّلين النفسيّن، اسمع منّي. وبكلّ

الأحوال لا أنصحك أن تجبر مزاجك في هذه اللحظات العصيبة. إن

 تحافظ على حياتك.

- شكرَا على النصيحة. سأحاول اتّباعها.
- بل إنّي أصرُّ عليك باتّباعها. وابعث إليّ رسالة نصيّة قصيرة بأسماء وعناوين الأشخاص الذين يجب أن أتواصل معهم في ألمانيا، بحيث أتَكّن من السفر صباح الغدن

- سبق وقلت لك: هذه مهنتي. تُامًا، حتّى إنّي أنوي دفع أتعابك هذه.
- إيّاك حتّى أن تفكِّر في هذا، دكتور كارّيرا. قلتُ إنّه عملي بمعنى آنه أمرّ أستطيع التعامل معه.
- حسنًا، ولكن نفقات السفر على الأقلّ، اسمح لي بأن .. - لا عليك. منذ سنواتٍ وأنا لا أدفع ثمن تذكرة طائرة. لن أفلس إذا حجزتُ من جيبي الآن.
- لا أعرف ما أقول يا دكتور. إنّني متأتّرٌ حقًّا.
- لا تقل شينًا. فأنا أعرف ما أقول للطيّار، وللفتاة، وحتّى لزميلي في
 كيف تنوي حضرتك أن تتصرّف.
- إن كانت تودّ المجيء إلى إيطاليا لِضور الجنّاز، هل ستوافق أنت على ملاقاتها ثانية، واستضافتها في بيتك؟
- لا أعتقد أنّا قادرة على السفر، دكتور كارّادوري. لا أعتقد أنّا مكتفية ذاتيًا.
- فهمتُ ولكن مَن يدري. فخبرتي تؤكّد لي أنّ بعض الصدمات قد تـد تُحِدث
 شفاءٌ لكنَّه يزيل، أو يكاد، العوائق الفيزيائيّة التي تصنعها المتلازمة. - ليس لديّ أيّ اعتراض على استضافتها. - وبا يخصّ الطفلة، ميراي - جيين. هل تعتقد أنّك قادر على اصطحابها، من حين لآخر، إلى ميونخ، مثلم كانت ابنتك تفعل؟ أدرك ألتّ الته ليس وقت الـديث في هذا، لكنّ هذه المشُكلة ستنطرح يومًا ما.
- أعتقد أني قادر على اصطحابها، نعم.
- عندما تتحسّن نفسيّك بطبيعة الـحال. والآن أصـِ إليَّ جيّدَا، ركِّز على القناع.
- حسنًا، دكتور. شكرًا بلا حدود.
- ابعث إليّ كلّ ما أحتاج إليه عبر الـ SMS من فضلك. عناوين، أسماء،

 بساعةٍ أبكر.
-     - 
- وإن أسعنني الوقت في العودة من ميونخ، قد أتوقُّف في فلورنسارِّا أترغب في هذا؟ فهكذا أبلغك بالتفاصيل شخصيًا.
- أرغب، بالتأكيد. ولكن أرجوك ألآل ترغم نفسك على...
- قلت (إن أسعفني الوقت". وأكرّر: سأعود إلى العمل خلال أسبوع. - موافق.
- 
- تنس؟
- أنا لا ألعب منذ زمن ولكن، نتسلّى. ثمَّ إنّك عندما كنتُ فتىَ وأتدرَّب، غلبتني بكلّ الأحوال 6-0، 6-1.
- إييه، حسنًا. منذ أربعين عامًا.
-     -         -             - 


## برابانتي (2015)

بولغيري، 19 أغسطس 2015

لويزا العزيزة،






 المحلّلين النفسيّين الني يتحتّثون إلي من خلا لال الأشخاص النا تعاملتُ مع مذا الصوت طوال حياتي. ألا حظ هذا.
صحيح، لقد صدمني ما قلتِهِ لي في الأمس عن جاكومو، بعد كلّ هن. السنوات. ولكنَّ الأسوأ، يا لويزتي، الأسوأ بكثير يتمثّل في كلملتكِ التي التي

 بأس، هذا ما حدث" وأن أتمَّبَه . عمري ستّة وخمسون عامًا، وقد اضطررتُ إلى تقتُّل الأسوأ. إلا آنكَ، إزاء مفاجأتي، عندما قرّرتِ في النهاية أن تفرّرغي

ما في صدركِ (نعمه، إزاء غضبي أيضَا، غضبي المبَّر بلا فيه الكفاية، اسمحي لي بجذا)، بدلَا من أن تعتذري منتي بكّل بساطة، جنحتِ إلى المناورة لا غيرها



 الني صلَّعتنِي به عن البطولة؟ عن رؤيتي البطوليّة للحياة، رؤيتي التي تخدع وتدهس المقَربين منّي؟

هل أنا خاطئ، لويزا؟
في المقيقة أنا هكذا، ولطالـا كنتُ هكذا، منذ شبابي: تغَّريتُ قلينَّ ولا





 ما أخفيتِيِنتي، طيلة هذه الأعوام، لغاية يوم أمس.
لأنني اتّهمتُ جاكومو. اتهمتُه علانيةَ، بخصوص تلك اللكا تليلة اللعينة. كانت إرينه في تلك الفترة في أسوأ حال، وكان ذلك جليّا. وطوال ذلك الصيف لم تغغل عنها عيني ما عدا في أمسيةِ واحدة، تلكا تلك الأمسية، لكي




قلت له إنّ إرينه ماتت بسببه. فعلتُ هذا، وأعلم هول ما فعلتُ، وندمتُ على فعلتي بقيّي حياتي. لكتّي ما كنتُ لأفعلها لو أتي كنتُ أعرف آنـ أنه كان مغرمًا بكِ هو كذلك.
 تلك الأ مور كانت أكبر منكِ. وأفهم آنكِ تحفَّطتِ عن إخباري بنلك إلى أن
 لكنتي لا أفهم يا لويزا لماذا تكتَّمتِ عن الأمر حتّى عندما الما استأنغنا لقاءاءتنا .
 الفرص التي كان بوسعكِ انتهازها لتخبريني؟ كَلّ تلك اللحظات الت ما ما تزال

 واصلتِ في إيامي أنَّ جاكومو كان يهرب مني، في حين آنه منكِ أنتِ كان
 تارةَ، أفهم آنكَ لم تخبريني، طيلة تلك الأعوام. ولكنن، يا إلمي يا مولاي،






 كنتِ عائلةً من كاستلوريزو وأمضينا بقّية الصيف معا؟ لماذا لم تخبريني عندما

ذهبنا، أنتِ وأنا، لنّر رماد أبي وأمتي في البحر، في المولينيليّي، وكان غياب
 بينها كنّا نذز الرماد عند الغروب، أنّ جاكومو أيضًا أَحَبَّكِ دوقَا؟ وأنَّ ذلك


 الأعوام؟ كان الأمر بسيطًا بحيث تأخذينني على انفراد، ذات صباح، مثلما فعلتِ البارحة، وتخبريني بكَل الأشياء التي لم تخبريني با يوما.
ولكن، وعلى وجه الخصوص، نظرا إلى أتي تعلَّمتُ أن أتعايش مع تلك الغلطة، لماذا في صباح البارحة أخذتِني على انفراد وأخبرتنيّي؟ ما السبب

 واحدًا: للذا-تخبرينني-بالأمر-الآن؟!


 التعيسة، وحياته التعيسة: كيف يسوّل لنفسه الإتيان باتّهامات مضادّة الّات؟ برؤيته البطوليّة للحياة، بادّعائه بأنّ على الناس ألّا يكونوا معصوومين، أبطا'لا لا

للـقّه؟؟
هل أنا خاطئ يا لويزا؟
 كان عمركِ خمسة عشُر عامّا، واتّسمت حياتكِ بخراب تلك العائلة: ألم تقل لكِ ذلك؟

برابانتي. هذا هو اسمها. مدام برابانتي.
 بعضنا بعضًا . أقسمه. وعليه، من الناحية العمليّة لا داعي حتّى لأقولها لكِّكِ
 الآن عمومًا، ومن الأفضرل هنذه المرة ألّا نعود إلى ما سبق:

وداعًا.
ماركو

## تتناقل سيرتَكَ الأفواهُ (2013)

بعد وفاة إرينه، استغرقت أسرة كارّيرا أعوامنا طويلة حتّى إستطاع أحدُ


 التيراني الأوسط؛ ماركو وجاكومو عاجزان عن التئ التحادث؛ لا شا بيء قد


 إزاء خسارته ابتته مثللم) لم تستطع العائلة بأسرها الصا الصمود إزاء إساء خسارتها

 ويواصل عيش المياة التي ما كان ليرغب في عيشنها
الخطوة الأولى، أخذ كارّادوري على عاتقه مهمّة إبلاغ نبأ الكارارثة لأمّ



 استطاع ردّ الاعتبار لقاعدةٍ ذهبيّة في إدارة ضغط ما ما بعد الصدية المة، والتي تنصّ على تغليب التراحم المتبادل بين الناجين على أيّ حالةٍ نفسيّة أخرى.

لذا، وبفضل تدخُّله، وجدت هي وماركو علاقةً لم تعد موجودة عقب انفصالهم|. كان كارّادوري على ثقة بانَّه يجازف في الانتخراط في في حياة البشر

 لكوارث جععيّة كبرى، تنجح كذلك في الكوارث الفرديّة الصغرى. وقـي الـي رفع الأمر معنويّاته، إذ أثبت له متانة ركائز النظريّات التي كرَّس عمره ها لا هذا ما حدث: مئلم أنّ المأساة تفسد العقد الذي يبقي الأسرة متوحّدة،






باسم حفيدتها الصغيرة إذاَ، عاد ماركو ومارينا يتلاقيان. صار ماركو




 الذي يتقاسمه معها: ثاكل وئكلى. كان يؤدّي، في تلك الألحيان، واجيا واجبًا يشعر أنّه ضروريّ - الواجب الذي كانت تؤدّيه ابنته بصلابيةٍ ورقةّ ما دامت على قيد الحلياة، وقد انتقل إليه الآن، بـا يشبه التركة المرتدّة.

والخطوة الثانية، أهدى كارّادوري لماركو كارّير أرجوحة نوم. أتاه با إلى

فلورنسا، إبّان عودته من الزيارة الأولى لمصحّة مارينا: مضجعٌ قفانيٌّ قابل
 مكان. مضجع صغير. مضجعٌ للأطفال. أثناء المكالمة، بعد أن أخبره ماركو






 دائًا، وحيثّا كانت وجهته، وهذه هي النصيحة الصائبة، بالتأكيد، ولكنَّ الإسداء بها هكذا ثيء، عبر الماتف والسلامه، والحضور إلى بيته آخذًا معه الحلَّ للمشُكلة شيٌ آنخر تامًا

 وإهدائه لماركو. كان على قائمة الخصومات الأسبانيوعيةّ، سعره 62.99 يورو





 معنى، لكنّها فعّالة، لذا أحسَّ بأهميّة إمداء المضّع لماركو كارّيرا عسىى أن

يكون سلاحه للتمرُّد - إن لم يكن على الِمداد مباشرة، فعلى طقوسه التأنيبيّة





 صدر ماركو، وعجزه حتّى عن تعداد متعه في الحياة - وكان كلاهما يعلما يلم








 المضاجع المتأرجحة هي هكذاه، خدع)، وكان ماركاركو فـر في أمسِّ الحاجة إلى
 يكون جسورًا في مواجهة حِداده.

التنس، حسنًا: الدوريّات ما فوق الحمسين عامٌا في أرجاء توسكانانا، ثمّ ما فوق الحامسة والخمسين، والمباريات المزدوجة ما فوق المئة، ضدّ منافسيه


المضجع في الملعب، تحت الخِّيمة المطّاطيّة في الشُتاء، ويضع فيه الطفلة التي




 هي المتعة التي صانته.
عاد للمشاركة في المؤترات. وقد كان منذ أعوام قد كفَّ عن تحديث

 أصدقاء متخصِّصون بالأعصاب، والعلاج النفسيّ، مولعون بالِّينّ بالفنّ أو
 قادرًا في هذه الندوات أن يقول ما عنده، معتمدًا على كفاء الماءاته: في العيون،





 يصغي إلى مداخلات الآخرين، ويلقي مداخلتله، ثمّ يفكّ يلّ كلّ شيء وئ ويعود إلى البيت، متجاوزًا الستراحات البوفيه والعشاءات الـيات الرسميّة. وحتّى في هذه
 - سيرته الأفواه على ألاّلا يفارق ميرايييين، بمثابة انتهاكِ يعتمده الإيروس

على حدّ تعبير كارّادوري - للهروب من سلطة الِحداد. ولكن حتى هذه لم تكن هي المتعة التي أنقذته.

عاد إلى لعب القمار: هذا هو تُرُّده الحقيقيّ، هذا ما أنقذه. إذ ما باليد حيلة، لاسيّا أنَّ ماركو كارّيرا لم يجرِّب في حياته كلّها متعةً تُقارَنُ بالتي
 زمن. حسنًا، كفَّ عن تقديمها قربانًا. لم يخمد شغفـ القـا



 الحميقيّة، مثل عواء الذئاب في نهاية تلك الأغنية المؤلمة لجون ميتشل التي لم تكن تعجب أحدّا، ما عداه هو، لذاك السبب تحديدًا ومنذ ظهور رها الأوّل (صدرت في أواخر السبعينات، عندما كانوا في العالم فتيةّ جميعا). وحتّى في روما، خلال السنوات التي قضاها مع مار مارينا، وبالأخصّ خينها عاد إلى فلورنسا، حيث تعرَّفَ بفضل التنس على سليل النبلاء من سيينا، لويجي





 للفوز بالمباريات المزدوجة خلال دوريٌّ خيريّ، فدعاه الأخير إلى العشاء


التنس حتّى في دوريات ما فوق المئة. كانت آديلي ما تزال حيّة، وكانت قلقَ نوعًا ما بخصوص تلك الدعوات، لأنَّ سيرة دامي تامبوريني أيضًا تتناقلها الأفواه، بسبب عادته الملحوظة بتحويل إقامته مرّتين في الشهر إلى كازينو غير غير الدير مرخَّص؛ لكنّ ماركو كان يطمئنها حيال ذلك، ويخبرها بأنّ الدعوات التي التي
 رائحة الماسونيّة، لا لعب القمار.

لكنّه اكتفى باستذكار ماضيه ورغبته في إنعاشه لكي يُد نفسه فجأة في
 فلنسمِّها نخب ثاني - أدرك ماركو كارّيرا وجود شيء غير مير منطقيّ، لأنّ تلك
 النخب الأولّ. الفرق الوحيد هو وجود الروليت والطاولة الخضراء، حيث
 سهراتٌ للهواة: ليس فيها شيطان، ليس فيها جدّيّة؛ كثيرٌ من المشاركين هـي أنفسهم مّن يحضرون عشاءات النخب الأوّل، لا يو جد ملاعين، علاوة علا على الر أفة التي ينظرون بها إلى ماركو إذ يصل والطفلة الغافية، حاملُّ المضجع المتأرجح الذي يركِّه في مكتب. أناسٌ مسترخون، لا لا و جود حتّى لرائحة

 يطنُّ في رأسه، بدونها لا تتناقل سيرته الأفواه. لذا، وبناء على حُجّة شبيهةٍ

 وبالفعل، لم يكن للمدعويّن للعب الزائف هدفٌ سوى للتغطية على المدعويّن للعب المقيقيّ، الذي يتورّط فيه على سبيل المثال مدراء فروع

شرطة، وضبّاط من الحرس المدنيّ وقضاة مولعين بالمياة الجميلة، الذين




من النخب الثالث هي ستارٌ آخر .
وبفضل هذه التغطيات يصبح الوكر الحقيقيّ ضبابيًّا ووحشيًّا يتناسب



 كان الأمر جدّيَّا. كان المباركون يختارون استًا قتاليَّا، سواء أكان معرو فين أم لا. دامي تامبوريني، بصفته ابنًا عتيقًا لـارة التنّين في ميينا، يسمُّونها

 فلورنسا، الشبقة وكبيرة الصدر: الليدي أوسكار . صاحب الـي



 الحراب تحوم حول ذلك كلّه وكيف لا. القشرة على الأكتاف، العرق على المى

 العدل أيضًا، السيّد مارانغي، الذي لا يقامر لكنّه يضمن التدخُّلِ السريع

للحضارة القضائيّة في نقل الملكيّات العقاريّة وغير العقاريّة من هذا إلى ذاك




 كما في ختام أغنية جوني ميتشُل، عندما يكفُّ حتى الغيتار عن المواء. ذلك الوكر مناسبٌ جدًّا.




 كانت الطفلة التي في المضجع هي العذر المثالي للانصراف في اللحظة المناسبة - الأمر الذي لا يفعله اللاعبون أبدًا - وهذه كانت قوّته الـمقيقيّة. أمّا ما

سببِ في مواصلة حياته.

اسمه القتاليّ: هانموكو.

# إنّما النظراتُ جسد (2013) 

# enricogras.rigano@gmail.com :إلى 

$$
\begin{aligned}
& \text { بريد مرسَل - 22:11 - Gmail } 12 \text { فبراير 2013 } \\
& \text { الموضوع: مداخلة في/لمؤتمر } \\
& \text { من: ماركو كا"ريرا }
\end{aligned}
$$

 بالعودة للمشاركة في مؤتمر بعل طول سنين. أشكرك على إعطائي الفرصهة، وأرجوك أن تكون صادقًا في حكمك، إذا لم يكن النصّ في المستوى المطلوب.

أعانقك
ماركو

$$
\begin{aligned}
& \text { ندوة: (الإدراك البصريّيا بين العين والدماغ" } \\
& \text { براتو، } 14 \text { مارس 2013، ملرَّج متحف بيتشي } \\
& \text { عنوان المداخلة: (إنّا النظراتُ جسدل" }
\end{aligned}
$$

مّة المداخلة: 8-9 دقائق
تأليف: الدكتور ماركو كآّيرا، المبتشفى الجامعيّي كاريجّي، فلورنسا
"اجّّي - جدّي - جّّي - جّيّي..." أنا مستلتِ على السرير بجانب حفيدتي ميراييين، ذات الستّة والعشرين شهرّا. الغاية هي أن تنام. أضعها بجوأري وأداعب بيلي شعرها المجعّل. وباليد الأخرى أمسك الجّوّال، إذ
 جّدي..." تعترض، باستمرار. أقطع قراءتي للرسالة النصّيّة، وأنظر إليها: فتبتسم لي وتكفت في تلك اللحظة عن مناداتي. أعاود قراءة الرسالة ولا أزال مستلقيَا بجوارها أداعبها، فتردّد مباشرة: الجّّي - جّّي - جلّي جّيّي. ." أعود إلى النظر إليها. تكفت عن مناداتي. أعود إلى الرسالة النصّيّية. تعود إلى مناداتي. لا يكفيها جسلدي، ذراعي، دفئي، لا تكفيها لمساتي. تريد
 فانسَ آنتني سأغفو.
أنا في محظّة الوقود، تزوُّدتُ بالبنزين للتوّ. أدفع ببطاقة الائتلان. الآلة

 Identification Number


الحركات محدودة، طبيعيّة، خالية من أيّي وزنِميَّز.

في الأنشودة الثالثة عشر من الطهر، ييد دانتي نفسه في الإفريز الثاني،

في حضرة أرواح الماسدين. كانوا متكتِّلين بعضهم على بعض، يرتدون فقاشًا خششنًا من لون الصخرة التي يستندون إليها، ويتوسَّلون الشنفاعة من القدّيسين والعذراء. فرجيل يدعو دانتي إلى النظر إليهم عن قرب، فيرى
 حينئزِيقوم الشاعر بحركةِ رائعة، زاخرة بالشفقة والمداثة : اوفي مسيري بدا


 لا تقوى على مبادلته النظرات. كا لو آنه يقول: لا يَيوز إطلاق النار على
 وبحسب ما أعلن عنه أحد أفراد طاقم العمل في بجلة نوتوريوس للموضة، لا يسمح برينس لموظَّفيه أن ينظروا إليه. ارأئته حرفيّا يسِّرِح
 تجرّأ على النظر إليه. للاذا ينظر الإيَّهذا؟ قولوا له بأن يرحل من هنا") . وقدابتكر


 أُلَّفت الفيلسوفة الفرنسيّة بالدين سان جيرون كتاًا، صدر في في إيطاليا عام

 هنه المفردة، (افعل "، يُحكِيث انقلاَبا جذرِّا في التصوُّر القائم على أنَّ النظرة

دانتي أليغيري، الكوميديا الإلمية، الططر، الأنشودة الثالثة عشرة، الأبيات 73-75، ترجمة
حسن عثمان. (اللتجمم).

هي مرادفٌ للسلبيّة، المضادّة للفعل. الفعل الملالي، كا تقول بالدين سان جيرون، هو (انخراط"٪؛ النظر هو اللمس عنُبُعل؛ إنَّا النظرات جسلد. فعن أيّ سلبيّيةنتحدّث!

في كلّ يومِ نتعَّرض لمئاتِ من النظرات. وبدورنا، نصيب بنظرتنا مئاتِ من الأشخاص. وفي معظم الأحيان لا أحل ينتبه إلى الأمر: نحن لا لا نتتبه إلى
 ولا تسغر هنه النظرات عن عواقب - ولكن لا وجود لأيّي سبب لاعتبارها
 متأكّدون بأنَّ النظرات التي لا نبادهلا لا تسغر عن شيع؟ هـ هناك أناسٌ تقع


 كزل النظرات عبارة عن انخراط، وإنّ تغنيُر الأ حداث، أي الصدفة، هورا هو وحده الني يِيّد عواقبها.
نحن بصلد عواقب عاطفية حصرَا تقريبًا. فلنأخنذ عامل المحطّة مبُّذ.
 خلافًا لنلك أن يثُبت نظرته على أصابعي أثناء ضغط الـ PIN؛ أو لمجرّ المرد أنه ينظر في وجهي بلَّلا من أن يرمي أنظاره بين الحقول؛ كنتُ سأشُعر بالإزعاج، هذا أكيل، وكان لردّة فعلي، المكبوحة أو لا ، أن تشابه ريه ردّة فعل

 ببطاقة مستنسخةَ. وهنا إبُبٌتٌ على أنَّ النظرات أسلاحةٌ فعّالة، وتسبِّب صلدمات عاطفيّة حتى عندما لا يكون الهدف من إطلاقها التسبُبب بتلك

الصدمات. مَن منّا لم يحلث له أن سُعر بالإهانة فجأة عندما ألقى غخاطبه






 على هذا الفعل إطلاقًا وهو ينظرنحونا، فنراه أثناء مرورنا ليولي إلينا ظهره،

 لا نعرفه، ورغم هنا فالأمر يتغيّير بالنسبة إليه كليّيا . هنا يعني أنَّ الفعال الأه همّم

 فعن أيّي سلبيّةٍ نتحّّث!
(أأنا ما أراهل قال ألكسنلر هولان: بـا"ٓنه رسّام فمن الطبيعيّي أن يوجّه هذه
 كيت موس أن تتوحّل إلى هويتها باتّخاذ الطريق المعاكس، وتئكِّد: الأنا ما يرونه الآخرون منّي". الأداة التي تؤوّد با با الكينونة نفسها تبقى واحلدة:

 القنابل الجمويّة الأمريكيّة توماس فيريبي من عينيه أن تخبراه باللحظة المناسبة لإلقاء القنبلة النرّيّة على هيروشيا من الطائرة إينولا غاي؛ ثّمّ رأت عيناه

بعد لحظات وجيزة الفطر المريع الني أحدثه الانفجار. ما يعني أنه انخرط. واليوم يستخدم الأمريكيّين طائرات من دون طيّار، تسمّى طائرات مُستَّرة، لتلقي القنابل من جخلال تحكّمم الخوارزميّات الني ينظّمها مباثـرة Y أحد ينخرط، وبالتالي لا يتحمَّل الوزرَ أحد.
 المثال، ها هي ميرايجيين قد غفت، وبدلَا من قراءة الرسالة أخذتُ أتأتمَّل فيها: إنّا طفلة، طفلة عاديّة نائمة - لكنَّ نظرتي حوَّلتها إلى أجمل شيع في

الدنيا.

## الذئاب لا تفترس الأيائل المنحوسة (2016)

الضربة الأولى تبوء بالفشل: التّيّن يقدّم إليه اللاعب الجديد (ها يا يا










 فلورنسا إلى فيكو ألتو؛ وكالعادة صحت ما إلن وصـلا إلى القصر، لتبّ الِّط عليه



 سافيريو، الذي كان فسكونتا على تالامونه، كتب يوميّاته الحميمة المعنونة

بـا)الألمه في ذلك المكتب، وفيها يتحدَّث عن معاناته الفظيعة التي تسبَّت له
 يعني أنّ الطفلة تعافت من الحمّى، وما زال ماركو كارّيرا يفكّرُ في أنَّه دنيء.

 صاحب المكان في الطرف الآخر من الصالة، وفي حين لم يعر فه عن قرب،

 عرفه حينذاك فورًا، وها هو ينظر إليه، وينتظره، مبتسنًّا. - هل أنت... - يغمغم، فإذا بشنيع الذكر يقاطعه على الفور. - هلّا دلَّيني على الـلمَّمَ من فضلك؟ - يقول له، ويأخذه من ذراعه مبتعدًا عن دامي تامبوريني الذي ما زال يستقبل الضيوف.


 الشابٌُ الذي أنقذ حياته قبل أربعين عامًا تقريبًا، وقد بات أثشبَه بمشجِبٍ
 ليصبح كإشارة استفهام، وتلفت بشرة وجهه من فرط المجون، واصفرّاتِ أسنانه، وتمَّدت بعض الوشوم الملتوية على عنقه كأذرع الأخطبوط - لكنّها وشومٌ رديئة، إن جاز التعبير، كا لو آنَّه أُكْرِهُ على دقِّها.

ورغم ذلك ما زال يبتسم.

- دوتشو... - يقول ماركو.

الشُابُّ الذي خانه ماركو قبل أربعين عامًا تقريبًا، واغتابه وأرغمه



 عقود، ولغاية الدقيقة الفائتة، لم يعد في ذاكرته
 يستغرب ماركو بآنه لم يخطر على باله كلَّ يوم، وبآنّه نسيه أيضَا أهـا أهذا معقول؟

$$
\begin{aligned}
& \text { - هل أنتالأموتوگّ؟ - يسأله شنيع الذكر. } \\
& \text { - أجل - يجيب ماركو - ولكنْ ما الذي تفعله ... } \\
& \text { - عد إلى بيتك. فورًا. }
\end{aligned}
$$

 كا أنّ البلذة التي يمملها على وجهه منسجمة مع مظاهر كلّ الأمراض - أصغ إليّ - يردِّد - من الأفضل ألاّلا تقامر هذا المساء.

وبسبب الصعوبة الظاهرة التي يحاول تجاوزها، يبدو آنه ينطق الكللمات بكثافةِ أشدّ، وتلْذُذِ أكبر .

لماذا؟ - يسأله ماركو كازيرا.
وصلا إلى الحّامّ فعليًّا، حيث تؤمّن المرايا المتقابلة انعكاسًا لا يتتهي

- انظر إلبّ - يقول شنيع الذكر - وحاول أن تفهم ما سأقوله لك: لا تقامر هذا المساء. عد إلى البيت. نصيحةٌ من صديق.

يبتسم بجلّدَا، ابتسامةَ عريضة، مستعرضَا كامل عدّته من أنيابٍ صفراء ومتكردسة.

ينبني سدٌّ كبير في ذهن ماركو كارّيرا للحظةٍ طويلة، فتنحبس كلّ ردّات







 أجل، نؤذيه فنكرهه - ولا نحتمل أيّ شيء من جانبه؟

- دوتشو - يقول في النهاية، بجتهدًا في تمالك أعصـابه - أنا آتي للعب هنا كلّ أسبوع. أعرف أين أجد نفسي، أعرف كلّ اللاعبين، إنّني في داري. فإذا بك تظهر من العدم لتقول لي بأن أنصرف؟ لماذا؟ ولمأ وأين كنتَ طوال هذه المدّة كلّها؟ ما الذي فعلت؟ ولماذا أنت هنا؟ لماذا ترتدي ئيابًا بالية؟

يبدو أنّ بدلة شنيع الذكر تتفتّق على كلّ خطوة في توائب الصور المنعكسة على المرايا: ولا يضاهيه حمّال النعوش - يفكّر ماركو - ولا حتّى حفّار القبور.

- أنا هنا للعمل - ييمب شنيع الذكر - وهذا زنيّي الرسميّ. شاءت لي
 مظهري أن يبدو مقيتًا للغاية، والثياب أساسيّةٌ في هذا.
- عمَّ تتحدَّث؟ أئٌّ عمل؟

يلقي شنيع الذكر نظرةً إلى البعيد، يرفع رأسه نحو السقف، وفي تلك
 بليتزارد. أو ربّا لا، ربّبا يتخيَّل ذلك فحسبِ

يسحب شنيع الذكر نفسَا عميقًا.

- إذًا - يقول - إنّي أجلب سوء الحظّّ، وأنت تعرف هذا. أجلب سوء الحظّ للجميع ما عدا الذين يكونون معي، وأنت تعرف هذا أيضَانـا،
 طبّتْ الآفاق، إن جاز التعبير، وما عاد بالإمكان عكوها

منها.

- ماذا تقصد؟
- أقصد أنتي أعيش الآن من ذلك.
- بمعنى؟
- بمعنى آنّني أعمل جالبًا للنحس. أحمل الحظّ التعيس مقابل أجر. لا تضحك، لانتني في هذا المساء كلّنني صديقك، هنا لألا لأجلب النحس لأمّوكّو هذا، والذي هو أنت. الكثير الكثير من الشؤم أأقصى درجات
 مرّةً أخرى، تبدو لغته الممجوجة والمتثاقلة أنّا تمنح الكلمات معنىً أكبر، ونكهةً لاذعة.
- ما هذا الذي تقوله؟ - يتلعثم ماركّو كارّيرا. يمد صعوبةً كبرى في إخفاء دهشُته.
- ماركو، إنّني أعيش الآن في نابولي، أتفهم؟ كا لو أنيّ أعمل مصارعًا
 وتدفع لي مبلغًا لكي أجلب له النحس، وألنا وأنا أنفّذ ما يطلبون، منذ
 صفقات، قصص حبّ، رياضات، نزاعات عائليّة: إنتي السلك المكي الموائيّ الذي يشير للسؤم أين عليه أن يهبط، وأقول لك إنيّي ركبتُ الطائرة الئرة هذا


- ومن صديقي هذا؟
- 
- ولأيّ سبب؟ إنّه صديقي، بالضبط. لماذا يسعى إلى إيذائي؟
- السمعني، أنا لا أسأل زبائني لماذا يريدون ما يريدون. لا أعرف ما الذي




 سأرتضي بالدفعة الأولى، وسأتغاضى عن الباقي، بحيث لا يتأذّى أحد. تبرز من فوق السدّ ردّة الفعل التي يبتغي ماركو إبداءها، وسيبديها،



- اذهبْ بعيدًا - يصرُ شُنيع الذكر - اختصرها على نفسك. حدَّثتني أمّي

عحّا وقع لك. اذهب إلى البيت.
ماركو يرتجف.

- أمّك ما تزال حيّة؟
- 
- كم عمرها؟
- اثنان وتسعون.
- وكيف حالها؟

يبدي شنيع الذكر تكشيرةً يصعب تأويلها: وجهه الذي اكتسحته التجاعيد، خيَّمَ عليه ثيءّ وحشيّ تمريّ مريٌّ ووحثيّ - بخير - يجيب - ولكن ليس بفضلي طبعا. فأنا أهملها. يعتني بها أبناء عمومتي الطيبون الذين يتطلَّعون إلى التركة. يبادرون، ويقدّمون المساعدة. ولكي يتودّدوا إليها يعتنون بها أكثر كما اعتنوا بأمّهم، التي




يتودّدوا إليها لكي يستنوني من الوصية.
يتوقف. تختفي التكشيرة، فجأة مثللم ظهرت.

- عمومًا، لطالما حدَّثتني عنك - يستأنف كلامه - لطالما أحاطتني علمَ| بأخبارك. إنّها متأسّفة جدًّا لما وقع لك. عدئ عد إلى البيت.

وهكذا يكتشف ماركو أنّه شخصٌ مثيرٌ للشفقة. لم يفكّر في هذا من قبل : عاد ليعيش في أماكن طفولته، استعاد علاقته بأصدقائه القدامى، وعاد يتردّد


 صاحب الحِياة المهجورة. الأمر الذي يمدُّه فجأةَ بالكلمات ليعبِّر عن نفسه. - اسمع يا دوتشو - يباجم - أشكرك على تحذيرك، لكنتي لن أنصرف



 ذاك، وألتمس منك المعذرة بهذا الشأن، ولو كانت لي القدرة على الـلى الرجوع
 حتّى في تلك الآونة لم أكن أؤمن بهذه الأشياء. فضهَّ عن أنّي مدينٌ لك الك بحياتي، فلا يمكنتي أن أخاف منك. وإن قلتَ لي إنّ دامي تامبوريني،
 في السنوات الأخيرة، وهو شغوفُ بهذا أكثر من أيّ شيء في في العالم على ما ما


 والآن صار شنيع الذكر هو الذي لا يتمكّن من إخفاء دهشته. ليس معتادا، بطبيعة الحال، ومن يدري منذ متى لم يقابل شخصًا لا لا يؤن بألّا لأنه مشؤوم.

- إضافةً إلى أنتي - يتابع ماركو - أمتلك الآن ميزةً هائلة بعد أن أخبرتني


طرخحتَ المظّ وسوء الحظّ، سأريك شيئًا. اتبعني.
يخرج من الحّام، متبوعًا بشنيع الذكر، ويتّجه إلى مكتب الألم. يضع إصبعه على شفتيه لإلز امه بالحفاظ على الهدوء، ويفتح الباب برفق. يُلـِّلِّلُّهُ ويلج إلى الداخل هو أيضًا، ويغلق الباب برفقِ أكبر. الطفلة نائمة، ذراعها بارِيا
 شفتيه من جبينها المتعرِّق قليُّلا فيستشعر رطوبته.

- هذه حفيدتي - يقول، بصوتِ خافت - اسمها ميرايجيين. عمرها خمس سنوات ونصف. حيثيا أكن تكون. دائًا. اسمي القتاليّ هانموكّو على اسم المضجع حيث تنام. أترى؟ دعائم تنفكّ وتتركَّب. هل أخبرك صديقي بجذا الأمر؟

يُنو ماركو مرّة أخرى على جبين الطفلة، ثمّ يعود إلى الباب ويفتحه: يخر جان من المكتب دون إصدار أي نأمة.

أكر"ّر على مسمعك - يقول، بعد أن أغلق الباب - أنا لا أؤمن بهذه

 لذا أرى آنّه من الأفضل أنَ أن تعود أنت المى بيتك. لا أودّ أن تظهر بمظهر سيّعئ، أتفهمني، وأن تفسد سمعتك. يبتسم. لاركو وشنيع الذكر العمر نفسه. وكانا صديقين مقرَّبين عندما

لُقِّبَ بالطنّان. شاركا معا في مسابقات التزلُّج، واستمعا إلى الموسيقى الرائعة


 المجد في ذكرياتها المشتر كة.

- لا تلعب بالنار - يقول شنيع الذكر - انصرف من هنا.

إلّا أنَّ التغيرات تحدث الآن، بغتة، فيشفق أحدهما على الآخر. لكنّ شنيع الذكر وحيد، وعجوز، يشارف على النهاية، بينّا يبدو ماركو كارّيرا ابنه، وبصحّة جيّدة، وما زال يرى المستقبل، لأنّ لديه ميرايجيين. ومن

 بصورة الجلّ الطيّب الذي أجهد نفسه للظهور عليها والميا والتي يعتقد الجميع أنَّها

 عيش: كان قوّة، كان قدرة، كان مصير، وقد تضافرت هناك معًا.

- الذئاب لا تفترس الأيائل المنحوسة يا دوتشو - يقول - الذئاب تفترس الأيائل الضعيفة.


## الرسالة الثالثة عن الطنّان (2018)

ماركو كارّيرا
ساحة سافونارولا 12
20132 فلورنسا
إيطاليا

باريس، 19 ديسمبر 2018

## ماركو،

أقرأ في هنه الأثناء كتآبا عن المطرب فابريتسيو دي أندريه. من تأليف
 صادفتُ للتّو فقرة يفسّر فيها اللسانيّان معنى كلمة (إيمينالجياءي:
 (امكابرَال، ا إحساسٌ بالإفناء السوداويّي رغبةّ بالاستمرار حتّى النهاية. لكتّه




الني يِدِّدأحجامهم. كلمةٌ كالسمّ والعلدج لجراح المستقبل عندما ينقصنا؛
 يبقى الأمل الـقيقيّ المتأجّج للى جميع البشر عندما يكونون صريكين مع أنفسهـم هو ألا يصابوا بالجرح أبَداه .
هنا الفعل هوأنت يا ماركو. لا أحد مثلك يكابر للثبات، ولا أحلد مثلك
 وطيدًا، وتستمرّ حتّى النهاية، لكتّك أيضًا تتملًّص من القوانين وقرارات
الآخرين حتَّا .

ولقد أدركتُ، فجأةٌ (وبسبب هنه الفجاءة أراسلك، مع أني أعرف

 كالطنّان تضع كامل طاقتك في البقاء ثابتًا. سبعون رفّه جناح بالح بالثانية لكي تبقى حيث أنت. إنك رائع، في هذا ـو تستطيع الثبات في العالم وفي الزمن، تستطيع أن تُبُّت العالم والزمن من حولك، وأحيانًا تستطيع حتّى أن تعود به إلى الخلف، أقصد الزمن، وأن تعثر على الزمن المفقود، مثلل) هو الطّان قادرُ حرّ على الطيران إلى الوراء. لفذا السبب كان البقاء بجانبك أمرَا جميًا ولكن، ما تستطيع فعله بعفوية، يفعله الآخرون بصعوبةِبالغة.
 من الفطرة البشريّة، وأنت لا تدرك هنا الميل.
ولكن، وعلى وجه الحصوص، لا يبدو هندا الثبات الدائم، الذي يكلًّف جهكا كبيرًا، آنه العلاج، إنّا الجرح. وهلمدا السبب كان البقاء بجانبك أمرًا مستحـِّا .

أمضيتُ حياتي بأكملها أتساءل للاذا لم تنجح في صنع ما بدا لوقت طويل أنه قدرك المحي: تلك الخطوة التيتسمح تلكا لك بالبقاء معي. تساءلتُ ما الني
 إلى الوراء، ويجعلك ترفض فجأةَ ما كان حتّى اللحظة السابقة يجذبك. واليوم فهمتُ فجأة أنّ ما حدث في الـقيقة هو العكس، آنّني أنا التي لم تفلع الح في البقاء معك. فللبقاء معك ينبغي التمكُّن من الثبات، ولم أكن قادرة على

 أنتبه الآن أنّ كَّل شيء ما كان متعلِّقًا إلّا بي.
والتوصُل إليه متأخّرَا، لفهمه، شُرسٌ كذلك، ولكنّه خيٌّ من عدم التوصُّل إليهَ أبَّا.

مارِكو. ثّمة انفجارات، خارج النافنة، صراغخ، صقّارات الإسععاف.
 السترات الصغراء النين يِطِّمون كّل شيء، أصبحوا اعتياديّين. والاستغناء عنك أصبح اعتيادَّيا .

أعياد ميلاد ججيدة.
لويزا

## الأشياء كما هي (2016)

- ألو؟
- دكتور كارّادوري، صباح الخير. أنا كارّيرا. - صباح الخير. كيف الحال؟
- بخير. وحضرتك؟
- بخير كذلك، شكرًا.
- هل أزعجك؟ أين أنت في هذه اللحظة؟
- لا، لا تزعجني إطلاقًا. أنا في روما. أجري دورة تَديث قبل العودة إلى البرازيل.
- إلى البرازيل؟ لماذا؟

 رودريغيز ، هل يديو لك الاسم مألوفًا؟
- هذه قرية، في ولاية ميناس جيرايس. ولكن ربّا من الأصحّ أن نقول إنّاكانت قرية.
- ما الذي حدث؟
- غمرتها الوحول السامّة التي تسبَّبَ بها استخراج أوكنيد الـديد. انهار حوضٌ لتصفية السوائل ووقعت الكارثة. وقد مرّ عليها أربعة أشهر . - أهناك ضحايا كئر؟
- ليسوا كثرٌا. سبعة عشُر. لكنّ المشكلة هي في تلوُّث منطقة كبيرة تُقدَّر

 وجرى إجلاؤهم.
- لم أكن أعلم عن الأمر أيّ شيء، حقًا.
- نقلته الأخبار بالكاد في إيطاليا. مقالتان وكفى. ومنذ أشهر لم يفتح الموضوع أحد. إلّا أنّا كارثة حقيقيّة. يريد السكّان البقاء في ألـا أرضهم
 أبعدتَهم، ما عاد لديهم رغبة في الحياة. تمّ إلى أين تبعدهم تِّ مأساةٌ حقيقيّة.
- لا عليك. ماذا عن حضرتك، دكتور كارّيرا؟ قل لي إنّ الأمور على ما يرام.
- الأمور على ما يرام، في الواقع. نعم.
- لـسن الحظّ. والطفلة؟
- روعة.
- كم عمرها الآن؟ - خمس سنوات ونصف.
- يا للهول. ولكن هذا صحيح. منذ متى تلاقينا، نحن؟ - إيه، منذ ثلاث سنوات.
- حقَّا، وكان عمرها عامين ونصف بالفعل ـ بالمجمل، الأمور على ما يرام. - أجل. سوى آنّه... - سوى آنّه؟ - هنالك أمرّ وددتُ التحدُّث فيه مع حضرتك. - تفضّل. - ولكن، عليَّ في البدء أن أعترف لك بشيء. - ماهو؟ - المضجع. الذي أهديته لي. -
- أستخدمه.
- هذا يسعدني.
- ولكن ليس من أجل الذهاب للتنس والمحاضرات، مثلم) قلت لك.
- آه. ولأيّ مشوارِ تستخدمه إذا؟؟
- في شبابي كنت ألعب القهار، كنتَ تعلم هذا حضرتك؟ - أجل. أخبرتني زوجتك عندما كانت تأتي إلى عيادتي. - بوكر، طاولة خضراء، روليت. تمّ أقلعتُ. - أخبرتْني بهذا أيضًا.
- لقد حُذِّرتُ، في بداية السهرة، من صديقِ قديم لم أره منذ ما يزيد على
 أريد الإطالة على حضرتك. رأيته بعد كلَ هذه المدّة هناك حيث حيث أذهب
 (انصرف من هنا، عد إلى البيت)، لماذا، سألتُه. (الأنّه يريدوني
 تبكي. لم أكن أعرف آنّك أنت المقصودال.
- وكيف من المعقول أنّه لم يكن يعرف أنّ حضرتك المقصود، طالما آنكما صديقان قديح|ن؟
هانموكّو، وعندما تلاقينا اكتشف أنّ هانموكّو هو أنا
- بالمحصّلة، قال لي ما قال. وكان يقصد بالزعيم صاحب القصر، لويجي دامي تامبوريني. هل سمعتَ باسمه من قِبل؟ - لا.أينبغي؟
- ذائع الصيت في توسكانا. من أسرة نبيلة، من سيينا. لكتيّي سألتُك
 رفيقي في مباريات التنس المزدوجة ما فوق المئة عام، رجلٌ كان الِي لي أن أسمّيه صديقي المقرَّب حتّى ليلة أمس.


## - ما فوق المئة عام؟

 - أقهد بجموع أعمار اللاعبين. وهنالك لاعبون أقوياء....ol -

- بالمحصّلة، يخبرني هذا الصديق القديم بأنّ دامي تامبوريني يريد القضاء علّ. وكانت ميرايجيين مصابة بالحمّى، وكنتُ متردّدًا جدًّا حيال
 حضرتك؟
- ما الذي يفعله؟
- يشّدّ الرحال ويغادر، هذا ما ينبغي فعله. ثمّ يَاول في اليوم اللاحق، على رويّة، أن يتبيَّن كيف تجري الأمور. صحيح؟

- يكاول أن يفهم إن كان رفيقه الرياضيّ قد عزم على تكليف مقامرين محترفين لتدميره أم لا. ثّم، إذا تأكدّ، يفهم لملاذا. بدم بارده، أليس كذلك؟
بهلوء.

- هل بقيت؟
- بقيتُ للمقامرة، نعم.
- وفزتَ بذلك الرقم الحياليّ.
- على رفيقي الرياضيّ، الذي أراد القضاء علي. لكنيّي كدتُ على شفا الإفلاس. على شُفا الإفلاس.
- ماذا يعني؟
- أي وصلت بي الحال أنيّ لعبتُ على رقمّ لم أكن أملكه.
- كم؟
- لن أخبرك بذلك، أخحل. رقمّ لم أكن أملكه، ولا أملكه، وكانت حياتي ستخرب كليّا لو أني خسرتُه. - لكنّك لم تخسره.
- لا. شابّ الديناريّ ضدّ شابّ البستونيّ. - ماذا كتتم تلعبون؟ - تكساس هولدلم. - وماهي؟
- البوكر على طريقة تكساس.
- وهل يختلف كثيرَّاعن البوكر العاديّ؟
- معقّدٌ أكثر. يُلعَبُ ببطاقتين محتجبتين لكلَ لاعب، زائد خمسة أشرعة، أي خمس بطاقات مشتركة.
-     - تشبه التيليزينا.
- تيليزينا أم تيريزينا؟ لم أفهم هذا يومًا.
- أعتقد تجوز الكلمتان. لأنَّها تحريفان إيطاليّان لكلمة "Tennessee"، وهو الاسم الأمريكي" للعبة.
_ حقًّ؟
- أجل. في أمريكا يختلف البوكر باختلاف الولاية التي يُلعَبُ فيها. ولعبة


 - لكتّك فزت فيلا بعد.
- أجل. وقُضِيَ على دامي تامبوريني. بدأ يخسر ويطالب بإعادة اللعب

 عشرين دقيقة، بل أقلّ، خلال ربع ساعة فزتُ عليه بمبلغ طائل .
- أخجل من الكشف عن هذا أيضًا. - ولماذا؟ إن كنتَ لستَ حضرتك الذي خسره. - لم أخسره لكنتي مسؤولٌ عنه عمومًا.
- ثـان مئة وأربعون ألفًا.
- يالطيف!
- وهل يكوز حديقك هذا على كلّ هذه الأموال؟
- بالطبع يُوز . عائلته تْتلك مصرف أعاله، أراض، نبيذ، مياه، عقارات... لكنّي رفضتُها. لهذا السبب اتّصلتُ بكت


## - كيف رفضتَها حضرتك؟ لماذا؟

 هناك بالمدمة دومًا في حال وجود خسائر ضخمة، ولم يعرف ماذا يفعل. - يعني، فزتَ ثمان مئة ألف يورو ورفضتَها؟ - تُان مئة وأربعون ألف يورو. أجل .
-

- هل تعتبرني ججنونًا؟ - لا. سوى أنّ الأمر غير مألوف. - رفضتُ المال لكنّي طالبتُ بشيء في المقابل. - وبم طالبت؟
- انظر، دكتور كارّادوري. كان الفجر قد طلع. وميراييجين نائمة على
 منهكاّا، صحبة أربعة آخرين منهكين أكثر منّي. وفي غضون المين ساعتين كان
 أعتبره صديقًا لي قبل ذلك بستّ ساعات ألم
- وإذَّ؟ بم طالبت؟

إضافةً إلى أنتي كنت أشعر بالعار من كلّ شيء. من أني ذهبتُ للعب

 بالعادة. من أني استكلبتُ أكثر عندما بدأتُ أفوز، أفوز، أفوز، حتّى

بلغتُ ذلك الرقم الخيالي.

- حسنًا، هذا بسبب الصدمة. ولكن بم طالبتَ حضرتك؟
- كنت أشُعر بالعار من أنّي مقامر، لا بل من أنّي ما كنتُ عليه، ومن



ـ ـ قلنا إنّ هنالك الطفلة.

- كنت أشعر بالعار حتّى منها، مركونةً على مضجع، كنت أشعر بالعار من أجلها: شعرتُ بالعار وأشفقتُ على نفسي، إشفَاقَا عميقًا، رهيبًا. وأقدمتُ على فعل ما لا يفعله المقامر.
- ما الذي أقدمتَ عليه؟
- قلت هذه الأشياء نفسها التي أقولا لـضرتك الآن، لأولئك التعساء


- 
- قلتُ إنتي بينها كنتُ أفوز تلك الأموال كانت الحياة التي أعيشها كلَّ يوم تغدو أشدَّ بؤسًا. كنت أفوز خمسين ألف يورو وأفكّر أنّني سأشتري بانَا
 لم أفكِّر يومَا أنّا خردة. أتفهمني؟
- وهذا تقليدٌ اعتياديٌّ عند اللاعبين: أن يشمئزّوا من حياتهم، ويفكِّرون

 بولينيزيا، في أماكن الأبّة التي لم أرغب في في الذي

 إلّا في الكفتّ عن الاعتناء بنفسي وبمير ايميين. ستمئة ألف، وهي وها أنا أراني أتوقّف عن العمل وأحال إلى التقاعد، كال لو أنّ عملي، الذي أمارسه من
 يغدو على حين غرّة مقرفًا بالنسبة إليّ. لكنّ هذا ونا غير صحيح. لا ولا أقرف من الحياة التي أعيشها، بل إنّا تعجبني، لأنّ لـياتي هدفًا، بخلاف حيواتِ أخرى، والهدف هو أن أمنح العالم رجل المستقبل، الذي أوكلت إليّ مهمّة تربيته بامتيازِ عظيم وأليمّ - هل قلتَ كلّ هذه الأثياء؟
- نعم. وفي النهاية قلتُ ما يعرفه جيّدًا كلُّ مقامر، وهو آنه من غير الْ الممكن استخدام أموال القمار بالطريقة السليمة. وإنّي من أجل كلّ هذه الأسباب أرفض الحصول على هذه الثهاني مئة وأربعين ألفًا.
- وصديقك؟ والآخرون؟ ماذا قالوا؟
- راحوا يبكون جميعا. أقسم لك. أرادوا إبكائي، فأبكيتُهم. ولكن ليس
 لم يشعرني بالعار.
- وبم طالبتَ عوضّاعن المال؟
- طالبتُه بإرجاع أرشيف أمتي الفوتوغرافيّ. كنتُ قد تبرَّعتُ به لمؤسّسة
 تبرّعتُ بالأرشيف لمؤسّسة مرتبطة بمصرفه، قبل أعوام، وطالبتُه

بإرجاعه.
-

- لآنتي، وبعد تلك الأحزان التي انصبّت عليّ، بدا لي فجأةً آنتي أرى الأشياء كا هي أخيرِا. أدركتُ أنّ الثنيء الثمين الوحيد الويد الذي الذي يملكه

ذلك الرجل هو الأرشيف الذي أهديتُه له.
.4

- لم أكن قد تبرّعتُ بتلك الصور، بل لقد تَلَّصتُتُ منها. بذريعة آتني أهبها
 مرورها على هذه الأرض. سأستعيده غتّا. هذا ما ربحتُه ليلة أمس.

ألم تندم حضرتك؟

- ولا حتّى بالأحلام. اسمعني حضرتك، أنا ليس لديَّ مشاكل اقتصا اقتصاديّة.


 هذه الليلة رأيتُ هذا التهديد كا كا هو. رأيتُ كلّ شيء كا كا ها هو، هذه الليلة. والأشياء كا هي. وفكّرتُ أن أخبر حضرتك بـر بـلك.
- أحسنتَ صنعًا.
- والآن أستودعك. جعلتُك تضيّع وقتَاطوينَ. - على العكس! أحسنتَ صنعا بالاتصال بي. - أشكرك، دكتور كارّادوري. آمل أن أراك قريبًا. - سآتي لزيارتك. ولعلّها فرصة لتريني صور والدتك. - بكلّ سرور. صورٌ رائعة.
- واثقٌ من هذا.
- إلى اللقاء، دكتور كارّادوري. - إلى اللقاء، دكتور كازّيرا.


## أخيرة (2018)

لويز/الاتّيس
23، شارع دكتور بلانش
75016 باريس
فرنسا

فلورنسا، 27 ديسمبر 2018

عزيزتيلويزا،
ها أنا أردّ. وربّباكنتِ واثقة من أننـي سأردّ هنذهالمرة: كلامكِ عن الطّان، عن الإيمينالجيا، عن أسباب عدم بقائنا معا والتي لا يمكن لما أن تسقط في
 في ذهني هو أنّني لا أستطيع أن أسمح لنفسي باستئناف أيّي شكل من أشكال الْ العلاقة معكِ.

وعلى وجه الخصوص، بمناسبة الحديث عن التحُرُك والثبات، ألا حظ
 أيضَا؟ وإن كان كذلك، فلم|ذا؟ أم إنَّ هذا عنوان مكتبكِ؟ إلِّ وإن كان كذلك،


أنَي أستبعل أنكَا ببساطة انتقلتا وبقيتَا معًا: ل يسعني تصوُّر أنَّ فيلسوفًا
 ينتقل ليسكن في اللدائرة السادسة عشرة.

 عصرنا تدريجيًا أضفى قيمةً كبرى للتغيير، حتّى لو كان هدفًا في حّد ذاته، فالتغيير هو ما ينشده الجميع. فا عاد باليد حيلة، وفي ناية المطاف صار مَن
 ما قَّرْ لنا عصرنا. لنا يسعدني آنّك انتبهتِ (في حال فهمتُ رسالتك جيَّدًا) إلى وجوبب الشُجاعة والطاقة حتّى إذا صمَّمنا على البقاء ثابتين.

 وعادات، وهوايات، وآلا م، ومتع، حصلت في حياتكِبْ لو توقَّنا على ما أعرفه أنا حصرّا، لويزا، وهو ليس بالجزء اليسير طبعًا، فسنكون بصدد أرقام
 الثانية والمُمسين تكتبين لي بأنّني - نعـم - بقيتُ ثابتًا تقريبًا.
أقول (اتقريبا" لأنّ حياتي أيضَا شُهدت عديدًا من التغييرات، كما تعرفين: صبدماتٌ رهيبة نَّحَّني عن النقطة التي نويتُ البقاء عندها، وتركتني خائر القوى.
كرُّ التغييرات التي عرفتُها، لويزا، كانت نحو الأسوأ. أعلم جيّيًا أنَ

 ولا أبالغ. لن أضيّع الوقت بتعداد أيٌ منها ـ لكنّ الأمور جرت لي على نحوِ مغاير.

ل أؤّيّي دور الضحّيّ، لويزا: كلّ ما في الأمرهو آنني حتّى أنا لمأبق ثاتبًا، وليتني أفلحتُ. ليت الموضوع كان راجعًا إليّ، لكنّ ذلك لم يكن بمكنا، فكرّ

 التكيُّف مع هنه الحيوات بعجالة، وبلا تحضير. هل تتختَّلين ملىى انشُراحي بالهعاظ على أكبر قدرِ بمكنِ من الأشياهج
أجرل، أنا كذلك أعتقد أنَّكِ لوتِكّنتِ من الثبات لكان بوسعنا البقاء معًا. لكنَّ القدر هو القدر، وإن كنتُ أنا الطّنّان، فأنتِ الأسد أو الغزالة في هنا
 ومباشُرة الركض آيا تكن، أسدًا أم غزالكالها .
أنا الآن لليّي مهمّة وعليَّ إنجازها، ستعطي معنى لكالِّل ما كان للديّي ولم يكن لليّي، با فيه أنتِ: الاعتناء بالإنسان الجلديد، والإنسان الجلديد هو طفلةٌ
 الجديد. وما ولدت إلّا من أجل هناه ولا ولن أسمح للتغييرات أن تقضي عليها

 بالفعل، طوال أربعين عامًا كنتِ الشئيء الأوّل والأخير الني الني فكّرتُ الثّ فيه في

 يمكنتي العيش إلّا هكذا، الآن.

أعانقكِ
ماركو

## الإنسان الجديد (29-2016)

 والاكتشاف، والتحسُّن، لتُطن لاحقًا أتّا لم تكن تبحث إلّا بالّا عن الاهتزاز
 بنقطة الوصول. وهنالك كائناتٌ أخرى على الرغم من ثبالتا تالتا تقطع طريقا طويلة حعوفة بالمخاطر لأنّ المياة هي التي تنزلتق تحت أقدا القدامهم، فينتهي بهم المطاف بعيدّا جدًّا عن النقطة التي انطلقوا منها: ماركو كاتّيرا واحدٌ
 حياته كان ها هدف. والوقائع الأليمة التي أثرّرت في حياته كان ها ها هدفٌ أيضًا، لم يقع له شيء عن طريق الصدفة إطلاقًا.

 العلاج الذي أعاده إلى السرب، وأثمر فيه نموًا متفوّقَّا للغاية، وفي وقبِ


 أثهرر، فقفز طوله من متر وستّة همسين في أكتوبر (متوستط الطول عنر عند الذكور من عمره كانت مترَا وسبعين) إلى متر واثنين وسين وسبعين (أي بير بلغ
 عندما استقرّ النموّ بالأحرى في القياس الصحيح من متوسّط طول أقرانه:

متر وأربعة وسبعون في عامه اللسادس عشر، متر وستّة وسبعون في السابع
 ليحمله عند أعتاب الرشد إلى ما فوق متوسّط الطول الو الونيّي
تفسيرات، لا توجد. كان الدكتور فافاسوري يتوقّع ما لا يربو عن


 كان سيتمكّن من إحراز تلك الطفرة بكافّة الأحوال، بفضل الإرشادات

 والذي ترى آنّه لا يمكن تفسيره إلّا بوساطة ثومبسون) انتظام الـيام قياسه البشريّ





 من وجوب اكتشاف الثمن الذي سيدفعه بتلك المراهنة مع مرور الوقت.



 تجريبيّ فإنَّ خاطر الأعراض البانبيّة غير المتوقَّعة، حتّى لو ظهرت آلها متأخّرة،

كانت مأخوذةً بالمسبان، حتّى لو لم تكن منصوصةً بالتفصيل في الوثائق التي

 وصمة البارانويا من قبل على الإطلاق.

في حين أنّ ماركو، من جانبه، ذُهِلَ بنموُّ قامته، ولم يتسنَّ له الوقت
 ينمو آنذاكُ بعنفوانٍ أشدّ: كان يسكن تلك الظاهرة، إن صحَّ التعبير، ويحاول أن يتبع إيقاعها. طالت قامته بين نوفمبر ويونيو سنتمترين بالشهر - ما يعني كيلو ونصف بالشهر، أو نصف مقاس إضافيّ للحذاء بالشـهر - وكان في





 ذكرى من الماضي، مثلها مثل غيرها.
لكنّه، انطلاقًا من تلك التجربة، ما انفكّت حياته تتدحرج بالطريقة نفسها: إذ إنّا بقيت تراوح مكانها بينها تَضي حيوات التيا الآخرين إلى الأمام، ثيّ

 من الغضب وأداء دور الضحيّة، هو: لماذا أنا بالذات؟ لماذا أنا بالذات؟ من بين الخدندم الستّة الصادقين في أبحاثنا (مَن، كيف، متى، أين، ماذا، لماذا) غالبا ما يترتَّب على المتى فصل النجاة عن اللعنة: لم يطرح ماركو كارّيرا

ذلك السؤال على نفسه قبل أن تتوفَّر لديه الإجابة، ومن أجل هذا فحسب
 وبلا سقوط. وفي اللحظة المواتية فقط، أي أحلك اللحظات ظلِّلمَ، أنير

 ولطالما كانت كذلك، منذ أن حبلت بها أمّها لقد ولـد مُنْحَ ماركو كارّيرا شُرف تربيتها.
لم يكن هذا الأمر موضع نقاش، طالما كانت آديلي على قيد الـياة. فهي كانت تقوله باستمرار، ولا يعترض عليه ماركو، بل كان يردِّده وراءها
 الإنسانيةُ ستبدأ من جديد مع ميرايكيين - حتى لو كان في واقع الحلال يفعلها في سبيل مطاوعة ابنته، مثلم كان يلعب مع خير خيطها الموصول بظهرهانا، منذ
 هي الكفانتازيا التي تعينها على الصمود: القدر يصفعني، وأنا، بالمقابل، أَلِّدُ الإنسانَ الِمديد...






 لم يكن أنموذجًا يكتذى في تُريضن اللُّضَّع بالتأكيد، لاسيّا في الليالي التي

أمضاها في القمار بينز الطفلة غافية في المضجع، لكنَّه أفاد من ذلك لإنجاز الخطوة الحاسمة، أي الفهم.
غمره التنوير عندما أنجز شيئًا يصعب تفسيره، إذ فرَّطَ بمربِح خياليٌ
 حانت اللحظة المواتية لطرح التساؤلات، كلّ التساؤلاتِ الـات، حتّى أثـدّها





 أضع هايةً ملموسة لمياة والدي؟ لماذا أنا بالذات، أدفن ابنة في مقتبل العمر لم تتجاوز عامها الثاني والعشرين؟











ما كنَّت عن كونها فكرةً متشدّدة.
 يومًا بعد يوم، تحتكره حتّى تلك الساعة شخصيّاتُّاتُ الأفاتار في ألعاب






 الراغدول ذي الوبر الطويل لإحدى صديقاته الأمريكيّات، اسمه (القطّا


 القطّ جاغر كان أيضض، في حين أنّ ميراياييين سوداء اليّا وعلى الرغم من غرابتها، كانت ميراييين مألوفة لديه بشكلِ كبير. فالكثافة الزرقاء في تلك العينين الفريدتين في العالم، على سبيل المثالل، مالثالةٌ


 للاختفاء كلّا كبرت في السنّ. لكنّ أكثر ما يؤثّر فيه من البسد الفضائئئي
 اليمنى، مطابقةَة للشامة التي كانت لدى آديلي ولديه أيضًا: غير مرئيّة، تلك

النقطة الصْغيرة هي ماركة آل كارّيرا - وكم مرّةَ عَشَّقَ يده بيد آديلي اليمنى لتتشابك الشامتان، ليس عندما كانت صغيرة فحسب بل حتّى فيا بِا بعد،





من البقاء.
ولكنْ، أكثر من المظهر المسلمّ، الذي يمنح تجسيدًا حرفيًّا لألم



 الأشياء كاللازم، في الوقت اللازم، ولا يخلو الأمر من مفاجأة أو تصرُّف شاذّ عن القاعدة بين حينِ وحين، صحيح، ولكن ليس سوى لأنّ أمّها، أو


 الواقع أحيانًا هي بجرّد طريقة مختلفة لصنع الأشياء، إلّا آنّك إذا رأيتهَا منها تبلدو لك تحسينًا. بمعنى أنّا بوجهها الأملس، وعينيها الهالوجيّتين، وصوتّا المصقول، وتعابيرها وابتسامتها وغّازتها - جسدها كلّه، في المقيقة، على
 الأجسام التي تتكوّن موهبته الطبيعيّة من الإقناع. أحد تلك الكّ الأجسام التي التي يميل الآخرون إلى تقليدها.

ما من تجربةٍ دخلتها ميرايجيين إلّا ووجدت فيها المسلك القويم منذ المحاولة الأولى. في الرياضات، كلّ تلك الرياضات ونات التي جرَّبتها، من
 المرّة الأولى التي قُدِّرَ عليها التعامل مع حصانِ
 الأحصنة لا تحتمل الـ....؛ فإذا الحصان، لا بل الفرس (اسمها وا فصيلة الكوارتر التكساسيّة، عمرها ثالاثة عشر عامًا ولونها كستنائيّ، رقيقة لكنّها عصبيّة وتجمح نحو العضّى، ففي اليوم السابق أسقطت عنها سيّدَّا من مدينة آريتسو كان ينوي ركوبها كا لو أنّا عربة بسحب الأعنّة يمنة وشِشالًا والتي ستمتطيها ميرايميين بانتظام منذئذ طيلة الأعوام السبعة اللاحقة إلى إلى أن تُترَكَ الفرسُ في المرعى بانتظار تسليم الروح لإله الخيول) تبدي سرور هـا با بها استتنائيًّا وتسمح لفا بمداعبة ذيلها - وهذه بحسب المّرِّرِّبة دلالةٌ على توطيد العلاقة معها. أمرّ مذهل باعتبار أنّا المرّة الأولى التي تدخل فيها ميها ميرايجيين
 ورفع مستوى التركيز لدى التلاميذ أبمعين. ترسـم بإتقان. وما لبـت ألما أن تعلّمت الكتابة حتّى سارعت إلى تقدير الشدّات والمدّات بطريقِّة لم يعد يفعلها المعلّمون أنفسهم. والعبارة التي تواصل الظهور فير في كلّ مرّةٍ تنغمس فيها بشيء معيّن هي: (تبدو أنّا من أجل هذا قد خُلِقَت"]. يسألما ماركو عن الأمر، ذات يوم، يسألها: "هل تدركين يا يا ميرايجيين أتّكِ تجيدين فعل أيّ شيء تّرِّبين فعله؟ كيف تتمكنّين؟") والإجابة هي: (أنظر
 تقليده، يتمتع بالكاريزما لأنّه يعرف تقليد الأجساد الأخرى الألـوى انغمس ماركو بدوره مرشدَا، وراح يجري التجارب: ذات يوم أراها مباراةً لكرة السلّة

الأمريكيّة NBA على التلفاز، وها هي، بعد أسبوع، تسك بيدها كرة سلّة، فتتمكّن الطفلة من محاكاة حر كات اللاعبين بإتقانِ شديد - مناورات، قدا قدم


 الرقص: ماركو لا يحبّ الأطفال الذين يرقصون، يخيفونه، ولكن عليه إجراء
 برقصة الشافل في وسط الطريق، ها هي ميراييبين تعلّمت رقصة الشياني المافل وها هي في الموسيقا، على البيانو، سرعان مان ما لمست مفاتيحه للمرّة المّة الأولى،



 هذه الأنغام التي كانت تستمع إليها، وهي أنغام River Flows in You"،



 منه بالضبط إذاً، انطلاقًا من ماركو كارّيرا، ها هو العالم الم يبدأ بالتحسُّن. آهٍ يا ميرايكيين! تسع سنوات! عشر! ! إحدى عشرة! اثنتا عشرة! ما أجمل
 العالم بينها يتدهور العالم! دعي عنكِ الرياضات التِيا التي تجيدينها: فمن الهدر أن يُصنَعَ منكِ بطلة. البيانو، الرقص، الرسم، الفروسيّة: خذي منها ما تحبّنه

ولكن لا تتركيها تلتهماكِ، لا تصبحي الطفلة المعجزة، لأَه مُقدَّرٌ عليكِ أن تكوني أممَّ كثيرّا. أحسنِتِ، لا تنجرّي للتنافيبّة. أحسنتِّ، خافيِ من الاحتباس الحراريّ. أحسنتِ، شـاهدي التفاهاتِ على ألى اليوتيوب صحبة


 يتقدَّمون، ومذا هو الدور الأصعب. نلاث عـنـئ
 الطريقة القديمة، باستخدام الـ DVD، والتلفاز، وتناول السوشئي التي تحضّرينه بنغسكِ (لآتكِ بطبيعة المال ستكونين ماهرةً في الطبخ، ويطبيعة




 كيفن مبيسي) أو ستشاهدين على الطريقة المديثة، بالستريمينج، على التابلت، مع صديقاتكِ، إجازات الربيع، فتيات كايوتي أوغلي، جيونو، أنا


 شيء حيال ذلك. أربع عشرة سنة! آهِ يا ميراييين، لا تالعجليّلي بالانقياد الِيل

 بالاطئنان، ستقولين نعم، ستكونين سعيدة، ستكونين سعيدة من جديد،

كلّ شيء سيحدث في أوانه. أحسنتِ، أجِّلي. أحسنتِ، اسأمي، وباشري قراءة الروايات، الدكتور جيفاكو، المفضّلة لدى جدّلكِ، مارتن إيلن،
 جدّكِ مثل هتمى، فتيات إلكترونيّات، لاروز، وقائع العالم المغمور، ثمّ

 لأوسامو تيزوكا، أسترو بوي، العالم التالي، دورورو، ومالاحم لكُتّابٍ
 السايلور موون، وكم كانت تعجب أمّكِ أيضّا، وإذا أبديتِ اهتمامنا بالمِينال العلميّ فسوف يتسنتى لكِ النبش بين المجلّدات الثهان مئة والثلاثة والتسعين من سلسلة أورانيا التي جمعها والد جدّكِك، أحسنتِ، أنتِ الإنسان الجِديد









 بالصرامة، في حين أنّا تأتي بنتيجةٍ عكسيّة مع مَن لا يمتاجون إليها، لا بلا بل
 قناتكِ على اليوتيوب، بل ستبدئين أوّلًا بتنزيل فيديو وهاتكِ على اليوتيوب،

اللمتَطة بالجِّال، حيث ستتحدّثين عّّا جعلكِ معروفةّ بين أقرانكِ، أي


 البدء بها، وأماكن ينغغي زيارتها، وملاحظات ينغغي اعتل|دها لاحترام
 الذين التقوا بكِ في الحياة الواقعة وشعروا برغبة في فعلها، أي تقليدكِك، وباختصار ستصبحين ذلك الشيء، الذي لا بدّ من أنّ له اسمًا دقيقَّابالإنكليزيّة
 - وأنتِ لن تلفظي ذلك الاسمه، لن تلفظيه أبدًا. ستّ عشرة سنة! سبع آلـ عشرة! وسيظهر قدركِ أمامكِ، لأنَكِ ستصبحين شهيرة، هكذا تَامًا، شهـيرة
 أخذنا بالاعتبار أنّكِ تهتمّين بأشياء بسيطة، جادّة، عاديّة، وفي حين ستتدهور
 سيرغبون أن يفعلوا ما تفعلينه أنتِّ، وأن يصبحوا مثلكِيك، وأن يروا العالم المِ من خلال عينيكِ المدهشتين، وسيتابعونكِ، وستتضاعف أعدادهم، وهن وهذا يعني
 عن دربكِ، ستمنحين منها جزءًا للمحتاج، طبعًا، وستحتفظين بالباقي


 البيانو، الرحلات إلى لندن لدراسة الإنكليزيّة، والـفلات، والسهر
 صديقاتكِ اللواتي سيدعُنَّكِ إلى أيّ مكان شرط ألّا تبتعدي عنهنّ، سيهتمّ

جدُّكُ بكافّة الشؤون العمليّة المتعلِّقة بالشهرة التي ستحظين بها وستتعاظم

 عجرّد مؤسّسة، دمغة، علامة، وسرعان مان ما سينفضّ عليكِ الو كلاءء، وأصحاب المشاريع، والاستغلاليّون، وسيعمل جدّكِ جاهدُّا على إقصائهم عنكِ بِّ بحيث



 حوله، الزمن الذي سيمضي مسرعَا بالنسبة إليكِ، ميرايكيين، وها ألنِّبِّ


 القديمة، أنتِ ومَن مثلكِ، لأنّ التغير الحقيقيّ، الوحيد الذي الـي سيشجِّعه








 حتَّا، حرب، حربٌ ضارية بين الحقيقة والحِّيّة، أنتِّ، ومَن مثلكِ، وكِّ الِّلِ






 المؤسَّسات، العفد الاجتحاعيّ، الاتفاقِّات المبرمة في الماضي، حرّيّة عدم




 حرّيّة إغراق البحار بموادّ لا تتحلّل حيويًا، وتلويث طبِّاتِات الميا اليّا الجوفيّة وقيعان البحار، حرّيّة الساح للنساء بتنبّي النزعات الذيار الذكوريّة، والسماح

 الأديان التي لا تدين بابا، وطرائق الأكال والملبس التي لا تالتّعها، حرّيّة احتقار

 أنانيّين، جهلة، نعاني رهاب المثليّة، معادين للساميّة، إسلاموفونيبيّنين،

 بهذا الألفاظ أيضًا، حرّيّة اتباع الإرادة الشّخصيّة والاهتام الشُخصيّ فقط

وحصرّا، حرّيّة ارتكاب الخطأ مع علمك بآتّك على خطأ والتتال بلا هوادة




 والأولاد، بألعابكم وحكاياتكم بلغاتكم الأمّ وقوائمكم للألشّشياء التي ينبغي






 وللسبب البسيط الذي سيدفعكِ للعمل باسم المقيقة ودفاعّا عنها، حتّى لو
 عثرة سنة، ميراييين، وكلُّ شيء سيتغيّرِ - للمّرّة الأولى، من أجلكِّكِ، ومن





 الضرورة إلى برنامج، أي منهج عمل، وبيان يكتوي على القواعد الواجب

اتبّاعها، وتغيرِات في السلوك يجب اعتل|دها، برنامجٌ خطَّطَت له خيرة

 عرض البحر، وسيزداد عدد متابعيكِ، وستبدأ الإنسانِّة تتغيّر، فالأطفال


















 وبلا تحايل في الكلام، ورم ذو أبعادِ كبيرة ومتتشر على نحور واسع ـ ولكن

كيف؟ كيف وجدُّكِ لا يتغيَّب عن الفحوصات المنتظمة كلّ ستّة أشهر،

 عندما كان في الخنامسة عشر عامًا من عمره، ميرايكيين، فهذه هي الطمرا الطريقة


 اللسعين، اللعنة، من تلك السرطانات المبيئة، سترتعد ركبتاكِ يا ميرايِيين
 سيقول لكِ: (اسأصارع المرض") لكنّكِ ستدركين جيّدًا أنه يفكّر (أنا ميّت")،

 كان عليه أن يموت ذات مساء من شهر مايو قبل نصف قرن، كان في
 لانَه لو مات حينذاكُ ما كان ليراكِ تولدين في الماء ويربيكِ ويسلِّمكِ إلى هذه

## تحت تصرُّفك (2030)

جّيّي العزيز،
أرجوك ألّا تأخذ بعين الاعتبار ما قلتُه لك في الأمس. بقيتُ أبكي طوال

 عن العطاء، والعطاء، والعطاء، وإن طلبتَ منّي شييًّا مّرةً واحلدة، حتّى لو
 يوٌُ جديل، وإنّنيتحت تصُرفك.
سأعود إليك بعد بضعة أيام. انسحبتُ من البرنامج موقتا وسأكرً نفسي لك، وأريدك أن تعلم آننتي فخخورة بك. فخورةٌ بُسجاعتك التي

 لا تقلق بأي شأن. أعرف ما سأفعله، فلقد اهتممتُ بهنده الأشياء خحلال الوا البرنامج. أوسكار يعرف الأشخاص المناسبين، ولن يترتّب عليك فعل ثيء، وحتّى أنا لن يترتّب عليّ شيء، كن مطمئّاًا . بكلّ بساطة: ما ترغب في فيه الآن سيتحقّق. ونحن الاثنان سنكون معًا.

حفيدتك
ميرايكيين

## الغزواتالبلبريرية (2030)

-     - ملل استيظت؟ - ت تول ميراييين.
- لتد وصل كارّادوري.
- وأخيتاًا اين هو؟
- قلكُ لـ إتّك تستريح. نغرج للتُتُّهلى الشطاطئ مع جتّتِ.
- ז'.

تقعد مير اييين بجانبه على السرير. - عليًّ أن أعترف لك بشيء - تقول.

- ماهو؟
- لا أقوى على إخفائه.
- ماذا فعلتِب؟
- هل تعدن بآنك لن تغضب؟
- أعدكِ.
- بانرتُ التردُد إلى يكلًّلِ نفيّيّ



إن كشُفت له عن قرارها هذا، فلا بجال للمزاح فيه. هذه دفقة صر احة. كم من القوّة تحتاج لكي تكون إلى جانبه هنالك، في لـظةٍ كهذه، وابتسامتها على

شفتيه؟؟ تستحقّ إجابةً حقيقيّة.

- هنيئًا له - يجيب ماركو كارّيرا - كم أحسده.
- 
- سيحظى بفرصة الدخول إلى عقلكِ الباطن. ومَن يدري ما أجمله،

عقلكِ الباطن أيضَا.
تخفض ميرايجيين عينيها، كعادتها حين تتلقّى بجاملة. يمدُّ ماركو ذراعه نحو رأسهها، فتباغته صعقه ألم في كامل خاصرته الينه اليسرى. لكنَّ مبتغاه يستحقّ
 العجيب. يلامسه، ويحدث ما لا يمكن وصفه: شعرها بجعَّد، يحسٌّ بذلك،
 كأنّه وضع يده في وعاء قشطة. لكنّها قشطة فامة السوادا - وكيف تشعرين؟

- بخير. - أهو رجلٌ أم امرأة؟
- 
- وكيف هو؟
- نحيف، وسيم. يشبهك. تعلَّقتُ به خلال هذه المدّة القصيرة. - هل دعوناه هو أيضًا؟ - يزلّ لسانه بهذه العبارة، لكنّها ليست سوداويّة كتلك.

تنهض ميرايييين.

- نادِ على رودريغو، عندما تودّ اللخروج - تقول - إنّه عند الباب، مثل

الحارس. أعطيتُه كرسيًّا لكنّه يفضّال البقاء واقفًا
تخرج من الغرفة. الغرفة التي نام فيها بروبو دائّ)، أجمل غرف المنزل، وبابها الزجاجيّ يشرف على الحديقة مباشرةً بعد وفاة أبيه، لم يتّخذها ما مار ماركو

 ما من ضيوف طوال ربع القرن الذي مضى. لا يذكر مار ماركو كارّيرا أحدًا شغل هذه الغرفة منذ أن توفّي بروبو. معقول؟ الصدي

 يذكر ماركو كارّيرا . حدث ذلك قبل أعوام طويلة. كلُّ شيء هنا ألك قد حد حدث قبل أعوام طويلة.
لكنّه يستطيع فتح الباب الزجاجي، ويسألماعن الأمر: (الويزا، هل نمتِ
 في الحديقة، يراها ماركو من خلف الستارة الـارية تتحدّث إلى جاكومو، لأنّ


 من ملى ماركو المنظور. هل تَتّجه إلى جدّتها وكارّادوري على الشاطئ؟ كانت فكرة ميراييبين بدعوتهم فادحة. (امثلم) حدث في ذلك الفيلم الذي شاهدناه في منتدى السين|)"، قالت، (اما كان اسمه؟")، لا يذكره ماركو. لم

يعد يذكر حتّى الفيلم في واقع الحال. لقد تَّدّد السرطان حتّى وصل دماغه، وباتت ذاكرته تجيء وتغدو.

كانت فكرة دعوتهم فادحة وغير دقيقة. لم تخطر في بال ماركو حتّى.






 أدري" أجاب، لكنّه لم يكن متأكدًا من اتنه لا يدري: سوري آنّ آنه تذكَّر عبارةً تناسب الموقف جيّدًا: "Ubi nihil vales, ibi nihil velis") - دون مين ألن يذكر مَن قالما. لكنّه كان يذكر معناها جيّدًا: (احيئما لا تساوِ شِيئًا، لا يسعك الِ أن ترغب بشيئ" - هكذا كان يشعر تَامًا. من الوارد أنّ الفتاة انتبهت إلى الى










سفيها: فأجاب نعمه، أكيد، سيُسرُ بمجيئهمه، لكنّه يرى آنَ من المستحيل أن


 الرغم من الإبلاغ المتأخّر . تلك الفتاة تنجح في كلّ ما تفعله الـا
جاء جاكومو من أمريكا، لويزا من باريس، مارينا وغريتا من ألمانيا،








 تأتّف على عدم قدرته اللحاق به، وأخذذ يبكي أيضًا، لكنّ أمّه مقعدة ولا يمكنه مغادرة فلورنسا.



 الحدث أرادت استقبال أناسِ أحياء، يعودون إلى أصقاع العالم التي جاؤوا منها بحيويّةٍ كبرى، لذا سعت أن تعتبر الضيوف رفيعي المستوى. فجهَّزت

الغرف بعناية، وأحضرت سمگًا طازجَا، وأعدَّت الباستا بالمنزل، وقطفت الخضروات من البستان - مع أنّ ماركو لم يستطع تذوُّق الطعامَ نظرّا إلى
 فغر المعدة بالمنظار العابر للجلد، أي بأنبوب التغذية الذي أديلّه أدخله الأطبّاء



 أنّ المعلومات راجعة إلى أزيد من ثلاثين عامًا، لكنّ الأذواق الِ تا تتبدّل، إلّا
 رأس المائدة، يواسيهم بأنبوبه. ولكن لا داعي. لم يُمنَع أيٌّ منهم من وجبته المفضّلة - ما قد يشير إلى حظِّ سعيد.
وهناك خطرٌ آخر في الحدث الذي قرّر ماركو إقامته. الأوّل، ذكرناه،


 ذكرناه أيضًا. الثالث هو أداء دور الضححيّة - إن لم يكن المحسد. مثال: انظر


 أن يشعرهم بأحسن حالِ إذًا. فلا بدّ لـضور هـم أن يصبح ذكرى جميلة. لذا يجب أن تكون مثاليّة. يُنْضُ جذعه ويقعد على السرير. صعقات ألم من جديد. حانت ساعة

المورفين بالفعل - الأمر الذي لا معنى له، نظرَا إلى الوضع. إلّا أنّ ماركو إذا
 الناحية الجسمانيّة: لم يصبح بعلُ زومبي، مثلم) حدث لأبيه وأمّه - ولن يصبح كذلك أبدًا. هذا جوهريٌّ لإضفاء معنى لما سيفعله بعد قليل: ماركو كارّيرا يريد أن يرحل، لا أن يخلِّص الآلخرين من متاعبه.

في اليوم الأوّل، حاللا وحـل إلى هناك، أراد أن يقوم بنزهة على الدرّاجة





وميرايين، ضححكا على ذلك: لم يكن تهُغُّا، ، لم يكن استهزاءُ.
بالتأكيد - يفكِّر - لو أخذ المورفين (عن طريق الفم، لا الوريد) سيتسنّى
 الكرسيّ المتحرّك، وسيسبِّب هذا خلخلةً للأدوية الأخرى. المخطر رقم أربعة، إثارة السفقة. إيه، انظروا إليّ، بإمكاني فعلها بنفسي!
لكنّه يستطيع الذهاب من السرير إلى الكرسيّ المتحرّك بمفردهه هذا نعمّ.


 التي تفصله عن الكرسيّ المتحرّك. حذار من السقطة الآن، يقول في نفسه.

 كانت مؤلمة، لكنّها بسيطة. وبعد ذلك ينادي الممرِّض. "ارودريغو") يقول،

بصوتِ منخفض. منخفضّ جدّا؟ لا، رودريغو يدخل مباشرة ولا يؤنبّه على كونه نضض وبلغ الكرسيّ بمفرده. (فلنخرج إلى المديقة، من فضلك. فلنفعلها هناك! !).

ظهيرةٌ دافئة ومشرقة. نبات البيتوسبوروم مزهر، كذلك هي القرنفليّة والياسمين: عشب المرج مقصوصٌ هذا الصباح، والرائحة المنبعثة من ذلك الك المزيج مثيرة. تنصرف لويزا عن جاكيرا علمومو وتتّجه إليه. ينظر إليها ماركو، والشمس المابطة تضفي عليها هالة النور: كم عمرها؟ أربعة وستّون؟
 اللذين لطالما اشتهاهما ماركو تتيُّانـ ما زالت في جاكومو أيضَا، من خلفها. جاكومو كذلك أحَبَّ ذلك الجسد وذلك الو الوجهـ

 وكارّادوري. الجمميع هنا إذذا، يفگِّر ماركو، يمكنتا أن نبدأ. عواطفه متأثّرة، قلبه يِفق بشدّة في صدره.

يبلغه كارّادوري ويميّيه بحرارة. يعتذر عن التأخير فيقول له ماركو إنّه
 الرجل، لا يساوي شيئًا لولا القوّة المغناطيسيّة التي تشَّ منّ من عينيه. هما في
 من نقص الوزن، والمرض والعلاج، لا يظهر آنه في عامه الحادي والسبعين.

 معنى لذلك الحدث فهو هذا تمامًا: أن يرحل بكامل ألقه المعهود، قبل أن تنال منه أهوال المرض.

لا أحد يتكلّم. لا أحد يعرقّ ما يقول. يومئ ماركو إله رودريغو فيدخل

 التي خطرت في باله، لذا: لا موسيقى (للوهلة الأولى فكَّر أن يضع أغنية


 يكدث عند السفر، وكالامٌ موجزّ وتقنيٌّ لتطمين الجميع بأنَّهم غير متواطئين مين ولا مسؤولين عن شيء البّة.
 الأكياس على الأنابيب وحامل التروية، يبادر ماركو و ألما
 وكا تعرفون، فكرة دعوتكم تعود إلى ميرايكيين، ويبا آنكّم أتيتم جميعا





 تلاقيا فيها بعد مرور أعوام وحتّى تلك التي تحدَّثا فيها قيا قليلَا، على انفراداد،

 لِسن الـظّ تَكّن من استعادة السيطرة.

- المعذرة. - يغمغم.

ويعود إلى إنصاته، متأثرّا، ويداه بين ساقيه، كأنَّ شيئًا لم يكن. ففي النهاية
كان المشهد هزليَّا.

- كنت أقول إنّكم لستم بجبرين على الحضور بالإكراه. أنا سعيدٌ جدَّا



 بإلز اميّة بقائه هنا.

يتوقَّف وينظر إلى جمهوره. جاكومو صامد. ميرايجبين تشبك أوسكار،
 جامدة. مارينا ما لبثت ترفع أنظار ها وتخفضها وتهزّ رأسها. - لا أنا... - تقول - ربّا أفضل لي... أذهب المنزل.

ترفع عينيها من جديد، تبتسمه، وتنصرف. بانت آثّار الزمان على مارينا

 يتبعها ماركو بنظرته إلى أن اختفت خلف آن باب المطبخ، ثمّ يحطّ عينيه على غريتا، أخت آديلي.

- وأنتِ؟

غريتا فتاةٌ ألمانيّةٌ جميلة، على أعتاب الثلاثين، بشعرها القصير جدَّا ووشومها الكثيرة على الذراعين. ما لبثت آديلي أن تآخت معها آلما حتّى خطفها


لو أنَّها هما الأختان - وهذا بفضل الجهود التي بذلما ماركو، خلال الأعوام، باصطحاب حفيدته إلى ألمانيا لدى جدّتها ولدى غريتا، وإبقائها معاً والآن،
 في العالم، وإنّ ذلك بفضل تلك الك الرحلات الكا إلى ألمانيا، والمودّة التي نشأن أت بينها وبين أخت والدتها.

- لا يا ماركو - تقول غريتا - أنا باقية.

يتّسم وجهها بملامح قاسية مثل نطقها، لكنّها مشرقة أيضًا، وتوحي
 ويتجاهل فكرة أنَّ مارينا بمفردها تبكي في الداخل - ما أصعب الموقف، اللعنة - ويستأنف كلامه.

- أردتُ أن أقول لكم كلمتين بِا أنّي مارستُ مهنة الطبّ أربعين عامّا، لكي

 أو ثلاثين ثانية من السلام. ولكن بوسعي فعل كلّ ما يبب بمفردي.
 بجهاز التشريب الوريدي" الذي تتتهي دارته بشريان ذراعه اليمنى. في الكيس الأوّل يو جد مزيجٌ من الميدازولام، مكوّنٌ من البنزوديازيبين

 الثاني محلولٌ سريع من البوتاسيوم غير المذاب، الذي سيؤيوّيّي المهمّة
 أنّه لا أحد على دراية بطريقة استخدامي لها. بكلّ بساطة، سهِّلت عليَّ

أعوامي الأربعين التي أمضيتها بالعمل طبيبًا، تدبير هذه الموادّ دون الحاجة إلى توريط أحد.








 سيهديني عشرين أو ثلاثين ثانية من السلامه لانَّه لو توجَّبَّبَ عليَّ فعلها بمفردي لبقيتُ مشدود الأعصاب حتّى في أثناء التسكين، لتفعيل
 فادحة. كنت سأضيّع على نفسي أجمل ما في العمليّة، أي النشوة التي يزلقني عليها المختّر .
حصل على مارجاه، فتلك الكللات البافّة، والمصطلحا ولحات التقنيّة، هدَّأت الموقف، وبدا أنّ كلَ المخاطر التي أراد ماركو اجتتنابها تتالاشى أو تكاداد. أبطأ
 في قرنيّة العين.

- يسفر البوتاسيوم عن اختلال في النظم القلبيّ، ما يؤّي إلى الرجفان
 شنيعة: وي أسوأ الأحوال، في حال تسرُّع القلب، قد تننئ اضطرابـات

محدودة قبل الرجفان، لكنّي لا أرجح هذه الفرضيّة.
 به، في هذه اللحظة. إرينه التي وضعت حدَّا لحياتها عندما كانت أكبر من

ميربايكيين بقليل.
يتنفّ، يتجاهل هذا الخاطر أيضّا، ويستأنف:

- بعدئذ، حين ينتهي الأمر، ستتصل ميرايكيين بالرقم 118. ستأتي سيّارة الإسعاف من كاستانيتو كاردوتشي. سيتحقَّقون من الوفاة.


 أردتم البقاء، ولن تكونوا مرغمين على الإدنا أؤكد لكم - سيكون لديه رغبة في إجراء تحقيق. وهكذا، ينتهي المُطاب. ماركو فخورٌ بنفسه أيّيا فخر، لكونه لم ينسَ
 والشهقتان اللتان افترّتا من جاكومو كانت الإنـارة المار الوحيدة على العاطفة التي أفسدت استعراضه. تملص ميرايييين من عناق أوسكار وتذهب إليه. تنحني، وتعانقه.
أحسنت يا جدّي - تقول.

ثخطر في رأسه فكرة، فكا قلنا ذاكرته تجيء وتغدو.

- الغزوات البربريّة - يوشوشها - ذلك الفيلم الذي لم نتذكّر عنوانه. هذا هو عنوانه.
- صحيح - تهمس ميراييين - الغزوات البربيّية.

تداعب شعره. ثمّ تقف بجانب الكرسيّ المتحرّك، من الطرف الآخر لرودريغو. مثل أبي المول، صامتٌ، يد الممرّض مسكةٌ بعارضة حامل

التروية كأنّا رمحـ متأهّب.
تتقدّم غريتا. تنحني هي الأخرى، مئلم فعلت ميرايكيين، تعانته بالدف؛ نفسه. يستنشق ماركو عطرها المفعم بالنكهات الحادّة، كالحمضيّات. تمّاتِّ ينظر في وجهها. عيناها مغرور قتان بالدمع أكثر من المعتاد بقليل، تبتسم. - وداغًا، ماركو - تقول.

- إلى اللقاء - يردّ.

تنهض غريتا وتعود إلى مكانها. لكلّ واحدٍ منهم مقعد، ما باليد حيلة: إنهّ عرض.

حان دور كارّادوري. يتقدّم ويمنح يده لماركو ليقرّر بنفسه ما يفعل بها؛
 صفيقٌ، وصعقةُ ألم.

- إنّني أودُّ حضرتك - يقول كارّادوري.
- فلنرفع الكلفة، من الآن فصاعدًا - ييبب ماركو. فينفجر الجميع ضاحكين. لا بأس بقليل من التهُُمّمع كارّادوري، فها فيا في العمر نفسه. أوسكار. عرفه ماركو قبل بضعة أثشهر فقط، في خضـمّ العلاج الكيـياوي،


 أملٌ عظيم للعالم المديد، هو أيضًا.
- اصمدا - يقول له ماركو وهو يعانقه.

Claro
ثمّ يضيف جملةّ ما كان بجبرًا على قولها.
. حياتُا حياتي Su vida es mị vida
يشدّ على يد ميرايكيين، ويلثم ثغرها بشفتيه ويتنحّى.
والآن؟
رغم انعدام الأهميّة، والمال هذه، ماركو يتساءل مَن سيأتي أوّلًا جاكومو
 حائرين. تّمّ يتقدّم جاكومو. يتعانق الشققيقان ويتشابك بطناهِ اهما بقوّة. لقد
 تهدم كلَّ شيءـ وفي الأثناء يبقيان متعانقين، ويتشابكان.

- اعذرني - يقول جاكومو.
- بل اعذرني أنت - يقول ماركو.

ينفصلان. يشهت كلاهما. ولا شيء بعد. انتهى الأمر. ييين دور لويزا.
ها هي. يعاود قلب ماركو خفقانه الشديد. لون عينيها من نبتة الميرميّة.

 أوّل ما يخطر على باله، وبالفعل، في تلك اللحظة الدقيقة، وهو ينظر إليها،

تخطر في باله فكرة.

- أتعلمين في أيت يوم نحن؟ - يسأها.

$$
\begin{aligned}
& \text { - الثاني من يونيو. أئِّ يوم هو؟ } \\
& \text { لويزا تبتسم، متردّدة. } \\
& \text { - عيد الجمهوريّة؟ } \\
& \text { - أجل. ولكن بمعزلِعن هذا... } \\
& \text { تهزُّ رأسها بخفّة، وتبتسم. }
\end{aligned}
$$

- إنّه أبعد يوم عن يوم ميلادي - يقول ماركو - ستّة أشهر بالضبط. ما كان ذلك المعتقد عن الرجل الصالح الذي يموت في يوم ميلاده؟ ما كانت تلك الكلمة العبريّب؟
- تَامًا أنا لستُتساديك. إنّني الضدُّ من الصدق والصلاح

أهذه هي آخر الكللمات التي يقوهلا ماركو كارّيرا اللويزا لاتّيس؟ ربّا يفكِّر - كان من الأفضل تحضير شيء مّا.

- ورغم ذلك فأنتتساديك - تقول.
- وماذاعن الروحانية العبرانيّ؟
- الروحانيّة العبرانيّة تخطئ.

تداعب بيدها رأسه، جبينه، وجهه.
Mon petit colibri -
تحني رأسها جانبًا، فينسدل شعرها، الحركة المألوفة، السبقة، مثللم كانت


قبلة! على الفم! باللسان! مسكة بوجهه بين يديها! هكذا، في أرذل العمر،
بوجود جاكومو، وأمام الجميع!

أحسنبِ، لويزا: إن كان فعلكِ مسينًا فليكن مشينًا حتّى العمق. يمسك



 بنفسها هي.
انتهى الأمر. تنهض لويزا، تستجمع نفسها. تخطو إلى الخلف وتع وتعود إلى الى الما مكانها، محنيّة الرأس، مثلم) يضع الناس القربان المقدَّس في أفواههم للتوّ. والآن، حانت الساعة. لم يبقَ إلآلا التنفيذ. عطور الظهيرة مُسْكِرة، والأشياء تتأجّج بالضوء والحياة. نسمة البحر تهزّ الأسيجة بالكاداد، وتعبث بالشعر الأنعم، وتزرع إحساسًا عظيَا بالرخاء. لا يشعر ماركو بالصا بالألم في


 يتطلَّب الكثير، في الحقيقة: نهارٌ رائع، بعض المعانقات، وقبلة على المّل الفم. وقد يكون هنالك المزيد منها، في نهاية المطاف...

الخطر السادس، اللعنة: العدول. ربّبا هذا ما يأمله الجميع من حولهّه، أن أن
 الصراع، أن يعاني نوبات غيثيانٍ لا تتتهي، وزحار، وانِيا والتهابات قالاعيّة، وألّا
 وأن يتحتّم على ميرايميين بدلّا من إنقاذ العالم أن تُهرَع لاستئجار سرير

مائيّ، ناهيك بالزيوت، والمراهم، والممرّض الليلي، والاستنشاق المقرقر،
 فلا ييوز الإكثار منها، تقول التدابير الصحّيّة، لدرجة أن يتوسّل إلى ميرايجيين
 مرغمةَ على...

يلتفت ماركو نحو رودريغو، ويشدّ على يده.
شكرًا على كلّ شيء - يقول له. يربِّت رودريغو على كتفه.
يمدّ ماركو ذراعه - ألم - يبلغ بيده اليمنى الصنبور الأحمر، ويفتحه.
 ثمّ يرفع عينيه صوب ميرايكيين، وبيده يلعوهها إلى الانحناء. فتنحني. ينظر ماركو إلى تلك الفتاة ذات الجمال الباهر للمرّة الأخير. يرفع يده


 التي يقدّمها إليه رودريغو. ولكن، ما الذي تفعله ميرايكيين؟ برقةّ لامتناهية رفعت يده اليمنى وأبدلتها باليسرى في شُعرها. لا لا ألم. كلُّ الأشياء تبتعد
 اليُمنيَان بعضها بيعض ما بين المنصر والبنصر، حيث تتلامس الثـامتان التوأمان. بالتأكيد. (انقطة القوّة)"...
كلُّ الأشياء في البعيد البعيد. سلامٌ متحاوج، تحتحائيّ. إرينه. آديلي. أبتاه.


إرينه.

ها هو. ماركو يغفو. تنقلب رأسه جانبًا، فتسندها ميرايييين بيدها، وتحميها. والآن حانتب مهمّة رودريغو، الذي جاء من ملقا من أجلها. حكايته عجيبة: والده أعمى، وأمّه من الغجر وكانت مغنيّة، وراقصهة، وفنّانة




ليست حكايته، لأنَّه ما جاء إلى هنا إلا لا لفتح الصنبور الأزرق. فلنصلٍ من أجله، ومن أجل كلٍ السفن في البحر.

## هذه السهاء الهتيقة (2007)

> لويزا الاتّيس
> بريد عففوظ
> 67 شارع الأرشيف
> 75003 باريس
> فرنسا
> روما، 17 نوفمبر 1997

في حال وقعت فوق رؤوسنا هذه الشمس العتيقة لويزا، لويزا، لويزتي، دون أن تمنحنا الفرصة ليقول أحدنا للوَخر، إِنّا اثنان يِبُّ أحدهما الآخر،

يبدو لي هكذا.
تعالي نكتْبها هكذا، بكلّ ما فيها من أخططاء
أنا حبُّ أنتِ، وأنتِ حبُّأنا.

تعالي نكتْبْه هكذا،
لويزا، لويزا، لويزتي،
على كلّ سطحِ خلقه الربُّ الودود.

## الطنّان

## (روها وأماكن كشيرة أخرى، 2015-2019)

## ديون

قبل كلّ شيء، إنَّ فصل (في المولينيلي") ليس مستوحىَ من حكاية الدوّامة



 يجعلها عفويّة بذلك الشكل . لذا قرّرتُ أن أعيد كتابتها، بحيث تـتناسق مع



 في الفصل كلّه.

في فصل (اعين الإعصار" ثمّة جزءٌ من التوصيف الجمسلنيّ لشنيع الذكر، مستَقَمُمْ كا هو من أَحَبَّ الأدباء إلى قلبي، وهو مارين ماريو بارغاس يوسا: الكان

الرجل طويل القامة وهزيلُ البنية لدرجةِ يبدو فيها بمقطعِ جانبيٍ على
 عام 1981، والطبعة الإيطاليّة عام 1983، بترجمة أنجلو الوابو مورينو (إيناودي).

وفي الفصل نفسه: حادث التزلُّج، والعيدان التي انغرست في فخذالمتزلّج،


 بخير

وكان الفصل بأكمله قد صدر مسبقًا في بجلّة ا، عدد يوليو 2017.

في فصل (أورانيا): الكتابة بالقلم الرصاص على الغلاف الداخليّليّ لرواية

 والدي يكتب هذه الكللمات على الغلاف الداخليّ لإحدى روايات أوراني انيا التي التي


 إذا... ها هي تنحني و... سيّداتي سادتي، لقد وصل ألسّاندرو!!). الرواية التي كان يقرأها هي عين السلماء لفيليبك ك. دِك، مؤرَّخة، للأسباب الموضَّ وِّحة في الفصل، 12 أبريل 1959 مع أنيّ ولدتُ في الأوّل من أبريل.

بطبيعة الحال، الفيلم المذكور في بداية فصل اغوسيودينييي"، هو أماركورد/أنا أذكر لفيديريكو فيلّيني، الذي عُرِضَ في الصالات فير في 13 ديسمبر 1973.

وفي الفصل نفسه، الجملة المقتبسة بين ظفرين آتية من رواية آل غولدن/
البيت النهبيّ لسلمان رشدي، 2017.

في بداية فصل لاخيط، ساحر، ثلاثة صدوع" أردتُ أن أشيد بهذه القصيدة النثريّة العظيمة لسيرجيو كلاوديو بيرّوني بعنوانأن نعرف الطريق وموجودة في الديوان أدخل في منامكِ أحيانًا الصادر عام 2018 (لانافي











 أسطر الامتنان هذه تجاهه.

المقالة المذكورة في ناية فصل (الرسالة الأولى عن الطّان) كتبها ماركو

 بين 15 أكتوبر 2004 ولغاية 14 فبراير 2005.
"Weltschmertz \& Co. (2009)" خطاب الدوكخا الموجود في فصل مقتبس من كتاب نيدانيا ساميوتا - بجموعة الحطابات المرتبطة بالعوامل العرَضيّة، (V)، غاهاباتي فاغا، منظّمة بورما بيتاكا، رانغون، بورما.

با يخصّ أغنية Gloomy Sunday، المذكورة في الفصل الذي يِمل اسمها: صدرت الأغنية للمرّة الأولى عام 1935 في هنغاريا، حيث الّْلِّفَت في الثلاثينات بعنوان "Szomoru' vasa'rnap"، من كلمات لاتلات لاسلو
 وحظيت بنجاح عالمي" سريع. وبسبب هنا النجاح، سرعان ما ما أصبحت
 الشاعر الغنائيّ سام لويس. وها هنا نصّ الأغنية الإنكليزيّ:

Sunday is gloomy
My hours are slumberless
Dearest the shadows
I live with are numberless
Little white flowers

Will never awaken you
Not where the black coach
Of sorrow has taken you
Angels have no thoughts
Of ever returning you
Would they be angry
If I thought of joining you
Gloomy Sunday
Gloomy is Sunday
With shadows I spend it all
My heart and I
Have decided to end it all
Soon there'll be candles
And prayers that are said I know
Let them not weep
Let them know that I'm glad to go
Death is no dream
For in death I'm caressin' you
With the last breath of my soul

I'll be blessin'you
Gloomy Sunday.
ولكن في سياق نجاحها، انتشرت حول العالم أسطورةٌ تقول إنّ هذه الأغنية، بسبب تعاستها القاهرة، كانت سببًا في اقتياد كثيرِ من الأشخاص الذين استمعوا إليها نحو الانتحار. فأدّى هذا الصيت المُؤوم إلى جعلها
 للحظر والحدّ من انتشارها. ثمّ في عام 1941، بغية الاعتراض على هذا
 في النسخة الأصليّة، بمثابة تفسيرِ للفقرات اليـيابقة على أنّا ثمرة أحلام.

Dreaming, I was only dreaming
I wake and I find you asleep
In the deep of my heart here
Darling I hope
That my dream never haunted you
My heart is tellin' you
How much I wanted you
Gloomy Sunday.
ورغم هذا، منعت بي بي سي الانتشار الإذاعيّ للأغنية لأنّا اعتُبِرَت حزينةٌ إلى أقصى المدود، في لـظةٍ عصيبة بحدّ ذاتها كانت بريطانيا تعيشها، تحت وابل القصف الألمانيّ. وظلّ المنع ساريًا حتى العام الأغنية بأداءاتِ لا تعدّ ولا تحصى على مدى الأعوام، بإمضاء مطربين

وموسيقيّن عظ|ء، مع أو بدون الفقرة المضافة. من بينها، فضلًا عن نسخة البونك التي أدتها ليديا لانتس عام 1981 والمذكورة في الفصل، أودّ ذيّ ذكر أداء إيلفيس كوستيلو 1994، ريكي نلسون 1959، ماريان فايثفول 1987، سينياد أوكونور 1992، وأداء بيورك 2010. لكنّ هذه الأغنية أُديّت بالعشرات حقًّا.

ثمّة نسخة إيطالِّة بالطبع، الأحد الكئيب، من كلمات نينو راستيلي، غنّاهـا على مدى الأعوام كلٌّلٌ من نورما بروني، مار لاستيلا، ميريام فيريتي، جوفانياني
 لمحاولات تلطيف الكآبة، ولا جعل التلميح إلى الانتحار بسبب عذاب الحبّ أقلّ وضوحا.

وفي النهاية، يوجد فيلم رديء بريطانيّ - إسباني 2006 مع تيموثي هيوتن
 على الأشخاص لدفعهم إلى الانتحار عبْ إسماعهم على الماتف أغنية الأ حد الكئيب.

وفي العام 1968، انتحر ريزسو سيريس ملقيًا بنفسه من إحدى نوافذ بيته في بودابست.

في فصل "Shakul \& Co.॥") المفردات التي تدلّ على الآباء الذين فقدوا
 إصدار فلترينلي 2015.
وفي الفصل نفسه بيتان آتيان من أغنيةصديق هُّ لفابريتسيو دي آندريه.

كتاب ديفيد ليفيت المذكور في فصل "ادرب الصليب") هو أولى رواياته رقصة عائلّيَّ. جميلة جدًّا: اقرأوها، أو أعيدوا قراءنها.

أغنية جوني ميتشل التي يشار إليها في فصل ("تتناقل سيرتك الأفواه") هي (The Wolf that Lives in Lindsey 1979. تحتوي حقًا على عواء الذئاب في نايتها، وهي مؤثّرة.

فصل هإنّا النظرات جسلد" هو إعادة صياغة لنصٌّ كتبُه لمجلّة لاليتورا في العام 2017.

عبارة (الذئاب لا تفترس الأيائل المنحوسة. إنّا تفترس الأيائل الضعيفة)" تقال في فيلم بعنوانأسرار وينلد رايفر، فيلم إثارة بميل مصوَّر في في مكميّة هنديّة
 المنككلة هي أنّ الفيلم من العام 2017، والنصّ الذي أشير فيه إليه تدور أحداثه عام 2016: أي مفارقة تاريخةّ. ولأنّي لم أستطع وضع أحدا أحداث الفصل في العام اللاحق، فضّلتُ أن أترك فيه العبارة هكذا على ألَّلَّلَّ أضعها
 بنات أفكار تايلور شيريدان الذي أخرج الفيلم وكتب نصّه أيضًا.
 سيرة دوتشو كيلّيري الملقّب بشنيع الذكر. كتب بيرانديلو رواية صغيرة عام 1911 بعنوان الرخصتة عن شخصيةّ جالب النحس، واسمه روزاريو كياركيارو، والذي عوضًا عن التصدّي لصيته السيّئ يقرّر أن يتقبلّه ليبتكر مهنة جالب النحس بأجرِ مدفوع. ستنتقل هذه الرواية إلى السينها على يد

لويجي زامبا من فيلم بأربع حلقات هنه هي الحياة، عام 1954، مستلهما من نوفيلات بيرانديلو، حيث يؤدّي توتو دور شخصيّة كياركيارو.

الكتاب المذكور في فصل (الرسالة الثالثة عن الطّان") بعنوان هو، أنا،
 على الذكرى والغياب لدى فابريتسيو دي آندريه، بإمضاء دوري غيتزي وجوردانو كياتشي وفرانشسكا سيرافيني ("اللسانيّان") الملمح إليها في
 آندريه، وكلّ مَن يحبّ اللغة الإيطاليّة أيضًا - وابتكار هذه المفردة المِّلديدة (إيمينابلجيا") دليلٌ على ذلك.مكتبة سُر مَن قرأ

في فصل (ا/لإنسان الجديد" يكال على فرسي اسمها دولّي، وتوصف بإيماز. كانت هذه الفرس لشُقيقي جوفاني. وفي الفصل نفسه، فكرة الصراع بين الحقيقة والحرّيّة آتية من قراءة دراسة رائعة لروكّورونكي بعنوان ميتافيزيقيا الشععبويّة، الصادرة في بجلة دوبيوزيرو



 بإمضاء ماورو زانكي، الذي يتطرّق إلى زيارة قسم أرشيف المستقبل في 2017 في معرض الفوتوغرافيا الأوروبيّة 2017 - خرائط الزمن. ذاكرة. أرشيف. مستقبل (بإشراف ديان دوفور، إليو غراتزيولي ووالتر غوادانيني) وقد تمّ

تجهيز المعرض في مناطق غتلفة من مقاطعة ريجو إيميليا بين مايو ويوليو 2017: وحتى تلك القراءة كانت مفيدة بالنسبة إليّ.

الـكمة مذكورة في الفصل ما "Ubi nihil vales, ibi nihil velis" قبل الأخير، قائلها فيلسوف الظرفيّة الفلمنكي أرنولد جولينكس (16241669)، وموجودة في عمله الجليل الصادر بعد ماته بعنوان الإيُيقا، والذي
 رسالةٍ من 16 يناير 1936 إلى صديقه الوفيّ توماس ماكغريفي (ينبغي قراءتها قولًا واحدَا: صموئيل بيكيت، رسائل، 1920-1940)، يروي بيكيت كيف وقع على هذه الـحكمة. ثمّ تظهر الحكمة في في روايته مورفي، التي كتبها


 عن الإرادة، أي المنهج الذي تطبّقه جميع شخصيّات بيكيت، آتِّ من هنا وليس من قبيل الصدفة التشابه بين هذا المبدأ وخطاب دوكخا المذكور في فصل "Weltschmertz \& Co. (2009)".

ونِّ النهاية، هذه قائمة بأسماء الأشخاص الذي أودّشكرهمه، من القلب، وكلُ واحدِ منهم يعرف السبب:
زوجتي مانويلا، شـقيقي جوفانّي، أبنائي أمبرتو ولوتشو وينو وجانيّ ونيّا ونينا وزينو؛ فاليريا سو لارينو، إليزابيتا سغاربي، إيوجيا بييرو براكي، فرانكو بوريني، ماركو ديرامو، إدواردو نيزي، ماريو ديزياتي،

بيجي باتيستا، دانييلا فيليونه، مارينليلا فيليونه، فولفيو بييرانجيليني، باولو فيرتزي، كارين حسن، ماركو ديلوغو، تيريزا تتشاباتي، ستيفانو بولاني، إيزابيلا غرانده، دومينيكو بروكاتشيا روكا، نيكولا سادا، ليوبولدو فابياني، جورجو ديلارتي، باولو ستيفانو كالاماندري، فيليبو دي براود، فنتشنزو فالنتيني، ميكيلي مارتزوركو،
 بييرلويجي أماتا، مانويلا جانوتي، ماريو فرانكيني، ماسيمو زامبيني،

انظم لـ ـكتبة .. امسح الكود telegram @soramnqraa


## whál

9 لنا أن نقول (1999)بطاقة بريديّة حعفوظة (1998) .
13نعم أو لا (1999)
24 مع الأسف (1981)
27 ..... عين الإعصار (79-1970)34هذا التيء (1999)
36 ..... طفلٌ سعيد (70-1960) .
40 ..... جَزْد (2008)
47 طائرات (2000)
53 جلة سحريّة معينّة (1983)
57ليلة البراءة الأخيرة (1979).62أورانيا (2008)
70 Gospodinèèèè! (1974)
77الرسالة الثانية عن الطنّان (2005) .
78 خيط، وساحر، وثلاثة صدوع (95-1992)
94. ．Fatalities（1979）

100 رجاءٌ خاطئ（2010）

102 كيف جرت（2010）

112 لم تكوني（2005） 115
128
131 － عن النموِّ والشكل（74－1973）

138 $\qquad$ الرسالة الأولى عن الطنًّان（2005） 141未来人（2012）

156 حياةٌ بأكملها（1998）

161 في المولينيلي（1974）． سوى آنَّه（99－1988） توقَّفي قبل ذلك（2001） ，
$\qquad$
$\qquad$ Weltschmertz \＆Co．（2009）

172 Gloomy Sunday（1981）

186 ها هي، تهبط（2012）188 Shakul \＆Co．（2012）
194 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．）（2009）

199
درب الصليب（2005－2003）
215 بالعطاء والتلقّي（2012）．
217 قناع (2012)234 ....................................................2015) برابانتيتتناقل سِرتَكَ الأفواهُ (2013) . 239 ....................................248إنّا النظراتُ جسد (2013)الذئاب لا تفترس الأيائل المنحوسة (2016)......................... 254
264الرسالة الثالثة عن الطنّان (2018)
267 الأشياء كا هي (2016)أخيرة (2018).......................................................283الإنسان الجمديد (2016-29)300 ............................................ 2030 (203 تحت تصرُّفك301 ........................................ الغزوات البربريّة (2030)320هذه السماء العتيقة (2007)322الطنّان (روما وأماكن كثيرة أخرى، 2019-2015)

## الطنَّان





 الوراء. لهذا السبب كان البقاء بجانبك أمرًا جميلًا.
الوراء. لهدا السبب كان البقاء بجانبك امرا جميلا. ولكن، ما تستطيع فعله بعفويتة، يفعله الآخرون بصعوبةٍ بالغة.
 الفطرة البشرية، وأنت لا تدرث هذا الهيل.








 فرنسا عام 2021.

