# قتبَة $09 r$ 

# ليف تولستوي <br> الأعمال الأدبية المنشورة بعَدَ موته 



ترجمة: صياح الجهيم

## 0520 592

الأعمال الأدبيّه
المنشورة بعَدَ موته

Author: Лев Ннкола́евич Толсто́й
Title: Literary works published after his death

Translator: Sayah Al jhayem
cover designed by: Majed AI Majedy
P.C.: Al - Mada

First Edition: 1993
Second Edition: 2017

Copyright © AI - Mada

المؤلف: لـف تولـــوي<br>عنوان الكتاب: الأعمال الأدبية المنـُورة بَعَد موته تر جـمة:مـاح الجهـهم<br>تصـمـم الغلاف :ماجد الماجدي النانر : دار المدى<br>الطبعة الأولى: 1993<br>الطبعة الثانية: 2017

جميع الحقوق محفوظة: دار المدى


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

| t+964 (0) 7702799999 |  |
| :---: | :---: |
| + 964 (0) 7708080800 | Iraq/ Baghdad- Abu Nawas-neigh. 102-13 Street - Building 141 |
| +964 (0) 7901919290 | - www.almada-group.com - email: info@almada-group.com |
| S +96170615017 | بــروت: المـعـرا- |
| +961175 2616 | - dar@almada-group.com |
| +9611752617 |  |
| ? +963112322276 |  |
| +963112322275 | - al-madahouse@net.sy |
| +963112322289 | ص.بب: 8272 |

$$
\begin{aligned}
& r \cdot r \cdot V r \cdot \\
& \text { Co } \\
& \text { t.me/t_pdf }
\end{aligned}
$$

## ليف تولستوي

0520

الأعمال الأدبيـة
المنشورة بعَلَ موتهـ

ترجمة : صياح الجهيم

مقـدنمة

لعلّ الدارسين لايشيرون إثارة كافية إلى أن تولستوي كان يتانتى في صنُع أعماله الأدبية: كانت مسودات النـي النصوص ورو اياتها لا تني










 !الا بعد ذلك بزمن كير، وبرعاية الجمعية التعاونية (ازادروغال)، في في موسكو، لتظهر في طبعة الأعمال الأدبية الكاململة التي كان يُنية يُنوى

 النصوص التي كانت ستظهر أُرسلت سرأ إلى باريس، حيثُ ظهر ت

بالرو سية تحت عنوان: قصص ومسرحيات لمُتُشر، لليون تولستوي،
 ويحتوي هذا المُجلَد على أربعة أعمال در اميّة وتسع قصص تُر تُر جمت !! الى الفرنسية، بعد ذلك، و نحن نقدّمهها اليوم مع التي ظهر ت في طبعة

تشيرتكو ف" (1)
لابذّ من الإنثارة إلى أن معظم هذه النصوص التي أُعيد طبعُها
 ( . . . أيضاُ لأسباب شتى. ومن ثّمّ فإن طبعتنا لأعمال تولستو ي بعد وفا وفاته

 - ا 9 . ولئن كانت متفاوتة الحجم جدأ - والقيمة أيضأ - فإنها تظل جديرة بأعظم الاهتمام. وكيف لا نتتبّع عبرْها مسيرة فكر عـر عظيمه، وتقلبّات مصير عظيم؟؟.

تاريخ نهار الأمس | (AO |
هذا أول مشُروع أدبـي لتولستوي. والكاتب الـذي بلغ أنين وعشرين عامأ مقيمٌ في اياسنايا بوليانا. القصة بسيطة كل ول البساطة،
 غنيّ، فارغ. أخذ يدوّن مشاهداته وأفكاره في كل يوم. لكن حياته 1 - وهي: تاريخ نهار الاممس، هكذا يعوت الــبـ، المجلة، مصة فارنكار الصغيرة... الملمه، كيف يموت الجنود الروس، الواحة، المر افعة، والمناقشة حول الللكِـة الز راعية.

الداخلية عظيمة الشَدّة، وقد بلغ تدفقُ انطباعاته حدّا „(لا يكفي معه كل
 ودقة اللمسة، والرهافة في طريقة تثبيت الإحساس، وحدّة الـّة الشُعور


 الحرص على التوفيق بين طر يقة التفكير وطريقة الحياة.

هذه القصة التي تختّلها المؤلفُ في مو موسكو وا والتي إنما أُكملتْ



 من و جهة نظر ذاتية ((للطفولة)) إلى تصوّر موضوعي للقصة.

 ونحن نرى فيها يافعأ سعيدأ بالعيش في تلب الطبيعة، نهمأ إلى القراءات الفلسفية، وإن كان ير جور، في أعماقه، سعادةً عظيمة فيمة تظهر
 الصفحات الأولى التي نشرها المؤلف.
: 1^O^ كيف يموت البنود الروس نتنقل إلى التجربة العسكرية. الإطار المكاني: القوقاز، حيث أدّى

تولستوي خدمته العسكر ية الأولى. وقد ألُّفت القصة في سنة \^0^، بعد ((القوزاق)). ونحن نحس فيها، كما نحسّ في ((القوزاق) )، وفي
 الجندي الروسي. إن تولستوي يكتشف طبيعة الفلاح القوية التي يرى فيها الممئّل للشُعب السلافي (العظيم، وتلك الشَ الشِجاعة الهادئة والمتو اضعة التي هي أعلى من جميع تألْقات البطولة.
: | AOr الحجلة
وهذه أيضاً ذكرى من بتربته العسكرية في القوقاز حيث كان
 أبدأ هو حب الحيو انات، وذلك بموازاة اكتشُافه للعظمة الإنسانية في الجندي الروسي.
: A A VV قصة الصغيرة فانكار التي كبرت في ليلة واحدة هذه القصة الر ائعة التي كتبها تولستوي حين كان لا يز ال عذباً، مو جّهة إلى إحدى بنات أخواته. وفيها يثبتُ المؤلف فهمه العميق لنفس الطفل. وهو يحسن بخاصة تصوير هذا الشيء الشّ الشديد الصعوبة، ولادة الإحساس بالــب لدى كائن صغير وأولى ردود فعل الحـياة اللاشععورية.
الحلم 1^7Y - |^өV:

قصة رُسمت خطوطُها الأولى سنة NOV . . لقد حلم أخو الكاتب حلماُ وقصّه على تولستوي الذي أولى هذا النصّ أهميّة كبرى. وأنثاء
 وفكر في إدخاله ((الحُرب والسلم))، وفيه يتجلى التناقضُ بين النزوع

الاجتماعي، النضال من أجل تحسين المجتمع، وبين السعادة بجانب









الحبّ البريء
 فالمؤلف كفً ، في الواقع، عن وصف المياة الذاتية لشخصية تـتحر




 بعد إلغاء القنانة. ونحن نبقى فيها عند المستوى البسيكوكو لو جيا
: ANV. حاجّان
 هو هV.
 أمام أملاكه في ((أياسنايا بوليانا)،. ويدور الموضوع، في هذه القون القصة،

حول حاج يرغب في (أن يغوص في نهر حياة الشعب)). ولا يفوتنا
 مطامـح تولستوي نفسه.

## : | AVO المناقشة

هذا النقاش الذي افتتحه تولستوي في عنفوان فترة الأزمة الدينية والأخلاقية، يُتيح للمؤلف أن يُعر"ف وجهة نيّ نظره في في العلم. وهو
 من الضراوة المشبو هة قليلا وبكل المبالغات التي تنبع منها ـ وهو لا يرى الا ير في البحث العلمي سوى التفاهة ما لم يسهـم في التحسين الأخلاقي

## : 1^ヘ£ مذّكرات بجنون

أثناء السنوات التالية، تصبح القصص القصيرة أكثرَ عدداً وأعظم





## 



 بالضبط، كما اعتر ف بذلك، ذات يوم لصديقه و كاتب سير ته (ابول بيريو كوف)،. وكانت هذه المغامرة تَهظ بثقلها ضـميره، وهو يتحدّث ور

عنها بشيء من الحدّة بعد سنوات طوال، لأنه يهبها نهاية فاجعة، على المستوى الأدبي: ففي رواية النص المطبوعة ينتحر (إيرتينييف)،


((السونات لكروتزر )).
الأم
مشكلة أخرى يلامسها تولستوي عن كثب: الماجة إلى الوحدة وسط أسرة كثيرة العدد، حاجة الحـياة الزو جية ومتا ونطلّبات التأمل.
 جذّة لذرّية كتيرة العدد. بيد أنها تشعر بالماجة إلى التخلِّلي عن هذه





سهرة القيصر الشُـاب في ليلة عيد الميلاد ع 9 A ا : هذه القصة التي كُتبت في آخر عام \& 1 1 9 - بعد صعود نيقولا الثاني الشاب إلى العرش - تتسـم بروح التبشير الاجتماعي هنا هو تولستوي الفترة النضالية. وقد سـاد الظنُ حينئذ أن الملك الثـاب الذي تعاونه امرأة أنهت دراستها البامعية، سيفتتح عهدأ من الإصالاحات. بعد عهد أبيه البليدي. حتى أن تولستوي كتب، بهذه المناسبة، رسالةً إلى نيقو لا الثاني، يتوسل فيها إليها ألما أن يهجر النظام
 ثانيةً فيتخيّل، في هذه القصة، حلماً حلم به الملك تظهر فيه مصائب

الـكم: السجون التي يقبع فيها المُجر مون، قتل مهرّب، قرية سكرى





 نيقو لا الثاني التي تنبّأ تولستوي بغايتها.

الأب سـرج ع • 9 1
نعود هنا إل مناقشَة الشهوة والعفة ونتجاوز ذلك إلى عحاكمة المجد. ينبغي ألا نخششى القول: إن (الأب سيرج") هو أحد أكثر أكثر أعمال









 القصة، الذي يقع في روسيا القرن التاسع عشر، استعاره تولـو الستوي من من حياة قديس من قرون المسيحية الأولى، هو يعقوب الصائم - رُويت

في أعمال القديسينٍ اليونانية الروسية، بتاريخ ع آذار ـ ومن المعلوم أن
 القصة ومصـدر ها مفيد إلى أقصى حدود الفائنائدة. وليس من العسير
!بُبات العلاقات المتبادلة وهي:
ا. ـ يتناول الموضو ع ناسكاً صارمأ أَجَلّه الجميع. r. r. جاءه الإغر اءُ من مومس أرسلها الماز حو نـ الما r.r. يبتر الناسك نفسه بإر ادته (بحر قه يده اليسرى).
£. تتوب المومس وترهبـ.
ه ه يخر ج بجدُ الناسك من الامتحان متر متطهراً.
7. ظُهور إغواء جديد: فتاة مر يضة يغتصبها وينتهي بقتلها.
V. فرار الناسك وحجّاته، حجّات الحنشوع.
. . . . مغفرة الله التي مُنحها.
لكن تولستوي استطاع كأحد معلّمي الأدب، أن يضع القصة من جديد في سياق القرن التاسع عشر الروسي، وأن يرسم صوري غبار عليها لأرستوتر اطي روسي عز فـ عن خير الـير ات الأرض - الغنى والمجد - لينهي حياته حابَّأ، متسو لأ مغمورأ.

كانت القر يحة الحالقة لدى الكاتب الكبير أبعد من أن تُستنز فـ و و ولم






ينضم من قلبه إلى القضية الروسية. (القصة التي ير ويها بأقصى الوضوح
 يتردد تولستوي، من أجل ذلك، في أن يرجع وإلى وثائق العصر، وإلى والى المذكرات، وأن يسأل شهود القصة. وهو على كل حالن، يعتر ف بذلك

 أدنى التفاصيل): وكل دلالة القصة تأتي من التضاد البار ع الذي الـي ألقامن المؤلف بين المقاتلين الآٓسيويين والجلنود الروس، ولاسيما بتدخل شخصية
 والقيصر، وهما ((قطبا الـكم المطلق الإقطاعي الآسيوي والأؤوروبي)". ولا شلك أن عطف تولستوي يتّجه إلى العنصر الآلسيوي الذي يُ يُوْثُر عفويته وروابطه بالمياة الطبيعية على الهوس الانكليزي لدى الألمير فور ونتزو فـ أو على الاستبداد (البروسي)) لدى نيقولا الأول.

## بعد الحفلة الر اقهـة ب • 9 1:

وهنا أيضاً يستلهم تولستوي حدثاُ واقعياً، وهنا أيضاً يهاجم


 المنطقة العسكرية بارب كوريشا، وهو من أصل بولوني. وبعد أن شهـد سير ج عقاباً جسديا ناله جنديٌ على يد والد المبيبة، قطع علاقته كلها بأسرة كوريشا. وحين كان يشتغل تولستوي بالحا ج مراد، تذكر هذا
 الطابع الخي لهذه الصفحات.

العملة المزيّفة ع، 9 ( :

 لقد كان المؤلف يريد أن يعرض سلسلةً متو الية من المشتاهد، و كأنها






 إن تولستوي، كدأبه دائمأ، ير اهن على النهو ر الأخلا على التقدّم الاجتماعي

$$
\text { ألكسي الإبريق 0 ، } 9 \text { | : }
$$

 الموضوع الُمستلَهمه: المحيطون بالكاتب؛ وقد كان كموذ ج الشخصية الرئيسية طاهياً في إياسنايا بوليانا يُلقّب بـ (اليوشنا الإبريق)". وقد يبدو هذا النص في نظر البعض - أو في نظر معظم الناس - تافهأ.
 أعمال تولستوي بعد وفاته، تحمّس له الشاعر ("ألكسندربلوكله)، ودوّن في يو مياته: (أأكثر ما قر أته عبقريةُ حتى الآن : ألكسندر الإبريق لتولستوي)".

يوميات الشيخ فيدور كوزمنيتش التي ظهرت بعد وفاته ه . 9 | :

أُلْفت هذه الحكاية خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من سنة 0 ه 9 في إياسنايا بوليانا، بينما كانت الئورة تدوّي في موسكو . وليس مستحيلأ أن يكون تفكير تولستوي في عدم كفاءة
 ذكرى الإسكندر الأول الغامض الذي رسم خطر ولا وس صورته في الحرب و السلم. ومن المعلوم مدى انتشار تلك الإشاعة في روسيا
 باسم مستعار وليُنهي حياته في هيئة ناسك بكـ بسيط. ويبدو أن الإنثاعة لم تككن بدون أساس. لكن المؤكّد أن الرقابة لم تسمح - حتى سنى
 بحادث عنيف. ونحن ندرك تعاطف تولستوي مع شتصية متقلّدة
 والأبهاد، وتقرّر أن تتنسّك لتكفّر عن خطاياها و خطايا الآلخرين. لقد و جد الكاتبُ في ذلك صدى لأشدّ أشو اقه إيلامـأ. وعندمـا كان وان الناس

 التوحيد بين الإسكندر وكوزميتش لم يُبرهن عليها، فإن سيرة هنا
 الإمبر اطور المزعومة التي يعلن فيها تخلّيه عن بجميع متع الدنيا تشهـد
 العظيمة، والفكرة الشديدة الخصو صية والملائمة التي كوّنها لنفسه عن العمل الفني. ولنستمـْ إليه بهذه المناسبة أيضأ: (رالحفقيقة الفنّية
 الأدبية ليست حسنة ولا نافعة إلا بالمقدار الذي لا تصف فيه مـا كان،

بل عندما تدلَ على ما كان يجب أن يكون: لا عندما تروي ما فعله






 يقع لهذا الكائن المستاس والمنغلق الذي كاني


 كل حال، مع أماني نفس الكاتب الكبير، أمانيّها المفيّة والمشتروعة)،

$$
\text { ما رأيته في الحلم } 7 \text { • } 9 \text { 1 : }
$$





 الو حيد الذي ينبغي أن يغلب مشاعر الكبرياء والخيبة العميقة.

الأب باسيل 7 • 19
 التي يرسمها تولستوي لكاهن ريفي مسكين هو الأب باسيل. إن الأب

باسيل هذه الشخصية المتو اضعة يحب من كل نفسه الفلاحين الفقر اء
 تولستوي لو يغدو مخلوقاً من هذا النوع ع ... ولعل القار العئ سيلاحظ أنْ لا أثر لدى الكاتب، وهو في نهاية الدرب، لأية فظاظة إزاء الـاء الكنيسة

 كله موضوعية وعطف: إن كاهن حكايته الصغير وهو حقاً أخوه في

المسيح
مَنْ القَتَلُُ ه 19 1
نعود مع النص إلى المسائل الاججتماعية. وفيه يبذل تولستوي جهدأ


 إنه يَطْر ععلى نفسه أسئلةُ، ويغدو فو صو ياً، ثم ثو رياً. وإذا ((.متآمرين)"


 البعد عنه لا تَكاد تَكو ن له ألفةٌ به. ..

حكمة الطفولة 19. 191 - - 19

 يتم بطر يقة أخرى مستلهمة هنذه الحلكمة: (االحقيقة تَخر ج من من فم الأطفال" وبهذا الشكل المستحبّ، يخضع الكاتب العجوز لنقد

لا رحمة فيه، جميع المبادئ العزيزة على الكنيسة والدولة، وجميع الالفكار الموجّهة التي يعشش عليها بعتمع زمانه. كل شيء بئ بمرَ بها: المعجزات، الوطن، الملكية، مثلها مثل الـربي، بلمبا ومبيع ماء المياة.


 تولستوي قد و جدت هنا تعبير ها الأكثّر تركيزا أ.

ما من مُذنب • 191 ما 19

 والمياة التي يحياها فلآحو الجوار .







 الذي صوّتت عليه الدوما الأولى في سنة 7 ـ ـ 9 ا 1 ـ بل بل إن البرلا وعدّل القانون الانتخابي فيما بعد، في سنة النظام يجر ي إلى خَتْف، وأخذت تتكاثر علامات العاصفة المقبلة.

## كودنيكا • (91:









 !الى الكارثة: فعندما اندفع المبمهور إلى المو ائد المئقلة بالهدايايا، هلك مئاتٌ من الأشخاص خنقاً. لكَن الرقابة منعت التلميح إلى الكارثة، واستمرّت الاحتفالات كأن شيئاً لم يكن.
ولا يخلو من الفائدة التذكير، بهذه المناسبة، أن حدثنأ مشابهاً وقع








 سيسفح دم الملك في المكان ذاته الذي سفُح فيه دمُ الشُعب، في فجر

ملكه)). وفي روسيا أيضاً، سقط النظام القديع، و جرى مقتل الكثير من الأسرة الإمبر اطورية بعد عشرين عامأ من حادث (!كو دينكا)، المشؤوم م.

لقد استطاع تولستوي أن يقر أ عبر الحدث، مثل نبي من أنبياء




 الفضول. وهو يفعل ذلك بلا قصد سيّء، يدفعه الإحساس بالتضامن
 العميق بالرغم من الإعصـار، العمل الأدبي الذي لا وان نظير له، عمل تولستوي، ((كاتب أرض روسيا الكبير )).

الككسندر سرلوفيـف
***
t.me/t_pdf

تأريـخ يـوم الأمسس
1^01

إني أكتب تاريخ يوم الأمس لا لان هذا النهار كان بذاته لافتأ
 الانطباعات التي يتكون منها يوزٌ واحد بطوكله.

اللهُ أعلم كم هي متنوّعة، وكم هي متجمّعة بَمعاً مثيراً، وكم




 على ما يكفي من الطابعين لتنضيد حر ونا
 وهو أنني أويت إلى فر اثي بعد منتصف الليل . وقد كنت حذَّدتُ قاعدةُ

 الأسبوع؛ ولكني أصنف هذا النوع من المخالفة، بحسب الظروف.
!با بين البر ائم، وإما بين الأخطاء الطفيفة. وها هي ذي الظروف التي كانت أمس (هنا أرجو القارئ أن يعذرني، لأني سأضطر، إلى رواية
 طويلة تتصل بالأجيال السابقة على بطلهم؟؟). لعبتُ بالور رق لكن دي دون
 كالذي في من ير تص البولونية من شغف بالنز هة!




 نعثر عليه! إنه اللعب بالور رق.
يشكو أبناء المبل القديم. أن فن المديث يختفي. لا أدري كيف






 أن يُعطىى حظه فه، فِضطر ب المديث.

وقد يبدأ المديث بين شخصين يهتمان بموضوعات وان واحدة دون أن يزعجهما واغلّ عليهما؛ الأمرُ هنا أسوأ أيضأ: إذ أن كلْا منهما

يتكلتم عن الشيء ذاته منطلقاً من وجهة نظره، مرتَبا الأمور على هواه؛ وكلما امتدّ المديث ابتعد أحدهما عنـ الحن الآخر بلم ألن يلاحظ



 وجهة متعاكسة! ستبرم البيضتان أول الأمر في الابتحاه نفسه، ثم لا ثلا
 يشبه هذه اللعبة أكثر من المديت: البيض الفار علم



فلكل بيضة رأسها.
لست أقصد تلك الأحاديت التي تنعقد لأن من غير المهذّب ألا


 يا صاحبي المسكين، إن كان لا بدَ من ذلك! بال .



 ذاتها، كما يكون الأمر بين جماعة مُ مُتمع إلا للذة المديث. ويجب أن يحتظ المرء بآخر خرطوشة لآخر جولة، للحظة التي

يوُذِّع فيها؛ فهذا هو الوقتُ المناسب لإطلاق أسهمه النارية، لَذْل كل


 يُحْسنون تدريج آثار المديث في السامع. وإذا ما اندفع المرء بسرعة
 ((يا إلهي، ما أجمده!)".

عندما تلعب الور ق، فها هنا شي؛ لا يحدث دائمأ! إذ من المباح لك أن تصمت دون أن تتعرّض لأي نقد. وفضلأ عن ذلك، فقد يُ يحدث أيضأ أن تشاركُ نساءٌ فتيّات في اللعب، وما الِّ الذي يمكن أن أن يرغب في فيه الإنسان أكثر من أن يققى ساعتين أو ثلالأُ إلى جانب امر أة جميلة؟. ودونك ما جرى: كنتُ ألعبُ بالورق؛ كنت جاللسأ إلى اليمين
 أجد الراحة حيئماً جلستُ. استمر ذلك إلكا إلى منتصف الليل إلا ربع ساعة. وقد لعبنا ثلاث جولات.

لَ لَحبّني تلك المر أْ؟... (كم كنت أود لو أضع نقطة هنا) إن ذلك




صو بها بالذات).
ومع ذلك فيبدو لي أنها لا دَخل لها في ذلكُ كله؛ أنا الذي لا
 ذلك؟ الأمر بسيط جدأ: ذلك لأنني أثتهي أن أري الذين لا أحبهم

انني لا أحبهم، وأن أري الآخرين أنني أُحبّهم؛ وأنْ تُري الآخرين ما





التفكير بأنهم قد يظنّون أنني لا أحبهـ.




 مهم كما لو كانت تُقْبُل مدفأةُ أُ طاولة.
إنها تلعب مع الناس وبَد دائماً الموقف الذي يتا يتلاءم مع كل ظرف
 تحب أن تُعجب الناس، بل إنها تحب أن تفتل رؤوسهم. وأنا أنا أطرح





 فانا مثلاُ، سعيدّ جدأ بان تعجبني ولست أطمح إلى شيء آخر . تُم إن هناك نوعين من الغنج: أحدهما ذكي والآخر أحمق. الغنج

الذكي هو الذي لا يُلاحظ، هو الذي لا يككن أن نداهمه مداهمةَ. أما
 جمميلة، لكنن لي ساقين بديعتين. انظرْ إليهما عندما أصعد العربة. أرأيت إليهما؟ أليستا جميلتين؟؟.

- ر. رما كانت ساقاكِ جميلتِن، لكنتي لم ألحظهما لأنك أرَيُتني إياهما.

ويقول الغنجُ الذكي: (اسواء عندي أنظرتَ إليَّم أم م تنظر؛ شعرتُ بالمرارة فخلعت قبعتي".

- (الكنتي أرى كل شيء) - وماذا يهمتني من ذلك كله. كلُّ ما في

الغنج الذكي بريء وخفيف الظل .
نظر ت إلي ساعتي ونهضتُ. عجيب! لم أر تط نظر تها تستقرّ علي، !!لا عندما أكلَّمها؛ ومع ذلك فلا تُفلت منها أيةُ حر كة من حر كاتي.

- عجبأ، ساعتكَ ورديةّ!

استأتٌ غابة الاستياء لأنها وجدتْ ساعتي وردية. ولاثتك أن غيظي كان شديد الوضوح، إذ إنها اضطربت هي اني أنا



 هذه العلاقات المفية التي تعبر عنها ابتسامة، نظرة الانير، والتي لا سبيل
 الآخر يفهم، أنه يفهمه، إلخ.

أكانت تريد أن تنهي ذلك الحديث الشديد العذوبة بالنسبة الي؟ اكانت تريد أن ترى كيف أرفض متابعة اللعب أو أن أن تعلم إن كنت



ودسَتْ نظرةَ بين زوجها وبيني وقالت:

- لنلعبْ أيضأ جولةُ أخرى.

 انطلق فيه خيالي بعيداً، ولم يتمكن من العودة في الوتـ المي المناسب ليزين كلماتي بصيغة موفقة. اكتفيتُ بالقول:

لا. لا أستطيع.
ما كدتُ ألفظ هذه الجملة حتى بدأ الندمُ يخالبني - يُخالج جزء أِئ


 !! هذا الحد؟).

لا شك أن ذلك الجزء كان يتكلم بكثير من الفصاحة والاقتناع

 إنك لا تشّعر بلذة عظيمة، إنها لا تعجبك البّة المّة ثم إنك في وضع عررج: كنتَ قد قلتَ إنك لا تستطيع البقاء؛ أنت تضتّع نفسك في تقدير ها. ..).).

- ما ألطفه، هذا الشاب!

هذه البِملة التي تلت فكرتي مباشرة قطعتْ أفكاري. فأخذتُ



 طريقة مناسبة لمخاطبتي؟ إنها تبدو منز عجةً لأنها تسمينّني باسمي أو بلقبي. أم لأن ذلك. ..

قال زوجها:

- ابق معنا للعشاء.

وإذ كنتُ مستغرقاً في أفكاري حول صيغ الغائب، لم ألاحظ كيف

 لم يشـارك أية مشار كة في هذه الحماقة.
كنتُ متضايقاً جداً وعدتُ إلى لوم نفسي عندما جاءت منا مناسبةٌ سارةً



 رأسها - رأسّ حوافيه ناعمةٌ وبيضوية، عيناه سـوداو ان ان مُغلقتان نصف
 العينين، ويعبرُ دائمأ عن شيء جديد.

ماذا كان يعني ذلك الفُم، في هذه اللحظة؟ كان فيه شيء من

 الذّي لم يكن يعبرَ عنه ذلك الفم أيضاً! !...

خر ج زوجها في هذه اللحظة، ليأمر بالعشاء، من غير شلك. وعندما أترك و حدي معها يستولي علي دائمأ الخو فُن، ويستبذّ بي

 من الرقصة الرباعية، وتدعني و حدي


 تَدّنُتُ عنها: أتظاهر بأني مُ أُلُظ أنُني بقيتُ وحدي.

انتهى الحديثُ الذي بدأ قبل ذهاب الزوج، كررتُ الكلمات
الأخيرة وأنا أضيف فقط:

- أليس كذلك؟

واكتفت بأن قالت: ((نعم)).
وهنا بدأ حديثٌ آخر، حديثٌ صامتٌّ، هذه المرة. هي: ((أنا أعلم
 فلكي نبدو منهمكيْن، لفظتِ بعض كلمات؛ أشكركُ كثير أُعلى هذا الاهتمام، لكني أقول للك سرأ: إنّ ما قلته لم يكن عظيم الذكاءا). أنا: (احقاً، ملاحظتك صحيحة، لكني أتساءل لمَ أنت مضطربة.

أتظنين أنني سأقول لك أشياء مزعجة، لأنني وحدي معك؟ ولكي أتبت

 هي: (أتريد ذلك؟).




 أنا (الا، يستحيل الكلامٌ! أرى أنك مضطربة. الأفضل أن يعود زوجك).
هي (بصوت مرتفع، خاطبة أحد الحدم): - أين إيفان إيفانوفتش؟ أرُجُهُ أَن يأتي
وإذا شكُ أحدٌ بأن مثل هذا المديث المنفيّ يمكن أن يجري فابني أقدّم له ما يلي دليلاُعلى ما قلت
تابعتُ بالطريقة نفسها: „أنا مسرورٌ جداً من أنـا وحدنا. وألا حظ
 رجلك، بادرت على الفور إلى الاعتذار دون أن أن تدعي أمرَ الاعتذار
 سريعاً مثلك، وأنت تظنين أن اللباقة تنقصني". كان الزوج قد عاد إلى الغرفة، فتعشًّينا، وثُرثر نانا، وبعد منتصف الليل بر بع ساعة استأذنتُ

نحن في الربيع، في 0 Tآذار الليلة عذبةً ورصافية وفي مواجهتنا، فو قط سطح أحمر لمنزل كبير أبيض، يعلو الهالال في أول أيامهـ و و لم تبق سوى آّار نادرة من الثلج.

- قدْمْها.

كانت زلآجاتّي تنتظر وحدها في الشارع. و كان دعتري يعلم
 تعرّفت صوت شفتيه، الشبيه بصوت قبلة في الظالما - وهو الصو الصو

 تقدمت الزلاجةُ؛ قَّم المنادمُ ذراعه ليساعدني على العـلى العبور؛ لِكني مشيت ببطء لكي لا أخدشي هذا الر جل الطيبِ، بحيـت أني حطمـت تشرة البليد الرقيقة التي تغطّي نقعةً من الماء وبللَّتُ قدميَّ - شـكر أ، يا صاحبي! هل سيكون جمذّ، يا ديعتري؟

- طبعاً! الآن، سيكون جمذّ، في كل الليالي!

إن في هذا لغباءٌ! ما حاجتي !الى سؤاله؟ كلا، ليس في ذلك غباء!




 إليك (ولابَّ من القول إنني أعطيتهُ رو بلاُ ذات يوم) .

في جميع ذكرياتنا، تمحي الأحداث الوسطى. ويبقى الانطباعُ

الأول والانطبا ن الأخير وحدهما - وللاسيما الأخير . ومن هنا ر.ما جاءت هذه العادةُ الجميلةُ التي تقضي بأن ير افق رب اللبيت وبي
 تَكن علاقاتهما حميمة. فإنَّ خخالفة هذه القاعدة مخلً باللياقة. وهكا وها فإن ((متي سنلتقي ثانية؟) )ل تا تعني شيئأ، لكن حب الضـيف لذا لذاته يتر جم هذه الصيغة على النحو التالي: ((متى)" تعني)" (اتعال بأسرع وقت)"،


 الانطباع السار .
ومكّا لا بلَ منه، وبخاصة في البيوت التي لمُتنظّم تنظيمأ جيدأ، حيـ الخندم ولاسيّما البوّاب (وهو الخنادم الذي يتر كُ أول انطبا ع و وآخره) لم

 تر جمة احتفائهم الذي مصلره خممسون كو بيكاً كالآتي:
(اكل الناس هنا يحبو نك ويحترمو نك، ولذلك يمكنـا أن نُعنى بك ونحافظ في الوقت نفسه على رضا أسيادنا)،.

وحتى لو كان المنادم وحده هو الذي يحبك ويحترمك، فهذا يسرّك مع ذلك، وماذا يهـمّ لو أخطأنا؟ لو لم تخطئ لما...

- الحقّ أنك ضللـَ سبيلك!

كان ديمتري يقودنا ببطء وحذر، على طول الشارع، متحاشياً

( لم يطلق عليه دكتري هذا الاسم إلا بعد لـظات). تخلّصنا من الماز ق كَيفما اتفق، و لم يرفع ديكري ي صوته إلا بعد عشّر خطوات:

 القامة ولا لـية له (لم يكن يحتفظ بغير شار بيبه)، إلا أنه كان عان عميق




 الواضح أن كل ذلكُ لم يكن يؤلْف طاقماً حسن التألق ولا عظيم








 لكنه منوط، قبل كل شيء، بشخصية الموذي.
 !نسانٌ في إنسان آخر بفضل جسـارته. كان ذلك أثناء عرض فـ في

عيد المساخر؛ كانت الز لاجات بججوادين، وبأربعة جياد، والعربات بجوادين، والخيول التي تخبّ والخيول الأصيلة، كل ذلك كار كان كان يمرّ


صوتٌ آت من الشنار ع العر ضاني. انطلق صوتٌ قوي حازم:

- هيه! أنت هيه! انتبه! هلاْ تنحيتَ! ياللشيطان! وعلى نحو عفويّ، تنحىي المشباة في بحموعة تامة، وتو قفت العر بات. ومَنْ تظنَّ




حناجرهم.
ومع أن ديكتري كان جامح المزاج، سريعأ !لى التجديف، إلا أنه

 بشدة أمام البوّابة). وقد أتيح لي قبل قليل أن أبدي بعض الملاحظات


 لم تككن هذه عادته! ومع ذلك فلو أنه توقَف لتألّم من ذلك ألمأ شديدأ
 أخرى من النوع نفسه. فهذا هو الدليل على أن ديمتري كان يمتثل

للشعور بالو اجب أكثرُ ما يمتثل لغروره.
لقد فكرت كثيراُ في مختلف أحو ال الحو ذيِن فيما بينهم، في حضور


بعض حين يجتمعون، وأغلب الظن أن الذين تخاصمو ا يصبحون
 العلاقات بين الناس الذين ينتمون إلى أوساط غريبة عنا.

إذا كانت العربات تسير في الآبحاه نفسه، فإن الشجار يطول. فمن أطلت الشتّيمة يبذل وسعه ليتجاوز ضحيته أو يظل في الملفـ؛
 فعندما يكون الابَّاه واحدأُتكون الغلبةُ للذي خيلُ ألهُ أسرع.

إن موقف الأسياد بعضهمم من بعض ونحو حوذيتههم، أثناء مثل هذه الحوادث، لا تخلو أيضأ من الأهمية.

- هيه، أنتَ، أيها النذل! أين تذهب؟

عندما يتو جّه الكالام إلى العربات بأسرها، فإن الأسياد يتخذون


 الأسياد المشنوربين حسَاسون حساسيةً خاصة للإهانات التي تنال ولٍ حوذيٌ عرباتهـم. - مَنْ الآتي؟

الحلارس هو الذي صاح - وهو الحارس نفسه الذي وبّخه بعنف


 ظهره بأثععة الشمس. و كان واضحاً، أنه قد استمتع كثيراً بذلك، لأن

عينيه كانتا نصف مغلقتين. وفي مواجهته، كان المارس يتمشى أمام


 لسانه كان يتحرّق للكلام فقط؟ ضرب ببلطته اللو ح الخنشبي وصاح:

- هيه! أنتَ! أنت تسذّ الطريق! فتح الحوذيُّ عينه اليسرى قليلا، ورمق الحارس وما لبث أن خفض جفنه.
- إنما أكلَمك أنت! انصرفْ من هنا!

فلم يفعلز كلانمُ شيئاً.

- أأنت أصمّمٌ قلتُ لك، اجْرِ !

 بعينيه الناعستين إلى الحارس، وصاع به:
- أما انتهيت من زَعيقك؟ انظرو ا! إلى هذا الغبي! حتى لقد رفضو أن يسلَموه بندقيةُ! ماللك تزعق؟
! اجر !
 خاطفة فدمدم وحدِجني بنظرة ساخطة
 أعلمُ أنه لا إهانة للإنسان أعظم من أن تُفهمه أنتا رأينا كل شـيء، لكنتنا

نُو'تر ألاَ نقول شيئاً. شعرتُ بالضيق من أبل الحارس؛ أشفقتُ عليه وابتعدت.


 أيتها الصورة! انتهه، ياموسييه! ) إن الموهبة التي يملكها الرو الرسي للعئور








 ذو الأسنان المتباعدة).
(لابد من القول أن لي بالفعل أسنانأ رديئة منخورة ومتباعدة).
اندفع ديكتري من مقعده لير كض ويفتح باب المدخل، واندفعت أنا
 !الى الدخول كعادتي؛ وهو يبادر !لى قيادة العر بة حتى درج ج المدخل على طريقته المعتادة.
 العجوز، قد أغفى. فكرتُ وأنا أقرع: (الَّ أشعر دائماً بالنفور من

العودة إل البيت، آياً كان المكان الذي أسكن فيه؟ أنا متعب من أن







 كان ينتظر منذ زمن طويل وأنه يُؤدي خدمته أداءٌ حسنأ).

- افتحْ هل نامت السيدةُ؟
- لا، السيدة تقرأ.


 سوى سؤال واحد أساله (ابروف) لكي ألمي أريه أني على يقين من أنه لا لا ينام في غيابي أبداً.
- هل جاء أحذّ؟
- لا أحد، يا سيدي

ويجيب بروف عن سؤلمي جو اباً لا يتغيرّ بصوت متباك؛ وفي كل مرة أنتههي أن أقول له:


لكنتي أمكالك نفسي، لان بروف عككن أن ينحر ج، لان (ابروف"
بالرغْم من كل شيء، رجلّ طـبَب.

في المساء، أكت مذكر اتي عادةٍ وأرابع نفقات النهار . لم أنفق
 المذكرات فتُيء:آخر؛ وعلي أن أكتب، لكن الوقت متأخر؛ ؛ أنا أوُجل الككابة إلى الغد.

 استمتاعأ بإعادة أتوال الآخرين، بل لانني أحسّ في أعماقي بأن من السوء أن أكيشت مكذا وأني يجب أن يكون ن لي هدفُ في المياة.
لكن كيف العمل لأغدو (ررجل عمل وأحيا بهدف؟؟). أما

 لميولك، هدنأ، وإن كان موجو داً من قِبل، يتلاءم مع شيء عميتِ

 فعاليةً للوصول إلى ذلك هو وجوب تسجيل الملاحظات وكتابة المذكَرات الاصنَّفة.

في الملا حظات أعترف كل يوم بكلة ما فعلته من شَر م في المذكرات
 التردد، الادعاء، الشهوانية، الكَبرياء الخ، وهكذا أُحيلُ ابلى أعمدة المذكرات، بواسطة صلبان صغيرة، جمتع الأخطاء المر تكبة والمستجلة في الملاحظات اليومية.

بدأت أخلع ملابسي وفكر"تُ: (أين العلم الشـامل هنا وتنمية
 المذكراتُ وهي تَصْلُح فقط لتعداد نقائصك التي لا تحصى على على كل
 تتوصل أبدأ إلى الفضيلة. أنت تخلد ع نفسلك، وتلهو بذلك كلك كله كما
 رساماً بجيدأ؟.

وهل بوسعنا أن نبلغ الخيرَ بالامتنا ع و حلده عمّا هو شرير؟
لا يكفي الز ار ع أن يُعشب حقوله، بل ينبغي له أيضاً أن يحر ثها


كل ذلك قاله ذلك الجزءُ من فكري الذي وظيفته النقُلُ. وأخلدتُ



 يجب أن يبذر، في حين أن الخلير مبذورٌ في نفو سنا. وعلى الفنان ألن أن

 !إلى التدريبات: التدريب هنا هو الحياة.

البرد هو غياب الحرارة؛ غياب النور هو الظلمات، الشر هو غياب الخير . لم يحبُ الإنسان الخـرارة والنور والخير؟ لأنها من الطبيعة
 أن تُو جَد شمسٌ مظلمة وباردة، فلا يمكن أن يو جد إله شرير . نحن

نرى النور وأشعته ونبحث عن السببـ، فنقول إن الشمس مو جودة. النورُ والحر ارة وقانونُ الجاذبية يُبر هنون لنا على ذلك؛ هنا هنا في العا لم الم

 الخنشن وسترى بر يقاً؛ اطر ح غلاف النعائص وستعرُ على الفضيلة.
(الكن أتظن حقاً أن هذه الترهِّات التي سجّلتَها في مذكر اتي هي



كانت هذه أيضاً إحدى ملاحظات الفكر النقدي. والخقُ أن جميع النو اقص التي أسجَلها يمكن أن تصنّف في فئات ثِلاث (و كل فنة تتضـمّن عدة در جات ولا نهاية لمر كبّاتها):

1
Y -
r - نقص الوضو الو
لكن من الصعب تصنيف جميع النقائص النابتة عن تلك التركيبات، في هذه الفئات. وفوق ذلك فإن الفئتين الأوليتين هما على طريق التر ابع، بينما لا تستطيع الفئة المستقلَّةٌ أن تَعدّل إلا الز من.

وهكذا فقد كذبـُ اليوم وكان ذلك بلا سبب: لقد رُجيتُ أن أحضر عشاء، فرفضتُ أول الأمر بصراحة محتجاُ بعد ذلك بدرس.

- أي درس؟
- درس لغة إنكليز ية.

و كان الدرس في الحقيقة، درس رياضـة بدنية.
ما أسباب الكذب؟
1 - نقص الوضوح:؟ لم أفطن على الفور أنني كنتُ أكذب
بغباوة.
ب

درس الر ياضة
ألا تقوم الفضيلة إلا على إصالح النواقص التي تغضّ منك؟ تبدو الفضيلةُ على العكس، كأنها تتضمن نكران الذات. لا! الهـ هذا خطأ! الفضيلة تمنح السعادة لأن السعادة تمنح الفضيلة. و كلما كتبـُ مذكراتي بصراحة تامة. كفَتْ نقائصي عن إثارة سخطي؛ وِّ ويبدو لِ أنني إذا اععترُفت بها لم تعذُ مو جودة. وذلك إحساسٌ سارٌ جداًّ. صلّيتُ ونمتُ. صالتي مساءً خيرٌ من صالتي صباحأ إذْ أفهم
 في المساء في حين أجد نفسي في الصباح مفعماً بالقلق: إن كثير أ من الأٔثياء الجلديدة تنتظر ني.

إن النوم إذن لشيّ عجيب و في كل مر احله: الاستعداد، والإغفاء،

 أتذكّر فجأة أنه قد كان لذيذأ أن أنام، فأستيقظ.و وجميع ملاذ المجسم تزول بالشعور . يجب ألا تشعر ؛ بَطُلَ السـحرُ و مُ أعد أُستطيع النوم.

يا له من أمر متعب! لم أعطانا الهُ الشعور بما أن هذا الشعور يمنعنا من



 الغطاء تحتي بعناية. دفنتُ رأسي في الوسادة وأخذت أنام وأنا أتضرّع ع: - يا رّبة الأحلام، (امو رفيه))، خذيني بين ذراعيك! (إني أرضى أن

اكو ن كاهن هذه الرّبة).
أتذكرُ سخطَ تلك المر أة التي قال لها أحدهم: (اعندما مررتُ





 حفيرة لإحدى معار في!
تمطيتُ وتذكر ت على الفور أن (اتو ما)"(1) كان يخطر على التمطَي. ويذكّرني توما بديتريشنز ....
 الكلاب، عندما أخذ دينيكا(') يصرخ، على مقربة من ستاتو التوفوي؛

1 - توما هو مر بي تولستوي الفر نسي.


وكانت ناليوت بَري وصدرها إل الأرض خلال الشيلم. وغضبُ
 آه! ليتها كانت زو جتي! ! اله



 ذراعين.

في هذه اللحظة نمـُ تمامأُ، من غير شـكُ. ورأيتُ نفسي مـا أزال
 ذراعي (زحلت الوسادةُ إلى الأرض) ثم أعود إلى بيتي: لم يكن العُشاءُ

 سمعتُ ذلك كله عَبْر النوم، ولعل هذا هو ما ها أثار حلمي)، ويدخل ألمَ


 وأكثر. . لم يلتفت فاسيلي إلى شخصي، وسأل :

- هل عُبَّ؟؟

صانع الحلويات في تولار (اديتر يشز)) هو الذي يجيب

- إنه جاهز . أطلقُ!

وتنطلقُ الصَلٌْةُ (كان ذلكُ هو المصراع الذي يضرب بالجدار.)

فتندفع فاسيلي وأنا لجولةٍ ر اقصة. وفجأةُ ألاحظ أنني لا أطوّق فاسيلي






 اليقظة. لا شكك أنني أنام.


 وغرق جسسدي في هذا النوم.

يتألف الحلم من أول انطباع وآخر انطباع للشعور . وكان يُخيّل




 في الكائن الإنساني، أي ثُلاثة:

$$
1 \text { - العقلّ. }
$$

r r العاطفة.
rern rer rer

العقل يقع في المرتبة العليا؛ ولا تُلكه سوى الكائنات المتطرر ة أما



 !إسساس مسرف العنف، وإما في حالة السكر . فإذا شعر نا نا بأننا نحلم

 على استعادة إحساساتنا هي المعنيةُ هنا، بل القدرة على الِي جمعها في في
 وأثناء النوم (م يكن الإنسان ينام نومأ تامأ)، وذلك بالتا بالتأثير المباشر

 وهذه الظاهرة تتطور بسرعة فائقة حتى إنه من الصعب أنـي أن أثعر بها وبما أننا قد تعودنا إيقاع الزم من الذي يشير إلى تطوّر اللمياة الناشطة،



 في الواقع إن الصوت الذي حسبته صوت إطلاق النار ليس سوى

 بجيء ن... الو اقع أن صوت خادمك الخاص هو الذي أيقظك لكن حذار من تصديق أوائك الذين يريدون أن يروا دائماً في

الأحـلام وقائع ونبوءات ذات دلالـة. هـؤلاء الناس يستخلصون


 تطير إلى السماءوهي تقول: ((و داعاً ماما سأصلّي من أجلك! ) لَا شـك أنها رأت فقط ابنتها تصعد السطح دون أن تنبس بكلمة، وفجأة تظه مظهر الطاهي يفان وهي تهتف: (الن تُفلح في الوصول إلى هنا)،.

إذا كنت تريد أن تتحقق من ذلك، جرّب ذلك بنفسك. تذكّر








 خيالهم إلى تر كيب كامل؛ وهذا دليل إضافي حينئذ لتعزيز نظريتي


 يتزو ج بكل تأكيد، وإلا فسوف نتلقّى منه رسالةُ بعد قَليل!"). لاحظُ أيضاُ أنه ليس في الذكريات تدرّجّ في الزمن. في الذكرى

التي غَتفظ بها عن الملمه، تتذكُر قبل كل شيء ما رأيته أولاً. ومنذ
 بواسطة الكلاب؛ وفي أثناء الصيد انطلقنا لمطاردة امر أة في في ذروة الفضيلة! لا قبل أن تذهب جاء القديس توما وطلب الصفح مني... كثيراً ما نستيقظ مـرّات أثناء الليلـ. لكن الشعورين الأدنيين،
 من جديد، والإحساسات المسجّلة أثناء هذا الاستيقاظ تضاف إلـي إلى إحساسات الملم، دون أي نظام ودون أي تسـلــلـ منطقي. ولو أن
 الحال، لا نشططر الـلم شطرين متميزيّين.
***

## هعـتا يــوت الJــب

1nor

$$
1 \text { - اللقاء }
$$

ليلة جليدية من عيد الميلاد في سنة • 0 ه ا كانت بَحر ي، على طول


كانت السماء العالية ذات الز ر قة العائمة مر صعةً بالنجوم التائهة في



 الشعبية، وأيضاً بانتظار شيء مذهل و خغيَ .

لكن لمَ تكن تُرى أمام الأبواب والجدران والنوافذ، تلك الأكداسُ من الثلج الأبيض، ولا تلك الطرقات الضيَفة التي تُشَقُقُ في الكتلة
 بأغصانها المغطّاة بالجمد، ولا تلك الـك الحقول الر تيبة على مذَ النظر والتي

$$
1 \text { - تفير سـكايا: أحد شوار ع موسكو الرئيسية. اليو م شار ع غور كي. }
$$

ينير ها القمرُ الشتوي بلألائه الباهت، ولا ذلك الصمت المهيب لليلة ريفيّة لا يو صف سحرُها.

على العكس، كانت البيوت العالية بسطو حها الـمـر اء المتشـابهة





 سماء عيد الميلاد، المتلألكة والتي لا نهاية لها هـيا دنيا الله ودنيا البشر ...

وقفت العر بةُ أمام واجههة أحد المخاز ن المضاءة. وئبَ منها شابُ

 على عجل فرنَّ الجرسُ الصغير :

- قفاز ين، من فضلك.
- قياسك؟
- ستة ونصف.

كان هذا جواب الشّاب وهو يُخر ج مفظظته ويذر ع المخز ن. سأل
صوتٌ جَهْوري وحازمٌ آت من الغر فة المجاورة: ـ أهذا أنت يا بني؟ رنينُ الصوت وهذه المناداة بابن، على الـصوص أنبأ الششاب

بو جود حامية في المجتمع الأمير كورناكوف، وهو من أبرز رجال
المجتمع في موسكو .
كـان الأمسير كورناكوف طويل القامة، في نحو الثلايّين من
 متألقتين تعبّر ان عن الذكاء واللامبالاة في آن واحدا واحد، وشفتين رفيقتِين،




 الذي كان يناوله المكو اتين الحاميتين. وكان المان يمنح التمشيطة الأخيرة -

بحسب تعبيره - شعرَ أعظم زبائنه قدرأ.

- سأل الأمير':
- أنت ذاهب إلى المفلة الر اقصة يا بني العز يز . - نعم، وأنت أيها الأمير؟
- مع الذسف، لابد لي من أن أذهب إليها أيضأ. وأضاف وهو يشير إلى صدرته البيضاء، وربطة عنعه:
- لقد وعدتُ بذلك؛ أنت ترى جيدأ.

سأل الشابُ بدهشة وهو يذر ع الغرفة:
r - السيد شار لي: حلاق فر نسي ني موسكو.

- ألا ترغب في الذهاب إل هناك؟ ماذا كنت ستفعل بليلتلٌ إذن؟

أجاب دون أي تكلف:
ـ كـنُ سأنام.

- أوه! لسُتُ أفهم مثل هذا النشيء.


 كنت أعلم أنني فتي جميل، وكنتُ واتقاً من أن الناظر لن يجد فـي مـ أية جهة نظر إلي، لاصلعة، ولا خصلة شعر مستعارة، ولا أسناناً


نهض، وسوّى أمام المرآة قبة قميصه.
هذا السؤال الذي أطلقه بلهجة ماز حة، أدهشت الشاب وجر حته. فتمتم وهو يحمر":

- أنا لم... أنا م أغازل أحداً حتى الآن.
 كنـَ مغر مأ ((بالجمال الساحر )، فكيف لمُتُدَّم إليه بعد؟
- مُ تسنح الفر صةُ حتى الآن.

ولاسيّما الحبَ الأول - خَجلٌ دائمأ.

قال شابنا وهو يبتسـم وقد بدا عليه الارتباك: وعَدتني ابنةُ عمي أن تَقَدْني اليوم. - لا، لا! أنا نفسي الذي سيقدمك، يا بني العزيز . وأضاف الأمير وهو يشرع في ابتسامة: - إني أقدر على ذلك من ابنة عمكك، وسوف ترى أنني فأل حسنّ

وتابع بلهجة عارفة:




r






 ويُستقبَل هؤلاء الأشخاص بحر بار بارة أعظم أيضاً إذا كان المجتمع يعر ف جميعِ سو ابقهـهم، كما كانت حال ليفين. ولا يمكن القول إن

كان ذلك نعمةً أو شؤمأ عليه. فمن جهة، كانت علاقات المجتمع توفُر له كتيرأُ من الملاذ التي يستطيع شبابُه أن يستمتع بها بلا قَصْد سيء ودون ندامة. ومن جهة أخرى كان هذا العالم ينقلُ إليه على نحو غير ملحوظ، هوى الغرور الدنيء، إن هذا العالم بطبيعة الملاذ التي يوّفرها، وكذلك بقو انين المو اضعات التي تُديره، كان يلخرّبرّب
 والغرور - مع الأسف - منضافةً إلى جاذبية المجهول وإلى الحماسة

الخاصة بالشباب، تملأ خياله بخليط غريب.
في حفلات هذا الشتاء الل اقصة - وهي أولى حفلاته الر اقصة - إنما لقي الكو نتيسة ((شيفنج)" التي أطلق عليها الأمير كورناكوف، و كان الـن


كان سير ج يشعر عند مر أى الكو نتيسة بلذات لا سبيل إلى فهمهها؛

 لمّاذا، خو فـ بلغ مبلعاً كان يتحاشتى معه كل مناسبة يُقَّمَ فيها إليها. كانت الكو نتيسة ((شيفنج)" مِكوّنةً أحسن تكوين لتجتذب فتىً مثل سيرج. كانت جميلة جمالَّ امر أة وطفل في آن واحد؛ كان كان
 تنتمي !الى أعلى فئات المجتمع. ولا شيء يُضفي سحرأ على المى المرأة
 وثانياُ لأنها تشدّ إليها انتباه الناس جميعاً. ثم إن الڭك نتيا
 لكنها بساطة ساذجةٌ وفاتنة لا تو جد إلا نادرأ، وتُّين المرأة بأثند

أنواع التفرّد جاذبية. كانت تسأل ببساطة وبَيب .مثلها. و لم يكنُ يلحظ في أحاديثها ظلّ لفكرة مبطّنة؛ كانت تقول كل ما عكرّ برأسهها الذكي. كانت واحدة من أولئك النساء اللواتي يستأترن ن. بمحبة المحميع حتى اللواتي يعكن أن يَحْسدنها. وأخيراً، تضَافُ إلى مفاتنها فتنةُ المرأة الشابة البائسة في بيتها. و كان الكونـت ((ثيفنج)) أحد ((فرسان الصناعة) الواسعي النفوذ قد جمع ثروة حقيقية، مرة بعد مرةٌ الم يلبث أن أضاعها، ولكي يختم حياته بضربة مدوّية، تزو ج وارثة


 و كان يحبها أيضأ لأنها كانت حلوةً ( لم تكد تُرّ سنةٌ على زو اجههما) . ومع أن النفوس الحسّاسة زعمت أنه دونها وأنه عاجزّ عن فهمها، فسوف نلزم الصمت في هذه النقطة. لأن ((شيفنج)) الفاتنة لم تكن

 قبل زواجها، فلما تزوجتـ وتع لها أن لقيت رجا كالأ كان يمكن أن


 ضميره؛ لأنه كان يخسر في القمار، وقد خسر أكثر من نصف ثرو وة

 جهد؟ ما كانت تعلمه الكونتيسة هو أن زو جهها خسر أربعين ألف ر و بل أو ستين ألفأ، وأنه ذهب في هذا اليوم بالذات إلى اللعب. لقد

أحسَت إحساساً غامضاُ أن زوجها يُسيء التصرَف، لكنها أقلعت عن هذه الأفكار المتعبة، واستعدّت بهدوء للحفلة الراقصة اقصن عند آل ز... الذين كان سير ج يتّجه صوبهم في اللحظة نفسها مع مع الأمير
كور ناكين.

ب- ا الحفلة الر اقصة:
ما جدوى محاولة وصف الحفلة الر اقصة بكل تفاصيلها؟ ومن



 آلاف الأصوات، وضوضاء الأقدام التي غطتّها نصف تغطية أنغا المامُ رقصة الفالس أو البولكا الصاخبة والـر كا ولحة التي لا تنقطع والمليط المتقلّب لمميع هذه العناصر!





 الصالة الكبرى وهو يبتسمه، حيث انضمّم إلى الملقة الأرستقر اطية الـي التي

 فتميزّه الطبيعي وتيّز المجتمع الذي يعيش فيه يحميه من كل حاد لادث

هـز عع. هل يتوقع لذَةُ ما من حفلة راقصة؟ لقد فقد تلك السعادة منذ
 من اهتمام الذي لا ير قص، مُ تعلْ تَمل إليه شيئاً جديداً.
"اعجباً، هذه هي د. . . المُميلة التي ترتدي ثيابها بكثير من التأنق!




 إلقاء الدعابات. وهو في هذه اللحظة يتلوّى من الضحك وهك وهو يروي سفاهاته لتلك العانس المتحرّرة التي هي الآنسة ج.... )،.
موائد اللعب هي في الأمكنة نفسها التي لا تتغير، ويشغلها


 فمها ابتسامتها الأبدية وجملتها الو احدة التي تكر رهي ها مئات المر المراتو


 والذين يعاف حضورهم جميُع الناس.
وقرب الباب، على طول البدار، يقف رجالْ في ثياب سوداءّ،
 !! آلخر تبدرُ حر كةٌ في صفوفهم؟؛ إذ ينفصل عنهم واحذُ منهم بالغ

البلر أة، ويغامر بنفسه عَبْر الصـالة لِدعو إلى الرقص الـيـدة الو حيدة
 الشديد فيه، ثّم يختفي مرة أخر ى خلف ونـ جـدار الر اقصين المنفردين. بعض الفتيات المسكينات لا يعرفن أحداً، وقد دُعين إلى هذه الحفلة
 و لم تفدهن زينتهُنَ شيئاً (هذا مع أن هذه الز الزينة ر. انما استغرقت منهن


بشاعةً.
سيطول الككلام لو عدّدنا كل شيء؛ لكن ذلك كله كان بالنسبة






فيه بالالشمئز از .
كان الأمير كونار كوف ينتسب إلى أولكُ الأغنياء العزّاب الذين تقذّمت بهم السنُّ، والذين غدا المجتمع ضرورةٌ لهمه، شيئأ لا بذّ منه وهو في الوقت نفسه مُضـجر . ومنذ مطلع شبابه احتل بالفعل المكانـة الأولى في قلب هذا المُجتمع الر اقي دون أية صعوبة و ولم يسمـح له حبه حبه لذاته أن يجرّب حظّه في وسط آخر : بل إنه لم يكن يسلِّم بإمكان

 لا تر بطهم المصلحةُ ولا أيةُ عاطفة نبيلة، وإنما ير بطهم الـفـاظُ المصطنع

على علاقات المو اضعة. و كانت نفسه منطبعة دائماً بحزن كامن جاءه


 أحيانأ، لكنها خفيفة الظل دائمأ وأصيلةٌ إلى أبعد الحدو د. و و كان يشارك أقل مشار كة في شؤون المُجتمع وينظر إلى هذا المُجتمع من علٍ، بحيث

 له الناس بسببـ مكانته.

ع - الحب العاصفة:
قال سير ج لا بنة عمه التي كان يطوّق خصرهها النحيل، والتي كانت
 برشاقة و خفة:

- ارقصي معي هذه ابلوولة أيضاُ، أرجوك: قالت ابنةُ العم الجمميلة، وهي تبتسم وتخلّص ذراعها:
- لا، يكفي لقد تعبتُ.

اضطُر" سيرج إلى التوقَف وألفى نفسه أمام الباب الذي وقف الأميرُ كورناكوف بإز ائه مسندأ ظهره إليه في وضعه المعتاد من عدم الاكترات الهادئ. كان يحذّث الكو نتيسة شيفنج. قال وهو يشير إلى سير ج بنظره: - ها هو ذا بعينه.

وأضاف وهو يُحيّي باحترام ابنة العم المُميلة: - اقتربْ. تحب الكونتيسة أن تتعرَف عليك. ردّ سيرج بتحية خجلة وصبيانية: - إي أطمحُ ! إلى هذا الشَرف منذ زمن بعيد. أبابت الكو نتيسة وهي تلفّه بنظرة باسمة وبريئة: - حقاُ، ما كان ذلك ليخطر ببالي حتى الآن. صمت سيرج، ازداد حمرةً، وهو يبحث عن جور جواب لا يكون
 لدى الشاب، لكنه حين رأى أن هذا الار تباك أُخذ يطول قال بطاقلاقته المعهودة:

- أتمنحين جولة فالس، أيتها السيدة الكو نتيسة؟ نظرت إليه الكو نتيسة وقد بدت عليها الدهسشَ إذ كانت تعلم أن الأمير لم يكن ير قص منذ زمن بعيد. - اوه! لا أطلب ذلك لنفسي، أنا أحس أنني أشد بشاعة وأكبر سناُ من أطمح إلى هذا الشرف.

وأضاف:

- اعذرني، يا بني، لأنني أخذت على عاتقي أن أكون تر جمانك.
 الجميلة ورفعتها إلى مستوى كتفه. لكن ما كان سير ج يطوّق خصرهـا

حتى انقطعت الموسيقا. وكان لا بدّ له أن يظل في هذا الوضع إلى ان استأفف الموسيقيون موسيقاهمه، بعد أن لمحوا الالبثارة التي وجهّهِا !اليههم الأمير ـ ولن ينسى سير ج أبداً هذه الثو الي القليلة التي ضمّمو وأرخى خلالها مرّتين خصر مر اقصته.






 بإحساس متناقض من المشية واللذة، وتنتقل من الكتف الأبيض إلمى
 الشُفَاف بمنحهما تعيرأ لا يوصفُ من الذبول واللذة.
قال الأمير كور ناكوف لابنة عم سير ج:

- انظري أرجوك ماذا يككن أن يو جد أجمل من هذين الزو جين؟ تعرفين ذوقي للأزواج المميلة.
- نعم، أعتقد أن سيرج يعوم على لِّة السعادة.
 بلذة أكبر في مر اقصته من مر اقصة ثـيخ مثلي. - أنت حريص أثد الحرص على أن أقول لك دائماً إنك لست عجوز!!
- أين ذهبَ بك الظنُّه أنا أعلم مُماًا أني لسـُ عجوزاً بعد.

 تستطيع امر أة أن تتمنى رجلأ أكثَر جاذبية؟
وأردف برضا حقيقي، وهو يتأمل الزو جين:
- انظري ما أجمل ذلك! وما أعظم سحر ها! إنها لتُغري المرء

بعشقها..!.

- يجب أن أقول ذلك لليز. (هكذا كانت تُسمى الكونتيسة

شيفنج).

- لا فائلدة من ذلك، فمنذ زمن بعيد اعتنرتُ من الكي الكونتيسة
 مغرٌٌ بالثنائي الذي يوئلّفانه.
لم يكن الأمير كورناكوف وحده مدن معجباً بسير ج وبالكونتيسة




 بلغت من عنفها أنه لم يكد يكبحه

 يقاومها.

مرت الـفلةُ الر اقصة، بالنسبة إلى الشـاب العاشق كالحلـم الساحر البديع الذي نفكر فيه بخشئية وافتتان. لم تكن الكو نتيسة حرّة التصرّف
 يتناسب مع جو الحفلة الر اقصة. لكن كل ابتسامة، كل كلما كلمة، كل حر كة، كل نظرة بالنسبة إلى سير ج كانت تتخذ دلالة خاصة

وأنناء الرقصة الرباعية، كان د... مراقص الكونتيسة المعهود بجانبهما. خُيّل إلى سيرج أن د. .. يعامله و كأنه صبيَ وهو ما ما أنّار حنقه لكن الكونتيسة كانت بالت بالغة اللطف والطيب إزاءَ صديقها الجلديد؛ كانت تكلمَ د... بـجفاف شديد، بينما كانت نظرتُها وابتسامتها وهي تلتفت إلى سير ج، تعبر ان عن المسرّة التّي لا سبيل إلى


 رقصة الملزور كا اختارته الكونتيسة مرّتين شريكان لها؛ ففعل مثلها. وأثناء إحدى حر كات الرصَصة مدّتٌ إليه باقتها، فانتزع ع منها زهرة وأخفاها في قفازه فرّدت الكو نتيسة بابتسـامة على هذه الحـر كة.

وبما أن الكونتيسة لم تبق للعشُـاء، فقد رافقَها سير ج إلى درج المدخل.

قاللت وهي تَدّ إليه يدها:

- آمل أن أراك في بيتي.
- متى تسمحين لي بذلك؟
- في أي يوم تشاء.

فكرُر في صوت متأثرّر :

- في أي يوم؟

ودون أن يحترس شدَ على اليد الصغيرة التي تريَّثت بثقة في يده. احمرّت الكو نتيسة وار تعشَت يدها. ألرادت أن ترد على شدَّة اليد


على شُفتيها وهبطت الدر ج
طار فؤاد سير ج فر حأ. فعاطفة الحب هنـ هنه التي استيقظت لأول

 در جة، وأخر ج الزهرة من قفا تفازه، وحملها مرات إلى شفتيه بانفعالٍ جعل الدمعَ يبرقُ في عينيه.
سأله الأمير كورناكوف:

- حسناً يا عزيزي أنتت راض عن ((حمّالنا الساحر؟؟).

أجاب وهو يشدّ على يده بحر ارة:

- اوه! ما أعظم اعترافي بالجميل لك! ! م أحسّ قط بمثل هذه السعادة.

7 - كان يمكن أن تكون سعيدة هي أيضاً.... عندما وصلت الكونتيسة إلى بيتها، استفسرت على عادتها عن

الكو نت. لم يكن قد عاد بعد. ولأول مرة سرّها غيابُه. كانت تشُتهي ان تنأى عن الو اقع، ولو لبضع ساعات. كان الو اقع ثقيلاُ ثقلاُ خاصاً هذا المساء، وكانت تودّ لو تبقى وحدها ونا مع أحالامهها، لان أححلامها

كانت لنيذة.
كان سير ج قليل الشبه بالر جال الذين حفّوا بها حتى الآن، و كان

 فُتنت الكونتيسة وسحرت بنموذج الفتى النقي، وهي التي لم تخرج
 كائنأ سليمأ لم تترك عليه الأهواءُ والرذائل آثار ها؛ كائناً جدَ قريب من المّ ينابيع الطبيعة الأولى.

كانت في مفضلها الأبيض، و بقبعتها الصغيرة على رأسها أعظم
 واتتكات على الوسائد، وأخذت تحدُق في نور المصباح الباهت. واستضاء و جهها بابتسامة كئيبة.

سأل صوتُ الكونت من وراء الباب: - أيمكني الدخول، ليز؟

أجابت دون أن تغير" وضعها: - ادخلز

استفسر الكو نت وهو يقبّلها:

- مل استمتعت يا صاحبتي؟
- لَ أنت حزينةٌ ليز؟ علك غاضبةٌ علي؟

ظلَت الككونتيسة صامتة. وأخذت شفتاها تر بَففان مثل شفتي طفل يوشك أن يبكي.

- أنت غاضبة لانني أقامر؟ اطمثني يا عزيزتي استعدتُ ما خسرتُ هذا المساء... لكنْ ما بك؟ وكرّر ذلك وهو يقبّل يديها بحنان.

 له بسبب دموعها التي على العكس تضاعفت. دنها، يا رجلاُ بلا قلب ولا رقة

 هذا المساء، والذي غدا كريهأ عليها منذ اللحظة التي لمحت فيها فيها إمكانَ حب حقيقي وسعادة حقّة.

V - حيث نرى ظهور سيد جدير بالاحترام وحترم:

 انطبعت نظرتُ بالقلق وباللامبالاة. - أنت متضايق، يا بني العزيز؟ - ๆ1-

أجاب بنصف ابتسامة:

- نعم، وسأنصرف.
- تعال إذن إلى بيتي، سوف نتحّدث. - آمل ألا تبقى هنا للعشاء، كور ناكوف؟ كان الذي ألقى هذا السو'ال عليه رجلاْ ضخماً طويل القامة، و كان يمرّ في هذه اللحظة وقبعتُه بين يديه، ماثياً بخطى ثان ابتّة واثقة، وهو


- أنهيتَ لعبتكُ؟

فصاح من وسط الصالة:
الحمد لله. لقد أتيح لي أن أنهيها قبل العشاء. وهكذا أستطيع أن


ولطائف أخرى من هذا النوع.

- وأين ستذهب لتتعیى؟
- عند تراخمانوف إن لم يكن قد نـام بعد، أو في ((نوفو
ترويتز كي(r)).

تعال إذن؛ سيذهب آتالو ف أيضاً.
قال الأمير :
r - نوفوترويتز كي: مطعم مـنـهور في موسكو.

- هيّا يا إيفين. هل تعارفتما؟؟

أشار سير ج إثارة النغي.
قلّمه الأمير:

- سيرج إيفين، ابن ماريا ميخايلوفنا.

تال الر جل الضخـم دون أن يُعير سيرج التفاتة، وهو يمدْ إليه يده الغليظة دون أن يكفت عن المشي.

- يسعدني ذلك. أسرعو!!

أقذَر أن و ضعاُ مفصّلاُ للسيد الضخم المدعوّ دولغوف لا تُرجى منه فائدة. فجميُع القر اء سمعواعنه، على الأقل، إن لم يكونوا قد عرفوه. وتكفي بعض الخُطوط الممتيّة للشخصصية لكي تبدو صـورته في بريق

 والرذيلة: الفكرُ الوقح الذي لا يوقفُه شيء في خدمة أدنى الأهواء؛ غيابُ الضمير الكامل؛ فقدانُ أدنى مشاعر الختجل وأكبر من ذلك فقدان تذوّق المتع الفكرية والأخلاقية؛ الأنانيةُ الوقحة، والأحاديث
 احتقار كل شيء ماعدا شخصهة. لم يكن ينظر !الى الأشياء إلا من و جههة نظر اللذة التي يمكن أن يستخلصها منها. خطّان ميّز ان كانِ مانا يُهيمنان
 جهة أخرى أحقر الفجور الذي كان يجاهر به، و كأنه يفتخر بوقاحته

إن له سمعة الفاجر، لكنه يلقى الاحترام والحفاوة في كل مناسبة. وهو يعلم ذلك كله جيدا،، فيضتك منكه ويزيد احتقارأ لمن حوله. وكيف لا يمكنه أن يحتقر الفضيلة، وهو الذي قضى ولمى وقته يدو سهها
 يفقد لأجل ذلك احترام الجميع له.

 لذلك، مدعاةً لسروره. وكونه قد تعرّف إل شخصية هـرية هـامة ومرموقة



 وهو يدقّ قدحه بقدحه ويربّت كتفه. إن الناس من نوع عو دولغوف يستفظعون الخجل.

إن أفكار العاشقق ومشاعره يحتكر ها موضو عُ هو اه إلى الحد الذي


 خلالل مظهرهم الخنار جي بدلأ من النفاذ إلى دو افع أفعالهـم وأفكارهـم الصميمة.

تُم إن سيرج كان يحسّ هذا المساء في نفسه برغبة عظيمة ويحسّ في الوقت نفسه بإمكانات خاصة في أن يبدو محببّا ومتألقاً، دون انْ يكلفف نفسه جهدأ كبيراً من أجل ذلك. إن التعرف إلى الجنرال

المتقاعد دولغو ف ذلك العربيد المشهور كان جدير أ بأن يرضي حبّه لذاته قديماً؛ لكنه لا يحس اليوم إلا بفرح طفيف؛ بل تد كان كان يُخيّل أنه هو الذي يسرّ الجنرال ويكرّمه حين يمنحه وقتأ ثممينأ كان يمكن أن
 بضمير المفرد، مع أن كور ناكوف كان يفعل ذلك فـلك في الأكثر . أما الآن فقد أخذ يخاطبه به بكثير من العفوية. ويُسرُ بذلك سرورر أغير عادي.
 أعظم مما منحه فكره و ومز اياه الفيزيائية وشهاداتهن، والمد عليه مَنْ حوله. ففي ساعة واحدة، صنعتا من الصبيَ رِ جلأُ شتعر على الفور بجميع الصفات التي بتعل منه رجلا صـاحياً: الثبات، روح

 إلى الأمام، و لم تعد يداه تر بكانه، و كان يرفع رأسه عاليأ، وزالت عـن


أكبر عضلات الجبهة والو جنتين، وأصبحت ابتسـامته أجر أ وأثبـتـ.

1 - السهرة
في الـلـجـرة الـصـغـيرة الــــــراء الـواقـعـة في صــــر مطعم
 الأميرُ كور ناكوف والبـنر ال و ونابط الحرس آنالوف من بطرسبر ج مع

قال سير ج للأمير كور ناكوف وهو يملأ قدحه وير فعه إلى شفتيه:

- أشربُ نخْبَ مَنْ تَعْرفُ

كان سيرج شديد الممرة والتمعت عيناه بريق كدر مصطنع.
وافق كورناكوف:

- نعم، فَلْنُربُ

وحلْتِ الابتسامةُ الملاطفة محل تعبير وجهه المُستعصي على التأثر , الذي ألمّ به الضجر .



 عن الرضا.

قال وهو ينظر !إل سيرج الجالس قبالته والذي كان يُفر غ الكأس بعد الكأى:

- هذا ما يسرّني. جاء وقت كنت فيه أنا أيضأ أثرب الشمبان الشمبانيا
 انشرب، و كان النائُ يجدونني من أجل ذلك ألطف.

قال كورناكوف الذي أسند وجهه إلى يده، ونظر بحز ن إلى عيني إيفين المنتعشتّين:


 شرب نخبها، وكنتُ سأفعل كل شيء لكي تكون تُمالة الز جاجة من

حظي، وكنتُ فيه مقتنعاً بأني سأتزوج تلك التي أفر غعلى صحتها
 صحتهن آخر قطرة... فكـم من الزو جات الر الئعات كنتُ سأتزو ج! ليتك تستطيع أن تتصور رهن، يا سير ج! ...

وبدرت من يده حر كة. وقال له وهو يصبّ له آخر كأس: - هذه هي ثمالة زجاجتلك. لكن ماذا أفعل؟ لسـت بحاجة إلى ذلك...

وابتسم له.مرح وحنان.

- اوه! لا تذكّرْني بكل هذه الأثياء المستحيلة! لقد نسيتها ولا أريد أن أتذكُرها. وأنا أحسَّ الآن أنني بخير !

وبر ق في نظر ته فر حُخ حقيقي لكائن شاب طبيعي يستسلم بلا كابح
خبَه الأول.
قال كور ناكوف وهو يلتفت إل الجـنرال:
هو لطيف، أليس كذلك؟ عجيبٌ كم يُذكرُ ني اليافع الذي كتُهُ.
لُنفْرغْهُ تَماماً.
فقهقه الجـنرال، وقال:
 دقائق، كان سير ج في زحافة كور ناكوف. كان الهواء الباء المليدي يلسع
 بضعة مصابيح باهته تنير البلدر ان الهاربة في كلا الجانبين.

9 - أحلام اليقظة
هأنذا في الريف حيثُ ولـدتُ وحيث قضيتُ طفولتي، فير في
 الوقت مساء. أنا في الحديقة، في المكان الذي كاري المانت تُؤثره أمي


 التي أحبَها أكثر من أي شيء في العـي


 الغضَة، وعوارض الهويس اللمّاعة، وأتشجار الصفصاف الـمانية، والأوراق الداكنة لشجيرات الليلك وأشجار كرز الطير التي تملأ

 البتولة العالية، وأجنة الزيزفون الكبيرة المظلمة. وفي البلانب الآخر من المستنقع، في ظل الألشجار باغصـانها المتداخلة، يرتفع غناء العندليب المطر ب الذي ينـي سطح الماء الساكن.

في يلي أمسك باليد الملوة، يد المر أة التي أحبّها؛ نظرتي تغوص
 تبتسم وتشثد على يدي. إنها سعيدة.
أحلامٌ غبيةُ ولذيذة! غبية بما فيها من عدم تَعق ولذيذة بالعاطفة

الشُعر ية الحالصة التي تطبعها. حتى إذا لم تتحقق أبدأ. فلماذا لا أنساق وراءها إذا كان ظهور رها و حده يمكن أن يوفّر مثل هذه الصـي السعادة العظيمة

الحالصة؟.
لم يخطر لسير ج، في هذه اللحظة أن يتساءل كيف بمكن أن تغدو تلك


 الحقيقي يحوي في ذاته كثيرأ من القداسة والنقاء والجر أ... والاستقالال بحيث لا يتصوّر دناءةٍ ولا عائقاً ولا أي مظهر مادي للحياة....

توقفت الزلاجات فجأة. وانقطاعُ الحر كة الرتيبة التي كانت تهدهد سيرج أيقظته.

- 1 - الغجريات

توقف الأمـير كورناكوف والـــنرال المرح أمـام درج مدخلـ


ويتمايل، وتارة أخرى يشد السلسلة الصدئة التي تُستخدم جر ساً:

- هيه، يا من أنتم فوق، (اتتشافالي)(؛) افتحو!! وسُمعت أخيرأ خطواتٌ متردّدةٌ وحذرة، زاحفة في أحذية بالية؛

 وأمسكت بين يديها المتجعدتين شمعة. ع - تُشافالي: لقب يطلق على الغجر .

القسماتُ المخلَدة و القوية و القاسية، العينان السو داون والبرّاقتان،

 اول نظرة عن الغجر ية. وإذْ رفعت الشمعة إلى مستو ى وجوه الز انرين الـو تعرْتههم بفر ح فهتفت بصوت حَلْقَيَ و بلهجة خاصة بالغنر : - آه! يا إلهي! 'آ! يا أبتي! يا للفرح! شمسنا الحمر اء، وأنت، نيكو لا نيكو لايفتش! مضى زمنٌ طويل و لمُ تُشرّفنا بز يارتك كـ كم ستُسر بناتي! هيّا ادخلو !! سنبدأ الرقص على الفور !

- الجميع في البيت؟
- الجميع هنا، وسيصلون على الفور، يا (اكنزيّي، ادخلوا، ادخلو!!!
ـ لـندخلْ الأمير كور ناكوف:


 من خشُب، وكراسي وطاو لات قذرة تقليد للأكاجو . إن الشباب ينجرّ بسهولة نحو الشر، عندما ينـا يخضع لتأئير أناس حترمين. كان سيرج ينظر !الى هذا المحيط الغريب باهتمام إنسان
 عينيه وينتظر بفار غ الصبر ما سـو فـ يجري. كان يهتِّء نفسه سلفاً لـشـهد جميل.

كان غجري شاب ذو شعر طويل أسود جعد، وعينين مغوليّتين مائلتين إلى الاكتياب، وابتسامة تكشف عن عن أسنان بيضاء، مضطجعان على الأريكة. وبطرفة عين، نهض وارتدى ثيُ الـابه. نظر حوله، ووجّه

كلمات إلى العجوز، بصوت حاد، وأقبل على القادمين يحيَّهم.
استفسر الأمير :

- مَنْ رئيسكم الآن؟

أجاب الغجري:

- إيفان ماتفييفتش.
- فانيكا؟
- نعم، فانيكا
- والمغنّي الأول؟
- تانيا وماريا فاسيلييننا.
- ماشا؟ التي كانت عند آل ب...؟؟ هذه البنت الجميلة؟ أما تز ال

عندكم؟
أجاب الغجري، وهو ما يزال يبتسم.

- نعم، ياسيدي. وهي تأتي من حين إلى آخر.
- حسنٌ؛ اذهبْ وأحضرْها، واحمل الشمبانيا.

أخذ الغجري المال الذي قُدُم إليه وتوارى. أما المُنرال فقد جلس
 يتحادث هو والعجوز . كان يعرف جميع الغجر، رجالألأ ونساءُ،

ال-ين كانو ايكوّنون قديمأ ((الطابور )(0)، و كذلك القرابة التي تربطهم -

روى ضابط الحرس أنه لا سبيل إلى العثور على النساء في موسكو , أن الأو ساط الغجرية لا تُقرَب لفرط ما كانـت قذار تها كبيرة وم وميرة الانثمنز از : وكان من الأفضل، برأيه، دعوتهن إلى البيت. فاعترض الأمير قائلاُ إن الغجر على العكس أدعى إلى الاهتمام في محيطهـم

 يو افق الأمير على حجـجه. فأصالة المكان كانت تعجبه وتقنعه بأنَّ انشياء بالغة الإثارة ستجري فيه.

من حين إلى آخر، كان باب الملدخل ينفتح؛ فيندفع منه هو اء الخار ج






عاد الغـر ي يحمل الشتمبانيا وقال إن ماثـا ستأتي بعد قليل واقتر ح


 حافة النافذة الذي اشتد صنجبُه وتوّل في آخر الأمر إلى جلبة عامة.

0 - الطابور : اسمـ يطلق على خخِمْ الغجر (وعلى الفرقة)

وكانت العجائز يحرّكن أيديهن، وقد اتْقدت نظر اتُهن، ويطلقن







 ونصف من إير اد المساء.
-

- أيه! تشافالي، اصغوا إلي"!

لكن لم يعره أحــُ انتباهأ. وبعد صعوبات جمّة الِّا حملهم على
الإصغاء إليه. فهتف قائلاً:

- ماثـا لن تأتي! قولوا هذا مِنْ مرّة.

فأجاب الرئيس:




يعلم أنه يتملقه بهذه الكلمات. ) اصغ إليها.
ومن كل الِهات تعالتْ صر خاتُ الاستحسان.
7 - ماكا هو اسممآخر لاشا.

- استفهم إلرئيسُ، وقيثارته في يده، وقد وقف في قلب نصف الدائرة التي ثنكلها المغنّون:
- بع تريد أن نبدأ؟
- ابدؤو ا بما تعوُدتم الابتداء به: (أتسمع.....)].

اتخذ الغجري الوضع المطلوب، وشدّ قيثار ته على ركبته، واستهل ببعض النغمات. وبدأت البِوقة أغنيةً بطيئة ومنسَّقة.

صـا الجنرال:

- قفو!! قفو!! لا يصحّ هذا! يجب أن تشربوا أولاً! اضطُر البميع إلى ابتلاع قدح من الشمبانيا الرديئة والفاترة. دنا
 جدأ في شبابها، أن تتنازل عن مكانها، بينما سيجلسها ونها هو على
 الطريقة الغجرية، الغجرية على نحو نموذجي، بايقاع محتدمر. وبفن

 وتنويعات مذهلة الأصالة، ثم فَخُمْ هذا الصوت الصوت النحيل شيئاً فشيئأ، ثم غدا جَهْورياً أكثر فأكتر لينتقل باتساق اللحن التَجبي إلى الجوقة لتردده في توافق تام. جاء وقت كانت الموسيقا الغجرية في روسيا، هي المُفضّلة على

كل موسيقا أخرى، كان الغجر إذ ذاك يغنون الأغاني الروسية القديمة، و لم يكن تفضيلهم على المغنين الإيطاليين من رداءة الذو ق في شيء.


 في روسيا، الانتقال الطبيعي بين الموسـيقا الشعبية والمُوسيقا المؤلْفة.




 العكس من ذلك، كل روسي يحب الموسيقا الغجرية، لأن مصـادر ها شعبية. قد يعتر ض معترضٌ فيقول إن هذه المو سيقا جلفةٌ ولا قو قو اعد لها... حسناُ! ليُصد قْني من يشاء، لكني أقول هنا منا ما استشعرتُه

 فيه الموسيقا الغجرية كما أحب الموسيقا الألمانية، وكنت أتعاطاهما


 يجهد نفسه ليبرهن لي على ذلك. الغناء الإفرادي وحده هو الذي

IATO ق - V
 معروفة الآن باسمـ ايفان سوسانين.

كان يجد الرضا من أذنيه، وهو عناء كان يعتبره هو كما يعتبره كل
الناس ممتازأ.
كنُتُ أحسن كتابة الموسيقا، وكان هو يجيدها، فقرّرنا يوماً بعد
 كل كمفرده. و بعد الموازنة بين التوليفتين، و جدنا بالفعل بحموعات الـو من
 استطعنا أن نسـجل الأصوات تسـجيلأ صسحيحاُ، فإن الأزمنة الدقيقة قد أفلتت منا، وأن الفواصل الخماسية المعنيّة يمكن ألا تكون سوى الان تقليد للفواصل الخماسية، سوى شيء من نو ع التتابع المنـتُق تنسيقاً حسنأ. أعدنا التجر بة وأخذ الألماني برأيب، في نهاية الأمر . الحقيقة أن



 الأول فإذا غنو اكجو قة، كان كل منهـم يربتل.

ليعذرْني القر اءُ الذين لا يهتمون بالغجر ومو سيقاهم لهذا الاستطر اد
 لي كثير ا من لـظات الفرح، قد بلغ حداً أفضى بي إلى أبعد مما أردتُ.
أثناء تنفيذ المقطع الأول، أصغى المِنرال بانتباه، طارقا عينيه من





وهي تلقي نظر ات صارمة على الغجر، وتخاطب هؤلاء الغجر الذين
يحيطون بها، بالإشارات.
جلس ضابطُ المرس إل جانب ستيوشكا الجمميلة، و كان يردد بلا انقطاع كلمات الاستحسـان وهو متو جّه إلى كور ناكوف: (الطيف)"،


ما يـدو، و جععلهن يتذّترنـن
!إحداهن لمست كمّه قائلة له:

- أرجوك، يا سيدي!

وكـان الأمـير كورناكوف، يهمس بلا انقطاع، وقدماه على



 بل الأولى أنه الإعجاب، لأنه كان يعلم أنه فتى رائع الجممال.

نهض الجنر ال فجأةً وقال مخاطبا الأمير :
لا ليست الأمور على ما ير ام! الجوقة لا تساوي شيئأ، بدون مانشكا
أليس كذلك؟
وافق الأميرُ الذي كان يبدو خامدأ ونعسانأ. دفع الجنرالل للغجر أجر تهم وأعفاهمم من مقطع العودة. وقال:

- لنذهبْ.

فردّد الأمير وهو يتثاءب:

ضابط الحرس وحده أبدى احتجاجا مبهماً لم يُعره أحدّ التفاتا. ارتدوا معاطفهم وخرجوا

11 - 11
قال الجنر ال وهو يدعو سير ج إلى الجلوس في عر بته:

- يستحيل عليَ أن أنام في مثل هذه الساعة. لنذهب إلى بـر ...
- قأل كور ناكوفُ رجن المسرات جميعاً.

وظهرت مرةُ أخرى العر بتان تتبعهما زحَافة، وهي بَري ري في في


 بصوت هادئ:

- لو كانت امر أتي تعلم أنني أعر بدُ معك!

وتوقفت العربات. صعد سيرج والمُرال والأمير كورناكوف وضابط الحرس درجاً نظيف الظظهر، حسن الإضاءة، يقودهم إلى



 حيث تبعتهم هؤلاء ((السيداُتات)، . وقُدُمت الشُمبانيا.

دهسَ سير ج، في أول الأمر، من الطريقة الغريبة التي كان أسحابه

 أيضأ بضعة أقدأح. ناداه الأمير الذي كان قد جلد جلس على أريكة بـجانب إحدى هؤلاء السيدات. وعندما دنا سير ج راعه الشبهُ بين هذه المر أه أه




 بكل سحرها الشعري. وتذكَر أن الأمير كان يدعو هذه المر أة: (اغادة

 القد أدار بخار الخمر رأس الشاب الذّي فُ يتعوّد الخمر !لى قليلأ. تذكر أيضاً فيما بعد أن الأمير ألقى ببعض كلمات في أذن المر أه، ثم انضمّم إلى الجماعة التي تكوّنت حول الجـر ال وضابطّ الحُرس، بينما كانت المرأة


بعد ساعة افترق الأصحابُ الأربعة أمام در ج مدخل البيت. دلف


 قد انقضى بالنسبة إليه. فبكى من الخّجل ومن الندم.


لم كان الجنرال مبتهجاً أشدَّ ابتهاج وهو يرافق الأمير إلى عربته ويكرّر بالتذاذ: (اضيّع المسكين بكورَيتّهُ؟).

وكان كورناكوف يجيب:

- نعم، أنا مُغرم بتأليف أزواج ظريفين.

على من يقع المطأ؟ أعلى سيرج الذي ابخرف، خاضع انعاً في آن
 بالتاكيد، لكن مَنْ الذي يرميه بالمجر الأولْ ألمي ألمي خطيئة الذأمير


 تتساهلون فحسب بل إنكم تختارونهم مُرشدين مدين أيضاً. لماذا؟ على من يقع الحطأه.
ومع ذلك، فمن المؤسف أن كائنين جميلين صُنع كلٌ منهـها للآخر وادر كا ذلك، يخسران في المب خسارة نهائية! ولعلهما سيلتقيان

 ان يحاولا أن يخنقا، في نفسيهما الذكرى النقية لبضع لـظاتِ من

الحلم
1ATY-IAOV

في حلمي، كنتُ واقفاً على قمّة مترنَحة بلمبل باهر ببياضه. كنتُ



 يملوني بالجبور. م أكن أرى شيئا، لكنتي كنت أحستّ أن جمهور أنير أغير


 كلفرح والمبور يهيُج الجمهور ويهيجني في الويج




 غريبأ يقول: (ايا للفظاعة!)، فانتابني الـونوف. وظللكُ أمشي وأُسرعُ

في المشي، ماضياً إلى بعيد، أبداً. أخذذ نَفَسي يضيق، وزاد في حماستي


فأكثر، في إيقاع ع منتظم، بعد بضع لـظات سينتهي كل شيء.

 انتابني إحساسٌ من الضيق ووقفتُتُ و ولم يكن الجمهور قد قد تفرّق بعد،

وكان صوتُ الريح يُسمع أبدأ.




 الهادئة ظلَّتْ فيّ. وكان في هذه النظرة سـخريةٌ عذبةٌ وشفقةٌ لاتُلمح. لم تكن تفهم كلماتي و لم تكن تأسف على ذلك، لكن الكنها كانت تشفـق


بنفسها، ولهذا السبب خيًّل إلي أنه لا يككني العيشُ بدونها.

وفجأة لفّتها غلالة من الظلمات ومن الضباب وفصلتْها عني.

 السعادة الخاضرة كانت تمتز ج بهذه الدموع.

قص2 فارنكا الصغيرة
التي كبرت يٌ ليلج واحدة
Inov

قالت الأم بعد العشاء: (ياإلهي، نسينا الأولاد مُماماً. لقد انقضت
 هكن فيها شيءّ مسلّ لهمب).

كان نيكولنكا وفارنكا وليزانكا يلعبون لعبة (اجنية البحر)،. كان ثلأتههم قابعين في مقعد واحد: كان المقع المعد هو السفينة التي تمضي بهم

 ميلاشثكا وتتهيّأ كي تصبح بعد لـظة، الجلنية التي تستقبل الوافدين. لكنها كانت في هذه الأثناء تُصيخ السمع إلى حديث الكبار . همست وهي تتابع لعبَ دورها الذي يقوم على النفخ والإماء باليدين لتشير !لى أنها تتقدّم تحت الماء: فارنكا، سوف نذهب إل المسرح! سأل نيكولنكا:

- ماما قالت ذلك.

أجابت فارنكا:

وتتابع اللعبُ تتابعاً أقر ب إلى التقطّع، لقد أنفق الأولا لاد وقتأطوريلا
 يدور بين أمهم وعمّهم. وكان مان موضوع المّا الموار اختيار المسرح. أين يذهبون؟ إلى السيرك أم إلى المسرح الكبير الذي كان يُعرض (احورية

الماء والصياده).
قالت الأم أخيراً:

- اذهبوا وارتدوا ائيابكم.
 سألت البكرُ ((فارنكا)):
- نحن، ماما؟
 وليز انكا ينتظر ان مع ذلك التأكيد، وينظر ان إلى أمهما بصمت.
- هيا، هيا، الصعدوا بسرعة.


 الثلالة أولاداً رانعين: البنتان الصغيرتان بخاصة في فستاني الموسلين

والشُر اتط الوردية، و لمٍ يكن الصبي أقلٍ روعة ببلوز ته الحريريه التي
 لا يكاد يلمحه.

تساءلت فارنكا:

- أمن الممكن ألا أكون جميلة مثل ليزانكا؟
 نفسها فظهرت في المرآة، فعلاُ، طفلةً صغيرةُ لطيفة. نادت: - ليز انكا، هيَا انظري إلى نفسك. شعركِ متطاير ! لكن ذلك لم يكن سوى مز حة، إذ دنتْ لِيز انكا ورأت أن أن شعرها
 - هذا مثل سبف عمي تماما. وهو جميل مثله!
 اليدين، وجذبت ليزانكا إليها، وقالت لها وهي تسوّي الفيا الفستان الصغير:
- دعكت ثيابك أيضاً. لن تستطيعي المُجيء معنا. لكن ليز انكا كانت تعلم أنها لا تتكلْم بجد.
 الحرير ذي الـفيف، والمزين بشريطة حمراء:
- اذهبوا ا!ل الحمّام، قبل الحـروج! صاح الأولاد:
- الحمّام! الدمّام!

وذهبت ليزانكا أولاً
قال نيكولنكا باعتزاز:

- أنا، لا حاجة بي !! ذلك.

وقالت فارنكا:

- ولا أنا، ايضاً.

هتف الأولاد وهم ينطنطون حول الآنسة (ابليسر" مر بيتهم:
ما أجملها، بيسوت! وما أجمل تنورتها!
فنظرت بدورها في المرآة لترى إن كانت قد أصبحت جميلة،
.معجزة.
استغرقت أمُهم زمناً طويلاُ في ارتداء ثيـابها، ولعب الأطفال أيضأ
لعبة الطبيب، داعكين ثيابهـم، مفسدين نظام زينتهم.

 مقتنعين بأن شيئاً من ذلك لن يتمّ، فقد أبدوا ارتباكاً وإن غمر هـم الفرحُ.
انتهى الأهرُ أصعدو ا! إلى العر بة. وكان ميشيل يحملهم على الأرض

 تدور بلا انقطاع: كانت قبعة ليز انكا مائلة، على فارنكا أن تخبئ

يديها الصغيرتين، نيكولنكا و حده كان فتى طيباً لأنه لم يكن بحاجة

وأخير أ، بلغوا المسرح. لم يكن ها هنا سوى أروقة واسعة يزدحم
 الطريق عند كل خطوة، لأن ميشيل لم يكن يعرفها، أحسر الأطفال ولا بالحو ف لكنهم لم يـجرؤواعلى الاعتر افـ. به. ظنت ليز انكا أن أن الأمر

 تختنق من الخو ف، ولو لا قليل، لأخذت تبكي، لاشك أنها لن تعترف فـر بذلك، لكنني أعلم أنها كانت خائفة. وعندما استقرّوا أخيرأ في مقصور تهم و جاء رجل، مزدان بأشرطة مذهبة، وطلب البطاقات من ألم


 الساطع من تلك الشمو ع الضخمة وهذا الجمههور، كل هذا البمهورو !
 حيثما نظر و!! الناس فوق، تحت، في كل مكان، وناسٌ حقيقيون! أجلست الأمُ الأولاد أمامها وجلست خلفهمه. حينئذ أخذذوا يتفتصون ما حولهم بفضول. كل هذه الرؤوس كانت ناسأ حأ حقأ، بل إنهم ناسٌ يتحر كون! و كان هنالك أولاذّ أيضأ، أولاد لاد حقيقيون
 جميلان جدأ و كأنهما خار جان من حكا ولماية إحدى الجّنيات. كانت
 فارنكا، من غير شلك، وكان شعر الصبي بعّدا أيضأ، وكان كان يرتدي

سترة من المخمل مزينة بأزرار ذهبية، وكان أجمل بكثير من جميع
 كان هذا الصبي الطالع من حكايات المِن و جارته الصغيرة يلاحظان أيضا الو افدين الجلدد. و كان صغار هذا العا لم الصغ الصغر يرو ورن بالتفصيل

ما يرون وهم يتهامسون.

- إلى هناك يجب أن تنظروا، يا أولادي. هناك المسرح. نظر الأولاد إلى المهة المشار إليها، لكن ذلك لم يكد يعجبهم. كان يُرى من بعيد موسيقيو ن في ثياب سوداء، ومعهـم قَيثار اتهم وأبو اقهـم،

 يو مئون بأيديهم. و كانت طفلة صغيرة بلا بنطال، و وبتنور هَ قصير هَ جداً، تقف على أصابع قدميها، وترفع ساقها الأخرى أعلى من من رأسها. لم يكن ذلك حسناً وأشفق الأولاد على الطفلة.

استفسر نيكولنكا.

- أين المسرح ماما؟

أجابت الأم وهي تنظر إلى تلك الطفلة من خلال شيء يشبه
الأنبوب:

- لكنهم هناك.

 في ذلك ما يسلّي، وإن كان البحر والقمر يُريان خلف النـ الطفلة. وهذا الذي كان جميلا.

سألت ليزانكا التي كانت خائفة، وكانت لسبب غير معروف، تشتهي أن تبكي.

- أهي طفلةٌ حقيقية؟

أجابت فارنكا:

- طبعاً، هي حقيقية. انظري إليها ومي تمشئي، وعندما تُر امام هذا الحلاجز فسوف نتبيّن أنها حقيقية.

الحسَت لِز انكا أنها أهمينت:

- الو الدان البلالسان بجنبنا واضحُ أنهما حقيقيان، أما الآخرون فلا أدري.
كانت فارنكا تسر"، حقاً، بروية المقاصير والئريّات، وتُسَر اكثرُر
 وكان هذان الماران يفعلان فعلهما، و كان الأهل مضطرين دالئمأ إلى تذكيرهم.كمراعاة النظام.



 بالذات، أُسدل الستار .

نهض طفلا المقصورة المجاورة وخر جا مع الضابط الذي كان ير افقّهما.

قالت الأم:

ـ ما أثـدَ الحرّ!
وخرجت مع أولادها لتتجوًّل في الرواق.
 أخواها يمشيان وحدهما، وكان الضان الضابط يتجوّل أيضأ وميأ ومعه ولدا حكاية المنية. وكان الأولاد في، ذهابهم وبجيئهم، ينظر بعضهم إلى بعض، في اللحظة التي يتصالبون فيها، بكثير من الانتباه، حتى

 الأمر . وأخذ طفلا حكاية البُنِّة يضحكان أيضأ، وبدوا أ أجمل، وهما


كما كانت تقول ليزانكا وفارنكا إحداهما للأخرى.

قالت الأم للمر بية بصوت مرتفع ليسمعه الضابط والولدان اللذان
يصحبانه.

- ما أرو ع هذين الطفلين!

وكانت تفكر، في قرارة ضمير ها: (الا شُك أنهما جميلان، لكن
أولادي أجمل)".

ذُهل الأولادُ بل وخافوا من كلمات أمهم، وإن كانوا يوافقونها.
في الطرف الآخر من الرواق، قال الضابطُ الشُيء نفسه لولديه. - هيا نتعرف إليهما. قالت البنتُ الصغيرة:

 بحذائه البلديد، ليلتجئ إلى الضابط الذي أمسك بيده.
و ألّخه الضـابط: تخجل؟

وإذ تصالبا مرةً أخرى، انتصب الصبي الصغير أمام لِزانكا التي وقفت هي أيضاً. فسألته


- ساشا

فردد نيكولنكا ونارنكا وليز انكا معاً:

- آه ، ساشا!

وانفجر وا اضاحكين.
قال نيكولنكا:

- نحن نلعب لعبة فيها ساشًا.

قالت طفلة حكاية المنية:

- ونحن نلعب لعبة الكجّة.

سألت نارنكا:

- هذه أول مرة تأتون فيها إلى المسرح؟ - أوه! لا! رأينا (القرصان)ه. وذهبنا مرتين إلى السيركك لنرى المهرّجين. ورأينا كذلك (الناي المسحور)" وبعد غد سنخر ورينا مع جدتنا.

أحست فارنكا بالغيظ: - (الناي المسحور ) لابد أن ذلك جميل؟ - أوه! لا! فانا أنضّل السيرك على كل شيء. - أتتكلم الفرنسية؟ نعم، نحن نتكلم الفر نسية والألمانية، ونحن نتعلم الإنكليزية. - وأنتم، ما أسماؤكم؟ أصبح المتجوّلون أندر في الأروقة. عادت الأم إلى مقصور تها واستُوْنفت الموسيقا مرة أخرى بيد أن الأطفال استمر وا في حديثهم.

قالت المر بية:

- حسناً! لقد تعارفتم؟ فلنعدْ !!ل المقصورةَ الآن.

قال الضابط مبتسماً:

- تبادلو ا تَيات الوداع، والقبل.

تعانق الأولاد. فار نكا وحدها لم يسمح لها الوقتُ بعناق بطل بطل




انقطاع لأنهم دعكوا تيابهم.
لشـدّ ما ضايقهم ذلك، فأخذوا يقولون:

- لكن ماذا يضيرنا من ذلك بما أننا قد وصلنا الآن.

التقى الأطفال في الاستراحة الثانية، وتجوّلوا معأ يدأ بيد، وهم يروون قصصهم الصغيرة. اشترى الضابط لهم عنباً فاكلوه بنهم

ملوّيّين قفاز اتهم.
سألت فار نكا:

- متى سنلتقي؟

اججاب ساشا:

- ر. رما التقينا في المسرح.
- ألا تستطيعان المجيء إلى بيتنا؟
- بلى، لكن إذا سمحت ماما بذلك فقط، وعندما نكبر سنفعل ما يسرتنا، وسنذهـب إليكم كلما أردنا.
- الأفضل أن تأتوا ! !لى بيتنا، عندنا صالةٌ كبيرة نلألعاب. - تعرفون، دلّني واحدّ أعرفُه على سرٌ لأُصبح كبيراُ، لكني لم


فإذا ظلت الشعرةُ في مكانها إلى اليوم التالي كبرننا. كان الصغار مر حين، مر حين على نحو لم يعرفوه من قبل.

صاح الصبي الصغير وهو ينصرف: - سنظل أصدقاء دائمأ؟ قال نيكولنكا الشنيءَ نفسه للطفلة الجميلة، ورددت ليزانكا كالآخر ين هذه الكلمات.
قال ساشا مُنهياً كلامه، وقد بلغ الفرُ غُ غايته:

- سنكون جميعأ أصدقاء، جميعاً.

بعد المسرح، جاء العمم لتناول الشتاي مع ماما، فقصر الأولأد على الـى
 كانت أمهم متعبة. لقد أضجر ها المسرح.

سأل العمُّ لِز انكا:

- كان الوالدان لطيفين إذن؟

أجابت:

- لطيفين جدأ.
- صرنا أصدقاء حميمين!
- وهل أعجبتهما أنـت؟ - نعم... أظن ذلك. - وهل يمكن أن نُعجب بدون أسنان. فأدر كت فار نكا: - تُماما، يمكن أن نُحَبَّ بدون أسنان.

قالت المربَية:

- لقد تحابّوا فيما بينهم.

قالت فار نكا، وهي مفعمة بالارتباك:

- نعم، أنا يُجَب!

قالت الأم:

- حسناً، يا كنزي، تريدين الزواج منه إذن؟

دهشت فار نكا لهذه التسمية المحبَبة. فقالت:

- نعم، أود ذلك.

قالت لِز انكا:

- تستطيعين ذلـك، عندما تصبحين كبرة، أمـا الآن فذلك مستحيل.
- أعلم جيداً أن ذلك مستحيل. - حان الوقت للذهاب إل النوم، يا أولادي! $-1 . r-$

رسم الثلالة علامة الصليب، وبار كتهم أمُهم. وبعد أن قبّل الأولاد كلُ مَنْ في الغرفة صعدوا ليناموا.
لم يكفوا عن الكلام على ولدين حكاية البنية، ومم يخلعون


يتخاطبون بلا انقطا ع من سرير إلى آخر ـ و أخيرا صمتوا.
قصرت المربتيةُ ضوءً القنديل و خر جت من من الغرفة.
نادت فارنكا، في الظلمة:

- نيكولنكا!

جلست وقد أزاحت الغطاء وانزلق قميصُهاعن كتفها.
جئا نيكولنكا على سريره.

- أود لو أرى ساشا في الحلم.

أجاب نيكولنكا:

- وأنا أود لو أرى مانـا

وصاحت ليزانكا:

- وأنا، الاثنين كليهما.

قالت المربية خلف الباب

- انتظروا، سأخبر الماما!

صمت الأولاد.
قالت فارنكا لوسادتها:

- إنه أجمل الجميع، الجميع! وتر اءى لها ساشا بشعره الأسود الجمد وببسمته الر ائعة.
- آه! لو كنتُ كبيرةً لتزو جتُه على الفور؛ حتماً! وعادت إلى ذاكرتها قصةُ الشعرة. اتكأت على مرفقها وأخذت تشد شعر ها، ولكنها انتزعت شعر أكيثرُ أ فتأذّتْ وأر سلت

همس نيكولنكا:

- ما بك، فارنكا؟

قالت:

- لا أهمية لذلك.طابـت لِلتكَ.
- طابت لِلتك!

بيد أن شعر تين ظلتا بين أصابعها. اختارت أطولهما و حاولت أن تلفّها حول عنقها، لكنها كانت أقصر من أن تلفّ عليها. فر بطت شعر تين معأ، وأعادت العملية، وأر احت رأسها على وسادتها. وفكرت توهي مرتعبة: - وليزانكا، ونيكولنكا... سيظالن صغيرين؟ لا أهمية لذلك سأفعل لهما الشتيء نفسه. سنأخذ ساشا معنا وسنعيش معاً. عند هذه الفكرة أغفـتْ بغتةً.

ونجأة، أحسّت فار نكا أنها تُتمّد وتطول وأنها لا بَدد في السرير مكانأ كافيأ لها. و كان نيكولنكا وليزانكا ما ما يز الان نائمين. استيقظت ونظرت حولها، ونظرت إلى نفسهها: لقد كبرتٌ.

نهضت برفق، وخر جت إلى درج المدخل، ور كضت رأساً إلى

 السقو ط فأعادتها إلى مكانها، بعناية فائقة. وفجأة أخذ ساشا يتملّد
 وطلع له شار بان. فتح ساشـاعينيه ونظر إلى فار نكا . قال وهو يتمطىى:

- هذه مفاجأة.

أحست فار نكا بغته بالضيق وانتابها الحوف، كانت نظرة ساشـا وابتسامته غريبتين جدأ! أظلمت عيناها وانـا وأرسلت صرخة وانـة وانقلبت على قفاها.

عاد كل شيء إلى الهـدوء، شيئاً فشيئاً فتحت عينيها ورأت سرير ها
 وقد انحنت عليها وهي ترسـم علامة الصليب.

نزعت فار نكا الشعرةَ من عنقها واستدارت وعادت إلى النوم.
***

كيف يهوت الجنود الروس
$\ddot{0} \underbrace{}_{0}$
(1) Inor
t.me/t_pdf

قضيتُ بضعة أيام في حصن تشاغيري، هو من أروع ع الأمكنة
 بصحبة صديق لي نزلتُ عنده، أمام البيت الذي يسكنـي حلول الظلام، ونحن ننتظر الشاي. اقترب منَا النقيبُ ((س)"، أحد أخلص أصدقائنا.

 وبرزت بروزأ غير معتاد، وكان السنون

 الهدوء.

وفجأة دوّى في الفضـاء انفجارُ مدفع بعيد. فسألتُ: - ماهذا؟

1- كاذ عنوان هذه القصة في الأصل (النفير ).

$$
-1 \cdot v-
$$

أجاب صديقي:

- لا أدري. كأن ذلك آت من الحصن. أهو النفير؟ مرَّ قوز اقي في شـار ع، وقد أر خَى العنان لفرسه. وعبر الطريقَ جنديُ



- ما الذي يجري؟

فصر خ دون أن يتوقَف:

- النفير، وأنا أبحـث عن ضابطي.

تناول النقيبُ قبعةَ الفرو واندفع إلى المنزل وهو يزرّر بزتَه. كانت نوبةُ حرس سرّيته حينئذ.

وانطلقَت من الحصن طلقةٌ ثانية ثـم ثالثة.
قال صديقي:

- تعال نتفرّج من قدة الهضبة. أظن ذلك آتيأ من جهة مورد الماء.

وقال للو صيف:

- لا تُطفئ السماور . سنعود على الفور.

كانت السُوار ع ملأى بالر اكضين: قوزاقي، وضابط على جواده، وجندي بإحدى يديه بندقية، وبالأخرى سترته، وفي النوافذ وألمام
 عامأ، وارتفع صوت تٌ لاهـث:

- من أين النفير، يا رفاق؟

أجاب صوتٌ آخر :

- من المجهة الأخرى من الجسر! اللصوص يسرقون خيولَ المدفعية - إنها عصابة من النهابين، وهم كثرة بحيث يُرعبون، يارفيق. وتشَكت امر أةٌ بصوت باك:
- يا إلهي، ماذا سيحلّ بنا إن دخلوا الخصن. وتهكم جنديٌ شـاب ببنطال الختّالة، وعلى أذنيه قَععة الفرد: - قـولي لي يا خالة، هل خطر للك أنـك قد تصبحين أمـرأة

 تنحدر على السفح، والأكياس على الظهور والبنادق في الأيدي، وكان النقيب س يسبقها على جواده.

هتف به صديقُه: - اهزززهم بقوة

لكن (اس") لم يلتفت إليه. كانت نظرته المستقصية تفتّش الأفق البعيد، وكانت عيناه تومضان. وفي مين مؤخرة السرية، كان يسير

 هذا! "كان ها هنا مئات مستعدون لمجابهة الموت بلا و وجل في أية ساعة
r - شـامل: زعـمـما البليـين المشهور.

وفي أية دقيقة، وفوق ذلك لقد زحفوا إلى لقائه، بدون تبجّح ولا صلف، بأقصى الهدوء والبساطة.

وصلت السريةُ إلى منتصف السفع عندما اقترب بمن الذروة جندي

 سويتنا لولا أن زلّت قَدُمْه ووقع.

سُمع انفجارُ الضحك في المْمهور.
قهقه البِندي المتهكّم الذي يرتدي بنطال الحيّالة:

- انتبه، يا انتونيتش! إنه لفأل سيء: أن يقع المُءُ. توقف البمنديُ فجأة واتخَذذ وجهُه ذو التقاطِيع المشـدودة والمهمومة

تعبيراً قاسيأ عن أثتدَ احتقار ـ وقال باستعلاء:

- يا إلهي، ما أغباك! أنت في المقيقة يخبولٌ تمامًا. وأخذ ير كض ليُدر كُ سريته.

كان المساءُ صافيأ وساكنأ. وتغشَتْ قمـم الجبال بالغيوم كالعادة،



 من أبناء البلاد، من التشيتشين، يصعدون حافة الطريق الشديدة r - تثيتشينيا: منطقة الشُمال الشرقي من القوقاز يسكنها التشيشين.

التحذّر، وهم يسو قون أمامهـم الخيول المنهوبة، ويتبادلو ن إطلاق النار مع جنود المصن الذين يدافعون عن الموقع.

عندما اجتاز ت السريةُ الجسر، كان الناهبون قد أصبحو ا.بمنأى عن
 آخر، ثم ثالثف، وفجأة فرقع على طول جبهة السرية رميّ متو اصل. وكان صدى الانفجارات يبلغ آذاننا بعد نحو خمسين ثانية مثيراً
 و التصفيق:

- ها هـم أولاء! انتهى الأمر، لقد فرّو!! قال ذو بنطال الخيّالة الذي كان يجذب الانتباه دائما بأجو بته الماضرة:
- من المحزن ألا نستطيع قطع خط المبل عليهم و منعهم من الهرب. والو اقع أن هؤلاء النهابين قد أسرعوا في الهرب و وأخذوا يخبّون





 إلينا. وبعد كل طلقة، كان يَخُر ف جو اده جان جانباُ، ثم يقف من جـن جديد. كان الناس يقولون، من حولنا:
- لقد أطلق أيضاُ طلقةُ أخرى، القذرُ .

واكد المتهخّم:

- إنه لا يخاف، هذا الحيوانُ، لابدّ أنه يحمل طلسماً. - انتهى الأمر، لقد أُصيب. وارتفعت هتافاتٌ فر حةّ
 قتلنا أحد هؤلاء القذرين! لن ترينا مكركُ بعد الآن، يا صديقي! شوهد بوضو ح اضطرابٌ في صفوف التشيتشين. فكأنهم توقّفوا

 كليَاً خلف المضيق الجبلي. وتوقفت السريةُ عن إطلاق النار .

قال صديقي:
انتهى المُتهـد، هيّا نشرب شــاينا
في هذه اللحظة، قال عحاسب التجهيز ات القديع، ويدُه على واقية الحوذة:

- هيه، يا أصحاب! ر. رما أصيب أحُُ رجالنا. نعم، إنهم يحملون
رجلأ.

قرر نا أن نتظر عودةَ المقاتلين.
 السير القوقازية مرحأ وسحراً. كانت وجوه الموه الجنود والضابط مسرّربةُ بالكرامة والكبرياء.

قال ((س)") وهو يدنو منا:

- أمعكم سيجارة تقدّمونها لي. بي شهوةً عارمة إلى التدخين.

سالنا:
ما الأمر؟
أجاب وهو يشعل سيجارته:

- لعنهم الله هم وخيولهم! لقد جر حوا ((بوندار تشوك)).
- وأيّهم بوندارتشوك؟

ذالك الذي أرسلته ليصلح سرجك!

- آه! نعم، عرفتُ، الأثقر !

ـ كان جنديأ طيبأ جدأ! كان يدرّب السرية كلها.

- وهل جر حه خطر؟

قال وهو يشير بيده إلى بطنه إثـارة عريضة:

- اختُرِق هذا كله.

وفي اللحظة ذاتها، ظهرت، في المؤخرة، جماعةٌ من الجلنود يحملون الجر يح على نقّالة.

قال أحدهم:
ـ أمسك قليلاُ بطرف النقّالة، يا فيليبتش، سأذهب لأشرب قدحأ.

وطلب الجريحُ أن يشر. توقّف حاملو النقّالة، لم يكن يُرى من البر يح سوى ر كبتين مطويتين وجبهة شاحبة تُحت قبعة عتيقة.
أخذت امر أتان تطلقان فجأةُ، واللهُ أعلُم لَّ، صرخات كمزّقة، اختلطت بها تمتمات الشَفقة: كل ذلك أُضيف إلى تأوهات الجريح، وأحدث انطباعاً يفيض بالغم.

قال جنديُنا ذو بنطال المُّيّالة مع اصطفاقة من لسانه:

- هذه هي حياتنا!

اقتربنا لنرى الجريح. كان الجلنديَّ ذا الشتعر المائل إلى المـمرة وذا
 سنوات. كان في تعبير عينيه وفي ثنية ثفتيه شيءّ جلديد و وخاص فكرة الاقتراب من الموت تر كت على هذا الو الو جه البسيط، وطبعت تقاطيعه بطابع الجممال النبيل والهادئ.

- كيف تحسّ نفسك؟

قال وهو يُدير إلينا عينيه المتسعتين واللامعتين مع ذلك:

- بحالة سيئة، سيدي النقيب
- ستشفى، .معونة الله.

همس وهو يغمض عينيه:

- لا بدّ أن يموت الإنسانُ ذات يوم

استأنف حاملو النقَّالة سيرهم، لكن المحتضر كان ما يزال يريد أن
يقول ثيئاً، دنونا منه، قال:

- سيدي النقيب، اشتريتُ الر كابين، وهما تحت فراشي. لم يبت شيءٌ من مالك...

في اليوم التالي، مررنا بالمنففى لنستخير عن الجريح. - أين جنديُ السرية الثامنة. استفسر جنديٌ هز يل، مُتقع الو جه، ويده معلّقة بضماد:

- أيّهم، سيدي النقيب؟ قال صوت ضعيف آت من أعماق الصالة: - أنتما تستخبران، من غير شك، عن الجندي الذي خُملَ أمس مساء، بعد النفير ؟ لقد أخذوه. - هل قال شيئأ قبل أن يموت؟

أجاب الصورتُ نفسه:

- لا، لكنه كان يتنفّس بصعوبة. أناموه قرب سريري وكانت رائحته كريهة. كانت لا تُطاق، يا كاحب السيادة.
عظيمٌ قدرُ الشعب اللسلافي. وليس عبثاُ أنه أوتي تلك القو القوة النفسية الصافية، وتلك البساطة العظيمة، و هذه القدرة اللاو اعية! ...

الحَـجـلة
1^0.

ما أجمل الدنيا! وما ألذّ الحياة! والناس العاجزون عن تقدير كل ما بين أيديهمه، لا يحسنون إلا أن يكونوا شريرين! هذه الفكرة التي أتتنيٍ من أعماق كياني، لم تككن جديدة، من غير
 الـحجلة الواضح واللامبالي الذي كان ينبعث من مكان ما بين العشـب

العالي.
"(إنها لا تعلم، بكل تأكيد، على أي أرض تغني، (بل لاشك أن أفكارها بعيدة جدا عن ذلك) - لا تعلم إن كانت تغنّي على الأرض الروسية أو على أرض الجبليين العصاة. لا يمكنها أن تدرك ك أن الأرض



 هنا وضعت صغارها وها هنا تر بَي هؤلاء الصغار .
ليس لديها فكرةُ عمَّا هو القانون، الطاعة، والسلطة، إنها لا تعرف

سوى سلطة واحدة: سلطة الطبيعة، وهي تخضع لها بتو اضع، بل بدون أن تدر ك ذلك، ليس لها ما تشتهيه، ولا ما تخافهـ، ...
(الكن مهلاً، يا صغيرة! هل تنسين اللحظات التي ترفعين فيها إلى
السماء برعـب عينيلك الصغيرتين الحمر اوين، وأنت مختبئة في العشب
 غختبئ في السحب العالية؟ أترين عمّا تبحث عيناه النهمتان، في في الموضع ذاته الذي بَتثمين فيه، ناشرة بالغريزة جناحيلك، محاولَّه، بلا جدوى مع الأسف، أن تحجبي عن عينيه صغاركُ بر ؤوسها الضخـنـة التي مـا تز ال عارية. ..؟ أنتـت تربَجفين، أنت خائفة!)،.

مَنْ ذا الذذي هو، وأأسفاه، .مأمن من الظلم.
***

الـواحـة
1ヘ7.-1^0.

قلتُ لعمي، بعد سفر آنا فاسيلييفنا كور تتشاغين التي فر ضت علينا حضور ها عشر ساعات، مع ابنتيها الصَموتّتين وزو جها الذي لا يُ يُطاق:

- هل عرفتَها قبل زواجهها؟

لقد أفسدتْ هذه الز يارةُ الطويلة أحد أجممل أيام الصيف وأر وهتّتنا

 الأغصان المغظًاة بالزهور . كانت يده تمسلك بسيجار منطفئ، و كان على وجهه تعبيرٌ متفكر" ومتحنّن.

بينما كان يستر جع مع آنا فاسيلييفا ذكر ى نز هة في ملكيته بقاز ان، دفغني الضياءُ الذي طاف بنظر ته واللفعم بالـنان والحب، ونـب، وكذلك الابتسامة المر تسمة تحت شاربيه الر ماديين، إلى تصوّر أن بينهما علاقة لم يَرْق إليها الشُك. لكنْ كان من الصعب الاعتقاد بأن المسألة مسألة حب بين عمي الذي كانت مشاغله الو حيدة هي السياسة والخر ائط والحدمة، وبين هذه المر أة العاميّة والكريهة، ذات الشعر المدهون، والمشبعة باللياقة.

سألني عمي وهو يبتسم بكآبة:

- لمَ هذا السؤال؟
- أوه، لا شيء! لا قيمة لذلك

لعلك تظن أنها كانت هكذا دائماُ؟ كانت، على العكس، فاتنة. ولا أعتقد أنني أحببت امر أةُ قط بمثل هذا الحب الر الرقيق.
فهتفت مذهو لأ إلى حد أنه لم يتمالك نفسه من الضحك:

- ماذا تقول؟ هذا غير مكن؟!
- أتظن أن الـهب وَقْفٌ عليك؟
- كالا، بدون شك.
- وإذن! هذا صحيح! في جميع الليوات، ولاستّما في صحراء حياة كحياتي، واحاتٌ. وكانت تلك المرأة أجمل الواحات. نبرةُ صوته أقنعتني بما يقول . فتعاطفتُ معه من كل قلبي، دور دون أن أن أدهش لذلك. لكني لم أستطيع، في قرارة نفسي، أن آلف هذه الفكرة ألـون. رماني بنظرة طويلة.

أروِ لي ذلك، ياعمي!

- حسنا! نعم، إذا شئتُ. لكنْ قلْ لِ هل رأيتَ صور تي التي عند

أبيك؟

- بالتأكيد، راهنتُ ذات يوم أن الصورة ليست صورتك، أذكرُ

ذلك.

- لكن يجب أن تعلم أن تلك السترة الرسمية كانت زيّا شائعاً

آنذاك! أعطني زنار ؛!
قلت وأنا أنزعه:

- إنه واسعٌ جدأ عليّ.

لفّه حول خصره لكن طرفيه لم يكادا يصلان إلى جانبي بطنه. - كان ذلك قياسي، وكل هذا لم يكن موجودا. تال ذلك وهو يرفع بيديه البميلتين الملر حتين عارضيه الطويلين الأبيضين.

- بالاختصار، كنت شـخصأ آخر، أليس كذلك ياعمي، ولا شكك انك كنتَ أقل حسناً بالف مرة! - هذا مكنن جدأ، لكني كنتُ مع ذلك، أنا بعيني. كنتُ ما أزال في الجامعة....
 لا أستطيع أن أنهم كيف أمكن أن تقع في الغرام.
- ليكنْ



 استرجعتُ ذكرى هذا الريف الذي كبر تُ وحلمتُ فيه، وأنا أذر ع

رصيف الشوار ع الصاخبة، المغبرّة، التي سخنتها شمسُ تُوز، على طول الشُوارع التي يحفّ بها الزيزفون الهزيل. ففي هذا الريف

 الحديقة، والكتابُ بيدي - وبكلمة واحدة، فعل كل المل ما أبُتغيه. كانت
 وبحيث خُيّل إلي أنه يجب استبعاد هذه الألمالام والتفكير فقط في

الاستعداد للامتحان.
جرتْ الامتحاناتُ بكل مفاجِآتها التي سرعان ما نسيُّها وإن كانت مخيفةً. حصلتُ على المعدّل الوسطي في اللاتِينية. ارتديتُ
 كنتُ أسكن عنده، قصدتُ بيتَ عمي لأول لمرة في حياتي.
أدر كتُ بسرعة أن آمالي كانت أكبر مما ينبغي. كلُ ما كنتُ أتو أتوقعه
 حظ أكبر من المتع في الريف.
إن عمي، وهو جنديّ قديع في خيّالة الحرس، وطالبٌ قدير عند

 الملحقات. كان رجلأ حاسمأ للمظاهر الخنارجية، وللنظافة ولأناقنة

 ا - لليسوعيين: كان اليــوعيون يتعهدون ني روسيا بعض المدارس لأولاد الطبقة الر اقَّة، في عهد الإسكندر الاولول.

نظر الآخر ين، في أن أفعل كل ما يسرّه وأن أجعله راضيأ كل الرضاعن
 في المديث معهما، وأحسستُ فجأةٌ، اغتر اراً مني بالعناية التي تو توجهّا



 للترتيب والعناية اللذين أحيط بهما تلك الغرفة.

كان تنظيم حياتي يسرني أبعد السرور ، كانت هذه أول مرة أعيش فيها على هواي، مستقلا كل الاستقالال، إن صح التعبير.
في الصباح، كنتُ أنهض باكراً، وأستحتّ، وأغير ثِبابي، بينما



 الكتب لانظر من النافذة إلى الصنوبر و! إلى أشُجار البتولة التي كان

 ذلك يُحدث في انفعالا بلغ من شدتّه أنني اضطر رتُ للاعتر اف أما مام نفسي بأن ذلك لم يكن كل شيء وأني لابدّ لي من شيء آخر . تصورتُ حياة عمي إبَان شبابه وحاولتُ أن أتخيّل المياة التي سأحياها فيما بعد. وكان ينسل إلى قلبي قلقُ عما أستطيع فعله لكي لا لا لا لِّ اضيع هذا الوقت الثمين، لأستمتع به بقوة، باقصى ما يمكن من القوة.

الدب؟ الصيد؟
وهو كذلك، الصيد. صادقتُ البستاني" سيميون. كنا ننهِ قبل الفجر لنمضي !الى الصيد.
كان كل شيء رائعأ: طلوع الصبح، الندى الـني كان يبلّل أقدامنا، ظل الغابة العميقة والاستتحمام في البحيرة. نعمه، كان كل ذلك بديعا، مع أن الزمن لم يكن زمن الصيد و لم يكن هناك طـك


 من جراء ذلك بالغيظ وبحزن لا يُقهر . وكذلك كان الأمر بالنسبة


 صحة جيدة، كنتُ سـعيدأ. .. كان ذلك جلن أكير أ بأن يُسمّى سـعادة.
 والانتظار اللابجدي لسعادة عظيمة لم تنكن لتأتي....

سال عمي امر أته وهو عائد من الكنيسة في عيد الثالوث: - لماذا كانت آليونا سيلوفنا لطيفةً جداً اليوم؟ عَرَضتْ علي أن تزور نا اليوم مع ابنتها.

وسأني:
Y وروايات مغامرات أخرى.

- هل لمحـتَ ابنتَها؟ جاءت من معهد ((سمولني))"r). إنها لطيفة.

أليس كذلك؟
خجلتُ، مثل كل مرة يجري فيها الحديثُ عن النساء بحضوري، لم أعلم عنهن شيئاً سوى أنهن خطيراتِ، وكنـتُ أخافهن.

أجبتُ بصراحة.

- نعم بالفعل

أنثاء الصاله، شعرتُ عدة مرات بقلبي يخفق خفقات متسارعة،
 آليونا سيلوفنا. آكانت جميلة أم بشعة؟ بلم يكن بوسعي أن أقرّر ذلك،
 أستطيع أن أصدّق أنها إنا كانت تنظر هكذا إلي. لعـلي كنتُ في عحور

 هذه النظرَة هالةٌ من الشَـُعْر وبياض العنق الباهر ...

- نعم، بالفعل.
- لا شك أنها ظهرت جذَ لطيفة، على شرفك. غازلْها، سيشتغلكُ هذا.

غضبت عمتي:
ـ أوه! فلاديمر، لكنها عخطوبة.
r - معهد سـولني: مدرسة داخلية أرستقر اطية في بطر سبر ج.

- أوه! لن يخطفها! ومنْ خطيبُها؟
- ابن إيفان فيدور وفيتش.
- مهندس الطرق المديدية؟ إذنْ، حاول اختطافها، وأنا آذَنُ كك بذلك.

انتهت المحادثُةُ عند هذه الكلمات التي كانت أبعد من أن تسرّني. كيف يجوز لعمي أن يزز ح في موضو ع. مبثل هذه الأهمية؟ كنـُ أعلم






 أجبر ني على التفكير فيها بكلماته آذاني.

الفتاةُ السببَ المقيقي لذهابي ولعل بعض الـز ن سيُخامر ها.



 لانني لماعز ف أمام أحد قط. كنت أصغي إلم هـن المذه الأنغام وأعيّن بيدي اليسرى النغمت الموقَع، حين جاء (اكنز " فجأة لِيلحس وجهي. فأمسكتُ

بقائمتيه الأماميتين وتابعت عزف نغم خيالي بهما، وإذ بعربة تظهر


 السحر والود والرقة، وإن كانت مفعمة بالمكر .
لا! لن أذهب إلى الصيد، وإذا ما جاؤوا يسألون عني فسالر توندي
 دائماً وفي كل مكان أن الككلاب أذكى بكثير مما نظن.






 والفر ح، والوعد بالملذات!... حتى في رائحتها كان شيءٌ لذيذ! ...
جاء المنادم ((بول)) مبتســأَ ليبلغني أوامر عمي. كان ينبغي علي أني اذهب لأساعده على تسلية هؤلاء السيدات.
 في مواجهتها وهي ابنتها بالمعمودية، أما هي ... لا أحد جـيا جدير بذلك! لابدَ لها أن تبقى هنا فقط وأن تبتسم أبداً وتلك غايةُ المنى، الدنيا بأسرها ستكون مغمورةً بالنعمة. ..

شَّ علي كثير أ أن أدخل الصالون... كانت بَلس قرب البيانو. شتعرتُ بالضيق الذي يشعر به شتحاذّ رث الثياب في اللحظة الـي التي
 قاسيأ. كنتُ أتا مُ لأنه كان عليَ أن أعرضُ في الضوء المُنير تفاهتي إزاء واء



 وكان واضحاً للعيـان أنه يغاز لها...
***

الحـبَ البريء
1ヘ7

لا تلعب بالنار، وإلّا احترقت!
من الـيـياة الريفية
أصبح (ابطرس أوستراتيفتش شخخصية" كبيرة - العمدة. يسهل القول إنه يدير قريتين، ويأمر كانه سيّد إقطاعي. أحد أولاده تاجر
 وهو يعيش في بحبو حة كأنه سيد عظيمّ، ويُوِدع مالأ كلٌ سنة في موسكو.

أخونا بطرس هذا، من أصل فلاحي، ابن ((اوسترات تريغو بوف)").
 بالفعل. الحادثة معرونة: يذهب الثورُ ويبقى العجلُ لنا.

من الشائق أن نعلم كيف حدث ذلك الـدث التعليمي المفيد. لقد أظهر الناسُ في تلك الفترة دهسُة كبيرة، كان الشعبُ في ذلك الـُ الزمان يعيش ببساطة عظيمة، وكانت الحوادث الغريبة من هذا النوع ع تبدو خار قةّ للعادة.

إن الجلدة مالانيا، أم بطرس أوستراتيينفشُ ما تزال حيّة، وهي تعيش
 لكنها أبت ذلك.

كانت تقول:

- لقد خُلقتُ وسوف أموت فلاحةًّ ففي هذه العيشة التي أعيشها



الـططايا.
هكذا عانت، ابُنها يرسل إليها وهي تبار كه بالرسائل، كان فرُحها




 تؤوي من يسأنها ذلك وتسهر على الموتى دون حاجة إلى دعوتها. وبسبب طيبها، لا لأنها أم بطرس أوستر اتييفتش إنما يقدّر ها جميع مَنْ في القرية، شيباً وشبّانأً.

- ما أعجب، الشباب! الآن، لا تعترف مالانيا الجلدّةُ مكالانيا التي





حازمة. لم تكن مالا من مواليد قريتنا، كانت من ((مايِفكا).) وقد خطبها,والذُ (اوسترت" ربما لأنه كان يعرفها أو أو ر.





 معهم وتساعدهمr، وهكذا فلم تكن العروسُ تحتاج إلى شيء. تزو جحت مالا في المُامسة عشرة، بحسب التقاليد القديمة. كانت


 كان يقر بها كانت تبكي، وكانت تقر صهه، بل وتعضه بـحيث أن كت كـفيه




 ارسلها حموها إلى المدينة.

ذات يوم زارها بطرس ذلك النذل وقال لها: - آه! مالانكا كم تبكين بسبب هذا الشيطان المجدور ! آه! ما أشدَ حز نك دونه. وأراد أن يلعب معها.

- هذا المجدور خيرٌ منك، مع أنك حسن الثياب. لا تهزأُ منه،

وإلا فحذار، ودونكَ ما ينتظرك.
وهذّدته بصفعة.
كلما كانت مالا تخزن، كان البمميع يحاولون مغاز مازلتها. حتى

 لزو جها الذي كان غائبا، معظم الوقت.

كانت مالا تعمل بشكل ملحوظ، كانت سبّاقة إلى العمل، سواء
 يحاولون اللحاق بها، وعلى طريق العودة كانت تغنّي، بل وتقوم بعض المطوات الر اتصة، على رأس البماعاعة.

كانت العجوز تقول لها أحياناً:

- من المؤسف أنك لا مُنحين المياةَ مولوداً، أُمنى كثيراً أْن يكون

لي حفيد.
وأنا ألن اكون سعيدةٌ؟ أنا خجلة أمام جميع الناس. انظري إلى
 أولاد، وهذه هي المال مع كل النساء اللواتي لا يتر كهن أزواجهن. وكانت مالا تبكي كلما فكّرت في زوجها
 تُبح لنفسها بعض الموازات اتِ ومن الواضح أيضاً إنه إذا كان .عمقدور امر أة أن تصبح أمأَ ثنمّ مل تصبح، فابن الناس يأخدون بالهزء منها.

بسبب ذلك كله، كانت مالانكا حزينة، و كانت تحقد على حميها


 بالذات أراد القدر أن يكون الزو أرج على بعد مان مائة كيلو متر عن القرية،

 سوى اثنين وثلا'ين وبعض الأزوان من من القفاز ات التين التي بلا أصابع،




 غرفة المؤن حيـث امر أة البندي.

كانت تقول وهي تلتصق بالجدار:

- ((ناستازيتشكا)،، أنا خائفة من الو حدة. يُخيّل إلى أنْ سياتي أحدُ ليجرّين من ساقيّ.

عيد الناسُ عيد بولس وبطرس(")، وضعت النساء جانباً خُمُرهن الثمينة، وقمصانهن وفساتينهن، وانصرف المدعورن، صاحبُ الحانة


وحده ظلّ في حانته، وضُعت الشباكُ مرة أخرى في المستنقع، وعاد

 أبداً فوق المروج والطرقات وحقول القمحع. كان البو بديعاً، وقبل

 ويَعدن وهن يغنيّن. وكان الناس يشُربون الخـمر ويلهون بلا توقف،

عندما يكون الليل تصيراً.
 مالاً. كان شاباً قوياً منُعْماً. وكان يحتذي جزمةُ جميلةُ. دخل الكوخ الخنسبي، كانت مالانيا وحدها، متحجرّدة من أكثرّر

 الماشية، أما امر أة البجندي فقد ذهبت إلى المستنقع.

أخذ العمدة يُمْد لنفسه عند مالانيا. قال لها:

- لـن أرسلك إل العمل.
 أن يكون الإنسان بين الناس. انا دائماً وحدي في البيت والعجوز يأمر ني بالعمل.

قال:
r - () يقع مذا العيد في זا أب.
$-1 \Gamma \varepsilon-$
_ أنا سأشتري لك خمارأ. - سيأتيني زوجي بخمار . - سأثغّل زو جك في وظيفة مدير أعمال، وسيكون له دخل. سأدبر كل شيء. - لا أريد هذا الدخل. يذهب المرء عاريأ إلى هذه الوظيفة ويعود عارياً: - و والنهاية؟ أستطيع أن أُعلل نفسي بالأمل؟ هل ينبغي لي أن أتأم طويلاً أيضاً بسببك؟

نظر حوله كانا وحيدين في الكوخ المختبي، ودنا منها. - حذار، ميخيتش، لا تحاول!... أراد أن يمسك بها، لكنه تلقى بعض صفعات، كانت تضحك. - ليس ذلك ممكنأ الآن، سيعودُ المعلَّمُ، فهل هذا حسن - متى إذن؟ عندما تعودين من العمل؟ - نعم، بلا شك، عندما يذهب الناس، سنتوارى بين الأدغال لكي لا ترانا امر أتك.

كانت تضحكك من كل قلبها، وتمأُ البيتَ.مر حها. - وإلا غضبتٌ مارفا، السيدةُ زو جة العمدة. لم يكن العمدة، في آخر الأمر، يعلم إن كانت مالانيا عمزح أو إن كانت جادة فيما تقول.

دخل العجوز ليحتذي حذاءه، لكنها تابعت ضحكها، لم تكن


 الذين لا ينبغي لهم أن يذهبوا إليها. وقد عرض




 ئيابأ خفيفة ومّضي نحو المروج في الساعة التي تعلو فيها الشمس الغابة، وكانت تذهب إليها أيضاً، في الظهيرة مع أخت زو وجها،
وتغني وهي تُشئي.

وعلى هذا المنوال، كانت بَتاز مر جأ ذات يوم و كان حصاد الكالِّلا على أراضي كالينوف وقد طلعت الشُمس و كان النهار أحمر، لكا وكن



 كان فيه فُلاحو السيّد الإقطاعي يحرثّون الأرض.

 المقل، وعندما رأى مالانيا انتنى ومضى إليها، أراد أن يمز حـ ويلهو،

توقَف زملاوْه عن العمل ودنو| منها، فابتسمت لكل منهم. وكانوا سيتحدثون حتى الظهيرة لو لم يأتهم مديُر الأعمال على جان اون اده.

- ماذا تفعلون، يـأولاد الكلب، تتظارفون أمامها؟ تهنرون ...!

و اندفع نحوهم؛، حاثأ حصانه وتطاير التراب تحت حوافره.
آه! كان رجلاُ قاسياً!

- انظرٌ إلى هذه العصابة من الخاملين، لا يبدؤون بحصاد الكلأ !لا عند الظهر ! سو ف أُريكم!!....

لكنه عندما رأى مالانكا هدأ وابتسـم لها:

- سأجعلك تحرثين ما كان سيحرثه هؤلاء الفلاحون
- طيب، أعطني المحر اث، وأنا أقبل أن أعمل مكانهم - لا، لابأس. اذهبي، فهؤلاء نسوةٌ قادمات. آن الأوان لكنّ، أنتّن الفلاحات، لتبدأن عملكن!

لقد غدا إنسانا آخر .
وصلت المر أُة الشُابة إلى المرج، وأخذ النسوةُ يعملن بحميّة، وفي



 يستر حن، أن يتخفّفن من التعب.

حدث لمالانيا ذات يوم، حادثٌ مع مدير الأعمال، كانت أثناء حصاد الكالْ ترتّب الأكداس، كان الجوُّ متقلباً، وكان كان لابدّ من السرعة للانتهاء من الأكداس قبل الليل. كان البميع يشتغلون بلا بلا انقطاع. وكان معتمدو السيّد الإقطاعي موجودين، و وم يكن مدير الأعمال يفارقهم؟؛ حمل إليه طعامه فجلس يأكل تحت أنشجار البتولة مع النساء.

وعندما انتهى من طعامه، قال:

- حسنا، وأنت الثبينة مالانيا ( رسما معاً علامة الصليب) ألن
- لا، لماذا أنام
- تعالي !! هنا، ((مالانشكا)).

اضطجع بجنبها، فأخذت تضحك، نامت الفلاحات، وألم النعاسُ بمالانيا.

ثم نظرت حولها، لقد نام مديرُ الأعمال فلاحظت وجهر ونه الأحمر الملتمع من العرق. وفجأة نهض، وجحظت عيناه الخمر اوان... ملم يكن جميلاً جدأُ قال

- سَحْرْتِني، أيتها المر أة الشيطانية! كان ضخماً وقوياً، فأمسك بها من خصرها و جذبها نحو الأدغال.

قالت له:

- ماذا أصابك، يا ((أندريه إيليتش)،. هذا غير مكن الآن، وسيكون مكناُ فيما بعد، اصرفْ أولاً كل هؤلاء الناس وأنا سأبقى.

أقنعته، وما إن صُرف الآخرون حتى سبقتهم إلى البيت. وروى صبيٌّ أن أندريه ايليتش ظلّ طويلا وراء الّندس.
هكذا كان هوى مالانيا الأكبر: تُعلّل الجميع بالآمال تم تضحك في يوم القديس بطرس، وصل السيدُ الإقطاعي ذاته ومعه خالدمهـ،
وهو حيو ان شرير .

و كان نفسه يروي كيف يخدا ع سيّده ويسرق ماله. على كل حالل،


 وتصوزّ أنه مثلهم، أحد أبناء الشعب! كان يوزَ ع الروبلات الفضَية، والز رقاء والحمر اء.

و كان يقول:

- لا أريد شيئأ بالمقابل، لا أريد شيئأ. ودعا العمدة كأنه كان يريد
 وقت متأخر في الظلمة.

قال:

- أنا سأصعد على الكدس، فترسل لي امرأةّ، وهنا أمتلكها.
- اتفقنا

وما إن بلغت أعلى الكدس حتى قالت له:

- انتظر، ليس ذلك سهلاً. حفرتْ في القَش حفرةً فرمت فيها الحنادم، ونزلت هي عن الكدس.

ورفعت السلم ووضعته أمام كدس آخر ، ثم استأنفت عملها.
 النساءُ، فأنز لن جز مته، وملأنها ثم أعدنها له.

لم يئس، فطلب إلى العمدة أن يرسل إليه مالانيا لتنظيف مرات


فأسرت قلبه. والواقع أن مالانيا كانت جميلة.
روت المرأة الممميلة:

 الممرات التي كانت كثيرة وضيقَة. قلتُ في نفسي: لا بأُس بذلكّ،
 يتر كني وشأني. كان لايني يلاحظنيٍ وأنا أمشي. ولقَد أتع أتعني ذلك،
 أنه لم يكن له من عمل، باعتباره السيد، سوى أن يشرف على العمل. انكبت مالانيا على عملها، وقامت مكجهود عظيم، ونظّفت المُمر .

عندما انصرف السيدُ وصل خادمهُ، وقال لمالانيا: أعجبت السيدَ كثيراً. وهو يامرك كأن تذهبي هذا المساء إلى بستان البر تقال .
ففكر ت: ((حسناً، كل ذلك ألاعيب، انتظر، سآتي").

- حذارِ!
- لقد وعدتُ، وسأكون هناك.

في المساء أخذت بكر فتها وعادت إلى بيتها. كان يخالمها شيء

 ويجيء. صاحت رفيقةُ مالانيا بصوت ذكوري كانت تستطيع أن أن تتّخذه متى شاءت:

- مَنْ هنا؟

هرب السيذُ. فانصرفت المرأتان وهما تر كضان. ودخلتا البيت وهما تهتزّان من الضحكك، وروتا للجميع ما جرى. في اليوم التالي، أرسلتْ مالانيا مرة أخرى لتعمل في المديقة. هذه المرة، جاءها الطاهي. وسألها:

لعلك لم تصدّقي ما قاله لك المنادم الفرّاث، إن السيد ير سلني أنا

 ير يد أن يُخيفني. أما الآن فسوف آتي.

وعندما أنهت عملها ذهبت إلى السيد ودخلت سطح البنات.

- ماذا تريدين؟
- أمرني السيذُ بالمجيء

دنت منها المر أة السيد، وسألتها:

- مَنْ أنت؟ مـا أُجملك! و لَم يدعوكِ السيد؟

وأخبر السيدُ الذي وصل محمّر الوجه، وقال لمالانيا: - تعالي فيما بعد، بصحبة والدك. لاوقت لدي للاهتمام بك

الآن.
بعد بضعة أيام، تعرّض لالانيا وأخذذ يُلقي على سمعها أحاديث لم
 وهربت راكضة.

هكذا كانت تتصرّف مالانيا: بالحيلة تارةً وبالقوة تارة أخرى أخرى



 أنه أراد أن يشتكي عليها. لقد أوشكت أن تقلع له عينيه.
وضابط آخر ألحَ عليها لينال الحظوة لديها، فوعدته أنها ستعطيه ما يشاء، لكنها وضعت مكانها امر أة البندي.
-r -

للحب وبإلـاح، فإذا استثار ت الرجل هز ئتـ منه. كان يُقال لها:

- لن يكون ذلك فألأ حسنأ لك. وستُعاقين ذات يوم. - ماذا أهي غلطتي إن أحبّونِ؟ هل ينبغي أن أبكي؟ و لَّلا أضحك؟ في هذا الصيف، كان عندهـم خادمٌ هو آندر يه، من تليا تنكي، ابن

ماثروشاكارافايكا. لقد أصبح الآن شخصاُ هاماً، لكنه في تلك الحقبة
 صغير ها ليعمل. والله أعلم كبف كانوا يستطيعون أن يعيشوا.

 لإيقاعه. والله أعلم كيف كان. بالرغم من ذلكّ، يُتم عمله: كان يُنفق عليه غاية قواه. كان الفتى بجتهدأ، مطيعأُ كان يخافـ مان معلّمه ويحترم





 و كان يضع على رأسه قبعة خوذي، و كانت قدماه الذي كان يصنعه بنفسه.

لم ترَ كُ مالانِيا الصبيًّ وشـأنه، فقد فتلتْ له رأسه، كما كان يقول. وكان يقول أيضاً:

- لقد استخدموني في هذا البيت، وأنا خائف. المعلم طيّب، لقد



 تريد مني، وعندما أُر بط، وعندما أحمل الكِلأ إلى الاصطبل للمـا الماثية،

تأتي دائماً وتنتزع ما في يدي. وتقول لي: انظرٌ، وتفعل كل شيء

 وإذا ما نظر ت إليها مصادفةً. لاحظت أنها أنها ترمقني بنظر اتها، بل إنها إنها
 لم تفعل شيئأ، وفي المساء، تذهب إلى الملحق لتنام مع عمتها، امر أة المندي.

أسمعُ مَنْ يناديني: أندروشا، أندروشا، فأذهب إليه.
-

- من ناداك؟

وتأخذ النسوة بالضحك.
 أهلكهن اللهُ - كنّ هناكُ يضحكن وهن ينظر ن إلي.

سألتني:

- أنت نائم؟ انهضْ فالمعلم يدعوك.

ذهبتُ إليه. قالِ لي: ((ما الذي حملك على أن تخضـب نفسك هكذا؟ ألست تفكُر. إنكُ تُخيف ثورأَ. إن لك حقاً هيئة شيطان.





العمل بعد الجميع. ألحّ عليهم الحرُ والعرق وأُنهكوا. وبعد أن انتهوا من التكديس، صعد أندر وشـا فوق الأكداس وداسـهـا ليلبّدها. - أنت لا تز ح أبدأ مع النساء؟ - لا، وكيف أستطيع ذلك، عندما يجب علي أن أعمل. - أتعرف كيف يجب أن تفعل؟ - سأعلّمكُ، أتر ضى؟ صاحت آندريه. أمسكت به مالانيا، ورمته وصعدت فوقه لتلبّده
 - الكدس صغير انقلب أندروشا واستطاع أن يتخلص، وأمسلك مكالانيا وأخذ يقّلهها، لم يعد يخافها. لكنها غضبـتْ وقاللت:

- انظري، هذا الخنادم الغليظ يريد أن يقبلني بفده الوسخ.... كانت تصر خ بقوة حتى ظن الفتى أنه سيجنّ. عاد إلى البيت. ملم يكن يفهم شيئاً من الأوامر التي كان معلّمه يلقيها، كان هان هذا المّعلّم يحبه: كان من الصعب العثور على فتى هادئٍ، مطيع، بجتهل، مثل خادمه.
- لكن، ماذا جرى لأندروشا؟ كأنه سيموت! أجابـت مالانيا، وزادت من خجل الفتى المسكين:
- سيموت؟ إنه يلهو طول الوقت مع النساء. أهذا أوان الموت في غمار موسم العمل ! وإذن فأنا أيضاً سأموت. ومـع ذلك، فمنذ هذا اليوم، كان الفتى كالمسحور بها. لو أراد أن

 كان خائفاُ، و لم يكن ينام طوال اليو م و كان يلاحقها بالا انقطاع.

كان الفلاحون والفلاححات بعتمعين ذات يوم على مرج كالينو فـ قرب برو نكا. كان الر جال يحصدون ون الكالأ، والنساء يرفعن الكدس.

 النساء ودنا من مالانيا، وتظاهر بأنه سيغطّسها في الما ولماء.

- اتر كني، ياشيطان، كدتُ أغرق.

لا يعلم أحد بأية مصادفة ولا لماذا كان أندر وشا هنا، قال لتيشكا:

- انتبه، سو ف تُغرقها! ...

و كادا يقتتلان.
عندما كان آندر وشا يرى أن مالانيا ستستحم في النهر، كان يختبئ خلف القصب وينظر . لكن السابحات أبصرنه ذات يوم فنر جن ان من الماء، وقُبِضن علِه و جرر نه و هو بقميصه فقط إلى النهر . كان الفتى المسكين يبدو كالغبي: كان أكله سيئاً، وطعامه غير مغذٍ و لم يكن يشرب الشاي، كان الشغل يغمرُه، فإذا جاء الليل ظلّ بجنب معلمّه لِتمّ الأعمال الليلة، كان لايني يعمل حتى لا يبقى لديه وقت

للتفكير في المماقات، ومنذ الحادث الذي جرى في الكلأ، ومنذ
 (ريكنها أن تفعل ما تشاء، لكني لن أكلمّها، ولن أُريها ما أحسُّ بهد).
$\qquad$
كان الطقسُ مناسباً إلى أتصى حد للحصاد. لم يكّ يكن كلأُ ما ما يحصدونه، بل شاياً. و وفي اليوم التالي لليوم الذي جرى في فيه الـصصادُ، كان كل تيء قد جفّ، و كان يككن تخزينه.
انتهت الأعمال في مروج السيّد الإقطاعي وأخـذ الفلاحون حصتهم، كانت الغلةُ وافـرة، واستطاع كِ كل واحد واحد أن ينقل ست
 كان يحصدها الفلاحون الذين استأجر هم مدير الأعمال.






 وذهبوا لمدة أسبوع.

في الطريق ما كان يُسمع سوى الغناء والضحك من من الفلاحين والفلاحات الذين بَمَّعوا عشّرة عشَرة في كل عر بـة ربط آندروشا خير البياد، أول حصان في القرية (كان ما يزال

لهم إسطبل عامر") ووضع في العر بة المناجل، وأخذ معه ناسأ آخرين، وجلس وسط النساء مثل أمير وسط الأميرات مّا أضحك الضما الناس.

كانوا يسيرون على الطريق الرئيسية حيث كان الناس يتنحُون ليدعوهم يعرّون. وفجأة قالت مالانيا:

- امض خبيأ.
- لم يأذن لي المعلم بذلك. - تتكلم وكأنك كاهن! أسرعُ! - حذار، أنا المسؤول لا أنت. - أسرغْ! وأنتزعت منه المقود.

قودي أنت بنفسك إذن.
نز ل وأخذذ يمشي وقد بدا عليه الاستياء. و صلوا إلى المكان المقصود.

 العمل.

وصل آندر يه:

- أين الحصان؟
- كيف أعلم؟ أنا عاملة؟ عليك أنتَ أن تعرف. - لا سبيل إلى الكلام مع الإناث

همهـم، وحرّك يده، ومضى يسأل الفلاحين. أحسَّت مالانيا بأنها أُهينت لكنها لم بحب. وفكُرت: (انتظرٌ وسو ون أنتقم)".

تحرك الفلاحون، حصدت النساء وهن يغنّين وتبعهن الفلاحون
 وهـم يرفعون الأكداس .

أرجو كم، ياإخوتي، ابذلو ا بمهو داً، لن يدوم هذا الطقس الحسن، وستعانو ن من ذلك أنتم أيضاً.

- أعطنا ثمانية ألتار من الخمر.

أجاب:

- مو افق

كان العمل يسير أحسن سير . نصف ساعة من الر احة عنـد الظهر، ثـم عودة إلى الكدَ من جديد. العمل نفسه ما كان ليتم في ثلاثة أيام، على الأرض نفسهها، كان الشُغل يجري في جو من المر ح الوذّي. آندروشا وحده كان يحس أنه أتعس في هذا اليوم منه في الأيام الأخرى.

فكر : (اسأطلب حسابي، وسأعود إل أمي، وسأقو لها كل شيء. وسأجد عملاُ أثناء الطريق)". و لم يكن يرفع نظره عن مالانيا. كانت
 وتضحك لم تنظر إلى آندروشا ولو مرةً واحدة فآلمه ذلكِ. - نعم، يجب أن أذهب... لسـتُ قادرأ على تحمل ذلك كله. جاء الليل. بتحمّعَ الجمميع أمام العر بات. أكلوا وهـم يشربون الـنمر،

لم تكلم مـالانيا أندر وشا. أغفى الكبارُ، أما النساء فصرن أكئر ثـ،جاعة بفضل الخمر و لم يشتههن النوم. بدأ الرقصُ الدائري، كان مديرُ
 أندروشا الذي سحقه الحزن وعلى كل حال لم يكن يريد أن يتعو الخـمر . كان هؤلاء الناس من سكان المحلةّة، يعيشون في البحبو حة





أز ال القشَّ الرطب الذّي كان على السطع، و مدّ تو به وتمَدد و كان
 و كان الر جال يلا حقوهن. كان يسمع أيضاً صوت ما مالانيا الذي كان الريح الخفيف يحمله إليه، كانت السماء صافية والنـي النجوم تتالألا. نام على ظهره كأنه لم يكن متعباً ولاحظ اللسماء، وصمتت الغابة لكنه لم يَنْعس. ودفعه حز نُه إلى الغناء. لكن ماذا يا يـجر ي؟ كا كان الكدس يتحرك ك.

سأل:

- مَنْ هنا؟

ظهرت صورةٌ نسائيةُ.

- مَنْ أنت؟؟

تعرفَها. كانت امـرأة الجندي، ناستازيا. ابَههت وبرفقتها فتى جسورٌ طويل.

حينئذ ظهرت مالانيا، دنت منه دون أن تنطق بكلمة، وجلست على الكذُس.

- هذا أنا، لماذا انقطعت عن الغناء؟ تابعْ، أندروشا. لكنه ظل صامتاً. كان كأنما فقد صوته. كان يود لو يغني، لكنه لم يكن يستطيع. أمسكت بيده وقالت:
- مالكُ؟ غَعُ!!... أحبُ هذه الأغنية. أَضجرني الفلاحون، فتر كتهم. فغنٌ إذن!

آه! دعيني...

- مـا بكُ؟ أُنت منزعج؟

ظل صامتأ.

- ليس هنالك مـا يبرٌ حز حنك. أنا، لي مـا يبَر ر الحزن. أنا حزينةٌ لأنني بلا زو ج. أما أنت! فطعامك
حسن، ولك بيتْ تأوي إليه، فماذا ينقصك أيضاُ؟ - ما الفائدة من زو جكك؟ إن لك رجالأ كثيرين غيره. لستُ أحبُ أحدأ، آندروشا أنا حز ينة لم يبق لي شيءٌ من الشَجاعة. لستُ أحب سوى زوجي وأنت، ألستِ تلهو مع النساء. - أنا، أنا غريب. وفي بلدكم عشّاقٌ كثيرون.
- هل أنت غاضبٌ عليّ. - لا، و لم أغضب؟؟
- ما أمرّك! لستَ لطيفاً. أنتَ مستاءٌ بسبب الخصان؟

لا، مالانيوشكا. سأقول لك الحقيقة دعيني وشاني. أنا خادم ماذا

 دعيني ... تم إني حزين، وأود دلو أعود إلى بيتي.

- ماذا؟ هل سيزوَجونكَ عمّا قريب؟
- الله أعلم.
- كنتُ سأتز و جك، أنا.

صمتَ آندروشا. سُمعت ضجةٌ في الدغل، وصفر أحدهم.
ضحك آندروشا.

- نعم، كنتُ سأتحذكُ زو جأ.

نهضت مالانيا، وجلست على ركبتي الفتى، وأمسكت رأسه بين
يديها فقبّلته.
ـ لستُ أحبٌ أحدأ، لستُ أحبُّ أحدأ.
وسُمعتْ، من جديد، ضجةٍ في الدغل، جفلت مالانيا. ونهضت. - لم تتصرّفين هكذا معي؟ ماذا فعلتِ بي؟ وأمسكها بيدها لكنها أفلتت منه. قضى أندر وشا ليلةّ مسهّدة.

اضطجعت مالانيا بين النساء، بجنب ناستازيا، قرب العربات ونامت نومأ ثقيلاً دون أن تسمع أو ترى شيئاً. ظل آندريه زمنأ طويلاْ جالسأ على الدغل ثـم طاف حول العربة،
 تعوي في المحطة، والديكةَ والعصافير تستيقظ، ثـم سمعت فريق الفلاحين الجمديد يصل وأحست كيف أن الندى البارد غطيَ الأرض
 يحدثّ أيُّ تغيرّ في موقف مالانيا، كانت كأن شيئاً لم يكنْ.
$-\varepsilon-$
وعندما تبخْر الندى تناول الشغّيلة طعامهـم ثـم استأنفوا العمل، العمل الذي يسرهم أكثر من أي عمل آخر : نقل الأكداس. كان
 ويفكون الأكداس أو يلقون إليها بالكالأ.

كان النهار محمرّا، وكان الشيوِخ يقولون إن الطقس المسن

 بالعاصفة، كان كلٌ شيء من بعيد يبدو أزرق، ور ومن الأرض أخلذ ينبعث بخار شديد حتى ليحسَ المرءُ بالاختناق

حتى قبل الظهر، كانت قد جُمعت كميات ضخمةٌ من الكالأ،
 ومن جانبي الكدس، كان الفلاحون يكندسون الكالأ كل اثنين معأ، و كان ائنان آخران يوزعانه في البداية، كان كل ذلك يُحمىل !الى هدير

الأعمال الذي كان يقف في أعلي الكدس، عحلول الزنار، وقد برز بطنه الضخم، وتصبّب وجهه عرقاً.

كان على مالانيا ونستازيا أن تحملا الكلأ، مثل زميلاتهما وكان عليهما بعد ذلك أن تصعدا العربات التي كان الفانلاحون النـا يلهو بتدويرها ليوقعوهما، لذلك كان يجب أن أن تُسرعا في النزول وإنـا وإلا




 تكادان تحملانه، وكانت عساليج من العشب اليابس تلصق بو وهـه الذي يسيل عرقاً. وكان الفلاحون يتبارون حميَّة: أيهم أكثر نشاطانّ، أيهم يحمل أضخم كومة، كانو ا يعملون وسط الضانجة ونمة والضحكّ، وكانوا كلهم كالمجانين.

كان مديرُ الأعمال يحث الفلاحين على بذل المهد، اقتربت الغيو و كان يود لو يضغط على الفلاحين أكثر، فالـلير اتُ خير اتِ اته وقد حذا الفلاحون حذوه إلى آخر حدود قوتهم، عند الظهر كان أحذُ





- أيها الأخوة، القوا، بسرعة، بسرعة أكبر !.

لم يكن مديرُ الأعمال يستقرَ في مكانه، وأخذت الغيومُ تزداد


 يلبثوا أن غطّوه به.

- هيا، تابعو!!
- هيا، يانساء! ارصصن الأكوام رصاً أشد، اسحبْ من فوق! هل بقي الكثيرُمنها؟

ـ كدسان خلف الأدغال.
أُمرت النساء بالذهاب إليهما. فأجبن أنهن لا يعرفن أين هما. وكان آندروشا، الذي ضعف ضعفاً شديداً، وهو يقاوم التعب يربَفف مثل ورقة.

- اذهب إليهما، أنت تعرف المكان.
 مدير الأعمال وسترته المار جية كأنهما تختلجان، وكأنهما فوق مدفأة.

مسح آندروشا وجهه الذي تبلل بالعر ق وصعد العربة وصاح:

- لتصعد معي امرأة.

أرسلت مالانكا إليه، تناولت مالانكا المقود. كان جسمها يهتزّ بفعل الرجّات. وكان أندروشا يربَّف مثل كيس من القصب، وصلا

الأدغال. نزل أندروشا. مذّ الكلاً إلى المرأة التي ظلّت على العربة فتناولْهَ وكانت تضحك وهي تنظر إلى الفتى الصامت الذئى يكّ نفسه لُيسر ع في عمله.

أراد أن يحمل حملأ أثقل، فتخاذلت ساقاه وخانته قواه وروقع: لقد أسرف في العمل وتوقفِ عن التحميل.

- مابك؟ هل تنام؟
- سأقتلك، يالكِ من قاتلة، من امر أة شريرة! نعم سأقتلك ثُم أقتل

نفسي.
كان باهتُ اللون، وكانت المر أة ما تز ال تضحك. ثم نزلت من
العربة ومضت إليه.

- مابك، آندروشـا؟ أأنت بجنون؟ مَنْ غيّرَك هـكذا؟

لا تعذّبيني مانيوشكا نقد نفذت قـواي. اطرديني من عينيك الصافيتين، لا تدعيني أعيش في هذه الدين الدنيا أو كوني معي علي اللطف. أَعلمُ أَنْ ليس لي الـق في ملاحقتك ومعلمك فلا فلاح شَهـمr. لم أعد أستطيع السيطرة على نفسي. أنا أموت من الـبـ الذي أكته لك، أنت ضيائي!
كانت يُسك بيديه وتنتحب انتحاباً.
 الأرقطيون، دغْني ماذا تتصّور، دغني وإلا شكوتك للمعلم.
ـ لكنك أنتِ نفسكِ... لماذا تِّلِتْي أمس؟

- أمس كنت أثتهي ذلك. أما الآن فيجب أن نعمل، انهضْ، كفى

سيكونُ الَليلُ لنا.

- حقاً تقولين، مانيرشكا؟
- ماذا؟ اتظن أنني أكذب؟ نعم سيأتي الليل. آه! المطر يهطل... حقا؟؟
_ حقأ.
وضحكت.
لم تكد العربةُ تُمْل حتى هطل المطر . فلجأ البميع إلى تحت
 الفلاحين نُسْيَ. لم يبق بجالْ للعمل. عاد الشغيّيلة إلى بيوتهم. ظلت مالانيا تراوغ.
وبينما بقي آندروشا في العربة، عادت هي وامر أة الجلدي مشياً
 عشيق نستازيا، فحاداعن الطريق، وعادت مالانكا وحدها إلى بيتها. توتف المطر، وعادت الشـمسُ إل الظهور . كان لابد من اجتياز الغابة. نزعت مالانكا حذاءها واها، وضعت الصرّاة على رأسها، وتا وتابعت
 متألقّاُ، كانت جميلة أبداً، أيَّاً كانت زينتُها: كانت مُلك البـمال الـقّ.

حيئذ جاز اها اللّ على جمميع سخر ياتها وعلى أنها تصّرفت مع أندروشا ذلك التصرّف.

كان مديرُ الأعمال قد باع كلأُ لتاجر مواشٌ دعاه إلى المجيء، في هذا اليو م إلى مر جهـ.

كانت مالانيا تعبر فُرُ حةُ في الغابة، و كانت تفكر، والله أعلم فيم

 تمشي. وفجأةُ شاهدت فارسأ يأتي إليها. كان يرتدي سترة تان تانر




 يكن يعرفه!

بيد أن مالانيا لم تره من قبل، ونحن أنفسنا لم نعرفه إلا منذ زمن قليل: إنه ((متّى رومانوفيتش)" تاجر المانية انتية وهو نصّاب
 أو الفتيات أو من جهة الماشية المريضة بالطاعون التي كان يصرّفها، وكانت الخيول موضوع مضارباته الوقحة، والعمولات المألمانورة والغابات المعدّة للبيع كان نصاباً تاماُ، واضحاُ، مع أُنه لا لا يزيد عن العشرين إلا قليلاً. وكان أبوه مثله وغدأ. - مر حباً، أيتها العمة الصغيرة! !لى أين يأخذ الله بيدك؟

واعترض طريقها.

- إلى البيت. لم تسذّ طريقي؟ سأغيّر طريقي.

ثنى عنان فرسه وتبعها. نظرت إليه المرأة وفكرت: (اليس هذا من جنس آندروشا، إنه نسر").

- ما اسمكِ، يا سيدتي الصغيرة؟
- هل هذا من شـانك؟ - ذلك كي أعلم لمن هذه المرأة المميلة. - هي لمِن هي له. ولا علاقة لك بذلك. لا فائدة من هز ئك مني. - أنا أعطي كل ماعندي لأمتلك امر أة مثلك. مااسمك؟ - مالانيا. ماذا تريد فوق ذلك؟ - حذار ! وهددته.مذراتها. - وما اسم أبيك؟ - روديون. سار !! - مالانيا روديونوفنا، ينبغي لك أن تستر يحي دقيقة، لقد أعجبتني جدأ.

أحتّت مالانكا بالمطر . خافت لكنها ار تاحت لمدحه في الوقت نفسه. وحتّت خطاها. - امضِ في طريقك وسأتابع طريقي. هاهم الفلاحون وراءنا، طر يقُكَ منَ هنا وطريقي من هنا.

- مالانيا روديونوفنا، كل منُاي أن أتبعك وأخر جمن جيبه منديلأ أحمر ومذّه إليها. - لا حاجة لي إلى منديلك، دعني وشأني.

استأنف كالمه:

- يا حلوتي، سأفعل كل ماتريدين. لكن أحبيني قليلاْ. رأيتك، ولا أدري ماذا أصابني، ياحلوتي الرقيقة، أحبيني ! الله أعلم ماذا حلّ بتلك

 - ياحسنائي، يا حسنائي التي لا تُتمن،، مالانيا روديونوفنا، أحبك إلى حذّ أن قواي تلاشت. منذ عشرة أشهر لم أربيتي.

كان شاحباً مثل ميت، و كانت عيناه تلتمعان. - لم تبقَ فيَّ قوهُ. وصالب بين يديه - . أسأللك بالله عليك - اربَّف صوتُّه - ابقي معي
 غريب، وسأحمل خجلك معي.

فقدت رشُدها، وهمسـتْ فقط:

- أنت غريب، ولستُ أعرفك...

وأمسك بها الفلاحُ الشـديدُ الأَسْرِ بقوّةَ، وحملها إلى الغابة الكثيفة...

سألها عما يُحبَ أن يعرفه عنها: أين بيتها وأين تنام، ثم أخر ج ععظظته وتناول منها روبلاُ وأعطاها إياها.

انتحبت المرأة:

- اشفق عليّ، ولا تخجلنـي.
- خذيه ذكرى مني. غدأ عندما يهبط الليل سآتي إلى تدآم بيتك وسأصفر . رافقها حتى يخر ج الغابة وعاد إلم امتطاء جو ادهـ ... هكذا كان يتصرف.

عادت مالانيا إل بيتها. لم يخامر الشثك في شئنها لا العجوز ولا
 تقضي وتتها في التجوال خار ج البيت. وصار أندروشا أشد حز انـأنـ من ذي قبل.

جاء ذات يوم ليكلّم مالانيا لكنها قابلته وكانه مسيء. صرخت وردت عليه بخبث، ثئم بكت.

- لا تحاولز أن تكلمني بعد الآن، إنك تـثـبث بي، بيا يالك من شيطان! لم يعد بوسعي أن أمز ع! إنك لا تَمل اليّ سوى الـز نا وانخرطت في البكاء.
تضاعف حزن نُ آندروشا. لم يكن يفهم لماذا كان معها هكذا، لكنه لم
 المكان، في مكان يستطيع أن يكسب فيه أجر أَكبر . لكنه رفض وقال:
- أفضَل أن أعيش هنا، حتى بلا أجر ولن أذهب إلى الناس الغر باء.

 كان المطر يهطل من الصباح إلم المساء، ولا سبيل إلم حر اثئة الأرض
 من حيلة، لم يعد مُكنأُ لُ الكَلأ أو أي شيء المئ



 تبقى في المر ج. رأى آندر وشا بغتةٌ تاجرَ الماثية يدنو من المرا آلمر الشابة. قال:

فكر آندروشا:

- وإذن فهذا هو وعاد واضطجع، لكنه لم يستطع النوم، كان
 آندروشَا إلى الملحق. كان فيه فلاحْ لا يعر فهـ.
- مَنْ أنت. - عامل - هيّا، خذْ عشرين كوبيكاً، ولا تقلْ لأحد إنك رأيتني. لكن

آندريه لم يكن و حده الذي رآه. فقد لاحظ أهلُ القرية أن التاجر كان كثيرأ ما يأتي، كانت امر أة البلندي تلاحق ((متى)").

مَنْ يعلم ماذا يجر ي، لم يكن أحدّ يعرف المحقيقة....
عاد (ااوستر ات)) أثناء الليل. هل سمع شيئا أم لا؟ لم تكن زو جته هنا. قيل له: كانت في البيدر . فقصد البيدر . أصو ات ... اربَفف بكل كيانه. نظر إلى الخظيرة فرأى جزمة.

- مَنْ هنا؟

وضرب الباب بعصاه ضربةُ قوية. هرب التاجر راكضاً. ظهرت مالانكا، كانت ترتدي قميصاُ طويلاُ ناز لاُ إلى قدميها.

- لمن المزمة؟
- أنا مذنبة.
- طيب. عودي إلى الكوخ

أخذذ الجزمة ونام و حده.
في الصباحُ، هيّأ سوطاً، أمام آندريه، جاء بامر أته إلى الملحق وأخذ يجلدها جلداُ لايني يشتدّ، وهو يصرخ ويحدّق، مُّقّقاُ قلب الفتى الذي كان يسمع كل شيء.

- لن تُتجوّلي بعد الآن، لن تَتجولي بعد الآن وسحبها من شعرها ها،
 في أحشائي").

طلبت الأمُ الر حمة لمالانيا لككن ابنها رفض بقسوة.

- ليس لأحد أن يعلّمني كيف ينبغي أن أتصرّف مع امرأتي ارتبكت الأم واعتذرت.

بعد أن قَرَن ((او سترات) ) جو اده، ذهب إلى الحر اثة بصحبة (آندر يه)) فسأله عن الأمر . فأجابه الحـادم:

- لا أعرف شيئاً.

عاد إلى البيت، وفكك الجواد. كانت مالانيا تعد الطعام، بنشاط كبير

 ثم ذهب العجوز ان إلى الملحق. ونام (اوسترات) على طرف طرف السرير ، دون أن يفوه بكلمة.

اطفئي الضوء.
فعلت مالانيا ما أَمرَ به. وتساءلت: (اماذا سيفعل؟ّهِّهِ كان يصغي إليها. خلعت يُيابها. ورآها عرّ قرب النافنذة.

كان غائباً منذ ستة أثهر، وقد ضربها. كانت رقيقة معه. تحر كت قربه بصمت. رفعت غطاء الفرو. واندفعت إليه مثل عنزّ، بقميصها، وعانقته، وكادت تخخنه.

- لن تعودي إل ذلك؟
- لا تذكرين بما فعلتُ

منذ ذلك الزمن، لم تفكُرِ بتاجر المائية. باع أوسترات الحذاء بخمسة روبلات. كان يَضْحك ويقول:

- لقد أفلت مني، وإلا كنت سآخذ منه معطف الفرو أيضاً.

ظل آندروشا عندهـم حتي عيد شفاعة السيدة العذراءّ آ، ثّم عاد إلى أمه. وظل زمناً طويلاُ دون أن يستطيع نسيان مالانيا. تلقّى أهله

قطعة أرض له وزو جوه.
بعد تسعة أشهر من مغامرة مالانيا، وضعت طفلاُ هو صورة دقيقة لتاجر الماثية، كان هذا ابنها البكر، ابنها الحبيب بطرس اوستر اتييفتش)، .
***
r - يقع هذا العيد في أول تشّرين الأول.

حاجَان
lav.

كان رجـالان يسيران على الطريق المغبرّة بين موسكو وتولا، وجر ابُ كل منهما على ظهره. كان أحدهما شابأ ير تدي معطفاً من جلد الخروف وبنطالأ من المخمل . وتحت قبعته الفلاّحية الجديدة نظارتان تحجبان عينيه. وكان الآخر رجلاً في نحو الـمانمسين، ذا جمال لافت للنظر، وذا لـية طويلة دبَ فيها الشيب وركا وكان يرتدي
 سوداء كالتي يضعها خدمُ الأديرة.

كان الشـاب أصفر شاحباً مغطى بالغبار، ييدر و كأنه يجر نفسه

 وكأن جسده لم يُكتَبْ عليه أن يعر فـ التعبِ.

كـان الشـاب، ((سيرج فاسيلييفتش بـورزيـن)"، دكـــوراً في
 الكسندر (1)، وراهباً قديماً طُرد من الدير لُّسوء سيرته، لكنه حافظ

على عـادة لبس الثوب الديني، وكـان يُدعى نيكولا بيتروفتش سيربوف.

وإليك كيف التقى هذان الر جلان. بعد أن انتهى سير ج فاسيلييفتش
 لكي يغوص في نهر حياة الشُعب، كما كان يقول وليبترد في في أموا
 زميله في الأدب ومدير بملته، الر سالة التالية:
((سيدي العزيز وصديقي إيفان فينوغيتش)".
(الا ينبغي لنا ولسنا نستطيع أن نحل المسألة التي يكمن حلَّها في

 التجرّد عن الحياة... إصلاحات بطرس الأكبر، ألخ. ...).
ومعنى هذه الرسالة أن سيرج فاسيلييفتش، بعد أن نفذ إلى حياة



 يعرض حيئذذ في سلسلة من المقالات الطويلة ما يكون قد تعلّمهـ
 المادية، وكان لابدّ له أن يفكر أيضاً بتفاصيل لباسه، وإن شقّ ذلك وِّك
 ونظر طويلأ إلى المرآة، وهو يحتجب عن خدمه، ولم يكن بـلم بوسعه

التخلَّي عن نظارتيه لأنه كان قصير النظر جداً. وجزءّ آخر من أهبة

 والوكيل، وو جد في دفاتر الخساب • 1 ا مكيالا من الشُوفان فأمر
 تصفّح سير ج فاسيلييفتش سجلَ الشيلم، فو جد فيه • 17 مكيالًأ. سأل إن كان هذا الشيلم كاف للبذار، فردّ عليه القيتم بسوءالٍ هو إن
 أدرك أن سير ج فاسيلييفتش يفهم في الاستثمار أقل منا يفهـم الطفل، وفهم سيرج فاسيلييفتش أن الشيلم قد بُذر وأن البذار عادة يكون ن من آلم

 غرفة الخدمة صوتاً بكهولاً، ودخل خادمُ أبيه العجوزُ ستيبان وأعلن:

- نيكولا بيتروفيتش سيربوف!

مَنْ، نيكو لا بيترو فتش.
كيف! نيكولا بيتروفتش، ذاك الذي كان يأتي أباك كراهب،
لا أذكر . ماذا ير يد مني؟
يحـبّ أن ير الك، ييبو كالمخبول.

دخل نيكو لا بيترو فتش الخرفة و حيّا تحيّة طويلة وهو يضرب بقدمه، مدّ إليه يله:

- أيها المسافر سيربوف، الجهل في كل مكان، عبثاً تعظُ في

روسيا، لا تعلم فيها... روسيا غبّة...الفلاح نتيط... روسيا

 سوفوروف(). لماذا؟

- سأسافر
- أنا أيضا، أسافر ، أنا مسافر . ذهبتُ إلى اليونان، إلى جبل آتوس، لكنتي لم أر أفضل وأعدل من الفلاح الر وسي.
جلس نيكولا بتروفيتش، وطلب ماءَ الـياة، ثم نام. دهـُ سير
 يصغي، وكان سير ج فاسيلييفتش يتكلم. سمع عحدثه كل نظر ئرياته وفهم



 الإنسان الروسي، ومي طبيعة كريمةٌ على نحو مِ ملحوظ لكنها فير الِير منظمة. سافرا. وفي اللحظة التي صادفناهما فيها على الطريق الرئيسية كانا قد وصلا إلى الاستراحة الأولى من خط سير هما، بعد مسيرة اثنين وعشرين فر سخاً.
شرب نيكو لا بيتروفيتش كأساً على دفعات. كان مر حأ.

$$
* * *
$$

Y - سرو وروف: سيربوف ينكلم باتضضاب مثل المار شال المشهر سرونور وف.

## المناقشة

## Invo

كان نيكولا نيكو لايفتش مدعوأ إلى بيت جاره، كان واضحاً أن



 الرفيع وإن يفهمهم إلا قليلا. مضينا إلى هذا العشاء.

كان الأستاذ، وهو رجل عظيم اللحية، جالساً بجنب نيكولا نيكو لايفتش. وكان أصحاب البيـت يبذلون جهـلأ مضنيأ ليقيموا بين الشخصين تياراً من المودة ولاشك ألك أن معلمي نيكو لا نيكو لايفتش قد





 و كان واضحاً كل الوضوح أنه يححس تمكنه ولاسيما في ميدانه.

بعد العشاء، بدأ الحـديـث عن التاريخ وعن قانون التقدم. كان معلّمي يقول: إن قانون التقدّم، وهو الخيط الهادي الو حيد في الدراسات التاريخية، لم يُثبْتْ قُط حتى الآن، أنه لا يقو مِ على قانى قاعدة صلبة. وقد ردّد عدة مرات: - كيف يُمكن الإعمان بقانون التقدم في التاريخ العام، عندما نلاحظ أن تسعة أعشًار البشرية: الصين، آسيا، إفريقيا، تسير وفق قانو ن دضان انـاد. ردّ الأستاذ بأن قانون التقدّم قد دلّلت عليه جميعُ الشعوب
 نيكو لا نيكو لايفتش صامتأ لـظة، وقد بدا عليه الضيق.

- وإذن، فأنت تتجاهلها تماماًّ

فيجيبه الأستاذ:

- إنها لا تدخل ميدان العلم. لزم نيكولا نيكو لايفتش الصمـت أخيراُ.
عُدْنا إلى البيت، و في الطريق تَدفَق فكُر معلمي البطيء البُوابِ. وأنا أذكر بدقّة ملا حظاته التي بدت لي شائعة حقاً. أخذذ يردّد مستعيدأ ألفاظ الأستاذ. - ليست جزءاُ من ميدان العلم! لا تخصُ العلمُ! هل سمعتِ نقاشي؟
- نعم، جزئيأ. قال لي بابتسامة عذبة ومتفهمّة:
- لاحظ كم يُضحك ذلك كله، ليس في التاريخ من هام حقاً سوى الفكرة الفلسفية التي نستخلصها منه، أي القانون الذي الني زعمورا


 إنه يتحدث عن قانون التُدندم، وعندما يُعمَد إلى التحقق من من هنا
 هذا القانون)،. وبعبارة أخرى، لو لو أنني أنكركُ تُ أن في الهكتار عشُرة
 عشُرة آلاف متر مر بع. أنا نفسي قسْتُهر).
!بهم يؤكدون قبل أن يتساءلوا إن كان علمهم معصوماً من الخطأ،




 طويلة من العمل . لِِحظظه الله من ذلك! - لكن الأهم هو أن نلاحظ أن طريقة التخويف الجديدة هذه،

 في معناه الفلسفي، أي إن بي نضولألم لمعرفة الحقائق التي بر بر المن عليها.
 حروب أخرى... أريد أن أعلم ما الذي ينتج من أن للعصب ردود

فعل بابتاه ما، وأن للكبد وظيفة لتكوين السكر ... أريد أن أعلم نتائج نظريات هذا القانون العام أو ذاك...

أنا أسأل: هل تسير الإنسانيةُ إلى الكمال؟ هل الروح خالدة؟؟ هل العقابُ مُسِّو غْ ألخَ


 المسألة، خارج ميدان العلم").
قديمأ، لم يككن أي علم يُنتحي المسائل الفلسفية المر تبطة به. أما الآن فإن علم التاريخ يقول لنـ لنا بصراحة إن إن المسائل المُتعلَقَة بغائية الإنسانية

 ميدانها. إن القضاء يؤكد أنه يعر فـ مصادر هذه المادة الماد القانونية أو تلك


 ليس للعلوم مسوَغ و ججود إلا إذا أجحابت عن أسئلتي. وأنتم جميعاً، إما تدر سون لأن ذلك يسلِّكمب، مح يقينكمم بأن ذلك لا يُفيد كتيرأُ...

سألتُ:

- ما العمل غير ذلك؟
- لاحيلة لنا في شيء. والـُطأ لا يقع على أحد. إنه عجز العلم،


والشُر. هذا هو قانون الإنسانية الذي لا يتبدل، يجب أن تعترف بذلك، ولا داعي للتفاخر بذلك، وبأي شيء يمكنني أن أفخر با ألأنني أستطيع أن أفك رموز أدنى تفصيل في أي نقش هيروغليفي، دلفي دون أن أن أتوصل إلى النفاذ إلى معنى النقش الهيروغليفي.

قلت:

- إنهم يأملون أن يفهـوه، ذات يوم.
- إنهم يأملون! .. آن الأوان لأن ندرك أن هذا الأمل يحيا منذ ثلاثة آلافف سنة من التاريخ، وأننا لم نتقدم شعرةُ في ميدان معنى العدل العدل والحرية والحياة الإنسانية!
 داعي فوق ذلك لاحتقار الذين لا يعرفون اللعب.
***

مذكرات مـجنون
1ヘヘを
l AAF تشرين Y．
اقتادوني اليوم إلى الإدارة الإقليمية ليفحصوني．انقسمت الآراء．
 هذا القر ار، فلأنني استنجدتُ بكل قو اي لكي لكي لا أبدي رأي．لمي لم أقل
 بأعمالي كمجنون．أقرّوا أني إصابات وأشياء ألخرى أيضاً، لـكنتي أملك مع ذلك قلد اتي العقلية．أقرّوا أن بـي هـكا وكذا، لكنني أعلم أنني بُنون．وصف لي الطبيب علاجاً مؤكداً لي أنني إن تقيّدتُ به تقيّداً دقيقاً فإن مرضي سيزول．كل ما يقلقني سيزول．أوها كا كم أعطي لكي يزول ذلك المرض．إن المرء ليتأ لم كثير اُ منه．وسأرو وي بالتفصيل كيف
 عن جنوني．

عشتُ ثُلانًاُ و خمسين سنة كما يعيش الناس جميعاُ، و لمُيُلاحَظ فيّ أيُ شيء خاص．كانت تُصيبني بعضُ المتاعب الشبيهة ．ما أنا فيه حاليأ． في طفولتي قبل أن أبلغ العاشرة كانت تصيبني نوباتٌ، لكنها لم تكن

تأتي بانتظام كما تأتي الآن، وكان تتر جمُ عن نفسها في طفولتي على




ثِيابي وقادتني إلى سريري. قلتُ:

- أنا نفسي، أنا...

وتخطَيتُ القضبان. قالت لي وهي تشير إل أخي: - هلا نمتَ، يا ((فيدنكا)). انظر إلى (ميتِيا)، ما أعقله. لقد نام.


 أحبُ ((ميتيا)،)، وميتيا يحب المُربية ويحبني. والمر بية تحب ((آتاراس)"
 وماما تحب المر بية وتحبني. والمربية تحب بابا وما واما وتحا وتبني. و كل الناس يحبون، وكل واحد يحسّ بالهناء.

فجأة، سمعتُ أمينة الصندوق تدخل وتقولِ بقر بقوة شيئأ بصدد آنية


 وكيف كان يصرخ وكم كان وجه (افو كا)) شنيعاً وهو يضرب
 وظل يضر به والصبي يجيب: (الن أعود إلى ذلك)". لكن (افو كا) كان كان يردد: (الن تعود إل ذلك) واستّمر في ضربه.

أثارني ذلك. وبدأتُ أنتبُ وأنتحبُ. ولم يستطع أحدُ لزمنٍ
 لجنوني الحالي.
 ذلك. كانت تريد أن تنصرف، لكنا قلنا لها:

- حـّثينا أيضاً عن يسوع.
- لا، ليس لدي وقتٌ الآن.
- بلى، بلى، حَّثينا.

وكان ميتنكا يطلب هو أيضأ أن تروي وبدأن أت مرة أخرى القصصَ
 الصلاة، و مُ يلمْ حتى جلأَديه.

- لَ عَذْبوه. ياعمتي؟
- كان الناس أشراراً
- لكنه هو كان صالمأ؟
- آه! بَاوزت الساعة الثامنة. أتسمعون؟
- لُم ضربوه؟ لْدَ صفح. فلم ضربوه إذن؟ هل تو جَعْ؟هل توجع، ياعمتي؟
- آه! الآن سأتناول الشاي
- لعل ذلك غير صحيح! لم يُضرب؟
- لا لا، لا تذهبي.

ومن جديد، أصابتني نوبة. انتحبتُ. تُم أخذتُ أضربُ رأسي
بالجدار.
هكذا كانت الأثشياء ترُ في طفولتي. لنكن منذ سن الر ابعة عشرَرِ؛







 علي.

 وككل فتيان وسطي المتزنين أنهيت دراستي الذيكت الثانوية وانتقلت إلى

 ودبّر تُ شؤوني الاقتصادية، و كنت قاضي صلح في
بعد عشر سنوات من زواجـي، أصبتُ بـأول نوبة جنون منذ طفولتي.

كنّا، امر أتي وأنـا قد ادّخرنا مالأ جاءنا من إرث ورثنهه، ومن





 مرووم من الحسَ السليم، وخُخِّل إلي أنني عثّرت عليه.
 للبيع، وبحسسب المعلو مات المُجموعة، كان مبُاحاً الافتراض بأِ بأن البائع كان غبياً حقاً، وأنني كنتُ أستطيع أن أغطّي ثمن الشَراء، مبيع الغابة وحدها. فقصدت تلك الملكية.


 مئتي كيلو متر . وقرّرنا ألا نقف إلا لنغيّر الجياد.

 خائفاً، مهتاجأ، خُخِّل إلي أنني لن أنام أبدأ بعد ذلك.
 رخيص كانت تسرني، لكنْ خطرت تلي بغتة فكرة وهي وهي أنني لاُ ينبغي
 مخيفاً. استيقظ (اسيرج) الخنادم. انتهزت يقظته لأخاطبه. كلّمتُه عن

هذه المقاطعة، كان يجيب وهو يمز ح. وضجر تُ، فحدثته من ....ينا


 إلى ضجري، كنت أشعر بالـوف و كان كان التعب ينهكني. وددتُ لد أن الر حلة تنتهي، و كان يبدو لي أن كل شيء سيسير سيراً أُحسن لو
 نقتر ب من ملدينة ((آرز زاماس(1)").

- لو بقينا هنا؟ سنستريح قليلاً
- لز لا؟ اقتراح حسن
- أما تزال المدينة بعيدة؟
- نحو سبعة كيلو مترات كان الحوذي منظمأ، دقيقاً، وصموتاً. كان يقود عربته ببطء

و حزن.
كنا نتقدم. صمتُّ. كنت أحسُ أنني أحسن لأنني كنـُ أتوقع


 كدفاتُ الحنيل. وبين الحين والآخر كنا نحاذي بيوتاً بيضاء كبيرة. كان ذلك كله حز يناً. كنـت أود لو أعثر على نز لـلـ وعلى ونى سماور وعلى الراحة، وأنام.

I - ارزاماس: مدينة صغيرة في مقاطعة بنزا.

وقفنا أخير أ أمام بيت كان أمامه عمود. كان هذا البيت أبيض. لكنه



 كانت الغرفةُ مظلمةُ. دخلتها . أحسست بـُ بخو في ينمو .

- هل عندكم غرفةٌ جاهزة؟ أودّ لو أنام - نعم، هذه

كانت غرفةٌ مربّعة ومبيّضة بنظافة. ما أكثر ما أذكر ذلك! مآلمني هو أن الغرفة كانت مر بعة وكان فيها نافذة عليها ستارة حمراء. و كانت الطلاولة دن خشب البتولة الكاربلي، وكانت النـ الأريكة مدوّرةً
 أخذت وسادة ونمتُ على الأريكة. لم أكن أنام. سمعتُ سير ج يشرب الثناي ويناديني. خففتُ أن أنهض، أن أمنع النوم من المُجيء و أرعبني



 أهر ب من شيء رهيب، لكني لا أقدر على ذلك فأظل دائمأ مع نفسي

 لستُ أطيقُ نفسي، أنا مصدر آلامي، أريد أريد أن أنام وأنسى فلا ألا أستطيع. لم أتوصل إلى الانفصال عن أناي.

حينئذ ذهبتُ إلى الرواق . كان سير ج ينام على المقعد الضيق، ويده

 يتبعني حيثما ذهبت، و حزنتُ وقلتُ في نفسي: (آآه ماهذا الغّ الغباء؟ لمُ أنا حزين، و عّ أخاف؟؟).

أجابني صوتٌ داخلي، صوتُ الموت: ((مني أنا، أنا هنا)).
تَلكني بردٌ قارس. نعم، من الموت. سيأتي الموت إنه هنا، لكن




 الوقت نفسه. و كان هذا التمزّق الداخلي رهيباً. حاولتُ أن أطرد
 فأشعلتُها. كان ضوء الشممعة الأحمر وطولها، وهو أقصر من طول ألحو
 لا ينبغي أن يو جد.

كنتُ أحاول أن أفكر فيما كان علي أن أهتم به: الشراء وزو وجتي،
 الذي كان يضغظ علي وأنا أظن أنني سأفقد الحياة.

كان لابذّ من النوم. تُمَّدتُ، لكنني وُبتُ على الفور من الأريكة مرعوباً. كان القلق هنا، كان قلقاُ نفسيا؛، كالنّي ينتابنا قبل التقيوّ، لكنه نفسيٌّ مرعـبٌ رهيب. يبدو أننا نخشتى الموت، لكنا عنـو اعندما نعمل

الفكر ونفكَر في الحياة نتبيّن أننا لا نخشى إلا المياةَ التي تموت. كأن المياة والموت شيٌ واحئ واحد. كان شيءّ يحاول أن يشقّ نفسي إلى جز أين، لكنه لا يُفلح.
 الأحمر، الأبيض، المربع. كان شيء يحاول أن ينفجر فلا ينفجر .

 الهّ، يُقال إنه الهُ..


 وأركع، وأنا التفت ورائي في الغالب، لأنني كنت خائفاً أن أرى.




وسافرنا.
وما إن تحر كنا في الهواء الطلق حتى أحسستُ أني تحتّنت. لكني


وصلنا إلى الملكِّة عند المساء. استقبلنا مديُر الأعمال وهو شيخ، استقبالأ حسناً، وإن كان حزيناً - كان يأسف لبيع الملكية. كانت هناك


للشاي ثمينة، وعسل مع هذا الشاي. كان كل شيء حسنأ. لكني

 الليل بدون حز ن. وعزوتُ هذا إلى الصلوات التي تلونـونـونها قبل النوم.

 أعيش، ولاسيما في الشُروط المعتادة، كان علي أن أن أحيا حـياةٍ كنعني
 عليَ لأول مرة من (آرزاماس)،، مثل طالبِ تعوّد أن يُلقي آليأ در سأ حفظه عن ظهر قلب.

عدتُ إلى البيت سالمأ معافئ، دون أن أشتري الملكَّة، لم يكِفِ







 قلقي مدة بقائي في البيت.
لكنتي سافرت ذات يوم إلى موسكو بسرعة، أعددتُ العدّة لسفري أثناء النهار وسافرتُ مساءُ. كانت لي فيها دعوى قضائئِية، كنتُ مبتهجاً حين وصولي إلى موسكو. أثناء الطريق تحدئتُ مع إقطاعي

من خار كوف عن الاقتصاد والمصارف والمسرح والفندق الذي ننزل
 "(مياسنتسكايا)،، وأن نذهب لسمار عن فاوست.

وصلنا، أخذتُ غرفة صغيرة. شممتُ في الرواق رانحة نفّاذة.
 تناقَ اللهبُ، كما يحدث ذلك دائماُ. في الغرفة المجاورة، سعلِ
 إن كان يجب أن تُفر غ الحقائب. انتعش اللهبُ وأضاء وراء سجادة الجمدار



أحسستُ برعب (آرزاماس)" يعود إلي.

- يا الهي، كيف سأنام هنا؟

وقلت للحاجب كي أستبقيه:

- أَخْر ج الأغر اضْ من الـقائب، وسأرتدي يُيابي بسرعة وأذهب
!الى المسرح.
أفر غ الـلاجب الأغراض
- اذهبْ من فضلك، إلى الرقـم 1 م وقل للسيّد الذي وصل معي إني جاهزّ، وسآتيه في الحال.

خر ج الـاجبُ، أخذت أرتدي ملابسي على عجل، وكنت أخاف
من النظر إلى الجلدران.
فكرتُ: (اما أغباني! Fّأخاف، كما يخاف الطفلُّ لسُُ أخاف

من رؤيا. من رؤيا؟ الأفضل لي أن أخاف من الرويا ولا أخاف عمّا


بالرغم من كل شيء ارتديتُ قميصاً منُشى، قاسياً، بار داً، وزرُرَ تُه،

 وفي الطريق دخلنا إلى محل الحلاق، و كان فرنسياً. قصّ لِ الحلاق


 ببالي غرفتي والـاجنز، فقبلتُ عَرْضَهـ

عدنا في نحو الساعة الثانية. شربتُ كأسين من الخُمر، وهي كمية لم أكن قد تعوّدتها، وكنتُ مرحأُ وما إن دخلـت الرو اق اق ذا المصباح
 الخوف. لمُ تبق لي حيلةٌ في الأمر . شددتُ على يد رفيقي ودخلـتُ
غرفتي.

قضيـ ليلة رهيبة، أرهب من ليلة (٪ آرز اماس)". في الصباح فقط، عندما عاد الشيخُ إلى السعال في المجهة الأخرى من البابه، نمتُ، لا في سريري، لكن على الأريكة. تألمتُ طوال الليل، على نحو لا يُطاق. أخذت روحي تنفصل من جديد عن جسدي، انفصالأ مُو جعأ، أنا أعيش، وقد عشتُ، ولابد أن أعيش، ونجأِّة، الموت، الختفاء كل
 الموت، أنتظر أن يأتي الموت. ازداد خوفي إذن. يجب أن أعيش. وللاذا؟ كي أموت؟ لم أستطع الخُروج من هذه الدائرة. أخذتُ كتاباً

قرأتُه، نسيت لـظة نم، مرةُ أخرى، السؤال نفسه، القلق نفسه. لزمتُ
الفر اث وأغمضـتُ عيني، ساءَ الألمُر .
 أنا أصلَي الآن كما صليتُ في آرزامامي. صليت حينئذ وفيما بعد كـيا كما
 وتلوتُ صلوات أعرفها، وألفتُ صلوات جات جديدة وأضفت: (أنرْني،

 أجبتُ عن أسئلتي، مكان الذي لم يشأ أن يجيبني، أحببت نفسي:

 الآن فلم أعد أستطيع، لا أستطيع. لو كنتٌ موجو داً لأعلنت ذلك لي لي، للناس. آه! ليس هناكُ أنتُ. ليس هناك سوى الئأس. لككي لا أريده، لا أريده.

كنتُ خانقاً. طلبتُ إليه (اهور) أن يكشف لي عن بن الحق، أن يُظهر


 ((أنت بعيد عنه وهو قريب منك)، لم أكن أومن به، بيد أني سألته أن يُيرني، لكنه لمُ يُرني. كنتُ أحسبُ حسابه، كنتُ أحكم عليه، مُ أكن أومن به بكل بساطة.
في اليوم التالي، بذلتُ جهدأ كبيرأ لاكخز أعمالي أثناء النهار، وأتحاشى الليل في الفندق، لم أفلحْ في تسوية كل شيء، لكنتي عدتُ

إل غرفتي في المساء. هذه الليلة الموسكوفيه بدّلتْ حياتي أكثرّ من











 والروايات أو باللعب بالور ق، كان المان المظهر الوحيد لطاقتي هو الوي الصيد الذي كان عادةٌ قديكة لي، فأنا صياد منذ نعومة أظفاري.
جاءني جارٌ ذات يوم، وهو صياد أيضاً، مع كلابه قاصديأ صيد





 كلً شيء مظهر أغير معتاد.

فجأة أحسستُ أنني تهتُ. كان الصياد والبيت بعيدين. لو بقيت
 الصمتُ وحـده. رجعتُ القهتهرى، لكني لم أعثر على الطـر الطريق

 عليَ قلق موسكو وآرز اماس مُضاعَفأ مئة مرَّة.


 أجرؤ على ذلك، وأنني لا ينبغي أن أفعل ذلك، وأن وأننا يجب أنـي ألا نحسب





 معهم إلى البيت. كنتُ مبتهجاً وكنتُ أعلم أن لي المتق في أن أبتهـج وقلتُ في نفسي إني سأنحص ذلك كله فيما بعد، عندما أكون

 كنه هذه الذنوب، فبدت لي حقيرة. منذ ذلك الوقت، صرتُ أقرأ الكتابات المقدَّسة. مُ تكن التوراةُ

مغهومةُ، بالنسبة إلي، لكنها كانت بتتذبني وكان الإبيل يحرّك مشُاعري، لكنتي كنت أفضّل سيرة القديسين على جميع الحيّ القر اءاءات،


 أتصرف، وماذا أفعل؟ لاحظتُ ذلك مرة أخرى بصدد شراء الملكية.

كانت تُباع ملكيةُ، غير بعيد منا، بشروط ملانمة. كان كان كل شئ


 بحسب عادات تفكيري القدعة. لكني ذهبيتُ إلى الملكية، ولقيت





 أن يعيشُوا مثلنا، وأنهم بشُر، إخوةً، أبناء الأب، كما قيل في الإنكيلن. وفجأة، انفصل عني شئُ كان يعذبني منذ زمن، وكأن ولادةً حدثت. غضبت امر أتي ووبَختتي، وأنا كنتُ سعيدأ.
كان ذلك بداية جنوني، لككي لم أصبح بحنونأ كلياً إلا بعد شهر .
 وأنا منفعل. قُدّم الِيْ القر بانُ، ثم ذهب المصّلون إلى الصليب وهم

يتدافعون، وكان عند المخر ج متسوّلون. وفهمت بوضوح شديد أن


 يبق فيّ تُزّق داخلي، و و لم أعد أخاف شيئِأ بدءأ من هذه اللحظة. حينئذ تَّ النورُ فيّ وصرت إلى ما أنا عليه.

وإذا كان ذلك الشيء التافه غير كائن، فهو حيئذ وقبل كل شيء

 على قدمي وأنا أحدّث الشُعب.

الشيطان
1^ヘ9
((أما أنا فأقول لكن: إن كل هن نظر إلى امر أة حتى يشتهيها، فقد

 في جهنم. وإن عثرتك يدك اليمنى فاقطعها، واطر حها بعيدان أنىا فإنه



كانٍ يستطيع ((أو جين ايرنينييف)) أن يوْمٌل في مر كز مرموق . كان كان معلك كلً شيء من أجل ذلك: لقد عني ذووه بتر بيته عناية حسنة، وتد أنهى بنجاح باهر دراسته في كلية الخقوق في بطرسبر ج، وكان له بواسطة أبيه الذي مات حديثأ، علاقات بأرقى فنات المجتمع،
 عظيمة، لكنها كانت معرّضة للخطر . لقد عاثث الأبُ في الخار جا وفي بطر سبرج، و كان يخصّص لكَل من ولديه ((أوجين))، والبكر
 ( . . . 7 روبل، و كان هو وا وامر أته ينفقان بسعة. كان يأتي في الصيف ليقضي شهرين في الريف، لكنه مُ يكن يُعنى باستغلال أر ضه، و وكان

يو كل أمر ها إل مدير أعماله المتخم الذي لم يكن هو أيضاً يُعنى بها كثير أ، لكن سيّده قد منحه القّ القة كاملة

عندما مات الأبُ وعمد الو الدان إلى تصفية الإرث، تبيّن أن ديونا نـئن




 وأن ينيا أروةُعظيمة، كان يجب لأجل ذلك بيع بيع الغابة وبضع قطع من الأراضي البور مع الاحتفاظ بالأساسي، وهو منجم ذهب، أي أمبار أملاك

 المهمة، والإقامة في الر يف، والإدارة بذكاء وتديا وتدبير .

تصد (أوجين) أملاكه، في الربيع (كان الأب قد مات في الصوم

 وجه الدقة، صديقاً له، فقد سوّى الأمور معه على النحو الـي التا لـالي: تُعهّد
 وعلى هذا الأساس يتخلّى الأخ عن حصته في الإرث

وهذا ماجرى. فما إن استقر هو وأمه في البيت الكبير، حتى أخذ

 هذا صحيحاً تُماًأ. فالمحانظون هم عادةُ شبابٌ يشُتهون أن يعيشُوا،

لكنهم لا يفكرون وليس لديهم وقتٌ للتفكير في الطريقة التي يجب أن يعيشو ا بمو جبها، ولهذا السبب يتخذون الـيـياة كما مي نموذجاً

تلك كانت حال (أو جـين)،)، لقد كان حلمه، مثله الأعلى، منذ

 وفي جميع أملاكه، بطبيعة الـلال، سعى إلى أن يبتعث الرو الرح العـي العامة لذلك الزمن، مع بعض التعديلات التي فرضها الز الزمن، ليرى رضا
 كان لابد من إرضاء مطالب الدائنين والمصرف، ومن ون أجلِ ذلك كان كان لابد من بيع الأراضي، وتأجيل الاستحقاق ونا ولابد فضار الْالْ عن ذلك ألك
 ((سيميونوفسكوي)" الو اسعة المحر وقة ومصفاتها، على أيدي خلدمه. كان لابد من العمل بحيث لا يبدو البيت والحديقة مهملين، خر بين.

كانت المهمة عسيرة، لكن (॥أو جين) كان مكلوءاً بالقوى المسدية









حبّاٌ خاصاُ فحسبب، بل كانوا يقذّرونه أيضاً. و كان يترك في جميع
 أنه قادر على الرياء والكذب، وله مثل هذا الو جه المنفتح، الشريف، و مثل هاتين العينين.

على العموم، كان شخصاُ يخدمُم الآخـرون في أعماله، كان

 كانوا ينسو ن أن يخدعو ه، لفرط ما كان سار ألأ الإحساسُ بعلاقتهم مع ر جل بهذا الطيب وتلك الصر احة الـناصة.

ولقد سوّى أوجين في الملدينة، بطريقة ما، رَفْعَ الرهن عن أراضيه


 ونُقلت تمانون نقلة من الز بل، لكن كل شـيء مـع ذلك كان كان واهياً.

- Y-

في وسط هذه الهموم، وقع لأوجين حادثث آلمه كثيرأ وإن كان
 العزَب، أيْ إنه كانت له علاقات مع نساء من بحميع الأنواع، لم يكن.


يلهو بقدْر ما كان ذلك ضرورياُ لصحته البِسدية ولحرّيته الفكرية. بدأ منذ السادسة عشرة، وحتى الآن مرّ كل شيء بسلام، أي أنه لم يستسلم للمجون و لم تستخفّه الحماسة و لم يكن مريضأ قط. في

بطرسبر ج، صاحَبَ أولاُ خيّاطة لكنها مرضت، فدبّر أمره على نحو


أما في الريف، و بعد إقامة شهرين، فلم يكن يعر ف البتّة كيف يدبّر أمره. أخذ التعفّف اللاإرادي يضايقه. هل يجب عليه من أجل ذلك ألك أن يذهب إلى المدينة؟ وأين؟ وكيف؟ كِّ كذّره ذلك، و. وما أنه كان مقتنعاً بأن ذلك الشيء ضروريُّ له، فقد كان يحس بالحـاجة إليه، و كان مشَغو لاُ به و كان بالْ غـم منه يُلاحق بعينيه كلَّ امر أة شابة.

كان يستنكر أن يرتبط في بيته في الريف بامر أة أو فتاة. كان يعلمّ،

 أقنانهم، فصمّم أن يتصرّف كما تصرّفوا. لكنه إذ أحسّ فيما بعد أن أن تلقه يز داد، ثم إذ تصوّر مستفظعاً مـا قد يقع له، وأخحير أ إذ حدّث انَ نفسه قائلا: الآن لم يبق أقنانٌ، قرّر أنه يستطيع أن يؤمّن لنفسه امر أَّ هن هنا كما يفعل في أي مكان آخر، لكن بحيـث لا يعلم أحذّ شيئاً من ذلك، لا لا
 أحسّ بقلق أكبر وعندما كان يتحذّث مع القيّمه أو مع الفلاحين، أو مع التجار، كان يسوق الحديثُ إلى النساء. فاذا المتقرّ الـحديث عليهن مذّه بارتياح. أما النساء فقد أُخذ ينظر إليهن بانتباه متز ايد.

لكن اتخاذ القرار شيء وتنفيذه شيء آخر . أن يُخاطب امر أةٌ كان
 بطريق مَنْ

حذَثَ مرةُ أنه دخل يشرب عند حارس الغابة، و كان الحارس صياداً
 عن حفلات الزواج ورحلات الصيد، وفكر : (أوجين ايرتينييف)"
 الغابة. لكنه لم يكن يعلم كيف ينظر دانيلو العجوز إلى هذا الشيءـ
 بكل بساطة)/ هكذا كان يفكر وهو يصغي إلى العجوز دانيلو، و كان هذا يروي كيف أنه جاء ذات مرة، بامر أة ! بلى بريانيتسنيكو ف. فنّكر (أو جين)): ((ֵمكن أن أجازف بنفسي). - كان أبوك، لتكنْ له مللكةُ السمماء، لايهتم بهذه الـحماقات... قال ((أو جين) في نفسه: ((لايمكن))، لكنه قال لكي يجسَ النْبض:

- و كيف كنت تهتم بهذه الأمور الحقيرة؟ - باه! أين السؤء في ذلك؟ كانت مسرورة، وكذلك ((فيدور زاكاريتش" كان مسرورأ جدأ أيضأ، وكان يعطيني روبلأ. كيف

 - أتعلم، يادانيلو - وأحسّ بحمرة الحنجل حتى أذنيه - أنني فقدت صبري! - ابتسـم دانيلو - لستُ راهبأ، على كل انِ حال، فلي انلي عاداتي... كان يحسّ أن كلماته غبية، لكنه كان مسرورأ لأن دانيلو كان يو افقه.
- ماذا، كان ينبغي أن تقول ذلك منذ زمن بعيد. هذا ممكن، قل فقط، أيهّن تريد؟
- اوه! لافرق عندي، أَياً كانت على ألا تكون بشعة جدأ وأن

تكون معافاة.
قال دانيلو :
 حلوة جدأ، تزو جت منذ الـوريف فقط.

همس دانيلو شيئاً لأوجين، فاحمرٌ خجلاُ وقطب بين حاجبيه.
وقال:

- لا، ل'، ليس هذا ما يلز مني. أفضّلِ العكس. (أيَّ عكس يمكن
 مشاكل، امر أة جندي أو شيءّ من هذا القبيل.
- مفهوم. ((ستيبلنديا)) هي التي تلز مكك، زو جها يعمل في المدينة، هي بالضبط مثل زوجة الجندي. وهي امر أة جميلة، ونظيفة جدلأ، ستكون مسروراً. قلتُ لها مرة: (اتعالي، وهي ...").
- متى إذن؟
- غدأ إذا شئتُ. سأذهـُ لأُحضر تبغاً، وسأمرُ بِيتها، تعال إلى هنا
 من الناس، لانهم يكو نون في القيلولة، بعد الغذاء. حسنّ.
استولى على (أوجين) انفعالّ غير عادي وهو راجعٌ إلى بيته. ماذا

 وماذا سأفعل؟!).

أحس بالضيق طوال اليوم، وفي اليوم التالي، ظهراً، قصد بيتِ






 القدمين.

قالت له:

- الأفضل أن تمرّ بهذا الدرب الضيّق.

 الذني طر حه عليه دانيلو :
- حسناً، ياسيدي، هل أنت مسرور؟؟

أعطاه روبلاُ واستأنف طر يقه إلى البيت. كان مسرور اً.




 موسكو . سأسأل عن ذلك).

منذ هذا الوقت اختفى ذلك الغمّ الذي كان كبيرأ من قبل، من
 صار يستطيع أن يُعنى بشؤونه وهو حرّ الفكر . والمهمة التي اضطلع انع
 الضرورية لإبحاز تلك المهمة، وأنه سُيضطر إل بيع أملاكه، وأن أن عمله كله سيذهب هباء́. وما كان يُحز نه قبل كل شيء في هذا الو ضـع هـ هو هو أنه لم يستطع أن ينجز المهمة التي شر ع بها . هذا ما كا كان يعذبه العذا الاككبر . فما أن يتيستر له أن يسد ثقباً، حتى ينكشف فـجأةُ ثقبٌ آخر .

وفي الوقت نفسـه، كان يُفاجأ كل يوم بديون جلديدة على أبيه لم تكن معروفة من قبل (اومن الواضح أن الأب قد استدان من حي حيث أمكنه أن يستدين. وفي لـظة تقسيم الميراث ظنّ أوجين أنه عرف انـ


 اللحامي. لككن أو جين ما كان يخطر له أن يرفضٍ دفعَ دين أبيه، لمجرّد أن الوئيقة تفسخ المجال للنقاث، أراد فقط أن يعلم إن كان موضـو ع الإيصال ديناً حقاً

سأل أمه أثنـاء العشـاء:

- ماما، مَنْ ((ايسيبوف)) هذّه، ((فاليري فلاديميرو فنا ايسيبوف؟)).
- ((ايسيبوف ))؟ لكنها القاصرة التي كان جدّكُ وصياً عليها، لم هذا السؤال؟

روى أو جين لأمه قضية الإيصال.

- كيف لا تخجل!! لقد أعطاها أبوك كثيراً من المال. - لكن ألم يكن مدينأ لها بشيه؟ - يَعني... كيف أقول لك... ليس دينأ... إن أباك الذي كان لاحدّ لطيبته....
- نعم، لكن هل كان أبي يعتبر ذلك ديناء؟ - لا أستطيع أن أقول لك ذلك. أجهل ذلك. أعلم أن عندك من الهموم غير هذا ما يكفيك. رأى أوجين أن ماري بافلوفنا لم تكن هي نفسها تعلم ما تقول. قال الابن: - أرى من ذلك كله أنه يجب الدفعُ، سأذهب إليها غداً وأسألها إذا لم يكن مككنأ استمهالها.
نصحته أمّه بعد أن هدأت، وهي فخورةً بقرار ابنها: - اوه! كم أرتي لك! لكن هذا أفضل . اطلبْ إليها أن تنظر لقد غدا وضعُ أرجين أثد صعوبة لكون أمه التي تعيش معه، لم لم


 حتى لا يبقى لهما سوى رواتب أب أو جين التي تبلغ، على الأكثّر، ألفي

 البستاني والموذي بل ومن نفقة المائدة.

فضلاً عن ذلك، كانت تكنْ لذكرى زوجها، كمعظم الأرامل،
 تقبل فكرةً أن مافعله زو جها يمكن أن يكون سيئاُ أو أَن يُعنَّل.

كان أو جين يتعهد، بصعوبات كبيرة، المديقة والبيت الز جاجي


 واحد، كانت تعتقد بسذاجة أنها تفعل كل مـا تستطيع أن تفعله أم تضحّي بنفسها في سبيل ولدها.

و كذلك بالنسبة إلى هذا الدين المديد الذي رأى فيه أو جين ضربةً




 ستكون سعيدة لو أعطته بناتها، وكانت ترغن أر عون لو تفعل ذلك بأسر ع وقت ممكن.

- $\varepsilon-$

 حب، وكان يفحص الفتيات اللواتي يعرفهن أو يصادفهن، ويقارن بينهن، لكنه لم يكن يصمّم.

بيد أن علاقاته مع ((ستيبانيدا)) استمرت، وهو شيءّ لم يكن ينتظره البتّة، بل إنها اتخذلت طابع شاه شيء ثابت. فبعد لقائهما الأول، كان


 ورائحة الكائن النضر والقوي ذاته، وذلك الصدر البارز ذاته الذي كان يرفع قميص النوم، كل ذلك في غابة أشَجار الـلوز والُُلْب التي تغمر ها الشمس.

وأياً كان الخجل الذي استشعر ه، فقد تو جَه مرةً أخرى إلى دانيلو .

 الحديث، وكلّمها عن زوجها. لقد كان انم زو جها بالفعل ابن ميشيل، و كان يشتغل حو ذياً في موسكو زو و

أراد أوجين أن يسألها لماذا كانت تخدل عزوجها: - حسناً... كيف يجوز أنك أنت...

قالت:

- ماذا؟ كيف؟

لقد كانت ذكية بدون أدنى شك - نعم، ((كيف يجوز أن تأتي معي؟).
قالت.مرح:

- آه! أظن أنه لا يحر م نفسه من ذلك هناك.

وإذن فلماذا لا أفعل مثلما يفعل؟
كان واضحأُ أنها تبذل وسعها لتتباهى بجسارتها وقحتها، وبدا
 اقتر حت عليه أن يتلاقيا بمعز ل عن دانيلو الذي بدا أنها لا تحبّه كثيرأ لسبب غيرمعلوم، رفض أوجين. كان يأمل أن يكون هـو هذا اللقاء آخر لقاء. كانت تعجبه و كان يعتقد أن مثل هذه العلاقة ضرورية لها لها وأنه




لقاءُ جديداً.
هكذا مرّ الصيفُ كله، وقد التقيا فيه نحو عشر مرات، ودائمأ

 الزو ج، وعادت اللقاءات إلى ما كانـت عليه، بواسطة دانـو دانيلو أولاُ، ثم حدد هو نفسه اليوم، وكانت تأتي مع امر أهة (ابرو كورووفا)ه، لأن المر أة لا تستطيع أن تذهب وحده وها.

ذات يوم، في نفس اللحظة المحدّدة لموعد اللقاء، استقبلت ماري
 (أوجين)" أن يخر ج، وما إن استطاع أن يتملْص، حتى تظاهر بأنه
 ضيّت. لم تكن هناكّ، لكن كل شيء تطوله اليد، في المو ضع المعهود،



يتذكّر . بقي لـظةُ هنا، ثم ذهب إلى دانيلو وطلب إليه أن يأتي بها غدأ. فجاءت في الموعد المحدّد بدقة و لم تتبدّل.

هكذا مرَّ الصيف. كانت اللقاءات بتري دائماً في الغابة إلا مرة واحـدةً، عند اقتراب الخريف، فقد التقيا في خزين المبوب، قرب

البيت.
لم يخطر ببال (أوجين)" أن هذه العالات يمكن أن تكون ذات
 يعطيها مالاُ، لУ أكثر لم يكن يفكر أن القرية كلها على علم بعلاقتهما، وأن الناس كانو ا يحسدونها، ويبتزّون منها المال، ويشجّعو نها وانـا وأن
 لها أن الناس إذا غار وا منها فلأن ما تفعله حسن.

كان أو جين يفكّر : (الابذّ من ذلك للصحة فقط، ولنسلّمْ بأن ذلك
 أن يعرفو ا. . المر أة التي تر افقها تعلم ... و وإذا كانت تعلم فالاتنك أنها
 يدوم ذلك طو يلا ().

ما كان يضايق (أوجين)" بخاصة هو الزو ج، تصوّر في البدء أن
 وذهل: كان فتى جميلا، أنيقاً، ليس أقلَ منه بالتأكيد، بل إنه أحسن كثير ا، في أول لقاء بعد ذلك، قال إنه رأى زو جها وأعـجب بهـذا الفتى الجميل.

قالت باعتز از:

- ليس له مثيل في القرية!
 مرة بينما كان عند دانيلو بكل بساطة أثناء الحديث:
- سألني ميشيل في أحد الأيام القريبة إن كان حقأ أن المعلم
 كل حال، لأنْ تكون مع سيّد خيرٌ من أن تكون مع فانلاح").

ثـم ماذا قال أيضأ؟ - لانتيء. سوى أنـه أضــاف: (رانتظرْ، سأعرف الحقيقة، وسأر يه....).

- إن عاد الزو جُ فسوف أتر كها.

لكن الزو ج ظلّ في المدينة، واستمرت علاقاتهما. وفكَر : اععندما يحين الوقت سأقطع صلتي وسينتهي كل شيء"). وبدا له ذلك أكيداً أكير، ولاسيّما أن عدة أنثياء شغلتْه في هذا الصيف: بناء الضيعة الملديدة،

 النئروق إلى الغروب. كلُ ذلك كان الحياة، الحيـاة الحقيقية، في حين أن صلاته مع ستيبانديا (لم يكن يُسِمي ذلك كلك علاقة المة) عديمة الأهمية.


 حين جاء الخريف، ترذدد أوجين كثيرأُعلى المدينة، وهناكُ تعرّف

على أسرة آننسكي. في هذه الأسرة كانت فتاةٌ خر جـت منذ فترة قصيرة

 $\qquad$ و منذ هذه اللحظة، توقفتْ صالتُه مع ((ستيبانيشا)).

لماذا اختار أو جين ((ليز آنسسك؟؟) "ليس بوسعنا تفسير ذلك. كما أنه
 طائفة من الأسباب الإيجابية و السلبية. وأحد الأسباب أنها لما لما لم تكن المن

 أن تكون مع ذلك بشعة، والسبب الرئيسي أنه تعرّف عليها عندما بدأ ينضـج للزواج. كانت ليز آنسسكي تُعجبُ أو جين في البداية،


 الو جه، واليدان و القدمان. كان جلد الو الو جهه ناعمأ، أبيض مع بعض النقاط المصفرّة وشيء من الـدمرة، كان شعرها وها طويلاُ أشتر حريرياً
 عيناها بـخاصة أو جين، وعندما كان يفكر في ليز، كان كان يتصوّر دائماً عينيها الصافيتين، العذبتين، الو اثقتين.

هذه الناحية الجسدية. أما معنوياُ فل يكن يعلم شيئاُ عنها، لم يكن يرى سوى عينيها، و كانت عيناها كأنا تقو لان كل ما يجب أن أن يعر فه،


الر جال الذين يملكون بعض المحاسن. لم تكن منتعشَ كانت تشغف
 حالما تعرفت عليه. كانت هذه الحالة الغرامية التي تُهبُ عينيها ذلك التعبير الخاص الذي سحر أوجين.

في هذا الشُتاء نفسه، كانت مغرمةً بشابين في آن واحدر، و كانت



 وعندما راقصها في الحفلات الر اقصة والسهرات اتلات أكثر مبا رانـا راقص








 و كان هذا الهوى يز يد من عاطفتها.

- 7 -

قبل الر بيع، يمّم شطر سيميو نوفسكو يلي ليرى أملاكه، ويبلّغ أوامر ه، وقبل كل شيء، ليُعدّ البيت الذي سيعود للإقامة فيه بعد الزواج

كانت ماري بافلوفنا مستاءةً من اختـار ابنها. لا لأن هذا الزواج ليس الزواج المتألق الذي يمكن أن يطمح إليه، ولكن لألنا
 تنشغل به، لكن ماري بافلوفنا لاحظت عند أول لقاء، أنها لم تكن أكن




 مستعدة لذلك، بصدق تُماًأ.

 تبقى، وظلِّت هذه المسألة معلَّقة.

في المساء بعد الشاي، لعبت ماري بافلوفنا، على عادتها، لعبة

 أخرى، ونظرت إلى أوجين، وبدأت كلامها، وهي مترّددة قليلاً، على النحو التالي:

 العزّب حتى لا ينشغل بالكُ فيما بعد ولا بال امر أتك (حفطها الله). أتفهمني؟ لقد فهم أوجين بالفعل وعلى الفور، أن ماري بافلوفنا تُلمّح إلى

علاقاته مع سبيبانيدا، وهي علاقات قطعها منذ الخريف وأنها مثل


 أثياء لا تفهمها ولا تستطيع أن تفهمها وا وأكد لها لها أنْ ليس من شي شيء يدعو إلى الحوف لأنه تصرف دائمأ تصرّفأ لا يككن أن يُيْيق الز واج

قالت ماري بافلوفنا:

- هذا حسنْ جداً. لاتَتْظُ، أو جين.

لكن أو جين لاحظ أنها تُنه كلامها وأنها لم تقلْ ما أر ادت أن أن تقوله.
 أثناء غيابه أن تكون اثبيبة عند... آل بيتشنيكوف. أحبّ








 الصمت، وظلاَ كلاهما مقتنعين بأن كلاً منهما فهم الآخر . - نعم، الشيء الأساسي في الريف هو العدل، حتى لا يكون هناك مُفضَّلون، كما هي المال عند عمك.

قال أو جين فجأة:

- ماما! أعلم لماذا تقولين ذلك كله. لكنْ لا جدوى مـ ذلنك.

 لي قط عالاقةُ دائمة، وليس لأحد حقَ علي.

قاللت الأم:

- هذا حسنّ، و أنا سعيدة بذلك، وأنا أعرف عو اطفك النبيلة. قبل أو جين كلام أمه و كأنه ضريبة مستحقة وسكت.

في صباح اليوم التالي ذهب إلى المدينة. كان يفكر في خطيبته،
 الكنيسة صادف ناسأ عائدين منها مشياً وفي العر بات و كأن ذلن





 حطّتْ عليه عينان مرحتان، باسمتان كان يعرفهما. (انعمه، إنها هي؛
 ((لعله ابني. لУ، هذا غباء. كان زو جهها هنا)"). كان مقتنعأ كل الاقتنا ع أن المسألة كانت بالنسبة إليه مسألة صحة فقط، وأنه لم يعذْ مدينأ بشُيء بعد أن أعطى المال، وأنه ليس بينه وبينها

أي رابط، لم يكن ولن يكون بينهما أي رابط لا لأنه كان يخنت صوت


بعد الفصح، احتُفل بالزواج في المدينة، وفي المال سال سافر أوجين



 صعبةُ لأن الأعمال التي أجّلها أثناء الخططبة، قد جاء جاءته كلُّها معاً، لقد تحقّق بُبرا أ أن من المستحيل عليه التَخلَص من الديون.

بيغ شطرٌ من الملكيّة لتسديد الديون الأكثر إلـاحناحُ، لكنْ كانت





 زوجته، بصك بيع وفعل ذلك طبعاً لا من أجل امر أته أته التي تأذت من ذلك، بل من أجل حماته.

إن الوضع الخرج لأعماله كان أحد الأشياء التي سممّت حياةً

 حادثٌ لليز، ،لقد سافرت في عر بة ذات مقاعد للقاء زوجها العائد من

المدينة. وأخذ ابلو اد الهادئ جداً يثب، فخافت ليز ورمت بنفسهامن
 العجلات، لكنها كانت حبلى، وعند الليل جاءها المخاض وألا وأجهضت و ولمُتُلَ إلا بعد زمن طويلـ

إن فقدان الوليد المنتظر ومرض زور زوجته والتعقيدات المادية التي بنمت عن ذلك، ولاسيما حضور حماته التي هُرعت لتُعنى بليز ، لمُ ، كل ذلك أسهم في جعل هذه السنة الأولى أنشّق على أو جين.

 بأشكال جديدة وإن كانت ببط، وعلى نحو ختلف، ألفـ، أخذت تتحقّق،


 من الوضع الموقَت في هذه السنة.
 يجده فيها، وإن كان قد انتظر الكثير . لم يكن ذلك هي هو الـو ما أمله، كان








جميع الناس على هذا التصر"ف، فلابد حينئذ من أن تستخدم جيمع تو اها لهذا الغرض. و كانت تفعل ذلك. كانت جيمع قو اها المعنوية
 صعباً. كان فيها ما يصنع السحر الرئيسي في مخالطة المر أة المُحبة. كان

 ظلال العواطف، وتتصرّف على هذا الأساس. ولذلك كـلك لم تَكن تصدم عواطفه أبداً، لكنها كانت تُلطف إحساساته الموئلة وتوسّع إحساساته الفر حة. و لم تكن تفهم عواطفه فحسبب، بل وأفكاره أيضاً. وقد غدت أغرب الأشياء عليها كالزرباعة والمصفاة، وتقييم الناس، سهلة ولحة التناول دفعة واحدة، وأصبحت تُحسن أن تكون محدّثة له، بل ومُشـيرة نافعة لا غنى عنها. كانت لا تنظر !الى الأشياء والناس وإلى كل شيء ون في الدنيا، إلا بعينيه. كانت تحب أمها، لكنها حين الِّ رأت أت أن حَشْرَ أنفها في حياتهمـا كان يغيظ أو جين، انحازت على الفور إلى صفّ زوجها وبحزم شديد حتى اضطر إلى التخفيف من غلوائها.

وفضلاعن ذلك، كانت تملك كيراً من الذوق والـحصانة والرقة. وكل ما كانت تفعله كانت تفعله دون أن يلاحظها أحد، كلم تانكن تُرى سوى نتيجة ما تفعل، و كانت تحمل النظافة والنظام والأناقة إلى كل شيء. أدر كت ليز رأسأ ما المثل الأعلى لزو وانـه

 الختصاصي، فأكدُ لهما أن ليز صصحيحة البِسم ويمكنها أن تضع أطفالًا . وقد تحققت هذه الرغبة. ففي آخر العام كانت ليز حاملاً.

شيءٌ واحد كل يهذّد سعادتهما: غيرتها، وهي غيرة كبتْها، ور لم تظهرها، لكنها كانت تتألم منها، في الغالب، لم يكن ألو أو جين يستطيع أن يحب امرأة، لأنْ ليس في الدنيا امر أة جديرة به، (أما إن كانت


 صفوهما قليلا، سافرت، وظلتت ماري بافلوفنا و وحدها، التي كانت
 حياتهما كأسعد وأعذب ما تكون ونـي الحياة، و كانت أعمال أو أو جين تسير



كانت حياتهما مرتّبة على الطريقة التالية: كان أو جين ينهض مبكرأ

 بعد حديث نشط في الغالب، أثناء تناول القهوة، كافِّ كانا يفترقان حتا حتى الغذاء، وكان كلُ منهما ينشغل على هو اه، في القر اءه ألو أو الكتابة. أو أي شغل آخر، ثمم يقو مان بنزهة على الأقدام أو في العر بة. و في المساء،



 وكان ذلك، مبهجاً وفي عيدها أو عيده، كانا يجمعان الملدعوّين، وكان شيئاً متعاً أن يُرى كيف تُحسن تُرتيب كل شِ شيء بـحيث تُسترُ الناسُ

جميعاً، كان يرى ويسمع أن المِميع يُعجبون بزو جته الشابة والفاتنة،
فيز داد حبُّه لها.
كل شيء كان على ما يرام. كانت تتحمّل حَمْلها بسهولة وبدأ
 وكان أوجين هو الذي يقرر نمط التربية وطر ائقها. أما هي فلم يكن ونـ


 الحال، جاءت السنة الثانية من زواجههما، ربيعهما الثاني.
-9 -
كان ذلك في عيد الثالوث، كانت ((ليز )" حاملاُ في شهر ها الـنامس، ومع أنها اتَخذت الكثير من الاحتياطات، فقد كانت مرحةً و كثيرة الحر كة. وكانت الأمانان، أم ليز وأم أو جين، اللتان تعيشان في البان البيت،
 يهتمّ بحماسة خاصة، بالز راعة الجديدة الو اسعة للشُمندر .

عند اقتراب عيد الثنالو ث، قّممت ليز أن تشر ع في تنظيف البيت من أساسه، وهو تنظيف لم يكرّز منذ عيد الفصحّ، ولكي تساعد خدمها، استقدمت امرأتين مياومتين لتنظفا أرض البيت، و النوا ولنـو افذ والأثاث، ولكي تنفضا السجاد، ولكي تضعا أغطية الأثاث، وفي

 ابنها، وشغّلت نفسها، بطريق أحد المستخدمين: لقد أرادت أن ترى أرى

عن كتب السيدة الجديدة. وكانت ستيبانيدا تعيث كالسابق، بدون زو جها، وتتابع بمو نها كالسابق، مع دانيلو العجوز الذيلـو الذي فاجانـأها مرة تسرق الحطب، ثُم مع السيّد المالك، ثمم مع مستختدم شـاب في المكتـب. لم تعد تفكّر في السيد المالكُ. كانت تقول نفسها: (إن له ادر أته الآن، لكن من الممتع لي أن أرى السيّدة وبيتها. يقال إن بيتها مرتَبِ ترتيباً حسناً)،.

لم يرها أو جين بعد أن لقيها هي وصبيّها، لم تكن تشتغل ميا مياومة، لأنها كانت تالز م ابنها، و كان هو قلّما يذهب إلى القرية.

في هذا الصباح، قبل عيد الثالوث بيوم، نهض أوجين في اللماعة الحنامسة صباحاً، وذهب إلى الحقول التي سيُو ضع فيها الفوسفات، خر ج من البيت قبل أن تدخله المر أتان، كلنهما كانتا في المطبح قر ب فرن تسـخين الماء.

عاد أو جين لتناول الطعام وهو سعيد، مسرور، شثديد الجمو ع. تر جّل



 السجادُ يُنفض في الفناء. وقد أُخرج جحميع الأثأث، فقال في نفسه: ((ياإلهي، ماهذا التنظيف الذي بانشرته لِز ! سيغلّ الفوسفات. إنها لربة

 ((نعمه، يـجب أن أغيرّ جزمتي، وإلا .. الفوسفات سيغلّ، أي ستنتشر رانححة السماد، وصـاحبة البيت في مثل هذا الوضعـ ... لم هي في مثل

هذا الوضع؟.... نعم، هناك يكبر ارتينييف صغير"، نعم الفوسفات سيغل") دفع باب الغرفة وهو يبتسم لأفكاره. لكن الباب في اللحظة


 بيدها المبللّة خمار ها الذي انزلق، بدأ أو جين يقول:

امضي، امضي. لن أمرّ إذا. ..
لكنه تو قف عن الكالم فجأة: لقد تعرّفها.



 في الوقت نفسه أن يرفع عينيه عن جسـدها الذٔي كان يتهادى .مسنيته
 لتنور تها الحمراء المرفوعة فوق ربلتيها البيضاوين.
قال في نفسه وهو يخفض بصره لكي لا ير اها: (الكن لماذا أتطلّع، نعمه، يجب مع ذلك أن أدخل واحتذي حذاءًأخر )،. وابَّه إلى غرفته، لكنه لم يسر خمس خطو خات حتى التفت إلى الوراء لير اها مرة ألخا أخرى، وهو لا يعلم كيف وبأية قوة التفت، كانت تنعطف عند الز اوية، و في اللحظة نفسها التفتت هي أيضأ من جهتها. قال في نفسه: (رآه! ماذا أفعل؟... نعم، لاشك أنها فككرت في ذلك! اله .
دخل الغرفة المبلّلة. كانت فيها امرأةٌ مسنّةٌ هز يلةٌ، تغسلها. تقدَّم

أو جين على أصابعه بين النقع الصغيرة المو حلة حتى بلغ الجدار حيث
 وستأتي الأخرى، ستيباندا، وحدها)،. هكانذا كان يفكّر فيه إنسانٌ آخر .
((ياإلهي! فيم أفكر؟ ماذا أفعل!)" وأمسكك بجزمته، ور كض في البهو، وهي بيده، ووضعها هناك، ونفض الغبار عن نفسه، وخر ونرج


 جدأ، طاهرأ جدذأ، لو كانت تعلم!).

قابلتْه (اليز ) على عادتها مشُرقة الو جه. لكنها بدتْ له هذا اليوم ثناحبْة، صفراء، طويلةُ وضعيفة.

$$
-1 \cdot-
$$

جرى، أثناء القهوة و كما يجري دائماً، حديثُ بين النساء أُبعدَ عنه كلً رابط منطقي، لكنه ظلَ مع ذلك مر تبطاً بشيء، لأنه امتدَّ بلا انقطاع. كانت السيدتان تتراميان بسههام الكاملام. وكانت ليز التيا التي تعوّدت ذلك تحاول أن تخفّف من حدة لَّنعها.

قالت لزو جها:
 شديدة لأن يُرتّب كلُ شيء ترتيباً حسناً. - حسناً! وأنتِ؟ هل نمت بعد ذهابي؟

- نعم، نمتُ. وأحسٌُ أني بحالة حسنة. قالت فارفارا الكسيفنا، أم ليز :
 اللمرّ الذي لا يطاق، وبنوافذ معرضة للشمس، وبدون ستانـر ونـر ولا مظلات، فوق ذلك؟

فتلقت ماري بانلوفنا:
ـ لكن الظلّ هنا يبدأ منذ العاثرة صباحاً قالت فارفارا الكسيفنا دون أن تفطن إلى أن ما تقوله الآن يناقض تَاماً ما أكدته من قبل:

- لنلك بند الـمّى ... الرطوبة... يقون طبـبيبي دائماً إنه لا يمكن تحديد المرض دون معرفة مز اج المريض، وهو يعلم يعلم ما يقول لأنه أول
 لكنه لم يكن يبالي بالنفقة، في سبيلي.
- لكن كيف يمكن للزوج أن يقتّر عندما تكون حياة زوجته وابنه منوطتان به؟ نعمه، عندما يتوفَر اللال، تستطيع المرأة أن تستقل عن زوجها.

قالت فارفا الكسيفنا:

- المرأة الصالحة تطيع زو جها. لككن ليز ما تزال بالغة الضعف بعد

مرضها.

- كلا، يا ماما، أحسّ أنني بحالة حسنة، ألمْ يقدّمْ لكُ بعدُ شيءُ من القشدة المطبوخة.
- لا حاجة لي إليها، أستطيع أن أكتفي بالقشدة الطاز جة، قالت ماري بافلوفنا وكأنها تبرَ نفسها:
- سالت فارفارا الكسيفنا فرفضت:
- لا لا أريد.

وكأن فارفارا الكسيفنا أرادت أن تنهي حديثأ كريهاً، مستسلمة بشهامة، فخاطبت أو جين:

- حسناً! وهل وضعتم الفوسفات؟

جر ت ليز لإحضار القشُدة.

- لكني لا أريد! لا أريد قشدة!

صاحت ماري بافلوفنا:

- ليز ! ليز ! لا تسرعي هكذا! هذه الحر كات السريعة ضارة بها. فأعلنت فارفارا اليكسيفنا و كأنها تُلمحُ ! إلى شيء، مع أنها تعلم هي

نفسها أن هذه الكلمات لا يمكن أن تلمحّ إلى شيء:

- لا تيء يضر" إذا توفر الهلدوء النفسي

عادت ليز حاملة القشدة.
كان أو جين يتناول قهوته ويصغي بصمت. لقد تعوّد مثل هذه الأحاديث، لكن غباوة هذه الأحاديث، غانِ غاظته اليوم، على ونى وجه

 معتكرة المزاج ج. وحين أصبح اوجين وليز وماري بافلوفنا وحدهـم، غدا الصا

الحديث بسيطأ ومتعأ. لكن ليز التي شحذ الحبّ حدسها، لاحظت



 تسقط في المليب. لكنه لم يكن يريد أن يقول ما به. فما به؟

- 11 -

افترق البمميع بعد الفطور . ذهب أوجين على عادته إلى مكتبه.


 يحسبب نفسه قد تخلّص منه بعد الز واج ج. وبالفعل فهو ملم يحس مرة


 ويَظهر له أنه لم يتحرّر منه. كان مان معذّباُ الآن، لا لا مِن الهيمنة الجمديدة



يراوده الشك نفسه في الانتصار على هذا الإحساس.
كان عليه أن يكتب رسالة ويحرّر وثيقة. جلس أمام طاولة الكتابة

 المدخل حتى ظهرت من جديد التنورة الـمراء والخمار الأحمر،

وكأن ذلك حدثُ متعمدَ أو مصادفةً مشؤومة، ومرّت أمامه وهي


 المبتسم الذي يُعضضّ الأوراق، في ظل أشجار الدلب.

قال في نفسه: (مستحيل أن أدع الأمر هكذا) وإذ إنظر أن تغيب


 فاسيلي نيكو لايفتش! - ماذا تريد؟ - أريد أن أكلمك - بأمرك

- لكن انته من حديثك، قبل ذلك سأل فاسيلي نيكو لايفتش حارس الماثية
- ألن تحمله؟ - هو ثقيل، يا فاسيلي نيكولايفتشُ.

سأل أوجين:

- ما الأمر؟
- القضية... أن بقرة وضعت مولوداً في المقول.
- ل بأس، سآمر بقَرْن حصان. قُلْ لنيكو لا أن يأخذعربة الأثقال.

خرج حارس الماشية
بدأ أو جين كلامه وهو يحمَر خجلاُ وُيُحسّ بذلك:
 كانت لي علاقة .. . لعلك سمعت...
ابتسم فاسلي نيكولايفتش بعينيه، وأخذنْه الشفقةُ من غير شك
على سيذه، فقال:

- ذلك بصدد ستيباندا؟
- نعم، هو كذلك... إذن، اسمع... أرجوكّ... أرجوك.... ألا

تشغّْها بالمياومة في البيت... فهمت، هذا يسوعني كثير أ.

- لعل إيفان المستخدم هو الذي أمر بذلك.
- اتفقنا، إذن...

تم قال أوجين ليخفي ارتباكه:

- حسناً! ما رأيك، هل نضع ما تبقى من الفو سفات.
- ساذهب إل هناك في هذه اللحظة.
- لننه ذلك إذن

وهدأ أوجين آملاُ أنه تضى عاماً دون أن يلقاهاهِ، فسوف يستمرّ الأمـرُ كذلك. (افضلألم عن ذلك فسيكتم فاسيلي ينكولايفتش المستخدم، وسككلم المستخدم ((ستيبانيدا)، وستفهم أنني لا أريد

لقاءها) هكذا كان أوجين يحدث نفسـه، وابتهج لأنه أوتي الشجاعةة على مصار حة فاسيلي نيكو لايفتش، وإن كان ذلك صعباً عليه. ((نعمه' كل شيء أفضل، كل شيء أفضل، كل شيء ولا هذا الشَك ولك وهذا الخجل)". وارتعش لمـجرد تذكّر تلك الجريمة بالفكر .
$-1 Y-$
إن المجهود النفسي الذي بذله أو جين للتغلتب على خحجله وليقول
 انتهى، و'لاحظت ((ليز )) على الفور، أنه قد عاد إلى ما كان عليه من

 عليه، وهو بتلك الحساسية وذلك الطبع النبيل، أن يسمع دائماً هذه الْـه التلميحات التي تَّم على العداء وسوء الذّو ق)".
كان الجوّ جميلاُ، النساء الذاهبات إلى الغابة ليضفرن أكاليل من


 الرقص و كان العم وهو ماجنّ سكير يقضي الصيف في منز ل أو جين، يتبعهما وهو يرتدي سترة صينية قصيرة.

و كالعادة، كان هناك حلقَةُ كبيرة مبرقشةٌ بالألوان الزاهية، من النساء الشيابات ومن الفتيات، وكانت هذه الحلقة مركز كل شيء فحول هذه الحلقة من بحميع البهاتات، وكالنجوم التي انفصلت عن الكو كب الرئيسي وأخذـت تدور حوله، بناتٌ صغارٌ مَاسكن بالأيدي

وأنْمعن حفيف تنانيرهن الحريرية الهندية الجديدة حيناً، وحيناً آخر صبية يضحكون يطارد بعضهم بعضأ ويُدرك بعضهـم بعضأ، أحياناً

 الحـدم أو الغرباء الذين ينظرون إلى الحلقة من بعيد.

اقتربت السيدتان من الحلقة نفسهها، وبعدهما ليز بفستانها الأزرق وفي شعر ها شريط باللون ذاته، وبرزت ذراعاها الطويلتان، البيضاوان، وقد برز المرفقان، من الكميّن الواسعين، لم يكن أو أو جين يرغب في في الخرو ج، لكنْ كان من السخف أن يغيـب عن الأنظار . خر ج إذن إلى

 ألمـان الر قصة، ويصفقن بأيديهن وير قصن.

قال خادمٌ و هو يدنو من أوجين الذي لم يسمع امر أته وهي تناديه:

- السيدة تناديك!

نادتْه ليز لتريه رقصة امر أه أعجبتها رقصتُها، على و جهه الخُصوص ص.

 غير شك، لكنه لم يلاحظ شيئاً.

قال وهو يرفع نظارته ويعيدها:

- نعم، نعم، نعم، نعم... فخر : ((هكذا فأنا لا أستطيع التخلّص منها)، لم يكن ينظر إليها،

لأنه كان يخاف سحرها، و كان ما يشاهلده منها خلسةُ يبدو له بسبب

 اللازمة لكي لا يبدو قليل التهذيب، و حين شاهد أن فار فار ا الكسفنا

 إلى الطابق العلوي، دنا من النافذة دون أن يعلم لماذا وكيف،

 أشعل سيجارةً، وذهب إلى المديقة و كأنه يريد أن يتنزّه في الآبحاه الذي
 الصدار بَلا كمين على أرضيّة ورديه، والخـمارُ الأحمر . كانـت

 عنه، عاد إلى الوراء وابَّهه إليها.

سمع أو جين خلفه صوتاً يقول:

- أوجـين ايفانوفتش! أوجـين ايفانوفيتش! إن بي حاجة !!ل معر وفك.

شثاهد أو جين العجورَ سامو كين، وهو مستخدم يحفر بئرأ عنده. تمالك نفسهه واستدار فجأة واتجه صوبه، وعندما انتهيا من الحديث، التفت وشـاهد المرأتين في الأسفل متجهتين بوضوح نحو ولـو البئر أو
 الحلقة.

عندما ترك (أوجين) العجوز ساموكين، رجع إلى البيت مهدوداً وكأنه ارتكب جريمة. أولأل لقد فهمته، ونكُرت أنه أنه يرغب في أن أن ير اها، وكانت ترغب ريان في الشيء نفسه، ثانياً إن المرأة الأخرى، آن آنا

 مدفوعأ بقوة أخرى، وأنه بجا اليوم بأعجوبة وأنه سيسقط غدأ أو بعد غد.

نعم، لِقد هلك لم يكن يفهم الأمور على نحو يغتلف، إنه يخون زوجته المُحبّة في الريف مع فلاحة، وبمعرفة المِميع! أليس هذا
 التدابير المناسبة. قال في نفسه: (إلهي! !الهي! ماذا يجب ألن ألمع أنع؟
 كيلا أفكَر فيها ).
ألاَ يفكَر فيها! وفي الحال كان يفكر فيها فيا، كان ير اها أمامه، في ظل أشجار الدلب.





 من نفسه: ياللغباء! ليس هذا ما ما يجب فعلهُ يجب ألما أن أتخذ تدابِير لكي لا أر اها بعد.. أن أسافر أو أن أبعدها.. نعم أبعدها، أعطي مالأل

لزو جها كي يقيما في قرية أخرى. سيعلم الناس ذلك.... وسيتحدثون
 ذلك)،. كان يقول ذلك في نفسه دون أن يرفع عينيه عنها، وتساءل
 رمته بنظرة، انصرفت متأبطة ذراع امر أه، واتجهت إلى الحديقة، هي تخطر بيدها الأخرى.

سار أوجــين نحو المكتب، وهـو لا يعلم لــاذا. كـان فاسيلي نيكولايفتش، بسترته الرسمية الجديدة، وبشعره المدهون، يتناول الشثاي مع امر أته ومدغوهة في خمار سميك.

- قلْ لي، فاسيلي نيكولايفتش، أأستطيع أن أحدّثكُ لحظة - أرجولك. لقد انتهينا
- لا، الأفضل أن نذهب إلى النارج
- على الفور. أعطني قبعتي، تانيا، وغطّى السماور.

قال ذلك لامرأته وخرج وهو مبتهج النفس.
ظن أو جين أنه لاحظ أن فاسيلي نيكو لايفتش قد شرب قليلاُ، لكن ذلك لا يهـم، بل ر.ما كان ذلك أفضل هكذا لاحنا ولعله سوف ينظر إلى وضعه بتعاطف أكبر.

- يافاسيلي نيكو لايفتش... أود أن أحدّثك عن هذه المرأة من جديل.
- ما الأمر؟ لقد أمرت بعدم تشغيلها بعد الآن.
- كلا... فكّرت، على العموم.... وعن ذلك أردتُ أن أحدَثْكُ وأطلب مشور تك... ألا نستطيع أن نُعد الأسرةَ كلها؟ سأل فاسيلي نيكو لايفتش سؤال المرئ خُخيَلِ إلى أو جين أنه لاحظ عليه الاستياء والتهكَم: - نُبعدهم إلى أين؟
 ((كولتوفوسكوي)، ... بشرط ألا تكون هنا.
- لكنْ كيف نبعدهم؟... كيف نتقلعهم من أرضهم؟... وماذا يهمّك من ذلك؟ في أي شيء هي تضايقك؟ - آه؟ فاسيلي نيكولايفتش! افهمْ أن الأمر سيكون رهيبأ لو عرفت امر أتي.
- لكنْ منْ سيقول لها ذلك؟
- وكيف أعيش مع هذه الفكرة... على العموم هذا شاقٌ...
 أمام الله ليس مذنبأ أمام القيصر،
- ومع ذلك من الأفضل إبعادهم، ألا يككنك أن تحدَّث زوجها بذلك؟
- لكن، لا داعي للتحذَث... أوها أو جين إيفانو فتشى، لماذا تحشو رأسك بذلك كله! ذلك ماض، منسيٌّ! ... كل شيء يقع ... أما الآن فمن يجر و أن يطولك بسوء؟
- بالرغم من ذلك... تكلّمْ...
- طيّب. سانكلّمه مع أنني مقتنع أنْ لا نتيجة من ذلك. هدّأ هذا الخديث أو جين قليلاُ، ولاسيما لإحساسه بأنه عظّم الخطر بسبب انفعاله، أكان ذاهباً إلى موعد معها؟ كلا كلا، كان ذاهباً ليتنزه في الحديقة، وباءت هي إليها مصادفة.
$-1 F-$
في يوم عيد الثالوث، بعد الغذاء كانت ليز في الحديقة وإذْ أرادت أن تقطع حفرةٌ صغيرة لتمضي إلى المرج، حيـث أُراد زو جُها أن ير يها

 أيضاً، أُراد أن يُنهضها، فنحّتْه بيدها.

قالت وهي تبتسـم بضعف وتنظر إليه كما خُيِّل إليه، كالمذنبة: - لا، أو جين، انتظر قليلاُ، ليس هناك سوى أن قدمي انفتلتْ لامتها فارفار ا الكسينفنا:

لقد أفْهـتُك منذ زمن بعيد: هل يمكن أن نتبَ فوق الحفر في مثل هذا الوضع!

- لا، ماما، ليس هذا شيئاُ ذا بال. سأنهض في الحال. نهضت بمساعدة زوجها، لكنها شحبتٌ، في اللحظة نفسهها،
 تسـمع أمها:
- نعم أثغعر أنني لسـتُ بحالة حسنة. صاحت فارفارا اليكسيفنا:
- آه! ياإلهي! ماذا فعلت؟ كنتُ أنصحكُ بعدم المنشي. انتظري! سأرسل ناسأ. يجب ألا تَشي. يجب أن تُمَلُّ. قال أوجين وهو يظّوق خصرها بذر اعه اليسرى: - ألستِ خائفة، ليز؟ بأحملكِ، تعلقّي بعنقي، امسكيني، هكذا. انحنى ووضع ذراعه تحت ساقيها ورفعها. لن أنسى أبداً تعبير الألم والسعادة الذي انعكس في هذه اللحظة على وجهها.

سألته وهي تبتسم:


 أنه سيحملها حملأُ أميناً، فو قفتْ فار فار الكسيفنا وانتـدّ صراخها

- ستوقعها، هذا مؤكّد! تريد أن تقتلها! لا ضمير لك!

ـ ل كني أحملها جيداً.

- لا أريد... لا أريد أن أرى كيف ستقتل ولدي!

وهربت عبر الممر".
قالت ليز وهي تبتسم:

- لا قيمة لذلك، كلُ ذلك سيزول.
- بشرط ألا يكون هنالك آّارٌ سيئة، كاللرة الماضية. - لا، لم أقصذْ هذا، قصذُتُ ماما. أنت متُعْب، استرَْ. مع أن حمل أو جين كان ثقيالً، فإنه حملها بفرح مليء بالاعتزاز،



قالت:

- حسنا! انصرفْ. سنتدبر الأكر مع آنوشكا.

و جذذبت يده فقبّلها.
هُرعت ماري بابلو فنا أيضاً من جناحها، عُر يت لنير من ملابسها



ارتعب منها، فساًل:

- وما الزمر؟
- الأهر؟ لماذا تسألني الأمرُ لعلك رغبتَ فيه عندما أجبر تَ امر أتكُ على القفز فوق الحفرة.
:
فارفارا الكسيفنا! هذا غير مقبول! إذا كنـت تريدين أن تعذّبي الناس وأن تسممّي حياتهم...(كان سيقول: هيّا اذهبي إلى مكان آخر ! لكنه تمالك نفسه). كيف لا تخجلين من التصرّف هكذا... - فات الأوان، الآن!

واجتازت الباب وهي تنفض قبعتها بحركة انتصارية، كان السقوط بالفعل سيئأ جداُ، لقد انفتلت القدم على نحو غير غيرمستقيم،



من يُحضر الطبيب.
كتب أو جين إلى الطبيب:
((جز يل الاحترام نيكولا ستيبانوفيتش، كنتَ دائمأ عظيم الطيب
بالنسبة إلينا، فآمل ألا ترفض مذّ يد المساعدة إلى زوجتي، إنها...
ألخخ).
فلما انتهى من كتابة الر سالة، ذهب إلى الاصطبل ليلقي أوامرة بصدد الجياد والعربة، يجب إعداد جياد لإحضار الطبيب، وجيا

 مساء. كانت امر أته مضطجعةً، وكانت تقول إنـا إنها بخير، وهي لا تشكو شيئاً وكانت فارفارا الكسيفنا جالسةً أمام المصبا ليز كومةٌ من الدفاتر الموسيقية، تحوكُ غطاءُ كبيرأ أ أحمر، وبار بدا عليا عليها كأنها تقول بوضوح إن السلام لا يمكن أن يستتبَ بعد أن جرى مر ما جرى. (ايستطـيع الآخرون أن يفعلوا ما يحلو لهـم، أما أنا فعلى الأقل
قــتُ بواجبي)".

رأى أو جين ذلك لكنه تظاهر بأنه ملَيَلْظهه، وروى بلهجة مر مر حة، طلقة، أنه بعث بالجياد وأن الفرس كافوجكا بانـا متازة وكذلك جوراد العار ضة في البههة اليسرى.

قالت فارفارا الكسيفنا وهي تنظر بانتباه خلال نظًارتها، إلى
حياكتها التي قرّبتها من المصباح:

- طبعاً، الوقت مناسبٌ لتجريب المِياد، عندما نكون بحاجة إلى إسعاف مباشر . ولعل الطبيب سيرُمى أيضاً في حفرة.
ـ لكنْ، على كل حال، كان لابّد من إحضار ... فعلت ما اعتقدتُ أنه أُحسنُ ما يُفعل .
- نعم، وأنا أذكر كيف أن جيادك كادت ترميني على درج المدخل...

كان ذلك من اختر اعها الذي يعود إلى زمن بعيد، لكن أو جين هذه المرة، تغافل وقال إن الأمور لم بَحر تمامأ كما تزعم.

 لا أتحمل هذا.

قال أو جين:

- إن كان هذا شاقأ على أحد، فهو علي قبل غيري. - نعم، هذا واضح.
- ماذا؟
- لا شيء، إني أعدَّ قُطب الحياكة.

في هذه اللحظة، كان أوجين قرب السرير، كانت ليز تنظر إليه، كانت تمسك يده وتشَّ عليها بإحدى يديها النديتين كانتا فوق الغطاء،

وكانت نظر تها تقول: (اتتحمّلها من أجلي لن تُنعنا من أن يحب أحدنا الآخر ).

همس إليها وهو يقبّل يدها الطويلة الرطبة، ثم عينهها البِميلتين
اللتين أغمضتا تحت قبلته:

- لن أفعل شيئاً.

وسال:

- هل سيصيبك النيُّ نفسه، كيف تشعرين؟
- إنه لشيء: رهيب أن يخد ع الإنسانُ نفسه لكنني أشعر أنه يحيا وأنه سيحيا.

قالت ذلك وهي تنظر إلى بطنها.

- آه! إنه لشيء رهيب، إنه لشيء رهيب، حتى التفكير في ذلك!

ورغم ! !لـاح ليزٍ لكي يذهب، إلا أنه تضى الليل بجنبها، و ولم



 افتراض هذه الفرضية أو تلك من ثّمّ في غياب الإشارات المضات انـادة، والنتيجة أن من الواجب بقاؤها مضطجعة وأن تناول هذا هِا الشيء أو أو

 تصغي إليه وهي تهز رأسها بوقار .

وبعد أن تلقّى أجرته التي دُستتْ في راحة كفه، كالعادة، رجع، وظلّت المريضة أسبوعاُ في سرير ها انـ
$-1 \varepsilon-$
كان او جين يقضي معظم و قته قر ب سرير امر أته، يُعنى بها ويحدّثها
 الكسيفنا، دون أن يفوه بكلمة، عارفأ كيف يحوّلها إلى موضو ع

للمز
لكنه لم يكن بو سعه أن يلزم بيته، أولاُ كانت امر أته تُصْرفُه قائلة إنه سيصاب بالمرض إن ظلّ قر بها طوال الوقت، ثم بـم إن الاستثمار كان يُحتّم في الغالب حضوره، طلم يكن يستطيع أن يبقى في البيت، فتارةُ يذههب إلى المقو ل، و تارة أخرى إلى الغابة، وحيناً إلى الحديقة،
 وحدها نلاحقه حيثما ذهب، حتى إنه لم ينجحع في نسيانها إلا نادراً. و لم يكن هذا شيئاُ ذا بال، فلر.عا كان سيتغلّب على هذا الإحسـا


 لم يقولا شيئاُ، فإنهما لم يضربا موعدأ، واكتفيا بما صـار ا إليه من تالاقٍ.

كانت الغابة خير مكان لذلك، فإليها كانت النساء يذهبن، ومعهن أكياس"، ليبحثن عن العشب لأبقارهن. كان أو جين يعلم ذلك، وكان كان
 يتّجه، كل يو م، نحو الغابة مصغيأ إلى رنين الأصو ات، وم ومتو قَّفاً، خفَاق

القلب خلف دغل مترصداً أن تكون هي. ماحاجته إلى أن يعرف إن
 لو حدها، لما ذهب إلى ملاقاتها - على ما اعتقد - ولهر بـ ما منها، لكنـه كان بحاجة إلى أن ير اها.

لقيها ذات مرة، فبينما كان يهمّ بدخول الغابة، خر جت هم مي مع






 لم تَبْدُ له جذذّابة قط كما هي الآلن، و ملمَلْلك عليه نفسه بأكملها قط كما ملكتها الآن.

كان يشعر أنه لم يعد مالكاً لنفسه، وأنه يكاد يصبح بعنونانُ، لم
 وأفعاله: لأن انتظار اته في الغابة أفعال، كان يعلم أنه يكفيه أن يلقاها

 يعلم أنه يبحث عن الشروط التي لا يُلاحظُ فيها ذلك الحنجل: الظاملام أو مداعبةٌ تَخْنق فيه هذا الخُجل بالشهو
 يكره ذاته لأنه لم يستسلم بعد. وكلـ كـل يوم يدعو الهُ أن يقوّيه، وأن ينقذه

من الهلاك، كان كل يوم يصمّم ألا يخطو خطوةً أخرى، ألآ ينظر إليها، أن ينساها، كان كل يوم يتخيّل سبلاُ للخلاص من من هذا الخصـار

ويضعه موضع التطبيق.
لكن كل شيء كان بلا جدوى.

كان أحد السبل أن يشغل نفسه بلا انقطاع، سبيلّ آخر : العمل
 سينصبّ على رأسه عندما يعر ف الجميع ذلك، بما فيههم امر أته و حماته الته. كان يفعل ذلك كله، ويبدو له أنه انتصر، لكن ما إن يأتي الظهر، ما موعد
 يمضي إلى الغابة.

هكذا انقضت خمسة أيام شـاقة، لم يكن يراها إلا من بعيد، و مُ يقترب منها مرةُ واحدة.

تعافت ليز شيئاً فشيئاُ، وبدأت تمشي، وأخذت تقلق من ون التغير الذي أصاب زو جها والذي لم تفهمه.

سافر ت فارفارا الككسيفنا لبعض الوقت، و لم يبق عندها سوى العم وماري بافلوفنا.

كان أوجين في حالةٍ من نصف الجنون، عندما هطلت أمطارٌ امتدت أياماً، كما يحدُث بعد عوا باصف حزير يران، شثوّثت هذه
 والوحل، ولز م الفلاحون بيوتهم، ولقي الرُعاةُ كثير أ من المشقَة لإعادة

القطعان إلى الإصطبالات، وشردت بقر ات وخر اف إلى شتى الأقنية، وكانت النساء المختمر ات بخمر هن يخبطن في الو حل حافيات بحثاً
 أوراق الأشجار والعشب، وفاربا ونت الأنهار والمستنقعات.

كان أوجين في بيته، مع امر أته التي كانت متضايقة في هذا اليوم




 نصحها العم أن تنام وطلب هو خمر أ، كان يذّخن ويقر أ كتاباً دو ن أن يفهم شيئاُ، قال في نفسه: ((نعم) يجب أن أذهب لأرى ماذا يجري)" ونهض ليخر ج.

- خذ مظلًّكُ
- لا، عندي المعطف الجلدي، ولن أذهب بعيداً. احتذى جز مته، وارتدى معطفه الجلدي، ومضى إلى المصنع. لكنه لم يقطع عشرين خطوة حتى برزتْ للقائه، رافعةً تنّور تها فوق وق ربلة ولم ساقيها البيضاوين. كانت تسبر وهي تمسك بيديها الخمار الذي كان رئ يغطي رأسها ويديها.

سألها لأول وهلة دون أن يتعرفّها:

فلما عر فها كان الأوان قد فات. تو قفّت، ونظر ت إليه طو يلاً وهي

- أبحث عن عجل صغير، أين تذهب في هذا الطقس الرديء؟ سألته و كأن كلاً منهما يرى الآخر كل يوم مير.
قال فجأة دون أن يعلم كيف، و كأن إنسانأآخر لفظ هذه الكلمات: - تعالي إلى الضيعة.
 فتابع هو طر يقه وبنيتّه أن يدور حول أجمة النيلك وأن يلح ألحق بها. صاح أحـُهمه من خلفه: - ياسيدي! السيدة تطلب أن تأتي للحظة. كان ميشيل خادمهم.
فخكر أو جين: (ايا إلهي! أنقذْتني للمرة الثانية)، فاستدار من فوره إلى البيت. أرادت ليز أن تذكره بالدواء الذي ألـي وعد به امر أةً مريضة، ور جته أن يأخذه.

أثناء البحث عن الدواء وتخضيره، انقضت نحو خمس عشرة دقيقة


 هناكُ و لم يدلَ شيءّ على أنها أتت إليها. أخذ يفكر في في أنها لم تأت أنها لم تسمع أو تفهم كلماته التي همسسها همسأ بين شفتيه خوفأ من

أن تسمعها أو لعلها لم تشأ أن تأتي. (ولماذا ترتي على عنقي؟ إن لها






 سأذهب إلى بيتها ليلاًا).

ظل جالسأ في الكو خ زمنأ طويلاً وخر ج منه مضطربأ ومنا ومنهو كأ، أوصل الدواء وعاد إلى البيت ونام في غرفته في انتظار العشاء.

- 17 -

قبل العشاء جاءت ليز إليه، محاولة أبداً أن تعُرْ على ما يمكن أن أن يكون








 هذا مستحيل! لابدّ أن تو جد وسيلةّ ما ضدّ ذلكّ. ياإلهي! مالعمل؟

دقَ الباب أُحدهـم على نحو غير معتاد. كان يعلم أنه عمه، قآنً:

- ادخل

دخل العم مبعوثأً عند نفسه ليحدّثه عن ليز .

- أتعلم أنني لاحظت بالفعل تغيرَ أ فيك، وأنا أدرك أن ذلك ألكّ يُغذّب





قال أوجين فجأة:

- ياعم! هل تَفظ سرَّاً. . سرّا مُخجلأ، رهيباً بالنسبة إلي؟
- ماذا تقول؟ أيمكن أن تشكَ فيّ...
- يا عمّ، تستطيع أن تساعدني، لا أن تساعدني فقط بل وأن




قال العم وقد ظهر عليه السرور من هذه المناسبة التي سيُسْر فيها إليه
بسرٌ، سرٍ غخجل، والتي يمكن أن يكون نافعأ فيها:

- تككْْ، يا صاحبي، أنتَ تعلم كم أحبَّك.
- قبل كل شيء، ينبغي أن أقول لك إنني فاسق، نذل، جبان، حقير...

قال المم، وهو ينفن حنجرته:

- ماذا تقول؟
- كيف لا أكون حقيرأ عندما أريد أنا، زوج ليز، ليز - يجب أن نعرف نقاءها وحبّها - عندما أريد أنا، زوجها انها، أن أندا أخدعها مع فلاحة؟
- يعني ... لماذا تريد.... لم تخنها بعد...
- آوه! فإنني قد خنتُها. وإذا لم أكن قد فعلتُ ذلك فليس الخُطأ مني ... كنت مستعدّاُ. . حيلَ بيني وبين ذلك، وإلا للاعرفتُ الآلن . . ماذا كنتُ سأفعل.
- لكن، هيّا، أوضـْ.
- حسناُ، اسمْع، عندمـا كنت عزباً. ارتكبثُ حماقةُ وأقمت علاقةُ مع امر أة من قر يتنا... أي إنـا كنا نتلاقى في الغابة، في الحقول.

سأل العم:

- أهي جميلة؟

قَطَّب أو جين حاجبيه عند هذا السؤال، لكنه كان بحاجة شديدة !الى العون، فتظاهر بأنه لم يسمع وتابع:

- حسناُ، كنتُ أظن أن ذلك لا أهمية له، وأن كل شيء سينتهي

 النفسية هكذا). ثم رأيتُها من جديد، ولا أدري كيف، (دهـ، وأنا أعتقد في بعض الأحيان بالسحر حقاُ، رأيتها وانسلّ الدود إلى قلبي وأخذذ يَقْر ضه.

فشتمتُ نفسي وأدركت نظاعة عملي، أي فظاعة ما كنتُ مستعداً
 عن هذه الفر صة، كنت ذاهبا للححاق بها عندما وعتني (اليز )،.

- كيف، أثناء اللطر ...
- نعم، أنا منهوك، ياعم، وقد عَزمْتُ على الاعتراف وعلى طلب عونكَ
- نعم بلا شك... الأمر غير مقبول، في قريتكن ... سيعلم الناس ذلك... وأنا أدرك أن ليز ضعيفة وبجب مدار اتها .. لكن لم في أملاكك.؟
- ومن جديد، حاول أو جين ألا يُصغي لما يقوله العم وأن يَصل إلى

لبَ القضبّة.

- لكنْ، أنقْنْي من نفسي، هذا ما أطلبه منك. المصادفة هي التي منعتني اليوم من السقوط، لكنها تعلم الآن. لا تتر كني وحدي أبداً. قال العم: - نعم، لكنْ هل أنت عانقّق إذن.
 أدري ما أنعل. ولعلي عندما أصبح أقوى حينئذ...

قال العم:

- حسنأ، دونك العونَ، لنذهب جميعاً إلى القرم.
- نعم، نعم لنذهبّ، وريثما يحين موعد الذذهاب، سأبقى وسوف

إن كون أوجين قد أفضى بسره إلى عمه، وقبل كل شيء بعذاب الحخجل الذي قاساه بعد يوم المطر ذاكّ، رد إليه الهِدوء. حُلّد موعُد السفر !الى (ايالطة) في الأسبوع ع التالي. أثناء هذا الأسبو ع ذهـب أو ألمين !الى المدينة ليحصل على مال السفر، وألقى أوامره المتعلّقة بالبيت
 مطممنأ إلى زو جته. كأنَّه يُعَتُ نفسياً.

سافر مع زوجته إلى (القرم)"، دون أن يرى ستيباندا مرةً واحدة، منذ يوم المطر وقضيا شهرين بهناءة وقد بَمّع لدى أو أو جين الكثير من الانطباعات البحديدة حتى بدا له الماضي كله و كأنه اختفى من ذاكر تله
 وأنششأ أيضأُعلاقات جديدةَ كانت الحياة هناك عيداً مستمرأ، في نظر أو جين و كانت فضلأعن ذلك واعظةُ له و وفيدة جدأَ، عقد علاقة مع
 أو جين و حاول أن يشدّه إلى نفسه.

في أواخر آب وضعت ليز بنتأ جميلة. صحيحة الجسم و كانت

 عاد او جين إلى بيته سعيدأ كلِّاً بعد أن تخلَّص مَاماً من الهمموم القديمة،
 يعسكه بين ذراعيه، فكان إحساسأ جديدأ كل الجلَّة، لذيذأ شبيهاً بالإحساس عند الدغدغة، والجديد الآخر في حياته أن اهتمامأآنر آخر انضاف إلى مشاغله في أملاكه - وبالفعل، فبفضل صداقته الخميمة مـع ((دو مشين) (مارشال النبلاء القديم) أخلذ يهتم الآن بالــكو مة الذاتية

في الإقليم، بسبب الغرور وفي الوقت المناسب بسبب ما كان يظنه



 التي لعله أصيب بها، أحس أنه متحرّر" إلى حد لم يـحسن مري معه الاستعلام عنها في أول مناسبة حين ألفى نفسه ذات مر مرة و حيدأ مع و و كليله، و كما كلّمه قديمأ عنها، لم يخجل من السؤال عنها. سأله: - حسناً! ماذا يفعل ((بيشنيكوف))، يا سيدور، أما يزال في بيته؟ - لا، إنه ما يز ال في المدينة. - وامر أته؟ - ياه! إنها لا تصلح لشيء. وهي مستسلمةٌ للملذات الآن مع ((زينو في لقد ضلت سبيلها كلياً).


 وانتُخب بالإجماع.

عاد أو جين إلى بيته بعد الانتخابات، هُنّئُ وكان وكان حريصاً على
 أخذ يبدو لعينيه تنظيمٌ جديدّ تماماً لمياته.
كان يعود إلى البيت وهو يفكّر في خططه. كان الوقت أو ج الصيف

والطريق جميلة والسماء صافية. عندما اقتر ب من بيته خطَر له كيف أنه سيشغل بين الشعب، بفضل هذا الانتخاب، الوضع الذي تمنىًَ دائماُ
 التي يعطيها العملُ فحسبه، بل بالتأئير المباشر أيضاُ. كان يتصوّر كيف


 كان الفلاح هو العجوز بيتثنيكوف، والمر أة هي ستيباندا.
نظر إليها أو جين، وتعرّفها وأحسّ بغرح أنه ظلّ هادئأ مـامأ، كانت جذابة جداُ، لكنها لم ترْه. وصل البيت.

كانت امر أته تنتظره على در ج المدخل. كانت الأمسية رائعة. سأل

- حسنا!
- نعم. لقد انتُخبتُ.
- بديع، يجب أن نشرب الآن نخب النجاح

في صباح اليوم التالي ذهب أو جين إلى أملاكه التي أهملها قليلاُ، في الضيعة كانت تعمل آلات جديدة لدراسة القمحع. كان أو جين يتجوّل
 بجهوده، عيني سبيبانيدا السو داوين وخمار ها لان الأحمر مرّتين وكا وكانت
 الحسَ لم يستطع أن يتبيّن.

لكنه عندما عاد من جديد في اليوم التالي إل الضيعة حيث بقي
 والجميلة بنظر ه، صورة المر أة الشابة، أحس أنه هالكّ كانك، هالك إلى الألبد
 سبيل إلى الثـلاص

وقع ما كان يخشاه في مساء اليوم التالي ودون أن يعر ف هو نفس نسه

 وأخذ يدخن سيجارة. شاهدته جارة وحين عادت إلى الما الموضع نفسه

 لكنه لمح امر أة كانت تر كض نحو يخز ن المبوب.

- 19 -




 بدا له كل شيء غر يـأ غير طبيعي.

 في التخلَّص منه. ما كان يبدو له من قبل مهمأ، ما كأن يُيْهجه بدا له

تافهاً. لقد كان يسعى لا شعورياً إلى الإفلات من عمله، بدا له ضرورياً أن

 والغابة. وكانت جميع هذه المواضع مدنّسة بالذكريات، الذكريات التي التي استأثرت به كله. كان يمشي في المديقة ويقول في نفسه إن عليه أن أن يقرّر


 والناس، أن تأتي في مثل هذه الليلة فيمتلك جسـدها الي

قال في نفسه: (انعم، نعم، هو ذالك، لقد لهوتُ من أجل الصحة مع امر أة سليمة صحيحة الجسمم...لا، بالطبع، لا نستطيع أن نلعب




 لذلك أن يكون يجب أن أفكر بو أنوح في كل شيْ). قصد الحقول وأخذ يفكّر. ((نعم، هناك حياتان ممكتان، بالنسبة


 الأخرى هي التالية: انتز اعها من زوجها والعيش معها... لكن ينبغي حينئذ ألا تكون ليز ولا ميمي (الطفلة)

مو جودتين... لا، لماذا... الولد لا يُعيق... لكن يجب أن تختفي ليز، أن تذهب، أن تعلم، أن تلعني وتذهبـ، ..أن تعلم أنني تخليّت عنها





 من القبلات... بان في الصدر وينتهي كل شيء... إنه الشيطان! نعمّ






 سوى خر جين: أن أقتلها أو أن أقتل امر أتي ... أو أيضأـ .. نعمّ ... هناك
 على جلده قشعريرةً. نعم أنتحرُ، وحينئذ لا لا تبقى حاجةً لقتلهما.

كان يرتعش من الهول، وذلك لأن هذا الـلم بالذات كان الـلـ الممكن الوحيد.
 كم سيكون ذلك غريباً. .).

رجع إلى البيت، إل غرفته، وسرعان ما فتح الـدرج الذي فيه


ألقى صحيفةٌ على المسدذس. قالت، وهي تنظر إليه قلقةً: - الشيء نفسه دائمأ؟ - ماذا؟ أي شيء هذا؟ - التعبيرُ الرهيب الذي كاني
 شيء ولاآلامكك. أعلم أن ذلك لا يمكن أن يكون شيئأ سيئأ...

- تعتقدين ذلك؟ - تكلمه، تكلمّ ابتسم ابتسامة حز ينة:
 أقوله.

ر.ما كان سيقول لها كل شيء، لكن المر انع دخلت في هذه اللحظة وسألت إن كان مكناً أن تذهب للنز هة. خر جت ليز لتُلبس الطفلة: - ستقول لي إذن... سأعود حالًا - نعم....... لن تنسى أبداً تلك الابتسامة الأليمة التي تفوَّ معها تلك الكلمات.

خر جت على عجل، خروج المسيئة، تناول الغلاف وأخر ج المسدَس ("أهو معبّأ؟ لكن منذ زمن طويل.. أطلقَتْ منه رصاصةٌ . ..

فليكنْ ما يكون!




عندما هُرعت لِيز إل الغرفة، و لم يكن يتسنى لها النزول من الشُرفة... كان ممدداً على بطنه، والدم الأسود الاكثيف يسيل بغز ارعن من بر حه وكان جسمه ما يزال ينفض.

أجري تَقيقٌ. لم يستطع أحلّ تفسير سبب الانتحار. أها العمّ، فلم يخطر بباله البتّة أن شيئاً مشتر كأ يمكن أن يكون ألـون بين الانتحار والاعتر اف الذي أسرَّ به إليه أوجين قبل شهرين.
أَكَدت فارفارا ألكسيفنا أنها قَ تنبّأت دائماً بذلك: ((كان يُرى ذلك عندما يُناقش)،.

لا ليز ولا ماري بافلوفنا كانتا تستطيعان أن تفهما كيف وقع ذلك، ولا أن تتبينّا، بخاصة رأي الأطباء الذين زعموا أنه كان مضطر كان بان الشخصية، نصف بعنو ن، ما كان بوسعهما أن يقبال ذلك لأنهما كانتا تعلمان أنه أصح عقلاُ من معظم الناس الذين عرفوهـم.
وبالفعل، فلو كان أوجين أرتينييف مريضاً نفسيأ لكان جميع الر جال مر ضى أيضاً، ولكان أشدهـم مرضاً بأ بين هؤلاء، أولئك الذي يرون علامات الجنون لدى الآخخرين ولا ير ونها في أنفسهم.

Plo
1191

مَدخُل
 عالقاتٌ ودية كالتي تقوم في الغالب بين الشباب









لانها غر يبة عن الـب تمامأ.
تلك كان صالتي .ماري ألكسندروفنا، ولقد عادت عليَ هذه الصداقة بالكثير من اللحظات السارّة وعلمّتني الكتير من الألأثيـاء، كانت قد أقامت في جناح ملاصق لدير رهبان، وحدها مـا مع طاهيتها
((بارب))، و كانت تعيث هنا، كان غر يباً أن نرى هذه الأم لثمانية أوُلاد
 صممت تصميمأ لا رجعة عنه، بالرغم من إلـا حـا أو لادها الصادق صدقاً يقل ويكثّر، أن تنهي أيامها في العزلة.
بدت لي أولا إقامتُها قرب بالدير مستعصية على التفسير . كنتُ






كانت تفعله بتو اضـع وباعتدال و كأنها كانت تخجرل منه قليلا.
عندما ذهبتُ لزيارتها، رأيـتُ أنها تتحاشى الكالام عن سبب
 ذات فكر متشكك تمامأ. لككنها حين بقيت بلا أولاد و بلا شـاغ انـل بعد أن كانت أسر تها هي همها أثناء أر بعين عامأ، كانت بحا باجـا طاقتها على نحو من الأنحاء. لم بحد عند أبنائها المتزو جين ماني ما كا كانت

 ذات كبر ياء فلم تدعني أتكهٌ بو بو ونعها إلا تلميحأ.
عندما استفسرتُ عن أبنائها الذين أعرفهـم جيدأ، أجابتني جواباً
 واحدهَ، لكنْ مآسي كتيرة.

قالت لي:

- نعهم، ((فولوديا)) شقّ طريقه بنجاح وهو رئيس غرفة الأملاك
 وتطبّت حاجبيها الأسودين، كابحةُ من غير شك فكر فكر تها وطاردةّلها.
- حسننأ، وباسيل؟
- باسيل؟ لم يتغيّر، أنت تعرفه جيدأ. - إذن، هو مايزال يعيشٔ حياته الاجتماعية.
- 
- وله أولادّ أيضأ.
- نعم، ثلاثة.

تحدّثنا هكذا عن سائر الأولاد. لكنها كانت تُؤثر الكالام على
 يسذّد ديونه، و كان موضوعاُ للعذاب بالنسبة إلى أمه. لكنها كانت تفضّله على الآخرين، بالر غم مانم من عيوبه جيمعاً بسببب ((قلبه الذهبي)" كما كانت تقول.
.لم تَشْطُ للحديث إلا عندما قادنا الكام إلى العهد الخليّ الذي
 موضو ع الحديث الذُي كانت تستسيغه والذي كان يوثنر فيها ويرقّق نفسها، كان الموضوع الذي يتعلّق ببطرس نيكيفوروفيتش، وهو

 كان يعكن أن تحبّه بعد زو جهها، أو التي أحجّته دون أن تعلمّ

تحدّثنا عنه، عن أفكاره حول الحياة، وهي أفكار كنت أعرفها


 رقة المسيحي وتواضعه. كان مقتنعاً أنه كان يكره المذهـب المسيحي،
 لم يمكن له أن يضحتي بشيء ما لا لإنسان ما، ثم إم إنه كان يتمنى أن تـكون


ذلك، فقد كان نقياً مثل طفل، رقيقاً مثل امر أه.


 وتتابعان كلا من حر كاتها وتعكسان كل تعبير على وجهانها. كان
 يُتْعشُ حين كان ينحني إلى الجهة التي كانت فيها . كل من ير اه لم يكن يداخله أدنى شك.
كان ألكسي نيكولايفتش، زوجها المر حوم، يعلم ذلك أيضاً، وكان يتر كهما بلا خوف أمسبيات كاملات وحيان المدهما، أي مع الأولاد
 من الطبيعي أن يحب أحدهما الآخر .

 نيكو لايفتش يحب ويقدَر بطرس نيكيفوروفيتش، لم يكن بوسعه إلاّلِ

أن يقَّره، نظر أ لُبته غير العادي ولإخلاصه للأو لاد، وبسبب صفاته الأخلاقية العظيمة، لكنه لم يكن يسلم بإمكان الحـب بين ز و جته و بينه. ومع ذلك فأنا أميل !إلى الاعتقاد بأنه كان يححبا لا وقا وقد كان مو ته بالنسبة
 بعض مطامح روحها، أفضل مطامحها وأوّلها.

كنا نتحذّث عنه إذن، عن أفكاره حول الحياة التي كان يلخْص
 أكثر ما يمكن من ذاتنا، من روحنا. ولكي نأخذ أقل ما مككن، كان ونا النوم على لوح خشبّي، ارتداء الملابس ذاتها صيفاً وشتاءّ، الاغتذاء
 وكانت ماري الكسندروفنا تعزو !لى ذلك ضياع صسحته ومن جهة أخرى فلكي يتمكن المرءُ من العطاء يجب أن يُنتي في ذاته التُ القدر ات


 شيئأ حسنأ، ومن المؤسف أن ذلك لم يدم زم منأُ طو يلاُ. فلم يبق عندهم

سوى أربع سنوات....
قالت لي: (انعم، تصوّرٌ أنني كثير أ ما أذهـب الآن !لى سماع ع الموعظة، وأنا أستمع !الى الأبب نيكوديع، فهل تصدّق؟ - و حطّ علي عينيها الباسمتين فتذكّرتُ جسارة أحكامِها ألما المعتادة - إن جميع مو اعظه هي أدنى كيُرأ أما كنت أسمع بطرس نيكيفوروفتش يقوله. الشـيء نفسه لكنه أقل جودده، والشيء الألسـاسي أنه هو كان كان يقول ويفعل. وكيف كان يقول؟ كان يلتهب التهاباً، ومن جر اء ذلك وك

مات... أتذكر عندما أُصيب ((ميتيا)) و((فيرا)) بالحصبة؟ وصلت أنت




 يطلب الصفح منه، نطلب هو صفحه واشترى له بطاقات للمات للسيرك. كان رجلا يستحق الإعجاب. كان يقول: إن الـياة لا تستحق أن




 أن نَقْلب كلَّ شيء كما كان ير يد. وليس عبناً أن أول إنسان قد سقط

وأن الخطيئة دخلت العالم
كان هذا آخر حديث بيننا. وأضافت:

- لقد فكّرتُ كثيرأ في عزلتي. لم أفكّرْ فحسب، بل بل كتبتُ وابتسمتْ ابتسامة منزعجة أسبغت على عـى وجهها الطاعن في السن تعبيراُ فاتنأ حزينأ.
- لقد سجّلتُ أفكاري بهذا الصدد، أو على الأصح ما تُعلَّمُّه
 فيما بعد، دوّنتُ مذكراتي. وبعد ذلك، عندما بدأ منذ عشر سنوات

ما الذي بدأ؟ لم تقله لي، لكني فهمتُ أنها تقصد صِالتها بأكبر او لادها و خلافاتهم و صراعاتهم فعند موت زو جـها آلت الثرو

- لقد انقطعتُ عن كتابتها. وقد و جدتُ تلك الدفاتر حديثاً، وأنا
 لكن فيها أيضأ الكثير من الأشياء الحسنة والمفيده، وحقأ - وهنا ابتسمت مرة أخرى - إني تردّدت أأحر قها أم أدعهها. استشُرتُ الألبَ فأشار بإحر اقها. لكنه لا يدرك، شيء سخخيفٌ لم أحرقها.

و جدتُ في هذه الككلمات طريقتها اللناصة، اللامنطقية في التفكير . إنها تُطيع الأب نيكو فيم في كل شيء، وقد وَد استقرت هن هنا لتسترشدل به، وفي الوقت نفسه تستسخف ما يقرّره ولا تنصرف إلا على هو اها .

- لم أُحرقْ شيئأ، ومنذ ذلك الوقت، كتبتُ دفترين أيضاً. ليس



 إلى اللحظة التي يعتدّون فيها بحقوقهمه، كل تلك الليالي المسهـدة، وتلك الآلام، وذلك القلق والأسى، كل ذلك كان سيكون حسناً لو
 هذا. . . لقد كتبتُ كل شيء وـ .. ستقر أ ذلك بعد موتي، أليس كذلك؟

وعدتها بذلك، مع أني لا أتوقع أن تموت قبلي، وافتر قنا.
علمتُ بعد شهر أنها ماتت. فأنثاء صاة العصر أحست بالألمه فجلست على كرسي يُطوى حملتْه معها، واستندت إلى البلدار

وماتت. كانت تشكو من مرض القلب. ذهبتُ إلى الجِّاز . كان جميعُ الأولاد تقريبأ هنا، ماعدا ((هيلين)) التي كانت في المنارج، و((ميتا)) الذي أصيب بالحصبة، لم يستطع أن يأتي لأنه كان في هذه الفترة، يداوي الزُهري في القو قاز .
فرضَتْ جناز تُها العظيمة على الرهبان احترامأَ أكبر من الاحترام الذي أبدوه لها في حياتها.

كل ما تر كته قُسّم ووزّع كهدايا للتذكر". ونظرأ لصداقتنا فقد أُعطيتُ ثقّالة الورق وهي من حجر الدهنج، وستة دفاتر قديمة بملّدة وأربعة دفاتر جديدة، دفاتر مدرسية، كُتبت في الدير ((حول ذلك ونـ
 والمفيدة لهذه المر أة الطيبة والمرموقة.

و.عما أنني عرفتها طوال أربعين عامأ هي وزو جهها، أولادها وُلدوا
 ناقصاً في المذكرات، حيئما بدا لي ذلك ضروروياً، من أجل وضوح السَرْد.

- 1-
 أو تفـُ المذكرات القديمة، وما كتبته لا يُرضيني: ففيها الكئير من الـُشو
 حب ايفان زاكاريتش، الرغبة في الانتخار، في الذهاب إلى الدير ... أعدتُ منذ هنيهة قر اءة أشياء رائعة كتبتها في المخامسة عشرة أو

السادسة عشرة، الأمر الآن غتلف. نعمري عشرون عاماً وأنا أحب،


 أنه حقيقي، عكتوم، وأحبَ حبَّا مفر طأ، ولا أستطيع، لا أستطيع ... أَلَا

 ومهيب في الوقت نفسه. إن أعينا تلتقي التقاءً يزداد عمقاً، وأنا خائفة، وأرى أنه خائف هو أيضأ.

لكن لنشر عْ في الـديث بنظام.
هو ابن آنا بافلوفنا لوتكوفسكي، أنسير أسرته نسيبةُ لأسرة ("اوبلونسكي"

 هناكُ و وهو فوق كل غرور ـ ـ وبعد الحر ب ب رأسأ قدّم استقالته و وخدم في في







 قد تقرّر، وأنه كان فتاي.

بالأمس، شدَّ على يدي وهو ينصرف. الْتقينا على سطح درج المدخل، لا أدري لم أحسست أنني أحمر . نظر إلي واحمّر أكثر مني، لقد انزعج من ذلك كثيراُ واستدار ور كض إلى الأسفل، أسقط قبعته والتقطها وتوقَف عند درج المدخل المدخل . كان واقفاً هناك، لУ يريد أن يصعد إلى العربة، وهو يعضّض لُيته. خفتُ أن يلتفت فابتعدتُ عن النافذة، لكَنني سمعت في اللحظة نفسها خطو اته في الممر . كان يصعد بخطو ات ات سريعة، واثقة، لا أعلم كيف عرفتُ خطوته، لكنتي دنوتُ من الباب ووقفتُ أنتظر . كفت


 ذلك. بم كنت سأشعر لو كان الأمرُ كذلك؟ كالا، ذلك غنـ غير ممكن، وقع ما كان لابد له أن يقع. كان وجُهه متحمّساُ و خحجلاُ، وعيناه تبر قان بالعزم والفر ح، وو جنتاه تربتفان. كان يرتدي معطفاً وقبّعته بيده. لم يكن أحذّ هنا، والجميع كانو اعلى السطـح، قالْ وهو يقف على آخر درجة.

- فارفارا نيكو لايفنا، الأفضل أن أقول كل شيء بدلاُ من أن أتأ مل

ومّا قد أسبّبه من اضطر ابِ لكُ أنت أيضاً....
كم كان ذلك شاقاً علي، ومُفر حاُ في الوقت نفسه، هاتان العينان الساحرتان، هذه الجلبهة البميلة، هاتان الشان الابتسام واللتان كانتا تربتفان، هذا الخُجل في هذا الر جل المتين


- فارفارا نيكو لايفنا، تعلمين مـا أنوي أن أقوله لكِ، نعم؟

بدأتُ أقول:

- لا، لا أعلم....لا، لا أعلم

قال:

- بلى، تعلمين ما أنوي أن أقوله لكِ، ولا أجرؤ أن أسألك.

اضطربَ، وفجأة انزعج من نفسه.

- ليكنْ ما يكون! أتستطيعين أن تجبينّي كما أحبك؟ إِككنك أن

تكوني زوجتي؟ لע؟ نعم؟
لم يكن بوسعي أن أتكلم. كان الفر ح يضغ حنجر تي؟ مددتُ إليه
يدي. أخذها وقتلها.

- أهي ((نعمّ)) حقأ؟ نعم؟ أنت تعلمين إذن. إني أتألم منذ زمن طويل. لن أنصرف إذن. لا، لا...

قلت له إي كنـُ أحبَه، وتعانقنا.
شيء غريبّ، هذه القبلة كادت تكون كريهة. خرج العر بة، وذهبت أنا أبحث عن ماما. لقد ذهبت إلى غرفة البابا.
تَّ كل شيء، لقد عقدنا خطبتنا. انصرف في السا الساعة الثانية صبا صباحأأ.
 بعد أسبوع، لكن ماما أصرّتْ.
(1) $-Y-$

كان ذلك في سنة \NOV، كانت الحرب قد انتهت قبل فترة وجيزة. في منزل ((فورونوف) لان كان الاستعدادُ يجري للاحتفال


 حيث كان يخدم، ليدخل الجيش كأحد النبلاء. أما الآن، بعد أن انتهت الحـرب، فلم يكن يعلم ماذا يقرر. كان يشعر بالاحتقار






 يُثْقلُ على أحد لكنه كان مُستلطفاً لدى الكثيرين وبشتّى الوسائل. كانت له موهبة المحذّث المقيقية، كان يغني، ويغز فـ على القى القينارة، وقبل كل شتيء، لم تكن له مطامع. كان ذكياً، جميلا؛، سريع الفهمم،

وكان باشَّأُ أبدأ.
في هذه الأثناء، كان يفكُر في المكان الذي سيبقى فيه، بالرغم من
 الأثناء، تعرَف إلى آل فورونوف الذين دعوه !إلى زيارتهم في الريف.

1 - في هذا المقطع تناتض وتغير للأسماء.

فقبل وأقام أسبوعاُ ثم انصرف. و بعد أسبو ع، عاد وتقذّم بطلبه، فقبلوه بفرح. لقد كان خطيبأ مناسباً. وتَتَت الخُطبةُ.

قال الأب نورونوف لزو جته التي كانت قريبة من طاولته تنظر إليه
بحزن:

- لكن ليس فيه شيء غير عادي. هو طيب، هو طيب! ليست القضيّة قضيّة طيب... لقد عاث عيشة لاهية من قبل! ! !ني أعرف
 و خدمته. والمهر الذي سيعطيه لن يكفي...
قالت برقة و حز ن:
- لككن كالٍ منهما يحب الآخر، وقد تصرّفا بإخلاص. - نعم، بلا شلك، إنهما متشابهان... . لكني أنا كنت أتمنّى لـ ((بارب)) مَنْ هو أفضل. إن طبيعة باستقامة طبيعتها ورقتها. .. يحق لنا أن نأمل لها بمَّنْ هو خير ـ لكن مـ ما العمل؟ هيّا. وخرجا.





 يتحذَث عن ذلك، ولاعن ميشيل، وعندما سألـُ أحمّر . أشكركَكَ، يا إلهي، لست أبقي شيئاً فوق ذلك.

سافر (نوتوكين)) إلى موسكو، حيث سيهتم باستعدادات الزواج. توقّف في فندق ((الفارس))، وعلى الدرج ((سوستشوف)).

- آه! غراشا! أصحيح أنك ستتزو ج. - نعم، صحيح - حسنا! أهنُكك. أنا أعرفهمه، أسرة رانعة. وأعر ف أيضأ خطيبتك،

جمالُ حقَ. سنتعشَى معأ، إذن!
تعشيّا وشربا ز جاجةة بعد ز جاجةة.

- حسنأ! لنذهبْ ونتنزه قليلأ.

ذهبا !لى (الأيرميتاج)" الذي افتتح قبل وقت وجيز . وعندما بلغا المسرح، التقيا ((آنيت)). مُ تكن هذه تعلم أنه سيتزوّج، على كلى
 غـماز يَتها.

- آه! كم أنت مُرهق، هيّا!

وتأبّطت ذر اعه.
همس سوستشو ف من خلفه:

- احترسْ
- في الحال، في الحال.

صحبها لوتو كين حتى المسرح، وهناك أسْلمها إلى باسيل الذي لقيه.
((لا، ليس هذا حسناً، سأعود إلى الفندق. .. و لمُ جئت إلى هنا؟). لكنه انصرف بالرغم من محاولة استبقائه، وعاد إلى الفندق. وفي


 حساباته ويتذكر بشعورٍ مزعج ((آنيت)) التي عليه أن يتخلّلى عنها.
 الحمقيقي. وبعد أن تأملها، وضعها أمامه وتابع عمله. وفجأة سمع وانـة في الرواق صوت ((آنيت)) وصوت ((سوستشو ف)).

- غر اشا، ماذا تفعل؟

ودخلو اغرفته....
في صباح اليوم التالي، ذهب ((لوتو كين)) ليتناول الشـاي عند سوستشوف وو جّه إليه اللومُ:

- أنت تفهـم، هذا يمكن أن يُحز نها بعمق. - كيف، أهدأُ. لن أنبْس بكلمة.

Vنيسان. عاد غر اشا من موسكو . النفس الطفولية الصافية ذاتها. أرى أنه منزعٌج لأنه ليس غنياً، من أجلي، من أجلي فقط، في المساء، تحدّثنا عن الأطفال، عن أطفالنا المقبلين. لا يمكنتي أن أصدق بأن بأن سيكون لي أولاد، حتى ولد واحل، ذلك غير ممكن، ستكون سعادة

يملك كل شيء؟

بعد شهر، احتُفل بـالز واجه، وفي الخر يف حصل (ااوغـر اف
 أيلول أحستـت أنها حامل، وفي آذار وضعت فار وفار انـيا دميتريفنا ولدها الأول.

كانت الو لادة، كما يحدث دائمأ في الولادات الأولى، غير منتظرة،
 لكن بالعكس بالضبط هو الذي كان، في الو اقع....
***

$$
\begin{aligned}
& \text { O_F } \\
& \text { t.me/t_pdf }
\end{aligned}
$$

سهرة القيصر الشاب
ـيو ليلة عيل الميلاد
1ヘ9!

استولى على السلطة منذ فترة قصيرة، فمنذ خمسة أسابيع بدأ يعمل عمله كقيصر يستمع إلى التقارير، ويوقَع الأوراق، ويستقبل السفراء



 امر أته الشابة، الذكية والبمميلة والتي تزوّجهها منذ شهر فقط. جاء يوم العيد وقد تدبّر القيصر الأمر لتكون أمسيتهُ حرّة، لقد استغل ليلة أمس إلى وقت متأخر في الليل لتصريف الشنؤون الون الوزارية. وفي في الصبيحة حضر قدّاسأ، ثم حضر بدو ن فاصل زمل زمني حفلةً عسكرية، تبعتها بعضُ الاجتماعات، ثُم استمح بعد ذلك إلى تقرير أربعة وزراء،


 الإمبر اطورية، و كذلك حق بيع المشروبات الرو بـر بية في القرى الكبيرة،

كمّا يزيد عائدات الدولة، وأخيراً سمح بقرض ذهبي جديد، ضروري لتتحويل.
 (اشائن - ثنيدر )،، وكذلك النظام الماص بتطبيق القانون على التشرّد. ومع وزير الداخلية وافق على النشرة المتعلقةَ بالضرائب المجبيّة،
 آخر حول التدابير لـماية أمن الدولة.
وأخيراُ باءو وزير الحر ب الذي طلب إليه أن يؤنّر على تعيين جنر الـير ال
 أخرى.
 استقبل عدداً من الموظفين الذين لا يستطيع أن يتحدّث معهم عـما

 !إلى جناحها لتخلع ثوب الاستقبال، ووعدت بالعودة في المال للقاء

مرّ القيصر إلى غرفته بين صفين من المدند الو اقفين وقفتهم المستقيمة
 التحرير ما يشبه الخنان الذي يجيئه من حياة سعيديدة، هائة، وسليمة، ومن شباب حبّه.

استلقى على أريكة، وقد أسند رأسه إل يده، وتأمل الزجاج المتخشَّن الذي يحمي المصباح.

وما لبـث أن أحستّ.ما لم يشعر به منذ طفولته: الإخلاد إلى النوم. وفكر : ((لا، لا أريد، لأن امر أتي ستأتي)".
'تم وضع خذّه على راحته، وتّدّد وأحست بر احة عظيمة حتى إنه
 واحد منا،

أغفى دون أن يعلم، مارأ، بالرغم من إرادته، من اليقظة إلى النوم. هل نام طو يلاْ؟ لم يكن يعلم. لكن يدأ وُضعت على كتفه أيقظته

فجأة.
إنها هي، حبيبتي، لكن من المْخجل أنني نمتُ هكذا.
ومع ذلك فلم تكن هي، فأمام عينيه اللتين أخذتا ترّفان كان يقفُ ((هو )؛ لا التي كان ينتظر ها ويشتاق إليها، لم يكن القيصر الشاب
 منذ زمن بعيد، وأنه كان يحبه ويؤمن به كما يؤمن بنفسهـ انتظر امر أته المُحبوبة، و جاء مـكانها كَنْ لم يره من قبل قط. بيد أن الششاب، بدلًأ من أن يخافِ أو يحزن اعتبر ذلك شيئاً طبيعياً تماماً. قال (المُجهول)") بصو ته الذي لا جَرْس فيه:

- لِنمْصِ قال القيصر الشاب الذي كان يعلم أنه يجـب أن يُطيع دون أن يعلم

أين يذهب.

- نعم، لنمض.
- وكيف نفعل لنخرج.
- الأمر بسيط.

وإذْ وضع ((المجهول) يده على رأس القيصر، فقد القيصر على
الفور وعيه بنفسه.
وحين استيقظ رأى نفسه في الريف المّرترامي الأطر اف، إلى اليمين



 طيفٌ أسود لر جِلٍ بندقيتَه على كتفه، و كلبه يتبعه.

 ولاشكك أنه لم ير القيصر ولا رفيقه. كان يلف سيجارةُ وبندقية بين ساقيه.

سأل القيصر:

- أين نحن؟

أجاب الآخر:

- على حدود بروسيا.

 دسّ بعجلة في جيبه ولـق بالهار بِيْن. صاح:
- قفا وإلا أطلقـت النار .

ولنَا لم يتلقّ جو ابأ سوى الشتّيمة، وقف وقــَم رجله اليسرى
وصوّب وأطلق النار :
فكر القيصرُ الذي لم يسمع صوتاً ورأ ينظر إلى أحد الهاربُين وهو يز داد انحناءً، ويسقط على و جهه ويز حف تم تم يقف أنحير أ. أما رفيقه فانحنى وأخذ شيئاً واستأنف جريه.

سأل الملكُ:

- مـا هذا؟
- هؤلاء هم حرّاس المدود الذين يفر ضون على التهريب التقيّد بالقانو ن، فهذا الر جل قُتل لأنه سبتب خسارة في أر با
- وهل مات؟

لمس المجهول مرةً أخرى ر أس القيصر . وعندما استيقظ من جديد،
 رجل. كان أنفه المعقوف، ورئِيته الصغيرة المائلة إلى الشيب تنتصب في الهواء. و كانت عيناه الشديدتا الضخامة تنفخان جفنيه المغمضين.


 وكانت تقف بحذاء الجلدار امر أة تغطي وجهـها كله تقر يباً بـخمار، وتحدّق بعينيها البامدتين في الأنف المعقوف والإبهامين الوسختين ونـين البارزة في الهواء، و وي جفني المُثة الضختمين. و كانـت صبيّةٌ في الثالثة

عشرة، مرموقة الجمالل، تفغرفاها، وصبي أصغر منها يتشبث بتنوزة الأم، وهو ينظر !لى عينيه المخبولتين.

حينئذ، ظهر عند العتبة، بضعةُ رجال. كان أولهم موظفاً ببزته
 برزمة من الأوراق. وخلف هؤلاء جميعأ الجنديَّ الشـاب النـي قاب قام بالْقَتْل قبل قليل. دخل بن بخطوات ثابتة، لكنه شحبَ عندما رأى المِية،

وأطر ق رأسه وصمت.
عندما سـأله الموظف إن كان هذا حقاُ هو الر جل الذي أراد أن
 ((نعم))، حتى دون أن يضيف الكلمات الجوهرية ((ياصاحب النبالة)).

وهذه هي النتائج اللامعة للقضية.
في غرفة فخمة، لكن لا ذوق فيها، جلس رجحالان أمام زباجة، أحدهما عجوز أشيب، والآخر يهودي شـاب. كان الشاب


المهربة. قال وهو يبتسم:

- إنها لم تكلفك غالياً، مع ذلك

ـ أنـت تحسبها بدون مخاطر ...
قال المجهول:

- لـنْفُ -

في هذه المرة، كانت الغرفة صغيرةٍ يُضيئها مصباح له كمّةٌ. وقد

جلست إلى الطاولة امر أة تخيط، كان صبيٌ صغير يرسم، وطالبٌ يقر أ
بصوت مرتفع
دخل الغرفةَ الأبُ والبنتُ....
قال المجهول:

- لقد وقعت قبل مرسوم الامتياز .

قالت المرأة:

- ما رأيك:
- لا أعتقد أنه سيعيش
- لكن ماذا
- لقد أسكرَ بماء الحياة

قال الطالب:

- مستحيل، فليس له سوى تسع سنوات

سألت المرأة

- ماذا وضعت؟؟
- فعلتُ ما أستطيع فعله، وضعتُ له مُقيتيناً، ووضعتُ له كمّادات من طحين الحرد ل. لكنَّ به أعراض التسمَّم الفاتك.

قالت البنت:

- كانوا جميعهم سكارى في البيت

قال الطالب:

- و جمعيِّتك، جمعية مكافحة الكحول.
- ماذا تر يد أن تفعل؟ كان بابا يريد إغلاق الخمتارة، لكن القانون
 له: إنه من العار أن نُسكر هكذا الشعب بأسره، أجابني بافتخار ها أما أمام
 سيئة لما كان هنالك قرارٌ قيصري").
- شيء رهيب: فمنذ ثُلاكُة أيام والقر ية ثُملة. إنها في قَصْفٍ ومن المخيف التفكير في أن كل من له سلطة، الموظفين والقيصر ينشرون إدمـان الخمر . الناس يشربون في كل مكان ويت ويتبادلون الأنخاب: (إنني أشرب نخـبَ الكتيبة!)،.

الكهنة والمطارنة يشربو ن...
...
كؤذ خشبي. فلاح في الأربعين، الو جه يكاد يكون بنفسجياً،
 بيد، ويتشبَث بلحية الآخر، لاير يد أن ير خيهان أ

- أنت تضرب أباك!
- سيّان عندي. سأذهب إلى سيبيريا، لكني أريد أن أقتلكَ. كانت
 المتقاتلين.

انتزعت لـيةُ أحدهما، وكسرت ذراع الآخخر. وعند المدخل
أسلمت البنـتُ السكرى نفسها لفلاح عجوزز أشدَّ سكراً منها.
قال القيصر الشاب:

- لكن هؤلاء حيوانات مفترسة.
- لا، هؤلاء أولاد.

تغير المشهذلُ رأى القيصر الشابُ نفسه في محكمة قاضي الصلح: كان القاضي ضخماً، أصلع، في عنقه سلسلة ذهبية، و كان يقر أ حكماً على امر أة نصف غافية...
تُم كان جَلْذ في أحد سجون سيبيريا وهو النتيجة المباشرة للقرار القيصري حول التشُرّد.

أسرةٌ تُطرد من مكان إقامتها لأنها فقيرة، بينما تُرْك ك أسرة أخرى
غنية أعطت رئيس الشُرطة مالاً.
تم حضر القيصرُ الشناب جبايةً الضرائب، عند بيع بقرة فلاح فقير، ، بينما يتخلص التاجر الغني الذي لا يدفع الضرائب، برشوة الجابي...
. ...

- ايلي فاسيليفتش، ألا يمكن تأجيل عقابي؟

بكى الفلاح العجوز

- المسيح تألم وأَمرنا أن نتألم
... ثم كانت مطاردة أصحاب البدع، والأمر المتعلق بسفر القيصر: الفلاحو ن الذين يظلّون ساعات كات كاملة في الو حل والثلج بلا طعام، ليهللّوا له.
... والمرسوم الخناص بالمؤسسات الخيريّة للامبراطورة ماري ماري التي كانت نتيجتها غير متو قعة الحـث على فسق وعلى الانحر اف المنتشرين بين الفتيات...

وكم من المشاهد الأخرى رأى القيصرُ الشاب: القّرعة التي تحر م
 زهري، كتائب الانضباط حيـث يتم الجلدُ حتى المُوت وحـئ
 القمار.... مستوى بؤس الشعبب، الأطفال المصابون بداء الخنازير،
 تختلط بالناس، العمل المستمر، والحخضو ع والوهن! وها وهاهـم الوزراء.


سأل القيصر:

- وأين الناس؟
- هاهم في المنفى، وحيدين وغضابأ، في الأشغال الشُاقة حيث
 البالغات للجنود.
"(إنهم كذلك ممئات الآلاف الحناطئة، ومن أفضل الناس ضلً
 بحاجة إلى الفاسدين، لكن ويلٌ لمن يضحّي بكل هذه الشبيبة الصافية!

وكل ذلك على ذمتكَ، فباسمك يُفْسد ملايِن البشر الذين مُتدُّ عليهم
سلطتُك
صاح القيصر آسفاً

- ماذا ينبغي أن أفعل؟ مع أني لا أريد أن يُعْذب الناسُ ولا أن أن


 أحسست أني مسوول ولو بجزء من مائة فقط عن كل هل هذه البـر ائم المتصلة بالسلطة التي بين يدي لقتلكُ نفسي. يالْلهي ما العمل؟

عند هذه الكلمات استيقظ والدموع تنهمر من عينيه.
وكانت أول أفكاره: ((ياللسعادة، لم يكن ذلك إلا حلماً!)). لكنه عندما تذكّر ما رآه وقارنه بالواقع رأى آن المسألة لا تقلَ
 نهض، وهو في قلقه، ودخل غرفة بارياورة، رأى عجوزاً من رجال الماثية، صديق المر حوم أبيه، يحذّث امر أة القيصر الـشابة.

دنا القيصر أنبأ الشتيخَ بحلمه وبششكوكه.

- كان ذلك متاز"، وهو يبرهن على العظمة اللانهائية لنفسك.


 ومَنْ كان نقيرأ فلا يلوَنَّ سوى نفسه. ويُعاقَبُ المجر مونون، فاذا كان

هناك أخطاء، فكما تقع الصاعقة أو المصادفة أو مشيئة الله، ماعليك إلا
 رعايالك والله الذي يرى المير سيقود ويغفر لكَ الألخطاء اللإلإرادية.


 لا حدود لهما، وحيئذ سيكون الجميع سعداء، ما عدا الأنذال الذين لا يستحقَون السعادة.

سأل القيصر امر أته:

- وأنتـ، مار أيك؟

أجابت المر أُة الذكية التي نشأتْ في بلد حِر :


 على الأقل من كل ما يتجاوز قواك. ين ينبغي أن تُسلْم جزءءأ من سلطتك
 تتطلبه إدارة الأمور العامة.

وماكادت تنهي كلامها حتى بادر رجلز الماشية إلى معارضتها، شار عأ في نقاث مضبو ط لكنه عنيف.

أعار مما القيصر، في أول الأمر انتباهـ ثـم لم يسمعهما بعد أن أخذ الصوتُ الو حيد، صوتُ رفيق حلمه يتكلّم عالياً في قلبه.

كان هذا الصوتُ يقول:

- لسـتَ قيصراُ فحسب، ولكنك إنسانٌ أيضا، أي إنك كائن جاء




 ما كان وما سيكون، بل بحسب كالام الله فقط.

حينغذ استيقظ حقاً ورأى امر أته بجنبه. وسيقال لنا لنا بعد خمسين عاماً اني ألطرق الثلاث... اختار القيصرُ الشاب.
***

الأب سيرج(
19.




 ورهب أخته أملاكه الصغيرة، وقصد الديَر وبنيتَه أن يُصبح راهباً.

كان هذا الحدث يبدو غير عادي وغير قابل للتفسير بالنسبة إلى
 !! الى الأمير ((ستيبان كاساتسكين) طبيعياً جدأ حتى إنه لم يكن يتصوّر إمكان اتخاذه موقفأ آخر .

عندما مات والد (استيبان كاساتسكي)، وكاني كان عقيداً في الحرس
 الأخيرة، بالرغم من الأسف الذي استشعرته، إذ أعلن في وصيته عن

1 - هذه الـكاية التي نقحت جانبأ عدة مرات، تعكس الانطباعات عن حياة


رغبته في عدم بقاء الولد في البيت، وفي دخوله مدرسة أبناء النبلاء
 حيث يكون ابنها، ولكي يظلّ بقر بها أثناء العطل، وفي أيام الأعياد.

 يهواها هوى حقيقياً، و كذلك الفر وسية وبا وبالرغم من قان قامته البالغة الكا الكبر




 أحد الطلاب من النافذة، لأنه ستخر من بحموعة المُعادن التي يملكها

 وكذب عليه جهاراً، وكان سيُطرد مـر من المدرسة لونلا أن المُدير أُخفى الحادث وصرَفَ المشترف.





 الإمبر اطور لمدرسة الضباط - وكان الإمبر اطور كثيرأ ما يأتي إليها،

فيدخل بخطوات قوية)) نافخاً صدره، وأنفه الأفقي يعلو شـاربيه، وقد قصَ عارضيه قصأ خفيفاً، مرتدياً سترة عسكرية، وريا وراداً على تية الطلاب بصوت توي كان كاساتسكي يشعر بحماسة العاشتق،


 على أية تضحية، حتى التضحية بححياته. وكان وكان نيكولا بانافلو فيتش يعلم أنه موضو ع لهذه الـماسة التي كان يُيره ها، كان يلعب مع الطلاباب،


 بإصبعه، ثُم تال وهو ينسحب:

- أنت تعلم أنني أعرف كلُ شيء، هناك، مع ذلك، أثشياء لا أريد ان أعر فها... لكنها هنا.

وأشار !لى قلبه.

 ليخدموه بأمانة هو والوطن، وأنه سيبقى أبدأ صـديقهم الأول. ولقد الـد


بعد تعيينه في الكتيبة، سافرت أمه وأخته على الفـلى الفور إلى موسكو
 له كان لايكاد يكفيه لكي يعيش في قلب هذه الكتيـبة الر ائعة التي كان

متعلقَأ بها، كان جسدياً، ضابطاً شاباً ولامعأ في الحرس يسير في مهنته، أما في قرارة نفسه، نقد كان في تطوّر، ونا ونقاً لمسيرةٍ معقِّدة وعنيفة،

 هو الوصول إلى الكمال في جميع المسائل التي سيتصذّى لها طوبال




 التي يلقاها في التعبير باللغة الفر نسية، فتوصّل إلى الككلام بهذه اللغية وبطلاقة الروسية، وفيما بعد، أكبَ على الشطرج وأحبح لاعباً من الطراز الأول.

وإلى جانب متطلبّات الحياة الجارية التي تقوم على خدمة القيصر



 عينيه في سبيل ذلك التميز ، تُلأ حياته كلها.


 ومؤخّرة لترفيعه. وفيما بعد أدرك أثناء حديث اجتماعي الأني أن ثقافته

العامة ناقصة، فقرر أن يكمّلها وأخذ يقرأ وبلغ أهدافه. ثم قرّر أن



 يحتوي - وأرى أن الأمر كذلك دائماً في جميع المجتمعات - على

فئات من الناس:
1 - الأغنياء المرتبطون بالقصر.
Y - الذين لم يكونوا أغنياء لكنهم وُلدوا في القصر ونشؤوا فيه. r - الأغنياء الذين كانوا يتعلَقون بأذيال الذين في القصر. ع - الذين لم يكونوا أغنياء والذين كانوا يتعلَقون بأذيال الفئة الأولى والفئة الثانية.

لم يكن كاساتسكي ينتمي إلى الفئة الأولى: وقَبِله رأساً أعضاءُ






 وأراد كاساتسكي أن يُقْبَلَ فيها وبلا نزاع


يتزو ج امر أةُ من هذا الوسط. وصمّم أن يصل إلى ذلك. ووقع اختياره






 ذلك، أصبحتٌ ملاطفةٌ ودعت أُمها كاساتسكي بإلـا
 على سعادته، وكذلك الموقف الغريب الذي اتّخذته الأم والبينـ أعماه الحب، ولم يلاحظ أن المدينة كلها تعلم أن خطيبته كانت قبل سنة عشيقةَ نيكو لا بافلوفيتُش.

قبل أسبوعين من اليوم المحذَد للاحتفال بالزو اجه، كان سانساتسكي

 كانت (اماري)،، في فستان من المورسلين الأبيض، جميلةً هذا مذا اليوم


 خطيبته الملانكي.

كان كاساتسكي ينتمي إلى جيل • ع \N الذي اختفى اليوم، إلى هذا النوع من الرجال الذين يبيحو ن لأنفسهم الفوضى المُنسية التي

لا يدينها فكرهـم، ويتطلّبون من نسائهم نقاءً مثاليًا، نقاء سماوياً.
 حيالهن موقفاً مطابقاً لهذا الر أي.

كان هذا الر أي مشوباً بكثير من الأخطاء، و كان يتضمّن الكثير



 ذلك التأليه كذلك كان رأي كاساتسكي، و كان يطبّقه على خطيبته،

 وكانها مغلوق يتعذّر الوصول إليه.

نهض بقامته المديدة ورقف أمامها، مستندأ إلى سيفه، وقال وهو يضحك برفق:

- الآن أدر كتُ السعادة العريضة التي يمكن أن يشُعر بها إنسان. أنتِ، أنـتِ... أعطيتني إياها

لم يحن الوقتُ بعد ليخاطبها بضمير المفرد، و كان يشقّ عليه وهو ينظر إليها بولع من تحت إلى فوق، أن يُخاطِبَ بضمير المفرد هذا الكائن الملانيكي.
تعلّمتُ أن أعرف نفسي بفضلكُ، تعلّمتُ أني أفضل مَا كنتُ


- أعلمُ ذلك منذ زمن بعيد. ولذلك أحبك.

طار عندليبٌ بالقرب منهما. وارتعشـتٌ أوراقُ الأثشجار اللامعة
في الريح التي هبّتْ.
أخذ يدها وقّلّها وتلألأت دموعٌ في عينيها. وأدر كت أنه يشكرها على قولها إنها تحبه. خطا خطورات بصمت، وعاد إليها و جلس.

- تعلمين... إيه! مهما يكن! عندما ارتبطتُ بك كان لي قصدُ
 أن عرفتك صار تافهاً عندي، و لم يبق سوالك. لن تَحقدي علي؟ الـي لم بحب، لكنها حطّت يدها على يده، وأدرك أن هذه الحر كة تعني أنها لم تَكن غاضبة.
- وأنتـ، قلت لي...(وتوقّف مرتبكاً، وبدا له أنه بَكاوز الحدَّ
 يشوّشك ويمنعكُ. .. ما ذلك الشيء؟ فكّر ت: (الآن أَوْلا . سيعلم الأمرَ مع ذلك. الآن لن يفارقني. آه! لو فارقني لكان ذلك نظيعاُ....) نظرتْ بحنان إلى وجه خطيبها القوي والنبيل، وجهه الذي تحسَ نحوه الآن بكتير من الـبـب. ما كا كانت لتبادل ذالك بهذا، لو لم يكن ذاك امبراطورأ.
- اصغ الي، لسـُ أبغي أن أخفي عنك ثيبياُ، ينبغي أن أقول لكَ كل شيء. سآلتَي عمّا يشوّشني. ذلك أني أحيبتُ من قبل. وضعتت يدها على يده في حر كة ضارعة.

صَمتَ - أتريد أن تُعلم مَنْ؟ نعمه إنه هو، الإمبراطور .

- نحن نحبّه جميعاً، أتصوركِك أنكِ، في المعهد... - لا، فيما بعد. كان ذلك في البداية نـزوة؛ ثم ثم مضى ذلك. بعيدأ. . . لكن ينبغي أن أقول...
- وما جرى حينئ؟؟
- إنما

أغمضتْ عينيها.

- وهل سلّمتـت نفسك له؟

لزمتْ الصمت

- هل كنت عشيقته؟

لم بحبْ
نهض فجاةُ، شاحبأ كالميت، مربَجفأ، وظل واقفاً أمامهها. تذكّر

((نيفسكي).

- آه! يا إلهي، ماذا فعلتُ؟ ستيفا! لا تلمسنْي، لا تلمسني! !o!
كم أتألم.

استدار واتّهه إلى البيت.
صادف أمُ خطيبته.

- ما بكَ، يأمير؟ أنا...

صمتت وهي تنظر إلى وجهه الذي تدفقّ إليه الدمُ

صا وهو يرنع عليها قبضةُ مهدّدة:
 شي،! آo لو مل تكونا امر أتين!

ثم أدار ظهره وهرب.
لو كان عائق خطيبتي شخصأ عاديأ لقتلته، لكنه كان القيصر المؤلّه.
 أحدأ، أنه مريض، وذهِ ليُ ليقيم في قريته
 بطرسبر ج، قصدَ ديرأ، وأراد أن يصبح راهبأ.








 الو حيد الذي كان يقوده، كما تظنّ أختُه فارنكا
 وكان هذا الإمان الذي انضاف إليه طمو حُه ورغبته في أن يكون

الأول، يقودُه. إن خيبة الأمل التي سبَّتها ماري، وقد ظن أنه يرى فيها ملاكاً، والإهانة التي عاناها كانتا كانتا عظيمتين جداً نقادنا الناه إلى اليأس، وهذا اليأس إلى أين قاده؟ إلى الله وإلى إمان طفولته الذي ما زالـ متأصلاُ فيه.

- $Y$ -

في يوم عيد شفاعة السيدة العذراء، قُبِل كاساتسكي في الدير،



 هذا الأخير فكان تلميذاً لـ ((إيو يندي) تلميذ؛ بايسسي فيليشكوفسـكي)". ! !ل هذا الرئيس، كان على (اكاساتسكي) أن يقدّم الطاعة، باعتبار ه
 كان يشعر بفر ع عظيه، كما كان في كل ما يباشره، في أن يَنْر ع إلى الكمال، حتى في الدير .
عندما كان في الكتيبة، كان ضابطاً لاعيبَ فيه، و كان يفعل دائماً




 تعرّض للتجر بة في أحيان أخرى، في هذا الدير الذي ليس بعيداً جداً

عن مدينة مأهولة، فقد كان كل ذلكِ يُّحي لأنه كان يُحسن الطاعة،







 للصلوات نفسها، لكني أعلم أن الأمور يجب أِبا أن تكون كذلك، وإي كنتْ أعلم ذلك، فاني أُجد فيه شييأ من الفر ح".











 وكان كاساتسكي يتههج لان كان قد ترّر منها.

ذكرى خطيبته وحدها هي التي تؤلمه. الذكرى، وأكثُر من ذلك،
 (مطظيّة القيصر) تزوّجـت وغد
 عن ذلك امر أة طيبةً وشريفة.

في بعض اللحظات، لم يكن ذلك يشوّث فكر كاساتسكي، و كان يغتبط لأنه تخلَّص من كل هذه التجارب. لكنْ كانت تأتيه دقائق




قول ذُلك - الندمُ لأنه ترّهبـ
 والطاعة والعمل. كان يصلي وهو راكع، كالعادة وقتأ أطول من العادة. لكن جسلده وحده كان يُصلي، أما روحه فكان رانـ كانـ غائبة. كانت هذه الحالة تدوم يومأ، وأحيانأ يومين ثـم تنتهي فـجأه، لكن
 هذه اللحظات، أنه لم يعد يملك نفسه، و لمُ يعد ملكأ للّ، لكنه كان كان خاضعاً لسيطرة غريبة. كان يفعل ما استمرّت هذه الــالة الة، ما يأمره به الرئيس المحتر م فقط: عدم الشرورع بشتيء، أثناء هذه الأيام، لكي
 مشيئته بل بحسب مشيئة الشيخن الرئيس، وقد ولد آنسَ في هذه الطاعة، سكينة نفسية واضحة. هكذا عاث كاساتسكي سبع سنو ات في الدير الذي تبنّاه. في آخر

السنة الثالثة رُسـمَ كاهناً باسـم ((سير ج)، و كان تسلْمُ الثوب الكههنو تي،


 تتقلص شيئاً فشيئاً، وعندما اضطر ذات يوم أن يُخْدم، و كان يعرّ حينئذ بفترة من الهبو ط، أحسّ أن هنه الحالة لن تدوم و و كذللك كان،

بالفعل، لكن العادة بقيت.
بعد إقامة ((سير ج)" سبع سنو ات في هذا الدير ، أخخذ يضجر بشكل عام. تعلّم ما كان عليه أن يتعلّمه، و لُم يبتَ من شيء يعمله. وبالمقابل فإن حالة الخمود أخذلت تُشتدَّ لقد علم .كموت أمه وبزواج ماري. وتلقى هذين اللخبرين بعدم اكتراث اثـو كان كان انتباهه كله، واهتمامه كله يتر كزان ان حول حياته الدانخلية.

في أثناء السنة الر ابعة من حياته في الدير ، أثنـى عليه الرئيسُ، ونتّهـ !إلى أنه لا يحب أن يرفض إذا عُيتن في مر كز أعظم أهمية، و حينئذ استيقظ
 في دير حوِالي العاصمة. كان يود أن يرفض، لكن أمر الرئيس كان


كان هذا التغيير حدثاً رئيسيًا: في حياة سيرج، وقد غَرضتٌ له بَاربُ لا حصر لها، لكنه بذل كل قو اه لكي لا يسقط فيها. في الدير الأول، لم يكن عليه أن يُجابه الإغر اء الأنتوي، لكنْ في في الدير الذير الذي

 بسوء سلو كها تُلاحق سير ج، وأثناء حديـث لها مععه، طلبتْ إليه أن أن

يزورها. رفض الراهب رفضاً باتًاً، لكنه ارتعب حين لاحظ أن في نفسه رغبة محدّدة. و كان خوفُه عظيماً حتى لقد كتـب إلى معلمه رئيس
 تالامذته الشباب، وتحدّى خجله فاعتر ف له بضعفه، وطله وطلب إليه أن ير اقبه وألا يدعه يذههب إلى أي مكان خلا خلار ج قدّاسه واعتر افاته.

وفضالً عن ذلك، كان سير ج يُغرى إغر اء شديداً بالخطيئة، لكون

 يحكم حكمه على رئيسه، و كان هذا الشُعور السيء لايني ينمو .

أثنُاء السنة الثانية التي تلـتْ وصوله إلى الْدير البِديد، حدث حادثٌ
في الظرو ف التالية:
في يوم شفاعة السيدة العذراء، تّلا الرئيس صالاة العصر التي أقيمت في الكنيسة الكبرى. وكان الأب سيرج يصلي في مكانه المعتاد. لكنه كان نهباً لصرا ع داخلّي، كما يحدث ذلك، في كل مرة فـ
 النساء، فكان يحاول ألا يَلحظهنّ، وهع ذلك فقد كان يلحظ كل ما يجري حوله، كان يصحبهن بنفسه، مثل بحندي، ويرد الناسَ ليشتَّ


 أمام المذبح، والأيقونة و خدم القدّاس، كان يان يحاول ألا ألا يسمع سو ى التراتيل أو كلمات الطقوس، وأن يطرد من فكره كُل شعور آخر ما ما عدا نسيان نفسه، في شعور ه بواجبه، وهو شعور كان يعرد ونانيه في كل

مرة كان يصغي فيها، أو يهمس فيها سلفاً الصلوات التي يعرفها عن
ظهر قلب.
هكذا كان واقفأ يصلّي، وير سمّ علامة الصليب عندما يلزم ذلكّ بلك،



 دار الضيافة، خلع الأب معطفه، و خفض غطاء رأسِه، واجحتاز المحهور باحتراس، وابتّه إلى مخر ج الكنيسة.

قال صوتٌ أنتوي:

- ليز، انظري إلى اليمين هذا هو. - أين؟ أين؟... إنه ليس جميلاً إلى هذا الحذّ.







كان الرئيس يرتدي حلّته الكهنوتية، و كان أمام المدار ، لقد أند أخر ج




وبصفته ضابطاً قديماً تعرّف على الفور، في هذا المُنرال، الآمر القديم


 هنا، في بيت الله، وفي وسط الصلوات؟
أَمَرَ الرئيسُ بصوتِ مليء بالغضب، وهو يقطبِ حاجبيه:

- امضِ، امضِ.

في اليوم التالي، طلب الأبُ سير ج صفحه وصفح إخوته الرهبان،


 النضال ضد التجارب بدو ن معو نته، وندم على أنه كان متكبرأ. تلقّى البر يد باليو م التالي رسالةُ من الشيخ يقول له فيها إن كبر ياءه كانت بالفعل السببُ في كل ما وقع له: وأضـاف أن انفـار الْار الغضـب







 عامأُ، وقد سـأل رئيس ((تامبسكُ) إن كان يو جذُ أَّ يبغي أن يذهـب

ليعيش في تلك الصومعة. طيّ هذه الرسالة رسالة لك، فاذهبْ إلى الأب ((بايسي)" في صومعة ((تامبسك)"، وسأكتب إليه أيضاً: اسأل عن حجرة هيلار يون. لِيس معنى ذلك أنك تستطيع أن تِلّ عحله! لابد

لك من العزلة لتهدئة تكبرك. يبار كك الله.
قبل سير ج نصيحة الشيخ، أرى الرئيسَ الر سالة، وبعد أن حصل على الإذن بالانصراف، ترك أغراضه كلها في الدير، وسافر إلى صو معة ((تامبسك)).

استقبل الرئيس، وهو تاجر قديه، ورجلّ في غاية الطيبة، استقبل







وأصبح الأب سير ج ناسكاً.

كان سير ج ناسكاُ منذ ست سنوات، وفي ذات يوم من الأسبوع،



 زوجة الإقطاعي، والثالثة أخت الأقطاعني وكانت فتاة، أما الر ابعة

فكانت مطّلقَةُ غنية وطريفة، وكان سلو كها يُدهش المُدينة باسرها.


كانوا ير جعون أو يتابعون طريقهم.
سألت المطلقَة المميلة، السيدة (اماكوفكينا):"

- أتعرفون إلى أين يؤدي هذا الدرب؟؟

أجاب المحامي الذي كان يُغازلها:

- إلى ((تامبينو))، على اثني عشر كيلو مترأ من هنا.
- ومن ثَمَّ؟
- من تَمَّ إلى .... مروراً بالدير . - حيث يعيش الأب سير ج؟
- نعم
- كاساتسكي؟ الناسك الجميل؟
- نعم.
- سيداتي، سادتي، لنذهبْ إلى زيارة (اكاساتسكي)،. سوف نستريح وسوف نتغذّى في ((تامبينو)).
- لنكن لن يتسنَى لنا أن نعود إلى البيت لننام.
- لا يهمُ، سنتام عند ((كاساتسكي)".
- هذاغير مُكن! لكنَّ في الدير ((داراُ للضيافة)") رائعة. أقمتُ فيها عندما دافعتُ عن ((ماكين)).
- لا، سأضضي الليل عند ((كسـاساتسكي). - آه! لكن ذلك غير مككن، حتى مع قدراتك غير المحدودة.
- غير مُكن؟ لنتراهنْ!
- موافق. إذا قضيتِ الليل عنده فسأعطيكِ... ما تطلبين!
- على الطلب؟
- وأنت أيضأ؟
- بلا شك. لنذهبْ

 الكلاب. وأخذ الحوذيون يتنازعون المكانة الأولى على الدربرب، التفت أحدهم وهو شاب وصر خـ وهو وهو يصفق بسوطه، وسمُع رنينُ
 عوائت، كان الجواد معقود الذيل يخبَ مرئ مر حأ بخطاً منتظمة وكان





 والأحاديث ذاتها، والأفكار ذاتها، وكل ذلك يلك يدور حو الدنا وكلَهم مقتعون بأن الأمور يجب أن تكون كذلك، وأنهم يستطيعون

أن يتصرّفوا هكذا حتى الموت. لم أعدْ قادرة على التحمّل. أنا دائمة


 وأنا أيضأ. سأتصرف بحقارة. لكني أنا على الأقل طيّبة. وهم يعلمون
 ذلك صحيحأ. هم و حدهم الذين لا يفهمون ذلك. كما كما كانت الـالـال، في الـنريف، مع ذلك الطالب العسكري.

ما كان أغباه!
قالت:

- ايفان نيكو لايفتش؟
- أنا بأمرك.
- كم عمرُه؟
- مَنٌْ
- كاساتسكي.

يبدو لي أنه بَاوز الأربعين.

- وهل يستقبل حقاً جميع الناس؟
- جميع الناس، لكنه لا يستقبلهم دائمأْ
- غطًّ لي قدميَّ.لا، ليس كذلك! لكنن لا حاجة إلى شدّ قدميَّ... وصلوا ! إلى الغابة التي كان يعيش فيها الناسك.

نز لت السيدة ((ماكو فكينا)) وأمرت الآخرين أن يتابعو اطريقهم. استأنفت الز لاجاتُ جريها، بينما مضت هي على اللدرب، متدّترة .معطف الفرو، نزل المحامي أيضاً ليلاحظها.

كان الأب سيرج يعيش عيشة الناسكين منذ ست سنو ات. كان
 بسبب العمل والصلوات أو الصيام، فهذه المصاعب لم تـا تكن تنجُم عن


 يحار بهما كال على انفر اد.

فكّر : "إلهي، إلهي، لماذا لا تمنحني الإمان؟ آه! هذه الرغبة في الشبَق؟ كان على القديسين أن يحاربوها مثل (ا(انتو ان))"(r) ..



 وأن أعدَّ نفسي لُياة ثانية لم يكن فيها شيءاء). هذه هي أفكار سير ج التي كانت تبدو له فظيعة.

دمدم مخاطباً ذاته: (الُستَ سوى شخصية حقيرة وتر يذُ أن تكون قَديسأ. وأخذذ يصلّي. لكنه ما كان يبدأ حتي بدتْ له صصورتُه كما كان


Y - القدديس انتوان المعر وف بتجار به في الصحر اء.

ليس هذا هو المطلوب، هذا كذبٌ - فكر في ذلك وهو يهزَ رأسه -

 عن لباسه ورفع أطر اف جبته ونظر إلى رجليه الجمدير تين بالر ثاءاءو ابتسم.








 مرةً أخرى، هدأ. وتلا صلاةً حفظها في طفولته: : (إلهِي، خُذْنِي،

 رأسه يستند إل جبّة الصيف. أغفى. وخلالِل النوم المفيف النّي


 جديد وتَعالى صوتُ امر أة.
 حقيقيأ أن الشيطان يتخخذ أحيانأ مظهرَ امر أه؟ نعم، إنه صوت أنـون أنوي

حقًا، صوت عذبٌ، خجل، ساحرٌ. تفو...).. وبصق. وأضاف زهر


 للغسيل مثلّجة كانت على الأرض.

كان يقرأ المزامير التي أوصاه بقر اءتها الأبُ (ابيمين) والتي كانت





 يكون سوى صوت امر أة فاتنة. قال الصوتُ:

- دغْني أدخل. مبةً بالمسيح.

نُخِّل إلى الأب سيرج أن دمه كله يتدفَق إلى قلبه. انقطع نَفَسُه.


- لسـُ شيطاناُ (وأحسَ أنها قالت هذه الكلمات وهي تبتسم).
 المجازي لهذه الكلمة. (ضحكت) أنا أر تعدُ وأنا أطلب ملجأ.

 إل يكين الشُجرة رآها، هي. نعم هي امرأة ترتدي معطفاً طويلاُ من

الصوف الأبيض وعلى رأسها قِعة وعلى وجهها الفاتن كانت تُقر أ

 الحدهما الآخر . لا لأنهما كانا متعارفين من قبل، إذ لم يلتقيا قط من

 التفكيرُ بأنها قد تكون شيطاناُ لا بكرد امر أة، طيبة، سـاحر ور وخحلة

قال الأب سير ج:
من أنت؟ لماذا؟....
أبابـت بعناد ونزوة:
هلا فتحتُ! لقد جمدتُ. قلت لكُ إني ضللتُ سبيلي.
لكنتي راهب، ناسك.
نعم، افتْ! ! أتريد أن أتجمد أمام نافذتك وأنتَ تصّلي؟
لكن كيف، أنتِ...
لن آكلك. دغْني أدخل، محبّة بالله، إي أر تعد.
كانت هي نفسها خائفة. وقد لفظت الكلمات الـنـي الأخـيرة وهي تبكي. ابتعد عن النافذة، ونظر إلى أيقونة يسوع عباكِيليل الشوك الـوك وقال

وهو ينحني وير سم علامة الصليب:
إلهي، ساعدني، إلهي سـاعدني.
 المنار ج خطواتٌ تقترب، ذهبتٌ من النافذة إلى الباب، وفجأة أطلقت

صرخةَ ( آبي) من الألم، فأدرك الناسك أنها سقطت في الحفرة التي أمام العتبة، كانت يداه ترجّفان و و لمُ يُفلح في رفع مز لا لككنْ ما بك؟ دعنْي أدخل. أنا كلّي مبلّلة بالماء. أنت تنوي أن تخلَص نفسك وأنا متجمدة. وإذْ رفع المزلا جَ دفعَ الباب إلى المار ج بكثير من القوة حتى صدم الز ائرة.
قال باللهجة نفسها التي كان يخاطب بها النساء قديماً: آه! ساعكيني. هذا البتد)،. قالت وهي ترَّ إلى قر به:
 قال لها وهو يسمح لها بالمرور إلى جنبه: تعالي.



 كانت سوط المجرة و كانت قطراتٌ من الماء ينساب من ثيابها. نظرت إليه ضاحكةَ العينين:

ساعْني، أزعجتُ عزلتك. لكنك ترى حالتي. كِل ذلك وَقع



لم اكتشتف حجرتكَ...
اندفعت في الكذب، لكن وجه الأب سيرج أنّر فيها إلى حدّ لم


 كابلمر عندما كان ينظر إليها مواجههةً.

رأى أنها تكذب فقال وهو يُحذّد نظر ته فيها:
آه! الأمرُ هكذا؟
تُم خفض عينيه وأضاف:
سأذهب إلى الــجرة الأخرى، وما عليك إلا أن تستر يحي هنا رفع المصباح وأشعل شمعةُ ومرّ !لى المهة الأخرى من الحاجز ، وهو ينحني أمامها. سمعتُهُ ينقل شيئاً من مكانه.
وفكّرت: (العله سيَخبسُ نفسه من أجلي. نز'عتْ وهي تبتسم، معطفها الفروي الأبيض الواسع، وقبعتها التي علق شـعرها ها بها


 جلست على ما كان يستخدم كأريكة - وهي لو عْ مغطّى ببساط

وأخذت تخلع ثيابها. بدت لها الـجرةُ بديعة: كانت بعرض مترين،






 تلمس هذا الر جل البهي، الجّذّاب، المدهش، الطريف.

وفكرت:
من الواضح أنه لم يردّ علي. لكن هذا لا قيمة لـ. نادتْه : أيها الأب سيرج، الأب سيرج! هذا الوا اسمك حقنا أليس كذلك.

أبابها صوتٌ هادئ:
ماذا تريدين؟
أرجوكُ ساعني لأنني أدخلتُ الاضطراب على خلى خلوتك
 أعلم بعد أنا مبللّة وقدماي متجمدّتان.

قال الصوتُ الهادئ:
اعذريني. ليس بوسعي أن أكون نافعاً لكِ. لستُ أَبغي إزعاجك على الإطلاق ... سأبقى حتى الفجر نقط.

لم يجب. وسمعته يَهُمس. لا شك أنه كان يصلَّي.
سالت وهي تبتسم:
ألن تاتي إلى هنا؟ سأخلع ثيابي لأجفَف نفسي. لم يردَ، وتابع همسه قار ئأ صلو اته.

 لأنها كانت تعلم أنه يسمعها، وكانت على يقين من من أن هذا الضا الضحك
 الصرع، دلِل الطيبة أثَر فيه كما تمنتّ بالضبط ...
 ان نحب عينيه البسيطين والنبيلتين ومع أنه يتمّتم دون انـين انقطاع بالصلوات فإن وجهه يفيض بالهوى، نحن النساء لا نـخخد ع فعندما

 تخلع جور بيها. لكن كان عليها أن ترنع جبَّها، وكانت متضايقة.

قالت:
لا تدخل.
 صوتٌ متساور، وتسمع أحياناً ضجّة. إنسان ينتقل من مكانه.
 كما أفكَر فيه، وهو يفكر في ساقيَ بالإحساس نفسه.. "..

بعد أن خلعت جور بيها، صعدت إل الأريكة وجلست مطويّة
 أمامها وهي تفكّر .

نعم هذه الـمجرة هذا الهدوء. ولن يعلم أحد أن....
نهضت وعلقت جوربيها أمام باب المدفأة، باب خاب أغلقته ثم عادت بخطوات خفيفة حافية القدمين إلى مكانها ووضْعها على الأريكة.
خلف الحاجز مل يكن يعكّر الصمتِ شيءُ، نظر ت إلى الساعة الصغيرة التي تتدلى من عنقها. الساعة الثانية: ((ر.ما جاؤوا في نحو الساعة الثالثة)). مازال أمامها ساعة.

ماذا، هل سأبقى وحدي هنا؟ سيكون ذلك سخيفا! لا أريد. سأناديه...

أيها الأب سيرج! الأب سيرج! سيرج ديميتريفتش! أمير كاساتسكي!

كان الصمتُ يخيم أبداً خلف الـاجز .
اسمع، هنا فطيع! ما كنـُ لاناديكُ لو لم أكـنْ بحـاجِة إليك، أنا مريضةٌ ولا أعلم ما يحلّ بي... (كان صوتها صوت إنسانِ يتأ لم) آه! ! 1

تنهدت وتهالكت على الأريكة.

شيءٌ غريب، أحسّت فعلاُ أنها مُنْهكةٌ مو جوعةٌ في كل موضع من جسمها، وكانت تر تعد من الـدمَى. اسمغ، ساعدني لا أعلم ما بي ... آه! آ! ...

فكت أزرار فستانها كاثفةٌ عن صدرها، وشمّرت كمَّيْها حتى

لم يكفّ الناسك في حجر ته عن الصاهِة لـظةُ واحدة، تلا صلوات


 ملابسها، حفيف النسيج الحريري، صـوت حفيف الخنطوات على الأرض، والصوت الذي ينبعث منها وهي بكفف قدميها المافيتين.

شتعر بضعفه وأدرك أنه قد يُهْلك بين لـظة وأخـرى، ولذلك لم يكفَّ عن الصالاة. كان يحس بإحساس شبيه بإحساس بـر بطل
 الخلف. وكان سيرج يحس بالطر يقة نفسها أن خطر هلاكه مائلّ هنا هنا، عليه ومن حوله، وأن السبيل الوحيد للخهلاص هو ألا ينظر ثانية إلى
 بالذات سمعها تقول: اصغ إي، هذا غير إنساني، قد أموتُ ...

قال في نفسه: (انعم سأذهب إليها لكني سأفعلُ مثلما فعل ذلك

الأب الذي بارك بإحدى يديه مُغويته، ورضع اليد الأخرى على كانون مشتعل.

لكن الأب سيرج لم يكن لديه كانون. نظر حوله فر أى المصباحٍ،

 إصبعه دون أن يتأكد من أنه توجّع وقال:

لا، لا أستطيع هذا! هلكتُ إذنْ؟ لا، لا أر يد أن أهلك!...
فتح الباب، وقال للمر أة الشابة دون أن ينظر إليها،
أنا آت على الفور .
عبر المججرة ودخل الممر ولمس بيده الأرومة التي كان يقطع الخـشب
عليها، والفأس الموضو ع بحذاء البحدار . وردّد:
على الفور.
تناول لِ الفأسَ بيده ورضع سبّابته اليسرى على الأرومة، ثم رفع
 الإصبع على نحو أسهل منا لو كانت قطعة من الخنــبـب بالثخانة نفسها، دار على نفسه ولمس حافة الأرومة وسقط أرضاً.

سمع سير ج الصوت المفيف الذي أحدثه ذلك، قبل أن يتألم.


 وهو واقف أمامها، خافض العينين:

مابك؟
رأت وجهه الممتقع، ووجنته اليسرى تربتف، وفجأة خجلت، ارتعدت، وتناولت معطفها وتغطّت به. نعم، تألمُت... بردتُ. . لكن... أيها الأب سيرج... أنا... رفَعَ إليها عينيه الملتمعتين بضياء من الفرح الهادئ و قال: لماذا حاولت يا أختي أن تهلكي رو حكك الــالدة؟ لابدّ من التجارب في هذا العا لم، لكن الويل لمْ يُولّدها، صلّي لكي يغفر اللهّ لنا. كانت تصغي إليه وهي تنظر إليه. وفجأة سمعتْ سائلاُ يسيل تطرةٌ


ماذا فعلت بيدك؟
تذكّرت الصوت الذي سمعته، فتناولت المصباح وبرت إلى الداخل فرأت في الأرض إصبعاً دامية. عادت إلى الحجرة أشدّ شحوباً منه، وأرادت أن تكلمه، لكنه عاد إلى الـجرة وأغلق البابَ وراءه، قالت:

ساعنني. كيف يمكنني أن أكفَّر عن ذنبي. -
اذهبي.
دعنْي أضمّد جر حلُك.
اذهبي.
لبسـت ثُيابها على عجل، دون أن تنبس بكلمة. وعندما تهيات للذهاب وارتدت معطفها، انتظرتٌ. ومن بعيد سُمـع رنين الـلالاخل.

ساتْني، أيها الأب سيرج.
اذهبي، الله يسامح. أيها الأب سير ج، سأعيش حياة يختلفة، لا تر كني.

اذهبي.
ساعني وبار كني.
ومن البههة الأخرى من الحابز لُفظتْ الكلمات الطقسية:
باسم الأب والابن والروح القدس... اذهبي).
غادرت المـجرة ومي تنتحب.
أقبل المهندس عليها:
آه هالكُ، لا عحالة. .. أين تريدين أن بتلسي.
لا أهمية لذلك.
اتخذت مكانها في الز حافة، و لم تَفُهْ شَفتاها بحر فِ طورال الطريق،
 (ارسيني)" يقابلها إلا نادر أ.
$-\varepsilon-$
 كلَ ما يُخْمَلُ إليه: الشاي والسكر والخبز الأبيض والـليب والـطبِ.
ومع الزمن جعل حِياته تزداد قسوةٌ، فأخذ يرفض كِ كل ما بـا بدا له فائضأ عن الماجة. وأَضضى به الأمر ألا يقبل لنفسه إلاً الحبز الأسود

ومرةً في الأسبوع فقط. وكلُ ما كان يُقدُم له غير ذلك، كان يوزَعه




الماء والـطب عندما يكون ذلك ضرورياً.






 المرضى إذْ كانت تُنسب إليه مواهب الشانـئ




 انقطاع إنه يستطيع حتمأ أن يشفي ابنها، لأن شفى من من قبل مرضي





وهو ذاهب لإحضار الماء، رأى الأم ثانية والولدَ بوجنتيه الشـاحبتين،


 للأم: وإنه قد يُنتقذ الولد، وهو نفسه ليس سوى أداة اختار ها الله.
 وبعد شهر شفي الفتى اليافع. وما لبتت تلك القو القوة المقدسة والشُشافية



 يشُفون بكثرَة. و كان بجّا الأب سير ج ينتشر ويَّتِد في الانتشار . هكذا انقضت سبع سنوات من المياة الر هبانية وثلاثة عشر عاماً

 أسود جعداً.

- 0 -

منذ بضعة أسابيع كان الأب سير ج منهمكأ في فكرة لا تُفارقه.
 بإرادته وحدها، بل بفضل الرئيس والأرشمندريت؟ هذا لاندا السؤال

 أحسّ أنه وُجْهَ إلى المنارج.

رأى سير ج أنه أصبح وسيلةُ لا جتذاب المجاج وأصحاب الهبات،






 وأنه إذا أُبعدم عنه فسيكون ذلك فظيعاً.


 يفعله صار يفعله أكثر فأكثر كلناس، لا لاله.

أكان يعطي التوجيهات أم كان يمنح نقط مبار كته، أكان يصلي للمرضى أم يغدق نصائحه حول الطريق التي ئي يجب ألمَ أن تُسْلك،

 ألآ يتهج، ألا يفكِر في النتائج التي بلغها، في تأثيرّيره في المخلورقات
 أحست بضعفه ينمو: إن نور الـقيقة الإلهي الذي أناره قديمأ، كان

ينطفئ فيه.
 السؤال الذي كان يثير ألمه والذي لم يُجبْ عنه قط. لا لأنه كان عاجز ألـا

عن ذلك دائماً، بل لأنه لم يكن يـجرؤ أن يفعل ذلك دائماً. كان يشعر في أعماق نفسه أن الشيطان أراد أن يُتمّـم من أجل البشر مـا كـ كان كان يتمّمـه من أجل الله. كان يحسّ ذلك بو ضو انِ أعظم ونلا سيّما أنه مثلما كان


 بل جاء وقت قرر فيه أن يفرَّ ويتوارى. استعرض كلَّ ما كان ضرورياُ لتحقيق مشروعه، وإذ حصل على قلى قميص وسراويل ونر وسترة
 على الفقراء الذين كانوا يطلبو نها منه، احتفظ بها علا عنده، باحـا باحـا عن الطر يقة التي ير تدي بها هذه الملابس، والتي التي يقص بها شعر هو و وينصرف. سير كب القطار أو لاُ ويقطع ثلا'ثمئة كيلو متر فيه ثم يهبطط ويسير ماشياً
 يعطونه وكيف كانوا يتر كونه يسـافر، فأوضتح له الجندي أين كانوا
 الأب سير ج أن يتصرّف.

ذات ليلة لبس ثيابه وأراد الهرب. لكنه لم يكن يعلم إن كان يفعل

 إلا بأفكاره وعو اطفه في الزمن الماضي.

كان يستقبل كلًّ يوم زوارأ أكثرّ، وتناقص وقتُه الذي يتسنّى له
 الصفاء، بالمكان الذي يو جد فيه المفتاح: ((كان هناك مفتاح ضنعيف

والماء الحي كان ينساب مني ببط،، عبري أنا. كانت هناك الحياةُ

 النقي الذي لم يستطع منذ ذلك الوقت أن يُشَكل طبقةُ مائيةُ: وُصلَ
 يبق سوى الوحل)، كذلك كانت أفكار الأب سير ج في اللحظات النادرة التي يُضيئه النور فيها لكا لكن حالته الطبيعية كانت التعب وكا كان يشفق على نفسه من هذا التعب.

كان ذلك في الر بيع، عشُيْةَ عيد العنصرة، كان الأب يخدمُ صلاة المساء في كنيسة الصومعة، حضر الصالماة عشروِن موزمنأ، كان ذلك مان ما
 أثرياء. كان الأب سير ج يقبل جميع الناس، لكين الرئ الرهبان المان المتمر كزين

 بخاصة يتظرون خرو جر الأب سير ج ومبار كته، في منتصف القدّاس ترنَح الأب سيرج كان سيقع لو لم يسنده تاجزّ وراءه .مسساعدة الشمّاس.
هتفت النساء وقد شحبن شحو بأ شديداً:
ما بك أيها الأب سير ج؟ الأب العزيز ! ياربٌا... لكن مع أن الأب سير ج كان شديد الضعف، نقد النتصب علئلى الفور ونتّى التابرُ والشَماس وتابع تراتيله.

((صوفيا إيفانوفنا)) كانت تسكن قرب الصو معة وتُعنى بالأب سيرج، أن يقطع القدّاس.

قال وهو يرسم على وجهه ابتسامة دون أن يكفن عن خدمة
القدّاس:
لا يهمّه، لا يهّمَ، ((هكذا يفعل القدّيسون )).
تَتْم التاجر الذّي سنده وصوفيا إيفانوفنا، وكانا خلفه: إنه قَّيس، ملاكُ من الله

لم يُصغ إلى نصائحههما، وتابع الخْدمة وأنهى صلو ات المسـاء مُقصَراً
إياها.
بعد ذلك مباشرة، بارك المؤمنين ثم قصد الفسـحة التّر ابية عند مدخل ولم المجرة، ودَّ لو يستريح، لو يتنفس الهواء العليل، كان يحسُّ بالماجنة إلى ذلك، لكنْ ما كاد المَمهور يلمحه حتى اندفع إليه، طالباً مبار كته


 جدأ، الذين لا يملكون الفكر الديني، والذين هم بارديرون هون ومانماحكون.




 عن الـطيئةُ إذا كانت الخطيئة خنتق طفل أُناء النوم، أو نَسْل ولِّ

كان الأب سير جيعرف ذلك كله، و لم يكن ليعلم شيَئاً جديداً، و كان هؤلاء الناس جميعاً لا يكادون يثير ون اني اهتمانمه. لم يكن يكن يوسعهم


 أيضأ في الوقت نفسه ضروبأ من الارتياح
حاول الأب (اسيرابيون)) تفريق الحضور بقوله لهم إن الألب مُتعب، لكن الأب سير ج تذكر كلمات الإبيـيل: (ادعوا الأطفالن يأتون !ليّ، وتأثرّ بهذه الككلمات، فطلب أن يُتر كُ الناس ليأتو ا إليه.





إلى رأسه، ثم شحب فقال:
نعم، لا أستطيع الآن، هذا أكيد ... إلى الغد
حرك يده مبار كاً البمهور، ثم آبَه إلى مقعد.

- يا أبانا، يا أبانا، لا تتركنا، نحن بدونك تائهون

 خافت لكي لا يسمعه الأب سير ج، لكن كلمن كلماته كانت قاطعة وقاسيةّ. - اذهبوا عني! انصرفوا. لقد بار ككم فماذا تريدون أكثّر من الون ذلك؟ امشوا! وإلا فككت أعناقكم. أنتِ أيتها العمة الصغيرة ذات

الجورب الأسود، انصرفي، انصرفي ... وأنتَ أين ذهبت تحشر نفسك؟ كل شيء قيل، وانتهى الأمرُ! سنرى ما الذي سيأتينا به ربُنا غدأ، أما

الآن فانتهى الأمرُ .
قالت العجوز:
يا أبت، نظرة إلى و جهه، مرة واحدة فقط
رأيتك، أين تَشَرين نفسك.
ولا رأى الأب سير ج أن التاجر يبالغ كثيرأ طلب بصوت ضعيف إلى راهب مساعد ألا يطردوا الناس، مع علمه الأكيد بأنهـم لن يفعلوا ذلك، كان يتمنى أن يظل وحده ويستريح، وإذا كان قد أرسل مع ذلك، الراهب المساعد، فإن ذلك كان يرمي ا!لى هدف واحد وهو

التأثير في الجمهور .
أجاب التاجر :
طيب، طيب! على كل حال، أنا لا أطردهـم وإنا أحاول أن أقنعهم إعلمْ أنهم سعداء حين يجهزون على إنسان، هل فيهم شفقة؟ إنهم لا يفكرون إلا في أنفسهم.... لا حيلة لنا في ذلك. انتهى الكلام.

انصرفوا. سنرى غداً.
طرد التاجرُ الناسَ جميعاً.
إذا كان التاجرُ يُظهر كل هذا الإخلاص فلأنه يحب فقط النظامَ،
 بعضها كبش الفداء. و كان مبعث جهو جهد قبل كل شيء أنه كان بـا إلى الأب سيرج. كان أرمل وأبأ لابنة وحيدة مريضـة وعذراء، وقد

تطع ألفأ وأر بعمئة كيلو متر ليأتي بها إلى الأب سير ج لكي يشفيها.
 اجل العناية بها إلى عدة أشخاص، أخذها ألوا ألاُ إلى مستوصف فير في مدينة جامعية، عاصمة المقاطعة، فلم يصل إلى أية نتيجة. ثم ألما أخذها

 سير ج يشَفي المرضى الآن فجاء بابنته إليه.
 قدميه، وقال له بصوت قوي، دون أية مقدمة: أيها الأب القديس، المنح ابنتي الآن مبار كتك، خلُّلُصهِا من مرضها، من عاهتها. إي أجر ؤُ على الر كو ع عند قدميك المقدّستين. وضمّرّ راحتْي يديه.
عمل ذلك وقال كأنه يتَع قو اعد مقرَر رة بالقانون أو التقاليد، و كأنه

 كانت بالضبط ما ينبغي أن تكون. لكنه أمره مع ذلك بأن أن ينهض وأن يقص عليه لبَ القضيّة.


 يقطع ألفأ واربعمئة كيلو متر ليأتي بابنته، إنها نتنظر في النز النز ل أن يأمر
 تخاف النور ولا تذهب إلى الخنار ج إلا بعد الغسق.

سأل الأب سير ج:

- كيف، أهي حقاً ضعيفة إلى هذا الـد؟

لا، إنها ليست ضعيفة على العكس هي بدينى الينة، لكنها منهكةٌ عصبياً، كما قال الطبيب، ولو أن الأب أمرني بأن آتي بها على الفيا الفور فستغمرنِيْ السعادة، أيها الأب القديس، أعد المياةً إلى قلبين اشفِ ذريتي، أْنَّذْ بصلوا اتك ابنتي المريضة.



 طيّب، جئني بها هذا المساء، سأصلّي من أجلها. الآن أنا متعب.

وأغمض عينيه.
سأرسلها إذن.
ابتعد التابر على أصابع قدميه وهو ما جعل جز بمته تصرّ صرير أ أشد، وظلّ الأب سير ج وحدهـ




 الأب سير ج يرى بوضوح أن الشـاب لا يؤمن وأنه يحسّ رغم رئ ذلك

بالسعادة، كان كل شيء سهلاُ عليه، وكان هادئأ. فاستاء الأب سير ج عند تذكّر هذه المحادئة...

قال له راهب مساعد:
يجب أن تأكل
نعم، ائتني بستيء ما
قصد الر اهب المساعد المجرة، على خطوات من سيرج، وظل
سير ج وحده.






 شخجرة الدر دار وحده.





 وهي تصفق بأجنحتها ثم تسقط.

بعد الطعام أخـذ الأب سير ج يصلي اربتـالاً من عند نفسه:


 تتكلمّ على الانفصال عن هذا العا لم، كان يستعجل لانحضار التان التاجر


 أعماقه، كان يعدُ نفسه كذلكِ

لم يكن يشك في أنه أصبح قديساً مع دهشته العميقة لذلك، وأنه يستطيع أن يأتي هو ستيبان كاساتسكي، بالعجائب المارقة، لم يكن
 الذي كان فاقداً لقواه إلى شفاء المرأة العجوز التي استردّت بصرها

بفضل صلواته.

 لأنها كانت تؤمن به، وأيضاً لان مواهبه كثشاف ستتأكد و وسيصبح بجدهُ أعظم أيضأ، (الناس يقطعون ألف كيلومتر لئأتوا ا بلِّ، وهم يتحدّثّثون
 كذلك كان يفكُ . وفجأة، بكته ضميرُه على كونه مزهوّا إلى هذا الحدّ، واستأنف صلاته:
(أيها الرب، إله السماءٍ المعزّي، روح المقيقة، تعال وابقَ فينا،


والغرور البشريِن اللذين هما فيّ...") ردّد ذلك وهو يفكر في أنه

 الله من عواطفه الحقيرة.
تذكَر الصلوات التي كان يقوم بها في بداية حياته كناسك ليّ ليمتلك

 لأن (االكلمةَة) أراد ذلك، قِّلها

 الجلندي السكران الذي طلب مالأُ والذي عامله برفق، واليا والآن؟ كان


 إظهار قدرة فكر ه، وعمق معار فه، وأنه مطَّع على المياة العملية؟ كان
 بشُيء نحوهم. كان في الوقت الر اهن خاليأ من كل تواضع كـ من من كل

نقاء، من كل حب.
كان مسرور أ أن تكون ابنةُ التاجر في الثانية والعشرين، كان كان يوّد لو يعلم إن كانت جميلةُ، وحين استعلم عن ضعنهِ انِيا، كان الأمل أن يعلم إن كانت تَلك جميع مفاتن جنسها أم علا

تساءل: (اهل سقطتُ إل هذا الخضيض؟ٌ (اربي ساعدْني على النهوض، ربي، إلهي! . ب. ثـم ضمّ يديه وعاد إلى الصالاة.

كانت العنادلُ تغرّد، طار جعلٌ من حوله و حطّ على رقبته، فحناه. هل هو مو جود؟ إي أقرع باباً مقفلاْ من الداخلى القفل في الباب وأستطيع أن أراه عبر القفل. القفل هو العنادل والمُعلان والطبيعة من يدري، لعل ذلك الشاب مُحقّ؟
عاد إلى صلواته، بصوت مرتفع، وصلى حتى اللحظة التي تخلّص
 الراهب المساعد أن يستدعي التاجر وابنته.

قاد الأب ابنته إلى الحجرة وانصرف من فوره. كانت الفتاة شقراء، ناصعةَ بياض البشرة، شاحبة، قوية، رقيقة جدأ، ذات و جه متخوّف وطفولي، وكانت أشكال جحسدها كامر أة
 تَرت أمامه بار كها، لكنه ارتعـب إذ لاحظ كـم كان ينظر إلى جسدـهـا
 كانت شهو انية وأنها تبدو متخلّفة، نهض ودخل ولهِ حجرته.

كانت جالسةً على منضدة، تنتظره.
عندما رأته هبّت واقفة. قالت:
 أريد أن أذهب إلى بابا

لا تخافي ! أين تتو جعين؟
الو جع في كل موضع مني.
فجأة أضاءت و جهه ابتسامةٌ. قال:
ستصحيّن. صلَي.

ما جدو ى الصالة. صلّيتُ كثيراُ فلم يُسعفني ذلك (ظلُت تبتسم)
اتْلُ أنـتَ صلواتِ لي وبار كُني . رأيتكَ في الحلمه.
كيف رأيتني؟
رأيتك تضع يدك على صدري، هكذا... (وأخذت يده ورضعتها
على صدر ها) انظر"، هنا!
أعطاها يده اليمنى.
سأل وهو ير تجف بكل كيانه، وهو يشُعر كليًا بهزيمته: أحسّ بأنه مُ
يعذْ سيدأ لرغبته البمسدية:
ما اسمك؟
قبلت يـده، تـم طوّقت خصره بيدها، وجذبته ا!لى القرب من
جسـدها. قال:
ماري، ما بك؟ أنت شيطانُ!
ر. رعا! لا بأس....
قبلته، و جلست بقر به على السرير، عند الفجر، خر ج إلى العتبة.
هل وقَعَ كل ذلك حقاً؟ سيأتي أبوها وستروي له كلَّ شيء. إنها ثيطان. ماذا سأفعل؟ هذه هي الفأسُ التي قطعت بها إصبعي... أمسلك بالفأس واتحه إلى حجرته. وصل الر اهب المساعد في هذه اللحظة بالذات:

أمرْتني بقطع الحطب. أُعطني الفأس ... أعطاه إياها ودخل حجر ته. كانت الفتاة مضطجعةً نائمة. نظر

إليها برعب. مضى إل خلف الحاجز ، وتناول ثياب الفلاح فارتداها، وأخذ مقصأ فقصّ شعره. ثـم مضى على الدر ب النـ النازل من الجبل إلى

النهر الذي لم يره منذ أربع سنوات.
 يدخل هذه القرية، وقصد النهر، حيث كانت تو تو جُد هوّةٌ.

كان ذلك عند الفجر ، قبل شروق الشُمس بنصف ساعة. كان كارّ شيء رماديأ وحزيناً. ومن الغر ب كانت تهب الرُيح الباردة التي تسبق

الفجر ...
نعم، يجب أن أنتهي من ذلك. الله غيرُ مو جود. كيف أنتهي من ذلك؟ ألٔلقي بنفسي .. أنا أعرف السباحة، ولن أغر ق. أُشنتقُ نفسي؟

هذا هو الز نار ...











على الأرض وقامت بالبر هنة على ذلك. قهقه الجمميع و جعلو ها هُز أَةُ وإذ لاخَظت ذلك تغطّى وجهها بالبقع الحمر اء وكانت تدعو حقاً

 الذي لقيها فيه بعد ذلك. لقيها بعد ذلك بز من طويل، قبل أن يصبح
 ثروتها. كان لها ولدان، بنت وصبي مات وهو فتى صغير .

تذكر سيرج أيضاُ أنه عاد فلقيها وهي بائسة جدأ وأرملة، حين


 في مكان ما، مركز المنطقَة وأنها لم تصبح أغنى. تساءل: (او, لَأفكَر فيها؟؟ لكنه لم يتو صلْ إلى عدم التفكير فيها، أين هي؟ كيف حالٌِه؟ أما تز ال مسكينة كما كانت في ذلك اليوم الذي أعطتْ فيه درساً في السباحة على أرض الغرفة؟ ما جلوى التفكير فيها؟ ما بي؟ يـجب أن أنتهي من ذلك! (ا).

وخاف مرةً أخحرى، ولكي يتخلْ من من ذلك الخوف عاد إلى التفكير في ((باشننكا))، التي كان يرى فيها خالاصه
 عندها ما عليك أن تفعله، و ما قو امُ خطيئتك، وأين خلاصلكه) .

استيقظ سير ج؛ وبدا له أن هذه الر ؤيا قد أر ادها الله، فابتهـج بذلك. وقرر أن يفُعَل ما أمر به في الحلمه، كان يعرف المُدينة التي تعيش فيهِ فـيها ((باشنـكا)) على بعد ثلالاتمئة كيلو مترَ ، فقصدها .

لم تَعلْ ((باشنـكا)) هي نفسها منذ زمن بعيد كانت تُسمّى الآن (براسكو في ميكا يلو فنا)" وغدت عـجوزاً متيبّسة، ملأى بالتجاعيد. كانت تسكن المدينة التي شغل فيها صهرُها، وهو موظَ مغف فاشلٌ مضاعَفٌ بسكيرّ، آخر مركز له، وكانت تعول الأسرة كلها: ابنتها، وصهرها المريض والمنهك عصبياً، و خمسة أولاد صغار . تُطعمهمه، كانت تعطي دروساً في الموسيقا لبنات التجار، أربع أو

 مركز ما. ولكي تعغُ له على هذا المركز، كتبت إلى جميع معارفها

تلتمس منهـم ذلكّ، .ما فيهم الأب سير ج. و لم يتلقّ رسالتها.
كان ذلك يوم السبت، و كانت ((بر اسكو في ميكايلو فنا)) تعجن هي نفسها الخبز بالزبيب الذي كان يتقن صنعه الطاهي قنُ أبيها. كانت

تر يد أن تدعو أحفادها إلى الاحتفال بالعيد في اليوم التالي.
كانت ابنتُها ((ماشا) ) تُطعم الأصغر . و كان الكبار، بناتأ وأطفالًأُ في




 السبل للتخفيف منه، لكي لا يكو ن لومها مُر هقاُ و خبيثاً.
لم تكن تستطيع تحمّل الخصام، كان ذلك شيئناً جسدياً تقريباُ عندها. كان يبدو لها جليًا أن العلاقات المتوتّرة لا تحستن الوضع،

لكنهاعلى العكس تزيده سوءأ، لم يكن ذلك عن معاكمة عقلية عندها،
 الحبيثة أو من ضجّة بلا صدى أو من ضربات أصابتها في جسدها.

 يرتدي وزرة وقد بلي كعبُ حذائه ورُنتق جورُبه. ياجدتي، ها هنا شيخُ مُرعبُ الهيئة، يبحث عنك،

نظرت لو كيريا من النافذة:
كأنه حانج، ياسيدتي.
فركت ((براسكوفي ميكايلوفنا)، ساعديها النحيلين أحدهما



 وصعدت إل الغرفة لتأتي بعشرة كوبيكات. وقالت في نفسها: (اهذا
 تعتذر . لكنها عندئذ لاحظت هيئته المهيبة خجلت من ألم أن تعطيه مثل هذا العطاء القليل.




((براسكوفي ميكايلوفنا)،، وكيف تتعرّف إنساناًا لم تره منذ عشرين
عاماً.
لاتتحرّج، يا أبـَ! لعلكُ تريد أن تأكل؟
تناول المال والحبز ، لككُّ شدَّ ما أدهش (ا بر اسكو في ميكايلو فنا)، أنه ظز في مكانه ينظر إليها.
(باشنكا)،، جئتُ إليك، استقبليني!
كان يتوسل إليها بنظرته، وهو يحدّق فيها بعينيه السوداوين


بائساً تحت شار بيه الأثتيبين.
ضربت براسكوفي ميكايلوفنا صدرها ونظر ت إل وجه الزائر وظلت كالمشدوهة:

هذا غير مككن ستيبا! سير ج! الأب سيرج!
قال بهدوء:

نعم، هو بعينه، لكنه ليس سير ج ولا الأب سير ج إنه الـناطئ الكبير ((ستيبان كاساتسكي) الذي هلك، الخاطئ الكبير، اقبليني، ساعديني! هذا غير مكن! كيف سقطت إل هذا الخضيض؟... نعم ادخلز مدّت يدها إلـه، فلم يمسك بها، لككنه تبع ((باشنكا)). أين ستضعه؟ كان المسكن مفرط الصغر . كان عندها قديمأ غرفةٌ
 فيما بعد، أن تعطيها ابنتها. والآن كانت ماشنا تَشْغلها.

قالت وهي تشير إلى مقعد في المطبخ: اجلس هنا، في هذه الأثناء.
 المعلّقين على كتفيه الواحد بعد الآخر . يا إلهي، يا إلهي، كيف سقط إلى هذا المضيض، الأبا با كلِّ ذلك المجد وبغتَّة...

لم يجب سير ج، ابتسم برفق واستمر في إنزال كيسه إل جنبه. ماشا، أتعلمين مَنْ هو؟


 استر خْ! لاتتحرّج. سأنصرف.

إلى أين؟
ابي أعطي دروسأ. أستحي من أن أقول لك ذلك، إي أعلّم الآخرين. الموسيقا.

حسن، الكني جئتُ، يا براسكوفي ميكايلوفنا، إليك لأمر خطير. متى أستطيع أن أَكَلْكِ؟
سأكون سعيدة لأسمعكُ. هذا المساء، أيلائمك هذا؟
نعم، لكنَّ لي طلباً أيضاً: لا تتحتَّثي عني، لا تقولِي مَنْ أنا. يجب أن تكون الأمور كذلك.

آه! قلتُ ذلك لابنتي.
قولي لها إذن ألا تذكر شيئاً.
نز ع سيرج جز مته، واضطجع وأغفى في الحالل: كان قد قضى ليلةً مسهَّةُّ ومشى أربعين كيلو مترأ.

عندما عادت براسكوفي ميكايلوفنا إلى بيتها، كان سير ج ينتظرها

"(لو كيريا)، إليه.
قالل سيرج:
عُدتِ بأسر ع مما وعدتِ، أأستطيع أن أكلَّمك؟



باشنكا، أر جولِ؛، اعتبري الكلمات التي ستسمعينها مثلَ اعتراف،



أدري إن كنتُ أشقى الناس، لكنتي لا أُساوي رجلاُ سيئاً.
نظرت ((باشنكا)) إليه بعينيها الكبير تين وصدَّقته. ثم إنها لما قبلتْ كلً شيء على أنه صحيح، لمست يده وقالت بابتسامه شفقة: ستيفا! لعلك تبالغ قليلاً؛
لا، باشنـكا، أنا فاجرّ، قاتل، بُدُدّف، غشّاثن.
هتفت براسكوفي ميكايلوفنا:

يا إلهي! ما هذا كله؟
لكن يجب أن أستمر في الـياة، وأنا الذي كان يَخْسبُ أنه يعر ف كل شيء، وكان يعلّم الآخرين كيف يجب أن يعيشوا، لا أعرف شيئاً من ذلك، وأطلب إليك أن تعلميني ذلك. ما بكُ؟ ستيفا، أنتَ تَمز ح! لُ تَهز أ مني دائماًْ طـّب، لنفرضْ أنني أمزع، لكن أروي لي كيف عشـتِ وكـف

تعيشين.
أنا؟ حياتي, بشعة، سيئة، والربَ الصالح يعاقبني الآن وأنا أحيا حياةُ رديئة جدأُ، رديئة جدأُ ..

كيف تزوجت؟ وكيف كانت حياتكُ مع زوجك؟؟
كان كل شيء سيئاً، عشقتُ بطر يقة حقيرة. كان أبي ضدّ زواجي روي
 التغلب عليها.

سمعتُ أنه كان يشرب.
نعم، فإذا شرب لم أفلحْ في تهدئته. كنتُ أرهفه باللوم. الشُربُ
 كنت أمنعه منه، و كانت بيننا مشادَاتٌ رهيبة.

كانت تنظر إلى ((كاساتسكي)" بعينيها البهيتين والـزيتين.
 وهو يلاحظ هذه المرأة بعنقها الهزيل والبـاف، وبعروقها المنتفخة

خلف أذنيها، وبشعرها الذي تناثر فيه بياضٌ مائلٌ إل الصهبة، أنه يرى بوضوح كيف جرت هذه المياة.

وتابعت:
ثم بقيتُ مع ولدين مرومين من جميع وسائل المياة!
لكن كانتٌ عندكُ أملاكُ
كنّا قد بعناها قبل موت ((فاسيا)،... وأنفقنا كل شي، كان ونا لابد من





يائس، مريض.
قاطعتها ابنتها:
ماما، خذي ميتا، لا أستطيع أن أثطر نفسي شطرين. انتفضت براسكوفي ميكايلوفنا، وهبّتْ واقفة، وانتعلت حذاءها وها المتهرْئ الكعب وخر جت وعانِ وعادت بعد لـظات، حاملةُ بين ذراعيها طفلاُ في الثانية علّق يديه الصغير تين بـخمار ها لكي لا يقع إلى الخلفـ. نعم. أين توقَفت؟. .. و كان لفانيا وضعٌ حسنٌ هنا، لكنه مل يستطيع أن يستمرّ، فتقَاعَذُ.
َّ يتأ مُ

من الإنهاك العصبي، إنه مرضٌ فظيع. تشاورْنا، كان يحب أن

يسافر، ، لكن الوسائل أعوزتنا. وأنا أثق بشُفائه حتى لو بقي هنا. إنه لا
بحس بالآلام، لكنه...

صاح الصهرُ بصوبت ضعيف:
لوكيريا، أرسليه إلي"، أنا بحاجة إليه.
أجابت بر اسكوفي ميكايلوفنا:

- لـظة، ملم يتناولْ غذاءه بعد، إنه لا يستطيع أن يتناول طعامه معنا.

خرجـت وانهمكت في الحار ج بعمل ما ثم عادت وهي بَفّف
يديها المُشمّرتين والهزيلتين.
هكذا أعيش. نحن نشُكو، نحن مستاؤون، لكن أحفادي والحمد

لكني لا أتكلمّ إلا عن نفسي.

وعًّ تُعيشين؟
إي أكسب شيئاً من المال. كانت الموسيقا تُضْجرني وهي نافعةٌ جدأ لي في الوقت الحاضر.
وضعتْ يدها على صُوان صغير كان بجنبها وأخذت تُنقَل أصابعها الضصعفة عليه وكانها ترّنها.

كم تطلبين بالدرس؟
قد أعطى روبلاً، في بعض الأحيان، أو خمسين كوبيكا، وثّلا'يّين في أحيان أخرى. كل طلابي كرماء معي.

سأل كاساتسكي وفي عينيه ابتسامةٌ خفيفة:
وهل هـم في تحتّنٍ؟
 عحمل البَلَّ، فنظرت إليَ نظرَّةُ مُستفهـهُة.

 علاقات والدي. لكني لا أجيد عمل شيء. ولذلك نحن في هـي هـه الحالة.

سأل كاساتسكي وهو يُطرق رأسه:
نعم، نعم... وهل تقومين بواجباتك الدينية؟
آْ! لا تَتمْني في ذلك، شيءٌ رهيب، فأنا أهملها إهمالأ شديداً! ! إني أذهب للاعتر اف مع الأو لاد، لكني قد أبقى شهر أ في البيت دون ألن أن أذهب إلى الكنيسة. لكني أرسل الأولاد إليها.

و لم لا تذهبين أنت نفسك؟؟
الـقيقة: (واحمرّت) أستحي أمام بنتي وأحفادي أن أذهب إلى الكنيسة بثياب كمزقة، وليس لُدي ثياب جديدةَ، تُم إي بكل بساطة، أتكاسل

هل تصلْين في البيت؟
نعم، لكنْ أية صلوات! شتيءّ آلي. أعلم أنني لا يجب أن أصلي هكذا، لكني لا أملك الإمان الحقيقي، الشيء الو حيد الواضح هو أنني أعرف حقارني الـقيقة.

قال كاساتسكي بلهجة الموافقة:

نعم، نعم، هذا صحيح.
ردّت ((باشنكا)) على نداء من صهرها:
في الحال، في الحال.
وتر كت الغرفة بعد أن وضعتْ خمار أعلى رأسها. طال هذه المرة



في ظهره.
حملت قنديلا من الحديد، بدون كمّة. رفع كاساتسكي عليها عينيه البديعتين والمملوءتين بالتعب وتنّهد بعمق.

قالت بخجل:
لم أقلْ لهمْ مَنْ أنتَ، قلـُ لهمْ فقط إنك حاج نبيل وأنني كنت أعرفك. هيا إلى صالة الطعام لشرب الشاي.
$\ldots \downarrow$
إذن، سأحمل الشاي إلى هنا.
لا، لا يلزمني شي"، ليحفظك الله، باتثنكا أنا منصرف". إن كنتِ
 تقولي لألد، شكرأ أود أن أُجتو عند قدميك، لكني أعلم أن ذلك


بار كني.
الله يبار ككِ، اعذر يني، عُبّة بالمسيح.

هم بالذهاب فاستو قفتهُ، وحملتْ إليه خبزاً ولـمـم خروف وزبدة فأخذها، ثم انصرف.

كانت الظلمة حالكة، و م بكذْ يخطو بضع خطوات ختم غاب عن بصرها. لكنها كانت تعلم أنه يتعدل لأنها سمعتْ كلب ((بروتوبوبوف) يَعْوي.

 تحيا لهُ وتتصوّر أنها تحيا للناس".


 (اكل ذلك كان فاسدأ، مغمورأ بالز هو، نعم، إن متّن يعيشُ لهذا الزه هو البشتري، كما عشَتُ، لن يجد اللهُ).
ومضى في طريقه، كما فعل حين قَصنَّ (اباثنـكا)،، ذاهباً من قرية



 بعضهم لمساعدته، وكان الآخرون سعداء وهم ير يرون إقطاء ميأيأ يترذّى في مهاوي الشتقاء.
 في بيت ـعرُ به، قرأه وكان المضور يحسّون بالتأئير ويدهشُون، كانوا

يصغون إليه و كأنهم يسمعون هذه القر اءة للمرة الأولى. وإذا سنحت

 بالجميل، لانه كان ينصرف على الفور، وشيئأ فشيئأ أخذ الله يتجلّى له. كان يسير ذات يوم بصحبة امر أتين عجوز ين وجن وجندي. أو قتغتهم
 وفي عر بة مقرونة بحصانين بديعين زون جئُ الإقطاعي وفر نسـي مسي مسافر من غير شك.
 .كوبِب اعتقاد الشعب الروسي، من ناحية إلى ناحية بدلألا من أن يعملوا، كان أفر اد الجماعة يتكلمون الفرنسية، وهم واثقون أنْ لن يفهـهم أحذُ.
قال الأجنبي:
اسألوهم إن كانوا على يقِين من أن حجَّهم يُرضي الله سُشُل الحجاجُ، فأجاب العجوزان:

كما يشاء الله.
ولما سُئل الجنديُّ بدور ها أجاب أنه و حده على الأرض وهو لا يعلم
أين يذهب.
ثتم سئل كاساتسكي منْ هو:
خادم لة.
ماذا يقول؟ لا ير يد أن يجيب؟
-r६q-

يقول إنه خادم لله.
لابد أن هذا ابن كاهن إنه أصيل... أمعك نقود صغيرة؟ كان مع الفر نسي نقود، فأعطى كلً حاج أربعة فلوس، وسأل: قل لهم أنني لا أعطيهم هذا المال ليشتروا شموعاً ما لـي لكن لكي لكي يستمتعوا بالشاي، الشـاي الشـاي لكمه، يا صاحبي.
أضـاف الجملة الأخيرة بابتسـامة وهو يربت كتف كاساتسكي بيده المقفّزة.

أجاب هذا وهو يَحنْي رأسه العاري الأصلع:
لِيْحْمَك يسوع.
وأحست في نفسه برضى عظيم لانه كان يحتقرُ الـر أي العام،

 يحسّ بقوّةٍ أن الله كان فيه.





 لسيدة، ويعلِّم الأولاد، ويُعْنْى بالمرضى.
***

الحاج مراد
19. r

كنت عائدأ إلى بيتي غَبر المعول. وكان ذلك في في أواسط الصيف وقد حُشَت المرو ج، واستعد الناس لِصاد الشيلم. كانت الأزهار تعرض ضُ ضروبأ عجيبةُ من ألق الألوان: حقولُ من النقل المغشَى بالزغب، الأحمر والأبيض والور ردي يمتدّ على مدى
 الذكي الطيب؛ اللُنُلجم الأصفر برائحة العسل؛ والجُريسُنُ المُبازي
 المُعرّث ذو العطر؛ وأزهار الجلبية الصفراء والحمري الحمراء والور ردية؛ وآذان

 !إلى الحمرة في المساء، عند ساعة الذبول؛ والمَحموديَّة برائحة اللوز الناعمة، ومي زهور تذوي حالما تُقُطَف.

كنت قد جمعت باقة ضختمة من الأز هار المختلفة الألوان، عندما



فإنها تُرفع من الككلأ المحصود لكي لا بَرح ح أيدي الشغيلة. هبطتُ إلى





 وكان تمازج ألوانها النالي من النعومة يدمتر تناسق بالما بالتي. وأسفت
 ورميتها.

فكرتُ وأنا أتذكّر بجهودي لاقتلاعها: (ايا لها من قورة، ويا ويا لها من حيوية خارقتين للعادة! وبأية توة دافعت عن ذاتها الذي باعت به حياتها!).

كانت الطريق الذاهبة إلى البيت بَتاز حقلاُ حُرئتْ حديثاً أرضُه المائلة السوادا: كنتُ أتسكع على طول الطريق المغبر . وكان هان هذا الحقل الواسع ملكأ لإتطاعي.
كان حقلاُ مترامي الأطراف حتى إني حين كنت أنظر إلى جانبي، وأمامي نحو المبال لم أكن ألمح سوى الأراضي المستر الميحة المير الموداء والمستوية. وكانت الحراثة متقنة فلا يُرى في الحقل عشب أو نـبتّ، كان كل شيء أسود.

 مني عن شيء حي على هذه المساحة القاتُمة و الكيكية.

أمامي، إلى يمين الطريق، كانت تنتصب شحيرة صغيرة. وعندما




 منتصبا، ومن المليَ أن هذه النبتة قد سحقتها عجلةُ عر بة لـكا لكنها عادت


 فكرت: (پيا لها من شجاعة! الإنسان يخضع كل شيء، يستأصل ملايِن الأعشاب، لكن هذه تظل تقاوم)،.

إني أتذكر قصة قوتازية قديمة. وقد عشت جخءءأ منها، وروى لي
 التي تُبْعُ في ذاكرتي و وخيالي هي التالية:

- 1 -

كان ذلك في سنة N01 . . كان الـا التشينشينية من ((ماشنـت))، و كانت غارقة في دخان الحلّة(1) كان كانت القر ية في حالة استنفار : ذلك أن البيوش الرو وسية كانت على عشّرين كيلو متر ا منها.

1 - الملة: بالفر نسبي Argo، وبالتر ية (اكيز يالك"، مي فضلات الـيوانات المجففة التي تستعمل وقودأ في القوقاز .

توقّف أذانُ المؤذن الشتجي؛ وفي هواء الجبال النقي، المسُبع برائحة الجلّة، كانت تُسمع بـجالء، بين خوار البقر وثُغاء الخـر افـ المتفرّقة في

 العين. ما كان الحاج مراد، أحد ملازمي شامل، المنشهور مكآثره،

 فكان يسير بصحبة فارس واحد، متدتَّر اُمعطف من الصور ف، مغطياً
 ويحدّق في كل من يلقاه بعينيه السو داوين والحادتين.

ما إن وصل الـانج مر اد إلى وسط القرية حتى ترك الشار ع الرئيسي المؤدي إلى الساحة الكبرى، و دلَف إلى ز قاق فرعي، وتوقف وَ أمام بيت صغير معفور في الهضبة ونظر حو اليه. لم يكن تَت الطنف أحـد

 وصفق بلسانه. نهض الشيخ الذي كان يضع على رأسه قلنسوة الليل،




أجاب الشُـيخ وقد تعرّف الـالج مراد:

- وعليكم السلام.

وابتسـم له بفمه الأدرد.

وقف على ساقيه الضعيفتين وانتعل حذاءُ كعبُ من الخشبـ، كان بجنبه، وار تدى معطفه الذي من جلد الخر وف، و كان مثقو باُ ومقشراُ،
 وطوال الوقت الذي قضاه في لبسه ونزوله، كان يهز رأسه فوق عنقه

 بسرعة ونحّاه وأخذ مكانه.

نزل ملازم شامل عن جو اده، ومضى وهو يعرج ليجلس تحـت الطنف. فُتح الباب، ووخرج من البيت فتى في الـنامسة عشُرة؛ حدّق في القادمين بعينيه السوداوين مشل كشمشتين ناضينتين، لامعتين ومدهوشتين. أمره الشيخ:

- اجر إلى المسجد وأحضرْ أباك بسرعة. ثم تقدَم الحاج مراد وفتح الباب اللـفيف الذي صرّ. في اللحظة
 امر أة في سن الككهولة، طويلة هزيلة ترتدي بُلوزة صفراء حمر اء، وسرو الأُ أز رق؛ كانت تحمل الوس الوسائد.

قالت وهي تنحني:

- ليكن قدومك سعيداً.

وأخذت تنضّد الو سائد بقرب الجُدار الذي سيجلس فيه الضيف.
أجاب الحلاج مر اد:

- مدّ الله في عمر أولادك.

وخلع معطفه الصوفي، ونز ع غدارته وسيفه وسلَّههما إلى الششيخ

 مسدسه إلى الوراء. ودنا من الوسائد المفروشة، ورد أطر اف ججتّه الطويلة وجلس.

قرفص الشيخ بجنبه، وأغمض عينيه. تم رفع يديه وراحتيهما إلى
 وجهيهما وضَماها عند طرف اللحية.

سأل الحاج مراد:
-
أجاب الشيخ وهو يحدق بعينيه الممراوين الحرينتين في صدر

$$
\begin{aligned}
& \text { الحاج مراد، لا في وجهه. } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

- إني أسكن قرب المناحل. وقد وصلتُ قبل قليل لأرى ابني، إنه يعلم.

أدرك الـاج مراد أن الشيّيخ لا يريد أن يقول ما ما كان يعرفه وما كان يرغب هو نفسه في معرفته. أطرق رأسه قليلاُ و لم يطر ح بعد ذلـد أسئلته.

استأنف الشُيخ:

- لا جديد ولا ما يثير الاهتمام. الجديد هو أن الأرانب تتشاور

لتعثر على وسيلة تطرد بها النسور . والنسور تفترس هذه مرةً، وتلك مرةُ أخـرى. وفي الأسبوع الماضي، أحرقت كلابِ الروسي كالو

وأضاف الشيخ بشُراسة:

- لُصصبح وجوههمم طُعمةُ للطير !

دخل رفيت الحاج مراد وهو يضع برفق، قدميه الكبير تين والقويتين
 وغدارته، و لم يُبق معه سوى مسـدّسه و خنـجره. وعلق هو نفسـه سلاحه بالمسامير التي عُلِقت بها سلا سأل الشيخن الـالج مراد وهو يشير بالى القادم الجلديد: - مَنْ هذا؟

- اسـمه ايلدار . وهو مُريدي(r).

قال الشَيخ:

- حسنّ.

وأشار إلى موضع على الأريكة قرب الـالج مراد.
جلس ايلدار مصالبأ ساقيه دون أن ينبس بكلمة. وحدّق بعينيه الجميلتين والوديعتين جدأ في و جه الشيخ. وكان انِ هان هذا الأخير يروي أن رجالأ جبليين شجعاناً قبضوا على جنديين، في الأسبوع الماضي؛ Y - مر يدي: بالترية حارسي الخاص.

وقد قُتل أحدهما واقيد الآخر !!ل شاملِ في (افيدنيو)،. كان الحابِ
 !إلى الأصوات الآتية من المار ج. وتحت الطنف. ألمام البيت، سُمعتْ خطوات، وصر الباب ودخل رب البيت.








 ونصح بالـنر الشديد. وأضاف سعدو :

- لن يصاب ضيفي بأذى، في بيتي، ما دمـُ حياً. أما خارج البيت فلابد من التفكير في ذلك.
كان الـاج مراد يُصغي بانتباه شديد ويحن الموافقة. وعندما انتهى سعدو من كلامه، قال:
 لكن لابد له من دليل.

وقال سعدو: - سأرسل أخي (باتا)).

وتب الفتى على ساقيه الرشيقتين و السريعتين، و كأنه يتحرّك بنابض، وخر ج من البيت وهو يخطر بذر اعيه. وبعد عشر دقائق، عاد بصحبه رجل تشيتشيني أسمر، بارز العضلات، قصير الساقين، يرتدي جـبّة وبّة
 بادله الحاج مراد السلام التقليدي، وأعرض عن لغو النكاملام. وقال:

- أتستطيع أن تقود مر افقي إلى الروس؟

أجاب باتا:

- أستطيع. كل شيء مككن. لا يمكن لتتشيتشيني سواي أن يمر . ولو حاول غيري فلن يستطيع أن يفي بوعده، وإن وعد. قال الـلاج مراد: - حسن جداً. وستنال ثلاثّة جز اء أتعابك.

وأراه ثلاث أصابع.
حنى ((باتا)) رأسه و كأنه يزيد أن يقول إنه فهم قصده، لكنه أردف
 يعلم أي ضربات يُنزلها بالخنازير الروس.
قال الـاج ج مراد:

- طيب، إن قيمة الحبل تزيد كلما طال الحبل أما قيمة الـديث فتزيد كلما قصر الـديـ.
- في الموضع الذي ينعطف فيه النهر، في مقابل حافته كوسان. أترى؟
- نعم، عرفت.

قال الـلاج مراد:

- ثالة من رجالي ينتظرونني هناك.

قال باتا هاز أ رأسه:

- فهمت!
- اسآل (اخحان ماغوم))، وهو يعلم ما يجب فعله وقوله. يجب أن

- نعم.
- أوصلهُ وُعد إلى الغابة. سأكون هناكُ.

قال ((باتا)).

- سافعل ذلك كله.

نهض ووضع يله على قلبه وخر ج. قال المالج مر اد لسعلو عندما خر ج باتا:
r - الأمر فورونتزوف: الكونت ميشيل فورو نتزوف (والأمير منا


- يجب أن نُرسل أيضاً رجلاْ لشيخي. بدأ كلامه وهو يلمس بيده جعبة جبتّه: - إليك ما يجب فعلَه هناك. ..

لكنه أسبل يده وصمت حين رأى امر أتين تدخلان البيت. كانت

 وكان صدر ها مغطى بنسيج مزدان بقطع ذهبية، وفي أطر اف اف ضفانئر ها ها





 الذرة، وكانت الفتاة تحمل إبر يقاً بعروة وروعاء وعاء فيه ماء ومنشفة.

 لا كعب لهما، وترتبّان الأثياء المحمولة أمام الضيفين.
ظل إيلدار الذي كان يُحد النظر في ساقيه المتصالبتين جامدأ كالتمثال مدة بقاء المر أتين هنا . وعندما خلما خر جتا ولـا وانطفأ وقع الخططوات
 مراد من جبتّه خرطوشة فألقى بر صاصتها وأخر ج تم من ظرفها ونا ورقةُ ملفوفة.

قال لسعدو وهو يمدّ إليه الور قة:

- أعط هذه لابنك.

سأل سعدو :

- وابلمواب لمن؟
- لك أنت، ثُم تحمله أنت إلي.

أباب سعدو :

- سأفعل ذلك.

وضع الو رقة في جعبة خرطوشه. ثم أخذ الإبر يق ووضع الطشُت





 على كلمات أبيه.




 سنوات عديدة.

قال الضيف بعد أن جدد قواه:

- ثـكرí.

كان ((إيلدار) ) ما يزال جائعاً، لكنه فعل مثل قائده، فابتعد عن المائدة، وتناول الإبريق ووعاء الماء و حملهها إل الحالج مر اد.

كان سعدو يعلم أنه يُعرّض حياته للخطر باستضافته للحا ج مر اد. فمنذ النقاشات التي حدثتت بين شامل والحا ج مر اد، حرّم شـامل على بـلى الشعب، تحت طائلة الإعدام، إيو اء عدوه. و كان سعدو نفسا نـه يعلم أيضأ أن أهالي القر ية يمكن أن يعلموا، في كل لـظة، بو جود الــا جـ مراد في بيته، وأن يطلبوا تسليمه. لكن ذلك لـ لم يكن يخيفه، على العكسى،
 كان ذلك سيكلفه حياته، و كان مسروراً بأنه يتصرف كما ينبغي انِ له أن أن

يتصرّف.
وكان ير دد للحاج مراد:

- مادمـت في بيتي، ومادام رأسي فوق كتفي فلن يمستك أحد. اقتنع الحالج مراد بصدق سعدو ونظر إلى عينيه الل(معتين، وقال بر صانة:
- لتطل حياتك وليكتر فر حك.

وضع سعدو بصمت يده على قلبه، دليالً على امتنانه لهذا الدعاء. تم أغلق المصاريع، وأضاف أغصانأ يابسة إلى ما في المدفأة، وخر ج
 يتكلْمن عن الز ائرين الخططرين اللذين سيقضيان الليل عندهما.

أنثاء هذه الليلة نفسها، وعلى عشرين كيلومترأ من القرية التي كان ينام فيها الحاج مراد، كان ضابط ((فوزد فيجتسكايا)) من باب ((شاه غيرين)). و كان الجلنود مر تدين ستر اُ مبطنة بالفرو، وقد اعتمروا بقلانس من الفرو أيضاً. كانوا ايحملونون
 منهم تعلو إلى ما فوق الركبة؛ هكذا كان يُجهز


 ميّزواغصناً منها في الليل. هنا كان الر اصـدون يتلاقون عادة.

كانت النجوم التي خيّلت للجنود السائرين أنها تتبعهم من قمة
 الأغصان الجر داء.

قال ضابط الصف ((بانوف)) بجفاف، وهو يسند بندقيته التي
رُكُبت حر بُتها إلى الشـجرة:

- شكرii.

وفعل الجنود الثلاظة مثلما فعل.
دمدم بانوف:

- نعم، وهو كذلك، لقد أضعته أو نسيته أو لعله سقط من جيبي

على الطريق.

سأله أحد البنود بصوت رجولي ومرح:

- عمّ تبحث...
- غليوني، الشيطان يعلم أين أضتهه.

استأنف الصوت ذاته:

- وهل القضية سليمة؟
- ها هي ذي.
- إذن علي بالتراب رأسأ!
- وكيف ذلك؟
- سيتمَ ذلك بسرعة.

كان عظور رأعلى الحرس أن يدخّنوا، لكن هذا المكان كان مر كز أ
 القلعة مفاجأة، كما فعلو ا ذلك كثيرأ من قبل.

لذة التدخين وقبل اقتراح جنديه المر ح.
 ورگّب القصبة في الثقب. ورضع فيه تبغاً وحشـاه، وكان الغليون الْيون جاهزأ. أشعله، وأضاءت النار فجأة وجه الجندي ذا ذا الوجنتين
 وشم (!بانوف) الر ائحة اللذيذة للتبغ المحترق.

- هل هو جاهز؟
- طبعاً.
- مرحى لك، ((آفديفف)،) أيها الساحر الصغير.
- أرأيت؟

استلقى (آفديفف)) على ظهره، ونفث الدخان من فمه، ثم أخلى
المكان لـ (!بانوف)".

انبطح هذا على بطنه، وبعد أن مسـح القصبة بكمّه، دخّن بدوره. اخذ البلنود بعد ذلك يترثرون. قال أحدهم: - يُقال إن آمر الفوج يغترف المال من الصندوق، وقد خسر في القمار .

قال بانوف:

- سيدفع

فو افقه (|(آفديف)):

- طبعأ، فهو ضابط حسن.

قال البِندي الذي بدأ المديث، بشراسة:



قال بانوف وقد توقّف عن التدخين: - نعم، وستكون الأمور بحسب ما يُقتر الفوج.

أضاف ((أفديفف)):

- من المؤكد أن الآٓمر رجل له قيمته. فأصرّ الجندي المستاء: - لابد مع ذلك من شراء العلف وإصلاح الأحذية للشتـاء، ولابد لذلك من المال الكثير، فإذا كان قد أخذ المالل. .

ختم ((بانو ف)) الكلام: - قلت لك إن الأمور ستجري كما يُريد الفو ج. ليست هذه أول مرة يقع فيها ذلك. وسيرد ما أخذه.

في هذه الحقبة، في القوقاز، كان كل فوج يُدير شؤونه الإدارية
 روبلات و خمسين كوبيكاً عن كل رجل ويقوم بتموين نفسـه بنفسه،
 وكانت أموال الفوج في صندو ق يحتفظ الآمر ممفاتيحه. وكثيرأ ما ما


 أنه لا يجب الوصو آن إلى هذا الأسلوب بهـذه السرعة. دغَّن ((بنكيتين)" بعد ((بانوف))، ثم جلس على معطفه، وأسند ظهره إلى الشـجرةَ. وصمت الجنود. و لم تكن تُسمع سوى الريح التي تهز رؤوس الأشجار، فوق رؤوسهم. وفجأة، سُمعت، في الصمت، صر وخات ونات بنات آوى، وضباحها وبكاؤها وضحكها.

قال ((آفدييف)):

- اصغ إلى هذه الحيوانات الملعونة، لقد بُحتت من الصراخ. همس البندي الرابع الذي هو من أهل اُوكراني، بصوت نحيف: - إنها تهز أ منك، لان فمك أعوج. ومرة أخرى، هدأ كل شيء؛ الريح وحدها ظلت تهزّ الأغصان التي كانت تخفي النجوم تارة، وتكشُف عنها تارة أخرى. سأل آفدييف المر ((بانوف)) نجأة: - وأنت، (پآنتونيتش)، أتحزن أحياناُ؟

فاستفهم (ابانوف)" بلا مبالاة:

- كيف هذا، أحزن؟ - أنا أحزن أحياناُ، أحزن كثيرأ حتى إي لا أعرف ماذا أصنع

قال ((بانوف)):

- غريب!
- في ذات يوم غير بعيد، شربتُ بكل ما معي من مال، وذلك
 ذلك من حزني!.
- لكن الحزن ير يد أحياناً عندما نشترب. - هذا ما حدث. ماذا كان بوسعي أن أفعل غير ذلك. - ما الذي أحزنك؟
- لا لأنا كنا أغنياء، لكن لم يكن ينعصنا شيء. كنا نعيش عيشُة هانئة.

وقص (آدييف) هرة أخرى ما سمعه بانوف كثيراً.



 وهكذا صرتُ جندياً بدلاً من أخي.

لاحظ بانوف:

- لكن هذا شيء حسن.

 ذلك ازددت إحساسأ بالشقاء. لعلي أدفع تُمن أخطائي.

صمت آدفييف. وسأل:

- ليتنا نشعل غليونأ آخر.
- لابأس، هيء مايلزم.
 القصبة في الثقب، عندما سُمعت، في حفيف الريح، خطنرا خلموات خفيفة

على الطريق. أمسلك ((بانو )) ببندقيته. وصدم بقدمه نيكيتين الذي
نهض وتناول معطفه. ووقف (ابو ندارنكو )" أيضاً.
بدأ يقول:

- أتعرفون، يا أصحاب، أي حلم حلمت؟...

لكن ((آدفييف) قَرَصه فخيمم الصمـت، أخخذ يشتد وقع الخُطوات
 روسية ثقيلة. وغدا تقصّف الأور اق و الأغصان المَانـة المافة التي تُداس أشد وضـو حأ. تـم سُمـع همس حديـث يـجر ي بلغة (ا التشيتشين) الحـلقية.

الآن، لم يعد الملنود يسمعون فقط، بل إنهم استطاعوا أن يميّزوا شبحين ينسالان بين الأشجار . كان أحد الشبحين أصغر من الآخر . وعندما وصلا إل مستوى الملنود، نهض بانو ف، وبندقيته بيده، ورفاقه يتبعونه واعترض الطريق، وصاح:

- مَن القادم؟ أجاب أصغر الشبحين، وكان ((باتا)).
- ((تششيتشين))، سلام: وأضاف وهو يحبس نفسه:
- لا بندقية معنا ولا سيف. نريد مقابلة الأمير . لم يقل أكبر الثببحين شيئاُ وظل جامدأ بـجنب رفيقه. وهو لم يكن معه سالا أيضاً. أوضح ((بانوف)) لرفاقه:
- هذا يعني أنهما يرغبان في مقابلة العقيد. - الأمير فورونتزوف. نريد الأمير فورونتزوف. قضية خطيرة. لابد من الأمير .
- طيب، طيب، سنقودكما إليه.

قال ((بانوف)) ذلك، وأمر ((آفديفي)) و(بوندارنكو)):

- خذاهما إل اللـرس، وعودا في الـالل. كونا حذرين، مشَوهما قَّامكما.

فتفاخر (ا(آفدييف)) وهو يشير !لى بندقيته، ويقلَد حر كة إطلاق النار :

- وهذه؟ أضغط على الز ناد مرة واحدة فأسحقهما سحقاً.
قال بوندارنكو :
- ما نفعهما إذا قتلتهما.
- إل الأمام، سر!

وعندما تلاشت خطوات المنديين والرسولين، عاد بانوف ونيكيتين إلى مكانهما.

قال نيكيتين:

- لَّ، يا تُرى، يأتيان، في الليل؟

أجاب ((بانوف)).

- ر.ما كان لابد من ذلك! بدأ البمو يبرد. قال ذلك، وبسط معطفه الملفوف وارتداه وجلس قرب الشّجرة.

عاد (آفديـف)") وبوندار نكو، بعد ساعتين. - ماذا، هل سلْماهما؟ - نعم، و لم يكن الآمر نائمأ، فاقتيدا رأساً إليهـ، ... كم هما جميانان، هذان الفتيان الجمسوران. لقد كلّمتهما، قسماً باللّه.

قال نيكيتين مستنكراً:

- آه، نعلم ذلك، فأنت ثرثار. - كأنهما من عندنا حقاً. أحدهما متزو ج. سألته: - ((امر أة، ألك امر أة؟ قال: لي. ("أولاد، ألك أولاد؟)). قال: لي. ((ولدان؟ قال: ولدان)). تكلمنا كثير أ، إنهما فتيان طيبان. قال نيكيتين:
- تظن أنهما طيّبان؟ جـرّبْ أن تلقاهما وحـدك؛ سينتزعان أحشاءك.

قال بانوف:

- عمّا قريب يطلع الفجر .

أضاف ((آفديـف)) وهو يجلس:

- نعم، أخذت النجومُ تبهتُ. وصمت الجنود.

لم يكن يتسرب الضوءء من ثكنات البنود ومساكنهـم. نو افذ أجمل بيوت القلعة التي كان يسكنها ابن القائد العام، المر افق العسكري ورئر وائد
 كانت و حدها منورة. كان الأمير سيميون وزو جته ماري فاري فاسيلفنا،



 ذلك الترف الذي أظهره الزو جان.

كان الوقت منتصف الليل. كان الأميران وضيوفهمها في الصالون المؤثث بفخامة، بالسجاد، والطافس المدارية، بجتمعين حول طاولئلة تضيئها شموع عُ أربع، يلعبون بالور ق .
كان أحد اللاعبين ربَ البيت بذاته، كان وجُهه بيضوياً، وشعره






ه - سيميون نورنتزوف هو الابـن الو حيد ننائب الملك. كان عقيدأ في سنة

الأميرة ("تروبتزكوي)].

في الحرس، وهو الآن عقيد؛ والآخر هو مساعد الفوج، و كان و جهه منسـجمأ لكنه قليل التعبير .

كانت الأميرةَ ((ماري فاسيلييفنا)) طويلة، واسعة العينين؛ سوداء الشعر، جالسةً قرب بولتورانسكي؛ كاري فانت تُسَّ بتنورتها ساقيه وتنظر في ورقة. كانت كلماتها ونظر اتها و بسماتها ورا، وكا كلى حر كة من
 على نسيان كل شيء، سوى أنها بقر به، و كان يُر اكمم أخطاءه، ويثر وير أكتُ فأكتر عصبية شريكه في اللعبـ.

هتف المساعد وقد احمّر من الغيظ، عندما رمى بولتوز انسڭي بآسه:

- لا، هذا غير ممكن، لقد احتفظ بآسه مرةً أخرى.

أخذ الضابط يُحدق في المساعد، نظر ته الملأى بالرقة، و كأنه خار جٌ


قالت ماري فاسيلييفنا وهي تبتسـم: - هيّا، ساعحه.

وأضافتْ محاطبةُ بولتور انسكي:

- أترى، لقد أنذرتُكُ.

فأجاب هذا:

- لكنك قلت لي شيئاً مختلفاً كلً الاختالف. - حقأ؟

وابتســـت من جديد.
أفر حت هذه الابتسامة بولتورانسكي حتى لقد احمرّ؛ وتناول الورق فأخذ يخلطه.

لاحظ المساعد بسخط:

- ليس الدور دورك.

ووزَّع بيده البيضاء التي لمع فيها خاتّ، الورقَ بعجلة، و كأنه بر يد
 أن الحرس يطلبه.

قال الأمير بالروسية و بنبرة انكليزية:

- المعذرة، يا سادة. ماري، العبي مكاني.

سألت الأميرة وقد انتصبت على طولها بكل رشاقة، ناشرةٌ حفيف حرير فستانها، وضاحكةً ضـحكة مشترقة لامر أة سعيدة:

- أأنتم مو افقون؟

أجاب المساعد وقد سُرّ بأن تَكون الأميرةُ خصماُ وهي بَههل كل
شيء في اللعب:

- أوافق دائماً وعلى كل شيء.

فرّج بولتور انسكي بين ذر اعيه وابتسم. كادت ابلجولةُ تنتهي عندما
عاد الأميرُ إلى الصالون، وقال:

- أتعرفون ما أقتر حه عليكـ؟؟
- أن نشرب الشُمبانيا.

أجاب بولتور انسكي:

- أنا دائمأ موافق.

فزاد المساعد:

- نعم. وسيكون ذلك متععاً جداً.
أمر الأمير :
- فاسيلي، قُم بالمدمة.

سألته ماري فاسيلييفنا:

- لماذا نادوك؟
- كان حارس الليل ومعه رجل.

فأردفت الأميرة بحيوية:

- ومن هو؟

أجاب زوجها وهو يهزّ كتفيه:

- لا أستطيع أن أقول مَنْ.

فقالت الأميرَُ أيضأ:

- لا تستطيع أن تقول، حسناً! سنرى!

قُذّمت السُمبانيا. شُرب كلُ واحد كأسأ. توَّف اللعب، وصُفيِّت الحسابات، وهمَّ الضيوف بالانصراف.
سأل الأمرُ بولتور انسكي:

- هل سيذهب فوجُك إلى الغابة، غداًّ
- نعم، لماذا؟

أجاب الأمير وهو يبتــم ابتسامة خفيفة:

- سنتحدث عن ذلك غداً.

قال بولتور انسكي دون أن يفهـم ما الموضوع:

- بكل سرور.

على كل حال، المسألة التي كانت تشتغل باله دون غيرها هي كيف سيستأذن الأميرة بالانصراف.
صافحته ماري بقوة هزّت يده طويلاً؛ وذكر ته بالخطيئة التي ارتكبها وهو يلعب الديناري، وابتسمت له بطر يقة بدت لبولتو رانسكي انسي فاتنة، ملاطفةً وذات معنى.

 عانشو الحياة العسكرية في العزلة، امر أة من عالمهم، امر ألة أة مثل الأميرة

فورونتزوف.
عندما وصل بولتورانسكي إلى البيت الصغير الذي كان يشاطره إياه زميلّ له، دفع الباب فورجده مغلقِّا، وقرعه، لكـن بلا بلا جدوى.

وعيلز صبرهُ فأخذ يطرطقُ عليه، بقدميه وبسيفه. وأخـيراً سمُعت
 - كيف خطرَ لكَ أن تعلقَ الباب بالمفتاح؟ - أمن الممكن، ياالكسي فلا ديميرو فيتش... - آه! سكرتَ من جديد، سأعلّمكك كيفَ.. كاد بولتور اتسكي يضربه، لكنه غيّر رأيه فجأة: - انقلُعْ أشْعل الشمعة. - في الحـال. لقدَ شرب ((فافيلو )) فعلاُ، شرب لأنه احتفل بعيد ميلاد مر اقب مخز ن ون

 و كان متز و جأ، و كان يأمل أن يُصبح حر أُ في مدى سنة، أما فافيلو فقد انخر ط في خدمة سيّده حين كان طفلاُ. وعمرُه الآن أر بعون عامأُ وِّم
 ونادرأ مـا كان يضر به، لكن مـا أُجدر هذه العيشةَ بالر ثاءا
"(وعدني بالحرية ما إن يعود من القوقاز، لكن ماذا سأفعل بحريّيتي؟
 الباب خوفأ من أن يدخل أحد ويسرق .

دخل بولتور انسكي الغرفة التي كان ينام فيها مع زميله ((اتحو نوف)).
سأله هذا وهو يستيقظ:

- ماذا، هل خسرت أيضأ؟ - لا، ربحتُ سبعة عشر روبلاٌ، وشربنا زباجةُ.
- هل تأملت الأميرة جيدأ؟
- نعم، أعجبتُ بها.

قال تيخونوف:

- يجب أن ننه بعد قليل. ففي السادسة يجب أن نكون في

التدريب.
نادى بولتور انسكي فافيلو :

- فافيلو، انتبه، أيقظني غداُ في الساعة الخلامسة.
- كيف أوقظك؟ - قلتُ لكُ: أيقظني هل سمعت؟
- بأمركُ.

خرج فافيلو وهو يحمل جزمةُ سيده وئيابه. اضطجع بولتور انسكي، وأنعل سيجارة وهو يبتسم، ونفـخ على الشـمعة.

و وي الظلمة، رأى أمامه و جهَ الأميرة المُثرق.
كانت الأضواء ما تزال تلمع في بيت آل ((فورونتزوف)). وعندما انصرف الضيوف، اقتربت ((ماري فاسيلييفنا)) من زو جهها، ورقفت أمامه، وسألته بلهجة قاسية:

- حسنأ! ستقول لي ما الأكرٌ؟
- لكن، يا عزيزتي...
- لا تقل ((ياعزيزي)! هو رسول، أليس كذلك؟ - ومع ذلك، لا أستطيع أن أقول لك. . - لا تستطيع؟ إذن أنا سأقول لك.
- 

لقد علمتْ قبل أيام بالمحادثات التي بدأها معه، وقدّرت أنه جاءً بذاته ليرى زوجها. لم يستطع فورونتزوف أن ينْكر بعد ذلك. لكـن الكنه خيّب ظنّها مع ذلك حين قال لها أن مبعوث الحاب
 التالي، في الموضع الذي كان يُقطع فيه شجر الغابة.
فتَ هذا الحادثُ الزو جين الشُابين اللذين تعبا من حياة القـلعـي الرتيبة. وبعد أن تحدثا عن الفرح الذي سيس الذيبّه هذا النبأ للقائد العام فور نتزوف نام الأمير وزوجته في الساعة الثالثة.

بعد الليالي المسهّدة الثلاث التي قضاها الـانـاج مراد هار باً أمام فرسان شامل الذين أرسلوا لملاحقته، نام حالمألمأ غادر سعدو الغار الغرفة


الناعمة الحمر اء التي حملتها ربة البيت. وكان (إيللدار)) نائماً بجنبه، قر ب الجلدار، مضطجعأعلى ظهره، وأطر افه الفتية و القوية مستر خيةّ


 وترتفع، وهو نائم، مثّل شفة الطفل. وكان مثله الحان مرانـ بكامل ثُيابه، ومسدسُسه و وخنجره في زناره و و كان الحطبُ، في المدفأة يشتعل ببطء، بينما كان مصبا ح الليل يلمع في مشكاة وناة الفرن الصغيرة.

صرّ الباب، في وسط الليل. نهض الحاج مراد وأمسك .مسسدسه. دخل سعدو الغرفة، وهو يمشّي بحذر .

سأل الحانج مراد و كأنه لم ينم لـظة واحدة:

- ماذا يلزمك؟

قال سعدو وهو يبجلس:

- يجبـ أن نفكَر. رأتْكُ امر أةٌ كانت على عتبتها. وأنت تمر فقصّت ذلك على زو جها، وكلّ القرية تعلم الآن. وقد نـّهت لنا، قبل قليل، امر أتي وقالت لها إن الشيو خ اجتمعوا في المسـجد وهم ير يدون توقيفك.

قال الـانـاج مر اد:

- يـجب أن أنصرف.

أعلن سعدو :

- الجوادان جاهزان، وخر ج من البيت رأساً. همس الـالج مراد.
- إيلدار .

عندما سمع إيلدار اسمه وصوت تقائد، وئب على ساقيه القو يتين، ووضع قلنسوته. تقلّد الر جلان سلاحهـها وار تدلديا معطفيهما، وغانـيا وغادرا الغرفة بصمت وابتها إلى العتبة. اقتاد الفتى ذو العينين السوداوين، الجوادين.

وعلى الصوت، من باب مشقوق في منزل محاور، لُمُحَ رأنّ، ثم رجل يطقطق قبقابه بصخب، وهو ير كض نحو المسجد في البلبل.
كان القمر غائباُ، وكانت النجوم تلمع و حدها في في السماء المّاء المظلمة
 الأعلى من القرية، المسجدُ ومئذنته. وكان هدير الأصوات البـيهيم يأتي من المسجد.

تناول الحالج مراد بندقيته بسرعة، ووضع قدمه في الر كاب، وويُب
بخفةُ إلى السرج.
قال لسعدو وهو يضع، على نحو آلي، قدمه الأخرى في الر كاب:
ـ أحسن الله جز اءّك.

ولمس بسوطه الفتى الذي كان يمسك بالجواد لمساً خفيفاً لينحيّه. وكان الجواد كان يعلم ما يجب عليه نعله، فقد ترك كـ الزق المقا ثُابتة، إلى الطريق الرئيسية.

كان إيلدار يتبعه، وكان سعدو .معطف الفرو، يخطر بذراعيه،

ويتقّنم وهو يتعثر في الزقاق الضيّت. وعند مدخل الطريق الرئيسية، انتصب شبـُ آخر . وصاح صوتٌ:

- قف! بَنْ الآتي! قفْ! واعترض بضنعةُ رجال الطريق.
وبدلاً من أن يقف اللأج مراد، نقد هزَ مسدّسه، وأغَنَّ السير،


 سيره. وأبعد من ذلك بثلائمائة متر، أوقف حصانه الذي كان يلهث




سرعان ما أدرك المطاردون، بعد أن أسرعوا في جريهمه، الهاربين.
 الأقل، أرادوا أن يظهروا أنهم حاولو أنوا إيقاف الـا أنفسهم أمام شامل. وعندما صاروا في متناول البصر، في الظلمة،
 من غلافها وأمسـكها بيمينه. وفعل (إيلدار )) مثله.
صـا الـداج مراد:

- ماذا تريدو ن؟تريدون إيقافي؟ هيّا أوقفوني! وهزَ غذّارته. توقَف المطاردون. اقترب الحا جم مراد من الوادي، وسالاحُه مصوّبٌ إليهم أبداً. كان الفر سان يتبعو نه، لكنْ على مسـافة.

قطع الـام مر اد الوادي إلى جهته الأخرى، فاقتر حعليه المطاردون

 لا ضجيج المطاردة ولا صياح الديك؛ هديرُ انحدار الماء من المبل ونعيب البوم هما اللذان كانا وحدهما يُسمعان.

 وأصاخ السمع. وبعد دقيقة، جاوبه الصفيرُ نفسه، آتيأ من الغابة.
 الأغصان، أثشباح رجال قالِ قاعدين قرب النار التي التي كانت تُضيء، إلى النصف، حصاناً مقيّداً ومسرجاًا.

كان هنا ثلالة رجال. نهض أحدُهم بسرعة ودنا من الحاّ مر اد وأمسك بعنان الجواد ور كابه. كان هذا أخاه من الرضاع أملاكه.

أمَر الحاج مراد وهو يترجّل عن جواده:

- أطفئوا النار.

نثر الر جالُ الحطب المشتعل وداسوا الجمـر .
سأل الحاج مراد وهو يدنو من معطف مفروشٍ على الأرض:

- أكان (اباتا)) هن؟؟

نعم، لكنه ذهب، هوو ((خان ماغوم)) منذ زمن طويل.

- أية طريق سلكا؟

أجاب حنيفي:

- هذه الطريق.

وأنـار إل الطريق التي وصل منها الـا قال الهاربُ الذي نز ع غدارته ليعبَّها:

- طيّب...

وأضـاف مخاطباً الر جل الذي أطفا النار :

- يجب أن تحترسوا. لقد طوردتُ.

كان هذا الر جل هو التشيتشيني (احمَزالوه). اقترب من المعطف
 تخوم فُر جة الغابة التي أقبل منها الـلاج مرادي
 على كتفه، إلى الطرف الآخر من الفر جة.
 قبل. وكانت النجوم، في السماء، تلمع لمعاناً ضعيفاً. رنع الماج مراد عينيه. كان الدبُ الأكبر في كبد السماءاء، فعلم أن الليل قد بجاوز منتصفه كثيراً، وأن موعد صلاة الفجر تد حـد حان .
 جر ابه، وذهب إلى الماء، فتوضّا وصلى. عاد إلى مكانه الذِي كانت فيه الأكياسُ والفر سان فجلس وصالب بين ذر اعيه وأخذ يفكَر .

كان الحاج مر اد يثق ثقةُ عميقة بقدره . كان مقتنعاً سلفاُ بأنه سيبلغ
 حياتُه العسكرية بالنجاحاح.

كان يثق الثقة نفسـها الآن، تصور أنه سيأسر ((شامل)) بالجند الذي

 الذين سيخضعو ن له. أغفى وهو غارق في أفكاره ها ورأى نفسه في في
 ((الحاح مر اد) وقد طار !إلى شامل فسـجنه وهو و جميع نسائه اللواتي سمع بكاءهن و نحيبهن. استيقظ، و بدلاً من أن يسمع الأغاني، ودعاء:
 بنات آوى التي أيقظته، وضباحها و ضتحكها.

رفع الماج مراد رأسه، ونظر !إلى السماء وهي تستنير في الغرب، وسأل أحد مريديه بصدد خان ماغو م؛ فلما علم أنه لم يعد بعذُ أطرق رأسه وأغفى من جديد.

تطعَ نومَهُ صوتٌ فرُخ هو صوت (اخان ماغوم)) عائداً من مهمته مع ((باتا)). جلس المبعوث أمامه وروى له كيف استقبله الجنود واصطحبوه إلى منزل الأمير، كما حدّثّه عن الحـديـت الخاص الذا
 بلقائه غدأ صباحاً في المكان الذي كان فيه يقطعون أشجار الغابة - في فُرجة شالتسك - وراء ميتشيين. 7 - الآنار : قَبلة صغيرة في الشــمال الشُرقي من القوقاز .

كان ((باتا)) يقطع أحياناً تقرير زميله ليضيف إليه بعض التفاصيل.



 بعض التفاصيل عن الطريق الذي يجب أن يسلكه إلى موعد اللقاء، ولـا


 يُعنوا بلباسهم كي يظهروا والسروج وعُدّة الخيل، وينظفون الجياد، انطفأت النجوم، و كسح النورُ الظلمات، وهبّبـت نسائم الفجر الخفيفة.

غادرت القلعة، باكر اُقبل طلو ع الفجر سريّتان مسلحتان بالفؤوس، تحت إمرة بولتورانسكي، من باب ((شاه غيرين)،)، وسارتا أكثر من

 أخذ الضباب يرتفع ويتحد بالدنحان العطر، دخان الان الأغصان الرطبة

 إلا من أصواتهمه، يتبينون النير ان والطريق الغاصة بالأشهجار المقطوعة التي تُفضي إلى الغابة. و كانت الشـمسُ تبدو حيناً في الضباب مثل بقعة مضيئة، وتختفي حيناًآخر .

في فرجة الغابة، كـان بضعة ضباط جاللسين على طبول:

بولتورانسكي ومرو'وسه ((تيخونوف))، وثلاثة ضباط من السرية

 تبعترت أوراق غلّفت و جباتهم الخْفيفة، وأعقابُ سسائر دُخنَت إلى نصفها، وزجاجاتٌ فارغة. شرب الضباطُ ((الفو دكا)،، وأكلوا، وهـم وانم
 بولتورانسكي، في حالة حسنة متحمدساً، ومر حأُ ولا ملا مباليأ على الـُصوص، مع أنه لم يكذْ ينام؛ كذلك كان يحسَ بنفسه دائمأ وهو بين جنوده ورفاقه، حيثما يكون اللخطر مائلأ.
 موضوعاً لنقاشات حادة بين الضُباط. لم يكن أحـُّ يفكر، ، وهو يتحدث عن هذا الموت، في جانب المسألة الرئيسي وهو : نهاية حياة في هذا العا لم ور جوعها إلى النبع الذي صدرتْ عنهـ المّا كانو ا معنيّين فقط بعدم اكتراث هذا الضابط الباسل الذي انقضّ على الجبليين وأراد أن

ومع ذلك، فجميع الناس يعلمون أو بمكنهم أن يعلموا، وأكثر من

 تقع قط و لم تقع في أي مكان (وحتى لو وقعتٌ مثل هذه المعر كة التي يتقاتل فيها المتحاربون، فإن الهاربين بتخاصة هم الذي الذين يُعْمَل فيهم السيف) . أن قصة المعر كة بالسلاح الأبيض قد قبلها الضباط، وهـ وهم
 المعارك.

مشربون بكبر ياء هـادئة و مر حة؛ كانو ا يكز حو ن بعضُهـم بلهجةة متصنَعة،
 يفكرو ا أن الموت قد يصرعهـم في كل لـظة، مثل الجَنر ال سليبتزو ون.
وبالفعل فقد تناهى الى الأسما ع دو يُ طلقة غدارة، جـافٌ وقصير،

 صشباً منطلقة من بنادق الجنود.

صاح بولتور انسـكي بصوت فرح:

- إيه! إن هذا في داخل صفو فنا .

وأضاف مخاطباً ((فريزر ):

- آه! يا صاحبي، كوستيا، هذه فرصتُكُ. التحق بسريتك. فسوف

نشر ع مباشرة في معر كة رائعة. وسيكون المشهد جميلاً.
نهض البارون الفاقد حظوته وثبأ، وقصد بسرعة الموضع الذي أطلقت النارُ منه، حيث كانت سريته.

جيء بجواد بولتورانسكي الكميت الغامق، فامتطاه، وصفت
 الحرس في طرف الغابة أمام الوادي الشديد الانتحدار كانت الريح تهبَ بابتاه الغابة. وكان منحدرا الوادي مرئييّن بو ضوح ح. وظهرت
 إلى الحرس، ورأى بو ضوح بعض الفرسان من البههة الأخرى للوادي، عند أطر اف غابة، على مئتي متر منه.

هو"لاء كانوا التشيتشين الذين طاردوا عشيّة البار حة اللاج مراد والذين أرادوا، من غير شلك، أن يشهلـوا وصوله إلى الروس. وقند أطلق احدهـم النار على حارس. فردّ عليه بعضُ الجَنود. .. فانستحب


 يطلقون النار بلا انقطاع. فخر ج التشيتسُين الذين استولى عليهـم الغضب، من الغابة، وأطلقوا النار الواحد بعد الآخر بضع طلقات

 ظهره، ويداه متشنّختان على بطنه البِريح، وهو ينتفض ويئن بهـدوء.

روى الجنديُي الذي كان بجنبه: - أخذ يعبئ بندقية... سمعتُ صوتأ... التفتُّ؛ كان قد أرخى بندقيته.

لم يكن آدفييت يجيب.
وردّد المْندي نفسه:

- بدأ يعبئ بندقية، يا صاحب العزّة، سمعتُ صـوتَّ، التفتُّ! كان قد أرخى بندقية.
- أبك ألمّ، آدفييف؟
- لا ألم بي، لكني لا أستطيع أن أتحرل، لو كان عندي شيء من الخمر، يا صاحب العزّة!

حُملتْ إليه الفودكا، أو على الأصح الكحول التي يشر بها جنود القوقاز . قدّم ((بانوف))، الذي بدا الهـمُّعلى و جههه، شثيئاً منها للجريح في كوز ـ لكن آدفييف كان عاجز أاعن الشرب، فردّ الكوز بيلده. وقال:

- نفسي لا تطلبه. اشرب أنت نفسك. شرب بانو ف. و حاول آفدييف أن ينهض، لكنه سقط من جديد.

مُّ معطفٌ على الأرض وأضهجَ عليه البِريح.
أعلن عريفٌ لبولتور انسكي :

- يا صاحب العزّة، وصل العقيد.
- طيّب، تولّ القيادة.

صفق سوطه، وأرسل جـواده خبباً للقاء فورونتزوف. و كان هذا يمتطي مهراً انكليزياً أصيلاً، ويتبعه ملازمه وقوزاقي ومترجم

سأل بولتار نسكي:

- ماذا يجرى هنا؟

أجاب بولتور انسكي:

- هاجمتٌ جماعةٌ من فرسان العدو شريط حر سنا.
- لا، لا، أنتم بدأتم.

قال بولتور انسكي متنهداً: - لا، أنا لم أبدأ. كانوا يحاولون التسلّ.

- سمعتُ أن جندياً جرح.

نعم، وهو أمر محزنُ جدأ. كان جنديأ حسنأ.
وهل جُرح جر حأ مخطرأ.

يبدو لي. في البطن.
سأل فورونتزوف:
أتعرف، إلى أين أنا ذاهب؟
لا، أجل ذلك.
حقا، ألم تخزرْ
.
الماج مراد آت إلينا. وسألقاه بعد بضع لـظات.
غير مكن.
تابع فور رنتزوف، وهو يكبت بصعو بة ابتسامة الفرح: استقبلتُ أمس مبعوثّه. ولعه ينتظرني الآن في فر جة الغابة، في
((شالنسك)).
ضـع حر سك حتى هذه الْفر جة، والحقْ بي بعد ذلك.
قال بولتور انسكي وهو يحييّه:
بأمرك.
وابّجه إلى سريته.

صفت جنود على الجناح الأيمـن وعهد مكهمة الجناح الأيسر لعر ينه. في هذه الأثناء نقُل الجريحُ على أيدي الجنود إلى القلعة. كا كان وعن بولتور انسكي عائداً !لى فورو نتز وف عندما رأى فـى فر ساناً يقتر بون منه. توقَف وانتظرهم.

كان، على رأسهمه، فارسّ مهيب الطلعة، سلاحه مر صمع بالذهـب؛ يمتطي جو اداً أبيضن ويرتدي جبّةٌ بيضاء، ويضع على ريّل رأسه قلنسوة


 بالطيبة الطفولية التي أدهشت الضا لابط؛ إذ لم إلم يتصور بولتور انسكي فط

 بالطيبة، و كأنه صديق قديعّ له.

شيءّ واحدُ كان غير عادي فيه. كان ذلث، الشيء عينيه المفتو حتين


 رموش؛ الثاني كان رجلأ طويلأ وافر الثعر، وقد وقد تلاقى وح حاجباه،
 بخر ج معبأ جيداً. أما الر جلان الآخر ان الم المر افقان فكانانا يلفتان النظر حقاً. كان أحدهما شاباُ. عريض المنكبين، قامتُه فيها نعومةُ أنتوية،
 هذا (إيلدار)؛؛ والآخر أحول بلا حاجبين ولا رموش، ذو رِية حمر اء

مقصو صة. وو جهُه وأنفُه مغطيان بالندب. كان هذا هو التشيتيشيني (( حمز الو)).

ظهر فورو نتزو ف على الطريق. نبّه بولتور اتسكي الحاج مراد بأن


ولفظ بضع كلمات بالتترية ورقف. تر جم التر جممان التشيتيشيني: إي أضع نفسي تحت تصرف قيصر روسيا الذي أرغب في خدمته. كنـُ أريد ذلك زمن طويل، لكن (اشامل)، كان يحول بيني وبين

السفر .
بعد أن استمع فورونتزوف إلى المتر جـم مذَ يده المهتّزة إلى الـانـج
 كلمات وهو يحدّق في الضابط تارةُ و في التر جممان تارةً أخرى الذي

تر جـم:
هو يقول إنه ما كان ليستسلم لأحد غيرك، لكنه يثق بك لأنك ابن
القائد العام. وهو يقدّرك كثيراً.
حتى فورونتزوف رأسه علامة الامتنان. أضاف الحاجُ مراد وهو يشير !!

هؤلاء هم مُريديّ، وهم مثلي يرغبون في أن يخلمووا روسيا. نظر إليهـم فورونتزو فـ أومأ إماءة الرضا.

حنى رأسه التشيتيشيني المرح (( خان ماغوم ) ذو العينيين السو داويين بلا حاجبين، قال لفورونتزوف بضع كلمات، مـاز حاُ من غير شلك،
 الأصهب فوورنتزوف بنظرة خاطفة، ثـم نقل بصره إلى أذني جو اده.

بينما كان فورونتزوف والـانج مراد يتوجهان إل القلعة. بَمع الجنود الذين بُدّلوا، في جماعات قال أحد البنود.

كم من نفسِ أهلكَ هذا اللعِي، وسترى الآن آيات التكريم التي ستقدَّم إليه.

بالتأكيد، ولا تنس أنه كان الآمر الأول عند شامل، والآن؟ لكن هذا الفارس من حاشيته لافت للنظر .

وهذا الفارس الآخر الأشقر شديدُ الشقرة مثل حيوان مفترس، وهو أحول.

آه! لا بد أنه مثل كلب.
كلهم أخذو ابمنظر الأنققر بخاصة.
هُر ع الجنود الذين كانوا يقطعون الأثـجار كيروا ما الذي كان
 عليه:

دعهم يتطلَّعون إلى معارفهم القديعة. سأل فورونتزوف جندياً قريبأ، وهو يتكلم ببطء، بلهجته الانككليزية:

أتعلمُ مَنْ هذا؟
كلا، ياصاحب السيادة.

الــاج مراد، أتسمع؟
كيف لУ أسمع، يا صاحبب السيادة، لقد كسرناه أكثر من مرة.
نعم، لكنه طالما أدبكمم. أجاب الجندي معتزاً بأنه تكلمم مع القائد. صححيٌ، يا سيدي. أدرلك الــاج مـراد أنهم يتحدّثون عنه، وارتسمـتْ في عينيه ابتسامةُ فر حه. رجع فورو نتزو فو إلى القلعة، وهو شديد الرضاعن نفسه.

كان فور ونتزو ف سعيدأ أعظم السعادة لأنه توصل إلى اجتذاب أكبر عدو لروسيا بعد شامل، ور ونع اليد عليه.

شيءٌ واحد كرهه: لقد كان القائد العام في ((فوزد فيجنسـكايا)"

 الذي أبخح جميع المساعيٍ دون أن يُخطر رئيسه، و كان هذا الإخلالِل بالأنظمة يكذّر فر حة قليلا.

عندما بلغ فورونتزوف القلعة، أدخل المـاجَّ مر اد مسكنه الـناص؛ بينما عهل بحاثيته لمساعد الفو ج.
استقبلت الأمـيرةُ ماري فاسيلييفنا، وهي مرتدية ثيابها بأناقة


 اللواء الذي كان منه فوجا ((مورا)، و ((كابار دا)).

الجعد الشعر الذي بلغ السـادسة. أعلن اللجبلي للأميرة، بواسطة التر جمان الذي تبعهما، ويذُه اليمنى على قلبه، بلهجة رسمية، الـية أنه يعتبر نفسه ضيف الأمير الذّي استقبله، وأن أسرته كلها غدن الـنـي مقدّسة عنده مثله هو نفسه.

أعجبَ مظهرُ الــاج مـراد الـنارجيُّ وتصرقفاته الأمـيرة ماري فاسيلييفنا أيمّا إعجاب.

وكونُه تنهد واحمّر عندما مذت إليه يدها الطويلة البيضاء زاد أيضأ



 لماري فاسيلييفنا ولبولتور انسكيك.

 للعادة.

قصد ((فور نتزوف)) مكاتبه ليبعت إلى رئيسه، قائد الميسرة، البكترال
 ثـم عاد مسرعاً إلى بيته، وهو يخشىى أن تكون امر أنـأته مستاءة من أنه
 ملاطفة مبالغ فيها.

كان خوفه بلا أساس؛ فقد كان المانج مراد جالسـاًعلى مقعد مريح،
9 - بولكا: (الرغيف الصغير المدور ) لقب ماز ح أطلق على الصبي..

وعلى ركبتيه جلس ((بولكا))، وقد أطرق رأسه قليلان، وأصغى بانتباه

 كانت تلبسها و كان يُثني عليها فلن تلبث طويلا حتِ حتى تَتجوّل كما خلقها ربهُانا ...

عندما رأى الحاجُ مر اد فورو نتزوف يدخل الصالون، أنز ل الطفل !إلى الأرض؛ نهض الطفل مستاء ومدهوشأ من هذه الحر كة، وغدا ونا تعبيرُ و جهه البشتوشُ رصينأ.

لم يعد !إل مكانه إلا عندما جلس فورونتزوف، وتابع حديثه مع الأميره، فأو ضح لها أن من حق الضيف، بحسب التقاليد الجليلة، أن يلقي ما يسرّه. قال بالروسية، وهو يداعب الثع الـعر البعد للصبي الذي

تسلقَ ركبته من جديد:

- ابُنك صديقي.

قالت ماري فاسيليـيفنا لزو جها بالفر نسـية:

- رائعٌ، قاطع طريقكُ.

كان (بولكا)) يتأمل خنجر ه فأهداه إياه.
عرض ((بولكا)) الحنجر على أبيه. فقالـت ماري فاسيلييفنا:

- هذا شيءٌ ثُمين.
- أجاب فورونتزوف:
- يـجب أن نعثر على المناسبة التي نقذّم له فيها هذّية.

كان الحاج مراد جالسأ، خافضأ عينه، مداعباً أبداً شعر الصبي الْعْدُ. وكان يقول بالترية:

- الفارس الباسل! الفارس الباسل!

قال فورونتزو ف وهو يستل شفرة الـنـجر المحززّة من غمدها:

- آه! ياله من خنجر رانع! اشكرْهُ.

وأردف غخاطباً التر جمان:

- اسألْهُ فيم يمكن أن أكون نافعاً له.

أجاب الماجُ مر اد مباشرة أنه لا يحتاج إلى شي،، لكنه يطلب أن يُوْخذ إلى موضع يستطيع أن يصلَّي فيه.
أمر الضابطُ خادمه أن يفعل ما يرغب فيه الضيفُ.
 تصرّفه، حتى تغيرّ وحهه، أضحى مهموماً بعد أن أن كان صافياً، رقيقاً،


 أن يظلّ عحترساً.

وصل (أيلدار ")، في هذه الأثناء، فسأله على الفور ليعلم أين كان
مريدوه وجيادُه، ومل بَرِّد رجالُه من سـلاحهم.

أوضح (إيلدار) أن المياد كانت في اصطبل الأمير، وأن رجاله في عنبر المؤن، وأن سلاحهم معهم، وأن التر جمان قدّم لهم الطعام والشاي.

هز" الـالج مراد رأسه علامة على عدم الفهم، ثم بدأ صلاته. وطلب أن يُحمل إليه خنجره الفضّي، ولبس يُيابه، وجلس على الأريكة، متصالب الساقين، منتظرا الأحداث

في نحو الساعة الخنامسة، دُعي إلى العشُاء في منزل الأمير.
أثنا الطعام، لم يأكل سـوى البرغل من الصحفة التي أكلت منها
ماري فاسيلييفنا.
قالت الأميرة لزو جها:

- يخاف أن نسمّمه. تناول البرغل من الصحفة التي تناولته منها. سألت الماج مر اد عن موعد الصلاة القادمة.

رفع الـالج مراد أصابعه الخمس وأثشار إلى الشمس.
أخر ج فورونتزوف ساعته، وضغط النابض، فرنَّ جر سها؛ سـنَ الـلاج مراد مضيفه، وهو مدهوش، أن يجعلها ترنَ من جن جديد وأن يُري يه

إياها.
فاقتر حت ماري فاسيلييفنا على زوجها:

- هاهي ذي المناسبة المنشو دة أهدهِ هذه الساعة.

وقدّم فورونتزوف التحفة للحاج مراد. فوضع هذا يده على قلبه. وضغط مر اتٌ على النابض واستمع برضـا ظاهر وهو يهز ونز رأسه بإعجاب.

بعد الطعام، طلب الملازم ("ميلرزاكوملسكي)" مقابلة فورونتز وف


أنه لمُ يُطْعْ على ذلك، وكان يطلب أن يُرسل إليه الحاج مراد مباشرة.


 مع أنه كان يعارض ذلك.

- الأفضلُ لك أن تبقي، القضيّة قضيتي لا قضيتك. - وأنت لا تستطيع أن تَنعني من الذهاب لر وئية الجنر الة. - تستطيعين أن تزوريها في وقت آخر . - لا، أريد أن أذهب إليها الآن.

 !!لى صالة الانتظار وأن ير اقبه حتى إشعار آخر .
وقال لفورونتزوف وهو يفتح باب مكتب عمله ويُدخلَ الأمير قبله:
- أرجوك. وفٍ مكتبه، وقف أمام فورونتزوف، وقال له دون أن يقدّم له مقعدا:
 يجب أن تنال موافقتي. فَلْمَ لمُ تَبرِي بعَرْض الـا أجاب فورونتزو وف الذي كان يتوقع هذا الموقف الفظّ من الجَرالـ الهائج، وقد شتحب من عصبيتّه، وأحسّ بالغضـب يستولي عليه.
- سألتكَ لم لم تُخطرني. - أردتُ ذلك، بارون، لكن... - لســُ ((بارونأ)،، أنا صـاحب السيادة. وكان منه انفجارٌ حقيقي بالمطاعن التي بَمعت حتى الآن والتي كانت تغلي في قلبه.
- لم أخدمُ مليكي منذ سبع وعشرين سنة ليأتي مبتدئون يستغلون علاقاتهم العائلية، ليهتموا على مرأى ومسمع مني بأشياء لا تخصّهم.

قاطعة فورونتزوف:

- يا صاحب السيادة، أطلب إليك ألا تؤكّد ما ليس صحيحاُ. فدمدم الجنرال الذي كان غضبهُ يتز ايد: - لسـُ أقول سوى المقيقة، وأنا أمنعكَ. لكن ماري فاسيلييفنا دخلت، في هذه اللحظة، في حفيف الحر ير، تصحبها امر أة قصيرة القامة، وهي الجنر اله. وقالت: - آه! هذّىء نفسك، يا بارون، فسيمون لم يَنْو أن يسبّب إزعاجك. - أنا، يا أميرة، لم أكلّمه عن... - أتعلم، الأفضل أن تكفّا عن ذلك كله، إن خصاماً بدون أسماس خيرٌ من خصام يقوم على أساس، أوْكَّذٌ ... وأخذت تضحك.

استسلم الجنرال النزق لابتسامة الحسناء الفاتنة. وارتسمت تحت شـار به ابتسامةً خفيفةً.

قال فورونتزوف:

- أعترف بأني أخطأتُ، لكنـ... t.me/t_pdf

فاعترف ميلر :

- وأنا أيضأ أسلمـُ نفسي للغضب...

ومذَ إليه يده.
 الجنرال في الوقت الماضر، وأن يُرسلاه بعد ذلك إلى آمر الميسرة.
 النقاش يخصّه، مع أنه لم يكن يغهم ما يقال؛ كان كان يعلم أنه موضو ع علم


 ليس له التأئير الذي لمرؤوسه (افورونتز وف افيل) وأن هذا يمكنه أن يلعب دورأ أهم من ((ميلر زاكوميلسكي").
 مظهر البلالل والكبرياءوأكد أنه ترك الجبال ليخدم القيصر الأبيض (.) . - . ـ ا القيصر الأبيض: لقب أطلقه المسلمون على تَصر روسيا. وأيض منا معغنى ("حر ) و(اعالي التربية)".

وأضاف أنه سُيُعلم القائد العام المقيم في ((تفلبس)" وحده، بأعماله

نُقلَ الجريحُ ((آفدييف) إلى المشفى الو اقع في بيت صغير مستوى السطعح، عند ملخل القلعة. وأضجع في الصالة العامة. و كان فيها أر بعةُ مر ضى و كان أحدهم يتخبّط، فر يسة للحمىى التيفية؛ و كان الثاني
 المريضان الآخر ان فقد جُر حا في غارة "للتشيتينين قبل ثلاثة أسابيع؛ جُرح الواقف منهما في معصمه، و جُرح الآخر، الجلالس على سريره ها في كتفه.

أحاط المِميع، ماعدا اللصاب بالـمىى التيفية، بالقادم الجديل، وألقو اعليه الأسئلة. قال أحد حاملي المحمل:

- قد ينهمر الرصاصُ أحياناً ولا يحدثُ شيءّ، و لم ير موا هذه المرة سـوى خمس طلقات.
- كل واحد له قدره.

صر خآدفييف من الألم المبّر ع عندما وضُع على سرير ه وعندما مُدد
 بلا انقطا ع. كان يُمسلك جر حه بيديه المتشننجتين، ويحذّد النظر أمامه.


تحتر ق الظهر أيضاً.
سأل وهو يشاهد ندبتين كبيرتين على ظهره وعجزه:

أجاب آفدييف وهو يتنهذّ:

- هذا قديٌّ، يا صاحب العزّة.

كانت الندبتان من آثار العقاب الذي ناله بعد أن اقتر ض المال من
صندوق الفوج.
قُلبَ آفديِف على ظهره من جديد. سبر الطبيب المُرَ زمناً

 الوقت كله، كان آدفييف مغمض العينيين يكز" على أسنانه؛ وما أن

 وكانت نظرته تتأمل شيئاً آخر أذهله.

وصل رفيقاه ((بانو ف)" و(سيريوغين)). كان آدفييف في الوضع نفسه ينظر أمامه. وظلّ دون أن يستطيع تعرّف رفيقيه مع أنهما وقفا

بجنبه.
سأل بانوف:

- ألا تريد أن تبعث بأخبارك إلى ذويك؟ حذّق ((آدفييف) في رفيقه. لكنه لم يجب.

ألَحَ ((بانوف)) وهو يلمس يد المر يض البار دة و العر يضة: - سألتك إن كنت تريد أن تكتب إلى أهل بيتك؟ وفجأة استعاد حواسّه:

- آه! آنتونيتش!!
- نعم، لقد جئتُ.ألا تريد أن ترسل بضع كلمات !لى "لبيت؟ سيكتب سيريوغين.

قال آفدييف وهو يُدير نظره إلى هذا الأخير: - سيريوغين؟ أتريد أن تكتب؟ أكتبْ إذن: ((ابنك بطرس يتمنى لك حياةٌ طويلة. كان يغار من أخيه. وقد قلتُ لك ذلكِ من قبل. أنا الآن


بعد أن لفظ هذه الكلمات، حذّق آدفيَيف في بانو ف، وصمـت فترةً طو يلة. ثم سأل فجأة:

- هل عثرت على الغليون؟

لم يججب بانوف.
فألح آدفييف:

- قلـُ الغليون، الغليون، هل عثرت عليه؟
- كان في خر جي.
- صحيح، صحيح.والآن أعطوني شمعة. سأموت. في هذه اللحظة دخل بولتور اتسكي. . جاء يعودُ البلنديَّ.

فسأله:

- حسنأ! أيها الأخ، أليست الأمور على ما يرام؟

أغمض الجمريح عينيه، وأجاب بحر كة نافية من رأسه. كان و جهه

شـاحباً و حزينأ. ودون أن يجيب الضابط جواباً آخر، ،وجّه إلى البلندي مرة أخرى:

- أعطني الشمعة، سأموت.

 دقائق، وضع المّمر ض أذنه على قلب آفديف، ثـم نهض وأعلن أنه قد

مات.
كُتب التقرير الذي أرسل إلى تفليس بصدد آفدييف على النحو


 بهجوم مضاد وشتتْتٌ الجبليين. وقد كلفّتنا هذه المعر كة جر بريحن


وجريح".

- $\boldsymbol{\wedge}$ -

في الـيـوم الــذي مـات فيه بطرس آفـديـيـف في مستشفـى


 وبَّمد عند الفجر .

استيقظ العجوزُ عند صيحة الديك الثالثة، وهبّط من حجرة السلّم،

واحتذى حذاءه، وارتدى معطفه، وتناول قبّعته، ومضى !!ى البيدر، فاشتغل فيه ساعتين، ثُم ر جع إلى البيت فأيقظ ابنه والنساء.

عندما وصلت النساءُ والفتاة، كانت أعمال التنظيف قد انتهت.

 الشغيلة العُرى وأخذوا يدقّونها، و كان العجوز يضرب . مدقّة ضرباً قو يأ لتكسير القشٌّ و كانت الفتاة تدق السنابل والحماة تقلب الحز مر م


وصل ابنه البكر ((آكيم)" واضعأ قبعته، ومر تدياً معطفاً قصيرأ.
صاح به أبوه وقد توقّف عن الدق واستـند إلى مدقَته:
آه! أنت تتكاسل!
أجاب آكيم:
لكن لابد من العناية بالحيل.
آه الحـيل! العجوز كان يمكنها أن تفعل ذلك. خذ المدقّة. أصبحتُ شديد السمنة، يا سكيرً !

فدمدم الابن:
لسـتَ أنتـَ الذي يقدم لي الشراب.
سأل الشيخ وقد بدت عليه الصرامة وهو يضرب بمدقته في البيدر :
ماذا؟
تناول آكيم المدقة، دون أن يضيف شيئاُ، وسار العملُ بأربعة سيراً

عندما انتهت الحزمة أخذت النساء يرفعن القش بالمذري. بطرس، ياغبي! كيف أصبحت؟ وخاطب آكيم: لو كنتُ جنديأ لاستُبُصل الغباءُ منك، بينما كان يساوي هو خمسـأ منك.

قالت الفتاة المفيدةُ وهي ترمي المزم:
كفى، بابا.
يجب أن تأكلوا، ولا أحد يقو م بالعمل لذلك. كان بطرس يشتغل
عن اثنين، لم يكن مئلكم....
على الدرب الذي مهّده المارّة على الثلج، بين البيت والبيدر،
 على الثلج المتجمقّد. جمع الر جالُ الـدبّ في السلالل، بينما كانت المرأة والفتاة تكنـــان:

قالت العجوز:

- جاء مدير أعمال السيد الإقطاعي. ينبغي أن نذهب جـبا جميعاً إلى

أملاكه لنحمل !!ليها الآجر . هيّأت فطور كم. تعالو!!
قال العجوز :

 عندما كان في البيت كان هو الذي يوبّن، فلما ذهب الآلآن صرت أنا الذي أُلامُ.

قالت الأم وقد بدت مستاءةً:
ربما كنت تستحق ذلك، فلست أنت من يستطيع أن يحل عمل بطرس.

قال الابنُ:
طّب، طيّب.
استأنف الشيخُ:
طبيعي أن من السهل القول: طيّب، طيّب، بدأت تشرب بالمال
الذي قبضناه من أبل الطحين، وأنت تقول الآن: طيّب، طيّب!
تدخلت الحفيدة:
لا يجوز الكلام مرّتين على الأخطاء الماضية!
ورضع المَميع مدقَاتهم وعادوا إلى البيت.
بدأت المخاصمات بين الأب والابن منذ ذهاب بطرس إلى البيش


 يشبه أباه شبهأُ عظيماً في طريقة العمل ... كان مان ماهر أ، جسوراًا، قوياً، مقاومأ، وكان بخاصة بُتهداً.

كان لا يترك العمل، وعندما كان يكرّ أمام الشتغيلة، كان يقتدي
 يحصد صفين من حزم القمح، ويُحمّل العربة، وْيقتلع شُجرة، ألمان أو يقطع الـطب. كان الأب يأسف على بطرس، لكن ماذا كان بوسعه

أن يفعل؟ فالجلندية كالموت لا مفرّ منها. كان سفرُ بطرس إل الجيش
 يكن ذلك يُجدي شيئاً، ولذلك لم يكن يتكلم عن الغائب إلا نادر أ، ولغرض واحد هو أن يَجْرح ابنه البكر، كما فعل قبل هنيهة. أما الأم فكان اسمُه، في الغالب، على لسـانها، ومنذ سنة أخذت تطلب إلى زوجها أن يرسل إليه شيئاً من المال المخّخبأ، فكان يان يجيب


 الفرصة لتلحَ مرة أخرى على زوجها كي يرسل إلى ابنهما روبلا واحدأعلى الأقل، بعد بيع الشيلم.

بعد أن ذهـب الشببابُ للعمل عند السيّد الإقطاعي، وبقي العجوزان و حدهما وجهاُ لو جه، عادت إلى شكو اها وحصلت علـ على الوعد
 في صندوق من الخـشب بعناية، جلس الأب على الز حافة الما فأعطته
 سيضيف، حين وصوله، روبلاُ إلى الرسالة وير سلها إلى الابن. ارتدى معطف فرو وبلوزةُ جديدين، وانتعل بِزمةُ من اللباد جلّ






أن ((آكسينيا )) (زو جة بطرس) لم تشأ أن تسكن عندهـم وأنها سافرت. وقد رُوي أنها تعيش عيشَ حسنةً وشريفة. وذكرت (ألمُ الأمُ، فوق ذلك، الروبل المرسل هديةُ، ثم نقل الشمماسُ الكلمات التي أُملتها الأُمُ كلمةً كلمةً، وعيناها طافحتان بالُدمو ع ((يا بني الحبيب، يا باتر شكا الما المعبود، جفَت عيناي من فَرْط البكاء، الشمس بلم تُعد تلمع بالنسبة إلي" لماذا
 ((هذا كاف)).

كاف أن الرسالة قد كُتبتْ، لكن القدر أراد ألا يتلقّى بطرس هذه و و
 الرو بل و كلمات أمّه الأخيرةَ.

رُدّت الرسالة مع الروبل ومع نبأ قتل بطرس في الحرب (امن أجل



 ووزعت القربان على المصلين عن روح الذّي كان عبدأ للّ. انتحبت ((آكسينيا) ) أيضأ حين علمـت .موت زو جها الحبيب الذي لم تعشش معه سوى سنة. وتأسّفت على زو جهها وعلى حياتها المحطمّة، وفي حزنها العظيم تذكّرت شعْر بطرس الأصهب، وأحستـت كم كانت تحبّه، بل وجهت شيئاً من اللوم له لأنه أشفقت على أخيه و ولم يشفق عليها فتشردّدت بين الغر باء.

لكن (॥آكسينيا)، كانت مسروره، في أعماقها، من ترمّلها. والو اقع أنها كانت حاملا من مدير الأعمال الذي كانت تسكن عنده الده، وليس

لأحد الـحق الآن في أن يلومها. ور.ما تزوّجها عشيقها، كما كان يقول لها فيُ اللحظات التي كان يحاول أن يستدرّ عو اطف الحبّ فيها.
-9 -
تربّى ميشـيل سيميونوفيتش في انكلترا، كان ابن السفير الرون الروسي في


 تطبيق مبادئ السلطة والطُاعة لهنذه السلطة، وقد نال وال أعلى الدر جا جات


 بذكاء، من أجل البقاء في السلطة وتوطيد شهر تها وته وتوسيعها، وركان كان
 فيها، وفضلاُ عن ذلك، كان يقبض، بصفته نائباً للملك مر تبأ عالياً ينفقه بسعة ليبني لنفسه مسكناُ نخماً في جنوبي القرم.


 اللـرس ودخل الأروقة العريضة في قصر نائب الملك، كانت الـن الساعة


 بالأميرة اليزابيـ، وبعضهم الآخر كان بجتمعأ قرب النوافذ

فورونتزوف يحمل في قبته صليباً أبيض، وير تدي سترة سوداء بدون كتفيّة مع رقعتين صغير تين على الكتف، كان أصلع، و كان وجها وريه الحليق حديثأ يبتسم بلطف، بينما كانت عيناه تستعر ضان الحاضرينـ، دخل بخطى سريعة، ور جا السيّدات أن يعذرنه على تأخرهـ، وحيّا الر جال ووقف أمام الأميرة الميور جية ما نان اور الميلياني، وهي المي امر أة مرموقة الجمالن، بالرغم من سنيها الخمسس والأربعين، شرقية الطر از ،







 كتيفاً تصاعد بخاره من صَحفة فضيّة. جلس فورونتزو فـ وسط المائدة الطويلة، كانت الأميرة إزاء، وكانت زوج وكانت جارتُه إلى اليمين الأميرة الجمميلة اوربيلياني، وإلى يساره أميرةٌ


وأخذت تبتسم لهما.
أجاب فورونتزوف الأميرة التي سألته ما الأخبار التي حملها
الرسول:
متازة، يا صديقتي العزيزة.
كان سيمون عحظو ظاً

ورِوى بصوت عالٍ، لكي يتمَكن جميعُ الحاضرين من سماع النبا المُثير - و لم يكن مفاجئأ له لأنه كان على علم بالمساومات التي كانت بَحري منذ زمن طويل - وهو انتقال ملازم شامل، إلى الصفو فـ الما الروسية، الـانج مراد، المحارب البطل الذي سيصل الى تفليس بعد يوم أو يومين.

جميِغ المدعوين، حتى الشباب والمر افقين العسكريين والموظفين
 لزموا الصمت وأصاخو السمع.
عندها سكت نائب الملكك، سألت الأمـيرهُ جارْها الأصهـب ذا الشارب المنفوث:

وأنت، يا جنرال، هل لقيتِ الـلاج مراد من قبل.
أكثر من مرّة، يا أميرة.
وروى البحترال كيف أن المالج مر اد هاجم بغتةٌ التشكيلات التي
 وكيف قتل، أمام أعينهم، العقيد (زولوتو كين)، كان كان فورونتزوف



كان الجنْرال يتحدث عن لقائه الثاني للحاج مراد:
لعلك تذكر ذلك، ياصاحب السيادة، كان ذلك أثناء حملة الإنقاذ التي نظّمتها.
سأل فور نتزو ف وهو يُطرف بعينيه:

إن المعر كة التي دعاها اللجنرال الطيّب (اعملية إنقاذ)) تنحصر في

 أنقذوهم. كان الجميع يعلمون أن حملة (ادارغوا)) هذه، التي نُّفـذ بقيادة ((فورونتزوف))، والتي كلفت الِّروس عددأُ كبيرأ من القتلى والجرحى وبعض المدافع، كانت عملا عسر عـكرياً جنونيا، ولذلك كان كل من يتحدث عن هذه الحملة بحضرة فور ونتزو وف، يُظهرهـا بالمظهر الذي أظهر ها فيه فورو نتزوف في تقريره للقيصر، أي كمأثرّرة رائعة للجيوث المرسية، و كلمة إنقاذ تشير بوضو المقصود ليس مأثرة باهرة، بل إنها على الأصح خطيئة كلفّت الكثير

 وآخرون نظر بعضُهم !الى بعض وهـم يبتسمون. الجنرال الأصهب وحده لم يلحظ شيئأ. أجاب بهلـوء، وهو مندفع في سرده: في الإنقاذ، ياصاحب السيادة.

استرسل في موضوعه المفضّل فروى بالتفصيل كيف أن الحانج مراد قطع بمهارة فائقة التشكيلة الروسية إلى قسمين، ولو ولم يُجئ لإنقاذ الجلن - وشلّد بنبرة خاصة على كلمة إنقاذ - لهلكوا جمميعأ، لأن... لم يتسنّ للجنرال أن يتمّم بحملته: لقد قاطعت الخططيبَ مانان اوربيلياني، بعد أن تنبّأت بالنتائج التي تد تنتج عن هنه القصة، وطر حت عليه أسئلة عن الشقَة التي كان يسكنها في ((تفليس) . دهسُ الجنرال و نظر !الى مَنْ حوله وحدّق في مر افقه العسكري الذي كان

على طرف الطاولة يحدّق بدوره فيه تحديقاً رصيناً له دلالته: نفهم، لم

 الأمير الجيورجي الذي كاني كان جالسأ قبالة الأميرة فورونتزوف أنقّ

 اختطف أرملة (أأحمد خان) ) من ((ميكتولين)).

هاجم القرية أثناء الليل، وأخذ ما شـاء، وتوارى مع غنيمته.
سألت الأميرة:
ولماذا أراد اختظاف هذه المر أة بالذات؟
لانه كان عدوّ زو جها الذي كان يامل حتى موته أن يلقاه.
فلما مات انتقم من أرملته.
ترجمت الأميرة كلماته إلى الفرنسية، من أجل الكو نتيسة (ادي شوازيل)" التي كانت جالسة بجنب الأمير البيورجي.

هتفت الكونتيسة ومي تغمض عينيها وتهزّ رأسها:
ياللفظاعة!
قال فورنتزوف مبتسماً:
كلا. لقد أكدّوا لي أن الحاج مراد وقف من أسيرته موقفاً فروسياً وأنه أطلق سراحها.

لكن بفدية؟

طبعاً، لكنه مع ذلك تصرّف بنبل معها． كانت كلمات فورو نتزوف مُنطَلقَأ لطائفة من الـكايات عن الـاتاج

أدرك رجال القصر أنهم عندما يضخْمون قيمة الـالج مر اد فإنهم يعثون فيه رضأ ظاهر أ．

هذا الر جل يعلك شـجاعة مدهشَ！كائنّ عظيُمُ الشـأن．．．
 شورا）و ونهب جيمع المخازن．



 أسيرأ．فكان المواب على هذه الــكاية ابلمملة المبتذلة：（امالعمل؟ الحرب حربٌ）｜．
هذا رجلّ عظيم.

قال الأمير الجيورجي الذي كان معدوم الذكاء لكنه بارعٌ في فنَ
التملْقِ：
لو ولد في أوروبا فلر．كا كان نابليون جديداً．
لقد كان يعلم أنه عندما يذكر اسم نابليون الـنـي فورو نتزوف صليبه الأبيض في قتاله له، فانه سيُدخل السرور إلى نفسه．

وأو حى فورونتزوف：

لنقلْ جنرالأ كبير أ في الميّالة، لا نابليون. إن لم يكن نابليون، فعلى الأقل ((مورا)).

واسمه الـلاج مورا
قال أحدهم:
غادر الـاجُ مر اد الجمبلَ، هذه نهايةُ شامل.
أضاف مدعو" آخر :

- هم يحسّون في الوقت الحاضر (إن كلمة: الوقت الماضر لها دلالتهاعند فورونتزوف) أنهم لا يستطيعون أن يصمدوا.

قالت (مانانان اور بيلياني:
كل هذا بفضلكُ.

 !! الصالون بعد انتهاء الغذاء، في أحسن حالاته.
 حذّث الجنرال ذا الشارب المنتفُس، حاول أن يُدنُلِ له أنه لم يلاحظ خُرْقه.
وبعد أن بادل كلّ واحد بعد كلمات، أخذ يلعب بالور قـ و و ولم يكن يلعب سوى تلك اللعبة القدعة المسماة (الومبر )ا وشار واركه في اللعب
 والدكتور اندريفسكي، وهو إحدى القمم الطبية، وبعد أن وضع

فور ونتزو ف بجنبه علبة السجائر الذهبية التي عليها صورةُ الاسكندر
 يحمل رسالةُ على طبِّ فضّي.
رسالة أخرى، ياصاحب السيادة.
فضّ فورونتزوف الغلاف، وهو يعتذر، وأخذ يقر أ، كانت الرسالة
 مع (ميلر - زاكوملسكي). اقتربت الأميرة وأرادت أن تعران ونـر ماذا

يكتب ابنهمـا.
وهذه أيضاً في الموضو ع ذاته. حدئت له بعضُ المزعجات مع آمر

أخطا سيمكون. لكن كل ما ينتهي نهاية حسنة فهو حسنٌ.
وناول امر أته الر سالة.
تُم عاد إلى الطاولة نحو شر كاثه في اللعب الذين كانوا ينتظرونه باحترام، ودعاهـم !! تلاول أور اتهم من جديد.

وبعد أن وزّع فورونتزوف أوراق اللعب، فتح علبة التبغ، وتلك


من التبغ الفرنسي، وحملها إلى منخر يه واستنشقـها.
-1.-
عندما مثّل الحاج مراد بين يدي فورونتزوف في اليوم التالي، كان البهو غاصاً بالناس، وقد جاء الجـنرال ذو الشـارب المنتقُش، في أفخم

بزّاته، وبكل أوسمته، ليستأذن بالانصراف، و كان حاضراُ هناكُ أيضاُ آمرُ الفوج المهلّد بالملاحقة بسبب اختلالاسات في التموين، وثريّي أرمني يحمل ر خصة امتياز بتاري يريد هذه المُ الر خصة، محتمياً بالدكتور


 تخصر الكنيسة.

و كان هنا أيضاً مفوّض شرطة يحمل ملفاً كبيراً من الورق الذي
 ((خانّ)) جاء ليروي في بيته أنه قابل نائب الملكـ.

كان كل واحد ينتظر دوره للمقابلة، و كان مر افقَ عسكري شاب

 وإن كان يعر ج قليلا، سمع اسمه يتردّد همساً من جميع الِمهات. كان ير تدي جبّة بيضاء، طويلة، لبس تحتها صدارهُ بِّون قِ قر ميدي


 على وشاية (أحمد خان)) مما حمله على الخضو ع لشنامل.
اجتاز الحاج مر اد قاعة الانتظار، وقد مال جسمه قليلا إلى الجههة

 واقترع عليه أن يجلس ريثما يُبلغ نائب الملك بو صوله، قبل الحاج

مراد عرضه، وظلّ جامداً في مكانه، ناظرأ إلى الخاضرين، ويده على
 ((تار كانوف)) نفسه إليه وأخـذ يحدثه. أجابه الحا وباقتضاب. خر ج من مكتب نائب الملك الأمير ((كوميكس)" الذيه تقدَّ بشخك ع على مفوّض الشترطة.

أدخل المر افق العسكري الـالَّ مر اد رأساً. استقبله نائب الملك و اقفاً
 كان البار حة، لكنهُ كان صارماُ ورسمياً.

عندما دخل الــاجُ مر اد الغرفة الو اسعة التي كانت تو جَد فيهـا هذه الطاولة المهيبة، والتي كانت تنير ها نو افذ كبيرة عليها ستائر خضراءاء الما
 فيه جبّتُه، وقال بو ضوح، وباحترام، باللغة الكومبكية التي يتقنها:

إي أضع نفسي تحت الحماية العالية للقيصر العظيم، وتحت حمايتك، وأعدُ بخدمة القّيصر الأبيض بأمانة و حتى آخر قطرة من من دمي، وآملُ أن أكون نافعاً في الحرب ضد شامل عدوّي وعدو كمـ. كان المتحدَّثان يُحدان النظر، أحدهما في الآٓخر، وهما يتكلمان. وكانت نظر اتهما، وهي تـلاقى، تَغني الكتير من الأشياء التي لا سبيل
 التر جمان. لم تنكن هذه النظرات تكذب، كانت عينا ((فورنتزوف)"

 كان، وأنه إن خضع فلأنه لا يملك مخر جأَ آخر .


مر اد تقولان أن على هذا الشيخ أن يفكّر في موته بدلا من الـر ب،
 فور ونتزوف، من جهته، يستشف أفكار محَّته، وكان يكلْمه لأن ذلك يبدو له أنفع لنجاح جيوشه.
أمر فورونتزوف التر جمان:
قلْ له (كان فور رونتزوف يخاطب الضباط البمديد بضد بضمير المفرد) إن إمبر اطورنا رحيم جداً لكنه قويَّ جداً أيضاً، وأر جو أن يلتفت إلى طلبي وأن يضعه في خدمته.

وسأل التر جمانَ الأميرَ (اتار كانوف)، وهو يُحدق في الماج مراد:
هل ترجمت؟
وريثما يَرُدُ جواب سيدي الأعلى، فاني سأمنحه ملجأُ وسأسعى اللى أن أبعل إقامته هنا متعةة.

وضع الـاج مراد يده على قلبه ولفظ بسرعة بضع كلمات. كان
 خان) وشى به إلى الجنرال (اكلوجينو ).

أجاب فورونتزوف:
أعلمُ ذلك، أعلم ذلك. (كان على علم بهذه القضيّة، لكنه نسيها منذ زمن طريٍ) أعلم ذلك.
ردد ذلك وهو يجلس ويشير إلى الأريكة الموضوعة أمام الجدار ليجلس عليها الماج مراد.

لكن الـاج مراد ظل واقفاً وأسبل كتفيه القويتين وكانه لم يكن


تال المالج مراد وهو يقطب حاجبيه ويزّم فكيه:
 يتسنى لي الانتقام منه، لكن ((شـامل) حيّ وليّ ولن أموت دو ن أن أن أستوفي منه ديني:

قال فورونتزوف بهدوء:
نعم، نعم.
وسال الترجمان:
لكن كيف سيتقم من شامل؟
وأضاف:
قل له إنه يستطيع الجلوس.
رفض الماج مراد البلوس وأجاب عن سؤال فورونتزوف بأنه جاء إلى الروس ليساعدهم على تدمير شامل.

قال فورونتزوف:
حسنّ، حسنّ. وماذا ينوي أن يفعل. اجلسْ، اجلمنْ.

 العصيان، وأن ((شامل)) لن يستطيع الصمود.

قال فورونتزوف:
هذا حسن، هذا مُكن، سأفكر في ذلك. عندما تُرجمت هذه الكلمات للحاج مر اد بدا مشغول البال: قل للقائد العام أن أسرتي أسيرة أعدائي، وأنها مـا دامت في الجبال



ردد فورونتز وف عندما تُر جمـت له هذه المـمل:
حسن، حسن، سأفكر في ذلك كله، والآن فليذهب إلى رئيس الأر كان وليعر

هكذا انتهت المحادثة الأولى بين الـالـج مر اد وفورونتزوف. في مساء اليوم نفسه، في المسرح الملديد ذي الظر از الشرقي، كانت


 لعسكري لفورونتزوف، وجلس في الصف الأول، استمع الى الفصل



 فورونتزوف. كانت تُسمع في القاعة الكبرى التي أضيئت بالأنوار

الباهرة، موسيقا اوركسترا متوارية ((في حديقة الشتاء)). كانت السيدات، الفتيّات منهن ومَنْ كنّ أكبر سناُ، في فساتيّن مقوّرة تكشف عن الأذر ع والنحور، يرقص مع رجالٍ في بزات رسمية فاتحة. وقرب
 الملّمعة يصبّون الشمبانيا ويجوبون القاعة ويقدّ المّمون الحلويات للسيدات. وكانت زو جة نائب الملك، في زينة المساء هي أيضأ، مع
 بصحبة تر جمان لتبادل المـابج مراد بضع كلمات لطيفة، و كان يتأمل

 يُلقين عليه السـؤال نفسه، كنْ كلهن يسألنه عن رأيه فيما ير اه حوله فورونتزوف نفسه الذي وضع كتفيتين ذهبيتين وبنوداً وعلّق الصليب الأبيض في قبته، وتوشح بأرفع الأوسمة، ذهب أيضأ إلى الـلاج مراد وسأله السو'ال نفسه، مقتنعاُ، من غير شلك، أن ما ما ير اه قد أعجبه، أجابه الـلاج مراد، كما أجاب الآخرين، بأن ذلك كلك كله غير
 خيرأو لا شراً.

عندما دقت الساعة إحدى عشرةَ دقةُ، تحقق من الوقت في الساعة
 يستطيع أن ينصرف، فأجابه هذا بالإيجاب، لكنه أضاف ألأل أل من الأفضل مع ذلك ألا ينصرف على الفور، بيد أن الـلاج مر اد لم يشأ أن يظل زمناً أطول، فصعد العربة التي وضعت الا نحت تصت تصرفه وعاد إلى مكان إقامته.

استقبل الحاج جمراد، بعد خمسة أيام من وصوله تفليس، المرافق العسكري للقائد العام نائب الملك．

قال الحاج مراد بنعومته المعتادة، وهو يحني رأسه ويحمل يده إلى

يغتبط رأسي ويداي بلقاء نائب الملك．
وأضاف ببشاشة وهو ينظر إلى لوريس ميليكوف（＂）في عينيه：
مُرْ.

 بانتباه إلى لوريس ميليكوف اللذي كان يتك ريكلم التترية بطلاقة． أعلن المرافقُ العسكري أن الأمير يرغب أن يسمع الـاج مراد يروي بنفسه حياته، مع معرفته به．
ستتكلم وسأسجل ما تقوله، وسأترجم ما تقوله إل الروسية، وسيرس سل الأمير ما ترويه إلى الإمبراطور ．
لز م الهاجُ مراد الصمت（ لم يكن يمتنع عن مقاطعة محدّتْيه فحسبـ، لكنه كان ينتظر دائماً ليجيب، وليعلم إن كانت ستنا الكلمات إلى ما قيل）، ثم رفع رأسه، ورد قلنسوته إلى الخلفـ، وانـ، وابتسم

 ．（1人へ1－1へへ・）

تلك الابتسامة الطفولِية التي خلبت ماريا فاسيلييفا، وقال، وقد فتتنه،


ارو لي حياتك (خطاب المفرد بضمير الجمع لا يوجد في اللغة التترية) منذ البداية، ودون أن تستعجل.
قال لور ريس ميليكوف ذلك وأخر ج من جيبه دفتراُ صغيراً اُلتسجيل
الملاحظات.

- إني أقبل راضياً، لكن هناكُ الكثير مَّا يُروى. نقد وقعتْ في حياتي حوادثُ كثيرة.

إن كنتَ لا تستطيع أن تنتهي في يوم، فسنُتمم في اليوم التالي،
هل ينبغي أن أبدأ من البداية؟
نعم، منذ البداية، أين وُلدتَ، وأين عشتُ.
أطرق الحاج مراد رأسه من جديد، واستغرق في التأمل فترةُ من

 البولاد، شفرته قاطعة كثفرة موس الملاقة، وبدأ يتكلم وهو ينجر


 حميمأ، وعندما وُلد أخي الأكبر، عثمان، أرضاني أرته أمي في الوني


ابنَ المان الثاني واسمه (أمته خان)،، الذي أُنْضب حليبها، ومات أخي


 عن ذلك، وهكذا فإنها ملم تركني، بل إنها ألفّت لي، حيئذ، أغنية...

لكن ر.كا كان من غير المجدي أن أروي ذلك؟
قال لوريس ميليكوف:
لا، لا، اروِ كل شيء.

استغرق الـاج مر اد في ذكر ياته، تذكّر عندما كانت أمه تضعه في في




 يخشُى الموتَ ابني الباسل أيضاًا).
وأضاف الماج مراد: (اوهذه الأم، أمي، موجودةٌ عند شامل ويجب إنقاذها).).

تذكر البئر تحت البِبل، حيث كان يصحب أمه متشبشباّ بثو بها، وهي





الطاز ج، والفطاير التي كانت تُعدها أمه، تذكَّر يوماً ذهبت فيه أمُه إلى



الصلاة.
أردف وهو يهزّ رأسه:
نعم، رفضت أمي أن تعطي حليبها ولدأَآخر . فوظفت امر أة المـان



 (ابولاتش خان ) الذي رماه شامل ف هوّة.
 وصل المريدون القرية. كانوا يضربون الحجارة بسيوفهـم الحنـبية




 و حلول (( حمزة)) ) محله.

أرسل هذا إنـذارأ !لى جميع الخانات يأمرهم فيم فيه بالاعتراف بالغزوات، وإلا دتر مقرّهم، كان ذلك يتطلّب التفكير، كان المانات
r| الغز - الغزوات في الترية: الجهاد في سبيل اله.

يخشون الروس ولا ير يدون أن يقبلوا بالغزوات، أرسلتنا امر أةُ الأمير،




 خان قوياً مثل ثور، شَجاعاُ مثل أسد، لكن نِ نفسه كانت سيّالةُ مثل الماء، ولو لم آت به لاضاع عآخر جياده، وأسلحته. هنه الإقامة في (اتفليس)" غيرّت فكرتي، وما إن عدتُ إلى الوطن حتى حاولتُ أن أن أقنع امر أة الأمير وأو لادها بقبول الغزوات.

سأل لوريس ميليكوف:
لماذا غيّرت فكرتك؟ ألم يعجبك الروسُ
صمت الـاج مراد لـظة. ثم قال بلهجة حاسمة:
نعم، لم يعجبوني.
أغمض عينيه وأضاف:
وسببّ آخر دفغني ! لى اعتناق الغزوات.
وما هو؟
التقينا، المنان وأنا، بالمريدين قرب تسيلميس، فرّ اثنان منهم،

 وقوي اعتنتْ الغزوات، الله ير يد ذلك.

ثم ماذا؟ٌ هل قبلتْ
أجاب الـاج مراد:
لم أقبل، لكني أخذت أفكرّ.
وتابع:











 بالر سميات التي يُستقبل فيها الخانُ، وقال له:
لم أسمنُ إلى بيتكم قط، ولا أرغب في الإساءة إليه، لستُ أطلب

 دعوني أعيشُ في بيتكم، سأساعدكم بنصائحي وأفعل ما يحلو لكمم. "(كان (أمه خان)) ضعيف التعبير، فلم يَذْر ماذا يقول، وصمت،

أعلنتُ أُنه إذا كان الأمرُ كذلكُفينبغي لممزة أن يذهب إلى (اخوزناخ)،،
 لكنهم تطعوا عليَ كلامي، وحيئذ كان لي أول صدام مع شامل الذي كان يقف بجنب الإماماז(1) قال لي: لم نكلّمك أنتَ، وإنا كلَمنا المانـا

سكت، قاد حمزة هذا الأخير إل خيمته.
عدت إل البيت، حاول الرسل إقناع زوجة المان بإبر بإر سال ابنها
 لكن جميع الناس يعلمون أن المرأة تملك في رأسها من العقل بقدر





 البواسل، زعندما وصلنا المعسكر، اقتاد حمزة الشُناب الشاب إلى خيمته، بينما بقيتُ مع الخيول.


 بيده اليسرى وجهه الذي جُر ح بوحشية، بينما كانت يُدُه اليمنى rir - كان حمزة هو الإمام ثم خلفه شالمل في الإمامة.

مسلّحة بخنجر تطعن كلّ من يقترب منه. قتل.عرأى مني أخا حمزة، تُم انقضّ على الآخر، لكن المريدين في هذه اللحظة أطلقوا النار فسقط.

سكت الـابج مراد ورُئيَ الدم' يتدفق إلى و جهه الأسمر وتحتقن
عيناه به، وأردف:
استولى علي المُو فو فولِّتُ هارباُ.
قال لوريس ميليكوف:
آه! آه! كنـُ أظّكّ أنكُ لم تخف قط!
لم أخف بعد ذلكُ قط. لم أنس الخْجل الذي أحسسـُ به حينئذ، وكنتُ كلما فكُرتُ فيه لم أَعدْ أخشتى شيئأ.
$-1 Y-$
قال الــاج مراد:

كفى الآن، حان موعدُ الصلاة.
وأخرج من جيبه ساعة فورونتزوف، ضغط برفق على النابض،
 الطفولية التي تعودّها، دّقت الساعة الثانية عشَرة وربعاً.

قال:
هذه هدية من صديقي فورو نتزوف.
فلاحظ لوريس فيليكوف:

صحيح؟ جميلةٌ جدأ ساعتُكَ، اذهب إلى صلاتك، وسأنتظرك. أجاب الماج مر اد وهو يأوي إلى غرفة النوم:


سجّجل لوريس ميليكوف في دفتره أهم المقاطع في الـكاية التي
 اقترابه من الغرفة المجاورة، سمع نقاشأ حامياً باللغة التّا الترية، وفهم أنهم خُراس الماج مراد، ففتح الباب ودخل الغرفة.

كانت الغرفة ملأى بر ائحة الشحمم الز نخة التي تر افق المبليين. كان
 مرتديأ معطفأ من جلد اللخروف مزقأ ووسخاً.

كان يُصلح رسنأ، وهو يفيض في الحديث متلظًّأُ، بصوته المبحوح، عندما دخل لوريس ميليكوف صمت ون وتا وتابع عمله دون أن يعير القادم المجهول انتباهأ، وكان (اخان مان ماغوم)" ذو الأسنان البيضاء والعينين اللامعتين، جاللأُ إزاءه، كان يكرَر أبدأ السُيءُ نفسه. و كان (إيلدار) الجميل مشمّرأ كمّيه عن ذراعيه العبلتين، يصقل
 الطعامَ في المطبخ.

سأل لوريس ميليكوف ((خان ماغوم)) بعد أن حيّاهمم:
فيَمَ كتتم تتناقشـون؟
أجاب (اخان ماغوم)) وهو يشـذّ يد الضابط:

ما انفكَ يمجد (اشامل)).
وفي رأيه، أن (اشامل) رجلّ عظيم، عالم، ولِّمن الأولياء، أبيّي". إذن لماذا تر كه؟ تر كه وما زال يمجّده؟

تر كه وما زال يمجّده.
ماذا، أتعتبره ولِّاً حقاً؟
أجاب ((حمز الو ) بلهجة مقتضبة:
لو لم يكن ولِّاُ لما تبعه الشعبُ.
أجاب ((اخان ماغوم)):
ليس ((شامل) الولي، وإنا ((منصور)" هو الذي كان وليأيأ، وليّاً






 ذلك الزمان، كان الله يرعى الشعب، كانت الأمور جـدّ يغتلفة عما هي اليوم.
أباب حمزالو :
الناس حتى اليوم لا يدخُخون ولا يشربون، في البُبال.

ردّ (اخان ماغوم))، وهو ينظر إلى لوريس ميليكوف: نـاملُكُ (الاموروي)(12) (12). ردّ حمزالو حاسماً النقاث:

وهو (الاموروي)) يعيش في المبال مثل النسور!
قال ((خان ماغوم)") وهو يكثـف عن أسنانه اللامعة وقد ظهر عليه الرضا بالر د الـاذق الذي ردّه خصمُه:

مر حى، لقد أحسن الردَ.
وإذ شاهد بين يدي (الوريس ميليكوف)" علبَّ سـجائر، طلب أن

 لم ير ذلك، وضع بغير حذق السيجارة بين شفتيه الحمر اوين، وأخذ يدخّن بسرعة وينفخ كل نفس.

قال حمز الو هو يغادر الغرفة:
ليس هذه حسنا.
رماه (اخان ماغوم)" بنظرة سريعة، وظل يدخّخن، وسأل لوريس


ماذا، أمعك مال كثير
. معي ما يكفي
६! - لاموروي: لقب للتحقير يطلق على البلبلين.

قال إيلدار الذي ابتسم وهو يلفت وجهه الجميل نحو لِريس
ميليكوف：
اسأله من أين له مثل هذا المال ．
أجاب（（خان ماغوم）بحذّة：
ربحتُه في الرهان．
وروى كيف أنه وقعَ أمس، وهو يتنزّه في تفليس، على جماعن اعـي


 جيبه، فدخل حلقة اللاعبين معلناً أنه ير اهن على المبلغ المطرو ح كله．

سأل الضابط：
كيف على المبلغ كله؟ أكان معك كل هذا المال؟
أجاب خان ماغوم ضـاحكاً：
كان معي اثنا عشر كوبيكاً．
وإذا خسرتُ؟
معي هذا！
وأثشار خان ماغوم إلى مسدّسه．
لماذا أعطيه؟ كنتُ سأفرّ، وإذا ما لـق بي أحدّ قتلته هذا كل شيء．
وهل ربحتِ؟
لمــُ كل شيء وانصرفتُ．

فهم لوريس ميليكوف فههاً جيداً (اخان ماغوم)" و(إيلدار )، كان الأول إنساناً مرحاُ، محباً للهو لا يدري كيف يصرف فيض نشاطه





 و لم يفهـم لوريس ميليكوف لماذا انتقل (احمز الو " إلى صفوفهـمّ،


 نواحي الضعف لدى الروس، وري وقال الضابط في نفسه: ((فإذا تمّ له ذلك فرّ ووجّه قوى الجلبليين نحو أقل التقاط حمايةُ، وكان العداء الذياء الذي أظهره ه (ا حمز الو ) يُدْعّم رأيه.

- نككر لوريس ميليكوف: إن هؤلاء والـاج مر اد نفسه يحسنون !إخفاء نياتهم الـقيقية، لككن هذا يفضح نفسه بالاحتقار الذي يجاهر به بجاهنا.

حاول أن يبدأ الحديث مع ((حمز الو ) بأن سأله إن كان لم يضجر هنا.

حدجه الر جلُ دون أن ينقطع عن عمله، ودمدم بصوتٍ مبحوح: لا، لسـُت أضجر.

وبهذه الطريقة أجاب عن جميع الأسنلة التي أُقيتْ عليه، كان


 معلّمه دون أن يفوه بلكمة، سأله أله لوريس ميليكوف من أين هو ومنذ

متى دخل في خدمة الـلاد مراد:
أجاب حنيفي:
منذ خمس سنوات، نحن، من القر ية نفسها.
وأضاف بهدوء وهو ينظر إلى وجه الضابط:
أبي قَتَلَ عمّه، وأرادوا أن يقتلوني أيضاُ، حينئذ طلبت إليه أن يقبلني
كأخ.

ماذا يعني القبول كأخ؟
تركتُ شعري وأظافري تنمو مدّة شهرين، وحينئذ ذهبتُ إلى بيتهم، فإستقبلوني وقادوني إلى أمهـم، فأرضعتني من من حليبها: وهكذا صرت أخأً لهم.
تناهى صوتُ الـاج مراد من الغرفة المجاورة، كان ينا ينادي إيلدار، فمضى هذا إلى الصالون بخطوات سريعة.

قال للوريس ميليكوف وهو يعود:
أنه يطلبُكُ
بعد أن أعطى لوريس ميليكوف (اخان ماغوم)" الْفُرَحَ سيجارةً، قصد غرفة الجلبلي.

عندما دخل لوريس ميليكوف الصالون، استقبله الحاج مراد وهو يجلس على الأريكة:

أنتابع؟
بالتاكيد. لقد تحدثُتُ إلى حرسلك، وأحدهم فتى جسورٌ مرعٌ
بالفعل هذا ((خان ماغوم)).
وقد أعجبني كثيرأ الفتى الجميلُ.
آه! ايلدار؟ إنه شاب، وهو رجلٌ حديدي.
لزم كلاهما الصمتِ بضع دقائق.
هل ينبغي أن أتابع.
نعـم، نعـم.
رويـتُ كيف قتل الخانات، بعد مقتلهم دخل حمزة خوزناخ
واحتل قصر الخـان.
ظلت زو جتُّه تسكن فيه، وذات يوم دعاها حمزة ليكلّمها، وأثناء


ظهر هـا .
سأل لوريس ميليكو ف:
لكن لماذا قتل هذه المرأة.
أكان يمكن أن يتصر"ف على نحو آخر، عندما نخطو الخُطوة الأولى،

فيجب أن نخطو المطوات الآخرى، كان يجب أن يستأصل النسل وقد فعل ذلك، وقتل شامل بنفسه الابن الأصغر بأن رماه في هوّ موّة، وخضع جميع (الآفار )/ لممزة إلا أنا وأخي فقد رفضنا ونا أن نطيعه، أر أردنا




 شيئأ سوى خدمة الله ويجبِ ألا تقفوا في وجه عملي، وانِ والآلن عُذْ إلى بيتك، ولا تنس ما قلكُه لكَ)،.

عندما عاد جدي إلى البيت، ردّد علينا كلمات حمزيز صممنا أن نحقق مشروعنا بلا تلا تريّت، في أولي أليا أيام العيد في المسجدد، رفض رفاقنا ذلك، وبقينا وحدنا، أخي وأنا.






 وهر بـُت

عندما نـاع عبأ موت حمزة، ثار الشُعبُ، وفرَ المريدون، والذين لُ ينجوا بأنفسهم أبيدوا.

تنفس الـداج مر اد الصعداء.
واستأنف:
كان كل شيء، حتى هذه اللحظة، يسير سيرأ حسناً، لكن كل شيء
 يجـب أن أز حف على الروس، وإذا رفضت فسـو فِ يدمّر (اخو ن ز زاخ)")

ويقتلني، أجبتُه أنني لن أذهب إليه ولن أدعه يأتي الي".
سأل لوريس ميليكوف:
ولاذا أبيـتَ أن تذهبـ إليه؟
تجهم و جه الـلاج مراد وأجاب بعد وقفة قصيرة: كان ذلك مستحيلا، لقد أراق شـامل دم أخي عثمان ودم (أبو
 ضابط ومنحني لقّب محافظ ((آفاريا)). كان ذلك ممتازأ، لكن ((روزن)) بعد أن عهد بحكيومة ((آفاريا)) لنان

 رُفضَ، وظن أن ذلك كان بسببي، ومنذ ذلك الحين كرهني، و كلّف


 اني انتقلتُ إلى صفوف شامل، لم يصدّقه البَرال ومنع أُنْ يُسّني أحذّ،



مدفع، وبقيت كذلك ستة أيام، وفي اليوم السابع، فُكْ رباطيٍ وقادونٍ





 وأضلعي وذراعاي وساقاي، أدرتُ أن أتسلْقَ، لكني لمُ أَقْو، خارت
 راع فطلب النجدة، وحمُلت إلى القرية، وشفيتْ الجِرا الح في أضلعي ورأَسي، وشفيت ساقي أيضاً، لكنها ظلت أقصر...

ومذ الـلاج مراد ساقه التي جُر حت. هذا لا يمنعني من المدمة.

وتابع حكايته:



وطلب الآنفارُ أن أعود إليهم وأحكمهـم، فقبلتُ.
نهض فجأة، وأخر ج من عفظته رسالتين اصفرتا منا من طول الزمن،
 الجْنرال كلو جينو، وقد حُرَرْتْ على النحو التالي:
الملاز م الثاني الـلاج مراد
(القد كنتْ في خدمتي، وكنتُ مسروراً مبنك واعتبرتك دائماً أحد




 وإذا لم تكن مذنباً في شيء، فلا تخف شيئأ وسوف أحميك.
 أن تخشى شيينأ).

وأضاف الجُر ال أنه لن ينكث بوعد تطعه على نفسه، وأنه عادل، وألحّ على الماج مر اد بالمجيء.
وبعد أن انتهى لوريس ميليكوف من قراءته، أخبره الـأج مراد، قَل أن يسلّمه الرسالة الثانية، كيف ردّعلى الأولى.

كتبتُ إليه أني أضع العمامة، لا لارضي شامل ولكن لا لاخلص


 في (اخون راخخ)، جاء وغذّ وبصقَ عليّ، ولا أستطيع أن أعود إليكم
 أخسىى غدر أحمد خان.

وقال الحاج مراد وهو يمدّ ورقة صفراء أخرى: (احينذاك كتب الجنرال إلي رسالة ثانية: (القد أجبتني عن رسالتي، وأنا أشكرك، قلت

لي إنك لا تخشى العودة، لكن الإهانة التي وجهها إليك مسيحيٌ


 الشرِفِ موضع الشك مك، وأنا أغفر لك، على كل حال، لأنـي أعرف تشُكك معظم الجبليين.
(إذا كان ضميرُك مرتاحأ، وإذا كنت لا تضع العمامة إلا لـا ولاص روحك، فالمق إذن معك وتستطيع أن تواجه روسا روساء الــك امكومة وأنا





 لأعدائي، إنه صديق الر جل الذي يحظى بتقدير الـلـكومة الماص)". وأنهى الجنرال رسالته بحث الحاج مراد على العودة إلى الروس. قال عندما انتهى ميليكوف من قراءة الرسالة:

لم أصدْقْه، و لم أذهبْ إليه، ولو كنتُ عند الروس لما استطعتُ

 الطوق، تلقيت رسالةُ من شـامل، كان يعدني بالمساعدة على أحمد

10 - توم جبليون تليلو العدد خضعوا للروس.

خان ويعينّني حاكمأ لبلاد الآفار، وأضـاف إنه سيقتل أحمد خان، عدّوي، وبعد أن فخكَتُ طويلاً، انتقلتُ إلى صفو ف شا شامل ومنذئنذ قاتلتُ الروسى بال هو ادة.

وأخذ الحانج مراد يعذّد مآثره الحر بية، كانت كثيرةً و ملم يكن لوريس ميليكو ف يعر ف سوى القليل منها، كانت غار ات سرعتُها و جـسار تها تانها خارقتان للعادة، وقد كُلّلت جميعها بالنجاح.

لم تَكنْ بيني وبين شامل صداقة، لكنه كان يخافني ويحتاج ! إلي، سألني أحدهـم من سيخلف (شامل)" في الإمامة، فأجبتُ: سيكون ون إمامأُ ذاك الذي يجيد استعمال السيف أكثر مـن غيره، ونُقلتْ أقو الي



 قطعة ذهبية.
"(و لم يكن ذلك كل شيء: لقد جاء حرسُه إلي" وصادروا جميعُ أملاكي، ثم استدعاني إليه، لكني لم أجب دعوته، لعلمي أنه يريد
 و لم أستطع أن آتي بأسرتي معي، إن أمي وامر أتي وابني ما يزا الون عند شـامل، قل لنائب الملك إني لا استطيع أن أفعل شيئأ ما دامـت أسرتي هناك.

أجاب لو ريس ميليكوف: سأقول له ذلك.

نعم، حاولْ أن تفعل ذلك، ما يخصني لك، لكن ساعِدْني عند الأمير أنا مربوط وطرف الـبل بين يدي شامل.
هكذا أنهى الحاج مراد سيرة حياته.

- $1 \varepsilon-$

في r ا كانون الأول أرسل نائبُ الملك ("فورونتزوف)" إلى وزير


لم أكتب إليك، في البريد الأخرير، يا أميري المحبوب، لألكّ لأنـي كنتُ أود أن أتخذ قرارأ بشأن الـأج مراد، قبل أن أكتب إليك.

منذ ثلالة أيام وأنا شديدُ الضيق، لقد أعلمتكَ في في رسالتي الأخيرة، بوصول الحاج مراد إلى تفليس في 1 من هنذا الشهر منر، في اليوم التالي












وهو ياتي إليّ كل يوم مستخبراً ليعلم إن كان لدي أخبار بشأن أسرته، وهو يطلبُ إلي أن أجمع البِلبين الأسرى عندنانا، وأن أر أردهم
 "مُنْ يعطيه المال مساعدةً له كي ييلغ هدفه.

وهو يردد علي بلا انقطاع: (أنقذوا أسرتي، وامنحوني إمكانَ خدمتكم (في رأي أنه صالح كي يُندب إلى البلبهة الليسغية)، وإذا

أجبته أن ذلك كله يـدو لي صحيحأ جدأ وأن الكثيرين سيعاملمونونه
 وتلتُ له إني سأفعل كل ما بوسعي لأجمع الأنسرى وأنـي إن لم



 بلا شك، هلاكُ أمه وامر أته وأولاده الستة، وقد سألته صراحةً ماذا ينوي لو أن هذا العرض قذّم إليه.

رفع الـاج مراد ذراعيه وعينيه إلى السماء وأجابني بأن مصيره بين

 وفيما يِعلق باستثصال أسرته، يعتقد الـاج مر اد أن ثـامل لن يعز م على ذلكُ بدون ترو :
لأن ذلك يجعل عدوه أشد ضراوةً وخطرأ.

لأن في داغستان شخصيتات بارزة ستحذّره من هذا الاستئصال.
وأخيرأ كرَر اللاج مراد أن المستقبل منوطٌ معشيئة الله، لكنه لا يفكر في الوقت الحاضر إلا بافتداء أسرته، وقد تو توسّل إليّ، باسمّ الله، ألن



معلومات عن و ضعههم، وأن يعثر على وسيلة لتحريرهـم.
وفي رأيه أن كثير اً من الأنصار، و حتى بعض الملازمين، ظلّو أمناء،


 الهـلوء الضروري لكنْـب ثقتـنا و خدمة قضيتنا.

طلب إليّ أن أرسله إلى غروز نايا، بصحبة ثالايّن قوز اقياً بحرّبين

 ذلك كله قد شغل بالي لان اتخاذ القرار يستتبع مسؤولية كبيرة من

 وسيكون ذلك، في رأبي خاليأ من العدل ومن كل حسًّ سياسي.

مثل هذا التدبير الذي لابُدَّ أن يُعرف في كل داغستان سيُسيء إلينا كثير ألان ذلك سيَحْمل على اللـنر منا جميع أولئك الذين هـم ضـ

 اضطُر" إلى الانتقال إلى صفوفنا.

ولو أنا تصرّفنا مع الماج مر اد تصرّفنا مع أسير عادي، فسوف نضتع ما في خيانته من عاقبة حسسنة.

ولذلك أرى أني لم أكن أُستطعِ أن أنعل غيرَ ما فعلتَ مع العلم انني سأتهم بالخطأ الجسيهم لو هربن

في زمن اللـرب، وفي مثل هذه الظروف الصعبة، يستحيل علينا

 علينا أن نسلكه - وليكن ما يكون.


 و"(كوزلوفسكي) وهذا الأخير على اتصال دائم مع اللماج مر اد الذي الذي
 وقلتُ له أيضاً أن من الُمستحسن أن يُكَئر الـرو وج بصحبة جنودنا، كمّا ينع شامل أن يصبح بأننا نسجنه.
 الذي يعتبره صديقأ له، وقلت له إنه لم يعد آمر ألهذا الموقع، وأن قدومه قد يفسح المجال لسوء الفهـم.

على كل حال، إن (ا(فوز دفيجنسكايايا)، تقع على مقر بة من عدة ترى ترى عدوة، بينما ((غروز ناياب)، أكثُر ملاءمة لإقامة الالتصالات التياتي التي ينوي أن يقيمها مع مرؤوسبه القدماء.

سيصحب الحاج مر اد عشُرون قوز اقياً ختارين، بناء على طلبه، ولن
يتر كوه أبداً.
إن نقيب المّيّالة لوريس ميليكوف وهو ضابطُ مرموق، ذكي،



 كل الإتقان - ناقشنا أدق المسائل وآكثر ها سريّةُ.

استشرت ((تار كانوف)؛، الذي كان على اتفاق تام معي، فهو يرى

 ضَبْطه، وإما أن نطرده خار ج ج البلاد.

لكن الملين الأخرين لا يلغيان نقط الفوائد الناجمة عن الملاف
 الجمبلين من شامل.

لقد قال الأمير تار كانوف أنه مؤمن بصدق الـا مراد لا يامل أبداً في صَفْح شـامل الذي سيقضي عليه حتى لو وعده بالصفح
السنيء الوحيد الذي يشغل بال تار كانوف، هو التعلّق المتعصّب

 يقضي عليه عاجلاُ أم آجلاً، في حال علِ عودته.

ليس عندي شيءّ آخر أقوله لك، أيها الأمير العزيز، بصدد هذه الحلقة، من الأحداث التي بتري هنا.

$$
-10-
$$


 عشرات الحيول، وضرب عشثرات الحوذيِن حتى أدماهم بين تفليس وبطر سبر ج.

وفي ا كانون الثاني Nor ، قدمه وزير الحرب إلى الإمبر اطور بين تضايا أخرى للبحث.



 نيتشيف المذكور، وزير اللمرب.

لقد أدهشَ بعلس الدولة أن الوزير تشير نيتشيف الذي هو
 الضابط الديسمبري، بينما كان راستوبتشين يناصر انتقال أملاك المحكوم إلى الوزير، ولما سئل راستو بتشين عن أسباب مورين


 كروغليكوف.

بان التقاليد القديعة تقضي بأن يكو ن زنّار المحكوم بالإعدام وقبته ملكأ للجلاّد.

كان تشير نيتشيف يعرف مذن الـون الحكاية ويعلم أنه ملم يكن مبوباً، لكنه لم يكن يتصّور أن تكون هذه الحالة أساساً للعداء العام نحوه.

كان على العكس، يفسّر هذا العداء بخخصانصه العظيمة التي آذت إلى الِي


 به، لانه كان واسع التّراء، لأنه كان نبيلاُ من أسرة عتيدة بير بينما لم يكن
 الإمبراطور إزاءه، وكان تشير ينتشيف ينتهز كل ملا مناسبة للاسماءة إلى فور ونتزوف، وقد بنح، بصدد تقر ير ير المتعلقَ بالـانج مر اداد، في أن يثير استياء الإمبراطور نحوره.

ذلك أن غفلة السلطات العسكرية التي أتاحت للجبليين أن يذبحور تشكيلة روسية صغيرة بأسرها، قد غُزيتْ إلى فورونتزو وف. كان تشيرنيتشيف يستعد الآن لان ينتقد.كهارة القرار الذي اتَخذه فور ونتزوف بصدد الـاج مراد.
أراد إقناع الإمبراطور بأن الأمير حمى دانمأ السكان المان المحليين على حسـاب الروس، وأنه أظهر تساماًا مفرطأ بلغ الضعف نحو السكان القوتازين.
 جسيمأ، لأنه مل يكن تمة بحال للشـك، بأن ذلك البمليّ مل يخضع إلا

بهدف مشاهدة وسائل الدفاع الروسية، وكان الأفضل، في اعتقاده، أن ينفى إلى أواسط روسيا، ولا يمكن استخدلامده إلا علا عندما ترا تر ك أسرته الجبل وإلا بعد التحقَق من صدقه وإخلاصه.
فشـل تشير نيتشيف كليَأ في مشروعه وذلك ولكا لان نيكولا الأول كان كان، في أول كانون الثاني متكتّر المزاج، ولأنه كان سيرفض أي عرض



 لاهلالك زاكاي تشيرنيتشيف، بهدف الاستيلاء على أملاكه، وكان يعذّه رجلأ لنيماً.

إلى مذه الحالة الذهنية للاممبر اطور يعود بقاء الحاج مر اد في القوقاز، وبسببها لم يتغير مصيره، وهو شيء كانير كان سيحصل لو أن تشيرينيتشيف قدّم تقر يره للقيصر في وقت آخر .
 الشتاء، حوذيّ ملتح، يضع على رأسه قبعة تنتهي برأس حادر، يقود،


 عند مدخل القصر، ملقيأ العنان على مقعده المحشو بالقُطن، فاركأ يديه المدرتين. كان تشير نيتشيف ير تدي معطفأ لِّنَأ قتُه من جلد القندس الفضّي،

وكان يضع على رأسه قبّعة الضابط المثلثة الرؤوس، رمى ببجلد الدب الذي كان يغطّي به ساقيه، وأخر ج من الز حانـي





 وأخخذ يصعد الدر ج المغطى بالسِجاد، بطيء الخَطْو، بساقيه المتعبتين اللتين لم تكونا تطيعانه طاعةً حسنة.

مرّ أمام الخلدم وهـمَّ بخلعهمه، فحيّوه بخضو ع شديد، ودخلى قاعة الاستقبال، أقبل عليه بكل احترام، مر افقُه العسكري في في الدائرة، بيز ته


 البليد الذي بان عليه الضّحر، وبشاربه وعارضيه التي قلَّد بقصّتها
الإمبر اطور نيكو لا.

سأل تشيرنيتسيف المرافق العسكري وهو ينظر !لى باب مكتب
والامبر اطور؟

أجاب الضابط و كأنه سعيد بسمـاع صوته نفسه:
عاد جلالته قبل قليل.

تقدم بخطوات رشيقة ومنتظمة إلى الـدَ الذي لو وُصع فيه كأس ماء على رأسه لا انقلب، دنا من الباب الذي فُتحَ وعبّر كيانُه كله عن الاحترام الذي توحي به الغرفة التي يدخلها، ونيا ونوارى فيها. - فتح دولفوروكي عفظته وتفحصً الأور اق التي فيها. كان تشّيرنيتسيف يتمشى رزين الهيئة، بخطوات متزّنة، مستعر ضأ في فكره كل ما سيعر ضه على الاممبر اطور .

كان قرب باب مكتب العمل عندما فُتح، تُقدّم المرافق العسكري نحو تشيرنيتشيف ودولغوروكي، وعيّاه أكثئر طالقة من ذي قبل، واصطحجههما إل غرفة المليك.
 كان نيكولا يشغل فيه الطابق الأعلى، و كان المكتب الذي يلـي يتلقَى فيه



 نيكو لا الأول وأمامها مقعد له، وبعض المقاعد للزوار .

كان الإمبراطور مرتدياً سترةٌ سوداء بدون كتفين يز ينها شريطان،

 بعينين الككيبتين، دون أن يتحرك.

19 - أي الحريق الذي دمر قصر الششتا، سنة 1Ar9.

على وجهه الشاحب الطويل، ذي الجبهة العريضة، المائلة، برز عارضاه المملَّسان اللذان اختلطا، على نحو حاذق، بالشعر المستعار الذي غطى رأسه الأصلع، كان هذا الوجهُ، في هذا اليو اليوم، بارداُ وصارماً، بو جه خاص، و كانت لعينيه المعكرتين أبـداُ، نظرةٌ أشد أشد إبهامأ من العادة، و كانت شفتاه، تحت ششاربه المنتفش، و و جانبا وجهه
 معقوفان، وذقنه المضاعفة التي سحقتها القبةُ كان كل كل ذلك يُسبن على وجهه مظهر الاستياء بل والغضب.

كان التعب سبب انزعاج اللإمبر اطور، ومردّ هذا التعب حضورُه

 يرتدي كعادته بزّة فارس الحُرس بخخو ذته التي علتُها زينتُها، حين التقى متنكرةُ كانت قد أيقظتْ فيه، أثناء الحفلة الر اقصة الأخيرة، ببياضهـا وجسدها البهيّ، وصوتها العذب، هوى الشيخو خة، كان قد وعد

بأن ير اها في الحفلة الر اقصة التالية لككن المتنكرة اختفت.
مضى إلى المجهولة و لم يتر كها، قادها إلى مقصور هَ هُيئت خصّيصاُ لمثل هذه المناسبة، و كان واثقأ من أنه سيجد الم الـ احة فيها، عندما وها وصل نيكولا إلى باب هذه المقصورة، نظر حوله ودعا الـنادم، لكنه لم يره،
 المرأة المتنكرّة.

قاللت وهي تتوقَف:
ها هنا ناسٌ .

وبالفعل، كانت المقصورة مشُغولةً، وعلى الأريكة اللغطّاة باللخمل، جلس ضابط من الفر سان وامر أة شقراء و جمميلة جدأ جنباً إلى جنب، كانت متقنعةُ فرفعت قناعها.

عندما رأت المرأةُ قامة الاممبراطور المهيبة والجامدة، أعادت القناع


متحجّر ا'، ينظر إلى نيكو لا .
تعود الإمبراطور أن يثير الرعب لدى مرؤوسيه، و كان ذلك يسرّه. كان يطيب له أحياناً أن يفاجئ، عكوقف رفيق أولئك الذين ملأهم أولاً بكثير من الخو ف، و كذلك كان هذا ألمساء.

قال للضـابط المذهول:
آه! يا أخ، أنت أصغر سنأ مني، وتستطيع أن تتنازل لي عن مكانك. انحنى الضابط بكل جسمه واحمر وشحب تباعاً، وغادر المقصورة مسرعاً بصحبة السيّدة.
ظل الاممبراطور وحده مع المتنكرة.
كانت فتاة في العشرين، جميلة وبريئة، وهي ابنة مرّبية سويدية روتٌ للإمبراطور كيف أغرمت به، وهي طفلة، من رؤية صورته، وكيف ألهته، وكيف صممـت أن بَذذب انتباهه مهما كلف الثمن.
حقَقت حلمها، و لم تكن تتمنّى شيئأَآخر، كانت الآن في مقصورة غخصّصة للقاءات نيكولا: ظلتّ فيها أكثُر من ساعة.

وعندما رجع، في هذه الليلة، إلى غرفته، اضطجع على سريره


أنه صار مشهوراً مثل قبّعة نابليون، لكنه ظلًّ زمناً طويلاً دون أن يغمض له جفن.
كان يفكر، تارةً في وجه الفتاة الأبيض والمتحمّس، وتارة ألخرى بكتفي عشيقته صاحبة اللم نيليدوفان، كتفيها القويتين الممتلئتين، ويوازن بين المرأتين.
لم تخطرٌ له الفكرة القائلة: إن سوء سيرة الر جلمل المُتزوج جديرة باللوم، وسيُدهش كثير أل لو انتقد أحدهم حياته العاطفية.



الداخلي - في أنه رجلٌ عظيم.

نهض في الثمامنة، وإن لم ينمْ إلا في وقت متأخر، وبا وباشر زينته كالعادة، وفرك جسسه السمين بالثلج، وبعد أن تلا صلو اتلو اته - وهي صلوات طفولته نفسها: (االسلام عليك، يا أم الهّ)، و(أومـن باله واحدل)، ((أبانا) - - دون أن تعطي هذه الكلمات التي التي لفظها آليأ آيةَ دلالة - خر ج من الباب الصغير ، مرتدياً معطفه وواضعأ قبعته. تُمشى على البادة المحاذية للنهر ، وفي وسطها لققي طالبأ في مدرسة الحقوق ببزّة طلاب الحقوق، وبقامة مهيبة كقامته.

 لكن علّو قامة الطالب وطر يقته في الوقوف والتحية بَددتا استياءه. سأله الإمبراطور :

ما اسمُكُْ
بولوساتوف؟ ياصاحب الملالة الإمبر اطورية.
مرحى!
جمد الطالبُ ويده على عمرته، وقف نيكولا:
أتريد أن تُتهن الحياة العسكرية؟
كلا، ياصاحب الملالة الإمبراطورية.

أدار نيكولا ظهره، وتابع طريقه، وهو يدمدم عالياً بالكلمات الأولى التي كانت تخطر له.

وردّد بضع مرات:
كوبروين، كوبروين!
كان هذا هو اسم الفتاة التي التقاها عشية أمس.
لم يكن يفكر فيما يقول، لكنه كان يحاول أن أن يخنق عصبيته معيرا انتباهه للكلمات التي كان يقولها، قال وقد أحسّ أنه أن أخذ يستاءُ من نفسه: ما الذي كانت ستصير إليه روسيا، دونِ؟

وفكر في ضعف صهر ملك بروسيا وفي غبائه، وهزّ رأسه. عندما
 بيكوف، يصحبها خادمٌ بخلعة حمر اءاء.
 وهي امر أة مئقفة لكيرير الية.

كانت هيلين بافلوفنا بَسّد، في نظره، جـميع الناس التافهين اللذين
 متصورين أنهم يستطيعون قيادتهمـ أفضل من نيكو لا نفسـه
كان يعلم أن هؤلاء الناسي كانو يُطْفُون على السطح دائمأ، بالرغـم من محاولاته لستحقهمه، وفكر في أخيه ميشيل بافلوفيتش الذي الذي مات منذ زمن قريب، وأخذ يدمدم بالكلمات الأولى التي تخطر له، و لم يسْكت إلا عندما بلغ القصر. وري

صعد إلى غرفته وملّس عارضيه والشعرات القلّليلة الباقية على الصدغين، وسوى شعره المستعار، ورفع شار به، ودخل ورِ مـكته ليتلقَى

التقارير .
كان تشيرنيتشيف أول من اجتمع به.
حين نظر الوزيرُ إلى الإمبر اطور، ولاسيما عينيه، أدرك أن جلا ألته

 فيه بعينيه الكئيبتين.

كانت القضية الأولى التي ستُعرض عليه سرقةً ارتكبها موظفو
 بعد ذلك اقتراح منح أوسمة لبعض الأشخاص المنسيين أثناء تكريم رأس السنة الجلديدة، والقضية الر ابعة تتصل بتقرير فور ونتزو ف ف بصدد الـان مراد، وأخيرأ تأتي قضية مؤلمة تتعلق بمحاولة اغتيال طالب في كلية الطب لأستاذه.

مرّ نيكولا، وهو صامت، بيديه الطويلتين البيضاوين اللثين في

بنصر يسراهما خاتم، على إضبارة السرقة، وحدّق بإصرار في جبهة تشير نيتشيف وذؤابته.

كان الإمبراطور واثقًاُ من أن جميع الموظفين يسرقون، كان يعلم أنه
 جنوداً، لكنه كان يعلم أيضأ أن هذا التدبير لن.يمنع البدلاء من التصرّف

كالسابقين.
كانت السرقة في طبيعة الموظفين، وكان من واجبه أن يعاقبهم،
وسيقوم بهذا الواجب بكل دقة، وإن كان متعباً.
قال نيكولا:
من الواضح أن ليس في روسيا سوى رجل واحد شريف. فهم تشير نيتشيف رأساً أن هذا الكائن النادر هو الإمبر اطور نفسه، فابتسم ابتسامة المو افقة، وأجاب: لعل الأمر كذلك، ياصاحب الـلاللة. قال نيكولا وهو يأخذ الإضبارة ويضعها على المانب الأيسر من المكتب:

دُع لي هذه الإضبارة، وسأبلغكم بنفسي قراري فيها. عر ض تشير نيتسيف بعد ذلك مسألة الأوسمة وتنقّلات الجند.

استعرض الاممبراطور القائمة وشطب بعض الأسماء، ثم أمر، بلهجة حاز مة، إرسال فرقتين جديدتين إلى حدود بروسيا.

لم يكن نيكولا يستطيع أن يغفر لملك بروسيا إدخـال النظام



 نيكولا يرى في كل مكان الاستعدادات للثورة - ويمكن أن يُرسل
 ورجود القوات على الـدود تؤكد أيضأ وزن النصائح التي بذلها لمك

بروسيا، وأهميتها.
((نعمه، ما الذي كانت روسا ستصير إليه لو لم آكن هنا؟).
وسأل:
ثم ماذا؟
أجاب تشير نيتشيف الذي بدأ يعر ض عتوى رسالة فورونتزوف بصدد الحاج مر اد.
رسالة من القوقاز .
قال نيكولا:
آه! الأمرُ هكذا، إنها بداية حسـنة.
أجاب تشير نيتشيف:

- من البديهي أن الخطة التي أعدّت على يدي جلالتكم قد بدأت تُؤتْي تُمار ها.
| - - كان نيكولا الأول متزو جأ من الكسسندر أخت ملك بروسيا.

كان الثناءعلى قدرات نيكولا الاستراتيجية يسرّه على نحو خاص،
 كانت الأماديح المتنوعة تفتنه.

سـأل:

- كيف تفهم ذلك؟
- عنيتُ أنه لو اتُبتعْ خطة جلالتكمه، منذ البدء، منهجياً، وبشيء من البطء، لو تقدّمنا نحن بجتثّ الغابات وندمرّ المستودعات، لكالِّ لكان القوقاز مد خضع، إلى ذلك، وإلى ذلك وحده، أعزو استسلام الـلا مر اد. لقد فهم أن من المستحيل المضيّ في المقاومة.

قال نيكولا:
هذا صحيح.
مع أن خطة التقَّم البطئ على الأرض العدوة، باجتثاث الغابابات
 على طول الخط لـطة نيكولا الذي كان ير يريد الاستيلاء دفعةً واحدة

 الإمبراطور أخذ يعزو لنفسه الخطة التي أعدّها الجنرالان.

ولإقنا عالآخر ين بأن فكرة التوغّل المنهجي صادرة كان لابد من التستّر على أنه هو بالذات الْات الذي أصرّ، في سنة
 نفسه الـططتين وإن كانتا متناقضتين.

إن التملّق المرائي والكاذب الذي كانَ يغدقهُ على الإمبراطور مَنْ حوله بلا انقطاع، قاده إلى درجة من العمى لم يكن يرى معها متى المى
 أفعاله، وقد أفضى به الأمر إلى الاعتقاد بأن جميع أوامر ه، حتى أنى أشدها
 كذلك كان الأمرُ بالنسبة إلى حالة الطالب في أكاديمية الطب الذي حدّثه عنه تشيرنيتسيف بعد أن انتهى من التقرير عن القوقاز . عرضت القضيةُ على النحو التالي: إن الشاب الذي رسب مر تين

 على الطاولة، وانقضّ على الأستاذ و جر حهه جر و حأًا خفيفة.

سأل نيكو لا:


ما اسمه.
بريزوسكي.
بولوني؟
أجابب تشير نيتسيف:
من أصل بولوني وكاثوليكي.
قطب نيكولا حاجبيه.
لقد آذ البولونيين كثيرأ، ولكي يُسو"غ موقفه كان بحاجة إلى الخصول على اليقين بأن جميع البولونيين أوغاد، كان يعتبرهـم كذلك

ويحتقر هم جميعاً، بمقدار الأخطار التي سبّهّا لُهم.

قال وهو يغمض عينيه ويطرق برأسه:
انتظر قليلا.
كان تتـيرنيتسـيف يعر ف هذه الحر كة من الإمبر اطور ، وطالما سمعه



 أيقظتْه حالةُ هذا الطالبـ.

أوحى إليه الصوتُ الداخلي بقرار سجّله على هامُنُ التقر ير
 الإعدام غير مو جود عندنا، وليس لي أن أُقيمه، يُطاف بـ، به اثنتي عشرة ألم مرة على ألف رجل).
ووقع بخطه المسرف الضخامة وغير الطبيعي.
 وفظيعا،، بل إنه كان يعلم أن خمسـة آلاف جلن جلدة كافيةُ لقتل أقوى
 اللين وأن يستطيع التفكير، في الوقت نفسـه أن الـكـم بالإعدام غيرُ مو جود في إمبراطوريته.
بعد أن كتب حكمه، أعاد الإضبارة إلى تشيرنيتسيف خذْ، اقرأ! قرأ تشير نيتسيف، و حنى رأسه، دلالة على دهشته المليئة بالا حترام أمام حكمة القرار المتّخذ.

أَحْضروا جممِعَ الطلاب إلى الساحة لكي يشهدوا العقاب، سيكون ذلك مفيدأ لهم، أريد أن أطرد الفكر الثوري، أريد أريد أن أستأصله.

قال تشيرنيتسيف
بأمرك.
وبعد أن لزم الصمت بضع ثوان وسوّى ذؤابنه، استأنف فحص التقر ير الآتي من القوقاز .

ما البلواب الذي تأمر ني بإر ساله إلى ميشيل سيميو نوفيتش.
أجاب نيكولا:
اتِّاع تكتيكي بدقة، في سير الخرب: تدمير المساكن، تدمير المؤن
زعزعة حياة التشيتشين بالمـملات.
وماذا تأمر ني بصدد الـناج مراد؟
لكن.... فورونتزوف يقول إنه سيستخدمه في القوقاز .
قال تشُيرنيشيف وهو يتحاشى نظرةَ نيكولا:
أليس رأيه بجازفأ؟ أخشىى أن يبدو ميشيل سيميونوفيتش سريع
التصديق.
سأله الإمبراطور بجفاف، وقد أحسّ أن تشيرنيتسيف يحاول أن يظهر تقرير فورونتزوف مظظر غير ملائم.

ماذا كـتـِ ستصنع أنت نفسك؟
سيكون أقر ب إلى الفطنة أن نفيه إلى داخل روسيا.

قال نيكو لا هازئأ:
آه! تعتقد ذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك، وأنا متّفق مع فورونتزوف. اكتب إليه بهذا المعنى

قال تشيرنيتسيف الذي وقف:
بأمرك.
وبعد أن استأذن، رجع القهقري.
وكذلك استأذن (ادولغوروكي") الإمبراطور، وقد حضَر فحصَ
 عليه نيكو لا بصدد تنقلات المند.

دخَـل بعدهم ثيـخٌ منتفخ الـوجـه، قصير القامة جـاء يحمل تقارير بشأن القوانين البِديدة التي تبنّاها بجلسُ الدولة كالـة كان اسمه
 هذا الوقت مهمات مدير الشعبة الثانية في دائرة إعداد القو انين.

كانت تقاريره تتعلق بالقو انين الجمديدة، وبلجنة الرقابة، وبرقيب قديع سُجن لأنه نشر مقالةُ ينتقد فيها قرار أَ وزار ارياً.

كان بلودوف ينتمي بقناعة إلى جماعة تطمح إلى نشر واسع
 فقصرتْ عدَد الطلاب على ثالثمائة طالب، ومنعت السفر من أجل
 | 1 イ7 .

الدراسة إلى المنارج، وأدخلت رقابةً صرامتُها غير معقولة، ويسرت الوشاية، وعاقبت بالنفي أو بضروب القصار وا مكتوب أو شفهي.
هذه التدابير كانت تحزن ((بلودوف) الذي كان ينتقدها انتقاداً





 تعليماُ، التعليم يجب أن أن يمتثل لسلطته وير ضيه، بهذا الالجاه كاه كان يعمل

في وضح النهار .
كان يرى أن كثيرأ من الملوك في أوروبا سهِّلوا انتشار التعليم،

 يفعلون ذلك خوفأ من الر أي العام، مثّل أخِّ زوجته ملك بر بروسيا.
لكن روسيا لا تتاجه، برأيه، إلى التعليم.

ليس ما تحتاج إليه روسيا جامعات وصحفاً ومقالات وعلومأ


 لا بالنسبة للروس فحسب، بل وأيضاً بالنسبة للألمان، والفرنسيين والترك وشعوب أخرى.

لذلك كان يحتقر ((بلودوف)) وأشباهه، هو"لاء الذين يستبسلون
 تُوفُرها لهم مُارسه وظائفهمه، وهو شيء غير ممكن إلا في بلد خال أي تعليم، ومع ذلك كانوا متعصبين للتعليم.

كان نيكو لا يز دريهم بعمق ولا يقبل أبداُ الاقتر احات التي يتقّّمون بها إليه، وهذه المرة أيضاُ، رفض طلبَ ((بلودوف)،)، إطلاق سراح

ثم أدخلَ بعد ذلك الحاكُم العام لإدارات الغرب، الجْنر ال ((بيبكوف )، ، وافق الاممبر اطور مو افقة تامة على الانتقامات التي أمرُ بها بيبيكوف،

 بالطواف بين صفِين، كالطالب البولوني، وأمر أيضاً بتجنيد مدير الصحيفة اللذي نشر معلومات بصدد بضعة آلأف من الفلاحين الأحر ار الذين سيخضعون لنظام القنانة، لمصلحة الامبر اطورية.

فعلتُ هذا لأنني أرى أنه نافع ولا أسمع لأحد أن يناقش ذلك! أدرك بيبيكوف قسوةَ الأْمر الإمبراطوري بصدد البابويين، كما رأى الظلمَ في التدابير المتَخذة نحو الفلاحين، لككْ لا ينبغي أن يُعارض الإمبر اطور، إن مخالفة مشيئة نيكو لا كانت تعني بالنسبة إليه فقدان منصب لامـع حصل عليه بعد أربعين سنة من الخلدمة، وكان كان يـجني منه أرباحاً طُائلة، حنى رأسه المائل إلى الشيب دلالةُ على الخضو ع
 يتخلواعن هذه الو حدة.

والموافقة، مستعدأ لتنفيذ هذه التدابير القاسية، الرعناء اللئيمة، وإن
كانت مطابقةُ لمشيئة جلالته الإمبر اطورية.
عندما عاد بيبيكو ف إلى مر كزه، نفذ منهجياً وبدقَة هذه الأوامر

 وأكثر من ذلك أنها بّططت عز ائمهمه، وأفقدتهم حسـاسيتهمه، وأبادت فيهـم أرفعَ الصفات الإنسانية.

عندما انتهى نيكولا من ذلك مع بيبيكوف، نظر إلى ساعته، وهو
 ارتـدى معطفاً تزيُنه كتفيتان وأوسمة وشريط، ودخـل قاعة الاستقبال حيث كان أكتر من مائة شخص رِينه ونال ببزاتهـم الرسمية،
 ينتظرو ن بخشية دخول جلالته.

أقبل الإمبر اطور كلي النظرة، نافخاً صدره، وقد فاض بطنُه عن نطاقه، وأحست أن الأنظار كلها تنصبَ عليه، فاصطنع مظهر الما أُكثر جلالاً، طاف بنظرته على الو جوه المعر وفة، كان يقف قرب ب المدعوين الذين يتذكرهم، فيخاطبهم ببضع كلمات، بالروسية أو الفرنسية ويصغي إلى ما يقولونه.

بعد أن تلقّى نيكولا تُنيات الجمع، قصد الكنيسـة، كان الله، بلسان
 وكان الاممبراطور الذي أخذ ذلك كله يُضْجره مع الزمن، يقبل مع

ذلك التحية التي هي من حقّه، فكر :

يجب أن تكون الأمور كذلك، لان راحة الإنسانية وسعادتها منوطتان بي، ومع أنه كان متعباً من كل هذه الضعة بتاهده، فإنه لم يشأ

 كلمات الترتيلة، أدار نيكولا رأسه فلمح، قرب النـبا النافذة، نيليدوفا،
 قار نها بالفتاة المتنكرة في في سهرة البار حة، و حكم لمصلحتها.

عندما خرج من الكنيسة قصد منزل الإمبراطورة وبقي بضع دقائق، ماز حاً مع زو جته وأو لاده، ثُم اجتاز "الايرميتاج") ومضى إلى

 نزهته المعتادة.

في هذا اليوم جر ى الغذاءُ في قاعة ((بومبي)، وقد حضر الغذاءً ابنا


 نقاثّ، بصدد الأنباء المُقلقة من بولونيا، وليا، بين البارون ليبفن والمبعوث،
البروسي، قال لييفن:

بولو نيا والقو قاز هما الحديدتان الكاويتان لروسيا، ففي كل منهما لابد من مائة ألف رجل.

تظاهر المبعوث بالدهشة لهذا النبأ، وقال:
ماذا قلت.

نعم، أوه! نعم، كانت ضربة معلم من ماترينخ، أنه ورطنا هذه
الورطة.
تطع الحديـَ ظهورُ الإمبر اطور هَ، مبتسمةً بلا فرح، وور اءها
الإمبر اطور .
على المائدة، تحدّث القيصر عن خضو ع الـأج مراد وصرح أنه
 الحصون، كل ذلك سيؤدي إلى نهاية سريعة لحرب القو قاز . ألّقى المبعوثُ نظرة سريعة على المر افق العسكري البروسي الذي

 الاإمر اطور، ندم على انتقاده واعترف بقدر اتى الق القيصر فيما يتصل بقيادة الحرب،

بعد الغذاء، ذهب نيكولا !ل مشاهدة ((الباليه))، كان نحو مئة




وعندما قذّم له تشيرنيتشيف التقارير، في اليوم التالي، كر"ر نيكولا
 يجب أن يبلغغها فورو نتزو وف.

كتب الوزيرُ !لى نائب الملك بالمعنى الذي أشار إليه الإمبر اطور؛ واندفع ناقل بريد عسكري آخر !الى نفليس، حاثأ الجياد على السير و وار بأ الخو ذيين.

لاحقاً لامر نيكولا بافلوفيتش، نُظُمت مباشرة غارةٌ على بلى بلاد


كانت التشكيلة المخصّصة لهذه الـحملة تَتو ي على أربع سرايا من المشُاة، ومئتين من القوزاق الحيّالة، وخمس مدالفع المع كان الرتل يسـير في طريق وعـرةَ، وعلى كل جانب منه، كان


 يُحدث أقل قدر مككن من الضجيج، كما كانت القاعدة دُائماُ، لمْ يكن يُسمع سوى هدير عجلات المدافع، وحمحـمة الخيل التي تـمريد علـي

 كانوا يسرفون حيناً في الاقتراب من دعظم الجِند، ويبالغون حيناً آخر في الالبتعاد عنهم.


الرتل وحرس الجناح.

وأبعد من ذلك، اقترب من الرتل سربٌ مذعوزٌ من هذه الـيوانات الجمميلة على شكل سهـم، بويُبات شديدة الاتساع ع، ودنتْ من من اللِّنود

 الكشُّافة، فطاردهـا فر سانُ السرية و كالابها، فتّشتُتْ في الجبال كالطيور .

كان ذلك في الشتاء، لكن الشمس حميتْ، عند الظهر، وعندما
 سوى أربع كيلو متر ات، و كان يُؤذي العيون النظرُ !الى الحُراب والمد المدافع التي عكسـت الضوءَ فتحولت إلى مئل عددها من الشنموس الصغيرة.

خَلفَ الرتل، كان يـجري النهر الصافي الذي اجتازوه قبل قليل، وأمامه تمتّ الحقول المحروثّة والمرورج، في أعماق الماق الوديان القليلة

 الثلو جُ الأبدية، بجمالها الذي لا يزول، متلوّنةُ، متالُّلئةُ كأنها الماسُ







 الخنطر وجهأ لو جهه، وأن يُشُجّع رفاقه بفرح، وأن وأن يكلمهـم بصوت واثّق من كل شيء ماعدا الحرب.
كان الرتلُ الذي انحر ف عن الطريق وسلك دربآ في حقول الذرة،
 بخبث، وانفجرت على حافة الطريق، بين العربات.
قال ((بو تلر ) ) وهو يبتسـم لزميله:

بدأت المعر كةُ.
وبالفعل، فقد ظهر عند أطر اف الغابة، رتلّ من فرسان التشيتشين


 الهضبة وظهروا على حافة أقرب الود الوديان، إلى اليمين، كان الجان الجنرال









 السرية بسرعة: ظهر ت قر ية على منحدر الو ادي الثاني.




 ليتناولوا طعامهمه، حمل إليهم عريف آنية ملأى بالعسل، لقد اختى الـى

كلُ ثثر للتشيتشين، وفي وقت مبكر، بعد الظهر ، سلك الفوج طريق

 وحتى اللحظة التي انكتفوا فيها.
لم يُجر ح أحذّ في سرية (ابوتلر)،، أحسّ بنفسه مرتاحاً وباسلاُ

 والثقي شفافاً جدأ حتى أن الجبال المغطاة بالثلوج الأبدية، والبعيدة


 راقص، وكانت اللازمة فيه:

شي: شئخر
شي:"آخر
قتّاصونا،
قَتاصونا!
كان (ابوتلر)) بجنب رئيسه، المقدم (ابيتروف)، الذي كاني يقانيمه



 والضباط السكارى، في الغالب، و الطيبون الثـجعان، و والمقدم بيتروف،

كل ذلك كان يعجبه في هذه المياة إمّا إعجاب حتى كان يتردد أحياناً في التصديق بأنها حقيقية، كان يصعب عليه أن يتصور أنه لم يعد في في
 نهبأ لصداع غخيف، وأنه في منطقة رائعة بين القوز اق الشتجعان.

كان المنود يدندنون:
شيء آخر ، شيء آخر
قتاصونا، قناصونا
كان جواده يسير على إيقاع اللحن الرثيق، وكان (اتريزو كا") جواد قائد الفو ج، رماديا، معقود الذيل، مهموم المظهر وكأنه القائد نفسه، يخب في المقدّمة.

كان (ابوتلر) يفيض مر حاُ وبسالةُ، ولاثك أن أن الـرب تتضمّن


 بدا ذلك غريبأ، لكن (ابوتلر " لم يكن ينظر إلى المر حى ولا ولا إلى القتلى،


 يكد يلاحظ وضع اليد الغر يبَ والبقعة الرمادية الـمر اء في الر أس بـر و ولم
 بأُّهم ويجب الاحتماءُ منهم. قال المقدم أثناء توقَف الغناء:

الأمر عندنا هكذا، لا كما عندكم في بطرسبرج: ((يسارأ تر اصف! يمينأ تر اصفْ")، نحن هنا، نقاتل ثـم نر جع إلى بيو تنا.

ستقدم لنا ((ماشور كا))(ז') الخلوى وسيكون الحساءُ لذيذاً، حياة حلوة أليس كذلكّبٌ هيَا الآن.

وطلب إلى الجنود أن ينشدوا أغنيته المفضلة: (اطلع الفجر ). كان المقدم يعيش عيشة زوج مع ابنة الممرّض التي كان يسميّها قديمأ ما


 المرضغُ بابنها، وهو شيء: كان نافعأ جدأ لهذا العسكري الذي وغي كان يسكر حتى يفقَد وعيه.


 وكان (ابتلر )" متعبأ جدأ أيضأ، لكن الحمر الجديدة جحعلته مر حأ كثير
 الملميل ذي الشعر المعلد، وغرق في نوم عميق لم يعكره أي حلم ولا ولا أية إفاقة فظة.

- IV -

القرية التي دمّرتها غارةُ الروس هي نفسهها القرية التي قضى فيها


وعندما بدأ هؤلاء دخول القرية، التجأ سعدو الذي توقفف عنده

 الداخل، وكانت جيثُ ابنه، اليافع الجمميل ذي العينين الل(معتين الذي النـي كان معجباً إعجاباً كبيرأ بالماج مراد، ترقد في المسبجد الذي نُقلت
 وكانت المر أة ذات الو جه المفعم نبالذ والتي خدمت الحا كان في بيتها، جالسةً بجنب جثئة ابنها، و كانت صدار كارتها الممزّتة


 المنزل المهذّم أمامه وهو يُبرِي قضيباً بصورة آلّية.

ذهب قبل قليل ليرى منحلته، كانت جميع الـنلايا و جماعات النحل محرو قةّ، و كذلك كدسان من الكالأ، وقُطعت أشـجارُ الكرز
 والصغار يزعقون. وأخذت الماشية الجائعة التي لم يبق ما تأكله تخور
 الكبار وقد بدا عليهم الخـوف.
لُوتت الآبار لكي لا يجد السكان ماءُ بعد ذلك، ودنَسَ المسجذُ
 احتقاره للروس، إن الإحسان الذي ألما أحسّه جميع التشيتشيين، من



لهؤلاء الكلاب الروس، كان الاشمئز از الذي استشعر وه أمام الحقارة





 الدين ويخضعوا اللروس متغلبين على احتقار هـم واشتـمئز ازهـمـ.

بعد أن صلى الشنيو خ، قرَّروا بالإجمع أن يرسلو ا رسو لا إلى شامل يطلبون عونه، وأخذ المسكان مباشرة ير فعون الأنعاض.

- 1 1 -

و وفي اليوم التالي لهذه الحملة الشهـرةَ، خر ج ((بوتلر )" من منزله:
 ويتنفس قليلا من الهواء النقي، كانت الشمس، فو، فوق الجِبال، تُلقي

 يرتاح الى تأمل المبال المغطاة بالغابات، التي تبدو كأما تُسلّق لغزو




 عندما حميتٍ المطاردة، وقد ملأته ذكرى أمسية البار حة والاستقبال

البسيط والرائع الذي خصّتْ به ماري ديمتريفنا المدعوين جميعاً، وخصته به، على الخصوص كما بدا له، ملأُه بالجبور أيضاً، كانت ماري ديمتريفنا بشعر ها الغزير، و كتفيها العريضيتين، وصدر وهـا وها المرتفع،
 منه، وهو شاب، قوي، عزب، وبدا وبا له أنها تشتهيه، لكنه فكر في أنه

 كانت أفكاره عندما سمع على الطريق الترابية جَرْيَ الـلـيل.

رفع رأسه ورأى جماعة من الفرسان تقترب، كان على رأس عشرين من القوزاق رجلان ريتقدّمان، كان أحدهمانـا يرتدي جبّة
 الروسي، أسود الشعر، معقوف الأنف ويحمل أسلحةُ محلاّةٌ بالذهـبـ،
كان الفارس ذو العمامة يمتطي جواداً أشقر رمادياً صغير الرأس، بديع العينين، وكان جوار اد الفارس ذي البزة الروسيّة الذي من نـر نسل كارابالك الشهير، كبيراً، أنيق السير، على الخصوص، ميّز ((بوتلر)")
 وتوقَف ليعر ف هوية القادمين، سأل الضابط مخاطباً ((بوتلر)):

هذا هو منزل القائد العسكري.
كانت صبغةُ جملته، ولهجتُه تنمّان على أنه ليس من أصل روستي،


الرجل ذي العمامة:
من هذا الر جل؟

هذا الماج مر اد، جاء بدعوة من القائد العسكري.



قالل ((بوتلر) ) (اصباح الخِير ) بالتترية و كان يعر فها، ردّ عليه الـلانج
 التي عُلتق سوطه بإصبعيها الأخيرين.

سأل:
القائد.
لا، لكنه هنا، وسابـحث عنه.


 التي شمّرت كميّها وأخذت تقطّع العجين الأبيض لتصنع منه فطائر .

سأل بوتلر:
أين الـدم؟
أجابت المرأة:
ذهبو اليسكروا، ماذا تريد منهم؟
يجب أن يفتُح البابُ، قدم الـلاُج مراد مع جماعة من الفرسان.
قالت ماري دعتريفنا وهي تبتسم:

هذه مز حة أخرى تحكيها. أتكلم جاداً، ها هم أمام الشُرفة.

صحيح؟
و لَّأخترُ عُ ذلك؟ اذمبي وانظري، الماج مر اد أمام الباب.
قالت ماري ديكريفنا بفرح:
يا للحظ الرائع.
نزعت وزرتها، وردّت كميّها، وأصلحت عقصتها، وأضافت: سأو قظ إيفان ما نفيفيتش.
قال بوتلر :

لا، سأذهب أنا بنفسي.


قالت ذلك واستأنفت عملها.
كان القائد يعلم أن الـلاج مراد في ((غروزناياا)، فلم يدهشـه تدومُمه فوق الحذ، نهض وأشعل سيجارة وأخذ يرتدي ثيابه، كان يسعل

 قال القائد بعد أن ابتلع قدحاً من الفودكا وأكل تطعةً من الحبز الأسود:
ليس هناك ما هو أسوأ من مزج المشنروبات بعضها بعض، شربنا

أمس الفودكا والنبيذ البديد، واليوم أصبتُ بالصداع، هيّا، أنا جاهزّ
الآن.
وابتهه إلى الصالون حيث أدخل بوتلر الضابط ورفيقه، سلَمهُ

 يدعه يخر ج من القلعة دون أن يلحق به حرساً قوياُ من القوزاق اقـ قرأ القائد الأمرُ وأعاد قراءته منقَلاُ نظره بين الـاج مراد مراد والرسـالة،

نعم، سيدي.
ليعشَ هنا، عندي، تَرْجم له أني تلقيتُ أمر أ بألا أدعه يخر ج ج و حده، والأمر شيءّ مقدّس، أين نؤويه؟ ما رأيك، بوتلر؟ في المكتب؟ قبل أن يجيب بوتلر قالت للقائد، ماري ديمتريفنا التي هُرعت من المطبخ ووقفت في فر جة الباب:
لماذا؟ ضعْه هنا في الصالون، سيظل دائمأ تحت بصرك.
لفظت هذه الكلمات ورمتٌ الـاج مر اد بنظره سريعة، لكنها حين لاقتْ نظرتَه، انثنتْ بسرعة.
قال بوتلر :

أعتقد أن ماري ديمتريفنا ُُقِّة.
قال ايفان ماتفييفتش:
انصرفي، لا شأن للنساء هنا.

أثناء الحديث كله، كان الحاج مر اد جالساً، ويداه عطوطتان على مقبض خنجر ه، مبتسمأ بازدراء، ثم صرّح بأن المكان المان الذي يألما يأوي إليه
 ذلك، وفقأ لإذن نائب الملك.

وعد القائد أن رغبة الـلاج مر اد سوف تُستجاب، ثم طلب إلى بوتلر أن يهتم بضيفيه أثناء الوقت اللازم لااعداد المسار المسكن ولتهيئة الفطور، وقصدَ هو نفسه المكتب لإرسال بر يد اليو م وإصداره أوالمره.
 شديد الوضوح، كان يشعر نحو القائد بالاحتقار والإزدراءاء، وأظهر




في حر كاتها.

وأعجبه ((بوتلر)،)، وقام بينهما تيّار من الصداقة، وكان الحاج مراد يُحذّثه راضياً، ويهتم بحياته، ويحكي له له حياته. كانت الأخبار سيئة، فمنذ أربعة أيام، منذ وصوله وله إلى القلعة، تلقى رسالتين، كلتاهما مثيرةٌ للقلق.

- 19 -

بعد خضو ع الماج مراد للروس مباشرةُ، اقتيدت أسرتُه إلى قرية ((فيدينو ) حيث وُضعت تحت حر اسة مشدّدة، ريثما يتّخذ (اشامل)" قرارأ بشأنها.

كانت النساء - فاطمة العجوز، وامر أتا الحاج مراد - و خمسة أولاد في سن" الحداثة يعيشون تحت المر اقبة، في بيـت إبراهيم رشيد، بينما يوسف ابن الحاج مراد، الذي بلغ الثامنة عشُرة، كان مسبونا

في زنزانة مظلمة مـع سبعة بحرمين ينتظرون الــكم عليهم.
تأخَّر صدور القرارُ لأن (اشـامل) الذي كان يقود حملةُ ضد الروس

 نفسه يعتقدون أنهـم قد انتصروا وشتّتوا القو ونادرأ ما كان يقع - فهو أن شـامل استخدمه في أتثناء المُعر كة، بندقيته،
 جماحه، لكن اثنين منهـم سقطا بـجنبه.
كان الوقتُ ظهر أ عندما دخل شـامل مقرّه، يُحيط به فرسانه وهـم يلّعبون خيولهم، ويُغرغون مسدّساتهم و بنادقهم ويهتفون ن: لا إله إلا

الله.
كان سكان القرية الكبيرة ((فيدينو )) حاضرين، واستقبلو ا قائدهمّ، بعتمعين في الشار ع أو على السطوح، و كان علدّ علّ منهـم يطلقون طلقات من بنادقهم ومسذّساتهم علامة على حبور هـهمه، كان وان شامل



 نفسه يرتدي تحت وشـاح قرميدي اللون معطفأ أضيف الفرو إلى قبّته


عصابةً عالية طرفها يخفق على عنقه، وتد انتعل حذاءٌ قدياً ولفٌ ساقيه بساقيتّي جزمة مر بو طتين ببريع.

كان شامل يأبى، على العموم أن يحمل في لباسه أو في سلاحه أية حلية لذمعة.

كان التباين المقصود بين قامته العالية وملبسه البسيط وبين فرسـانه


 قصيرة، لكن عينيه الصغير تين الساكنتين، لم تكو نا تنظران إلى أُحد.

صعلت امر أتا الـلاج مر اد و كذلك جميع ساكني البيت إلى السطع




الآن أكتر من ذي قبل وتود ألاّ تر اه.
و لم يرَ ابنُ الماج مراد أيضاً دخول شـامل، لكنه استطاع أن يسمع

 الحرية، كان يوسف محبوسأ في هذا المبس ذي الر ائحة المثيرة لللغثيان، لا يرى غير وجوه الناس البؤسـاء، المنفرّين من قذار اتهمْ، المُْهُجكين، الذين جعلهم الألمُ أشرار أ يكره بعضههم بعضاُ، و كان يَغْبط بشغف
 ويختالون الآن على جيادهم النشطة وهـم يطلقون النار ويهتفون جماعياً: لا إله إلУ الله.

بعد أن مرّ شـامل بالقرية، دخل فناء كبيراً مشتركاً مع الفناء الذّي


 أمام عكممته لُيلبغهـم قر ار اته.

عندما دخل الإمامُ هذا الفناء، نهضَ جميمُ الـماضرين، وحيّوْ
 في هذا الوضع طوال الوقت الذي قضاه في عبور الفناء.
عرف شامل بين الذين كانوا ينتظرونه زواراً غير مرغوبين،





 عدذٌ منهم، ولا لايّما الذي يعيشُون بجو ار المُطوط الروسية، مستعدّين للخضو ع للعدو .
كان ذلك كله يشغل بال شـامل، وكان يعلمِ أن ألتدابير يجب أن أن
 !إل الر احة وإل مداعبات امر أته المفضلة أمينة التي كانت ليستي، وكانت في الثامنة عشرة، وكان يحب عينيها السوداوين وساقيها الرشيقتين.

ومع ذلك فلم يكن بوسعه أن يرى، في هذه اللحظة، أمينة مع أنها

كانت قر به، وراءا الأسوار التي تفصل مسكن الر جال عن مسكن النسـاء،







صلاته، حتى إذا انتهى من ذلك، بدأ يستقبل زوّاره.
كان الزائر الأول حماه، وهو معلم مدرسة قديع، طويل ذيل ذو شعر

 الرئيسية التي جر ت في غيابه.
"(و بين هذه الموادث: الأخذ بالثأر، وسرقات الماثية، والتقصير

 وأضاف جمال الدين أن هذه المحاولة اكتُتشفت في الوقت المناس الماسب


ريثما يصدرُ الإمام نفسُه قرارهـ
كان بعضُ الشيو خ بحتمعين في قاعة الاستقبال ليناقشُوا كل هذه المسائل، ونصح جمال الدين (اشامل)، أن يهتم بأمرهم على الفـي الفور؛ لأنهم ينظظر ونه منذ ثلالة أيام.
تناول شـامل غذاءه في بيته، و خدمتْه (زايدة) أكبر نسائه سنّاً، وهي امر أة سمراء، أنفها أقنى ووجهها كـر كـيه لم يكن يحبّه.

بعد أن استعاد قو ه، دخل قاعة الاستقبال، كان المجلس يضمّ ستة
 قلانس من الفرو، و كانوا جميعاً يرتدون جُبباً جديدة، ويشدّون
 كان أطول منهـم جـميعاً.



اللحية.

- جلسوا بعد ذلك حول شـامل الذي كان يجلس على أعلى الو سائد وأخذوا يتناقشون في المسائل التي تهمهـم.

حُكم على القضايا الجْنائية بمو جب الشريعة، خُكم على سارقين بقطع اليد، وعلى قاتل بضرب العنق، وعُفي عن ثُلآثة متّهمين آآخرين، اهتم المجلسُ بعد ذللُ بالمشكلة الرئيسية، وهي خضي ولئو ع التشيتشين للروس، وبحت عنن الوسـائل الكفيلة بتفاديها، وقُرَر، بين التدابير المتخذة، أن يو جّه نداءٌ مؤثر إلى السكان وان، وهو تدبير يعتبر ناجعاً، وقد






 أن تموتوا وأنتم تقاتلون الروس من أن تحيوا تحت سيطرة الكفًّار،

اصبروا، وسوف أجيء حاملاُ القرآن والسيف، وأقودكم أنا نفسي ضد الروس، وأنا آمر كم الآن بشكل صر صريح أن تطردوا مرا من أذهانكمم كل فكرة للخضضوع").

وافق شامل على نص البيان، ووقعه، وقرّر الأمر بتوزيعه، تصدّوا
 كان مقتنعأ أنه لو احتفظ بالحا ج مراد قربه، لحال الحا جاُج مراد حتمأ،


 الآن، لكن من غير المقبول أن يظل الحا

 الغاية لم يكن هناكُ سوى وسيلة واحدة للضغط: أسرته ولاسيما ابنه
 أجل ذلك أر اد أن يُعطي ابن الحاج

 يعتقدو ن أن زعيمهم كان يسمع، في هذه اللحظة، صوت النـي النبي الذي
 عينيه وقال:

ائْتوني بابن الحا
أجاب جحمال الدين:
إنه هنا.

وبالفعل كان يوسف استدعاه قرب الباب، هزيلا، شاحباً، وإن كان ما يز ال جميلا، جذّاباً، بعينيه اللامعتين اللتين لأمته.



 مع شامل غير بحد البتة، وفضـلاُ عن ذلك، كان، بعكس أبيه، معجباً أثد





أنت ابن الحاج مراد؟
نعم، أيها الإمام.
أتعلم ماذا فعل؟
أعلم، أيها الإمام، وأنا آسِفٌ لذلك.
أتعرف الكتابة؟
كنتُ أنوي أن أصبح ملاّ.
اكتب إذن إل أبيك أنه إن رُجع قبل عيد الأضحى وخض فسوف أصفح عنه، وسيعود كل شيء كما كان في الماني ولماضي، وإلآ، إن
 أتّك إلى القرية وساضر بـ عنقك.

لم يظهر التأثرُ على وجه يوسف لكنه أطرق رأسه ليُرى أنه فهم
جيداً ما قاله شامل.
اكتبْ بهذا المعنى وأعط الر سالة رسولي.
لزم شامل الصمت الطويل وهو يحذّق في الشاب.
اكتبْ له أنٍ أتشفق عليك وأني لن أقتلك، لكنْ ستُفقا عيناك ككل
الخزنة، انصرف، الآن.

 المر اقب قبض على يديه في الوقت المناسب فر بطهمها وقاده إلم زنز انته. بعد صـلاة العشاء وحلول الظالام، ارتدى شامل معطفـ الفرئ ونريّ


 آمنة حاقدة على شامل لأنه أهدى النسيج الحر يري يل (از ايده) و و لم يهدها لما


 ان انتظر ها شامل بلا جدوى، خر ج ليصلي صالاة الليل.

- r. -

قضى الـاج مراد أسبوعأ في القلعة عند إيفان ماتفيتش (وكان ريان يرافقه رجلان من رجاله فقط: حنيفي وإيلدار)، وقد تخاصمت

ماري دميتريفنا غير مرة وحنيفي الكتير الشَعْر وطردتْه غير مرةٌ من
 التقدير الحقيقي للحاج مراد، لم تكن تخدمه على المائدة، إذ أُوكلنٌ
 وكانت تشارك أيضاً مشار كة فعالة في جميع المحادثات المتعلًّة
 كلما عاد أحد المبعويّين تسألهـمـ لتعرف نتائب محاو لاتهم.

كان ((بوتلر)) يشُعر بصداقة خالصة للحانج مراد، و كانا يتبادلان الزيارات الكتيرة، كانا يتحدّثان أحياناً بواسطة الترابحمة، وان وأحياناً أخرى بوسائلهما الخناصة: الخر كات والبسمات، و كان واضانحان ألأن أن الــاج مراد يحب بوتلر كثير اُ، و كان موقف ((إيلدار )" من ((بوتلر )) دليلاً

 سيفه إن كان يحمل سيفاً.
 مراد من الرضاعة، و كان يعرف عدداً كبيرأ من الأغاني، ويحسن الغناء، وكان الحاج مراد يناديه ويأمره، لكي يُفرح ((بوتلر )"، أن يُسمعه ألحانه المفضلة، و كان صوت تان حنيفي صوتاُ صادادحاُ قويأ، كان
 كانت تؤثر في الــاج مراد، قد أدهشت ((بوتلر )، أيضأ بنبر اتها الحز ينة

 تقول مايلي : ((سيجفّ الترابُ على قبر ي، وستنسيني يا أمي، سيتغطّى

قبري بالأعشاب، وستُخمد الأعشاب حزنكُ، يا أبي العجوز،

 تنساني أيضأ، ما لم مُمْدْ إلى جنبي.

 التي كان يدوسك جو ادي بحو افره ها).
 على جسدي، لكنْ إلى السماء سوف تذهب روحي").

 هذه الأغنية) ). لقد فتنت شعرّيةُ حياةُ الجبليين القُويةُ (ابوتلر ) هع على نحو

 جبلياً وأنه يعيشُ حياةً الجبلبي.
في يوم سفر المانج مراد، جمع القائُدُ الضباط ونظَّم على شرفه



 وسريعة بالرغم من ساقه المكسورة، نهض الْمِيعُ وذهبوا يشدّدرن
 وجلس على كرسّي قر ب النافذة، لم يكن الصـمـُ الذي أثاره قدورمُه

لُيْخيفه، كان ينظر بتأن في كل وجه، ويُلقى نظرةُ غير مبالية علي
 الجريء ((ابتيروف) الذي يراه للمرة الأولى، بمساعدة التر جممان، إن

كانت تفليس أعجبته، فأبحاب:
أأِيَا!
ترجم التر جمان:
يقول: نعم.
وماذا فضّل؟
المسرح.
هل أحب الـفلة الر اقصة التي قُدُمت في منزل القائد العام؟
أجاب الحاج مراد بلهجة جادّة:
لكل شعب عاداته.
وأضاف وهو ينظر إل ماري دكتريفنا:
النساء عندنا لا يلبسن هكذا.
ما الذي لم يعجبه؟
 أن يطعم الكلب كلأُ، فظل كلاهما جائعاً) ). لك شعبٍ عاداتُه
توقَف المديث هنا، أخذذ الضباطُ يأكلون ويشربون، قبل الحـاج مراد فنجان الشـاي الذي قُدُم إليه وو ضعه أمامه.

سألت ماري ديمتريفنا:

أتريد شيئأ من القشدة والملوى.
حنى الـلاج مراد رأسه.

قال (ابوتلر ) وهو يلمس لمسأ خفيفأ ركبتي الـاج مر اد:
آن الآوان للوداع. متى سنلـقي ثانِّةٌ
قال الماج مر اد بالروسية وهو يتسمم:

- الوداع، الوداع. أنا صديقك الوفي.

وأضاف وهو يُدير رأسه إلى الجهة التي سيسير فيها:
حان موعدُ السفر.
ظهر إيلدار، قرب الباب، حاملأ معطفأمن اللباد وسيفأ، ناداه الحانج
 مر اد وقدّم لماري دميتريفنا المعطف الأبيض وقال لها بمساعدة المتر جم:

لقد أعجبك، خذيه.
قالت ماري دميتريفنا عحمرة:
لم ذلك؟
أضاف الـاج مراد:
هكذا، إي أقدّمه لكِ.
أجابت ماري ديعريفنا وهي تتناول المعطف:
شُكر أ، لُِساعدكُ الله في إنقاذ ابنك، أتَتى لهذا الر جل أن تُنقَذ
أسرته كلها.

نظر الحاج مراد !الى ماري ديمتريفنا وحنى رأسه استحساناً، ثم تناول سيفه وقذّمه للقائد إيفان مانفييتش الذي قبله، وقال للتر جمان: قل له أنه يستطيع أن يتصرّف بأفضل جوادٍ عندي، ليس عندي شيءّ آخر أقدّمه له.

أشـار الحـاجُ مراد بيده إشـارة تَعْني أنه للا يحتاج إلى شيء، ثـم أشار إلى المبال وإلى قلبه، وخر ج تبعه بعض الضباط.
الذين ظلّو| في الغرفة استلّو اللسيف من غمده وتفحصوه، كان من الفو لاذ الخالص.

تبع بوتلر الحاجَ مر اد حتى الدر ج، وفجأة، على حين غرّةٍ، حدث
 جأثنه، وسرعة بديهته.

إن سكان قرية (اكوميلك تل كاتشو ) كانوا يقلّرون المانج مراد تُقدير اi



 هذا القرار شطر أ من السكان أن وأثـار صداماً دامياً بين أنصار الأمراء

 كل واحد يظن أن الـادث انتهى، لكنَ في اللحظة التي كان الـلاج مر اد يجتاز فيها عتبة بيت القائد الذي اقتيدت البيلياد إليه، ظهر أمير الكوميك ((أر سلان خان)) الذي يعرفه بوتلر والقائد معرفةُ حسنة.

عندما رأى الحانج مراد، أخر ج مسذّسه وصوبه إليه، لكنه لم يكد يتهيأ لإطلاق النار حتى وثب عليه الحاجُ مر اد كما يثب الهرُ رُ مع أنه يعر ج، وحوّل فو هة المسدس، وأمسك بيد بلـام البو اد و بيده الأخرى ى استل خنجره وصر خ بضع كلمات بالتترية.

هُرع ((بوتلر )" و(إيلدار)) وفصالا بين المتخاصمين، كما وصل القائد، فقال بعد أن علم بالمو ضـو ع:

ماهذا، يا أرسالان، ترتكب هنا، في بيتي، مثل هذه الحقارة! لقد أسأت التصرفَ، يا أخي، عندما تنكو ن في المنار ج أنت حرٌ في أفعالك؛، لكني لا أريد مذبحة عندي.

كان أرسلان خان قصير القامة، أسود الشار بين، تر جّل عن جواده، وهو شاحـب ير بَفف، ورمى الحـاجَ مر اد بنظرة احتقارَ ، وتبَع القَائد.. تنفس الحاج مراد بعمق وعاد مبتسماً إلى الموضع الذي كانت فيه ابلجياد، سأله بوتلر:

لمَ أراد أن يقتلك؟
تر جـم التر جمان:
يقول إن هذا هو قانو نهم، أرسلان خان ير يد أن يثأر لدمه المسفوح.
سأله بوتلر :
وإن هاجممك على الطريق؟
ابتسـم الـداج مراد:

إن قتلني فلا بأس، لأن تلك هي مشيئة الله!

وأضاف بالروسية، وهو يداعب غـارب جـواده ويتفْرّ فـ في
الماضرين:
الوداع.
والتقت نظرته نظرة ماري دعمتريفنا فقال لها:
الوداع! شكرأ، شكرiا.
ردَدت:
ليساعدك الله في إنقاذ أسرتك.
قال بوتلر :
إياك أن تنسى صديقَك.
أجاب الحاج مر اد بواسطة التر جمان:
قل له إني صديقه الوفي ولن أنساهُ أبداً.
وبالرغم من رجله العر جاء، اعتلى السر ج .عرونة، و ولم يكد يمسك


 ودَياً ربة المنز ل والضابط، أخذا يخبّان في آثار قائدهما.
وكما يجري دائمأ، دارت الأحاديث على الذين سافروا قبل حين: يا لها من شجاعة! لقد انقضّ كالذئب على أرسلان خان. ((تغير وجهُه تغيرَا تاماًا).

قال بيتروفسكي؟
سوف يخدعنا، إنه ماكر شديد المكر .
قالت ماري دمتر يفنا ساخطة:
 أسبوعاً و لم نلاحظ ما يمكن أن يُلام عليه، كان دائمأ مهذباً عاقلاُ

ومُنصفا
وكيف عرفت ذلك كله؟
هكذا، عرفته.
قال القائد الذي رجع:
آوه! هي عانتقة! هذا مؤكد!
لنفترض أنني عاشقة، فيمَ يخصُّك هذا؟ و لم تَغتابون رجلاُ خيرَ أهُ
إنه تري، لكنه خيرّ .

هذا صحيح، ماري ديعتريفنا، مر حى ! أنت عمقَةٌ في الدفاع عنه، إن

 لكن الجبليين كانوا يفرّون في الوقت المناسب، إلا أنهم تمكّنتوا ذات

 كان معلومأُ فقط أن هناكُ حملةُ كبيرةً بُحضر، على بلاد التُنيتشين،

بقيادة الأمير ((باريانتنسكي)"(0) الذي عُين في منصب قائد الجناح
الأيسر.
هذا الجمنرال، صديق ولي العهد، والقائد السـابق لفوج (( كاباردا)") (7) مـا إن باشر عمله وو صـل إلى ((غروزني)) حتى قرّر، بعد أن أعاد بحميع القوات المسلتحة، أن يشر ع في هجمات جـد الامبراطورية التي بلغها تشيرنيتشيف نائب الملك فورنتزورف،
 الغابات، وكان القائد الشناب فورونتزوف، يعيش تحت خـت خيمة رائعة، و كانت زو جتُه، ماري فاسبليفيا تتردّد كثيراً على المعسكر وتقضي فيه الليالي، و لم تككن العلاقات القائمة بين باريانتنسكي والسيدة فورونتزوف سرأ على أحد، وكانت زياراتها تُسخط
 إلى المعسكر، فقد كانوا، بالفعل، مضطرين إلى القيام طورال الِ الليل بأعمال إضافية.

كان الجبليو ن يأتون مدافعهمم ويرمون على المعسكر ، لكن قذائفهم لم تكن تصل الهدف قط، وعلى العموم، لم يكنْ يُتخذ أيٌ تدبير ضد هذا الرمي، لكن عندما كانت ماري فاسيفلييفنا تَضر إلى المعسكر، كان القائد يضع حراساً إضافيين، ليجنّبها الحـوف، كانـ، كان إهانة للعسكر يين أنهم أجبر وا على الرصـد، في كل ليلة من أجل تأمين راحة

 انتصر على شامل.
YY - Y -

السيدة ماري فاسيلييفا، كان المنود، و كذلك الضباط الذين لمُ يُقبلوا
في الدوائر العليا لا يجاملون في كلامهمم.
حصل ((بوتلر )) على إذنْ، و جاء ليقضي بضعة أيام في هذا المُعسكر،
 في السلاح، يخدمون في فوج ("كورا1)، كان في البدء مسرورأ، كان يشـارك بولتورانسكي خيمته، ويقضي وقته مع رفاقه الذذين استقبلوه بفرح‘ وزار فوروتنزوف الذي خدم معه، الستقبله هذا بتر حاب،
 الجنرال ((كوزلوسكي)، القائد السابق للجناح الأيسر الذي خلفي خلفه عليه

الأمير باريانتنسكي.
كان عشياءً رائعاُ، نصبَتْ خيمٌ بحديدة صفأُ واحدأُ، وعلى طولها مُدّتْ المائدة التي وُضعت عليها الصحون وعددٌ لا يُستهان به من ون الزجاجات، كان كل ذلك يُذكر بحياة الخرس في بطرسبر ج، وفي وسط المائدة جلس كوزلوسكي من جههة، وباريانتنسكي من الجههة الأخرى، و كانت السيدة فورونتزوف على يمين كوزلوسكي وني بينما



 لبوتلر، وقد بدا قلقًا، متحنناً بصدق: سيتحلّل بالعار صاحبُنا، صاحب ((كيف أقول)).

و لمُ ذاك؟

سيشرب نخباً، فكيف سيتخلَص من هذه الورطة؟ أيـه! نعم، يا أخخي، إن ذلك أصعب من الاستيلاء على خندق تحت وابل من
 من شخصيات البلاط الذين يستمعون إليه، الو اقع أنه يستدر عطفي.

هذه الأحاديث التي تبادلها الضباط.
وجاءت اللحظة المليلة أخير ا، نهض برياتنسسكي، و الكأس بيده، وو جّه بعض الكلمات لكوزلو سكي، فوقف هذا بدوره وأخذذ يتكلم

بصوت قوي:

- وفقاً لمشيئة صاحب الجلاللة الإمبراطورية... كيف أقول.... سأنصرف، سأتر ككم، أيها السادة الضباط. . . لكنْ اعتبر وني دائمأ. .. كيف أقـول... و كأنني بينكم.... أيها السادة، تعرفون. .. أقول... هذه البديهية: في ساحة القتال ليس الر جل ملـي عحاربأ إن كان و حده، ولذلك فكل ما حصلتُ عليه أثناء خدمتي ... كيف أقول ألـو ..
 صوتُه - أنا مدينٌ لكمَ بذلك كله، لكمَ و حدكم، يا أصدقائي! وازداد بتعّد و جهه، وانتحب وظهرت الدمو عُ في عينيه. من كل قلبي... كيف أقول.... أعبّر لكمّ، من كل نفسي، عن امتناني الصادق.

لم يستطع ("كوزلوسكي)" أن يستمر" فأخذ يقبّل الضباط، وغطت
الأميرةُ وجهها.كنديلها.
كان الأمير فورونتزوف يطرف بجفنيه ويزمُ شفتيه، الكتير من

الضباط انهمرت الدمو عُ من أعينهم، و لم يتمكن بوتلر الذي لا يكاد

 والجنود، وبعد ذلك ترك جميعُ المدعوين المائدة شُكارى، غرقوا جميعاُ في حالة من الغبطة العسكرية وهي حالةٌ كانو ا مُهيئين لها وإن
لم يشربوا .

كان البموّ مشرقاً، مشمساُ، هادئًا، كان الهو اء ندياً ومنعشاً، و كانت تُسمعُ، من كل جانب، الأغاني وفرقعة الحطب في المواقد، كان يبدو أن الناس في عيد، أحسّ بوتلر بأنه في أحسن حالاته، وقصد منزل ولمر ولـو بولتور اسكي الذُي دعا جميع الضباط تقريباُ، وهو سعيلّ، وقد رقّت


 صاحب الصندوق.

بعد ساعة، كان ما يزال جالسأ إلى المائدة، يسخُل الأرقام التي

 أن يجمعها، ومع ذلك، فقد كان يعلم دون أن يتحقق من المّ المجمو ع أنه لو دفع سلفأ كل مرتّبه السُهري - وكان يستطيع أن يقبضه سلفأ - ولو

 عن توزيع أوراق اللعب وأخخذ يـجمع الأرقام المو جودة في في خانة بان بوتلر،


في حال عودته إلي البيت، أثارت هذه الكلمات الأخيرة، الشفقة نحوره لديهم جميعاً، وقد تبيّن هو ذلك، حتى بلى بولتور اتسكي تحاني الني أن يلاقي نظر ته.
فكّر : كانت هذه آخر أمسياته، ما كان عليه إلا أن يكتنع عن اللعب،

 شيء مبعثأُ لليأس .

بعد أن استأذن رفاقه ومعارفه عاد إلى بيته، وأوى إلى سريره مباشرة
 بعد أن يخسروا، وعندما رأت ماري ديمتريفنا التي اقترض

 خسر فغاضبتٌ ايفان ما تفيتيش وأنحت باللوم عليه لأنه تر كه يلعب.
في اليوم التالي استيقظ بوتلر نحو الظهر، وفكّكر مباشرة في تعاسة

 وسبعين روبلاُ استدانها من بكهول.

كتب مرة أخرى إلى أخيه نادمأ على خطيئهه، ومتوسلاُ إليه أن


 وبعد ذلك ذهب إلى ايفان ماتفيتيش لعلمه أنه يملك المال أو أو أن ماري ديتر يفنا تملكه، لكي يطلب قر ضاً بخمسئة روبل.

ـ كنت سأعطيك إياها، في هذه اللحظة بالذات، لكن ماري ديمتريفنا لن تقبل، هوّلاء الإناث - قاتلهن الله! - يتمستكن بالمالمال، ومع ذلك فلابد من العثور على مخر ج صاحبُ مطعمْ الجمند، ألا يعلك المبلغ،

هذا الشيطان!
لكنْ كان من العبـث محاولة اقتراض أي شيء من صاحب المطعمّ، وهكذا فقد كان خلاص بوتلر منو طاُ بأخيه فقط، أو بقر يبته البخيلة.
-YY-
لم يتمكن الـلاجُ مراد من بلوع هدفه في بلاد التشيتشين، فر جع

 هذا التبادل فسوف يظل يعتبر نفسه مقيداً وعاجزاًُ عن أن يخدا

 وصول الجنرال (آرغوتننيسكي))، بحتجة أنه يـجب أن يستشيره قبل ذلك، حينـذ طلب المـاج مراد من فورنتزوف أن يتمكن من الذّهاب
 يسهل عليه فيها، كما كان يعتقد، أن يتصل با بالجبليين الذين ظلو الو أوفياء له، وأن يبدأ بحادثاته مع شامل بصدد أسرته.

وفضالُُ عن ذلك، نقد كانت هذه المُدينة المأهولة بالمسلمين، تحتوى
 كتب فورونتزوف بهذا الصدد إلى بطرسير ج، وسمح للحا جـ مراد أن يذهب إلى ((نو حا))، دون انتظار المواب.

كانت حالة اللماج مراد مثيرة للاهتمام في ذاتها، وكانت تبدو لفورونتز وف، وكذلك لسلطات بطرسبرج ولمغظم الروس، وكأنها رمز لمنعطف مؤات في حرب القوقاز، لكن هذا الوضع كان يبدو

 جهة ثانية بسبب كرهـ هـ لشامل، وبالرغم



 أن يصنع المستحيل، بمساعدة أتباعه في داغستان، من أج

 وأن يأتو 1 إلى الروس للخصو ان


 ووعد أنصار ه، عن طريق أحد الرسل، .مكافأة قدر ها ثـلاثة آلاف فـ رو بل.


 الحيل، هو ما يملأ أيامه.
في 1 نيسان، وهو راجـع من نزهته المعتادة، أبلغ أن مبعوثاً لفورونتزوف قد وصل قبل حين، وبالرغم من نفاذ صبر المـاج مر اد

لمعر فة الأنباء التي حُملت إليه، إلا أنه صعد إلى غرفته، قبل أن يذهب إلى الغرفة التي ينتظره فيها المبعوث، لأداء صلاة الظهر، ثم الصالون، أعلمه الر سول، وهو المستشار المدني ((كريلوف) المّا وبصحبته



أجاب الحاج مراد بجفاف:


لم يعجبه (اكريلوف).
هل جئت بالمال؟
أجاب كريلوف:
نعم، جئتُ به.
أجاب الـاج مر اد وهو يعدّ أصابع يديه العشر ثم أر بعاً فو قها: لأسبوعين، أليس كذلك؟ هاته.

أجاب الموظفُ وهو يُخر ج صرّة النقود من جعبة السفر :
في الحال.
وأضاف بالروسية، مقتنعاً أن الـالج مراد لا يفهمه:
وماذا سيفعل بهذا المال؟
لكن الـأج مراد كان قد قبض المال ورمى ("كريلوف)" بنظرة صارمة، وقد حاول كريلوف وهو يضع الصرّة على الطاولة أن يبدأ المديث معه، أراد أن يحصل على بعض الأخبار ليقصّها على سيّده

عند عودته إلي تفليس، سأله إن كان لم يضجر في ((نو حا)،، أجابه الـلاج مراد بنظرة نمّت عن احتقاره، لكنه لم يفه بكلمة، وكرّر الثرجمان

السؤال.
قلْ له أنني لا أريد أن أكلمه.
قال الـانج مر اد هذا، وجلس إلى الطاولة، وكأنه يريد أن يعدّ المبلغ الذي تسلّمه، أخر ج كريلوف سبع كومات منضودة


 وأمر الترجمان أن يفهم الـلا عقيد وأنهَ لا يقبل أن يسمح الحانج مراد لنفسه بمثل هذه الحر كات رات، وأيتّه مفوّض الشرطة على ذلك، فحنى الـانج مُ مراد رأسه كأنه ير يد أن يقول إنه يعلم ذلك كله، وغادر الغرفة.

قال المفوض:
كيف نتصرّف معه؟ سيستل خنجره وينتهي كل شيء...
لا سبِل إلى العثور على لغة مشتر كة مع هذا الشيطان، لاحظت أنه
بدأ يتلظّى من الغضب.
عند الغسق، وصل من الجبال رسولان عُصبت أعينهما بعصائب


 هذّد جميع الذين يحاولون مساعدة خصمهـ بأقسى العقوبات.

ظل الحاج مراد صامتأ زمنأ طريلا، ومرفقاه مستندان إلى ساقيه



وقال لهما:
انصرفا.
وما الجواب؟
الأمرُ للّ، انصرفا.
 ومرفقاه متكئان إلى سـاقيه، ظل طويلا يفكر : (ما العا العمل؟ أيصّدق
 كيف يجوز لي أن أخضع له، هذا الكنذاب الأصهب! أثم إن إن العودة مستحيلة، لأنني انتقلت إلى صفوف الروس ولن يثق بي أحذّ بعدها )،. وتذكر حكايةُ عن صقر ((تافله)) الذي قُبض عليه ودُجن وعائى



 به بينها)!.
((وأنا أيضأ سأُوسَعُ نقرأ بالمناقير)".
"(أأبقى هنا؟ أأحتل القو قاز للقيصر؟؟ وأحصل على المجد والرتب والغنى؟ يجب أن أتخذ قرارأ مباشرةُ وإلا هلكتِْ أسرتي").

كذلك كان يفكر الهاُجُ مراد وقد تذكّر أحاديثه مع فورونتزوف وأقو اله الملاَبة التي حدّثه بها.

ظل الحاج مراد ساعات طوالاُ مستغر قأ في أفكاره.

- YY-

في منتصف الليل، مُ يكن قد اتَخذ قراره فحسبب، بل إنه أعدَ














وأخذ يرتدي صدارته، وكأنه كان يتوقَع أن يتلقَى الأوامر .
وظلّ ((قربان)) و(اخان ماغوم)" نائمين، رمى الماج مراد صدارته
 خيطتْ عليها البطانة.

قال الحاج مر اد وهو يمدَ إلى إيلدار القطع التي تسلّمها في النهار:
خظُ هذه أيضاً.
تناول إيلدار الصدر اة، وبحث عن ركن في الغر فئة يضئها القمر
 ("حمز الو ) ثانيةُ وظلّ جالساً، وساقاه متصالبتان.
 ومسذَّساتهم، تأُكّدوا أيضأ من الحُرطوش، سنسافر غدأ، سنذهب بعيداً! قالل (احمزالو)" الذي تنبأ لم كان الحاج مراد يأمر بالتاكد من
السلاح.

سيكون كل شيء جاهزأ، عندنا بارود ور صاص.


 سعيداً بذلك، عندما غادر قائدهُ الغرفة، أيقظ رفاقه،، وبدأ الأربعة





 المسنّ، آتيأ من غرفة الجبليين.

بعد أن اغترف الحـاجُ مراد مـاءً، عاد الل غرفته، فسمع صوت ((حنيفي)" يغني أغنية يعرفها جيداً، و كان الصوت آتيأ آليأ من الغرفة التي يشغلها ر جاله مغطيّاً صوتَ شحذ البو لاد على حجر البلنخ، توقَف

ليسمعها.
(إن الفارس الشـجاع حمزة ور جاله استباحوا من الروس قطيعاً
 بجنده الكثيرين مثل أشتجار الغابة، قتل حمزة ور ورجاله الحثيول و جعلوا منها متراساً دامياً حاربوا الروس من ورائه ما بقي معهم رصاص رصن
 وقبل أن يموت حمزة رأى طيورأ في السماء، فصاع بـاطها: (أيتها الطيور المهاجرة، طيري إلى بيوتها، وقولي لأمهاتنا ولأخو اتنا النا ولبناتنا

 الغر بان ستقتلع عيو نـا)ا).

عند آخر كلمات هذه الاغغنية التي همسهها بصوت متعب وكئيب،
 ساد الصمت لـظةً، ثم سُمع من جديد غناءُ العنادل المتقطّع، وصريرُ المعدن على حجر الجلنخ، استغر ق الحاج مر اد في أفكاره ولم و لم يلحط أن الإبريق الذي بيده قد مال وأخلذ ماؤه يسبل، فتماللك نفسه أخحير أ، وهزّ رأسه وعاد إلى غرفته.

صلى صلاة الفجر، ونحص سلاحه و جلس في سرير ه، كان عليه أن ينتر طلوع الفجر، وأن يذهب إلى المفوّض ليحصل ا!لى إذنه بالنزهة اليو مية على الخيل مع رجاله.

ذكُّرتْه أغنية حنيفي بأغنية أخرى، الأغنية التي ألْفتها أمُه: (ا خنجرك البو لادي ثقـب صدر ي الأبض، لكني وضعت على صدر ي شمسي، ولدي، غسلته بدمي المحار فاندمل الجُرح بلا أعشاب ولاب ولا جذلور،

وأصبح ابني فارساً باسلاًا).
تذكر أمه أمامه حيّة، لا كما تر كها متغضَنة، درداء، غطّاها الشيبّ، بل شابة، جميلة وقوية، أمه عندما كا كان عـلـد
 إلى جده، تذكّر جذّه أيضأ، مغضن الو جهه، أبيض اللحية، ينقش الفضة


 مع الحليب الطازج من الفطائر التي كانت تُعدها أمه، تذكّر أيضاُ
 النحاسي المُعلّق بالمدار رأسه المدوّرُ المز راقّ. تذكّر طفولته وابنه يوسف الذي كان يحبَه حتى العبادة والذي

 منه أن يصحبه، كان في كامل عدته، مسلّحاُ، مُسشكاً بعنان الجو اد،


 حر كاته، كان كل ذلك يملأ قلب والده فر حاُ.
قال له الحاج مر اد:

الأفضل أن تبقى هنا، ستظّل وحـدك في البيت، اعتن بأمك وبجدّتك.

وتذكر التعبير الر جولي على ذلك الوجه الشناب، الفخور ر، المحمر"



 عينيه! و لم يكن يجر و' على التفكير فيما سيفعلو نه بنسائه. هاجت هذه الأفكار الـاجَ مراد إلى المد الذي يلز م مكانه، فنهض، ومضى بسرعة إلى الباب، وفتحه ونادى ((إيلدار )؛: اذهب وقلْ للمفوّض إنني أرغب في أن أقوم بنزهتي، وهَيْيُ البياد. لم تكن الشمسُ قد طلعت بعد، لكن الضوء كان طالعاً، وكانت العنادل ما تز ال تغرّد.

كانت الحياة العسكرية سلوى ((بوتلر) الو حيدة، لا أثناء المناورات والتدريب نحسب، بل خارج الخدمة أيضأ، كان يرتدي دياني




 من ذلك، كان يسعى إلى أن يخذّر نفسه بالخـمر، إضافة إلى تدريباته

العسكرية كان يشرب كلَّ يوم أكثرّ من اليوم الذي سبقه، وكان كلما

 ورلشدّ ما كانت دهشتهه، عندما ردّته بقسوة.



 الأفواج التي وصلت حديثأ إلى أحد المواقع ضيو فأُ على الأفوا الج التي التي






يقبّل أصدقاءه، ثمَ يَنْضُ ويغنّي أغنيةُ يحبها:
ثار شـامل في السنوات المنصرمة
تراير اي - راتاناي، السنوات المنصرمة...


 بالسكر ينفذ إلى رأسه، فخر ج خلسةُ وعاد إلى بيته.

كان البدر يغمر بأشعته الشاحبة البيوت البيضاء وأحجارَ الطريق،

كان المو مضييأ بحيث كان يُرى على الطريق كل حجر وكل عود من

 لكنه أراد، هذا المساء، أن يغازلها من جانيا مديد بعد أن تأثرّر بضوءُ القمر

وبالـمر، فسألها:
إلى أين تذهبين؟
اجابت مازحة:
أنا ذاهبة لأرى صاحبي.
لقد رفضت بشرف وحزم عروض توتلر، لكنها مع ذلك تألمت لأنه صار يتحاشاها في هذه الآونة الأخيرة. لا فائدة من إحضار ه، سيأتي من ذاته. أتظنُّ ذلك؟ من يدري إن كان سير جع؟ إن لم يأتِ، فسنأتيك به.

صحيحا لكن هذا غيرُ حسن، إذن أنت تعتقد أنني لا يجب أن أذهب إليه.

لا، لاتذهبي إليه، والأفضل أن نعود معاً إلى البيت.


 تعجبه، لكنه لم يعلم كيف يبدأ، كانت هي أيضاً تنتظر هذه المكاشفة،

وصلا بصمت إلى قرب البيت، عندما ظهر، في زاوية الطريق، ضابط يصحبه بضعُ فرسـان.

سألت ماري ديمتريفنا وهي تحيد عن الطريق:
مَنْ جاءنا به اللهُ
كانت أشعةُ القمر تسقط على ظهر الفرسـان وتعرّفتهم مـاري دعتريفنا عندما وصلو ا !لى سوّيتها، كان الضابط السابط هو كامينيف الذي

خدم مع ايفان ماتفييتش والذي كانت ماري تعر فه، قالت:
أهذا أنت، يا بطرس نيكولايفيتش؟
أجاب:
أنا نفسي، آ! بوتلر ! صباح الحير، ألم تنـْ بعدُ؟ أتتنزّه مع ماري ديكتر يفنا، إياك، سيقبض عليك ايفان ماتفييتش، بالمناسبة أين هو؟

قالت ماري ديمتريفنا وهي تشير إلى المكان الذي كانت تنبعث منه
الموسيقا والأغاني:
ألا تسمع؟؟ إنهـم يقصفون.
أهم من فو جك؟
لا، وصل آخـرون من ((هساف ايـورت)) وقد دعاهم الضباط
القدماء.
آه! هذا حسنٌ جداُ، سيتسنتى لي أن أشارك هناكُ، لن أبقى هنا أكثرُ من دقيقة لتسوية القضية التي جاءت بي .
سأل بو تلر :

قضية تافهة. حسنة أم سيئة؟ هذا نسبيّ، بالنسبة إلينا هي حسنة، وهي سيئة بالنسبة إلى الآخر ين وابتسم ((كامينيف)).

وفي هذه الأثناء، وصل المتحادثون إلى قرب بيت ايفان ماتفييتش، وهم يتحدثون.

صاح كامينيف بأحد القوز اق المر افقين:
تتشخيرييف! تعال.



سرجه بالعرض، قال كامينيف:
أخر جه، للكي يضحك!
نزل الجْندي عن جواده وأخر ج كيساً من قربوسه، أمسكَ به كامينيف ودسّ يده فيه.

إذن، هل ينبغي أن أريكم تلك ((القضيّة))؟ أنت، ماري ديكتريفنا،
لا ترتعبي.
و وّعساي أن أخاف؟
وأخرج جن كيسه رأساً بششرياً، وعَرضه على ضوء القمر، قال:
انظر ا، هل عرفتماه؟

كان الر أس خليقأ، بارز قوس الماجبين، أسود اللحية والشارب بع

 وبالرغم من هذه المر أح كلها، فقد نّتث الشفتتان الممتقعتان عن تعبير من الطيبة الطفولية.

نظرت ماري ديكتريفنا ودخلت المنزل على عجل دون أن تتفوه بكلمة.

لم يستطعِ بوتلر أن يرفع نظره عن هذا الرأس المرعب، كان رأس اللـاج مر اد نغسه الذي قضى برينقته أمسيات في أحاديث وديث ودية، وقبل زمن جدّ قر يب.

كيف جرى ذلك؟ منْ قتلَ؟ أين؟
أجاب كامينيف وهو يعيد الر أس إلى القوزاقي:
أر اد أن يهر ب فقبضنا عليه.
دخل الضابطان البيت:
قال كامينيف أيضأ:
لقد مات كما يموت الر جل الباسل.
لكنْ كيف جرى ذلك؟
اصبرٌ قليلا،، سأروي القصة بتفاصيلها عندما يصل القائد، وإنما


القلاع والقرى وسأُريه الناس جميعأ.

أرسلَ مْنْ يُحضر ايفان ماتفيتش الذي سرعان ما وصل البيت و معه ضابطان ثملان مثله، فلما رأى كامينيف ضمّه بين يديه: جئتك برأس الحاج مراد، أنت تكذب! هـل تَقْصد أنه قُتل؟

نعمه، لِقد أراد أن يهرب.
أرأيتم! لقد قلتُ إنه سيخدعنا، لكن أين هذا الر أس، أرني إياه! نودي على القوزاقي الذي حمل الكيس الذي يحتوي عليه، أخر جه فتأمله القائد طويلأ بعينيه المخمور تينن، وقال: لكنه، كان باسلاُ، على كل حال، أعُطني إياه زأقّله.

فز اد عليه أحذُ الضباط:
نعم، لقد كان شجاعاًا.
بعد أن أمعن الجميعُ النظر إلى الرأس، أُعيد إل القوز اقي الذي أعاده إلى الكيس، ووضعه برفق باذلأ وسعه لكي يُحدث أقل ضـجة مُكنة. وأنتَ، كامينيف، ماذا تروي للناس عندما تُبرز هذه الغنيمة؟

تدخل القائد بعناد:
لا، لا، أعطني إياه، أودَّ أن أقبله، لقد أهداني سيفاً. خر ج بوتلر من الغرفة فر أى ماري دميتر يفنا جالسةُ على الدر جة الثانية، ثـاهدت الضابط، لكنها أثشاحت بو جهها فجأةٌ كالثائرة: مابكِ، ماري ديمتريفنا؟

فصاحت في وجهه وهي تنهض:
أنتم جميعاُ قَتَلة، لا أستطيع تَمْملكم بعد الآٓن قتلة حقيقيون!
قال بوتلر مكتـباً:
قد يقع ذلك بكل الناس، إنها الحربُ.
الحر ب؟ أية حر ب؟ أنتم قتلة، وانتهى الأمر، جسدُ الميت يجب أن
يُعاد إلى التراب وهؤلاء الذِين في الصالة لا يكفون عن القهقهة.
وكرّرت:
قتلة حقيقيون!
تر كت الدر جَ، ودخلت غرفتها من باب المديقة.
عاد بوتلر !لى الصالون وطلب إلى كامينييف أن يروي بالتفصيل كيف جرى ذلك كله، فروى كاميينيف القصة كلها.

كان قد سمح للحاج مر اد بالتنزه في أرباص المدينة، لكَنْ فُرض
 ((نوجاه) يبلغ خمسين، و كانوا موز عين في جماعاعات، كل جماعياعة من





 جواده، وتبعه الجبليون، لم يلحَ القائد أكثيُر من ذلك، كان علم على رأس

القوزاق المرافقين ضابط الصف نازاروف، الـلائز على وسام فارس من رتبة القديس جاور جيوس، وهو شابٌ مضطر مر وقوي، وهو وهو الابن الأكبر لأسرة فقيرة أبوية، وقد فقد أباه وهو فتى، وكا وان يعيل أمأُ وثلاث

أخوات وأخوين.
صـاح به القائد:
انتبه، نازاروف، لا تدعْه يذهب بعيداً.
أجابه نازاروف وهو يعتلي السرج؛ وبندقيته في النجاد.
أمرك، سيدي.
وجرى المصان الخصيّ، وهو حيوان رائع ضخمب وشجاع، ور كان يتبعه أربعة من القوازق: فيرابونتوف، وهو طوريل، هزيل، ويل، يترّصد



 أشقر، ابنّ وحيد، بشوش ومر حُّ دائمأ.
كان المو ضبابياً، طوال الصباح، لكن السماء صَفَتْ حوالي الظهر، وداعبت الشـمُ بأشعتها الأوراق النابتة، والعشتب الغضّ، والسوقَ الطالعةَ في الحقول، ومُويجات النهر الذي النَي يجري مسرعاً على يكين الطريق.
 عن قر ب، ووصلوا هكذا إلى الطريت، وصـالبوا نساءُ يحملن سللأعلى

رؤوسهن، و جنو داً على طنابر، وعربات تصر،، بجرّها جو اميس، وبعد أن تطع الحاج مراد نحو كيلو مترين حتّ حصانه الأبيض وأرسله حضرا، فصنع حر سُه والقوز اق، صنيعه.

قال فير ابو نتوف.
آه! أنه يعتلي جو اداً رائعاُ، لو التقيتُه في الحر ب ضدَّه لأرديته قتيلاُ من أجل جـو اده ليس غير .

نعم، فقد دَفع فيه، في تفليس، ثلا'تمائة روبل.
قال نازاروف:
سأسبقه بجو ادي.
أجاب فيرابو نتوف:
!إي أشك في ذلك.
أخذ الحالج مراد يزيد في سرعته، وأخذ نازاروف كذلك يحثُ جو اده، فاقتر ب منه و ناداه:

أيه! لا تفعل ذلك، يا صاحبي، خَفّفْ من سرعتك. أدار الحالج مر اد رأسه وتابع بالسرعة نفسهها دو ن أن ينطق بكلمة.

قال اينياقوف:
انظر إليه! فيم يفكّر هذا الشيطان؟ إنه يطير !
وتقدموا كيلو مترأآخر نحو ابلجبل، لم يكن الـالج مراد يلتفت وراءه، و لم يكن يقول شيئاُ، كان يحذّد نظره في الجبل وينقضّ عليه.

صاح نازارو ف مغضباً:
أنت تَخطئ إن حَسبـتُ إنك تستطِيع أن تسبقني.
ساط جو اده قليلا، وانتصب على ركابه، وانحنى على عنت المواد اندفع في إثر الـاج مراد
كانت السماء صافية، و الهو اء بليلاذ، و كانت قوى الحياة تَغْلِ بفر حِ
 مع جو اده القوي، دون أن يخطر بباله إمكان حدو أو فظيع، وكان فر حه عظيماً حين رأى أنه كان يزداد قر بان مـن الـانـاج

 جما ح الجواد المندنع بيده اليسرى.

قال نازاروف وهو يمدّ يده ليمسكك بلجام جواد الـاماج مر اد.
تلت لكُ إن ذلك مُنوع!
في هذه اللحظة انطلقت الطلقةُ. صاح ناز اروف وهو يرفع يده إلى صدره:

ماذا فعلتُ؟
وصاح أيضاُ:
اذبحوهم، يا رجالي البو اسل!
تم ترنح وأنهار على السرج.
لكن الجبليين كانوا أسرع، فأطلقوا النار على القوازق وانهالوا

عليهم بالسيوف، وكان نازاروف الذي تشبَث بعنق جواده يدور حول رفاقه، وسقط جواد (ا اينياتو ف وستحقَ له ساقه، وأنحىى جبليان
 لنجدته، لكن رصاصتين أصابتاه، إحداهما في ظهره ونيه والأخرى في
 يرقد على الأرضى، مفتوح البطن، لافتاً وجهه الفتيّ إلى السماء،
 على الشاطئ، استدار ميشكين وجرى نـحو القلعة، لـق به ((احنيفي)"

 جو اده، لم (اخان ماغوم)" جعب القتلى، أراد حنيفي أن يأخل جور اد اد
 رجاله وراءه محاولِن أن يسبقو ا جو اد نازاروف الذي تبعهمهم، كانوا
 عن ((نو جا) )، عندما انطلقت و من بر ج القلعة طلقة النفير . هتف القائُُ وهو يمسلك رأسه بين يديه عندما علم بهرب الحانج

اوه! يا إلهي! ماذا فعلتم!
وقال أيضأ وهو يستمع إلى رواية ميشكين:
تر كو اهذا اللصَ يُفلت منهـم!
استنفر ت جميع المواقع المحيطة، وعُبِئ جميع القوازق بل و بجميع أفر اد الجيش الشعبي في القرى الحناضعة، وطفقوا يلاحقون الفارّين،

واعدين بألف روبل لكل منْ يأتي بالماج مراد ميتأ أو حياً، لمُض ساعتان على المعر كة الدامية، حتى اندفع مانتا فارس بالما بدور رهم تحت إمرة القائد، إلى المبلـ.

بعد أن قطعَ الحابُج مراد عدة كيلو مترات على الطريق الرئيسية،
 بالعرق، إلى يمين الطريق كانت تُشاهنُ بيوتُ قر يرية ((ببلاردجيكيك)




 وسيلغون الجبال.

ما إن اتخخذ هذا الققرار حتى انعطف إلى اليسار ، لكنه لم يصل النهرَ،





 تُنزع عدادتها وتخطو بضع خطوات وهي تتنفس.مششَة وتتوقف.
وهكذا تخّط الهاربون طويلا، وأخذ الظلام يهبط، لكنهم ل
 قر روا أن يمنحوا خيولهم المنهكة وقتأ قصيرأ للر احة فيها وأن ينتظروا

الليل فيها، ما إن بلغ الـاجُ مر اد ور جاله هذه التلة حتى ترجّلوا، وبعد
 بالجبز والمبن.

غاب القمر الذي أنار هذا المشهجد بأثعته خلف الجبال التي غظّاهاها


 التي يتناجيان بها، كان الحالج مراد يصغي إليها، وكان يصغي أليان !إلى أصوات الليل.

ذڭره تغريد الطير بأغنية حمزة التي سمعها أمس عند





 هم المطاردين يقودهم ((كارغانوف)) مفوّض الشرطة. فكّكر الـاحُ مراد: (اليكنْ، سنقاتل كما قال حمزة)،.

بعد النفير، كان كارغاتوف قد اندنع، على رألى رأس فرسانه، في أعقاب الملبليين، لكنه لم يحد أي أثر للحا

 الرز وأنه رآهم يدخلون الأدغال التي طالما جمع الحطب منها، جاء

به كارغاتوف واتبه إلى الموضع الذي أشار إليه، رأى مباشرة الليول
 وقرر أن ينتظر إلى الصباح حتى يقبض على الـا




 عندما أرست الشمسُ أشعتها الأولى، اقتر ب القائد من الأدغال

أيه! حاج مراد! استسلمْ! نحن كثرّةٌ وأنتم قلةُ.








 حدًّ مكن، وأخذوا يطلقون النار على التخمين. دام القتال أكثر من ساعة، أخذت الشُمس تلمع، كان الحابج مراد

يفكر في خرق الخصار وبلوغ النهر عندما رأى تعزيزات تصل،
 مر اد والـالج آغا (مر تبطين بر باط الصدا الـة فيما فيما مضى من الز من قبل أن ينضم الـام آغا إلى صفوف الروس، كما كما كان بين التعزيز يزات ات أحمد

 جو ابه لهـم طلقة نارية كما فعل مع كار غانوف.

صاح الــاج آغا وهو يستل سيفه:
اللسيف، يا أولادي!
واندفع رجاله، وهم يصيحون لاقتحام الأدغال، وعندما وصل











 كميه، مستمر| في أداء مهماته كخادم، كان ان يعبئ بنادق الحابج مراد

و((كوربو )) ويحشو باجتهاد، قصبات البنادق بسيخه الحديلي "بيلسى
 الخِندق محاولاً أن يضع الخيول في الأماكن الأقل تعرّضأَ للرمي، ولا ولا


 من القطن و حشا بها الجر ح وتابع رميه.

سأل إيلدار للمرة الثانية:
أما آن لنا نقاتل بالسيو ف؟
خرج من الخندق، وهو مستعٌّ للانقضاض على العدو، عندما
 إليه: كانـت عينا ايلدار الوديعتان الرائع ائعتان تحدّقان فيه بانتباه، أمّا فمه الذي شفتُه العليا متقدمة مثل شفة طفل، فقد كان ير تعشُ دون الـون أن ينفتح، سحب الحاج مراد قدمه واستمرّ في رميه، هُر ع حنيفي
 كان كوربو يغني أبدأ، مُعبئاً بندقيته ورامياً بلا عـجلة. تابع العدوُ تقدمه من دغل إلى دغل، وهو يصيح، وأخذذ يدنو أكثر



 ينقض على قاتليه، ممسكاً و جهه المقطو ع بيد، و خخنجر ه بيد، رأى و وجه فورونتزوف الشاحب المحتال وسمع صوته الرقيق، وكانت وصورة

ابنه يوسف، وصور رَ امر أته صوفيّة، والو جه الشـاحب لعدوه شامل،
 متناوبةُ، و كانت كل هذه الذكريات التي تمرّ بذهنه لا تو قظ فيه أيت شعور بالشفقة والـقد و الرغبة، كان كل ذلك يبدو بعيداُ وتافهاً بالنظر إلى ما سيبدأ أو !لى ما لعله قد بدأ، انتقض جسمُمه القو وي، جممع آخر قواه وخرج من الخندق، وصرع عمسلدسه أول رجل انق انض عليه،
 انطلقت بضغُ طلقات فترنَّح وسقط، ارتمى الجنودُ على الر جل الصريع، وهم يصرخون صرخات النصر، لكن الجسد النّي بدا لهـم بلا حـلا حياة،

 فيه الحاضرون في أماكنهم، لكنه تمايل فجأة، وترنَّح وسقط وو وجهُه على الأرض، و كأنه قَد حُصد حصداً، و لم يتحرّكُ بعد ذلكّ

لم يتحرك بعد ذلك، لكنه كان ما يزال حيّا، عندما وصل الــا

 قام بين جسده وفكره، لم يعد يحسرّ بشيء، كان الأعـداء يطؤون ويقطّعون جسده الذّي لم يعذْ مو جو داُ بالنسبة إليه.

وضـع الـان آغا قدميه على صـدر الماج مر اد، وقطع رأسه بضربتين
 انبجس الدُمُ الأحمر من عنقه، وأسود من رأسه، وسقى العشبّ، بَمّع كارغانو ف والـلاج آغا وأحمد خان و وجميع المنـود، كما يتجمّع


حنيفي وكوربو وحمز الو )، وفي دخان البارود الذي كان يتصاعد من الأدغال تكلموا بفر ح واحتفلوا بانتصارهم.

عادت العنادل التي صمتت أثناء التّر اشق !لى تغر يدها. هذا الموت هو ما ذكُرتْني به تلك الزهرة المسحوقَةَ في الحقَل المحروث.
***
$\ddot{Q}_{\text {t.me/t_pdf }} \mathcal{L}_{0}$

بعد الحفلة الراقصـة
$19 \cdot r$

- أنت تقول إن الإنسان لا يستطيع أن يفهم بذاته ما هو خيرٌ وما هو شر، وأن كل شيء منوطُ بالوسط، وأن الوسط يصو غ الإنسان،


ثييناً جرى لي.
هكذا كان يتكلم الجزيل الاحتر ام ايفان فاسيلييفتش، بعد حديث مو ضوعهُ: أنه يجب، قبل كل شيء، تغيير الظروف التي يعيش فيها الناس، إذا تو خيّنا الإصالِ الفردي، والحق أن أحدأ منا لم يزعم
 فاسيلييفتش أنه كاف يجيب عن أفكاره الماصة التي يو حي بها
 ما كان ينسى نقطة انطلاقه، وينساق وراء قصته، ولا ولا سيّما أنه كان يقص بكثير من الصدق والـقيقة.

وقد فعل الشيء نفسه هذه المرة.
سآكلمكم بحسبب بحربتي المناصة، لِد تأترُ ت حياتي كلها، لا بالو سط، لكن بشيء آخر .

إنها قصة طويلة، ولكي تفْهم يجب أن أتحدَّ طويلاُ.
تَدّتْ
فكر ايفان فاسيلييفتش، ثّم هزَ رأسه، وقال:
نعم، إن حياتي، اتخذتٌ وجهةُ أخرى، بسا بسبب ليلة، أو على الأصح، بسبب صبيحة.

سأل أحدنا:
وماذا جرى لك، يا ترى؟


الآن بنات متزو جات، كانت الآنسة بـ ... نعم فارنكاب
 لكنها عندما كانت فتيُ، في الثامنة عشرة كانـة كانت رائعة: مُشورقة،
 دائمأ، وكأنها لم تكن تستطيع أن تفعل غير ذلك، رادّة رأُرأسها إلى الوراء


 وكل كيانها الفتي يسرٌ الناظرين. أوه! أوه! ما أحسن وصف ايفان فاسيلييفتش

مهما تاكن الطريقةُ التي نصف بها فإننا لا نستطيع أن نعطي فكرة عمّا كانتْ عليه. .. لككن الموضو ع ليس هنا ... وما وما سأرويه يعود






 شيناُ، و لم نكن نشرب قط ماء الـلياة كما نشربه اليوم)، وكانـ كانت لذتي الكبرى السهرات وحفلات الرقص، كنتُ أجيد الرقصَ، و لم أكن أكن

بشعأ... .
قاطعته سيِّدٌ:
 ينبغي أن تقول إنكُ لم تُكن بشعاُ، لقد كنت جمميلاُ جدأ.
حسناً، فليكنْ! كنتُ جميلا، لكن المو ضو ع ليس هنا، في هذه الفترة التي بلغ فيها حبي أوجَهُ، في آخر يوم من أعياد المسـاخر، ذهر ذهـُ
 غنيٌّ، مضياف، وحاجِب في البلاط، وكانت امر أته اللطيفة مثله هي


 بيتر وفنا، كانت الحفلةُ الر اقصة رائعة: صالة باهرة، جو قات، اور كسترا، الارِ

مشهور رَ آنذالك، من أقنان أحد الملاَكِ الهو اة، مقصف مدهش ونهر من الشمبانيا، ومع أني من هو اة الشممبانيا، إلا أنني لم أذقها، لأنني كنت تُملا، حتى بدون خمر ... ثمملا من الحب، لكني، بالمقابل، رقضْتُ، الفالس والبولكا، حتى كدتُ أقع، وبالطبع مع فارنكانا، ما أمكنني ذلك، كانت في فستان أبيض وزنار وردي، وكان في يديها قُفّازُ يصل
 وقد شلْحني أنيسيموف، المهندس، هذا البغيض، رقصةَ المازور كا،
 قليلاُعند الحـلاق الذي مررتُ عليه لأشتري قُفاز أ، بحيث أني لم أُ أرقص
 أعتقد أنني كنتُ قليل التهذيب معها هذا المساء: لم أكن أكلمها، لم أكنْ أنظر إليها، لم أكن أرى سوى قامة فارنكا المّمشوقة وفستانها المّأبيض، ذا الزنار الـوردي، وجهرها المنتعش بغّمازتيه، وعينيها الرائعتين،

 مكنأ ألا نُعجب بها، مُ أكن، من حيـث الشثكل، أر قص المازور كا كا معها، لكنني، في الواتع، كنتُ أرقص معها طو ال الوقت تقر يباً، كانت بَتاز
 الدعوة، وكانت تشكرني بابتسامتها لأنني فهمت، وعكا وعندما قُذمنا إليها، و مُ تكتشف صفَتي، اضطر وت أن حمدَ يدها إلى المر اتص الآخر ، وهزّت كتفيها الهزيلتين، وابتسـمت لي، على سبيل الآسف والم والتعزية،

 الفالس وأرقصُ، دون أن أحسَّ بـجسدي.

قال أحُُ المستمعين:
كيف! لم تكن تحسّ بجسلـك عندما كنت تطوّق خصرها؟ أعتقد انك لم تكن تحس بجسسدك نقط، لكن بجسدها أيضاً.

احمرَّ ايفان فاسيلييفتش وهتف كالُْغضب:
آه! هذه هي شبيبة اليوم! أنتم لا ترون شيئأ سوى المجسل، كان الأمرُ



 نتتنع عن التعرية فحسب، لكننا كنا نحاول أن أن نستر العريّ، مثل ابن نوح الصالح. .. لكنكم لن تفهمو ا.

قال أحدنا:
لاتصغي إليهم.... أخبرنا ماذا حدث بعد ذلك.
إذن فاسمعوا: كنتُ أراقصها ولا أشعر .مكرور الزمن، و كان
 تعرفون ذلك -، يعزفون أبداً مقطع المازور كا الأساسي نفسسه، و كان
 للعشاء، و كان الخدم ير كضون مستعجلين، ويحملون ثيئا، كانت الساعة قد بجـاوزت الثانية، كان ينبغي انتهاز اللحظات الحات الأخيرة


1 - ألفونس كار : أديب فرنسي.

تلثُ وأنا أر افقها إلى مكانها:
الرقصة الر باعية بعد العشاء، لي إذن؟
أجابت وهي تبتسـم:
بلا شك، إذا لم يأخذوني.
تلتُ:
لن أسمح بذلك.
قالكت
أعطني مروحتي
تلتُ وأنا أمد إليها مرو حةٌ صغغيرةُ بيضاء، لا قيمة لها: من المؤسف أن أعيدها إليك بهذه السرعة.

إذن خذ هذه لكي لا تأسف.
وانترعتْ من المروحة ريشةُ صغغيرةُ ومدّتها إلي".

 نفسي، لكني كنتُ كاثنأ لا أرضياً، ولا مادياً، جاهلاُ الشُر وقابلا للخير و حده، أخفيتُ الريشةَ في قفازي، إذْ لم أْقَوْ على الابتعاد عنها.
قالت لي وأثارت إلى شـخص أبيها العالي والأنيق، العقيد، بكتفتّتيه الفضيتين، الذي كان يقف في فر جة الباب، يُحاطاً بالسيدات: انظْر، إنهم يطلبون إلى بابا أن ير قص.

وسمعنا صوتاً قوياً ينادي فارنكا:
فار نكا! تعالي إلى هنا.
كان الصوت صوت ربة المنز ل ذات القر ط الماسي والفستان المقوّر
على نمط الامبراطور اليز ابيت.
دنت فارنكا من الباب، فتبعتُها، قالت لها ربةُ المنزل:
ارجي أباك، ياعزيز تي، أن يجول جولةٌ معك.
وقالت للعقيد:
هيّا، أرجوك، بطرس فلاديسلافوفيتش(r).
كان والد فار نكا شيخاً جميلاُ، طويلاُ، ممشوق القامة، نضراً جـداً، غضّ الو جه، أبيض الشارب بم مبرومه، على نمط نيكولا لا الأول، ذا ذا عار ضين أبيضين يلتقيان شار به عند الصدغين، وركاني



أنيقهما، كانت له شخصية المندم العسكر يين من عهد نيكو لا.
بينما كنا نقترب من الباب، كان العقيد ير يضض زاعماً أنه لم يعد يعر فـ

 يجب أن يتمّ كلُ شيء بحسب القو اعد.
وأمسك بيد ابنته ودار بها دورة وانتظر الموسيقا، لدى أول نغم r - يشير اسم العائلة إلى أن العقيد من أهل بولوني.

للمازور كا، ضرب الأرض بقدمه ضرباً قويأ، وأرسل الأخرى أمامه،







 صانعُ المْزم في الفوج، وطرفُها المربَع أثار العطف في نفسي، على على وجه الخصوص.

كان واضحاً أنه كان يُحسن الرقص قديماً، لكنه كان على
 الرشيقة والسريعة التي يـذل وسعه ليؤديها، بيد أنه جالم




 قلتُ له إني لم أكن مر اقصها، فقال لي وهو يبتسم بحنان ويعان ويعيد سيفه !! إلى مكانه:

لا أهمية لنلكَ، دُرْ معها الآن دورة.
وكما أن متوى الز جاجةة يتدفق منها حاللا تسيل قطرةٌ منها،

هكذا أطلق حبي لفارنكا كل قدرة على الحب غختبئة في نفسي، في


 أما أبوها، بجزمة وندة الفوج، وببسمته الوادعة الشُبيهة ببسمتها، فقد كنت أحسّ بَّاهه بعاطفة حماسية ورقيقة.

بعد العشّاء، رتصتُ معها الر تصة الر باعيّة التي وعدتني بها، ومع

 كان يكفيني أن أحبّها، كل ما كنتُ أخشَاه أن يأتي شئ ئئ يفسد سعادتي. عندما عدت إلى البيت، خلعتُ معطفي، حسبتُ أنني أستطيع النوم، لكني سرعان ما لاحظتُ أن ذلك مستحيل، كنـُ أمسك أمك

 على الصعود، كنت أنظر إلى هذين الشيئين فأراها أمامي، ألمي، دون أن




 وتنظر إلى المتفر جين المعحبين بكبرياء وفر ح لها وريا ولأبيها على حد سواء، وبالرغم مني، كنتُ أوحِد بينهما في شعور ودوده، رقيق. كنتُ أعيش، في هذه الفترة، مع المر حوم أخي، و لم يكن أخي،

على العموم، يحب الاجتماع بالناس، و 'ُ يكن يذهب إلى الحفلات

 في الوسادة والمغطّى إلى نصفه بالغطاء الصو في فأشفق عليه، ذلنك أنه لم يعر ف و لم يـحسَ السعادة التّي استشعر ها.

أراد خادُمنا، وهو القن بيتروشثا، الذي أقبل علي بالشمعةة، أن




 فانتقلتُ إلى البهو، دو ن أن أخلع بزّتي، و و ونعت فيه معطفي، و وفتحت باب الششار ع، و خر جتُ ... تركتُ الحفلة الر اقصة بعد الر ابعة صبا بألأ، وانقضـت ساعتان هما الو قت الذّي استغر قه ر جو عـي إلى البيـت و البقاء








 جدأ في الضباب، كان كل ذلك عندي مليئاً بالسحر والأهمية.

حين بلغتُ الحقل، قرب الموضع الذي يقع فيه منزلُهمه، لمحتُ في الطرف الآخر، في اتجحاه المنتزه العام، شيئاً كبير أُ وأسود، وسمعتُ أصوات ناي وطبول تأتي من هنالك، كان كل شيء يغنّي في نفسي، وكنتُ أسمع، بين الحين، لـن المازور كا، لكنَ ما سمعته الآل ن كان كان شيئاُ ختلفاً، كان موسيقا و حشية، خبيثة.

فكرتُ: (اماهذا؟؟) سلكتُ، في وسط الحقل، الطريق الزلقة، وابتهتُ إلى المكان الذي كان منه الصوتُ، بعد أن قطعتُ نحو مئة خطوة خلال الضبابـ أخذت أميزّ عدة أشخاص الم


 صفين وجهاُ لو جه، وبنادقهم بجنبهـم، و خلفهـم طبول ونايّي تكرّر بال انقطاع نفس النغم الكريه، الحاد.

سألتُ الحداد الذي وقف بجنبي:
ماذا يفعلون؟
أجاب الحدادُ بتبرّم وهو ينظر إلى آخر الصف:
إنهم يـجلدون تتريّاُ لفر اره.
نقلت نظراتي !لى البهة نفسها، فشاهدت، بين الصفوف، شيئاً مخيفاً يققدّم إلى جهتنا، كان هذا هـا الشيء الذي يتقدّم إنسـاناً عارياً حتى

 الر جلُ الُمعاقَبُ يرتعشُ بحسده كله، وقدماه تخبطان في الثلج الذائب،

ويتقدّم إلى جهتي، تحت الضربات التي كانت تنهاك عليه من الشُمال





 شيئاُ، وهو يكشف عنن أسنانه البيضاء لم يكن يتكلم، لكنه كان ينتحب:

يا إخوتي، ار حموني! يا إخوتي، ار حموني!
لكن الإخوة لم ير حموا، وعندما وصل مو كبه إلى قربي، رأيت







شفتيه.
عندما بَاوز الموكبُ الموضع الذي وتفتُ فيه، شـاهدتُ بين الصفّين ظهرَ السجين، كان شيئاً مبرَقتشاً، مبلّللا بحمرةٍ غير طبيعية، لم أستطيع أن أصدّق أن هذا ظهر إنسـان.

همس الـدّاد بجنبي:
اوه! يالهي!

ابتعد الموكبُ، والضربات ما انفكُتْ تتساقط من البانبين على

 العقيد الطويل والأنيق. وفجأة وقف العقيد واقتر ب من أحد المبنود بسرعة، وسمعتُ يقول له بصوت غاضـب:
سأعلمكُ... تخافُ آن تَلْمسه. . . سأعلَمكُ...
 دمُه، لان هذا الجبندي لم يجلد ظهر التتري المدتّى بقوة كافية.

وصرخ
اجلده جلداً مبر"حاً.

 فوجئتُ وأنا آتي فعلاُ يستحق اللوم، خفضتُ عيني وابتعدتُ مسرعأُ أِّا كان يَرنَ في أذني، طوال الطريق، صوتُ الطبول حينا يوناً، وصوتُ الناي حيناً آخر، وكلمات الْتِي التري في بعض الأحيان، (ايا إخوتي،



 هذا المشهله، لستُ أذكر كيف رجعتُ إلى البيت وكيف نِتُ، لكني

ما كدتُ أغفي حتى سمعت ورأيت كلًّ شيء من جديد، فوثبثت من
فراشي.
فكر تُ في العقيد: ((لا شلك أنه يعلم شيئاُ لا أعلمه))، ولو كنــُـُ أعلم
 لم أتحكن من فهمم مـا كان يعرفه العقيد، و لم أستطع أن أنام إلا في المساء، وبعد أن زرتُ رفيقاً لي وسكرتُ على نحو رهيبـ.

وبعذُ، هل تظنّون أن استنتاجي كان أن ما رأيتُه كان عملاُ شريرأ؟ كلاّ، لقد فكرتُ: إذ كانوا يفعلون ذلك بعثل هنـ هن أن الثقة، إذا كان المِميع يرون ذلك ضرورياً، فذلك، بدو ن شلك، إنهم يعلمو ن شيئاً لا أعلمه وحاولـت أن أعرف ذلك الشيء، لكنْ بلا جدوى، إلـ إذ لم أستطع أن أتوصّل إليه، و.ما أني لم أعرفه، فإني لم أستطع أن أد أدخل الحلدمة العسكر ية كما كنـتُ قد عزمتُ ون قبل، و ولم أمتنع عن المخلدمة في الجيش فحسب! بل عل عن المخدمة في أي مكان أيضاً، وكما ترون، فاني لم أكن صـالحاُ لشيء.

اعترض أحدنا:
نعم، نعلم كيف أنك لم تككن صالحاُ لشيء، الأولى أن تقول كم من الناس سيكونون صالمين لسيء إذا لم تَكن أنت صالحـأ لشتيء.

قال ايفان فاسيلييفتش بسخط:
أوه! هذه حماقات!
سألنا:
حسنا! والحب؟

الــب؟ منذ هذا اليوم، أخذ الــب يتضاءل، فعندما كانت تُخلد إلى

 صرتُ أباعد بين لقاءاتنا شيئاً فشتيئاً، واختفى الحُبُ كليّاًا

وأنهى كلامه قائلا:
وهكذا فأنتم ترون ما يقع وما يُغْير حياة الإنسان كليّا، وأنتم تقولون...
***

القســم الצاول
العـعلة المزيفــة
19.

كانت فيدور ميخايلوفيتش سموكوفنيكوف، رئيس ديوان المحاسبات(1)، والر جل ذو النز اهة التي لا غبار عليها، وهو شيء الميء كان



 تنعته الر سالةُ بعد الاستقامة، فاستشاط غضباً بألفاظ نابية ولاذعة.

خُيتل إلى سموكوفنيكوف، في البيت، أن كل شيء يسير سيراً سئياً. كانت الساعة الخنامسة إلا خمساً، كان يأمل أن تُقدَّم إليه و جبةً
 غرفته وهو يصفق الباب.

1 - ديران المحاسبات: دو ائر المالية في المقاطعة.

قُرع البابُ، ففكّر : (من هذا الشُيطان؟)،، وصـاح:
مَنْ الطارق؟
دخلَ الغرفة تلميذّ في السنة الخامسة(٪)، عمره خمسة عشر عاماً
ماذا تريد؟
اليوم هو أول الشهر .
وماذا تريد، مالؤ؟؟
في الواقع، كان الأب يُعطي ابنه في أول كل شهر ثلالة روبلات

 على الطاولة خمسين كوبيكاً في قطع فضيّة صغيرة، فلم يمسّها ابنه

وظلّ صامتأ.
بابا، أعطني سلفةُ، إذا شئت.
ماذا؟

 ثلاثة روبلات... المقيقة أني مل أكن أود أن أطلبها منك، لكنْ، إذا شئتَ، بابا...

أنتُ تعلم، مع ذلك...
نعم، بابا، لككن هذا شيءّ استثنائي.
r - ني المـنة الحنامسـة: كانت تحــب الصفوف في روبيا ابتداء من الصف الكول.

أنا أعطيك ثُلأُة روبلات، فيبدو لك ذلك قليلا، عندما كنتُ في سنك م أكن أحصل حتى على خمسين كو بيكأ.

لكن جميع رفاقي يُلِكون أكـُر مـا أملك بكثير، (ابيتروف") و(ايفانيتسكي) يحصل كلّ منهما على خمسين روبيلًا وأنا أقول لك إنك إذا تصرفتَ على هذا النحو فستصبح نصّاباً، هذا ما عندي.

نعم، أنتَ تقول لي دائماً الشيء نفسه، ولا تريد أبدأ أبداً أن تفهم وُضْي، تر يد أن أنكت بوعدي، ألا يزعجك هنا

انصرْف، يا تافه، اخر ج من هنا!
وانقض فيدور ميخايلوفيتش على ابنه:
اخرُ من هنا، أنت تستحق الِبَلْدَ.
 فاتَه إلى الباب، مطرق الر أسى، بخطئ سريعة.
 وتعه خطوات وهو يخاطبه بألفاظ فظظة، وبصوت قوي.

جاءت الخُادمة لتُعلن له أن الطعام جاهزّ .
أخيرأ! لكني نقدتُ شهيتي.
 أجو بته المقتضبة دمدم بها دمدمةُ اسكتْها، وحدّق الولد، طوال

العشاء، في صحنه، وظلّ صامتاً، أكلوا، ونهضوا دون أن يفوهوا بكلمة، وافترقوا.

بعد العشاء، عاد التلميذ إلى غرفته، وأخر ج من جيبه ورقة العملة والقطع الفضية الصغيرة، وألقاها على الطاولة، ثم نز نز ع معطفه ولبس سترته، وتناول كتاب قواعد لاتيني، في حالة سيئة، وأغلق الباب،
 ودفع فيه سداده من القُطن، وبواسطة آلة، عمل سيجارة أشعلها.

استغرق في كتاب القو اعد و في دفاتر ه، مدةَ ساعيتين، دون دن أن يفهم




 الككلمات: (أرى أنك ستصبح نصَاباً) هكذا، اعلمْ ذلك").
آه! من السهل القولُ بأنني سأصبح نصّابأ، لقد نسيَ شُبابه، وما




 الآباء هكذا، لكني لا أحب أبي.

قرعت المنادمةُ الباب وسلْمدت التلميذ رسالةّ، وقالت:

حامل الرسالة يطلبُ المُواب رأساً.
كانت الر سالة تحتوي هذه الكلمات:
"(هذه هي المرة الثالثة التي أطلب إليك فيها أن تعيد إلي روبلاتي
 تعيدها إليّ مع حامل هذه الكلمة، فأنا بحاجة ماسّة إليها.

رفيقك الذي سيحتقرك أو يحترمك تبعأ لوفائك أو عدم وفائك
لدينك).
((أرأيتَ إليه! ياله من خنز ير ! لا يمكنه الانتظار ! سأحاول أيضاً)..
قصد ((ميتا)) أمه، وكانت رجاءُه الأخير، إنها طِبّة، لا تعرف الرفض، ولعلها تستطيع إنقاذه، لكنها كانت مبلبلةُ بسبب مرض النـبا ابنها
 عند دخوله، وقابلت طلبه برفض صريح.
مُتْم بضع كلمات بين أسنانه واتّكه إلى الباب، أشفقتت الأمُ على ابنها ونادته:

اسمع، ميتا، ليس معي هذا المبلغ الآن، لكنك ستحصل عليه غدأ.
أجاب الولد وهو يغلي حنقاً:
لستُ أحتاج إليه غداُ، بل الآن، وفي الحال، اعلمي أنني سأذهب إلى رفيق لي لأطلب هذا المال منه.

وخر ج وهو يغلق الباب بصخب.

فكر ميتا وهو يجسّ ساعته في جيبه:
(" لم تبق لي حيلةّ، سيقول لي أني أستطيع أن أرهن سـاعتي").
أخرى ((ميتا)" من الدر ج ورقة العملة والقططع الفضيّة الصغيرة، وارتدى معطفه وابته إلى المنزل الذي يسكن فيه صديقه ((ماكين)).

كان ماكين تلميذاً بشارب، كان يلعب بالورق مع عـي عشيقات و ولم
 ماكين شخصٌ سيء، ومع ذلك، فني كل مرة كان بان برفتته، كان يطيعه دون تصْد.

عندما بلغ بيته، كان ماكين يستعدّ للذهاب إلى المسرح، وكانـو غر فته الوسخة والخالية من النظام مشبعة بر ائحة الصابو المون المعطّر وماء الكولونيا.
 وأعلن له أنه بحاجة ماسة إلى تسعة روبلات.

قال ماكين بعد أن استمع إلى تصة الولد وعلم سبب حزنه: هذه مشكلة بسيطة، وبالطبع فمن المـكن رهن الساعة.

وأضاف وهو يطرف بعينيه:
لكن هناك وسيلة أفضل.
وكيف ذلك؟

الأمر بسيط جدأ. (وأخذ ماكين ورقة العملة)، يُوضع هنا ا قبل (r).

وهل هذا الشيء مككن؟ كيف لا؟ بل يمكننا أن نعمل أوراقاً بألف رو بل، ولقد أفلحت في تصريف واحدة منها.

هذا لا يصدّق.
قال ماكين وهو يتناول ريشةَ كتابة ويملّس الورقة بأصابع يده
اليسرى:
هيّا نفعل ذلك، أتريد؟ لكن هذا ليس حسناً مع ذلك.

يا للحماقة!
فكر ميتا وهو يتذكّر إهانة أبيه الذي نعته بالنصَاب: ((هذا صحيح، ليكن، سوف أصبح نصاباً إذن؟

نظر إلى ماكين الذي كان يلاحظ بهدوء.
إذن، هيَا، هل تريد؟.
هيّا.
أكبّ ماكين ورسـم الرقمّ 1 .
r - كانت سلف الدولة تعطي خمسة في المأة، تدفع في قسـائم كل ثلالة أثهر . وكان لور رقة المتي روبل أربع قَسـائم كل قسـيمة بر بلين ونصف r, r, ونور رقة الاكلف أربع قساثم كل واحدة باثني عشر روبلأ ونصف.

والآن هيا إلى المخزن القريب من هنا، في زاوية الشـارع، عند بائع الأدوات التصويرية، فأنا بحاجة إلى إطار من أجل هذه الصورة. وأراه صورة فتاة واسعة العينين، وافرة الشتعر، رائعة البسـد. ما ألطفها، ألّيس كذلك؟ نعم، نعم، لكن كيف....
الأمر بسيط جدأ، هيّا. ارتدى ماكين يُيابه وخر جا.

فُتح الباب ودقت بجموعة أجر اس، دخل التلميذان يخز ن الأدوات التصويرية حيث كانت بعضُ الأشياء فقط معروضةُ على الرفوف،

 المكاتب وسألت الفتيّن عما يريدان.
إطارأ جميلا،، يا سيدتي.

سألت وهي تنقَل بأصابعها المُشُوْهة بضع إطارات من أنماط مختلفة: من أتي سعر؟ هذه سعر ها خمسون كوبيكاً، وهذه أغلى. وهذه الإطارات الصغيرة من أحدث طراز تساوي روبلأ وعشرين. أعطني واحداً منها، ألا يمكنك أن تخفضي لي السعر قليلاُ، دّعيه لي بروبل.

قالت التاجرة باعتزاز:
الناس لا يكاسرون عندي.
قال ماكين وهو يضع ورقة العملة على المكتب:
طيّب، لِكن اللهُ معك، أعطيني الإطار، وردَي لي البقية بسرعة، نحن مستعجلان لأنا ذاهبان إلى المسرح.
قالت المر أةُ وهي تفحص الور قة بعينيها القصيرتي النظر :
ما يز ال في الوقت متّسعٌ.
قال ماكين خاطبآ ميتا:
هذا الإطار يناسُبها، أليس كذلك؟
سألت البائعة:
أليس معكما ورقةٌ أخرى.
لا، مع الأسف، أعطاني إياها أبي، ويجب أن أُصْرفها. أليس معكما حقاً روبلّ وعشرون، معي خمسون كوبيكاُ، أتخافين أن نعطيك ور وقةُ مزيّفة؟

لا، ابداً
إذن، اعطينا ور قتنا، سنصرفها في المكان آخر ...
يبقى لكما....
أحد عشر روبلاُ وبعضُ الروبل.

حسَبت البائعة، وفتحت الـدر ج، وأخرجت منه ورقة بعشرة روبلات، وفتشت في كومة من العملة الفضية الصغيرة، وتناولت ست قطع من ذوات العشرين كو بيكاً، وقطعتين من ذوات الخمسة

كو بيكات.
قال ماكين وهو يلمَ المال بسرعة:
أتريدين أن تصرتي لي هذا.
في الحال.
لفَّتْ التاجرة الإطار في ورقة وربطت الصرّة بخيط.
وعندما دقت أجراس المدخل، ووجد ميتا ميتا نفسه في الشارع مع ماكين تنفّس أخيراً بحرية.
هاكّ، خذْ عشرة روبلات ودَعْ لي الباقي، سأعيده إليك.
عند ذاك انصرف ماكين إل المسرح، بينما ذهب ميتا ا!لى بيت غر وشيتشكي وسذّد له دينه.

- $\mathfrak{\varepsilon}$
 حسابات النهار، صاح بامر أته وهو يرى الور قة المزورّة. آه! يا لك من حمقاء، يا لك من حمقاء، حقاً! لكنْ لماذا تقبلين الأوراق؟

أجابت المر أة مر تبكة، حزينة وهي توشك أن تبكي:


روبلا بالذات، وأنا نفسي لا أعلم كيف انخدعت بهذين التلميذين كان فتىّ نحـيلا في مظهر لائق جداً.

دمدم زوجها وهو يحسـب مال الصندوق:
وأنت أيضاً حمقاء ((في مظهر لائق)،) أنا أقبل الأوراق لأنني أرى


في وجهيْ التلميذين، في مثل سنَّك!
حينثذ ثارت المر أة، ورمتْ زوجها بقولها:
 الورق أربعةً و خمسين روبلاً، فليس ذلك شيئناً. أنا، الأمر يختلف.

قالت المرأة:
لا أحب أن أسمع أكثر من ذلك.
وانسحبت إلى غرفتها.



 أنها فكرت في السعادة التي يمكن أن يوفَرها لها موتُ هذا الزو ج.



وذهبت و حدها إل منزل أستاذ اللغة الفرنسية الذي دعاهما إل قضاء السهرة عنده.

- 0 -

قَّم أستاذ الفرنسية، وهو من أصل بولوني، الشـاي والحلوى لمدعوّيه، ثم بَمّع المدعوون حول بعض الموائد وأخـذوا يلعبون
((الفنت)).
جلست بائعة المواد التصويرية إلى طاولة جلس عليها رب البيت وضابط وسيدة عجوز صماء تضع شعرأُ مستعاراً، أرملة، صاحبراحبة



بالعنب والإجاص، و.عا أنها كانت تربح، فقد كانت مُتازة المزاء اج.
تُرى، ألن يأتي أو جين ميخايلوفتش؟
قالت ربة المنزل:
سوف نسجّله خامساً
أجابت زوجُ أو جين ميخايلوفيتش:
لعله مشغونل بحساباته بشراء المؤن والخطب.
عندما تذكّرت المثـاحنة بينهما، أربدَ وجهها، واربكفتْ أصابعها من الغضب.

ع - الفنت: لعبة بالو رق يلعهها أربعة أشخاص، شـاعت في روسيا في القرن التاسع عشّر، وقواعدها تُشبه قو اعد البريد ج.

قال رب المنز ل لاو جين ميخايلوفيتش الذي وصل لتوه:
ذاكر تك قصيرةٌ، لقد تأخر ت حقأ.
أجاب:مر ح وهو يفرك يديه:
آه! كان علي أن أسوّي الكثير من الأشياء
ولشُد ما دَهشت زو جُه حين اقتر ب منها وقال لها:
أتعلمِن، تخلَصتُ من الور قة،
حقأ؟
نعم، أعطيتُها فلاحاُ، في مقابل الحطب الذّي سلّمني إياه. وروى او جين ميخايلوفتش للجميع بسخط - ركانت امر أته تضيف بدور ها بعض التفصيلات - كيف أن تلميذين كُيمين خدعا امر أته.

وختم كلامه بقوله: وهو يّتخذ مكانه بين اللاعبين ويخلط الورق - والآن، لنتتقلْ إلى أثياء أكثر جدأ.

سلّم اوجين ميخايلوفتت القيمة، بالفعل !لى فلاح هو ايفان ميرونوف.

و كان ميرونوف هذا يتاجر بالحطب، كان يشتري من مستودع ع
 بطر يقة يربح معها في كل مرة قيمة خُمس المّر المربع، في هذا اليوم

خان الـظُّ ايفان ميرونوف فباع منذ الصباح ثلالة أثمان المّر الْكعب

 وأبَوْا أن يصدّقوا أنه ينقل حطبه رأساً من القرية.

ولا كان يرتدي سترة مبطّنة بفرو بال، ويحتذي جزم برمة مزّقة من اللباد، فقد أصابه البرد بلباسه هذا، وأخذذا الجو ع يعضّه.
 وامتحع عن السير جواد الفلاح الذي لم يكن ير أف به، والذي كاني ينوي أن يبيعه.
كان ايفان ميرونوف مستعداً لان يسلْم خشتبه حتى بالجسارة، عندما لقي اوجين ميخايلوفتش الذي كان راجعاً إلى بيته بعد أن اشترى تبغأ.

خذْ حطبي يا سيدي، سأتر كه لك بسعر رخيص، فحصاني مُ يعد قادراُ على السير.
لكن، من أين أنتَّآت؟
أنا من القرية حطبي جاف وجيّد.
نعم، نعم، كلانا يعرف الآخر ، وكم تطلبُ به؟
 بمّن الكلفة، وأضاف:
هذا حسنّ لأنك أنتَ، يا سيدي، ولأني لا يجب أن أحمله بعيدأ:

بدا أوجـين ميخايلوفيتش متساهلاُ، مبتهجاُ سلفاً بفكرة أنه سيصرّف الور رقة المزيّية.

ساعد إيفان ميرونوف جواده على دخول الفناء، وهو
 الفلاح في قبول الورقة، لكن أو جين ميخايلوفتش



 ععظظه الور أة، ورسم علامة الصليب.






 يساعده، وأضاف أنه سيقضي الليل هنا وأنه سيذهب في اليوم التالي ليبيع حصانه، وسيحاول شراء حصان آخر إن أمكن بل لقد بلـ بلغ به الأمر


 على العموم، وإن كان يوجدّ منها ما هو مز ورور، ونصح الفـلاح أنِ يدفع

إلى صاحب المقهى من هذه الورقة ليتحقّق منها إن كانت صحيحة أم
مزورة.
فعل إيفان ميرونوف ما قيل له، لكن النادل لم يأته بالعملة الباقية،
 الورقة في يديه المفتولتين وقال وهو يُريه إياها، دون أن يردّها إلما إلي: ورقتُك غيرُ صحيحة.

الورقة صحيحة، وقد أعطاني إياها ((سيّدّ)،.
كلا، ليست صحيحة، إنها مزورة.
إن كانت مزوَرة فأعذْها إليّ.
لا، يا أخي، يجب أن تتعلّم درسأ، أنت مرتبطُ بنصأبين، لُقد زورت ورقة عملة.

أعذْها إلي، بأي حقّ تتكلم هذا الككام.
صاح المدير للنادل.
((اسيدور )،، ناد الشرطة بسرعة.
كان ايفان ميرونوف سكر انأ ومهتاجأ جدأ، قبض على المدير من رقبته وهو يصرخ:
أعد الور رقة إليّ، سأذهب إلى بيت ((السيد))، وأنا أعرف أين يسكن. تُزّق قميص المدير وهو يجاهد لتتخلص منه. آه! الأمر هكذا! أوقفوه!

أمسك النادل بإيفان ميرونوف، وفي هذه الأثناء، وصل شرطيّ، فاصطنع الوقار وكأنه المفوّض بعينه، واستجون وب إيفان ميرونوف

واتّخذ قراراً:
!الى المفوّضية.
وضّع الورقة في عفظته، وقاد إيفان ميرونوف إلى مركز الشرطة. قضى إيفان ميروفوف الليل في المفوضية برفقة السـكيرّين واللصوص.

وفي اليوم التالي، نحو الظهر، الستدعاه مساعدُ المفوض الذي استتجو به وأرسله برفقة أححد أفراد الشئرطة إلى بائع المنتجات التـات التصويرية، وكان إيفان ميرونوف يتذكّر الشار ع والمنزل.

استدعى الشرطيُ أوجين ميخايلوفيتش، وقّم له الورقة، وأراه
 ميخايلوفيتش مدهوشاً جدأ في أول الأمر، ثُم اتَخذ مظهر أ صارماً:

من الواضـح أن هذا الر جل بعنون، إني أراه اليوم لأول مرة.
أخذ ايفان ميرونوف يردّد بلا كلل:
هذه خطيئة، يا سيدي، سنموتُ جميعاً ذات يوم....
ما للُ، يا ترى؟ كأنه ما يز ال نائمأ، لا شك أنك بعتَ حطبَكُ إنساناً آخر، على كل حاله، انتظر، سأسأل امر أتي إن كانت قد اند انتـر ت حطباً

أمس.
خر ج او جين ميخايلوفيتش ونادى بّوابه، وهو فتى جميل، قوي

مرح وماهر إلى أقصى حد، وقد أوصاه معلّمه أن يجيب، إذا ما سُئل من أين جاء الحطبُ، أنه قد اشتراه من المستود ع لا من فلاه ح.


 به سترةً جديدة.

ودسّ في يده خمسـة روبلات.
أخذ فاسيلي المال، ونظر إلى الور قة ثم إلى وجه معلَمه، وهز شعره وابتسـم ابتسسامةً خفيفةً.

صحيح، الشعب، جبان ينقصُه التعليم،، لا تقلقْ، أنا أعرف ما ينبغي أن أقوله.

توسل إيفان ميرونوف، والدمو ع في عينيه، إلى التاجر أن يعترف

 إلى المفوضية حيث اتُهم بتزوير الور رقة.
وبناءً على نصائح سكرتير سكران كان مسجونانا معه، حصل على إخلاء سبيله بخمسة روبلات دفعها لمساعد المفوّض.

وهكذا لم يبق له من الخمسة والعشرين روبلاُ التي كان يملكها وسشا وسية

 فأخذت تسبّ زوجها، دفعها بقسوة فضربته مرّات، لم يرّد عليها،

ونام على وجهه، وانتحبَ عالياً، في اليوم التالي فقط، علمت المرأة


 يشرب في المانة، فقر ر أن يذهب إلى عام ليقدّم شـكوى.

قبل المحامي القضية، لا من أبل المال الذي قد تحمله، بل لأنه كان


 بالله مذكَرُ أ أن جميع البشر فانو ن.

كان سموكوفنيكوف يعي حقارة فعلته، ويـرك كا الـططر الذي
 يُنْكر والهدوء باد عليه.

 أْ يُقسم أمام الصليب والانجيل والكاهن القديع، ردّد بهدوء صيغة القسم:
أقسم أن أقول المقيقة، ولا شيء غير المقيقة، وكل المقيقة، وأصر على شهادة الزور، مع شعور ه بخخوف داخلي.
انتهت القضيةُ بحكم يردّ دعوى إيفان ميرونوف الذي حُكمّ، فضلاُ عن ذلك، بدفع خمسة روبلات نفقات القضاء.

أخذ سمو كوفنيكوف على عاتقه دفع هذا المبلغ، كبادرة كريمة منه، وو جه رنيس المحكمة إلى إيفان ميرونوف تو بيخأُ شديداً، و وحثَ




يتحمل نفقات القضاء.
قال ميرونوف.مذَلة وهو يطرق رأسه:
شكرأ.
وغادر قاعة المحكمة.
كان يبدو إذن أن هذا الحـادث قد انتهى نهاية حسنة لمصلحة
 فقد بنم عنه أحداثٌ في منتهى الحُطورة، أحداثٌ لم يكن يكن يستطيع أحذ

أن يتنباّ بها.

 وأبى أن يُحضر امر أته التي لم يكن يشتهيها.
وقد كان في المدينة من النساء بقدر ما يريد، نساء أجمل كثير أِيرا من فلاحته، وأخذ ينسى تقاليد القرية ويتلاءم شيئاً فشئيئاً مع الــيـاة
البر جوازية.

كان يبدو له كل شيء، من جهة، فظاُ، رمادياً، فقيرِّاُ، ورثاًاُ ومن الجلهة الأخرى كان كل شيء مرهفأ، جميلاُ، غنياً ومنظْمأ، وانتهى

فاسيلي إلى الاستنتاج أن القروين محرومون من الذكاء البشري وأنهم يعيشون كالحيوانات المتوحششة، كان يعتقد أن سكان
 المسرح الشُعبي، كل هذا غير مو جود في الريف، حتى في الملم.
في الريف، الشيوخ يأمرون ويقولون: (ايحب أن تعيش مع
 الطعام، ولا تكن مغرورأ)، أما في المدينة فالناس أذكياء، متعلْمون

يعرفون القو انين، ويعيشون للذتهمه، و كل شيء على ماير المام.



 وضع في جيبه عشرة روبلات - لكن ذلك ولّ ولّد في نفسه قناعةُ بألن




 سمو كوفنيكوف السـارق لكنه لم يبلّغ الشرطة، واكتفى بَصْرفه من

العمل.

 دكان، وبعد شهرين من المُدمة لاحظ معلِّمُه أنه كان يسرق الأكياس،

و لم يُلاحَقْ فاسيلي، هذه المرة أيضاُ، أمام المحاكم، ضربه التاجر حتى

 بالية، وبنطال مثتقوب. وقبعات. وبطبيعة الــالن، تر كتهُ عشُيقته، بيد أن فاسيلي احتفظ بمعنويات حسنة، وعاد إلى مسقط رأسه مشياُ، انتظارأ للر بيع.

نهض بطرس نيكو لايفتش سفنتيتسكي، وهو رجل قصير" لكنه

 هن جلد الحر وف، وقصد أملاكهـ.
كان موظفاً في الجممارك، سنوات عديدة، مّا أتاح له أن يدَّخر







 الملكية التي تبلغ ثلانمئة هكتار والتي كانت أيضاُ أرضاً بانرة ملكيةُ نو ذجية في مدى عشر سنوات. جميع الأبنية من الخظائر إلى مستودعات الحبوب وحتى المداخن

بُنيت بناء متينأ، وكانت السقوف من صفائع الـديد التي يُعاد دهنها في الوقت المطلوب، وكانت الطنابر والمحاريب والأقساط وعنـو وعُد

 الأصلى، حسنة التغذية، وقوية، وكانت


 وكان فناء الدو اجن غنياً، ولا سيما بالد جايا



 باستغلال الفلاحين، لكن بتدليله على صرامة عادلة.

كان يَجْهر بآرائه المتحر رة والمعادية للمحافظة بجالاء حتى بين النبلاء، ويدافع في كل مناسبة عن مصالح المـح التنغيلة في نزاعهـم مع الإقطاعيين.

كان يقول وهو يتحدّث عن الفلاحين:
كونوا طيّين معهمّ، وسيكونو ن طيّبين معكم.
وصحیح أنه كان يقاوم هفوات عماله وأخطاءهمه، وأنه كان

 الأعياد، كان يوزَ ع الفودكا.

كان سفنتيتسكي يسير باحتراس على الثلج الذائب، لأن الشُهر
 وكان الضباب الكثيف يزيد من نصف العتمة، لكن النور كان يان يتسرب
 أن يحثّهم، كان على العمال أن يذهبوا، كل سل سنة في جمماعة، ليأتوا بالـنشب من فرجة الغابة.
تساءل في نفسه وهو يرى باب الاصطبل مفتو حاً: ما معنى هذا؟ مَنْ هنا؟ لمُ مُجِبْ احَدُ.
دخل بطرس نيكو لايفتش الاصطبل، وكرّر: أيه! مَنْ هنا؟
الصمت وحده كان المواب، كان المو معتمأ، والأرض رخون البوة
 لمهرين أغبرين، مذّ بطرس نيكو لايفتش يده فلاحظ الما أن المربط خالِ،


وتساءل:
إلى أينيعكن أن يؤخذا، ياتر ى؟ إنهما لمُ يُر بطا بعر بة لأن الز لاجات
ما تزال هنا.
خرج بطرس نيكولايفتش من الاصطبل ونادى:
أيه، ستيبان...
كان ستيبان رئيس العمال، أجاب، وهو خار جّ من منزل عمالي:

حاضر، أهذا أنت، بطرس نيكولافتش؟ سيصل العمال.
لم الاصطبل مفتو حْ

الاصطبل؟ لا أعرف، ايها بروشكا، هات المصباح
هُر ع بروشكا، ودخلوا الاصطبل جميعأ، فهم ستيبان مباشرة:
لقد دخل اللصوص الاصطبل، فالقفل مكسورّ.
. مستحيل
 و((فوكون)) غير موجود أيضاً... لا إنه هنا وسرق (ابيغار)"، وكذلك
((بوتي).

اختفت ثلالة جياد، لم يكن بطرس نيكولايفتش يقول شيئاً، وغدا
تنفّسه صعبأ، وأربد وجهُه.
آه! لِيتني أقَض عليهم! مَنْ كان المارس؟
بافل، لقد أغفَى
توجه بطرس نيكو لايفتش إلى الشرطة، وإلى حاكم المقاطعة، وأرسل رجاله بحثأ عن الحيول، فلم يقعو اعلى أثر لها.

قال سفنيتسكي:
ياله من شعب قذر ! ماذا فعلوا؟ مع أني كنت خائماً طيباً معهمه، انتظروا، وستر ون، جميعكم قَطّاع طر ق، الآن سأتصرف تصّرفأ آخر هerم.

بيد أن الحيول الثلاثة قد صُرفت: بيع (اباشكا) "للغجر بثمانية عشر

 وكان رئبس اللصوص ايفان ميرونوف الذي الذي خدم عند


ليسترد المال الذي ابتزه م منه أحـُد البز جو ازي يِن.




 ينهبون إخو تهم لكي يحيوا حياةُ مر فَهة.


الخيول من فلاح، ثار ميرونوف ولامهم، وقال:
 إلى الشقاء، فإذا شئتم أن تسرقوا، فالأزولى بكم أن تذهبوا إلى بيوت الإقطاعيين، هذه الككلاب تستحق ذلك.


 سفينتيتسكي الذي اشتغل عنده والذي خصم عليه خمسين كوبيكاً

لانه كسر سطام النار، يوم ترك خدمته، وتذكّر أيضاً الجياد الشهب
التي عُني بها.
قدم ايفان ميرونوف إلى منزل سفينتيتسكي متذرّعاً بأنه يَرْغـب في العودة إلى العمل، لكنة في الواقع لاحـو الحظ الأماكن ليحسن تدبير


 اليبت، انضمّم ! الى عصابة لصو
-11 -
لم يذّخر ايفان بيتروفتش سفنتيتسكي جهداُ من أجل اكتشاف المذنبين، كان مقتنعاُ أن السرقة ما كانت لتتم لولا تو اطؤ أحذُ


 لسفنتيسكي الذي كان يعرف أيضاً عريف الدركّ، ونائب الـاكمه، وقائم مقامه، كل هؤلاء الموظفين زاروا سفنتيتسكي يور علئر عيد ميلاده وقدّروا الأطعمة المتنوعة الشهية والأشربة التي قُدمتـتْ إليهمه، شاركوه همومه، و كانت منيتهم أن يساعدوه.

قال له العريف:
في الحقيقة، كنت تدافع عن الفلاحين، ألم أقلْ لك دانماً إنهم كالحيو انات؟ ولن تحصل على شيء منهم بلا سوط ولا عصـا سا ساورتك الشكو كُ حول بروشكا، هذا الذي كان يعمل حوذياً؟

جاء بروشكا، فُسُل: أين كنتُ في تلك الليلة؟ هزّ بروشكا رأسه، و كانت عيناه تلمعان، وأجاب:


كيف، في البيت؟ جميعُ الخدم يزعمون أنك كنت غائباً.
كما تشاوؤون.
ليسـت القضية مـا أثناؤه، يـجب أن تقول لنا أين كنت
في البيت.
طيب! سوتسكي(0)، خذْه إلى الشرطة.
كما تشاؤون.
إذا كان بروششا لمُ يُرذْ أن يقول أين كان في تلك الليلة، فلأنه وعد
 الدليلُ عليه فقد أخلى سبيله، لكن سفنتيتسكي كان على على يقين من أنه هو ذاته الذي نظّم السرقة، و كان يحتقره.

أرسله سفنتيتسكي، ذات يوم، !!لى السوق، على عادته، ليشتري شليمأ عند صاحب النزل، أعطى بروشُكا ثلاثة أرباع المال للخيول وشرب بالربع الباقي، ولما علم سفنتيتسكي بذللك، تقدم بشكوى إلى

ه - سوتسـكي: (تائد مائة) فلاح تنتخبه القرية ليقوم مكهمات الشُرطي فيها.

تاضي الصلح، كان الشاب كثير الـب لذاته، وكان يظن نفسه فوق
 يبق من مسو غ لاعتز ازه بنفسه، وانحطّ أخلاقياً. خر ج بروشكا من السجن، مُتلئاً بالهقد على العالم كله، وبحقد أشدّ على معلمه.
وتغيرّر كلِّاً: تدنَى أخلاقياً، وغدا كسولاً، ونقد ميله إلى العمل، وتعاطى الكحول، وبعد زمن قليل اتُهم بانه سرق ثياب بر جو الزية، فعاد إلى السجن.

في هذه الأثناء، علم سفنتيتسكي أنْ قد عُثِرُ على جلد (ابو تي")،
 أخذ الآن يكره الفلاحين، و كان يحاولن، في كلى منالناسبة أن يضطهدهم بالأقو ال أو بالأنعال.

- Ir -

كفً او جين ميخايلوفتش عن التفكير في الور قة المزيّةّة، لكن امر أته

 وجُهها زوجهها إليها آنذاكُ.

منذ أن كانت ضحيّة هذين التلميذين أخذت تُعن النظر في جميع


 وتر كته يسير وتبعته حتى مسكنه، وهكذا علمت ابن منْ هو، وفي

اليوم التالي ذهبت إلى المدرسة، وقابلت أُستاذَ الديانة و الأخلاق ميشيل فيدنسكي الذي سألها عن, سبب بميئها، فأعربـت له عن رغبتها في مقابلة ملـير المدرسة شخـصياُ.

أجابها ميشيل فيدنسـكي:
المدير غائب، إنه مريض، لكن ر.ما استعطتُ أن أنعل إليه المهمة
التي جئـت من أجلها.
حينئذ قررت ماري فاسيلييفنا أن تروي له القصة كلها. كان الأب فيدنسكي أرمـلُ، أكاديمياُ، و كان يحب ذاته كثيراُ، في السنة الماضية، لقي والد ميتيا، في أثناء اجتماع، وكا وثار بينه وبين سموكوفنيكوف نقاث يتصل بمسألة دينية، تحوّل إلى غير مصلحة ولـي الأستاذ، لقد دحض والد ميتيا أطرو حُاته الدينية و جعله أضحو كة. حول فيدنسكي نغمته إلى التلميذ الذي كان ملحداً مثل أبيه، ورسّبه في امتحان الديانة.

سرتّه الأنباء التي حملتْها إليه ماري فاسيلييفنا سرور أعظيماً، رأى فيها دليلاُ على انحطاط الذين لا يعترفون بسلطة الكنيسة، وقرّر،
 ينكرون دور الكنيسة التهذيبي.

الواقع أنه لم يكن في أعماق نفسه سوى الرغبة في معاقبة هذا الملحد المتكبر بقسوة.

كان الأب ميشيل يقول، ويده موضوعة على الصليب الذي يزين
صلره:

نعم، هذا مُنٌ، أنا مسرورٌ لأنك أخبرتني بهذه القضية، وأنا، سأبذل وسعي، بصفتي خادمأ لكنيسة، لكي يصلع الولد غلطه،


تكون عقو بته في الوقت نفسه من أخف العقو بات.
في اليوم التالي، وأثناء درس الديانة، روى فيدنسكي للطلاب قصة
الورقة المزيفة كاملةً وأضاف أن الفاعل تلميذّ في المدر سة، وقالل:

- هذد فعلةٌ دنيئة و حقيرة، لكن إخفاء الخطأ يز يد من خطور رة الخطأ، يشقّ علي أن أصدّق، لكنَ المُجر مَ إن كان بينكم فالأوْلى به أن يتو ب بدلًا من أن يحاول إخفاء بريمته.

كانت عينا فيدنسكي تحدقّان في ميتيا سمو كوفنيكوف فوهو يتكلم، كذلك التالميذ حطّوا نظراتهـم عليه، احمرَ ميتيا، وتغطى جبينه بالعر ق، تُم هر بـ من الصف وهو يبكي.

علمت السيدة سمو كوفنيكو ف، من فم ابنها، اللمقيقة كلها،
 عشر رو بالً و نصف لماري فاسيلييفنا و حصلت على وعلى وعد منها بعدم كشف اسـم ابنها، وأوصت ابنها بأن ينكر كل شيء وألاً يعتر ف

بغلطته لأبيه.
وبالفعل، فعندما علم فيدورميخايلوفتش سمو كوفنيكوف، امـا جرى في المدرسة، نادى ابنه، فنفى الابنُ نفياً قاطعاً، حينئذ ذهـب الأب لزيارة مدير المدرسة، وعرض له الوضع، وصى وصرح بأن سلوك
 متهدّدة أن القضية لن تقف عند هذا الحـد

استدعى مديرُ الملدرسة الأب فيدنسـكي، وبنم عن ذلك استيضاح عاصفٌ بين الأستاذ وفيدورميخخايلوفتش، الثائر .

امر أه حمقاء تتّهم ابني، وتعتر ف هي نفسها بخطيئتها، فلم بحذ أنتَ شيناً أفضل من الافتراء على ابني الشريف البريء.

لم أفتر عليه قط، وأنا أمنعك، على كل حال، من تكليمي بمثل هذا
الكالام، أنت تنسى صفتي.
إني أبصت على صفتك.
أجاب الأبُ فيدنسكي الذي أخذت تربحف ذقنه ولحيته المفرقة
السُعر :
إن آراءك المجرمة معروفةٌ في المدينة كلها.
قال المدير الذي حاول تهدئة المتخاصمين:
أيها السيد، أيها الأب!
إن و اجبي الديني هو أن أعطي الطلاب تر بيةُ أخلاقية ودينية، أنـت تضع قناعأ، وأنا أعلم مَمأَأ أنك لا تؤمن لا بالعناية الالهية ولا بالموت. كان سمو كوفنيكوف سـاخطاً بصدق على موقف الكاهن من ابنه،
 وكان ستطه يز داد أيضاُ حين كان يفكر بتأثير ر جال الدين المتز ايد في الشتعب، ولكي يحارب هذا التأثير روى بلميع الناس حالـ الة ابنه.

و كان الأب فيدنسكي ير ى الإلناد و العدمية يمتدان لا إلى الشباب فحسب، بل وأيضأ إل الجميل الناضـج، منّا قوّى اقتناعه بو جوب

محاربتهما بكل الوسائل، وكان كلما انتقد إلحادَ سموكوفنيكوف وأمثاله ازداد ثقة بصحة آرائه وعصمتها من الخطأ، لم يكن يشُعر بأية حاجة للتحققَ من إمانه المناص، ولمحاولة الامتتثال لقو اعدهه.

هذا اليقين، الذي قاسمه إياه من حوله، كان السلاح الرئيسي الذي استخدمه لمحاربة الذين لا يفكُرون مثله.

هذه القناعات التي وطّدها نقاته مع سمو كو فنيكو ف، ومتاعب

 في الأكاديمية الذين غدا رئيس دير، والآخر مرشحأ للأسقفية.
وفعلاُ، قدّم فيدنسكي استقالته، وفي آخر السنة الأكاديمية وغدا
 مدينة. منطقة ((الفولفا)).
$-1 \%-$
في هذه الأثناء، كان فاسيلي، البواب، يسير على الطرق الرئيسية نحو البـنوب.

كان يمشي طوال النهار، وفي الليل كان مساعدو العمدة يو'منون

 اورلوف قضى الليل فيها، علم أن تاجر أ استأجر بستان الأقطاعيا وني
 إلا أنه لم يشأ أن يعود إلى بيته، قدّم نفسه إلى التاجر البستاني الذّي

استخدمه بخمسة روبلات في الشُهر، بدت اللمياة في كوخ للحر اسة
 وعندما أعطاه الـلدم فر اشأ مر يحاًّ.

كان يظل طوال النهار مستلقياً على هذا الفراث الليّن والعطر،
 كي لا يسطو عليها السوقةُ، وبالصفير والغناء، و كان الن فاسيلي يعرف ون

 لمن كن ينظر ن إليه بعطف، أو كان يبادل البيضّ بالتفاح، ألو أو يبيع التفا حانِ ليحصل على بعض الكو بيكات ثم يعود إلى النوم، و كان لا ينهض إلا للفطور و الغذاء و العشاء.

كان قميصه القطني مثقبّاُ، و كان حافي القدمين، لكن جـن جسمه كان
 وكانت شهيته تدهش المارس القديم، كان فاسيلي لا يكاد ينا ينام أثناء الليل، كان يصفر يصرخ، وكانت عيناه الثاقبتان كعيني الهر، تريان الران


 المعلّم.

كان أحد كو خي الحرّاسة يقع في طرف البستان، والآخر على نـي




وفي المساء يغنّون ويرقصون، كان يرى فتيات وتلاميذ جالسين أمام


 والغستالات ومديري الأعمال، والبستانيين والـوذيين، يعملون بلا انقطاع، لغاية واحدة هي أن يقذّموا لهؤلاء الناس ما ما يأكلونه وما




 وكانت تزداد رسوخأ فيه كل يوم فكرةُ أن كل شيء منوط بـر بالنال .



 يو جد المال، وأن يوفّق في فعلته بدقة دون أن أن يترك كا آثاراً. قُطفت آخر الثمار، في يوم الصعود، سرّح المالك الذي حققق أرباحأ طائلة، جميع الحرّاس
ارتدى فاسيلي يُيابه - أهداه ابنُ المعلم سترة وقبّعة - لكنه مُ مُ يشأ

 أن ينهب المخزن الذي كان يعمل فيه، والذي فاجأه صاحبه يسرق،

وضربه وصرفه دون تعويض، كان يعرف المواضع وبقرف في أي



 بصحبة الكثير من الأصدقاء والصديقات.

- 1\& -

في هذه الأتناء أصبح ايفان ميرو نوف سار ق خيول الو











 في جميع طرق الأرباص المحيطة، كانت الخيول في في وان واد من ون وديان
 بعد ذلك إلى بعد أربعين كيلو مترأُعن هذا المكان، إلى بيت بواب هو

شريكه، زار (اغير اسيم)" الذي كان يقو مبالحر اسة، و حمل إليه طعامأ
 المصيبة أن حارس، الأحر اج رآه، فسـأله:

آه! جئت تبحت عن الفطور؟
أجاب ميرونوف وهو يشير إلى كيسِ جاء به مصادفةُ:
نعم، لكني م مأجد شيئاً.
وأردف الـلارس وهو ينأى:
بالفعل، فالفطور ناردةٌ في هذا الصيف.
لكنه أدرك أن شيئأ مشبو هأ كان يجري، إذ ليس من سبب! يسوّع ع
 الغابة، وسرعان ما وصل إلى أطر اف الو ادي وسمع صهـيل الخنيل،
 وتقلَم أكثر فَاكشتف غير اسيم أخير أ وهو يأكل، و دابتين مربوطتين

بشجرة.
 طوّقوا المكان الذي كان فيه السارق و ألقو ا القبضُ عليه، فروى وِ لهم
 سقاه، وأقنعه بارتكاب السرقة، وأضاف أن ميرونو فـ سيعود ليبحـ
 للقبض إلى ايفان ميرونوف، عند هبوط الليل، سُمـع صفير"، فأجاب غيراسيه، حينئذ نزل ايفان ميرونوف الـوادي، وفي هنه اللحـونة،

انقضْ عليه الر جالُ المختبئون وقبضوا عليه واقتادوه إلى القرية، وعند الصباح، اجتتمع أمام دار العمدة جمعٌ من الفلاحين.
بُدئ باستجو اب ايفان ميرونو ف أمام المحههور، سأله قبل الجميع ((استيبان بيلاجيوسكين)"، وهو رجلّ طويل، مقوّس الظهر قليلاً، ذراعاه طويلتان، وأنفه كأنف النسر، وعلى وجلى رجهه تعبير قاس، هو فلاح أنهى خدمته العسكرية قبل حين، لقد ترك كا أسرته لينشئ بيتأ

 إلى البيت، فسُرق الجو ادان من جديل

سأل ستيبان، وهو متقع من الغضب، يحدّق، وقد بدت القسوةُ عليه، في الأرض حينأ وفي ايفان ميرونوف حينأ آخر :

قُلْ، أين خيلي.
ظل هذا يُنكر، حيئذ ضربه ستيفان على و جهه فكسر أنفه، وأخذ
الدُمُ يسيل بغز ارة.
قل أين هي، وإلا قتلتكَ.
لزم ايفان الصمتَ، وهو مطرق الرأس، ضربه ستيبان بيديه الطويلتين مرة، مرتين، كان السارق يلقى رأسه إلى هذه البِهة تارة،


صاح العمدةُ:
اضربوه جميعاً.
فأخذ الجمميُع يضربونه، انهار ايفان ميرونوف وهو يصر خ:

متوحششون، ثياطين، اضربوني حتى أموت، لن تُخيفوني، حيئنذ تناول ستيبان حجراُو كسر جمجمة ميرونو ف.
$-10-$
مَثُل القتلةُ أمام المحكمة.
كان ستيبان مستحقَأ لأشد العقو بات، لأن الشهو د أجمعو اعلى
 ستيبان شيئأ عن المحكمة، وروى أن سُرق مر تين وأنه أعلم الشرطة، وأن الشرطة لم تفعل شيئان لاكتشاف المُناة .

وماذا تفعلون.بمثل هؤلاء اللصوص

لمَ لمْ يضربْه الآخرون، و لم ضربتَه أنت و حدك؟
ليس هذا صصحيحاُ، كلهم ضربوه، كلهم أر ادو ا موته، أنا أجهز تم عليه فقط، و كان شيئأ غير بحد أن ندعه يتأ لم أكثر مما تألم.

إن صر احته، و كونه اعترف بجر مهه، والهلوء المطلق الذي عبّر فيه عن نفسه كل ذلكت ترك أثر اُ في المحكمة، والـقّ أن ستبيان لم يكن




حُكم على ستيبان بعقوبة خفيفة: السحن تسع سنوات، أخذت
 وزرة السجناء وقبقابهـم.

لم يكن ستيبان يحترم الإدارة، لكنه اقتنع، في الوقت الحاضر، أن جميع أعضاء السلطة، جميع السادة، جمميعهم ما عدا علا القا القيصر الذي كان ير أف برعاياه وكان عادلا، لصوص يمتصّون دم الشُعب،




 الشاقة أو السجن العادي من أجل شيء تافه، ليأكله القمل، كانـو الـت



 في هذا الوقت علم.موت امر أته وبأن بيته قد دمر ته نيرانُ الحُريق. بعد أنٍ أمضى ستيبان مدة العقوبة، دُعي إلى مستودع عالسـجن
حيـث سُلُم ثيابها.

سأل الحارس وهو يستلمها:
!! أين سأذهب الآن؟
الأمر واضح: إل بيتك.

لم يعدْ لِ بيت، لابد لي من أن أجوب الدروب لأنهب الناس،
تطع الطريق يُعيدكُ إلينا.
سنرى، سنرى...

انصرف ستيبان، آتّهه بالرغم من كل شيء، إلى بيته، لم يكن يعلم في
الحقيقة، إلى أين يذهـبـ.
وقبل أن يبلغ قريته، دخل, نزلاً يعرفه ليقضي الليل، كان صاحب
 أن البؤس وحده هو الذي قاده إلى السجن، فاستضافه تلك الليلة.

صاحب النزل هذا كان قد اختطف امر أهة فلاح فقير ثم جعل منها خليلته و خادمته.

لم يكن ستيبان يجهل هذه القصة المحزنة، و كان قد علم كيف
 الـحقرةُ زوجهها، كانت الآن جالسة على على مقعد تشرب
 في النزل أيُّ مسـافر، هذه الليلة، سُمـح لستيبان أن ينام في المطبح،
 طقطقة $\qquad$ ستيبان في حجرة السلّم، لكنه لم يتمكن من المّ النوم


 البطن، وأن يستخر ج ذلكُ الشتحمّ (اولا تَنْس الأثنى)"، كما كان

 على التفكير من جديد في بطن صـاحب النز لان الضخـم الأبيض الر اشح عرقاً، قال في نفسه ((إن قتلتُ فسو فـ أقتل الاثنين)"،

صـاح الديك للمرة الثانية.

يجب أن أفعل ذلك، في الــالن، فعمَا قليل يطلع الصبُع، نزل من
 مز لا ج وباب يُغْلق، خرج جـ صاحب النزل من غرفته. اضطُر ستيبان إلى ترك مشروعه الأولِي، لم يكن يستطيع أن يستخدم السكين، حينئذالك أهوى بالفأس فحطم رأس صـاحـب النز

تهاوى على الأرض.
ثـم دخل ستيبان غرفة مـاتر ينا التي وثبـت م- سرير ها، ظلَّت و اقفةُ، بقميصها و حلده، و كأنها بَحمّدت، قتلها ستيبان بالفأس ذاته

أنُعل الضوء، وأخذ المال المو جوّد في در ج، وانصرف.
-17-
في حيّ بعيد عن مركز المنطقة، كان موظّف سابق سكّير، يسكن


 كانت تقبض معاشاً قدره مئتان و خمسون ن روبلاً، و كان هذا فان المبلغ




 يحدث أيضاً، نقد كانت كلما ازداد عملها أسرعت لامتمام شغلها،
 وتذهـب للعناية بالمرضى .

وكان خياظُ القرية، المبتور الساق، يعمل لماري سيميونوفنا، كان
 إليها لتذهب إلى السوق.


 يوم إلى المطبخ الذي كان يخيط فيه، شُرعت في المديث معدي معه، وهي تغسل المماسح، فروى لها كيف أنه ترك ك أخاه لأنه كان يهينه. كنتُ أظن أن الأمور ستتحسن معي. ولسوء المظ، لم يتخلَ عني الشققاء.
قالت الأرملة:

الأفضل أن نظل حيث كتا دائمأ، وأن نعيث حيث عشنا دائماً. لكنكُ أنت، تدهشينتي، يا ماري سيميونوفنا، أنت تعتين بالناس جميعأ، وَتعبين، لكن الآخْرين لا يفعلون شيئأ صالحاً ظلت ماري صامتة. كأنك تؤمنين بالكتب التي تَعِدُ بالمكافأة في العا لم الآخر .

أجابت:
لا أدري، لكن يبدو لي أنَ من الأفضل أن يعيش المرئ كما أعيش.
وهل تنصح الكتبُ بذلك؟
الكتب؟ فتحت الانبيل وقر أت الموعظة على البلبل.

غرق الخياط في أفكاره، وعندما انتهى من عمله، عاد إل بيته، وظل يفكر فيما رآه للى ماري سيميونو فنا، لقد حفظ كل ما ما قر أته له، كل ما قالته له.

تغيّر موقفُ بطرس نيكو لايفتش سفنتيتسكي من الشعب، و كذلك موقف الشُعب منه.

فخلال سنة قطعت سبعٌ وعشرون شجرة سنديان من أشجاره وأحر ق المستود عُ والبيدر اللذان لم يكو نا عحميّين، أيقن أن مسانه ليس بين هؤلاء الفلاحين.

في هذه الأثناء، كان آل ليفنتشو ف يبحتون عن مدير لممتلكاتهمه،
 في المنطقة كلها، و بعد أن أجّر سفتيتسكي ملكيته، سافر، و وبصحبته زو جته، إلى آل ليفنتسوف، في مناطق الفولغا البعيدة.

كان سفنتيتسكي دائمأ من أنصار النظام و الشُرعيّة، وهو الآن، فيُ


 قاسية على الذين في إمر ته.

عمل على سجن فلاح سرق حطباً، بل وضرب فالاحأ آخر لقبه و لم يسلْم عليه و لم يتنَّ بسرعة عـَ عن طر يقه.

تـارت منازعات بشأن المراعي التي كان الفلاحون يعتبرون

استعمالها حقاُ مكتسباُ، وأعلمهم سفنتيتسكي أن الماشية إن دخلت


جاء الربيع، وساق الفلاحون مواتيهمه، كما كانوا يفعلون منذ سنين، لترعى في مراعي السيّد الإقطاعي، جمع سفنتيتسكي جميع عمالّه وحبس الخيوانات في فناء السيد، كان الفلاحون في الخر اثة، و لم تستطع المع احتجاجات نسائهم أن تفعل شيئاً، وعندما أنهى الفلا الاحون ن أعمالهـمه،



 وأَنْ ليس لأحد الحق في وضع يده على ملك الآخرين. قال فلاح عحجوز لسفنتيتسكي وهو يدنو منه: أعد إلينا ماشيتنا وإلا ساءت الأمور . زعق سفنتيتسكي وقد شحبـ من الغضـب: كيف، (اساءت الأمور؟؟). لا تقتر ف هذه الخطيئة، أعدها...
 صر خفنتيتسكي: ماذا؟

وضرب العجوز على و جهه.
آه! تريد أن تقاتل؟ هيا، يا شباب، استردو! الماشية بالقوةً! انقض الجمهور وأراد سفنتيتسكي أن يهرب لكن الفلاحين

أدر كوه، فتخبّط، وانطلق عيار ناريّ، وقُتل فلاح، تبع ذلك نغر اكّ
 المثنادّة ألقي بجسسده المشوَّه في الو ادي. حكمـت محكمةٌ عرفيةٌ على القتلة، حُكم على اتنين منهم بالموت شنتاً.
$-11-$
في قرية الخياط، اسستأجر خمسة فلاحين أثر ياء من اقطاعيّ، بألف
 أَجَر وها لفلا حين بخمسة عشَر إلى تمانية عشر رو بلا الهكتار .

لِ تُعط قطعةُ من الأرض بأقل من اثنـي عشر رو بالأ، و كان الربح المتحقِق كبيراً، كان كل واحد من الفلاحين الخمسسة يحتفظ لنفسه بخمسة هكتار ات لا تكلفّه، بهذه الطريقة، شيئاً.

مات أحدهمه فاستبدل به شر كاؤه الخياط الأعرج، وعندما صاروا



واحد المصة نفسها، وألا يُجْنَى منها أيُّ ربح.
كيف ذلك؟
ألسنا مسيحيين؟ ((السادة)) يمكنهم أن يتصرّفو اعلى هذا النحو،
 قانون المسبيح.
وأين رأيتَ، يا تُرى، مثل هذا القانون؟

في الكتاب المقدّس، في الانجيل، تعالوا إلى بيتي نهار الأحد وسأقرؤه، وسأشر حه لكم.

في الأحد التالي، ذهب ثلالة من الفلاحين الأثري ياء إلى بيت المياط الذي أخذ يقر أ لهم.

قرأ لهم خمسة إصحاحات من ابنيل متى، تُم فستر ها، أصغوا إليه جميعاً، لكن ((ايفان تشويف) وحده هو الذي اقتتع بالكلام الالجهي. قانون الرب، $\qquad$ ، لكنه أراد أيضاُ أن يعيش بـر


لم يقبل (اتشويف) سوى حصة الأرض التي هي من حقَّه ورفض الفائض

قصده الفلاحون كما قصدوا الحياط، وأصغوا إليهما، وانتهوا


 بعد أن فحص المطرانُ الحالة قرّر أن يُعيّن للقرية الارشمينديريت ((ميسايل) الذي كان أستاذ الديانة في المدرسة الثانوية.

بعد أن دعا المطران ((ميسايل)، أجلسه إلى جنبه، وروى له آخر أنباء الأبر ثيّية:
كل ذلك ناجمّ عن نقص الميمّة الدِينية وعن المِهل، أنت رجلّ عالم وأنا أثق بك، اجممع الشُعبَ و حاولْ أن تشر حـله.

أجاب ((ميسايل)):
ببر كتك، سأبذل وسعي.
كان في أعماقه سعيداً بهذه المهمة، كانت تُفر حه كل مناسبة يُتاح له فيها أن يُدلَّل على ايمانه، وفوق ذلك، فهو حين يَهْدي الآخرين، يؤكّد قناعاته الخناصة.

وأردف المطران، وهو يتناول بيده البيضاء والربلة فنجان الششاي الذي حملته إليه الخنادمة.

نعم، حاولّ، إن رعيّتي تسبّب لي الكثير من الهموم. وأضاف مخاطباً المنادمة:

لَ تأتين بنو ع واحِد من المربّى؟ هاتي أنواعاً أخرى.
وتابع مخاطباً ميسايل:
ثـم إن ذلك يُحزنني كيراً.
سر ميسايل لأنه يستطيع أن يَبرز، و.بما أنه لم يكن غنياً، فقَ طلب مالْا ليغطّى نفقات السفر، وطلب أيضاً أن يأمر حاكمُ المقاطعة قائد الشرطة المحلية أن يعدّ يد المعونة والمساعداة وطة في حال مقاومته.

استجاب المطر انُ لمطالبه، جمع ميسايل، .كسـاعدة الخادمة والطاهية
 كان راضياً عن تكليفه بهذه المهمة لانه كان يعي أهمية مهمته، وقد اقتنع أن شكو كه الدينية اختفت، وهو، في الوقت الخاضر، مقتنع كلً الاقتنا ع بصدقه.

لم تكن أفكاره تتصل بجوهر الدين - كان الدين يُعُدُ مسلَمةً - بل بالوسائل التي عليه أن يستخدمها ألما لمحاربة المعار ضة التي تتجلّى ضد أشكاله النارجية.

استقبل كاهن القرية وخُدَّام الكنيسة الآخرون ميسايسايل بجميع مظاهر التكريع، وفي اليوم التالي لوصولئله، الجتمع الشُعبُ في الكين الكنيسة، كان ميسايل يرتدي ثوباً كهنوتياً جديدأ، من الحرير ويعلّق صليباً في

 الطائفة الجلديدة حاضرين أيضأ، وتد ارتدوا سترأ من جلد الحـروف. بعد القدَاس، قرأ ميسايل موعظةٌ يتوسّل فيها إلى جميع الذين


 الجابوا أن ذلك كان لان الكنيسة تأمر بعبادة صور المنشب الثب التي
 العكس هو المُعْلن عنه في النبوءات، سأل ميسايل (اتُشويف)،
أصحِيح أنكم تنعتون الأيقونات المقدسة بأنها لو حات خشتبية مبتذلة؟

فأجاب:
اقلبْ أنت بذاتك أية أيقونة ثئت وسوف ترى.

وعندما سُئلوا لماذا لا يعترفون بالكهنوت أجابوا بهذه الآية من
((أخذتح بجانا، فاعطوا بجّاناً).
وأضافوا:
بينما الكهنة لا يمنحون بر كتهم إلا بالمال.
ردّ (تشُويف)، والخياط اللذان كانا يعرفان الانجيل معرفة عميقة على جميع المحاولات التي حاولها ميسايل ليدعّم أقو اله، رداُ حاسماً،


ذلك بآية أخرى من الانجيل:
لقد طر دوني وسـوف يطردونكم.
كانت هذه النقاثـات بلا نتيجة، وكان كل شيء بئ سينتهي نهاية حسنة، لو لم يكرّس ميسايل، في اليوم التالي، موعظته للشّرور التي





 المتشدَدين - كما اجتمع هناك

 مو جو دأ لديهم حتى الآند.

هبط الليل، وذهبت النساءُ لـلب البقر ، وظلّ المتشدذّون متجّمعين أمام المنزل، وأوشلك أول شخص ظهر أن أن يُضرب، فعاد مُسرعاً إلى



 إلى الشبار ع، فانقضْ المُتشُّدون عليه.

صاح وهو يضرب بكل قواه:
لنطبّق إذن شريعةَ موسى.
فقأ عين أحد المهاجمين، فلما رأى ذلك الآخرو ن تفرّقوا وعادوا !!ل مساكنهم.

حو كَم تشَويف، واتُهـم بُنْْر أفكار تخريبيّة بالنسبة إلى الله، و حكـم بالنفي.

تلقى الأب ميسايل مكافأةً.

- Y1 -

وصلت الآنسة ((تور تشانينوفا)) بطر سبر ج من سنتين، آتية من بلاد
 تعرّفت إلى طالب هو (( توري)) الذي كان ابن رئيس منطقة في مقاطعة
 تتوق لأن تصبح زو جة الحبيب وأتاً لأولاده، كان حبّاً معتدلاً، حبِ رفقة كالذي بين كائنين يحدوهمـا نفسُ الاحتقار لا للنظام السـائد

فحسـب، بل وأيضاً بلميع الذين يجسّدونه، وهما فو ق ذلك مقتنعان بتفوّقهما على الآخرين بتر بيتهما وبصفاتهما الأخلاقية.

كانت الفتاة موهوبةُ في دروسها، تَفظ بسهولة ما تتعلّمه وتنجح
 من الكتب المنشتورة حديثأ، كانت تور تششا نينو فا مقتنعة بأن مهـمتها ليست في إبجاب الأولاد وتربيتهم - كانت هذه الفكره المكا تثير حتى نفور ها - بل إن مهمتها هي أن تبنل وسعها وسا لتدمّر النظام القائم الذي يخنق أفضل قوى الشعب، وأن تدلّ الشعب على در دب الن الخياة الجديد، الذي دلّت عليه أفضل العقول الغربية، كانت طويلة، بيضاء الجلد، ذات ستحنة متألقة، وعينين سوداوين لامعتين، وشعر وافر أسود،
 لأن كيانها كله كان يهيمن عليه نساطُها الدعائي، ومع ذلك فقد

 ولا سيّما أنها كانت تشعر دائمأ بأعمق الازدر اء للك ألاعيب الغُنج.

كانت أفكارها بشأن الوسائل الواجـب استخدامها ضد النظام




لطفل، أو لشيخ، أو لـيوان.

كانت تقضي عطلتها، في الصيف، في منزل رفيقة، معلّمة، في


وكانوا ثلانتهم، وكذلك طبيب المنطقة، كثير أ ما يلتقون، ويتبادلون
 ((\$كنتسوف) التي كان سفنتيتسكي يدير ها و يبذل وسعه لتوطيد النظام
 إلى الاستقلال وتصميمهمم على الدفاع عن حقو قهمه، منا نَّى فيه

اهتمامه بهم.
كانت له معهم اتصالاتٌ متتالية، وكان في أحاديثه، يحاول أن


الخصوص.
أنار مقتلُ سفنتيتسكي وقدومُ المحكمة، الملقةَ الثورية في المدينة، فاعلنت بشـجاعة عن دواعي سخطها، أثبتت المحكمة أن تورين كان يقوم بالدعاية بين الفلاحين أتاَح تحرّي مسكنه العثور على بعض المنسُورات الثورية، فاقتيد الطالب إلى بطرسبر ج.
عادت ((تورتشانينوفا)) أيضاً إلى بطرسبرج، وأرادت أن تزور الطالب في السجن، لكنها لمُ تُعْط إذناُ، و لمُ تستطع أن تر اه إلا في أيام الز يارة الرسمية، و لم تتحدّث معه إلا من خلال شبكتين من القضبان.
هذه الأنظمة رسّخت حقدها على النظام القائم، وهو حقدّ بلغ ذروته بعد أن راو دها ضابطُ درُ
 قائد الشرطة فرفض طلبها متذرّعأُ لرفضه بالحجج التي تذرّ ع بها ضابط الدركو وهي أنه لا يستطيع أن يستجيب لطلبها إذ أن عليه الامتثال



## -YY -

كان الوزير يستقبل مراجعيه، دخل غرفة الاستقبال، ومر أمام، رجلين أو ثلاثة في انتظاره، وتقدمَ نحو الفتاة الجمميلة ذات العينين


 سألها ويدنو منها: فيمَ ترغبين؟

ودون أن بَيبه، أخر جـت من لفاعها يدها اليمنى المسلَّحة بمسـدس وسدّدته إلى صدر الوزير وأطلقت النار ، لكنها أخطأته.

كانت تر تحف, بكل أعضائها و لم تستطع أن تلفظ كلمة واحدة، واستبّد بها ضحكك هيستيري، و لمُ يُجر ح الوزير .

كانت هذه هي الطالبة ((تور تُشـا نينوفا)) وقد سُجنـت، تلقَى الوزير التهنئات وعلامات المودّة من الشخخصيات العليا ومن القيصر نفسه، وعيّن لجنةُ مكلفة بالتحقيق وباكتشاف المؤامرة المدبّبرة ضدّهـ

الوقع أنه لم تكن هناك أيةُ مؤامرة، لكن موظفي الشرطة السرّية



 الوثائق كلها، استجو بواعدةه مر ات ((تور تشانينوفا)،، وقأبلو ها بأشخاص آخرين، وبذلوا وسعهم كي يحملوها على الإبلاغ عن شر كائها.

كان الوزير طيباً بطبيعته، وكان يشعر بعطف كبير على هذه القوز اقية الجميلة، لكنه كان يعي عظمة واج اجباته بصفته ر بحل دولـة دولة،

طلب إليه أحدُ رفاقه القُدامى، وصديق تورين، وقد لقيه في حفلة


بقوة حتى أن شريطته الخمر اء انطوت فوق صضذر ته البيضاء وقالل:
منْنِتي أن أطلق سراح هذه الْبُتية المسكينة، لكنَ الواجبب، كما
تعلم...
في هذه الأثناء، ظلت الطالبةُ في السجن، وكانت أحياناً تتصل

 عليها، وتّدّق الباب، وتزعق أو تضحك

- $Y$ F

قبضت ماري سميو نو فا حاصل معاشها من صندوق المالية، وعلى طر يق العودة صادفت المعلم الذي كانـت تعر فه، فصا عار بها من من جانـب الشـار ع الآخر :
وبعذ، يا مـاري سميونوفنا، هل قبضت مبلغاً كبيرا؟؟
قبضتُ ما لا يكاد يكفينا.
قال المعلم وهو يبتعد:
يكفيكـم ويز يد، من غير شك.
هتفت مـاري سميو نوفنا:
!الى اللقاء.
نظرت، وهي تقول ذلك إلى جهة الأستاذ، فكادت تصطدم بر جل مديد القامة، طويل الذر اعين، قاسي الهيئة. عندما اقتر بـت من بيتها ذُهشـت إذ رأتْ الشخص نفسه مرّةُّأخرى. بعد أن رأى أيً بيت دخلت، وقف برهةً، ثم انقلب راجعاً، أحسّت ماري سميونوفنا بالقلق، تـم بالحزن، لكنـها ما دا إن بلغت البيت ووزعت الهدايا على العجوزين، وعلى ابن أختها فيديا، وداعبت الصغيرة تريزور كا، حتى عادت إليها السكينة، وسلّمـت مالها كله إلى ولى ولى ولـي والدها واستأنفت أعمالها المنز لية التي كانت على الى عاتقهها.

الشخص الذي صادفته كان ستيبان، كانت هذه أول مرة يقصد




 في الحانة ليشرب النشاي أو الفودكا، كان ير اقب الحب الحاضرين ولا يلقي
 من قر يته ليقضي الليل عنده، لكن هذا الر جل كان وان غائباً، أعلن ستيبان





قضى الليل في نزل قرية بجـاورة، وفي اليوم التالي، قصد مركز

 على المبلغ الذي قبضته، أثناء الليل، كسر القفل وانسل إلى إحدى غرف النوم، كانت الأخت الصغرى، الأخت المتزو جة، هي التي
 على القاتل، وأمسك به من رقبته وصارعه طويلا، لكن ستيبان كان


 نظر تها ستيبان من جديد فخفض عينيه، وقال دون وأن يرفع رأسه:

أين المال؟
لمجَب، فكرُّر ستيبان وهو يشير إلى سْينه: - أين الملّ؟

قالت: مابك، أهذا مككن؟ مككن، بالتأكيد.

دنا ستيبان منها، وقد تهّيأ للاجمساك بيديها، منعاً لمقاو متها، لكنها صالبـت بين يديها على صـرهانا، وتنهّدت و كرّرت: آه! يالها من خطيئة! ار حمْ نفسك، أنت تُهلك نفسكك آه! ... لم يعد يستطيع ستيبان أن يتحمّل لا صور تها ولا نظرتها، فغرز سنكينه في عنقها وهو يقول:

مالي وللكالام معك؟
سقطت على الوسادة وهي تشَخر وتسقي السرير بدمها، أخذ
 سيجارةً، وجلس ونظَف ثيابه وسافر .

فكر أن هذه الجريمة تبقى بلا عقاب كسابقاتها، لكنه قبل أن يصل إلى النزل أحس بالتعب الشديد حتى أنه عجز عن تحر يك ريك ذر اعيه وساقيه، نام في حفيرة وقضى فيها ليلته، ثُم النهار والليلة التالية.
***

## القسم الثاني

$$
-1-
$$

كان ستيبان يرى أبـدأ، وهو مضطجع في المفيرة، وجه ماري
 الشاكي: (أهذا مككن؟). كان يعيش جريمته مرة ثانية، كان خائفاً

 هذه الصور ظهرت له صورٌ أخرى: كانت إحدى هذه الصور ذات وجه مضيء، والأخـرى كانت معتمة بـر بعينين حمر اوين، وكانـت
 وإلا فلن ندعَك وشأنكّ") حينئذ كان يفتح عينيه ويرى من بـديد
 ويحتقر نفسه، ويغمض عينيه فتعود الصور المعتمة إلى الظهور.

في اليوم التالي نهض من الـفرة، و جرّ نفسه إلى النزل وأخذذ يشرب،
 جالس و حده !الى الطاولة، دخل عريفٌ من الدرك

ذاك الذي ذبح آل دوبروتفوروف.


 وهو يقطب حاجبيه، ويُقدم فكّه الأسفل: حذار، ليس عندي موضعٌ للتسلية، إذا لا حظُتُ أدنى شيء فسوف أضعك في السجن المنفر د، لن تفلت مني. أجاب ستيبان وهو يخفض بصره: لَ مَأُلُتُ، أنا سِلْمت نفسي.
صاح المثرفُ:

اخرس وعندما يكلَمك رؤساؤك فانظر إليهم في عيونهم. ولطمه بجمع قبضته على فكَه، فسقط ستيبان وكأنما أيقظته اللطمةُ: ماذا؟
امشِ، ولا تحاونْ أن تعاند.
كان المشرف يتوقع بوادر العنف من ستيبان، وعحاولات التحدَّن
 وعندما كان ينظر هو أو مساعده إلى المجر م من طان طاقة الباب، كانت
 ورأسهُ مستندٌ إلى يديه، وهو يحدّث نفسه. أثناء الاستجواب، كان موقفه غير موقف السجناء الآخرين: كان شاردَ الذهن، لا يصغي إلى الأسئلة التي تُلقى عليه، وعندما كان يُصني

إليه كان يجيب بصدق مطلق، و كان قاضي التحقيق الذي تعوّد أن يُحبط
 الذي يصعد در جأ ويحاول أن يحط قدمه على در جة غير مو جو دة. كان ستيبان يذكر، وهو مقطّب الماجبين، ثابـت النظرة، الجمرائم
 لا يفوته أي تفصيل.

قال ستيبان وهو يتحلّث عن ضحيته الأولى: خر ج حافي القدمين، وثبـتُ عليه فسقط وهو يحشر ج، وبعد ذلك على الفور، تصديتُ لامر أته و....

عندما زار النائبُ العام المجيرات المنفردة سأل ستيبان إن كانت


 أسعده أن ستيبان لم يتقذّم بأية ششكوى:
إنه مدهش، إنه عندنا منذ شهرين و كان سلو كه حتى الآن مثالياً،
 وقوتُه غير عادية.

كان ستيبان يحسّ باللا لم نفسه أثناء الشهر الأول من اعتقاله، كان
 ذاتها، الصوت الجهنمي الآتي من القاعة العامة في الطابق الأسفل،

صوت خطوات السجّان الذي يتمشّى في الممرَّات، تكتكة الساعة البحدارية، و في الوقت نفسه كان يرى المرأة التي أتْرت فيه نظر تُّها الملأى بالو داعة، منذ أول لقاء لهما في الشار ع، تلك المر ألة ذات ات الما العنت
 ثم الصوتُ يسكتُ، و حينئذ كانت الشياطين تنبعث، كانت تظهر لستيبان سو اء أكان مفتوح العينين أم مغمضهمها، و كان ير اها بو
 الشياطين تختلط بالباب وبابلمدر ان، لتختفي ببطء شيئاً فشيئاً، تم لا
 وقائلة له: ((انته من ذلك مع نفسكُ، اقتل نفسك، تستطيع أن تصنع أنشوطة، أو تشُعل النار )).

حينذاك كانت الرعشةُ تسري في جسد ستيبان، وكـان يتلو الصلوات، جميع الصلوات التي كان يعرفها: السلام لكِ، وأبانا... بدا له في البدء أن ذلك يُهلّئه، وبينما كان يصلي، كان يستذكر

 كان يتنزّه فيها بصحبة رفاقه: كان يفكر في الفتيات اللو اتي عرفهنّ،
 و كيف تضى عليه بضربة حجر .

تذكر حبسه الأول الذي تلاه إخلاءُ سبيله، ثم تذّكّر ضحاياه: البواب الضخْم، امر أة الحوذي وأو لادهمان، وأخيرأ تلك التي تظهر دائمأ، حينّذ كان يمتلئ رعبأ وينهض، و كما يدور الو حشُّ في قفصه، كذلك كان يذر ع الزنزانة بخطىُ سريعة، مرتدأ فجأةٌ أمام البُدران

التي ترشح من الرطوبة، ويعود !!ل الصالاة دون أن يشعر بالسكينة هذه المرة.

أثناء أمسية لا نهاية لها من أمسيات الخريف التي كانت الريح







 تكون من القوة بحيث تتحمّل جسده.

عندما أنهى عمله، لفت حول عنقه الـلـلَ القاتل، وصعد إلى سرير ه وشنق نفسه، وفي اللحظة التي بدأ يحشرج فيها - و كان لسان خر ج من فمه - انقطع المبلُ ورقع ستيبان على الأرض، هر هر ع ع الستجّان على صوت السقوط، استُدعي مكرّضٌ واقتيد ستيبان إلى المشتفى ليعود بعد ذلك إلى السجن، لكنه وُضع هذه المرة في القاعة العمومية.
 مازال و حده، لم يكن يرى أحدأ، ولا يكلم أحدلأ، وركان فيان يتألم كما كان يتألم من قبل.

ما شقَ عليه، بخاصة، آنذاك هو أن جميع رفاقه كانوا ينامون، وأنه
 الشياطين بعيو نها المر عبة، وكان منظر مانر ها يعلؤه هياجاكا.

كان يصلي دائمأ، لكن صلو اته لم تكن تنفعه قطّ.
وفي ذات يوم، ظهرت له من جديد، بعد أن صلَى، تضر"ع إليها
 اضطجع على فر اتى القشُ ونام نوماً عميقاً، رآها أيضاً في الـلمّه، رأى ألى عنقها النحيل المغضَن الذي قطعه.

- أتغفرين لي؟

سألها ثلاث مرات، لكنها أصر"ت على صمتها، حينذاك استيقظ، ومنذ ذلك الوقت أحسَّ بالعزاء، ونظر حو اليه، و كأنه قد تمالك نفسه، واقترب من رفاقه في السـجن، و كلمههم.

كان فاسيلي الذي أوقف من جديد بسبب سرقة وِحُكم بالنفي، في القاعة نفسها التي كان فيها تشويف ") و كان محكو ماً بعقو بة مُماثلة، وفي هذه القاعة وُضـع ستيبان.

لم يكن فاسيلي يكف عن الغناء بصوته الجميل أو عن رواية مغامر اته لرفاقه، أما ((تشويف) فنكان يرقَع الثياب والغسيل أو يقر أ ألمز امير أو الانجيل. وحين سأله ستيبان لماذا سجنوه أجاب أنه سينفُى لأنه اعتنق عقيدة المسيح الحقيقية، لأن هؤلاء الكهنة الكذابين لا يطيقون أولئك الذي



 .كمناسبة تقسيـم قطعة أرض.

سأله ستيبان:
لكن، ماذا يقال في الانجيل عما يخصّ البر ائم.؟ كلُّ شي قد قيل
وقرأ تشويف: (اومتى جاء ابنُ الإنسـان في بجده، وجميع الملائكة



 فكسوتموني، مر يضاً فزر تموني، عحبوساً فأتيتم إليَ.
 أو عطشاناُ فسقيناك، ومتى رأيناك غريباُ فآويناك، أو عر ياناً فكسبو ناكّك، ومتى رأيناك مر يضاً أو عحبو ساً فأتينا إليك؟.
((فيجيب الملكُ ويقول لهم: (االحق أقول لكمم.ما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخو تي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم").
(اثم يقول أيضاُ للذين عن اليسار : اذهبو اعني، يا ملاعين، إلى النار
 فلم تسقوني، كنتُ غريباً فلم تأووني، عُرياناً فلم تكسوني، نـيُ مريضأ
وعجبو ساُ فلم تزوروني").
((حينئذ يجيبونه هم أيضاً قائلين: (ايا رب متى رأيناك جائعاً أو عطنشاناً أو غريباً أو عرياناً أو مريضاً أو معبوسأُ و لم نتخدمْكُ.
((حينئذ يجيبهم قائلا: بما أنكم لم تفعلوه بأحد هوئلاء الأصاغر فَبي لم تفعلو!).
((فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إل حياة أبدية)). متى ६7-rı:ro

كان فاسيلي يُصغي !الل (اتشويف)، وهو جالسُ على الأرض، ويحني رأسه دليلاُ على المونقة، وقال بلهجة مقتنعة:

هذا صححيح، اذهبوا، أيها الملاعين، إلى العذاب الأبدي، أنتم م تطعموا أحداً، أما أنتم أنفسكم ثبعغم أنتم تستحقون ذلك.

وأضاف، لكي يعرّفهم أنه قادرٌ على القر اءة: أعطني كتابك، سأقرؤه بنفسي. سأل ستيبان الذي أصغى بصمت وهو مطر ق الرأس. لكن لن تكون حيئذ مغفرة.

قال ((تشويف)) لفاسيلي الذي كان يتكلم بلا انقطاع عن الأغنياء الذين مُمُسعفوا الغريب، و ولم يطعموه، ولم يز يزوروه في سـجنه:

انتظر، اسكتْ، انتظر ، أتريد.
كرّر ذلك وهو يقلّب صفحات الانجيل، وأخيراً عتر على المقطع الذي كان يبحث عنه، ومسدّ بيده القوية التي ابيضّت في السجن، فقال:

وجاؤو ا أيضاً باثنين آخر ين مذنبين مع يسو علِّقتلا، ولما مضورا به

 يعلمون ماذا يفعلون، وإذ اقتسموا ثيُبه، اقترعوا اعليها ا).
(اوكان الشعبُ واتفين ينظرون، والرؤساء أيضاً معهم يسخرون قائلين: خلّص آخرين فليخلَص نفسه إن كان هو المسيح غختار الهد).. (والجْند أيضاً استهزؤوا به وهم يأتون ويقدَمون له خلاُ قائلين: إن كنتَ أنت ملكَ اليهود فخّلصْ نفسك، وكانِ وان عنوانْ فوقه بأحرفِ يونانية ورومانية عبرانية: (پهذا هو ملكُ اليهود").
 المسيح فخلَّصْ نفسك وإيّانا).)
((فأجاب الآخر وانتهزه قائلاً: أولا تخاف الله إذ أنت تحت هنا هنا الـكمم بعينه، أما نحن فبعدل، لأنا نـال استح استحقاق ما ما فعلنا، وأما هذا



 لكنه مُ يقل شيئأ، وفكّر : (هذا هوا هو قوام الإمان المقيقي، الذين الذين أطعموا
 لم يتصرفوا هكذذا فأولكُ يذهبون إلى جهنم، إن المذنب لم يتبْ إلا
 أي تناقض، بل قد خُيّل إليه ذلك يقوّي الآخر : الأبرار يذهمبون إلى
 أخيارأ، لقد غفر يسو ع للمذنب وهذا يلما يعني أنه خيرّ إلى ما لا لا نهاية،

 الذي كان يسأله أو يصغي إليه، كان يصني إليه ويفهمه، لقد أدرك

المعني العام لهذه العقيدة: جميع الناس إخوةٌ ويجب أن يحبّ بعضهـم بعضاً وير حـم أحدهـم الآخر ، و حينئذ سيصبحون ن جميعاً سعداء، و كان ان انـ يصغي بانتباه شديد إلى كل ما قد يعزّز رأيه، كان يأبى أن يسمع رأياً

$-\varepsilon-$
إن هدوء ستيبان بيلا جيوسكين والتغيّرات التي طر أت على مو قفه




 تلك الخنشية، إن هذين المتشر دين دفعا شابأ غنياً سجينا أن يلعب بأ بالور
 وأعاده إليه، أهاناه أولْا، ثم ضرباه سأل المشرفُ المتخاصممين، أفاد المتشرّدان أن ستيبان ضربهاهما



هذا الستجن المنعزل شقّ عليه لأنه حرمه من تشويف ومن الأنحيل، وفضالًا عن ذلك، فقد كان يخشى أن تبدأ من جديد تلك المُ الكو ابيس،

 سعيدأ لو استطاع ع أن يقر أ الانجيل، كان يستطيع أن يحصل عليه عليه لو طلبه من الإدارة، لكنه لم يكن يعر فـ القر اءة.

بدأ، طفولته، تعلَمَ الأحرف الهججائية بحسب الطريقة القديمة
 جمع الأصوات بعضها إلى بعض فظل جاهالُ، وقد صمّم الآن أن
 وأكب ستيبان على العمل، تذكَر الأحر ف الهجائية، لكنه لم يتمكن من تكوين مقاطع، حاول، بحهِد جاهد، أن يؤلٍف كلمات، لكّ لكنه لم يتمكن، قضى ليالي ساهر ا"، يفكُر في ذلك بلا انقطاع، و وفقد شهوة الطعام، وسبَب له فشله حزناً كبيراً لم يستطع أن يتخلّص منه سأله أله

الـارسُ ذات يوم:
لم تُفنَ أليس كذلك؟

أتعر ف ((أبانا؟).
أعرفها.
إذن اقرَأْها، هاهي ذي.
ودله الحارس على هذه الصالة في الانبيل.
جمع ستيبان الأحر ف والأصوات التي تشكلها، وحاول أن يحلز
 إلى بعض: صار يعرف القراءة، كان ذلك فر حأ عظيماُ عنده، منذ

1 - 1 - 1 = 1 = بو كي: في الأحرف الهجائية السلافونية التي ابتكر ها في سنة
 الأحر ف الهجائية اليو نانية (ألفا، يبتا، ألخ).

ذلك الحين صار يقر أ، و كانت كل فكرة يتمثّلها تكلفّه جهو داً طويلة، فتز داد قيمةً عنده.
وبدلاً من أن يحزن من عزلته، كان سعيداً بها، كان مستغرقاً في قر اءته، وأخير اُ، أعيد إلى القاعة العمومية، ذلك ألن زن زنز انته سيشُغلها ونها سـجين" سياسي جيء به منذ وقت قصير .

- 0 -

لم يعد ((تشويف)) هو الذي يقر أ في الو قت الحاضر، الكتاب المقدس للسجناء، وإنما ستيبان، كان بعض السـجناء يغنّي، أثناء القر اءةَ، أغاني. ماجنة، و كان الآخر ون يصغون إليه وهو يقر أ النصّ المقدّس ويشر حه. كان له مستمعان مثابر ان وصامتان: ((مار كور كين)" الجلآد القاتل الذي حكم بستن الأشغال الشاقة، وفاسيلي الذي دني دخل النـي
 نفسها، انتظاراً للحكم.

تسنّى لماكور كين، أثناء سجنه، أن يقوم بوظيفته كجلاد مرتين، وفي كل مرة كان لابدّ من أن يسافر بعيداً، فقد كان صعباً العثورُ على رجل ينفّذ قرار ات المحكحمة.

إن الفلاحين الذين انقضّو | بضراوة على شفتيتسكي حكمتهمم محكمة عرفية، حُكم على اثنين منهمم بالموت شنقاً.

نُدب ((مار كور كين)) إلى ((بنز ا)) لإعدام المحكو ميْن، ولو إن مناسبة عرضـتٍ له، قبل وقت قريب، لكتَبَ - كان متعلّماً - إلى الـاكم يعلمه أن سيسافر في عمهمة إلى (( بنز ا)) ليقوم بو ظيفة البلالد، ولطلِّب أن

تُدفع له نفقات الانتقال و الطعام، أما الآن فشَدّ مـا أدهش مدير السجن


فصرخ المدير :
وإذن فقد نسيـَ عَمود التشههر .
ليكنْ، الأعمدة هي الأعمدة، لككنُ لا يحق لأحد أن يقْتل.
مـاذا، تعلمـتِ هذا عند بيلاجيوسكينٌ إنه لنبيٌ حذرٌ انتظرُ ،
سترى...

- $7-$

في هذه الأثناء، أنهى ((ماكين)) الذي زوّر الورقةَ دراسة المحقوق،
 عجوز، وهو ما يز ال فتيّاً، فقد عُيِّن قاضيأ للصلح.

كان لكيمأ، مقامر اُ، مديناُ، كما كان فاتناً للنساء، لكنه كان ماهر اُ، شجاعاً، قوي الذاكرة، ويقود ببر اعة استجو اباتهاته

كان يمارس مهماته القضائية في الدائرة التي سيمثُلُ فيها ستيبان بيلاجيو سكين.

منذ استجواب الأول، أدهش هذا ماكين بأجوبته البسيطة. الصادقة، والهادئة، أحس القاضي أن أن هذا الر جل الـول الحليق الرأس الذي

 باذلاُ وسعه كي لا ينتابه المُوف وكي لا يتشّوشَ، وقد ر راعه أن ستيبان

كان يروي جر ائمه و كأنها وقعت منذ زمن بعيد جداُ، و كأن إنساناً آخر غيره هو الذي ارتكبها.

سأل ماكين:
ألم تشفق عليهم.
أشفق عليهم! لم أكن أعلم إذ ذاك ما الشفقة؟
والآن؟
ابتســم ستيبان بحزن.
الآن لن أقتل، حتى لو أحرقوني على نار هـادئة.
و لْمَتيرّت؟ لألي أدر كتُ أن الناس إخوهُ

إذن، أنا أيضأ أخوك؟
بالتأكيد
مع ذلك فأنا الذي سيقرر إن كان يجب إرسالك إلى سجن الأشغال الشـاقة.

إنك تتصرّف عن جهل.
أتظن إنني لا أفهم؟
لنستمر، أين ذهبت بعد ذلك؟
و كانت دهشثة ماكين عظيمة حين علم بتأثير ستيبان في ماكور كين، البـلادد الذي عر"ض نفسه للعقاب، ورفض أن يمارس مهـمّاته.

كان آل ((ايرو بكين)) الذي لهم ابنتان صالــتان للزوأج يستقبلون، وكان بين مدعويهم ماكين الذي كان يغاز ل كال البنتين.

بعد أن أحرز ماكين بجاحاُ عندما غنى أغنيات عاطفية - كان موسيقياً يُجيد الغناء، و كان مر افقأ حسنأ عأ على البيانو - رو

 اهتماماً شديداً بالحالة التي عليه أن يقضي فيها فيان فجميع الحالات التي التي قضَى فيها حتى الآن لم يكترَ ث لها

لم يكن يدر ك الـالة النفسية لسجنائه، و لم يكن يحاول أن يكتشف
 بأعمالهمم المادية، مارووه، ومافعلوه، لكن حالة ((بيلاجيوسكين)") كانت استثنائية.


 سلوك ستيبان، كيف كان يقرأ ستيبان الإنجيل، وتأتير ه في رفاقه. أثارت روايةُ ماكين اهتماماً شديداً لدى مستمعيه، ولًا سيّما ابنة


 الـياة العليل، كمَنْ يخرج جن الماء بعد سقوط عميق فيه.

سألتْ ماكين لكي تكتشف ما الذي أمكن أن يُحدّد مثل هذا التحوّل لدى ستيبان، فكرّر قاضي الصلع ما علمه من العريف وما
 التي أبدتْها ضحية ستيبان الأخيرة أمام الموت، مضافـير المين إلى قر اءة الانبيل قد فتحت عينيه وانتصرت عليه.

تُلملت ((ليز| ايرو بكين)) طويلأ هذه الليلة وهي تقاوم الأرق،

 كان تطمح !!لى أن تجعله أفضل، أدركت أن القلب هو الذي انتصر، لقد سمعت ما فيل عن ضحية ستيبان، هدتها روايةُ ماكين، وفقاً الْا لاعترافات القاتل، إلى حياة مـاري سيميونوفنا التي أدهشتها كثيرأ،

 ترو تها، وأطلعت ((ماكين)) على نيتها.
اغتبط هذا بهذه المناسبة لإظهاره تحر"ده من المنفعة، ولِيتمكن


 الذي لم يشأ أن توزّع تُروتها

دعم ((ماكين)) ليزا، و كان كلما تصرّف هذا التصرف انفتح أمامه عا لُم من المطامح الرو حية، عالم كان يجهله حتى الآن، و كانت ليزا بَستّده.

ساد الصمت القاعة، وكان ستيبان الذي لم ينم بعد، جالسأ في فراشه، دنا منه فاسيلي، وسحبه من ساقه وطلب إليه بصورت خالئ أن ينهض ويأتي إلى قر به، أطاع ستيبان. يا أخي، كلّفْ نفسك وساعدْنِي.

فيم أستطيع مساعدتك؟
أريد أن أهرب.
وكشف له فاسيلي عن أنه أعدّ خطة للفرار .
غداُ، سأدفعهم (وأشار إلى النائمين) إلى التمرّدّد، سيبلّغون عني
 على خلع شبكة غرفة الموتى.

هذا مُكن، وأين ستذهب؟
حيثما نظر ت وجدت الأشرار .
يا أخي ر.ما كان هناك أشرار، لكن ليس لنا أن نحكم عليهم
 السرقة، ألا يسرق إخو اننا؟

هذا شأنهم، سوف يُسألون عن أعمالهـم
ما جدوى الحكمب عليهم، يا ستيبان؟ لقد سرقتُ كنيسةُ، لمن أسأتُ
 سرقة الخز ائن، وسأوزَع الغنيمة على الناس الطيبين.

## نهض سججينٌ وأخذ يصغي إليهما، وافترقا.

في اليوم التالي لعب فاسيلي لعبته، أعلن أن الخبز سيء وأن الخبز


 لُبِيتُت رغبةُ فاسيلي.

$$
-9-
$$

 التي تغطي أرض الز نز انة، دون أن يضيع خلظة، وعمل فيها حنيا حفرة قفز






 ربط المبل .مسمار وأسقطه إلى الأسفل، لم يكن طولها كا كافيا كا لتصل إلى


 وضعت عليهما قضبان، كان لابد من خَلْعها، بعّ؟

أخذ فاسيلي يفتّش، اكتشف قطعاً من الألو الح الخشببية، كان أحدهـمـا ينتهي برأس حاد، فحاول .مساعدة هذه القطعة أن يقتلع القر ميد الذي

يثبت القضبان عمل طويلاُ، صاحت الديكةُ للمرة الثانية، لكن القضبان


 من النافذة، كان عليه أن يستعجل، لكن لابذ من ابحتياز المِّلدار، في

 ذهب فاسيلي ليأتي بالقطعة، فلما عاد إلى المنار ج و قَف متنصتأُ مِنْ وَقْع


 من جديد، وتمكن من التمسْك بالميزابـ

يارب، ساعدني كي لا يَسْقَط، كي يَسْندني.
توصل إلى وْضْع ركبته على السطح بينما كان يعسكُ الميزاب بيدٍ

 قدميه، لم يبقْ سوى خطوة أو خطوتين، ثمّ يأتي الملدار الـنارجي،


 وير كض فاسيلي.
في أحد الأرباض، تَفْتح مالانيا البابَ فيدخل فاسيلي، ويَلُّد تحت غطاء مر قّع لكنه سميلك ومشبع بالحر ارة.

تضخم جسمم السيدة سفنتيسكي الهادئة التي لم ترزق أولاداً، مثل بقرة عاقر، مع أنها كانت امر أة جميلة، رأت من النافذة قاتل زو جحها،

 جدأ حتى لقد خْنقَ جميع العو اطف الأخرى، كما يقع دائماً، لكن

 لتعلن أن بطرس نيكو لايفتش قد قُتل وأن جسسده رُمي في وادٍ، تخخلّى


 أن تعترف لنفسها بأنها كانت سعيدة بذلك، ولا سيما أنها لم تقل
 ويُلْبَسُ ُيُابه قبل أن يو ضع في النعش، خافت و وانتحبت. وصل الوكيلُ المكلف بالتحقيق، كانت ناتالي ايفانوفنا التي استُدعيتٌ كشاهدة، في غرفة القاضي عندما لمحت فلا كاحِّن مقيّدين



غجرية، جعدة، عيناه سو داوان، وشعره بمعّد، مُوّ ج. أفادت الأرملة إنها تعرّفت هذين الشخصين باعتبارهما البادئين بالقبض على زوجها، وبالرغم من كلمات الفلاح الشاب: (رأنت تُذنبين، يا سيدتي، سنموت جميعاً ذات يـومها، فإنها لم تشعر

بأية شفقة، عليهما، على العكس، فقد تملّكت كيانها كله، أثناء الالستجواب، الرغبةُ في الانتقام.

لكنْ عندما، عرضت القضيةُ، بعد شهر؛ على محكمة عرفيّة حكمت على ثُمانية فلاحين بالنفي، وعلى اثنين آخرين - الشيْ المِّ
 أصبحت السيدة سفنتيتسكي نهبأ لعو اطف مؤلمة جداً.
ومع ذلك، فسرعان ما تخلصت من شكو كها، متأثرةً ممظهر
 فلأن الأمور في الو اقع كانت كذلك.

كان تنفيذ حُكم, الإعدام سيقع في القرية، وأعلنت مالانيا التي

 الأربعاء القادم من موسكو، وأضافتْ أن أسر المحكومين كانت تتأوه بلا تو قّف وبشدة حتى إن كل القرية كانت تسمعهـا.

لم تغادر ناتالي ايفانوفنا منز لها لكي لا ترى المشنقة و'لا الشتعب وتَنْتْ أن يحدث مالا بدّ من حدو ثه بأسر ع ما يمكن، لم تُكن في الو اقع


في نهار الأربعاء، استقبلت السيدة سفنتيتسكي عريفاً كانت تعرفه، قَّمت له الفو دكا والفطور المّملّحة التي أعدتّها، و بعد أن شرب
 اليوم التالي قد أُجَّل.

كيف لماذا؟
 هذا الر جل، بحسبب ما رُوي لي، يُعلن الآنا، بعد أن قر أ أ الانجيل وأعاد قراءته، أنه لا يستطيع أن يقتل بعد الآن، وهو نفسه معكوم بالأشغال
 بالجَلْد، فقال: (افعلوا ذلك، لكني لن أقتل)،
احمرتْ السيدة سفنتيتسكي، لقد ألهبها تدفّقُ أفكارها الـوا
أيككن أن يُعفى عنهما؟
كيف، يُعفَى عنهما، ،ما أنهما حُكما بقر ار المحكمة، القيصر و حده
يككن أن يفعل ذلك.
وكيف يعلم بحالتهما؟؟
لنا الحقُّ في التماس العفو .
قالت السيدة سفنتيتسكي ببلاهة:
لقد حُكم عليهما بالموت، بسببي، لكني، أنا أغفر لهما.
أخذ العريف يضحك:
حسنأ! إذن بَرِّئيهما!
بالتأكيد، مككن
هل بقي لديّ وقتٌ
برقَياً
! الم القيصر؟

نعم، يمكنتا التوجّه إليه أيضأ إن علْمَ السيدة سفنتيتسكي بأن البلاد أبى أن يقتل، وأنه مستعنُ
 شعورٌ بالر أفة والرعب، ودفعها إلى العمل .
يا عز يز ي فيليب فاسيلييفتش، أتر يد أن تحرّر لي برقيةُ إلى القيصر. هزّ العريف رأسه.
يجب أن نكون حذرين، فقد يكلّفنا ذلك غالياً. لكني أنا المسؤولة، ولن أتكلّم عنك.
فكر العريف: (ايالها من امر أة شهمة! ما أعظم طيبتها! لو كانت امر أتي مثلها لكان بيتي بنّة، لكن الأمر ليس كذلك. وحرّر العريف، للقيصر البرقيّة المطلوبة: (إلى صاحب ابلملالة
الإمبراطور رية الإمبر اطور .


 الفلاحين المحكومين بالموت).
وتلا ذلك اسمي المحكوميْن، واسم المقاطعة والمنطقة والقر ية التي
ارتُكب فيها الجر م.

وقد أر سل العر يفُ نفسه البرقية، فر حتٌ نفسُ السيدة سفنتيتسكي بدا لها أنها إن غفرت هي أري، أرملة الضحية، فإن القيصر لا يستطيع أن يرفض العفو.

كانت ليز 1 اير وبكين تعيش في حالة من الحماسة المستمرة، و كانت
 بأن هذه الطر يق هي طريق الـُقيقة، واستمر" فر عُ نفسها.

كان عليها الآن مههمتان ملحتان يجـب أن تقوم بهما: تحويل ((ماكين)) أو على الأصح، ردّه إلى طبيعته الأصلية التي هي خيّرَّ ون ونقيّة،
 جميع الناس في الأصل، كان ماكين يتميّز ، في عينيها، عن عامة البشا بطبيعته وبصفاته العديدة، و بر قته التي يملكها والتي هي خا خاصي

كان هدفها الثّاني بلو غ الفقر، كانت تريد أن تتخلّص من ملكبَّهها،

 ذلك، و كذلك فإن رسـائل الطلبات التي لا تحصى، والتي تلقتها بتّطتْ
 ما تملك، وأذنتْ له أن يستعمل ما وهبتْه الاستعمال الذي يبدو له أفضل شيء، لكن عندما علم الأبُ بنيَّة الفتاة غضبه، واستشناط، ونعتها بالمجنونة المستهترة، وأعلن أنه سيتّخذ تدابير لـمايتها من نفسهـا.

إن هذه الكلمات أخر جت ليز عن طورها، ولثّا لم تعد مسيطرة
 بل وبأنه طامح، حتى إذا هدأت، التمست صفـي



منها عن الاهتمام بها، وهكذا لم بَدد ليز ا أحدأ تر كن إليه، لم بَجْد مَنْ تتوب أمامه، حينئذ قالت في نفسها: (ايجب أن أتوب أمبا أمام اللهّ)، كان ذلك في منتصف الصوم الكبير، فقِّرّرت أن تصوم، أن تذهب إنـ إلى الاعتراف، حتى إذا روت للكاهن كِّ كِّ شيء، طلبت مشور ته في الحياة التي يجب أن تحياها.
 حياته ومواعظه ونبوءاته وحالات الإبر اء التي تنسـب إليه.

تلقَى رسالة من ايرو بكين الشيخ يخبره بزيارة ابنته، وهو يقدَّمها
 الراهب ثقته، ويتمنى أن يدلها على الـى الحياة التي ينُبغي أن تِعيشها، فيا في بحبو حة مرُيحة، وأن يُعيدها إلى المبادئ المسيحية التي لا تَقْضي البتّة

باختفاء النظام القائم.
كان الر اهب الشيخُ حاضراً أعندما وصلت الفتاة، و كان قد استقبل الكتير من الزوّار، فنصحها بالاعتدال، وأن تنصاع لشَروط حيا حياتها وتطيع أباها، كانت ليزا تصغي إليه بصمت، وهي متأثرّرة، محمرّة


 بجمل جاهزo، ثم صمت، مردّداً فقط، بين حين وآخر :

آه! يإلهـي.
قال لها وهو يُبار كها بيده المُتغضنّة:
تعالِّ لتعتر في غدأ

في اليوم التالي، استمع إلى اعتراف لِيزا، ودون أن يستأنف حديث الأمس، رفض أن يأخذ على عاتقه إدارة أملاكها.

إن نقاء الفتاة، وطاعتها المطلقة للمشيئة الإلهية، و حماستها، كل كل ذلك أدهش الشيخ، كان يطمع منذ زمن بعيد إلى أن يهجر حياته التي

 بذلك؛ مع أنه كان يحس بكل ما في, وضعه من التباس: كان فيه قَّيساً وصانعاً للعجائب، و بصفته رجالٌ ضعيفاً فقد تر كُ كُ نفسه تنبهر
 الشيخ، وظهر له كم كان بعيدأعن الهدف الذي كان قلبُه يقو ده إليه.

بعد بضعة أيام من زيارة ليزا، حبس نفسـه ثالائة أسابيع، ثم عاد
 الناس بالخطيئة ويدعوهـم !الى التو بة هـم أيضـاُ.

منذ ذلك الوقت، كانت الموعظة التي يلقيها كل خمسة عشر يوماً

 في المؤمنين تأثير أعميقاً.

في هذه الأثناء، نفَذ فاسيلي مشار يعه، دخحل ذات يوم، بصحبة بعض
 وعدم استقامته، وبعد أن خلع قفل المكتبه، استولى على رونى ثلاثين ألف

 يجذْن أزو اججاً، ويدفع ديو نهن إلى دائنين لا موارد لهـم، ويتخفَّى هو

ذاته: كان له شغلٌ واحذٌ يشغله: أن يهبّ إلى مساعدة الذين يستحقون مساعدته، و مل يكن ينسى أيضاً الشرطة التي تبحـث عنه.

كان قلبُه مُتلئاً بالفرح، وعندما انتهى به الأمرُ إلى إلقاء القبض


 التداول، واستطاع بذلك أن يساعد ناساً طيبين.
دافع عن نفسه بطر يقة مر حة جداً وبارعة جدأ حتى إن المحلفَين كادوا يبرّئونه، ومع ذلك حكم عليه بحظر الإقامة.

شـكرهم فاسيلي ووعد بالسفر .

- 1\& -

لم يكن لبرقية السيدة سفنتينسكي أيُّ أثرُ في القيصر، قرَّت
 سفنتيتسكي أثير ت بعد ذلك بقليل، أثناء فطور القيصر، وقال رئئس اللجنة الذي كان على المائدة للامبراطور أنه تلقى برقية من أرملة


قالت قر يبةٌ للقيصر.
هذا لطفٌ منها.
تنهد الإمبر اطور، وهزّ كتفيه، ولفظَ كلمة ((قانون)")، وقَّم قدحأ
 من الـكمة الاممبراطورية، و لم يذكر أحدُ البرقية بعد ذلكِ

شُنت الفلاحان، الشيخ والشاب، بيد تتري، وهو قاتل خطير وسارقّ للماثية، سجينّ في قاز ان، وقد قبل أن يقوم مكهمة الجلاّد.
أرادت امر أُة الشيخ أن تُلبس البِثة قميصأ وصدارةً بيضاء وأن تضع
 حفرة، على أرض حبيسة، وراء المقبرة.

قالت الإمبراطورة العجوز لابنها، القيصر:
حدئتني ((صو في فلاديمير ونو فنا)، أنه واعظٌ رائع.
وأضافت:
مُرْ بكجيئه، يمكنه أن يعظ في الكنيسة.
قال القيصر:
في القصر، أفضل.
وأمر بدعوة الأب ((ايزودور)).
في كنيسة القصر، كانت جميع الشخصصيات الكبيرة مجتمعةُ، و كان وجود الو اعظ المديد الذي قيل عنه إنه غير عادي، على المنبر حَدثاً هامأ.

ظهر الشُيخ الهزيل الأشيب، ونظر إلى الحاضرين، ولفظ الكلمات الطقسية: ((باسم الآبب والابن والروح القَدس)،، ثُم بدأ موعظته.

سارت الأمور، في البلد، سيرأ حسناً، لكنها كانت تسوء كلما مضى في كلامه، كان يُمعن في التهجم شيئاً فشيئأ، كما فالت الإمبر اطورة فيما بعد.

هاجم جميع الناس، تكلّم عن عقوبة الإعدام فعزا ضرورتها إلى سوء إدارة الإمبراطورية، وتساءل: هل يجوز إعدامُ الناس في بلد مسيحي؟

نظر المؤمنون بعضهم إلى بعض، وتساءولوا، وقد بدا عليهم الهـمه، إن
 عن رأيه بصوت عالٍ
عندما أنهى الأب موعظته، دنا منه رئيس كنيسة العاصمة ودعاه
إلى زيارته.
بعد هذا المديث الذي حضره مُثَل المجمع المقدّس، أُبعدَ الو اعظ الباسل إلى دير ((سوسدال)) الذي كان الأبل ميسايل رئيسه.

- 10 -

جميع الناس الذين استمعو| إل الأب ايـزودور تصرّفوا وكأن الموعظة لم تزعجهم في شيء.


 الوزراء، العشاء وأخيرا المسرح،



 المسؤوليات التي تبهظه، وعادت إل ذهنه كلماتُ الأب ايزودور.

لكن جميع الكائنات البشرية كانت غريبة بالنسبة إليه، و لم يكن

 حاجات القيصر فكرةٌ كانت تتجاوز فهمهـ.

- 17 -

عندما خر ج ((برو كوفي)" من السجن بعد أن قضى عقو بته الثانية،

 يسرق ليشرب في الحانة، كان يسعل ويبصق ويظل ساكناً بلا حر اكر اك، ذهب ذات مرة إل الطبيب الذي فحصه: وقال له:

يا أخي، أنت بحاجة إلى ما لا تُلكه.
بالطبع، الأمور دائماً هكذا.
اشربْ حليبأ، ولا تدخِّنُ !
نحن في الصوم الكبير، وليس لدينا بقرة.
في ليلة من ليالي الر بيع، لمِ يِتطع النو م، الثتههى أن يَسْكر، كان




 هذا الختروف).

لم يكد يخطو بضع خطوات حتى ظهر الشماس على العتبة، وكان نور الصبح قد طلع، فر أى برو كوفي حاملا غنيمته.

إيه! ماذا تفعل؟
ونبّه النيامَ، فتر اكض الناس وقبضو اعلى برو كو فـ ورموه في سـجن بجلّد من البرد، حكم عليه القاضي بالسجن أحد عشر شهرأ. جاء اللخريف، نُقَلَ السارق إلى المشْفى، كان يسعل، و كان يبدو له





 وجاُره الذي كانت شفتاه حمر اوين ومنتفختين وكان يان يحتقر أيضأ
 هو ستيبان، كان رأسه، مغطى بالحمرة، فاقتيد إلى المشفىى.


تطرد المر ارة من قلب ((برو كو في)).

روى ستيبان للجميع، وفي كل مكان ذهب إليه، جريمة القتل الأخيرة التي ارتكبها، وشرح الأثر الذي أحدثتُهْ فيه، قال:



الحدث معر وف، هلالك النفس رهيب، لكنتي تابعتُ، ويا لحمقي،
 أضاعوني... لم أسئْ إلى أحد. ..

كل ذلك سيوْخَذ بالاعتبار .
أين، كيف؟ والله؟
حسنا! هل تراه؟
أنا، يا أخخ، لْ أومن به، أظن أن أجسـادنا ستسمّد الأرض، هذا كل شيء
أتظن ذلك! لقد ارتكبتُ كثيراً من الجر ائم، وتلك المرأة الطيبة التي كانت تسعى إلى مساعدة الآخرين، أتظن أنني هناك أك معها؟ كِلا بالتأكيد، إذن أنت تعتقد أن الرو ع تَيا بعد الموت؟

بالتأكيد، هذا مؤكد حتماُ.
لم تكن الحيادُ تُريدُ أن تغادر (ابروكوفي)"، كان يختنت، وعندما جاءت لـظاته الأخيرة، أحست بالزنفر اج، ونادى ستيبان :
وداعأ، يا أخي، أنا أرى، المُوت حاضرٌ، كنتُ خائفأ، والآن لستُ أخاف شيئا، أتمنّى فقط أن يتم ذلك بسرعـي أنـي

ومات برو كو في في المشنفى.

- IV -

في هذه الأثناء، كانت شؤون تاجر المنتو جات التصويرية تنهار،


كان عليه، مع ذلك، أن يدفع ضرائب باهظة، و في نهاية الأمر، حُجزَ

 يمكن أن تنقذهما، كان الأمل الوحيد ينحصر في ("كرازنوبوزوف") وهو تاجر ثريٌّ عشيقتُه صديقةُ بائعة المنتو جات التُ التصو ير ية.

لكن هذا الأمل كان أيضأ قليل الخظ في التحققّ، فكل المدينة كانت تعلم أن ((كرازنوبوزوف)) كان ضحية سرقة كبيرة، وقد ذهـ الي الناس إلى التأكيد أنه سُلبَ نصف مليون.
قالت التاجرة لزو جها:

أتعلم مَنْ السارق؟ إنه فاسيلي، بّو ابنا القديم، يقولون إنه يبذّر المال
وأنه رشا الشرطة.
كان نذلاً'.. أَتذكرين كيف قَبَلَ بسهولة أن يشهد شهادة زور؟ مـا
كنتُ لأصدّق ذلك!
قيل إنهم رأوه في فنائنا، رأته الطاهية، أكدّت لي أن فاسيلي وهب أربع عشرة فتاةٌ فقيرة مهورهن.

كم يتقوّل الناس! سترةٍ. في هذه اللحظة، دخل رجلٌ غريب الهيئة، متقدّمٌ في السن، ير تدي

ماذا تريد؟
دونك هذه الر سالة لك.

مكتوبٌ فيها ذلك.
أتر يد جو اباً مباشرأ؟ اصبرْ .
.
وضع الر جل مغلّفاً كان يحمله في يده وغادر الغرفة بخطاً سريعة،

مزَق اوجين ميخابلوفتش المغلَف، لم يصّدقْ عينيه: كان المغلف يحتوي على أوراق من ذوات مئة روبل، أربع أور اق، ما معنى ذلك؟

وكان ضمن المغلَف بطاقة مرسلة إل التاجر كتبها إنسان أمّي: (ايقول الابنجيل: ((قابل الشترَ بالخير )، لقد أسأتَ إلي كثيراً بور قتك
 أوراق من ذوات المئة، خذها ولا تنس بوّابك فاسيلي؟

قال التابجر لزو جته ولنفسه:
هذا مذهلّ، في الحقيقة.
وكان كلما فكّر في فاسيلي، أو تحدّث عنه مع امر أته، طَفَر الدمعُ وامتلأ قلبُه فر حاً.

- 1^ -

خمسـة عشر كاهنأ كانوا مسججونين في دير سوسددال لأنهم لمُ يُبدو



من وصوله، قصد الرئيسُ خُجيرات المسجونين، سأل ايزودور ليعلم إن كان له طلبٌ يتقدّم به.

أنا بحاجة إلى كثير مِن الأثياء التي لا أستطيع أن أعدَدها بحصور
 تلاقت نظر اتهما، أدركك ميسايل أن ليس هناكُ ما يخششاه، فأْمر أن يُؤْخذ ايزودور إلى غرفته حيث يمكنهما أن يظلا منفردين، حينذالك قال للسجين.

تستطيع أن تتكلتم هنا.
ركع ايزودور وقال:

يا أخخي! ماذا تفعل؟ ار حمْ نفسَكُ، لِيس هناكُ مذنبٌ أكبرُ منك، إنك تُدنس ما هو مقدّس....

بعد شهر، طلب مسايل إخلاء سبيل لا ايزودور وحده، بل سبعة
 في أن يتمكن - لكي يجد الطمأنينة - من أن يعيش في دير إلى الأبل.

انقضت عشرُ سنوات، أنهى ميتياسمو كوفنيكوف دراسته في مدرسة البوليتكنيك، وأُلْقَ كمهندس بـجمعية تنقَب عن الذهـب فـب في سيبير يا، كان يَقْبض مرتباً ضخماً، أعلمه المدير، وهو يطو ف المنطقة، أنه يضع تحت تصرّفه ستيبان، سحين الأشغال الشاقة.

سجين الأشقال الشاقة؟ أليس خطر أُ؟ لا خو ف منه البتّة، إنه قدَيس، اسألْ مْنْ تشـاء.

و لم ذاك، يا ترى؟...
ابتسـم المُدير :
لقد قتل سبع مرات، لكنه قذيس، إي أتحمل مسؤولية ما أقول. وقبل ميتياسمو كوفينكوف أن يَصْطحب معه ستيبان الذي غدا أصلع والذي لَوحت السمرةُ وجهَه الهزيل.
صحب ستيبان الوديع معلّمه ابلديد حيثما ذهب، كان يهتم بالأولاد، ويُعنى، على الخصوص، بميتيا الذي روى له حياته كلها، و لم وكيف جاء إلى هنا، وكيف و عّ يعيش.
والثيء المدهش أن ميتيا، الذي كان همّه حتى الآن أن ياكل



 يضع جميع قواه في خدمة الشعب.

- Y. -

وهذا مافعله، وقبل ذلك زار أباه، كانت علاقاته به متوتّرة بسبب
 يُصالح أباه، دُهش الأبُ أول الأمر، هزي أولأ من ابنه، لكنه سرعان ما تخلى عن موتفه العدائي، وتذكّر كثيرأ من الـالات التي التي أساء فيها التصرف مع ابنه.
***
(1) الكسي الابريق
19.0

كان ((الكسي)) الابن الأصغر، وقد لُقِب بالإبريق لأن أمه أرسلته،
 وكسر الْإبريق، ضربتْه أُمُه وشاكسه الأولاد الاد بهذا الإبريق: اليوشا
 متباعد الأذنين وكأنهما جناحانان، طويل الأنف جدأ، وكان كان الأولاد يشاكسونه: ((أنفُ اليو شـا مثل كلبٍ على أكمة!)،.
كان في القرية مدرسةّ، لكن الكسي لم يكد يستفيد منها: لم يكن لديه وقتٌ للتعلم، كان أخوه الأكبر يشتغل في المدينة عند تأجر، وأخلذ


 لم يكن كثير القوى، لكنه كان حاذقاً جداً، كان مر حاً أبداً، كان الأو وان لاد
 ويصغي فإذا كفّ الأبُ عن توبيخه، ابتسم الكسي، واستأنف عمله.



كان عمر الكسسي تسعة عشّر عاماً، عندما سافر أخوه لِوّدّدي خلدمته العسكرية، فأرسل الأبُ ابنه لِيكون بوَابابُعند التا التاجر ، أَعطي
 الككسي معجباً بلباسه، لكن التابجر مُ يرض أبدأ عن هُيئته، وقال وهو يتفحّص الكسي: كنتُ أظن أنكُ ستأتيني بر جلِ ليحل عل سيميون، وها أنت تأتيني بهذا البليد، لمُ يُصْلح؟
 العمل، إن يبدر بليدأ، لكنه قادر جددأ، وهو فوق ذلك متواضع اضعُ جداً.

حسنأ! ما العمل


 الثانوية ثم دخل المامعة التي طرد منها، وهو الآن يعيش في البيت، وبنتِ ما تز الل في المدرسة الثانوية.





 من شغل، كانت زوجة التاجر وأمه وابنته، وكان الابنُ والمستخدم

والطاهية، كانوا جميعاً ير سلونه إلى هذا المكان حيناً، و!الى ذاك حيناً




ير كض ويرتُوينتبه ولا ينسى، ويعمل كل شيء وهو المو مبتسم أبداً.



 منها، وخاف اليوشا أن يستاء أبوه، عندما يأتي ليتسلم الأجرة من من خَضْمْ التاجر لثمن الجزمهة.

حتى في الشُتاء، كان الكسي ينهض قبل طلوع النهار، ويقطع


 الطاهية بعجن العجين، وتنظيف الصحون، ثمّ كانوا ير يرسلونه إلى
 ولئتي يزيت القنديل للعجوز في أحيان أخرى.

 إليه، اليوش، اليوشا!!). فير كض اليوشا.
 الناس، كانت الطامية توبّخه لأنه لا يأكل مع الآخر ين، بيد أنها كانـ

تشفق عليه، وتحتظ له بشيء ساخن للغذاء والعشاء، كان العمل كثيرا ا في عشيّات الأعياد وأيامها، لكن اليوشا كان يـان


 أتلف جز مته بهذه السرعة.

عندما جـمع رو بلين من الحـلوان، اشترى، بناءُعلى نصيحة الطاهية،
 الكسي قليل الكالام، فَإذا تكلتم أُوْ جز دون أن ينظر إلى محدثه، و كان إذا أمر بفعل شيء أو إذا سُئل إن كان يستطيع أن يفعل هذا الشيء أنيء أو ذاك؛ كان يجيب، دون أدنى ترذّد، أنه يستطيع ذلك، ويعكف عليه

بسرعة.
لم يكن يعرف أية صلاة، وقد نسي الصلوات التي علّمته إياها
 حر كات بالأيدي.

عاش هكذا سنة ونصف، و في أنناء النصف الثاني من اللسنة الثانية، وقع له أغربُ حادث في حياته، و ها هو ذا، لقد دهش وه حين علم ألم أن بين
 علاقات شديدة الخْصوصية أيضاُ، إن الكائن الإنساني قد يحتاج إلى الآخر، لا ليساعده، ولا لينظف له جزم مته، ولا لِيحمل شيئا اشتراهو. و لا ليربط حصاناً بل رغبةٌ منه في خدمته ومالاطفته فقط، وإلا ولا مثل هذه العلاقات تو جَد معه، تعلمّم ذلك من الطاهية (٪اوستينا)،، كانت


للمرة الأولى، أنه كان هو نفسه ضرورياً لإنسان آخر، لا خدماتُه،






وأخذ هو يضحك أيضاً.
كان ذلك جديداً كل الجلّة، غريبأ كل الغرابة، حتى إن الكسي
 الحاضر، لكنه كان سعيدأ مع ذلك، وعندما كان ينظر إلي بنطاله الذي

 قدر استطاعتها و كان هو يساعدها أيضاً، كانت تروي له أه حياتها: أنها
 أن ابن التاجر غازلها، وأنها وضعته عند حدَه، كانت تحبَ الحديث،


 يتزو ج فتاةً من قريته، قالت:

ماذا! هل و ضعتَ عينيك على أحد؟
نعم.... سآخذك أنـت .. أتقبلين بي؟
إنه لإبريقّ حقَأ! وما أحسن الطريقة التي قال بها ذلك! و لمَ لا أقبل
بك؟

قالت ذلك وربتّت كتفه.
أثناء الصوم الكبير ، جاء العجوز إلى القرية طلباً للمالن، علمت امر أة التاجر أن الكسي ينوي الزو إج بالطاهية، و وم يكن ذلك ير وق لها لها، قالت لزوجها: (اسوف تَمل وتغدو غير صالـة لـنيء مع ابنها)،.
 وبعد! كيف يعمل؟ قلتُ لك إنه لا يناقش.
 الطاهية، وأنا لا أريد خدماً متز وجين، هذا لا يلائمني...

قال الأب:
الغبي! هذا ما اخترعه! ليس هذا ثيئاً ذا بال، سآمره بالعدول عن هذه الماقةا...

مرَ الأب بالمطبخ، وجلس أمام الطاولة ينتظر ابنه، كان اليوشا قد ذهببمهمة، رجع وهو يلهث، قال الأب:
ظنتُك فتى رزيناُ، فإذا بك تختر ع ذلك النشي؛
أنا؟... لاشيء...
كيف لا شيء؟ تر يد أن تتزو ج، سأزّو جكك إذا حان موعد الزواجه، و.عن تليق بك، لا بفاجرة من المدينة.
تكلمَ الأبُ طويلا، كان اليوشا واقفأً يتنهّد، فلما انتهى الأبُ من كلامه، ابتسم اليوشا. حسناً! بيكن العدول عن ذلك. .

بعد سفر أبيه، وعندما ألذى نفسه و حيداً مع اوستينيا، روى لها ما
 ليسـت أمورُنا على ما يُر ام... هل سمعتْ؛ لقد غضـب و منعني من ذلك.

كانت تبكي بصمت، وهي تمسـح عينيها بوزر تها، صفق اليوشا بلسانه:

كيف لا أطيع؟.... لابذّ من الطاعة. .. يجـب أن نعدل عن ذلك. في المساء، عندما زارته امر أة التاجر ليغلق المصاريع قالت له: وبعد! استمعـتُ إلى أبيلك، وعدلـتَ عن حمـاقتك؟ أجاب اليوشا وهو يضحكك ويبكي في آن واحد: نعم.... عدلناعن ذلك.

منذ هذا اليوم، لم يكلمّ اوستينيا عن الز واوج، وعاث كما كان يعيش من قبل، أثناء الصوم الكبير، أرسله المستخلدم لينظّف الثلم عن السطع، صعد السطح و كنس الثلب كله، وأخذ ينز ع الثلج المتجمّد
 باب حديدي بدلاً من أي يسفط على الثلج، هُرعت اوستينيا ومعها ولما ابنة التاجر .

هل أصابك مكروه، اليوشا؟
أوه! لا مكر وه... ليس هذا شيئاً.

أراد أن ينهض فلم يستطع وابتسم، نُقِل إلى مأوى البوَاب، جاء كرّض يفحصه وسأله أين يتألم.
أتألم في كل موضع من جسمي، لكن هذا ليس شيئأ... لكن المعلم سيغضب... يجب إخبار أبي.

لزم الكسي الفر اش يومين، وفي اليوم الثالث استُدعي الكاهن.
تالت اوستينيا:
ماذا! هل ستموت؟
نقال اليوشا بسرعة، على عادته:
وكيف! لا نستطيع أن نعيش إلى الأبد، لا بَّ من أن نون كوت ذات
 أنهم لم يسمحو النا بالزواجه، وإلاَ، فكيف كانت ستصير الأمور؟؟... الآن غَسنت الحالـ...

صلى مع الكاهن، لكنْ بيديه وقلبه، على عادته، وأحسَ في قلبه أنه
 فكذلك سيكون في العالم الآخر، كان يتكلمّ قليلاُ، ويطلب فقط أن يشرب، ويدهش من شيء ما.
دهش من شيء ما، وتّطّى ومات.
***

يوميات الشيخ فيدوركوزميتش
التي ظهرت بعد وفا ته

شاعتْ أعجبُ الأنباء عن فيدور كوزميتش الذي ظهر في سيبيريا

 اسمه وألقابه ليس سوى الإمبر اطور الاسكندر الأول.

وبعد موته، تعزّزت هذه الشائعات إذ انتشرت، لم يكن يُعتقد بين الشُعب فقط أنه الاسكندر الأول فعلاً، بل وأيضاً في الدوائر العليا ونيا

((شيلدر (1)) مؤر خعهد الاسكندر الأول يعتقد ذلك أيضأ.
كانت عدة ظروف، أصل هذه الشَائعات، أولاً، كون الإمبراطور


 كثيرأ حتى أصبح لا يعرف، ولنّلك قيل إنً النعش أُغلق و ولم يسمح



لأحد برويته الدليل الرابع هو أن الاسكندر الأول، كثيراً ما كان يقول بل ويكتب أحياناً، كما هو معلوم، - وقد تزايد ذلك منـلذ بعض الوقت - أنه لا يرغبُ إلا في شيء واحد، أن يدع مُهُماته ويهرب من العالمَ، خامسأ وأخيرأ، وهو ظرفُ لا لُعر فـ إلا قليلاُ، أنه قيل في المحضر اللذي وُصف فيه جسدُ الاسكندر الأول أن الظهر حتى بدراية ونر الفخذين كان يحمل بقعاً زرقاء مائلة الل السو داء و حمراء قانية، لا لا


والذي سوّغ التفكير في أن كوزميتش قد كان الاسكندر ذاته

 كوزميتش)، بحيث أن جميع الذين عرفو ا الإمبر اطور أو رأوا اصور ته

 كان يزعم إنه شريد وأنه نسي أصوله كان يعر فـ عدة لغات أجنبية،

 أن يكشف لأحد عن اسمه ولقبه، لكنه كان أحيانأ، يطرح نفسسه، في بعض الجممل التي تُفلت منه على أنه كائن سيطر قديمأ على الناس
 ذلك ورقة عليها أحر ف غريبة مرقّمة، والحرقان الأولان من اسمه:
 قط، وعندما زاره كاهنٌ وحاول أن يُقنعه بأن عليه أن يتمّم واجباته كمسيحي، أجابه:

إن لم أقلْ، وأنا أعتر فُ، من أنا، فسوف تدهش السماءُ، وإن قلتُ
مَنْ أنا، فسوف تدهش الأرضُ مُ
هذه الافتراضات، والشكوك ك بطلت لتغدو حقيقة في اليوم الذي وُجدت فيه مذكّرات كوز ميتش، وهي تبدأ على النحو التالي.

- 1 -



 هذه الحياة، بالنسبة إلى الكثير ين، درساً مليئأ بالعظات.

ولُدتُ وقضيت سبعةُ وأر بعين عاماً من حياتي في قلب بَارب






 للمدى خطيئتي التي ينبني أن أكفَر عنها لا بالإمان بهذا التان التكفير بل

بالفداء.
لا أريد الآن أن أتحدث عن أفعالِ: كيف استطعتُ أن أترك كُ منصبي


وإما سأروي حياتي منذ بدايتها، فهكذا أستطِع أن أهرب، عشتُ




 (॥ي ستال)،، كنت أرى نفسي كذلك، لكن الهُ لم يتخلّ عني تماماً، وكان صوت ضميري الساهر يؤرقني أبدأ، لم يبق لشيء مني من قيمة،

 وتارةُ أخرى لإله الكاثولويك، وني


 له كنت أعيش وأتصرّف.

كنتُ أستفظع الحياةَ وحدي، لكن المياة مع امر أتي() كانت أت أفظع

 نعيش شهر عسل متجدّد، لكن هذا العسل كان سمّا قاتلاُ و خفياً.

أحسستُ ذات يوم أنني تعسّن جدأ، ذلك أني تلقيتُ عشية أمس رسالة من (آراكتشييف)) يحدثني فيها عن مقتل خليلته. وصف لئي حز نه وأساه، والشتيء المدهش أن التملق المستمر المليء بالر هافة الذي
ץ - المر أتي: الامبر اطورة اليز ايبت ابنة حاكم (باده).

كان يُغدقه عليَ أبداً، وموقفه مني في حياة أبي عندما كنا نحن الآثين


 الككام على هذا الو حش؟

 شر كائي بالذات، وسأَحَدَّث فيما بعد عن ذلك كـن كله.

نْتْ لمامأ، وشدَّ ما أدهشُني أن مقتل نستاز يا المِميلة والخبيثة كانت جميلة إلى حذّ غريب - قد منعني من النوم وأقضّ مضّجعي طوال الليل، وكنتُ أتألم فوق ذلك أيضاً، استأتُ لعلمي أن امر أتي




وراء الذكريات...


 بدأت الشمس تلمع فوق البحر، كان ذلك يومأُ نديأ من أيام الحريف،
r - قتلت خليلة اراكتتييف نستازيا منكينا، على أيدي خدامها النذين لم يتحملوا نظاظتها.

ما إن صرتُ في الهوواء الطلق حتى أحسستُ بالتحسَن، إذ تبدَت
 في بعض المواضع.

وقبل أن أبلغ زاويـة الشار ع، حيث المنازل الخضراء، سمعت



وأنا الذي أذنتُ بكثير من العقو بات الأخر ى لم أر واحدة منها، والشيء الغريب - ولعل ذلك كان بتأثير شيطاني - أنني كنتُ أفـر أفكر في مقتل نستاز يا الجمميلة والـُسَاسة وفي عقو بة فَنْتُ البِنود، في آن




 ولّا مُ أكن أضع نظّارةٍ، فقد كنـتُ لا أرى جيدأ بعينيَ القصيرتي



 والذي تقوّس ظهره ودميَ في بعض المواضع، يتقدّم على الرصيف
 القاسي نعوقبواعقابأ شديدا.

بين الجنود المجهزين بعصيّ، إن هذا الر جل هو أنا، كان يشبهني كل

 الصرخات التي انطلقت تحت وقع الضربات أمان أما اليينان فلم يكونا وادعتين، وإما أحاطت بهما دوائر زرقاء على نحو شـرا شديد، وكانت جفونه ترفَ بلا انقطاع.

عندما نظرُ تُ إلى وجه هذا الر جل عرفتُهُ، كان هذا هو البو المندي ستروفسكي ضابط الصف الذي ينتسب إلى جناح ميسرة الكتيبية الثالثة
 وقد لقَبوه ماز حين الاسكندر الثاني، لم أكن أبهر أنـل أنه نُقل إلى حامية

 وهو الآن يُعاقَبُ، وعلمتُ فِيما بعد أن الأمر كان كذلكُ

كنتُ أنظر إلى هذا البائس وهو يتقدّم، كالمسحور ر، وأرى كيف
 على جانبيَ كانوا يلاحظونيوني، ابتعد بعضهم عني كان واضحأَ أنهم عرفوني، حين رأيتُ ذلك انقلبت رانِ اجعأ إلى القصر ،
 سيطرت علي الفكرةُ التالية وهي أنني ينبغي أن أثشاطر شبيهي آلآنمه،

 أعترف أن الأمور يجب أن تكون كذلكّ كانِي وأن ذلك عادل، فينبغي أن أعترف حيئذذ أن الشر موجودٌ في حياتي بأسرها وفي جميع أفعالي،

وينبغي لي أن أفعل ما أردتُ دائماً أن أفعله: أن أهجر كل شيء، أن أهر ب، أن أختفي.


 عليه، وبدلاُ من أن أضع حدَا للتعذيب، توجهِتُ إلى مسكني خوفأِ من أن أعرَّف.

مالبث قر ع الطبول أن توقَف، وعندما عدتُ إلى القصر أحسســتِ
 واستمعتُ إلى تقرير فولكونسكي مني (0)، تناولتُ فطوري بعد ذلك



 أن أعلْق عليها أهميّة، استغر ق ذلك وقتي حتى آلئى آلخر الفطور، وبعد
 الفور، لم تكد تمضي خمس دقائق حتى استيقظت: سرى في بجسـدي تيارّ، سمعتُ الطبول والأبو اق والضربات، وريا وصرخات ستر ستر ومنسـيكي،

 سرعان ما تر كتنتي هذه الرؤيا، وتُبتُ من الأريكة، وزرّرت ستر ستر تي، ورضعتُ قبعتي وخر جتُ قللياُ قائلاُ إني ذاهبٌ لأتنزّه. ه - نولكرنسكي: الأمير رولكو نسكي، وزير البلاط.

كنت أعرف أين يقع المستشفى العسكري، فقصدته مباشرة، أثار وصولي، كما هي الـال دائمأ، نشاطأُ عاماً، هُرُ عَ الطبيبُ الرئيسي




قيل لي:
لقد عوقب لأنه حاول الفرار .
قلت: (آهه)! وأومـأت إماءتي العادية الدالة على أنني سمعتُ ورافقتُ، ثم قفلتُ راجعاً
في اليوم التالي استخبرت عن سترومنسكي، فأُبلغتُ أنه مشُرفٌ على الموت، وأنه تناول الأسرار الأخيرة، كان ذلك الك في يون يوم عيد أن أخي


 كونت (ادي ويت)|(1) قبل سفري إلى القُرم، و كذلك المُعلومات التي التي قَّمها ضابطُ الصف (اشيرووده)(A)

7 - دييبتش: المجرال ديبتشُ، كان آنذالك قائد المجيش الثاني المعسكر في روسيا الجنوبية.
V - الكُكنت دي ويت: قائد فِيلت.

 نيكولا الأول كانأ شيروود فيما بعد ولقبه ('ا'لأمين).

وحينٔذ فقط، عندما سمعتُ ديتشُ يتكلم ويعلَق أهمية كبيرة
 في"، كانت قد نُسجت مؤُمرئ،
 أوروبا دساتير بلا انقطاع، فمن أفـادتْ؟ والمسألة الرئيسية، بأي حقّ فعلتُ ذلك كله؟ كان الشيء الأساسي بالنسبة إلي أن أثشارك كَ في
 فيها وحوّلت حياة الشعوب النار الؤوروبية؟ كل هذه المّار المسائل كانت بلا أهمية، كل ذلك بلا جدوى ولا يخصني.






 فقط ليقر ضني الندمُ، ولأعود منها إلى هذه الرغبة فية في أن أهنجر كلًّ








لتنفيذها، استخدمتُ جميع موارد فكري وكل ما أملك من حيلة لتحقيق مشُروعي في الهرب
وشد ما كانت دهشتي حين ظهر أن كَعيق هذا المشرور ع أبسطُ


 عن الناس جميعاً
سهّلت الظروفُ مشاريعي، فني 9 من الشُهر الباري أُصبتُ



بالعافية فنهضت






 أطلبه منه، وهذه هي الطريقة التي سأتصرف بمو جبها: علمتُ خلالول الصباح أن ستر ومنسكي في حالة نزا وا وأنه سيموت في الليل. اضطجعتُ، و لم أسمح لأحد بدخون
 الليلة جسد سترومنسكي إلى صالة المـام، وأن يضعه مكاني، وأن

يعلن موتي الفجائي، ومن المدهش أن كل شيء تمّ كما قّدرنا، وفي
 مغلق، ودُفن في مو كب فخـمه، واعتلى أخي نيكو لا العرش، وأرسل المتآمرين إل ستحن الأشغال الشاقة - ولقد لقيتُ بعضهمه، فيما بعد،
 فر حاً عظمياً لستُ جديراً به وسأتحذّث عنه فيما بعد.

والآن، وقد أشرفتُ على الموت، وأدر كت بطلان حياتي القديمة،

***


في ضو احي ((كرازنوريتشنسلك))؛ في الغابة العميقة والمستنقعية، اليوم هو عيد ميلادي الثناني و السبعين، فمنذ اثنين وسبعين سنة ولدت في بطرسبرج، في قصر الشتاء، في شقة أمي، الدو قة العظمى مـاري فيو دورو فنا(1)، الإمبر اطور رة فيما بعد.

كانت الليلةُ لطيفةُ، أُشعر بتحستن بعد ضيق الأمس، الشَئ الأساسي أن ابتاهي إلى الحلمم قد اختتى، وأستطيع الآن أن أتقرّب إلى
 واضحاُ بدوري على الأرض: أن شخصي وو جودي نافعان للخالق،
 أفعل ذلك أفلتتْ مني السعادة - لا السعادة كلها، بل التي يمكن أن تكون سعادتي - لكني لا أَحْرم العا لم السعادة التي هي من حقّه، ما لا




1 - ماري فيدوروفنا: أم الاسكندر الأول أميرة وريّبر غ بالولادة.

لدى الطفل ولدى الشيخ: (أبانا، لتكنْ مشيئتك لا مشيئتي، ساعدْني،


 كعادتي عدة مرات في الليل بسبب ضعغي كشيخ، بعد أن حلمتُ
 إلى حد أني كنتُ على سطح الماء الأخضر الجمميل، ضايقني بعض الأشخاص، كانت على الشاطئ نساءٌ، ومنعني عُربي من أن أن أخرج

 فر كتُ قطعتين من الحطب أحداهمما بالأخرى لتستخينهما وأشُعالهما.

ارتديتُ سترتي المُطنة بالفرو وخر جـتُ، كان الفجر يطلع، من خلال أوراق الأشجار والصنوبر المغطى بالثلج، محمّر اُ، مصطبغأ بلون البر تقال، عدتُ أمس بالحطب المقطو ع وعبُأُتُ المدفأة وأخخذتُ أنشُر
 الموقد، أغلقـتُ فم المدفأة وأخذت أكتـب:

وُلـدتُ في T IVVV كانون الأولن النتين وسبعين سنة بالضبط، في بطرسبرج، في قصر الشتاء، وقد سُميّتُ، تبعاً لرغبة
 ذات يوم، كما كانت تقول جدتّي، عظيماً مثل الاسكندر المقدوني قديسأ مثل الكسندر (انيفسكي") عُمُّذْتُ بعد ُّمانية أيام في الكنيسة الكبرى، في قصر الشتتاء، كانت الدو قةُ (ادي كورلاندلد) تحملنني على


وسادة ذات تخاريم، وكان رجال من ذوي الرتب العالية يحملون





 , لـافٌ ووسادة صغيرة وغطاء انكليزي خفيف، و حول قبّة السرير،
 الشديد، وليس في الغرفة أتاثٌ آخر، سوى سرير المرضع، خلف الظلة انـة
جميع تفصيلات تربيتي الأولى نظمتها جدتي: كان منوعاً هز سريري، كنتُ ألفَّف بطريقة خاصة، لم يكن يُو ضع في قدمي حذي
 خاص يُلبس دفعة واحدة، بدون أزرار ولا عقد، ومنذ ألْ أن أخذتُ



و'لا مرضعي.
كانت المرضعُ ادفوتيا بيروفنا، امــرأة البستاني الطيتب في




r - أدم سذارتوريسكي، أمير بولوني

ما يجري في القصرين، كنتُ أحتقرُ أبي البائس كما أحتقر جدتي،

 لي نيّاتٌ حسنة.

كنتُ أتنزّه في الحديقة مـع آدم عندما برزَت من مرّ عرضاني امر أةٌ

 وأخذت تلثمها.

أيها الأب! ياصـاحب الجلالة! حين جاء بك الله ...
مَنْ أنتْ؟
أنا مُرضعُك آدفوتيا، دونياشا()، أرضعتك خلال ألحد عشر
شهر اُ، الله قد قادني إلى هذا المكان لكي أر اكُ.
أجبرتُها على النهوض، وسألتُها أين تسكن، ووعدتها بالذهاب


 أولادها الكثرة بشوشون ألمدن مرحون هم أيضأ، عندما رأيتهم جميعأ، كنتُ كالمستنير، أشرق النورُ في الظلمات التي تكتنفني، ونكرّتُ: (اهذه هي الحياة الحقيقية، هذه هي السعادة الخقيقية، كل شيء هنا
 ولا الخُصومات بِدُ مكاناً في هذا المسكن").
₹ - دو نياشكا: تصغير ادونونيا للتحبب.

وإذن فإن التي غذتني بحليبها هي دونياشا، هذه المرأة الر ائعة، أما





 مع احتفاظها بقسوتها، كانت تبدو تارةً كالملكة بتنانير ها الما الفضفاضية
 تارة أخر ى. كظهر الفتاة الصغيرة المر ائية.

كانت ((براسكوفي ايفانوفنا جسلر)، انكليزية، وبُهها طويل



 أبعد ذكرياتي، تبدو لي أمي كائناً غريباً كئيباً، رؤيا بهية يمّحي ألمي أمامهيا
 كانت يداها البيضاوان رُبْلتين، كانت تظهر في غر غر فتي في لألأة الماس،

 جدأ، وتقرّبني من وبهها الأجمل أيضأ، وترمي إلى الخلف بلف بكتلة شـعرها العطرة، كانت تغطي وجهي بالقبل وهي تبكي، وذات وني وني
 القصر التي كنتُ مركزأ لها، إما لأن جدتي أيقظت انتباهي حول

هذه النقطة، وإما بسبب موقف أمي، ور.ما بغريزة الطفل الخالصة، لكني لم أكن أشعر بشيء تجاه أمي، حتى ولا بالـب البنوي، كان فيا في موقفها شيء اصطناعي، كان يبدو .. لي أن جميع مظاهر العواطف

 تر بية والدي، وضعتني تحت إشرافها كليأ لكي تْنقل إلي التا جُ الذّي أرادت أن تنتز عه من و الدي البائس الذذي كانت تَتقره، ومن الو اضح أنني لم أعلم شيئاً من ذلك، زمنأ طو يلاُ، لكني ما إن بدأتُ بالتفكير حتى شعرتُ أنني سبب للخلافات والحسد، وألعوبة للمكائد المدبَرة، وإن لم أميّزْ الدوافُع إلى ذلك، وتولّدت في نفسي كطفل البرودةُ
 خالص ليس غير، "لكن هذا الحـب لمُ يمحضْني إياه أحدّ، كانـ، كانت أمي


 هذا الأب البائس كان يُظهر بشخكل أوضح مِّ من أمي أنه كان مستاءُ من رؤيتي، و كان يجد مشقة في كبْت غضبه.
أذكر يو مأ أُخذنا، أخي وأنا، إليه، كان ذلك عشية سفره في رحلة إل الحنار ج، في (IVA)، رماني بنظرة رهيبة وهو ينخّني بقفا يده،




0 - أتي بعد مؤامرة VTY Y التتي أو دت بحياة بطرس الثالث، والد بولس الأون.

وانخرطتُ في البكاء، احتضنتني أمي بين ذراعيها وأخذت تقبلني،


 لقد قرّرت جدتي أن يكون السفرُ كذلك، وكي كاني


 على ذلك أهمية كبيرة! ...

قر ع أحدُهم البابَ وهو يلفظ الكلمات الطقسية: (اباسم الآب
 كتبُها، وسأذهب لأفتح، وإذا شـاء الله فسوف أتابع كتابتي غدأ،
rir كانون الأول.
نـتُ لماماً وعمرتْ نومي الكوابيسُ، تلزُّ نفسها بي امرأةُ كريهة،
 الخصومات من جديد، انُتان وسبعون مـنة ولستُ حرّأ بعدُ بأفعالي،





 أصابعه، لكني كنـتُ أدفعه وأنا أحس أن من العَذْل أن يأكل هذا الولـد

الملبّس، ولا أنا، ومع ذلنك فلم أعطه الملبّس، أحسستُ أنني أشعر بالمبث إز اءه، و كنت أثعر أن هنا شر .

المنههل أن ذلل كله وقع لي فعلا،، فقد جاءت ((ماري مارتيميانوفنا)) (7) اليوم، وكانت قد سألتني أمس بواسطة رسول إن كانت تستطيع
 جانبي يحز نها، وصلتْ إذن، فمن بعيد كانت تسـمع ضو ضاء الزا الز لا جـة،










 ذنو به، وأستشفّها، وأرى كل نوا الانتـمئز از الذي في نفسي بتاهه هو، أخي في يسو ع المسيح. لاذا أحمل في نفسي مثل هذه المشاعر؟ طالما أحسسـتُ بها خلال
 وأنفه الأقنى، ويديه البيضاوين الملطختين، ذلك البليد، الوقع، المفرط

7 - ماري مارتبميانوفنا: زوجة التاجر كروموف.

ثُقةُ بنفسه - وهأنذا أعود إلى شتمه - ونيكاتور ايفانوف الذي جعلني أمس أتأ لم ساعتين، كلٌ شيء فيه يغيظني، بدءاُ من جرس وس صوته إلى شعره وأظافره، ولكي أشرح قسوة موقفي للاري مارتيميانو فنا، كذبـتُ إذ قلت
 أشكرك، يا ربي، لأنلك أعطيتني هذا الذي أستطيع أن أتحكم فيه و حده،
 نفسها راودتني بصدد لويس النامن عشر مع علمي أنه ميت، وأسفتُ على غياب نيكاتور ايفانو ف الذي أردتُ أن أوْكد له مشاعري الهـري الحسنة.

حملت إلي ماري مارتيميانو فنا شمعاُ، أستطيع اُن أكتب الآن في الليل، خرجـُ إلى الفناء، إلى يساري، توارى شـحو بُ النـو النجوم المُنير خلف ضياء غريب لفجرٍ جنوني، ما أجمل الجَو !... سأتابع في أنُناء
 وأنا أكبر منه بسنتين، خضوعأ تامأ لسيطرة جدّتنا، وقد تلقَى أخي اسم ((قسطنطين)) للدلالة على أنه ينبني أن يصبح ذات يوم إمبراطور اليو نان في القسطنطينية.
الأولاد يحبون جميع الناس، ولا سيما الذين يحبّو نهم ويدّللونهمّ' كانت جدتي تدلّلني، وتُثْني عليّ، وكنتُ أحبّها بالرغم من الرائحة
 عندما تضعني على ركبتيها، ملامسةُ يديها أيضأُ كانت كريهةً، يديها النظيفتين، الصفراوين، المغضّنتين، برطوبتهـيما اللامعة، وأصابعهـما المعقوفة نحو راحة اليد والمنتهية بأظافر منفصلة بوضو الموع عن اللما والمنتفخة على نحو غير طبيعي، كانت عيناها العكرِيّن، المتعبتين، الميتتين تقريبا، تبعثان، مع ابتسامة الفم الأدرد انطباعأ شـاقاً، دون أن أن

تثير امع ذلك النفور، وكنتُ أعزو تعبير عينيها، كما أوحي إليّ - وهو
 أجل شعو بها، وكنت أشفق عليها بسبب نظر تها الكاسرة، وقد لقيتُ
 الطويل، الأسود الشُعر والجللد، والوسخ، كنت أنفرُ منه، مع أنه كان الم يناديني: يا صـاحب السـمو الثلكي، ومع أنه كان يلاطفني ويشاكسني،
 كان يُهْنر بلا حياء، في حضورها، بصوت حاد. بين الشـخصيات الأخرى التي رأيتها في هذه الحقبة من طفولتي
 الناس يلتفتون إليه ويهتمون به، الإمبر اطورة نفسها لإلما لم تكن ترن ترنع
 وأنه أعجبني كثير أ، كنتُ أحبّ شتعره الجعد، بسمته الملأى بالفر ح، وو جهه السعيد الـلّلي والماس الذي كان يتلألا عليه بكل ألقه.

كانت فترة للبهجة، كانوا يأخذذوننا إلى تسار كسوي، كنًا بجدّف


 واحدّ، حتى صو في ايفانو فنا، وحتى جدّتنا. V - بومككين: معظي كاترين الثانية القادر على كل ثيء، فيلدمارئال والمير (1VQ1-IVTY) (نوريد)



كان موت صوفي ايغانوفنا في تلك الفترة حدثاً عظيماً، وقع هذا الموت في تسارسكوي، بحضور جدّتي، اقتادتنا صوفي ايفانوفنا بعد الغذاء وأخذت تقصّ شييناً وهي تضحكُ ونك، وفجأة غدا و جهُها رصيناُ،










 عشتُ هكذا حتى اللحظة التي أرعبتني فيها هذه الفكرةُ
حدثٌ ثان له أهميته، ارتبط بوفاة صو في ايفانو فنا، وهو أنه عُهِد




 - ا ـ سالتيكوف الذي لعله كان جدنا، كان يزعم أن بولس الأول الذي الذي ولد في في
 سالنيكوف.

يقلَّده بشكل مدهش، وكوننا انتقلنا هكذا إلى السلطة المذكَرة ملأني
 عن مرضعي الر ائعة (ابر اسكو في ايفانوفنا) ).
 الرأي الخاطئ، الذي يتكون فيها عن الناس، ولا سيما ريما رياء العلاقات







 الآخر ين، بل من أجل أنفسنا، لكي تكون عظمتنا أشد إدهاشأ.






 ويهتف لنا، وكان بضعة أشخاص ير كضون خلف عر بر بتنا.

كان نيكو لا ايفانوفتش يكرر بلا انقطاع:

الناسُ يحيَونكم، إلى اليمين.
مررنا قرب هيئة الحرس، أقبل علينا حارسّ ير كض، إني أر أراه دائمأ،


 كنتُ أعلم أن جميع الذين يقولون هذه الأقو ال لا يؤمنون بها أذكر أن ((ساثـاغوليتزين) الذي كان يلعب معي ذات يوم آلمني حين دفعني.

كيف يجرؤ.
لم أتعمّد ذلك، باه! مـا أهمية ذلك؟

 الصفح منّي م أخجل من نفسي.
هذا كافٍ اليوم، احترقت الشمدعةُ وأشرفت على نها منايتها، عليّ أيضاً
 على كل حال، لا أدري كيف أفعل ذلك.

7 ا كانون الأول
 لكني لم أقعْ من جديد على تلكُ الطريقة في تأويله، وهي طرِيقّ
 أن الإنسان لا يمكن أن يظل بلا رغبات، ولقد كان لي دائمأ رغبات،

وما يز ال لي حتى الآن، أردت دائمأ أن أكوِن نابليون لأعيد السلام



 فيّ، كان الأمر كذلك وسيظلّ كذلك حتى النهاية، أمس رغبت رئ في في الشُتاء، والشتاء حاضرّ، رغبتُ في العزلة وأن أنا في العزلة ألة أو قريباً منها،

 أخرى جديدة ستتلو ها، الـيـياة لا تقوم إلا على هذا
وخطرت ببالي فكرةً هي أنه إذا كان الوجود


 في الموت، إذ ستكون حياته كلها اقتر اباً مستمر أَ من تَقِّ رغبته، رغبة ستحقق بكل تأكيد.

بدا لي ذلك، في البداية، مدهشتأ، لكني أحسسـتُ بعد التأتّل، أن
 لا الموت ذاته، بل هذه المسيرة التي تقود من الـياة إلى الموت، هـير المذه المسيرة التي هي تحرير الأهواء والتجار ب، تحري


 وذلك ليس مكنـأ فحسب بل يجب أن يكون كذلك - إذا كنـُـْ قد

سلْمت بأن خيري الأعظم هو في تحرير أهوائي، واقترابي من الله،



 نفسي، لستُ أتمكن من الرغبة في اقترابه. نعم إن هذه الحالة النفسية هي حالة نفس تغفو، يجب الانتظار
بهدوء...

أستأنفُ روايتي من حيثُ تر كتها أمس، إن ما كتبتُ فيما يتعلّق بطفولتي، قد كتبته غالبأ بحسب الروايات التي التي زُويت لي، وما رُوي لي يختلط بعا استشعر ته أنا نفسي، بحيث أني أعجز أحيانأ عن تمييز ما أحسسـت به عما رُويَ لي.

إن حياتي بأسرها، منذ طفولتي حتى شيخو ختي الحالِية، شتبيهةٌ



 البصر، تلك هي ذكرياتي طفولتي، نادرة هي الانقشناعات في في فحب
 طفولتي، وأندر أيضاُ فيما بعد.

تحدثتُ عن ذكريات الأولى: موت بو كندورف، وداع و الدّي،



وعندما بدأنا نعيش معاُ، أتذكر مع ذلك، على نحو مدهش، يومأ - مـ




 أحسسنا أننا سعيدان، وفجأة دخل ايفان انيان ايفانوفتش، كان يلبان يلبس

 قط، فرّق بيننا، وتوعَدمععاقتنا وأعلن أنه سيذهب ليشتكي إلى الجددة.

ذكرى ثانية متميزّة، بعد بعض الوقت، وكان عمري حوالي







 وكانت إحدى وجنتيه مشججو جة بندبة فظيعة.

كان هذا هو (اورلوف) (المشتجو ج) الذي رأيته هذا اليوم لأول



ولثمنا يديها البيضاوين المنتفختين، استدارت إحدى اليدين وداعبت
 العطور، وهي ما تزال تحذّث المسـجـو ج وتنظر إليه.

قالت وهي تشّير إلي:
يا له من ولد طيّب، يا كونت، ألم تره بعد؟
أجاب اورلو ف وهو يلثم يدي ويد أخي:
كلاهما طيّب.
قالت جدتي للخادمة، ماري ستيبانوفنا التي انتهت من وضـع شبكة صغيرة لشعر ها:

كفى، كفى، أين علبة السعوط؟
تقدم لانسكوي، ورفع الغطاء، ومدَ العلبةَ بلدتي، تناولت السعوط ونظرت مبتسمةً إل ما تريونا دينيو فنا التي تضحكك الآخخرين، وهي تقترب.
***

ما رأيته ـــ الحلم
19.7

لم تَعْْ ابنتي موجو دةً بالنسبة إلي! أتسمعني، لم تُعذْ موجو جودة، لكني

 تيئاً مشتابهاً، هذا مروّع، مروّع....

ار تعشت كتفاه، وهز" رأسه، ورفع عينيه.
هذه الكلمات قالها الأمير ميشيل ايفانوفيتش ... الستين، لأخيه الأصغر الأمير بطرس ايفانوفتش الذي بلـي بلغ الـدمسين،

وهو حاكم مقاطعة في وسط روسيا.
جرى هذا المديث في مر كز المقاطعة، التي قصدها من بطر مبر ج، الأخ الأكبر، بعد أن علم أن ابنته التي هر بـر مـ من البيت منذ سنة، تعيش

في هذه المدينة، مع ابنها.
كان الأمير ميشيل ايفانوفتش شيخاً وسيماً، غضَاً، مديد القامة،

 زوجها من أجل أُشياء تافهة، ومن ابن ماجنِ، مبذّر، ، لكنه (اجدّ لائق)"

كما كان يعتقد أبو ه، وابنتين الكّبر م منهما متزوّجةة تسكن بطر سبر ج،
 عثر عليها مع ولد، منذ زمن قريب، في مركز الز مقاطعة بعيد. وذ الأمـيرُ بطرس ايفانوفتش لو يسأل أخاه عن الظروف التي



 الأ لم خلف ملامح الكبر ياء، تُم أخخذ يسأل امر أة أخحيه عن أسعار الشنقق. أثناء الغذاء، بدا، أمام الأسرةٍ والملدعوين، خفيفَ الروح، كعادته دائمأ، كان يبدو متعاليأ مع الجميع، ما عدا الأطفال الذا الذين



نظم له أخوْ مساءً لعبةَ ((هويست) فلما أو ى إلى غرفته التي أعدّت له، و في اللحظة التي أوشك أن ير فع فيها طقمَ أسنانه، قُرُ ع البابُ قُ قَ عاً خفيفا بإصبعين. من الطارقُ؟ هذه أزا، يا ميشيل

تعرّف الأمير ميشيل ايفانوتتش صوت زوج أخيه قطّب حاجبيه، وأصلع وضـَ طقم أسنانه، وقال بينه وبين نفسه: (امـاذا يلز مها)")، وقال بصوت عالٍ:

ادخلي.

كانت امر أة أخيه امر أةٌ رقيقة، طيّبة، خاضعة لزوجها خضوعاً عبو دياُ، لكنها كانت غريبة الأطوار (بل إن بعضهـم كان يعذّها عختلّة)،




معار ف زو جها.
بدأت بدايةُ فيها قلة المنطق وهو ما تتّسـم به:
تستطيع أن تصرفني، لكني لن أنصرف، أقول لك ذلك سلقاً.
أجاب أخو الزو ج بأدبه المألو ف، الذي بالغ فيه قليلاُ، وهو يقدّم
لها مقعداُ:
معاذ اللذ!

قالت وهي تتناول سيجارةٍ من علبته:
 لكني أحـب أن أحدّتَكَ عن ليز ...

تنهّد ميشيل ايفانوفتش، من الألم طبعاُ، لكنه ما لبث أن مُالك نفسه، وقال ببسمة بكهدة:

لا أستطيع معك إلا أن أتحّث عن موضو ع واحد، وهو بالذات المو ضو ع الذي تريدين أن تحدّتْيني عنه.

قال ذلك دون أن ينظر إليها، متحانياُ أن يُسمّي موضو ع المديث، لكن زوج الأخ الر بيلة والفاتنة لم يداخلها الحياءُ، وظلت تنظر إلى

ميشيل ايفانوفتش نظرتها الرقيقة بعينيها الزرقاوين، وقالت وهي تتههد أيضاً تنهدأ أعمق منه：

ميشثيل، يا صديقي العزيز، ارحمْها، فهي، بالرغم من كل شيء، مخلوقٌ بشري．

كانت تتنقل كعادتها، وهي تخاطبه، من ضمير المفرد إلى ضمير
البمع．
أجاب ميشيل ايفانوفتش ببسمة متكلفة：
لم أشك في ذلك تط．
إنها ابنتك
كانت ابنتي، نعم، لكنْ ما جدو ى هذا الـديث، يا（آلين）العزيز تْ؟ ميشيل، يا عزيزي، اذهبْ لمقابلتها！أردتُ أن أقول لك فقط إن المذنب في ذلك كله．．．
احمر وجهُ الأمير ميشيل ايفانوفتش وغدا رهيباً． بالله عليك، دعينا من الكالام عنها！لقد تألمتُ ما فيه الكفـاية．ليس

 جانبنا．و كأنا لا نعرفها، هذا كل مل ما أستطيع فعله．
ميشيل، دائمأ（（أنا）！لكن لها أيضاُ（أنا ها）؛！
لا ريب في ذلك، لكني أر جوك، ياعزيز تي آلين، لندغ ذلك．إنه
يشّقّ علي كتيراً．

صمنت الكسندرا دميتريفنا وهزّت رأسها: وماري؟ (زوج ميشيل ايغانوفتش)، أهي من الر أي ذاته؟

عماماً
صمتت الكسندرا دميتريفنا وهزَت رأسها، فقال: لنتوقف هنا؟ ليلة سعيدة لكن الكسندرا دميتر يفنا لم تنصرف، صمنت قال لي بطرس أنك تنوي أن تترك المال للمر أة التي تسكن عندها؟ أتعرف عنوانها؟

نعم، أعرف.
في هذه الحالة، لا تفعلْ ذلك بواسطتها، اذهبْ إليها أنت بنفسك لترى فقط كيف تعيش، وإذا كنتُ لا تحب أن تلقاها، فمن المؤكّد أنك لن تلقاها، أما هو فليس هناك؛، ليس هناك أحد.

ارتعشَ ميشيل ايفانوفتشُ بجسده كله: لماذا تعذيبني؟ ليس هذا رحيماً بي.

نهضت الكسندر ا دميتريفنا، وقالت وقد تَتْنت على نفسها، وفي
صوتها دموغ:"
إنها جدُّ بائسة وجد طِّبة.
نهض وظل واقفاً حتى تنتهي من كلامها، مذت إليه يدها.
ميشيل، ليس هذا حسناُ.

قالت ذلك وخر جت.
ظل زمناُ طويلاُ، بعد ذلك، يمشي طولأ وعرضاً، على سجّادة
 وعندما سمع صوته، خاف من ذلك، وسكت.

كان يتألم في كبر يائه الجر يحة، ابنته! ابنته التي تربّت فيّ في بيت أمه


خوف ولا لوم!...

أما أن يكون له ولدٌ ابن زنا، من فرنسية، ربّاه في الخنارج، فلم




 من النظر إل الإنسـان في وجهه.
أخذ يتذكر الآن لا الزمن الذي كا كان يعا يلم





 الحنان أحياناُ، إنه الآن يتذكر السرور الذي كان يجده كان وهو يداعبها.

هذه اللخلوقة الفاتنة، فيما مضى، استطاعت أن تصير إلى ماصارت

 عندما لا حظ أن الناس ينظر ون إليه و كأنه امر أة، تذكر غيرّ تهر على ابنى ابنته،
 لتريه نفسها في فستان الحفلة الر اقصة، أو حين كان انِ ير اها تا ترقص في في

 النساء! على العكس إنهن لا يعرفن الخـجل، ولا حياء فيهن)، تذكّر كيف أنه رفض، لسبب لم يفهمه بعد، طالبين للزوأج جميلين جدأ، وكيف أنها ظلت تختلط بالمجتمع وتَتْمل شيئاً فشتيئأ بنجاحاتها، لكن هذه النجاحات, لم يكن يمكنها أن تستمر إلى الأبد،



 يرغب وعما كان يُر جى لها من قبل، لكنه زوا جا مناسب، مع ذلك. لكنها كانت تصطنع موقفاً شديد التكبر، على ما بدا له، عند هذه

 اوه!) ووقف فأشعل سيـجارة وأراد التفكير في شيء آلخر : كيف سيعمل على تسليمها المال دون أن تر اه.

ومرة أخرى، استيقظت في ذاكرته ذكرى أخرى، تذكّر المغامرة

الـمقاء، التي باشرتها عندما أنافت على العشرين، مع فتى في الرابعة عشرة، أحد مستجذّي مدرسة النبالء العسكرية، قضى الصيف




 كان يفكَر : (اكم كنتُ معقّا، أنها طبيعة سيئة، فاقدة للحياء)). والذكرى الأخيرة والرهيبة أخيراً هي الرسالة المرسلة من موسكو والتي تقول فيها إنها لا تستطيع أن تعود بعد الآن إلى البيت، و إنها

 أن المصيبة وقعت في فنلندا حيث أُرسلت لتقضي بعض المو الو قت عـت عند

عمتّها، وأن الفاعل طالبٌ تافه، سو يدي، شقي متزو ج.
تذكّر كل ذلك، وتذكّر أيضأ حبّه القديم لها، وافتخاره بها، تم
 الأذى الذي جرّته عليه.

عادت إل ذهنه كلماتُ زوج أخيه، وكان يحاول أن يتصوّر كيف

 (الا، مستتحيل، سأترك المال لبطرس ليسلمها إياه كل شهر، أما أنا فلم يبق لي ابنةٌ!).

ومرةً أخرى، سقَط في وُهدة هذا الشعور الغريب، المعقّد الذي
 الكره بسبب الألم الذي سببتّه له.

$$
-Y-
$$

عاشت ليز طـوال هذه السنة الأخـيرة أكـثر بكثير من الـمس

 بطرسبر ج الغني حيث لم تنكن تستمتع إلا بالحياة الحيو انية، الخار جية،
 الموسيقية، ولائم العشاء، الزينات، فساتيّن الرق الص التي تُري الجسد، العاشقون شباباً وغير شباب، المتشابهون جميعأ، الذين النـين

 ذاتها، وأحياناً الموسيقا، والأدب الذي يمس مسائل الحياة مستان، كل

 من فتنتها، وقعتْ في نوع عن اليأس، جعلها




 تعتر على شيء، كانت أفضل ذكر ياتها حبّها لذلك الفتى، كان شعوراً

سليماً، شريفاً، مستقيمأ، وفيَا،، أما الآن فلم يكن لديها شيءٌ مشـاب، ولا

 الجمديدة، والأشخاص المُدد.

متى وكيف بدأ ذلك، إنها لم تكن تستطيع أن تتبيّن ذلك، كان



 والبسمات كانت تكشفف لككل منهما عن نفسه، لا عن نفسه فقط، بل بل

 وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموسيقا عندما كانلا كانا يصغيان إليها مانـا معأ أو


 في مكان ما، في الأسفل، بينما هما فوق هذا النقاثى، إلى منطقة لا لا يبلغها سواهما.

كيف وقع ذلـك؟ كيف ومتى ظهر الشيطان، من خلال هذه


 الـد الذي شعرت معه أنها لن تقوى على الانفصال عنه و لم يبق لها

أملّ في غير أمانته وكرمه، كانت تر جو ألا يستغلّ قوتّه، لكنها كانت، وعلى نحو مبهمه، لا ترغب في ذلك.

وزاد من ضعفها في هذا الصراع أنها مل تكن عُلك ما تتشبّث به،

 لتمثيل الحلياة بل للحياة نفسها، و كانت تستشعر هذه الحياة في الحبب، حب المر أة الكامل للر جل، كانت طبيعتها المشبوبة العاطفة، السليمة،
 الطويل، في رأسه الأشقر ذي الشارب الو اضح المرفوع الذي كانـ
 ما في الدنيا، وإذا بالبسمات والنظر ات والآمال الْ والوع الوعود بشتيء خار
 وتتوق إليه في آن واحد، وإذا بِكل ما هو بحميل، سعيل، نقي، مليّ ملي؛ بالأمل في المستقبل، يغدو منفّراُ، حيوانيأ، يائسـأ لا حزيناً فحسبب. كانت تنظر إليه وتحاول أن تبتسمه، وتتظاهر بأنها لا تخشـي شيئاُ، لكنها كانت تعلم في أعماق نفسها أن كل شي شيء قد خان وان و، وأنَّ ليس فيه ما كانت تبحث عنه وما كان فيها و في ذلك الفتى، همست إليه أنه ينبغي أن يكتب إلى أبيه لكي يطلب يدها فان فوعدها بذلكا فلك، فلما التقيا أعلن لها أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك في الحالل، كان في نظرته
 أنه متزوجّ، وأن امر أته تركته منذ وقت طود



متزو جأ أم لا، في اللقاء الثاني، أخبرها أنه لا يملك شيياُ وأن أهله فقراء وأنه لا يستطيع أن يقدّم لها سوى حياة تلا تلا
 ذلك ورجاها أن تنتظر، فقبلت، لكن الحياة مع هذا التّكتمّ في أسرته، هذه اللقاءات العار ضة، هذه المر اسلة السرية، آلمُتْها، فألـَدْ عليه للسِفر معه.

عندما عادت إلى بطرسير ج، كتب إليها أنه يعدها بالمجيء إليها، ثم انقطع عن الكتابة واختفى، حاولت أن تعيش كما كانت تعيش من





 وضعتْ الكأس، وداعبت الطفل، وانفجر تِ باكِيةً، فجأَةُ خَطِّر لها





نفسها.
كانت هذه المياة شاقة، لكنها كانت المياة، و لم تكن تريد أو
 طويل، لككن الصالاة لم تَعزّها، لم تَكن تَتألم من أجل نفسهاهِ، بل من

أجل ألم أبيها الذي كانت تتوقعه، أبيها الذي كانت تشفق عليه وتحسّ بأنها مذنبةّ معه.

هكذا انقضت حياتُها خلال بضعة أشهر، ثُم طر أ، فجأة، حادثّ،







وفر حة.
ارتعبت الآن لكونها أرادت أن تقتله معها، و لم تعد تُفكّر الآن إلا





كانت في الشهر الرابع الذي تعيش فيه عند القابلة ماري ايفانو فنا، حين علمت أن عمّها في المدينة، أرادت أن تسافر إلى مكان آخر .

 في كل شهر، ثُم استعلم عن سفر القطار السريع إلى بطر سير ج، فعلم أنه يسافر في السابعة مساءً، بحيث أنه كان يتسنّى لميشيل ايفانو فتشُ

أن يتناول غذاءه قبل السفر، وبعد أن شرب القهوة مـع امر أة أخيه التي
 على عادته، بنز هته الصحيّة، رافقته الكسندرا دميتر يفنا حتى البهو، وقالت له وهي تنظر بعطف إلى و جهه الغاضب:

ميشيل، اذهبْ إلى الحديقة العامة، النزهة فيها جميلةُ جداً، وهي
قريبة من ((كل شيء)).

عمل ميشيل بنصيحتها، وقصدَ الحـديقة العامة التي كان كل شيء قريباً منها، وأخذ يفكر بغيظ في حماقة النساء وعنادهن وقسوة

قلو بهن.
وفكر في امرأة أخيه: (إنها لا ترحمني، ولا تستطيع أن تفهم آلامي، وهي؟ (كان يفكر في ابنته)، أتعرف مـاذا يعني هذا بالنسبة


 تحدث عندما يعلمون هنا (ولعلهم قد علموا جميعاً)، وغلى فيه فيه شعورٍ من الكره والغضب غلياناً أحسس معه بالحاجة إلى أن يقول لها ذلك،
 هنا . .). أخر ج مفكرته وقرا ألعنو ان: ((شار ع المطابخ، بيت آبر امو فو،
 الـديقة ونادى عر بةُ.

مألته القابلة، ماري ايفانو فنا، عندما أصبح على سطح درجٍ ضيق ومنتِ:

فيـم ترغبُ، يا سيدي؟
السيدة سيلفير ستو فا، هل هي هنا؟
فير ا ايفانوفنا؟ مْنْ هنا، أرجـوك... خر جـت للحظة، ذهبـت ! الى الدكان لكنها ستر جع في الـلال.

تبع ميشيل ايفانو فتش مار ي ايفانو فنا الضخمة إلى الصالو ن الصغير،
 أنه صرانَ خبيثٌ مقزّز، لطفل.

اعتذرت ماري ايفانوفنا، ومضت إلى الغرفة الأخرى، فسمعها تُهدّى طفلاُ، فلماً هدأ الطفلُ عادت.

هذا ابنها، لن تتأخر عن العودة، وأنتَ، مَنْ أنت؟ أحد معارفها، لكني ساعود، فذلك أفضل. قال ميشيل ايفانوفتش ذلك، وهو يتهيّأ بالخروج فقد كان يشقٌُ عليه أن يلتقيها، وكل استيضاح كان يبدو له مستحيلا وبينما هو يهمّ بالخروج، سُمعتْ على الدر ج خطواتٌ خفيفةٌ وسريعة، وتَعرّف صـوتَ ((ليز)).
يا ماري ايفانوفنا، ألم يصرخ في غيابي؟ وأنا...

في هذه اللحظة، ثـاهدت أباها، فسقطت الصرهُ من يدها، وهتفت:

أبـ وقفت عند الباب، وقد شحبت شحوبأ واربتفت اربَافاً، كان

ينظر إليها وهو ساكن، لقد هزلتْ، اتَسعتْ عيناها، ودقً أنفها،

 فستانها المنكر، وقبل كل شيء، على و جهها البائس بعينيه الضارعتين المحذّقتين فيه.

قالت وهي تتقدم نحوه:
اغغنرْ لي، يا أبي
أنا، اغفري لي....
لفظ ذلك وأخذ يبكي كالطفل هو يقبّل و جهها، ويديها، ويبللّها
بالدموع.
شفقتُه عليها فتحـتٌ عينيه على نفسه، وحين شاهـد نفسـه على حقيقتها، أدرك أنه مذنبٌ تجاهها، مذنبّ بسبب كبريائه وبرودته

 لكنها لم تُره الصبي، و لم تتحدّث عن الماضي لعلمهها أن ذلك يشقَ عليه، قال لها إنها ينبغي أن تستقرّ على نحو آلخر، فـر فقالت:

نعم، في الريف إن أمكن. سنتحذّث عن ذلك كله.

وفجأة، سُمع خلف الباب بدءُ بكاء طفل وصراخه، حمدلقت بعينيها، و لم ترفعهما عن أبيها، وتردّدت، قال ميشيل ايفانوفتش، وقطّب جاجبيه من البههد الذي بذله ليسيطر على نفسـه.

ماذا! يجب أن تر ضعيه؟





الألم و حده، وقال:
اذهبي، اذهبي، الـمدد لها سأعود غدأ وسوف نقرّر، إلى اللقاء، يا عزيز تي، إلى اللقاء.

ومرة أخرى، لم يكد يكبح التنهيدات التي صعدت إلى حنجر ته.
عندما عاد ميشُيل ايفانوفتش ا!لى بيت أخيه، سألته الكسندرا دميرتيفنا على الفور :

وبعد، ماذا؟
لا شيء.

سألته وقد استشَفَتْ من وجهه أن شييأً ما قد حدث:
هل رأيتَها؟
قال مقتضباً:

وفجأة أخذ يبكي، وقال وهو يهدا
نعم، لقد أصبحتُ أحمق وعجوز .

لا، أنت ذكي، ذكي جدأ
غفر ميشيل ايفانو فتش مغفرةٌ كاملة، وتغلبّ على جميع مخاوفه من الرأي العام، أسكن ابنته عند أخت الكس الكسندر ا ميتر يفنا التي كانت
 لكنه كان يتحاشى أن يرى الصبي، و لم يكن يستطيع أن يتغلتب على
 لآلام ابنته.
***

الأب باسيل
19.7

كان الوقتُ خريفأ، توقفت عربةٌ هزّتها نتوءات الطريق، أمام منز ل مغظّى بالقش، هو منزل الكاهن باسيل دافيدوفتش، وئب منها

 والمنادمة.

من الآتي جئتُ طالباً الأب الكاهن

ما الأمر؟
من أبل امر أة تَتصر
وأنتَ، مَنْ أنت؟
أنا آت من فوسدريمو.
أضاءت المُنادمة الضوء، وعـبرَت الممرّ والفناء، وفتحت باب العر بة، وفي الوقت نفسه، ظهرت على سطح الدر ج امر أةٌ، كانت

امر أة الكاهن، و كانت سمينة، قصيرةً، مغطِيةٌ رأسها .عنديل، صاحت بصوت أبح وعدائي:

من هذا الذي سـاقه إلينا السُيطان؟
أجابت الخادمة:
جاء طالبأ الأب الكاهن
وأنتم، مالكمم تنامون جميعأ؟ والمدفأة التي لم تشعل بعد!
لم يحن الوقت بعد.
لو لم يحن الوقتُ لما ذكّرتكم!
دخل فلاخُ فوسدريمو البيتَ الخنشبي، ورسـم علامة الصليـب أمام الأيقونات، وحيّا امرأة الكاهن، وجلس على على مقعد قرب الطاولة،
 نفسها على الموت، كان الفلا حُ صامتأ، ينظر حوله ويفكّر في الطريق الايق التي سيسلكهها ليوصل الكاهن: أيذهب في الطريق المستقيمة، أو عن
 جدأ قرب ب القرية، الساقية متجمّدة، لكنها لا تَتحمل العربة، لقيتُ كـر كل مشقات الدنيا حتى خر جـتُ منها").

دخلت المنادمة ووضعت قرب المدفأة حزمة من البتولة، وطلبـت !إلى الر جل أن يتكّرم فينشر لها بعض تطع الحطب: خلع معطفه وبدأ العمل.

استيقظ الكاهن، على عادته، مر حأ معافى، ظل بعض الوقت

متمدّداً في سريره، ورسم علامة الصليب، وتالا صالته المفضّلة: ((يا
 شعره الطويل، ولبس جبّته العتيقة ووقف تحت الأيقو نات للصلاة. في وسط ((أبانا)) وقَفَ عند هذا القول: ((اغغر لنا سيئّاتنا، كما نغفر




 وعند هذه الكلمات: (اولا تدخلْنا في التجربة) تذكّرَ أنه تلَّذذ بشرب
 القداس الذي احتفل به في بيت الملازك الثري ((مولتشانوف) الري).

$$
-r-
$$

بعد أن أنهى صلواته، نظر إلى نفسه في مرآة سيئة شو"هت وجههه، وتأمّل برضاُ وجهه العريض الصبوح النّي تزينه لـية صغيرةٌ، قليلة
 امر أته إلى الصالون السماور النيا بالذي كان يَغْلي: لم تفعلين ذلك بنفسكِ؟ و((تيكل؟)).
قلَدته امر أته مُحنقة:

لم تفعلين ذلك بنفسك؟ ومن سيفعله، إذن؟
ولمَبكرت؟

جاء فلاح يطلبك من فوسدريمو، فامر أته تحتضر من زمن طويل؟

منذ هنيهة. ولمَ لم توقظوني؟

شرب الأب شايه، بدون حليب، لأن اليوم كان يوم جمعة، وتناولـ الميرون المقدس، وار تدى معطفه، ووضع قبعته، وخرج بخطىى ثابتة

من الممر.

# ة_ 

t.me/t_pdf

كان الفلاح ينتظره فيه.
قال الكاهن:

وشـمر كمّه الواسع، ورسـم علامة الصليب على جبين الفلا ح الذي قبل يده ذات الأظافر المقصوصة.
ثم دخل كلاهما من در ج المدخل

بزغت الشتمس، لكنها لم تكن تستطيع أن تختر ق الغيوم المنخفضة:
 المقعد المُصنوع من القشَ ومن الأغطية المطوّية، جلس متري بـجنبه، ورمى بسوطه الفرس العجوز الهزيلة، ومضت العربة المة وهي ترنَّ على الطريق.

كان نديفُ الثلج يتطاير .

كانت أسرة باسيل دافيدوفتش تتالف من امرأته، وحماته، أرملة الكاهن السابق، ومن ثلالثة أولاد: صبيين وبنت، كان الما البكر ينهي دراسته

 عامأ، تلزم البيت، وتساعد أمها كيفما اتفق لها، وبَد الـد المياة شاقة.

مو جايسكي نفسه كان قد درس دراسة جيدة في معهد ديني،


 تضحيةً مريرة، تَخلّيًا حقيقياً، نسي أحلام الأكاديمية(1)









 كان يشعر من جر اء ذلك بفر ح داخلي عذب بـي

1 - الأكاديعة، هي أكادبِة اللاهورت.

تابع الكاهن و الفلا ح طر يقهما بصمت، كانت العر بة تثب من قلعة
 لايني ينزلق من مقعده، فيجلس فيه من جديد ويسوي معطفه. عندما خر جا من القرية وبَاوزا الحفرة، سـار الفلاح عَبْر الحقول فساله الكاهن:

أصحيح أن امر أتك سيئة الحال إلى هذا الحد؟
أجاب الفلاح على مضض:
لا أمل لي في لقائها حيّةُ
فردّد الكاهن:
لا ردّ لمثيئة الله، مشيئة الله، ما العمل، لا بد من أن نتألم.
نقل الفلاح نظر ته إلى وجه الكاهن، كاد يقول له ثيئاً خبيثأ، لكنه سكت أمام تعبير العذوبة المنبعث من العينين الناظرتين إليه، وحرك

رأسه وهمس:
مشيئة الله، مشيئة...لكنها قاسيةٌ جدأ، يا أبي، أنا و حدي، ماذا سأفعل للأولاد؟

لا تقنط، فسوف يأخذ اللهّ بيدك.
لم يجب الفلاح بشيء ودمدم بععض الشتـانم نحو الفرس التي تباطأ سيرُها، تُم حرك العنان بعنف.

دخلا الغابة حيث الطريق سيئة كلها لأن الحفر تعترضها، مَضيَا
 يتكلم الكاهن مرةً أخرى إلا عندما بلغا السهل، قال: ما أجمل هذه الخضرة

أجاب الفلاح:
لا باس
ثم كفّاعن الككلام، ونحو الساعة العاشرة وصلا إلى البيت، لم تكن



نظرت إلى الكاهن كأنها تريد أن تدعوه و ولم تنظر إلا إليه، جلسـت

 في يدها اليسرى مثل البنت الكبيرة.
دنا الكاهن من المريضة، وتلا الصالاة، ومنحها المستحةَ الأخيرةَ، وصلى أمام الأيقونات
نظرت العجوز إلى المحتضرة مرة أخرى، وغظّ ألمت وجهها بقماثة
 أخذها، مع علمه أنها خمسة كوبيكات،

دخل الزوج الكوخ الخنتبي، وسأل:
انتهى ال'أمر؟

## هذه هي النهاية

أخذت البنتُ تزعقُ حين سمعت هذه الكلمات، لفظت بعض الكلمات غير الواضحة فزعق الأولاد جميعاً معاً، بأصو اتهم المتعدّدة.

رسـم الفلا خُ علامة الصليب، ورفع القماشة ليرى الو جه الذي غار دمُه، الو جه الهادئ والساكن، ثم أعاد الغطاءَ بحيطة، وبعد أن رسا رسم علامة الصليب مرات، التفت نحو الكاهن:

هل نذهب؟
لنذهبْ
حسناً، سأسقي الفرس
وخرج من الكو
بدأت العجوزُ تُنشد صلو اتها، كانت تتكلم عن اليتامى الذين تُر كو بلا أم وتقول إن أحدأ لن يأتي ليطعمهم ويلبسهـم، وأنهـم سيظلون





 دون أن يفكر في العو اقب.

عاد الفلاح الأرمل وأعلن أنه طلب إلى جاره أن يُرجع الكاهن، لأنه هو سيظل هنا ليصلح سطحه.

- 0 -

كان المار فلاحأ، أصـهب، ملتحياً، مر حأ وعدثأ، وقد شرب قليلاُ أنثناء وداعه لابنه، وكان ممتاز المز اجه، قال:

فرس ميتري متعبةٌ جلأ، يجب أن نعينه، لابد من التعاون دائمأ، أليس صحيحاً ما أقوله.

وصاح بالجواد الأغبر: هيه! أنت! هيا، امض

قال باسيل دافيدوفيتش الذي كان يثب على معقده بسبب رجّات
الطريق:
لا تسر غْ إلى هذا الحد.
طيب، هذا مُكن، وبعد! هل ماتت؟
قال الكاهن:

نعم
أحب الر جل الأصهب أن يتفجّع وأن يضحك في آن واحلى قال وقد اقتصر على المرح:

ايه! ماذا! أخذ المر أة، وأعطى بنتأ.

قال الكاهن:
إي أرثي له، هذا المسكين.
بالتأكِد، يجب أن نرثي له، إنه وحده، وهذا هو الشُقاء جاء إلي وقال: (أَرْجـعْ الكاهن، لأن فرسي منهكة!") يجب أن يكون بيننا
تراحمّ، أليس كلامي حسنا،، يا أبي؟

لقد شربتَ، فيما أعتقد، وهذا غير حسن، يا فيدور، فلسنا في يوم الأحد.
. ليس هناك ما أساعحك عليه، كل ما في الأمر أن الشترب سيء.

بالتاكيد، والأفضل ألا نشرب، لكـن يجـب ألن أن نظهر أمام الناس... هل يمكن ألا نرثّي له؟ وأيضاً فقد سُرق حصانه في هذا الان الصيف.

وبـدأ فيدرو قصة طويلة عن سرقة الحيول في السوق لقد قـد قتل اللصوص حصاناً من أجل جلده، وقبض الفلا حو نـ على أحدهم. وضربوه، يا إلهي، كم ضربوه!

لَّ ضربوه؟
ماذا! هل ينبغي أن يلاطفوه؟
وصلا إلى منزل باسيل دافيد وفيتش وهما يتحدّثان مثل هذه
الأحاديث.

كان ير جو أن يستريح، لكن رسالتين كانت تنظر انه لسوء حظه،

الأولى من المطران و لم تكن لها أهمية كبيرة، لكن الثانية كانت رسالة

 أن الابن كان يطلب مالأ في رسالته وكان يستحيل عليهم أن ير سلوا إليه المال، وذلك بسبب لا مبالاة الزوج.

مَنْ القَتَلةُ
$19 \cdot 1$

- 1 -

كان ذلك في 10 حزيران 7 ـ 9 1، استوى الشوفان، ونـت الـنظظة السـوداء، وأوشكك الشيلم أن يُز هر ، وبدأ الفلاحون يسمّد ياندون المقول. كان الجوّ حاراً، وكان الوقت غير بعيد من الظهيرة، ألقى ((سيميون بوريلين آخر أكوام الزبل في حقله، وعاد إلى بيته بعربتيه المربوطة إحداهما خلف الأخرى وهو ينر ينعس في مقدّمة العر بة الأولى، كانت الطريق تُر بحقول الشوفان.

صاح صوتُ فتاة رنان:
ياعّ!! هيه! عم سيميون!
استيقظ سيميون وشاهد عر بتين من الز بل مقبلتين عليه تسو قهما
 رمادية، وتفت الفتاة قر ب العر بة، ونادت سيميون، وهي تضحكا ونك.

كنتَ تنام، عم سيميون؟

قال سيميو ن بلهجة ماز حة وهو يفتح عينيه:
نعم، آه! آغر افينا مار كوفنا! وماذا يفعل ("فانکا)؛؟ (كان فانكا أخاها، و كانت هي خطيبة ابن سيميو ن، ((بول))). سافر إلى موسكو، هذا التافه، وجدو اله عمـلاً هنـاك.

قال سيميو ن: حسناً! هل أوصيته بأن يستخبر عن ((بول)،، أعتقد أنك مشغغولة البال لغيابه؟...

وماذا يفعل لي، بول هذا؟ لسـتُ بـحاجة إليه، لِغربْ عني! هيّا،
أعطني الطريق، دُرْ، هيَا!
قطّبت الفتاةُ حاجبيها واحمرّت.
أو م! ما أشد حساسيتك! تثورين لأتفه الأشياء! لَمغضبت؟؟ لمُ يُعطه معلّمه عطلةُ، وهو يسلم عليك، في رسالته. ..

أدار، سيميون عربتيه،
طيّب، طيب
ابتسمت الفتاةُ واستضاء وجُهها كله.
لم يدر حصان عربة سيميون الثانية تماماُ، فسدُّت العجلالِتُ الطريق، ذهبـت (اغروشكا)، إلى خلف العربة، وبـحر كة قوية ألقـتْ بالمؤخّرة إلى اليمين، فمرت عر بتها، وقالت:

اوه؟ إي لا أغتاظ
صسيح، ونحن نرثّي للك حقاً

صرخـت الفتاة بحصانها:
هيّا، ماللك تقف!
ومشت مسرعة بقدميها الحافيتين، فلحقت بحصـانها، قال سيميون في نفسه، وهو يهزّ رأسه:
((ما أجملها! إياك، يا بافلوشا، إن تر كتها تفلتُ فلن تُدر كها)".
حل سيميون جياده في الفناء، و نادى الخادم وأر سله مع الخيل !إلى
 إصلاح سيا ج البستان، وتعشيب حقل البطاطا، وشحذ المناجل، ولـا وقلد

 أخخذه خلسةً من الغابة، ولابد من كتابة رسالة إلى بول.

فكّر سيميون في ذللك كله، بينما هو يسير ا!ل بيته، وقرّر ألا يمسّ الخِيل، إنها متعبةٌ جداً دون ذلك، وهي بحاجة إلى الراحة قليلاُ،


كانت (آكسينيا)) قد هيّأت الغذاء، رسم سيميون علامة الصليب أمام الايقونة و جلس إلى المائدة مع أمه، والـلادمة والحـا تناول الحساء بالملفو ف، أخذذ يتكلّم عن (ابول).).

كان بول مستخدماً في مكتب: في مصنع للعطور، في موسكو، فو

 إلى البيـت و لم يـجئٌ
(اأهـو يتعهر في موسكو؟ كلُ شيء مككن اليوم)" هكذا يتكلم

 وهي تملأ الأطباق وترفعها بحيوية وها وهي تغمز بعينيها فر حأ - و كانت عيناها لامعتين وذكتّتين.

كانت تمدح ابنها، وتبتسم لذكره، ولا تنتظر منه إلا الخير، وإما

 القديس بطرس

قالت آكسينيا:
هذا حسن، هذا حسن، أرسلْ إليه إذن رسالةُ، فربما جاء، قالت ماتر يو نا منذ زمن قريب، إنها رأته هناك وأنه أنه أصبح أنيقاً مثل ((سيّد)).
بدأت العجوزُ كلامها فردّ لا على الكلمات
 الحـب والحنان إزاء فرح حياتها الرئيسي، ابنها بول، قالت كانـها تبرّر

آكسينيا:
ماذا، إنه فتى طيب، كل والد سيفخر إن كان له مثل هذا الابن، لا هو ماجن ولا هو سكير، لا لوم عليه.

هكذا تكلّمت العجوز، و كأنها توافق حفيدها.
قالت اغرافينا لسيميون على الطريق: (اليغربْ عني) لقد كانت تعتقد أن من الضروري أن تتكلمّ هكذا! لكنها بعد أن حلِّت حصانها،

وذهبت مع البنات لتسبح، تذكّرت (ابول)) طوال الوقت، شخصه البمميل، شاربه الصغير، وجهه المـرح، عزفه على الأكـورديـون، وابتسامة السرور التي لا يستطيع أن يكبتها حين يفكر في في اتقانه الرقص، تذكّرت بعد ذلك كيف دنا منها في عيد الميلاد، واختارها من بين جميع الفتيات، وقتّلها بخجل واحتر امر ام هكذا كانوا يفكرون في ((بول)) في القرية، في 10 حزيران، في
 كانت له نتيـجةٌ عدّلت حياته.

قبل ثمانية عشر شهر اُ، قاد والد (بول)" ابنه !!لى المدينة، اتفق مع يهودي، صاحب مصنع للعطور، وترك لابنه القَمصان والصُدار ات التي أعدّتها آكسيميا، وعاد هو نفسه.

كان بول قد عاثن في الر يف كما يعيش الآخر ون، مهتدياً.ما يَهْدي


 يستحسن إلا ما يستحسسنه الناس، ولا يستقبحُ إلا مايستقبحونه.و في الريف، كانت مبادىء المياة الريفية تنظم سلو كه: كان حسناُ ألا يضيع
 يكون ذا جلادة، ألا يغتاظ، ويمكنه، بين الحين والآخر، أن أن يلهو، وأن يشرب قليلا، بل وأن يشتم ويضرب إن ما يستطع أن يتمالك نفسه،
((من ذا الذي لم يذنب أمام الله و لم يخطئ أمام القيصر؟؟)(1) وأن يربح
 لكن لا يجب أن يستغل أخاه الفلا ح: يجب أن يتصرّف معه بشرف، وأن يفكر، على كل حال، في نفسه وني الله، لا بأن يذهـب فتط إلى الكنيسة ويتلو الصلوات في موعدها، لكن بألآ يطرد المتسولين، وألن




 خلال الكتب التي كان يُحب أن يقر أها و كان يقرؤها، أن هنا
 أن يتبيّن ذلك، لكنه كان يهتمّ بها، لا شعورياُ، كان ينتظر جو اباً عن
 لم تُعطه المو اب.

تشوّشت سكينتُه النفسية في موسكو، إن هذا السؤال: لُمَ كانت حياةُ الناس منظّمة بحيث ينفق بعضُهم ثلاثة روبلات على على العطور؛ ويظل آخر ون أيامأ كاملة بلا طعام، بينما تدقُ أجر اسُ الكنائس ويلمع
 أكثر فاكثر .

كل المياة المحيطة به كانت تبدو له مثل لغزِ عر يض، معقّد، غدا اكتاهُه المشُكلة التي تشوّثـه بلا انقطاع ع.


 بحلّ لغز المياة.

كانت حياتُه تسير كما حياة الذين يعملون عند الغي الغر باء، كان يسكن مع مواطنين من قريته، في الثامنة صباحاُ، يأتي إلى المكـبـب، ويعسك الـسابات، ويسـجلها في الدفتر، ويسجّجل أيضأ جميع الإرساليات ونيات وإيصالات التسلّم ألـخ... كان يتناول غداء ألماه ويستريح ويستأنف


 على ذلك، ومع ذلك نقد كان يُر سل إلى أبيه أكثر بقليلِ من نصف ما كان يكسبه.

وذات سبت، مساءً، قال له رفيقه نيكولا آناسوف، وهو يخر ج
من المكتـب:
أنتَ، يا مَنْ يحب القراءة، هل قرأتَ (المَلَكُ المُجاعةُ؟).
أجاب بول بأنه لم يقر أه
حسناً، تعال إلى بيتي، سأعير كُ إياه
ذهب بول إلى بيت آناسوف، وأخذ الكتاب، وقر أ الليلَ كلّه، و لم

ينم إلا عند الفجر، وعندما استيقظ، أراد أن يرسم علامة الصليب،



- 0 -

بعد ذلك بقليل أُذخل ((آناسوف بول)" في اتَّاد العمال، واستعلم بول عن أهـداف هذه الجمعية، إنه لشيءّ زهيذُ أن يبرهن العلماءُ والمثقفون بو ضو ع أن و وضع الأثياء الحالي فاسلُّ، ظا لُم، مثير، فلقد عُترَ
 المشار كة في هذا العمل الإصهلاحي.

عكف بول بكل كيانه على هذا العمل، قرأ كل الكتب، قرأ
 أن ما كان في الريف قد كان هنا، الفرق أنه كان، في الريف، يهتدي
 الذين يحيطو ن به.

وفرقَ آخر هو أنه لم يكن هناكُ يحس أنه مسرورّ من نفسه، بينما لا








أما الآن، فعلى العكس، كان من المستحيل عليه ألآ يتساءل لماذا لم يكن هو مع تلك السيدة، في تلك العر بة التي يجرّها جا جوادٌ فارهُ، و كان ذلك السيّد بشار به المعقوف.

وأخرير أ فهو لم يكن ينتظر ثييئأ من المياة هناك، و ولم يكن يعتمد إلا
 سيكون أحد صانعي هذا التغيرّ، ولعله سيكون الصا الصانع الأساسي : لقد وُجدَّ إذن قادةٌ خر جوا من بين صفوف العمال.

- 9 -

عاث كذلك حتى 10 حزيران، مستغرقاً أكثّر فأكثر في أفكاره وعواطفه، وناسياً أكثر فاكّثر قريته وآغر افينا.

 وعندما قالت له آغر افينا، وهي تودّ فيّه: ا(والآن لن تنساني مع حسان موسكو )، أجاب: (اكفى هذران، قلتُ لكِ إي لا أحب ولن أحب غيرك).

 متعلّمة، ومن أجل هذه هِ العلاقة وفي الوقت نفسسه، من أجل العمل أراد أن يكون عفيفاً.

في V V حزير ان، عندما خرج ((بول)" من مكتبه، مساءّ، صادف في شــار ع نيكو لا آنوسوف، زميله القديع في المكتـب ورفيقه في منظمة

العمال التي كان بول عضوأ فيها منذ رأس السنة، كان آنوسوف فتئ
 كانت أول كلمة لآنوسوف هي التالية: كنتُ ذاهباً، إلى بيتك، يا بول، مل أشأ أن أذهب إلى المكتب، قبّع الله هذا المستغل اليهودي، لكن لديّ قضيّة سأقتر حها عليك، قضيّة سهلة وهامة.

ذهب بول معه، وفي الطريق روى آنوسو فـ لبول أنهم قَرّروا في

 بن بعض عمليات (انز ع الملكية)" التي يجب أن أن يشار ك فيها جميعُ

 ما العمليات التي ينبغي القيام بها و كيف ينبغي القيام بها. كان بول، و هو يصغي إلى أنوسو ف، لُ يكاد يستقرّ على ساقيه، لْفَرْط
 هو (انزع الملكية)" - كان يعلم أن ذلكُ يُمارُس وكان ذلك وكا وكفيه - كان

 يتمكن من المشار كة في تحرير الشعبه، أن يتمكن من العمل .

طلب إليه آنوسو ف أن يجيء في الحال، لككن بول قال له أنه مُضطر إلى المرور بالبيت لشأن من شؤونه، لكنه سيكون، بعد ثلالثة أرباع الساعة، في اللجنة، شار ع برو نايا.

عاد بول إلى بيته بخطى سريعة، وقد استخفتَه الـمماسة بأن يكون





 وصفَف شعر 0، ومضى يوسع الـُطى إلى شار ع بر ونايا.

كان فلاديكير فاسيليينتش انتباتروف، وهو طالب قديع في السنة
 تحرّر العمال ، قد هر بـ من سجن الأشغال الشاقة إلى المنار ج، ثمر رجع إلى روسيا باسمم آخر .

في صيف 19 1 7 جاء إلى موسكو ليجذب العمال إلى الـز ب الانتراكي الثوري.

كان قصة فلاديكير فاسيلييفتش هي التالية: كان ابن شمّاس،



 ابتسامته بابتسامة، وبعد كتير من المساعي، حصل له أهلُ عله على وظيفة

كاهن بشرط أن يتزوّ ج ابنةَ كاهن القرية السابق، وعبثأ كرّر عنيى أبيه

 أخرى، لقي خطيبته وتفاهمم معها بصراحه تامة، قال لها إنه 'لا يؤمن بالكنيسة، وأنه لا يحبها بحيث أن زو واجه بها وقبوله لوظيفة كاهن سيكو نان شيئأ غير شريف و حقير .

شقّ ذلك في البدء على تلك الريفية الطيبة، لكنها عزمتـ، بعد أن غلبها خطيبها بسحره و ابتسامته وصراحته، أن تفسخ مشرو ع الزو الج. هكذا سُوّي كل شيء، ترك فلاديمير البيت دون كو بيـك واحد: كان هـم الأب أن يشُتمه ومَنعَ الألَّم من مساعدهُ ابنـها

في المدينة الملامعية، تو جّه فلاديمير إلى أستاذ قديم في المعهد الديني، ولمي

 مو جوداً فقط بين الترف العجيب، ترف الأسر التي يعطي الدروس فيها (إحدى هذه الأسر التي كان يُعدُ فيها للمعهد الثّانوي فتيُ شديد الغباء، كانت تعيش في ترف جنوني) وبين بؤس الشعبه، بل بصورة أسـاسية التباينُ بين العلم الر اقي وبين المههل الفظيع، اللُر افي لدى أبيه


 يتعذّر على هذا الشعب إلا أن يقع تحت سيطرة بحميع الذين يريدون أن يستغلّوه .

عاث فلادميرير فاسيلييفتش، في بداية نشاطه، طو ال خمسس سنوات،







 كرفتزيفا والآنسة آروتسون أغرمتا بلا به وأنه شكك في ذلك، إلا أنه أبى أن يعتر ف لنفسه بذلك.

- 1.         - 

كان يعيش الآن، في موسكو، لدى رفيق، ضابط مدفعية سابق، وهنا كانت بحري الاجتماعات، في الأجتماع الأخـير، كان كان بور بان حاضرا،، و كان الموضوع هو الخصـول عـلى المال الضروري لشراءا آلة

طباعة...
***

بـول ( درامـا )

المشهـهد الأول
غرفة صغيرة فقيرة الأثاث، في الوسط، طاولة، وحولها كراسي، وُضع سماور على الطاولة التي لا غطاء لها، البمميعُ جالسون الون حول

الطاولة.
آنا يوسيفوفنا آروتسون: ألمانية، فتاة سمراء، طالبة.
ماري ايفانوفنا شولتز : رفيقتها، فتاة شقراء، رصينة جداً، كمّرضة. رازومنيكوف: ضابط سابق جميل، قوي، مديد القامة، وهو ير تدي صـدارة روسية وجزمة عالية السـاقين.

نيكولا غافرليفوتشُ آلمازوف: طالب قديع في السنة الخامسة في كلية الطب، وجه حازم، ذكي، ساخر، هزيل البِّسم، متوسط القامة.

شام: أستوني، رجل سمين وتصير، صامت.
ماتفييف: فلاح في الثانية والعشرين، متحمس جدأ، كلام باهر.
 نقانـأ، لقد قرّرت الأغلبية أن نز ع الملكية ضروري.

رازمنيكوف، بحرارة: أنا لا أناقش، لكني أقول ما يلي: كما أن حكامنا، إذا كانوا بحاجة إلى تنفيذ حكم الإعدار المام فيجب ألما أن يشنّقو ا


 فينبغي لنا أن ننفّذ نحن بأنفسنا هذا العمل اللطيف، تار كير كين (التشام)"
 تنظيم القضية، والاهتمام بالمر اسلة، بالطباعة، ألخل ... رازومنيكوف: أنا أقول أنه لا يمكن أن تفر ع على الآخر ين مخاطر هذا المشرو ع.
المازوف: غاضباً: يمكن أن يَرِدَ ذلك لو كان خان خادمُك المتواضع
 للجميع، المسألة هنا مسألة توزيع العمل.
ي. آروتسون بحرارة: إن كان ذلك لا يعجبك فلا تفعله، لكن
 حياتَه كلها...

م. ا. شولتز : كفى نقاشأ، تناولو الشاي.. . رازمنيكوف: قلتُ رأي، فافعلوا أنتم كما تشاؤون
ماتفييف: الخطر! .. نحن سعداء بالـطر نحن مستعدون لأن
 يجب أن أفعله، وسأذهب بفر ح حتى إلى الموت ت المحققّ. وأنا أعلم أن
((بول بوريلين)" يرى رأيـي.

م. ا. شولتز، مبتسمة: بدأ يحمي صديقكُ
ماتفييف: أنتمه لا تعلمون ماذا يعني بالنسبة إلي الفلاح أو العامل أن

 يجوع الفلاح والعامل وأن ينظر إلى العمل الذي يُعطيانه في أرض !إنسان آخر أو في مشرو ع (ارأسمالي لإنسان آخر ، وفجأة. ..
آلمازوف، يبادل الآنسة آروتسون وشولتز النظر’: هذا صحيح،
صحيح...
ماتفييف: نعم، حين نفكَر كذلك، حين نعيش في القبر ثمّ نفهم فجأةُ أن ذلك لا ينبغي أن يكون، وأنه ينبغي أن يكون شيئاً آخر، وأننا، نحن العمال، لا ينبغي أن نكو ن تابعين للر أسمال، بل أن يكان الر أسمال تابعا لنا. ..

آلـــازوف: كل هـذا صحيح، لكنْ كنتَ تريد أن تحدّثنـا عن ((بوريلين)). .

رازومنيكوف: لقد أعجبني كثيراً.
مأ
م. اشولتز : هذا شاب جذاب على نحو غير عادي.
ماتفييف: نعم، بمناسبة الكالم على بوريلِين، كنتُ أريد أن أقولِ أنه الآن في هذه الحالة الذهنية بالضبط، إنه مليء بالحميّة، و وكلما تعلمّم
 يتكلم بل أن يعمل، لسنا فالاحين لسبـب زهيد - (يضحك المـمـيع) آلمازوف: فهمتُ

آروتسون: بوريلين وآنوسوف ينظر ان تحت، هل نناديهما؟ ماذا
تقررَ؟

آلمازوف، مخاطباً الْميع وبشكل خاص رازومنيكو ف: وبعذُ! يا رفاق، هل نكلَف بوريلين وآنوسو ف هذا العمل؟ وإذا كلّفناهما، هل ول ينبغي أن ندعوهما وأن نقول لهما ذلك؟

رازومنيكوف: أنا، قلت رأيه.
آروتسون: لكنكم تعلمون أن الآلة اشُتريتٌ، وأنه لابذَ من المال الذي لا نلكه، وهذا شيء مستعجل وضروري.
آلمازوف، مخاطباً الجميع ما عدا رازومنيكوف: وبعذُ! يا سادة، هل نحن متفقون على أن نوكل إلى بوريلين وآنوسوف نز ع ملكية ما يستطيعانه من عند صـاحب مصن مصنع العطور؟؟ (الجميع يعبرون عن مواقفهـم) الأغلبية موافقة.

أيوسيا، نادهما، (يخر ج ماتفييف، يخاطب آروتسون، (يالهذا الإمان، ومـا أذكاه. ..

آرو تسون: نعم، هو تلميذك؛ أنت تبـتّ شعلةَ الحماسة فيمن تشـاء. م. ا.شولتز، لرازومنيكوف: أنا من رأيك تقريباً، لكني لا أريد أن أنفصل عن رفاقي.
شام: يجب أن نتذكّر أولاً أننا يجب أن نهجر كل شيء وأن نعمل. رازومنيكوف: نعم، لكن لا على حساب الآخرين. شـام: لُمعلى حساب الآخرين؟

المشُهد الثاني
نيكولا أنوسوف وبول بوريلين.
يدخلان ويصافحان الجميع.
م. شولتز : اجلسا..
يجلسان، صمت ثقيل
الماسوف لبول: إن رفيقك في المكتب، وهو رفيقنا بقناعاته وبإخلاصه للقضية المشتر كة، قد قال لنا أنك تشار كنا قناعاتنا وترغب

في مساعدتنا.
بول، متهيَجاً: أنا مستعلّ لكل شيء، فهمت الآن. ..
آلماز وف: دعوني أنهي كلامي، كنت أقول إذن: إنكما ترغبان في مساعدتنا، ولا شك أن ذلك يسرّنا، إن الذين يتضامنينون مكا معنا من

 ننجح، من القُوة والبلادة والمذر و التكتمّ، فالألمان يحيطون بنا"(1). (ايروي بول بإسهاب،، وهو متحمّس، كلِ ما عاناه: إنه كان يعيش

 يبتسم ويعيده إلى الموضوع، يقول بول أيضأ كثيرأ من الأثياء التي

1 - في المخطرط الأصلي كتب تولستوي بيده، بازاء هذا المقطع المـل التالية ثم
 الكونتيسة صو في اندريفنا وصححها ليون تولستوي.

لا فائدة منها، هو سعيدُ لأنه عرف رجالُا حقيقين، رجالًا يضحون
 أجل إلغاء الاستغلال و الطغيان، وهو، مع أمثال هوزلاء الر جاله، مستعدٌ
لكي شيء.

يعهد إليه آلماسوف بالمهمة ويسألك كيف يُقدَر أنه سينُهيها بنجاح،

 شيئأ، ومن المؤكد أن في الصندوق عشرة آلاف روبر روبل.

بول: سبعة آلاف بالتاكيد، لا عشُرة.
كل ذلك جرى في 10 حزير ان، في نفس اليوم الذي لقي في فيه وليه والد

 في مكتب معلّمهما، كما كلْفتهما اللجّنُة الثورية.
في هذا اليوم وصل المعلُم صاحب المصنع، وهو يهودي تنصرّ،
 ذلك اليوم كان يوم دفع أجرة العمال.
في عشية أمس، 17 تضى شندل سهر سهر ته عند رجل رجل مهتمّ بالأدب،



 السهرةُ كلها في النقاشات السياسية النشطة التي شارك ك فيه شندل،

جرى الكلام على كثير من الأشياء، ومن بينها وضع العمال، و كان

 رأيه هو، رأيه كصاحب مصنع، فيبّ فيبتعث الإعجاب وثيئأ من الاحترام لشخصه، و كان هذا سارأ له.

استيقظ مبكراً ليذهب إل مكتبه، وتذكّر بسرور نقاث السهرة،
 صندوقه ما يكفي من المال ليدفع أبحرة العمالْ ويسدّد ثمن البضاعة المستدانة لأسبوع، اقترب من المكتـب
قال في نفسه: (ايجب أن أسأل بور يلين عن ذلكن ونـ وتذكّر، عندما


أخلاقيتهم فقد كان بول أمام منظور هـ أهو
وشدّ ما كانت دهشُتُه حين رأى المكتب مفتو حاً.

- $1 \varepsilon$ -

عندما دخل البهو رأى بوريلين، لم يدهـث من ذلك، حيّاه، وتناول

 مسذّساً صوّبه إلى صدره:

صا حوريلين:
أعطني مفتاح الصندوق؟
ماذا؟ ماذا؟

ماذا؟ ماذا؟
المفاتيح! المال!
قال شندل لبول:
بوريلين، ماذا دهاك؟
أسرغ، أسرغغ. .ههات ما عندك، أنا أعلم أن عندك سبعة آلاف
روبل ...
قال شندل وهو يعطي المفاتيح:
آo ! آo ما معنى هذا؟
ما كاد شندل يسلّم المفاتيح حتى وثب آنوسوف، من خلف الباب، والمسدّس في يده وأمسك شندل من رقبته.
 مصوّباً مسدّسه على شندل، أخذ بول المال ووضعه في جيبه. قال آنوسوف وهو يمسي القهقري إلى الباب:

ولا كلمة، وإلا...

 شندل من مكتبه: (ا|قبضو اعلى السارق!

وسرعان ما أخذا ير كضان، لكن البواب سذّ عليهما الطريق، عاد آنوسوف إلى صاحب المعمل مصوّباً إليه مسدّسهـ.
ألفى بول نفسه وجهأ لو جه مع البواب، ولكي يخيفه أطلق النار

$$
\begin{aligned}
& \text { مرتين، فولَّ آنوسوف هارباً، صاح بول: } \\
& \text { أطلق النارَ، أنت، أنا لا استطيع. }
\end{aligned}
$$

دلف إلى الشـار ع وهو ير كض، لكن الناس أقبلوا عليه مسرعين،
 به جمهوزٌ من الناس وأخذوا يضربونه كل من جـن جهته.

$$
-10-
$$








 اختلطت هذه الأفكار مع إحساس بالألم في العنق، ومع وجه المعلم المرتعب ووجه البواب المرتعب أيضاً، ((نعم، كان يجب ألا ألا أخحاف، كان كان

 تكن منسجمة إلا قليلا مع ما كان يجر هي هنا، وسرعان ما اختفت.
في المركز، حُبس في حجرة منفردة، وعند الظهر نُقَل إلى السجن
الكبير حيث تُرك و وحده.
***

حكمة الطفول2

$$
191 \cdot-19 \cdot 1
$$

ا- في الدين ((ولدّ وأمُمه).

الولد: لُملبسـتٌ مربيتي وكأنها تريد أن تخر ج، ولُ ألبستني بلوزةٍ جديدة؟

الأم: لأن اليوم عيد ولأنا سنذهب إلى الكنيسة.
الولد: أي عيد؟
الأم: عيد الصعود.
الولد: ما معنى عيد الصعود؟
الأم: معناه أن سيّدنا يسوع ع المسيح صَعَدَ إلى السماء.
الولد: وما معنى صعد؟
الأم: معناه طار
الولد: كيف طار، بأبنحة؟
الأم: لا، مُ يطر بأجنحة، طار نقط، لأنه الله، ولأن الله قادر على
كل شيء.

الولد: قال لي والدي دائماُ إن السماء هي ما نر اه وأن لا شيء فيهـا،


فأين أمكنه أن يطير إذن؟
الأم مبتسمة: لا يُككن فهـمُ كل شيء، يجب أن نو"من.
الولد: نؤمن.عاذا؟
الأم: إلى ما يقوله الأشخاص العظام.
الولد: لكنك قلت لي أنت عندما رويتُ لك أنـا قد نوت إذا نتر نا الملح، إننا لا ينبغي أن نوّمن بالحماقات.

الأم: بالتاكيد، يجب ألا نؤمن بها.
الولد: وكيف أستطيع أن أعلم متى تكون الخماقة ومتى لا تكون؟ الأم: لكني قلتُ لك لاننا يجب أن نؤمن بالدين الـقيقي لل بالحماقات

الولد: وما الدين الحقيقي؟
الأم: ديننا، (بينها وبين نفسها): يبدو لي أنني أقول حماقات. (بصوت عال): اذهبْ وتل لأبيك إنـا ذاهبون، وضَغْ وشاحَك انك.

الولد: هل سأحصل على الشُو كولا بعد القّدّاس.
Y-
"(اكارل شميدت، تسع سنوات، بطرس اورلوف: عشر سنوات، ماشـا اورلوف، ثماني سنوات)،.

كار ل: .. لأن بلدنا بروسيا فلن نسمح للروس بأن يأخذو ا أرضنا. بطرس: لكنتا نقول، نحن، إن هذه الأرض أرضنا لأننا احتللناها من قبل.

ماشا: مَنْ، نحن؟
بطرس: أنتِ أصغر من أن تفهمي، نحن، نعني بلدنا. كارل: كان الناس يعيشُون بحيث أن بعضهم ينتمي إلى هذا البلد والآخرون إلى بلد آخر .

ماشا: وإلى أي بلد أنتمي، أنا؟
بطرس: إلى روسيا، مئلنا جميعاً.
ماشا: وإن لم أشأ أن أنتمي إليها!
بطرس: شئت أم أبيت، أنت روسية، كل شُعب له قيصره أو ملكه.
كارل: أو بر لمانه!

بطرس: وكلُ واحد يملك جيو شان، وكلٌّ واحد يجبي ضرائب من شعبه

ماشا: و لم هذا الفَصْلْ
بطرس: كيف، و لُعْ لان كل بلد مثل الشَخص الواحد.
ماشا: لكن، لُمْ هذا الفصل؟
كارل: كيف، ز؟ لأن كل إنسان يحب وطنه.

ماشا: لست أفهم لمَ لا يكون العا لم متَحداً، ألا يكون ذلك أفضل؟ بطرس: لنلعبّ، أفضلُ لنا، فنحن هنا أمام مسائل خطيرة لا أمام ألعاب.

ماشنا: لستُ أفهم
كارل: ستفهمين عندما تكبرين ماشا: لا أحب أن أكبر، إذن

بطرس: إنها صغيرة، ومع ذلك فقد صارت عنيدة مثل الآخرين.

((غلافريلا، المنادم، جندي احتياط، ميشـا، ابن البيت)).
غلافريلا: وداعأ، ميشنـكا، يا سيدي الوديع! الله أعلم متى سنلتقي
ثانية، إن كنا سنلتقي ذات يوم.
ميشا: هل أنت دسافرٌ حقاً؟
غلافريلا: طبعاُ، هناك حربٌ أخرى، وأنا جندي احتياط. ميشا: مع من المُرب؟ مَنْ شنٌ المُربَ وعلى مَنٌْ

 ملكنا لأنه حاباهم حين فع مـل شيئأ ما....

ميشّا: وأنت، لُمْ تذهب؟ تَخَاصم القيصران، وما عليهما إلا أن يُقاتل كلٌ منهما الآخر .

غلافريلا: هذا بديهي، لماذا أذهب؟ من أجل القيصر، والوطن، والعقيدة الأرنوذكسية.

ميشا: لكنك لسـت حريصاً أن تذهب إلى الحرب؟ غلافر يلا: ومْنْ يحر ص على ذلك؟ أيتر كُ الر جل امر أته وأو لاده؟ وأنا، بعد الحياة الهائئة التي عشتُها، أِمكن أن أئنّى ذلك؟

ميشا: إذن، لمُ تذهب إليها؟ قل إنك لا تريد أن تذهب، ولا تذهبْ، ماذا يمكن أن يُصيبك؟

غلافر يلا، ضاحكاً: ماذا يمكن أن يصيبني، سيسوقونني بالقوة. ميشا: مَنْ الذين سيسوقونك بالقوةَ؟ غلافريلا: يسوقني ناسٌ مثلي، عبيد. ميشا: و لم يسوقونك وهم مثلك؟ غلافر يلا: والسلطة؟ يُؤمرون بذلك فيفعلون ما يؤمرون به. ميشـا: وإذا لم يفعلوه؟ غالفريلا: مستحيل

ميشا: لماذا، مستحيل؟
غلافريلا: لأن... لأن ليس من قانون يجعل ذلك مككناً. ميشا: أية قوانين؟
غلافر يلا: أنت بُحيد الكالام! تطيب الثرُ تُرَ معك، عليّ أن أذهب الآن إلى المطبخ وأضع السماور على النار .

ع- في الضرائب
 خشبيأ فيه غروشكا و حدها، ينظر حواليه)

العمدة: آه! ل أحد هنا؟
غرو شكا: أمي عند البقرة وفيديا عند المعلم.
العمدة: قولي لأمك إن العمدة جاء، قولي لها أيضاً: إن هذا هو ثالكُ تنبيه، وأنني أصر أن تأتي وتدفع الضرائب قبل الأحد، وإلأُ أخذتُ البقُرة.
غروشُكا: كيف، تأخذ البقرة؟ أنت سارقّ إذن؟ لكننا لن نعطيك إياها، بقرتنا!

العمدة: أرأيتم هذه البنت! يا لها من شجاعة! .. . ما اسمك أنت؟؟
غروشكا: غروشـا

العمدة: حسنأ، ياغروشكانيا ورانـا الطيبة، اصغي إلي: قولي لأمكك إنني لستُ سارقاً، ولكنني سآخذ البقرة مع ذلك غرو شكا: و لم تأخذها وأنتَ لسـتَ سارقاًْ العمدة: لأننا يجب أن ندفع ما علينا، سآخذ البقرة من أجل الضرائب.

غروشكا: وما الضرائب؟ العمدة: آه! يا لها من بنت! ما الضرائب؟ هي ما قرّر القيصر أن يجبيه من الشعب.

غروششا: ولمن جُجْى؟
العمدة: هذا معلوم: للقيصر، أما بقية الأثيـياء، فسوف ننظر فيها، فيما بعد.

غروشكا: القيصر، ليس فقير أْ نحن الفقر اء، لكن القيصر غني! العمدة: ليس ما يأخذه من أجل نفسه بل من أجلنا نحن، لنا نحن الأغبياء، لـاجاتنا المناصة: الإدارة، الميش، التعليم، لنفعتنا. غروشكا: مالمنفعة التي سنجنيها إذا أخذتْ منّا بقرُتنا، ليسـت هذه المنفعة.

العمدة: ستفهمين عندما تكبرين، لا تنسيْ أن تكرّري لأمك ما قلُهُ لكِ.

غروشكا: لن أقول لها كل هذه الـمـاقات، ما يلزمك، أنت وقيصرك، افعْله بنفسك، وما يلز منا نحن، نفعله بأنفسنا. العمدة: آه، عندما تكبر هذه البنتُ فسوف تُصبح سماً زُعافاً.
0- في الأحكام
(اميتا، عشر سنوات، ايليوشا، تسع سنوات، وصوفيا، سـت سنوات).

ميتيا: قلُت، لبطرس سيميونوفتش إننا يمكن أن نتعوّد ألاَ نرتدي




ميشيل ايفانوفتش فقال لي: بطرس سيميونوفتش يروي لك الكثير من
الأكاذيب.
وأضاف: ليس ثمّة قوانين ضّ الأغبياء.
يضحك البمميع
أليوشا: سأقول لهم ما يلي: (اكلُّ واحد منكم هو ما يَنْعت به الآخر ).
ميتيا: أتقول ذلك جاداًُ ليس كلا الاثنين غبيًا، مع ذلك. صونيا: كلاهما غبيَ، مَنْ ينعت الآخرين بالغباء فهو غبي أيليوشا: وأنت، تُتْمين الآخرين، ومن ثَّمَ فأنت أيضاً غبيَة.
 أن يقولوه وجهاً لوجه، عندما أكبر لن أفعل ذلك، سأقول بصراحة ما ما أفككر فيه.

ايليوشا: وأنا أيضاً.
صونيا: وأنا، سأفعل ما يحلو لي.
ميتيا: وكيف ستفعلين؟
صونيا: سأتكلَم متى شئتُ، وإذا لم أشأ فلن أتكلَم.
ايليوشا: نعم، واضحّ أنك غبيّة.
صونيا: لكنك قلتَ مع ذلك إنك لن تُهين الآخرين.
ايليوشا: لن أنعل ذلك من وراء ظهور رهم.
((مانشاوميشا عاكفان أمام منز لهما على بناء بيت للُعبهما)". ميشا، بقوة: ليس كذلك! هاتي العصا الأخرى، لست ماهرة،

أتعلمين!
("تظهر امـرأة عجوز على عتبة المنزل، ترسم علامة الصليب
وتُمتمب).
احفظْها، يا يسوع، هذه نفس ملائكـية، إنها تشفق علينا ((ايتوقف الطفلان عن اللعب ويتطلَعان إل العجوز ).

ماشا: عمّنْ تَكلمين؟


 وأنتم بهذه الكثرة الكثيرة، حتى كلابه صارت شرّيرة مثله، وصعُبُ

علي الذهاب بسببها.
ماشا: أيّ مسيح دجّال؟!
العجوز: السيد الإقطاعي الذي يسكن في مواجهتنا، هذا السكيرّ !

 نعيش، على كل حال، إذا لم يو جد مثل هؤلاء الناس.

ماشا و ميشا: نعم إنها طيّبة.
العجوز : عندما تكبران، يا ولديّي، لا تَتْسيا الفقر اء، ولن ينساكما
(((تبتعد)).
ميشثا: مـا أشد بؤس هذه المرأة! مـاشا: كم أنا مسرورةَلأن أمي أعطتها! ميشا: ولماذا لا نعطي عندما نستطيع أن نعطي؟ نحن لسنا بحاجة !إلى شيء، أما هي فهي بحاجة إلى كل شيء! ماشا: هل تذكر قول يو حنا المعمدان: "إن كان عندك ثو بان فأعط أحدهما)!?

ميشا: عندما أكبر فسوف أعطي كل شيء.
ماشا: لا يككننا أن نعطي كل شيء.
ميشا: لماذا؟
ماشا: وأنت إذن؟
ميشا: هذا قليل الأهمية... كل الناس يجب أن يكونوا طيبين، عندئذ يُصبح كل الناس سعداء. ((يكف ميشا عن اللعب، ويذهب إلى غرفته، فينزع ورقةٌ من

دفتره ويكتب عليها بضع كلمات ويضعها في جيبه، وقد كتبَ عليها: ((يجب أن يكون المرء خيّرُّا)).
-
(الأب، كاتيا، تسع سنوات، وفيديا ثُمان سنوات)). كاتيا: بابا، كسرْنا زلاّجتنا الصغيرة، أتسطيع أن تصلحها لنا؟

الأب: لا، يا صغيرتي، لУ أعرف، يجب أن تعطيها ((برو كور)" وسيصلحها.

كاتيا: كنا في المديقة، قال لنا بروكور أنْ ليس لديه الآن وقتٌ ليصلحها، لأنه يصلع باب المدخل.

الأب: ليس هذا شيئاُ، ماعليكِ إلا أن تنظري.
فيديا: وأنتَ، بابا، أأنتُ لا تعرف حقَا؟
الأب: أبدأ، يا صغير تي.
فيديا: أنت لا تُسسن أن تفعل شيئا، إذن؟ الأب: بلى! لكني لاأحسنُ ما يحسنه ((بر و كور ).. فيديا: أتعرف كيف تضع سماوراً مئل فاسيلي؟

الأب: ولا هذا أيضاً.
فيديا: أتعر ف كيف تر بط الخيل بالعربة؟
الأب: ولا هذا أيضاً.

فيديا: كنـتُ أقــدّرُ ذلك، نحن لا نستطيع أن نفعل شيئأ لأنهم يفعلون كلٌ شيء لنا، أليس كذلك، يا بابا؟ الأب: لكن مهنتُه، ما عليك إل أن تدرسي فتعرفي ما ينبغي أن يفعله كل إنسان.

فيديا: ونحن، ألا ينبغي لنا أن نعرف كيف يُهيتأ الطعام أو كيف
تربط الخيل.؟
الأب: هنالك أشياء أكثّر ضرورة من هذا.
فيديا: أعرفها: يجب أن نكون أخياراً، يجب ألا نَشْتم الناس، ألا نكون أنــرارأ، لكنا يمكن أن نعرف كيف نُع نُعد الطعام، وكيف نربط الخيل، وكيف نكون، في الوقت نفسه أخيارأ، أليس هذا صحيحأ، أليس مكنأ؟

الأب: بل هذا مكك.؟ طبعأ، اصبري، ستكبرين و حينئذ ستفهُمين. فيديا: وإذا لم أكبر؟

الأب: حماقات.
فيديا: بابا، أتستطيع أن تطلب ذلك من برو كور (٪.
الأب: نعم، نعم! إذهبا إليه، وقولا له إي أمرتُ بذلك.
^ - إدمان الحـمر
((المساء في الخريف، ((مار كار كا))، اثنا عشر عامأ،، و((مـارفوتكا)")
 يبكي، بول عشُر سنوات، على در ج مدخل البيت المجاور ().

بول: أين يسوتكما الشُيطان في هذه الليلة؟ مار كار كا: لقد شرب مرةً أخرى. بول: مَنْ؟ العم برو كور؟

مار كار كا: ومَنْ تُريد أن يكون غيره؟
مارفوتكا: وهو يضرب ماما....
ماركاركا: لن أعود إلى البيت، سوف يضربني، (يجلس على
العتبة) سأنام هنا، ولن أعود
((صمتٌ، مارفوتكا ما يزال يبكي)".
بول لمارفونكا: سيحدث مالا بّّ له أن يحدث، نيتشيفو، ماذا تريد
أن تفعل بذلك؟ نيتشفو
مارفوتكا، باكياً: لو كنتُ قيصراً، لضربتُ كل الذين أعطوه الفودكا، ولمنعتُ الجميع أن يبيعوه شيئًاً منها.
مار كار كا: الأمور لا بَحري هكذا، القيصر لا يد ع الآخرين يتاجر ون

بالفو دكا، إنه يتاجر بنفسه(")، وذلك لكي لا لا يخسر شيئأ فيه.
بول: صحيحّ هذا؟
مار كاركا: تسأل إن كان ذلك صحيحأ؟ ذلك هو الصحيح! وُضعـتْ السيدة أكولينا السجن، لأنها كانت تبيع خمراُ، قيل لها: لا تسبّبي لنا خسارةُ!


بول: أتظن أنها سُجنت من أجل ذلك؟ لقد قيل إنها تصر"فت ضد
القانون...
مار كار كا: كانت تبيع خمر آ، هذا ما هو ضدّ القانون! مارفوتكا: ما كنت لامنعها... دائمأ هذا الـنمر !... بول لماكار كا: كلامُك صحيتُ جدأُ، ساسأل المعلم غدأ، إن لم يعر ف فسوف يدهشني ذلك. مار كار كا: نعم، اسألْ
(")

 الطلاب بعد، يجلس المعلم عند العتبة ملاحظأ، وهو يدخّخن، الأولاد القادمين.

بول، يدنو منه: قلْ لي، يا أو جين سيميو نوفيتش، أصحيحّ ما اقيل لي أمس أن القيصر يتاجر بالــمر، وأن السيدة آكولينا قد سُجنت من أجل ذلك؟

المعلم: أنت تطرح أسئلة حمقاء والذي قال لك ذلك غلك غبي، القيصر

 خسارة للخزينة. بول: كيف ذلك؟ المعلم: لان كل تاجر خمر يجب أي يدفع رسمأ، برميل الخـمر

يكلف خزينة الدولة روبلين، لكنه يباع في التجارة بثمانية روبلات وأربعين و الفرق قيكون عائدات الدولة رولة، وبعمو ع هذه العائدات هائل:

- . . مليون روبل.

بول: إذن كلما شرب الناس خمرأ ازدادت العائدات؟
المعلم: هذا بديهي، ولو لم تو جد هذه العائدات فكيف ينفقون على الجميش والمدراس وكل ما هو ضروري لنا، على العمو م؟ بول: إن كان هذا ضرورياً لنا حقاُ، فلما لا تكون الدورألةُ عائداتها من أشياء نافعة؟ ولماذا الخمر؟

المعلم: كيف، لماذا من الخمر؟ لأن الأمر هكذا، كفى، لقد بَّمع الطلابُ، يا أو لادي، اجلسوا في أماكنكم.

9 - في حكم الإعدام
(ابطرس بيتر وفتش، أستاذ، ماري ايفانوفنا، امر أته - إنها تخيط - إنـئ فيديا ابنهما، تسع سنوات، يستمع إل حديثهما، وإيفان فوسيلييفتش

النائب العام العسكري).
النائب العام: لا نستطيع أن نهمل دروس الماضي، لُقد رأينا بأمُ أعيننا، لا في خظات التاريخ الكيرى فحسب، ولا ولا سيما في فرنسا
 الفاسدة والخطرة بالنسبة إلى المجتمع يؤدي إلى النتيجة المطلوبة.

الأستاذ: لا، لا نستطيع أن نعرف، لا نستطيع أن نحلّد النتائج البعيدة لهذا التدمير، كل هذه الاعتبارات لا تسوّ غ التدابير الاستثنائية والأحوال العرفية.

النائب العام: إن لنا المق، مع ذلك، في الافتراض أن نتانج هذه


 يكن بالموف، نستطيع أن نؤثّثر في أمثال هؤلاء الو حوش، مثـلألُ كالذي

الأستاذ: لستُ أعارض مبدأ الـحكم بالإعدام، لكني أرنض فكرة



إخو انهم بلا مبالاة.

النائب العام: حتى لو لم نستطع التنبو: بالنتاتج البعيدة لهذه الإعدامات فإنا وااثقون من إحسانها...

الأستاذ: من إحسانها؟
النائب العام: نعم، إن الحسنة التي تنتج عن ذلك مباشبرة لا لا يمكنـا إنكارها، كيف يجوز للمجتمع ألا يعاقب المسي، عما يستحق، متل.. الأستاذ: ... معنى هذا أن المجتمع يجب أن يَسْترتد برو ح الانتقام؟ النائب العام: على العكس، إنها تستبدل العقوبات العامة من الانتقام الشخصي.
الأستاذ: وإذن فهذه العقوبات يجب أن تطبّق بأشكال حدّدها القانون هرَّةُ وإلى الأبد، لا على أنها أشكال لتدابير استثنائية.

النائب العام: العقوبات العامة تحل عحل الانتقام الذي يستطيع جميعُ الناس أن يلجؤوا إليه، والذي هو مبالغ فيه، وغير شرعي ولا لا لا لا يستند في الغالب إلى شيء أو يستند إلى الأخطاء.
الأستاذ متدأ: إذن، برأيكَ أن هذه العقوبات تُطّبق دائمأ بحقَ، دون ارتكاب أخطاء، على حالات شُديدة الوضوح، لا
 بصراحة الاعتقاد بأن الأحكام العرفية التي أُعدم فيها آلاف الأثتخاص

((ينهض وقد ثارت عصبيته ويذر ع الغرفة)).
فيديا، لأمه: ماما، لماذا يخاصم بابا؟
الأم: لأنه يرى من الشنر أن يحكم بالإعدام كثير من الناس.
فيديا: كيف؟ يُقْتلون؟
الأم: نعم! بابا يرى أنه لا يجوز التصرّف هكذا غالباً.
 هذا القول يجب ألا يقتل أحدأ أبداًْ
الأستاذ، مبتسمأ: لا علاقة لهذا بما كنا نقول، الله يأمر ألا يقتْل الإنسان إنسانأ آخر .

فيديا: لكن، في كل إعدام موتُ إنسان؟
الأستاذ: صحيح، لكنْ يجب أن نعلم لماذا أُعدم وفي أية ظروف.

فيديا: ومتى يمكن فعلُ ذلك؟
الأستاذ: كيف أردّ عليك؟ لنقلْ أن ثمـة حربأ، وأن بعرمأ يقتل جميع الناس، فكيف ندعُه يفعل ولا نعاقبه؟

فيديا: إذن لماذا يأمرنا الانجيل بأن نحب الجمميع ونغفر لهم؟
الأستاذ: لو كان ذلك مكناً لكان شيئاً رائعاُ، لكنه غير مكن.
فيديا: لماذا؟
الأستاذ: هكذا
("خاطباً النائب العام الذي استمع إلى فيديا وهو يبتسم)".
ومع ذلك، فأنا لا أستطيع، أيها المحترم ايفان فاسيلييفتش أن أقرّ بضرورة الأحكام العر فية والمحاكم العسكرية.

- 1 - في السجون
(اسيمكا، ثلاث عشر سنة، آكزيوتكا، عشّر سنوات، ميتكا، عشر
 قرب بئرٌ بعد أن جَنْوْا فطور رألا).
آكزيوتكا: آه! كم كانت تبكي العمة ماتريونا! والأولاد! بدأ أحدهم فأخذ الجمميع ينتحبون. فانكا: لماذا كانوا ييكون؟

باللشا: لماذا؟ لأن أباهم اقتيد إلى السجن، من يجوز له أن يبكي

فانكا: ولماذا اقتادوه إلى السجن؟ آكزيوتكا: مَنْ يعلم؟ جاؤوا وقالوا له: (ااستعد)،، واقتادوه رأينا كل شيء...
سيمكا: أُوقف لانه سرق خيولأ: خيول (ادمكين)"، و"كر اموف)" أيضأ، وجو ادنا الأغبر لم يفلت من يديه أيضأ، ولا نستطِع مع ذلك، أن نُهنتّه على ذلك كله.

آكزيوتكا: لا جدال في هذا، لكنتا مع ذلك نشفق على على الصغار، ،

$$
\begin{aligned}
& \text { وهم أر بعة، ويا لفقرهمه، حتى ولا خبز الْا ، جاؤو ا إلى بيتنا. } \\
& \text { سيمكا: ما كان ينبغي له أن يسرق. } \\
& \text { ميتيكا: لكنه هو الذي سرق، لا الأولاد }
\end{aligned}
$$

سيمكا: أنت تشوّه القصة كلها بهؤلاء (الصغار هر)، لماذا أساء التصرّف؟ وما دَخلُ الصغار هنا؟ ألأن عنده كثيرأ من الأولاد يجب أن يسرق؟

فانكا: وماذا سيفعلون به في السجن؟
سيمكا: سُحِحَسُ، هذا كل شيء.
فانكا: وهل يُطعمونه؟
سيمكا: ولذلك فإن هؤلاء الملاعين من سارقي الـيول لا يخشَون

 ولأقلعوا عن عاداتهم، لكنْ ما مصيرُهم في السجني، الر احةُ بصحبة

أُصدقاء مؤنسين من أمثالهـم، وتَعلُّمُهم بعضهـم من بعض كيف يسبرتون

 فانكا: لم وضع في السجن إذن؟ سيمكا: حاولْ أن تعرف، أنت.

آكز يوتكا: نفقة كاملة له هو لكن...
سيمكا، متابعاً: ليتعلم السرقة أكثر .
آكز يوتكا: والأو لاد والأم، فَلْموتو وهـم يثير ون الشفقة، ماذا تريد أن تفعل بهـم؟ سيأتو ن ليسألو ا الخبزَ، ولا نستطيع أن نرفض لهم ذلك.

فانكا: و لُم يسجنو ن اللصوص؟
سيمكا: لكن ماذا تريد أن تفعل بهم؟؟
فانكا: ماذا؟ نفعل؟ نفعل شيئاً آخر، لكي....
سيمكا: تمامأ، شيئأ آخر، تقول ذلك ولا تعلم ماذا! ناسُّ أعقلّ
منك بحتوا، لكنهم لم يجدوا شيئأ.
بالاشكا: أنا لو كنتُ الامبراطورة....
آكزيو تكا، ضاحكاً: لو كنت الامبر اطور ة ماذا كنت ستفعلين؟ بالاشكا: ماذا كنـُ سأفعل؟ كنتُ رتّبـتُ الأمور، بحيثُ لا يسرق أحذّ، وبحيث لا يبكي الأولاد.

آكزيوتكا: كيف كنت ستتوّصلين إلى ذلك؟
 أحدّ بالذل، ولكي يكون لدّى الناس ما يكفيهم. سيمكا: ايه! أيتها الامبراطورة، كيف ستفعلين ذلك؟ بالاشا: حسناُ، سأفعل... سأفعل". ميتكا: لنذهب إلى المديقة التي تتشابك فيها أشجار القبقب سيمكا: موافق، إلى الأمام، سرْ! وأنتِ، يا امبراطور رة، إياك أن تُضيعي فطورك
((ينهضون وينصرفون)).
11 (1) في الغنى
(الأب والمر أته وابنته وفاسيا، ست سنوات يات يجلسون في في الشرفة، الأو لاد الآخرون الأكبر سناُ يلعبون المضرب، يقترب متسوّل شاب").
الأب، للمتسوّل: وأنتَ، لماذا تتسوّل؟
 الثياب، أناآت من موسكو، وأحاول أن أعود إلى البيت، أعينوا رجلاُ بائساً.

الأب: و لَ أنت بائسٌ؟
المتسوّل: الأمرُ واضح: لقد افتقرتُ
الأب: لو اشتغلتَ لما افتقرتَ.

المتسوّل: أشتغل؟ ل أطلب إلا هذا، لكني لا أجدُ عملا، كل شيء
مغلق....
الأب: وكيف جرى أن الآخرين يشتغلون وأنك أنت عاطل؟
المتسوَل: صدَّقْني، آتَنىّ من كل قلبي أن أجد عملاُ، الناس لا يُشَغَلون، ار حمْ، يا سيدي! ! إني أمشني منذ يومين دون ألمَ أن آكل شيئاً.

الأب، يفتح عفظتّه، لامر أته: أمعك نقود، ليس معي سوى أوراق مالية؟

الأم: تركتُ ععفظة النقود في معفظة اليد، على الطاولة قرب السرير، (لفاسيا) هل تذهب وتأتني بها؟
(فاسيا لا يسمعها، ولا يرفع بصرهعن المتسول)
الأم: فاسيا، ألا تسمع؟
(تسحبه من كمّه)
فاسيا: ما بك ماما؟
(تكرر الأم على فاسيا طلبها
فاسيا، يثب: على الفور !
(يذهب وهو يلتفت وراء إل المتسوّل)
الأب للتمسوّل: انتظر لـظةُ.
الأب، يخاطب امر أته بالفرنسية: هذا رهيب! ما أكتر الذين بلا عمل! كلهم كسالى، لكن ذلك، على كل حال، عززن، هو جائع.

الأم: إنه يبالغ! يقال إن الشيء نفسه موجودُ في كل مكان، قرأت أن في نيو يورك وحدها مائة ألف عاطلِ عن العمل، أنريد شاياً أيضاً؛

الأب: صبي، لكن لا تثقّليه.
(ايدخن، صَمْتُ، يلاحظهـما المتسول وهو يهزّ رأسه، ويسعل كأنه يريد أن يجذب الانتباه، فاسيا يُسار ع حاملا عمظظة النقود ويبحث فجأة عن المتسول بنظر اته، يمدّ المحفظة إلى أمه ويبقى أمامهاها). الأب، يخر ج عشّرة كوبيكات من المحفظة: دونكَ، هذه لك، خذها.

المتسوّل، يرفع قتعته ويتناول تطعة النقود: شكراi، ثشكرأ لك، وشكر أ أيضأ لانكمم عطفتم على بائس .

الأب: آسـف، على الخُصـوص، أنك لا تعمل، لـو كنتُ تعمل لـا كنتَ فقيراً! من يَعْمل يبتعذ عنه الشقاء ...
((المتسول يرد قبعته إلى رأسه، ثمم يبتد وهو يقول)).
المتسول: ومع ذلك نمن الصحيح أن العمل لا يصنع الغنى لكنه يصنع تحدّب الظهر .
((ينصرف).
فاسيا: ماذا قال؟
الأب: ذكر المثل الغبي الذي يتداوله الفلاحون: لن تغدو غنيأ بالعمل، لكنك ستغدو أحدب.

فاسيا: ما معنى هذا؟
الأب: يعتقدون أننا لا نعتني بالعمل بل نصبح حُدباً. فاسيا: وليس هذا صحيحأ؟
 ولا يريدون أن يعملوا يلازمهم الشُقاء أبدأ. فاسيا: وكيف جرى أننا لم نعمل قط وأننا أغنياء؟! الأم: كيف عرفتَ أن الأب لا يعمل؟ فاسيا: لا أدري، لكنتا مع ذلك أثرياء، لابدَ أن أبي قد اثتغل شغلأ مضنياُ، أهو يعمل كثيراً، حقَّاْ؟ الأب: هناك عملّ وعملّ، لعل عملي مَا لا يستطبع جميعُ الناس أن يقوموا به.

فاسبا: وما عمُلك، بابا؟
الأبُ: أعمل لاطعامكم جميعأ، ولأوفرّ لكم التعلم ولألبسكمْ.
 هذه المالة البائسة، وكنا نحن، على ما نا نحن عليه؟.. الأب، مبتسماً: إن هذا الولد اشتراكي بالولادة. الأم: يُقال: إن غبيّا واحدأ يستطيع أن يطرح من الأسئلة ما لا
 يستطيع... الولدُ ليس غبياً، لكنه مع ذلك، ولذّ.

Y Y Y - لنحب الذين يُهينونا
((ميشا، عشر سنوات، فانيا، ثماني سنوات)).
ماشا: أعتقد الآن أن أمي لو أخذـتنا معها لذهبنا إلى باسـا ((ناسيا))، ماذا كنت تتمنى أن تفعل أنت؟

فانيا: أتمنّى لو حدث لي ماحدث أمس.
ماشا: وماذا حدث أمس؟ ضربك غريشا وبكيتما كلاكما، وليس في ذلك كله ما يسرّ!
فانيا: بلى، هذا بالضبط ما هو حسن، كان شيئاً حسناً جداً إنه لا يو جد ما هو أحسن، هذا ما أريده مرةُ أخرى.

ماشا: لستُ أفهم
 بايفانوفتش في الأحد الماضي.... اوه! كم أحبَّإ...
ماشا: كيف يمكن ألا نحبّه، تقول أمي إنه قدّيس، وهذا صصحيح. فانيا: في الأحد الماضي، روى قصة رجن رجل كان يُهان دائماً، وكان

 بالسعادة، سرّي ذلك وأردت أن أفعل عندما ضربني، غري ريشا أمس،

 عاهدت نفسي عليه، فأجبتُها بفظاظة، وأنا الآن أريد مرةً أخرى وري أن أكون كما كنـتُ مع غريشا.

ماشا: أتريد أن تُضربَ مرةُ أخرى؟ فانيا: نعم، حتى هذا، سأفعل ما فعلته مع غريشا، وسأشعر بالسعادة.

ماشنا: حماقات! كـــَ أحمق وما تزال أحمق. فانيا: ليكنْ! أحمق، نعم أحمق، لكني أعلم الآن ما ينبغي أن أفعل لأشعر بالسعادة التامّة

ماشا: غبي تام الغباء! ما ينبغي أن تفعله لتصبح غبيّا تام الغباء!
فانيا: ر.عا...
F| - في الصحافة
((في قاعة المطالعة، فولوديا طالب ثانوي، أربع عشرة سنة، يقر أ،
 يحمل سفطأ ثقيلا على ظهر ه، يتبعه ميشا ثُماني سنوات. البواب: أين ينبغي أن أُضع ذلك كله، يا سيدي؟ لقد تحطّم ظهري. فولوديا: أين أمرتَ بوضعه. البواب: قال لي فاسيلي يتموتيتش: (ااحملْ هذا إلى غرفة المطالعة ريثما أصل)،.
((يتابع قر اءته، يضع البوابُ حمله وهو يتنهّه)،.
صونيا: ما هذا؟
فولوديا: الصحيفة: ((الحقيقة)).

ميشا: كيف، ((ا-لـقيقة؟)).
صونيا: هذا كثير .
فولوديا: هذه بمموعة سنة كاملة.
((يتابع قراءته)).
ميشا: كل هذا مكتوبٌ؟
البواب: كأن الذين كتبوا هذا كله مُ يُعَطِلواعطلتهم. فولوديا، ضاحكاً: ماذا تقول؟

البواب: قلتُ إن الذين كتبوا هذا كله لمُعُطّلوا، سأنصرف الآن،
قولوا إني حملتُ كلَّ شيء.
((ينسحب)).
صونيا لفولوديا: لمَ كل هذه الصحف لبابا؟
فولوديا: يريد أن يعثر على مقالات بولشـاكوف ويجمعها. صونيا: لكن العم ميشيل ايفانوفتش قال إن بولشُاكوف يُغريه بالغئيان.

فولوديا: لا أستغرب هذا! فالعم لا يقر أ إلا: ((الحقيقة الشناملة)).
ميشا: وهل ((حقيقة)) العم كبيرة مثل هذه؟ صونيا: أكبر منها. هنا يوجد ما ظهر منذ سنة فقط. والحقيقة الشُاملة)) تظهر منذ عشرين سنة.

ميشا: منذ عشرين هكذا، منذ عشرين؟
صونيا، محاولة إدهاثث ميشنا: وليس هذا شئئأ. نحن هنا أمام صحيفتين، وتصدر ثُلا'ون صحيفة، بل أكثر .

فولوديا، دون أن يرفع رأسه. ثلاكون؟ خمسيمئة وثلالثون في روسيا وحدها. وإذا جمعنا ما يصدر في المار ج كان عندنا الآلاف.

ميشُّا: لا نستطيع أن نضعها في هذه الغرفة؟
فولوديا: في هذه الغرفة؟ ولا في شـارعنا. والآن، لا تُلْهوني، إذا شُتتم. رعما سئُلت غداً. ومع كل حماقاتكم! ...
((يستأنف القراءة)).
ميشـا: أنا، أعتقد أننا لا ينبغي أن نقر أ إلى هذا الحذّ.
صونيا: و لم ل؟
ميشا: لأن هذه الصحف إن كانت تقول المقيقة فلا جدوى من تكرار الشيء نفسه، في كل يوم، وإن كانت لا تقول الـققيقة فلماذا إذن يكذبون في معظم الأحيان؟

صونيا: هل وجدت ذلك وحدك؟ ميشثا: لماذا يكتبون كل ذلك؟ إن في ذلك إسرافاً. فولوديا، ورأسه مستغرقّ في كتابه: لأنه بدون حرية الصحافة، كيف نستطيع أن نعرف أين الحفيقة؟

ميشـا ومع ذلك، فبابا يجد أنهم يقولو ن المقيقة في ((الحقيقة)) بينما

يُصاب العم ميشيل ايفانوفتش بالغثيان وهو يقرؤها. فكيف نستطيع أن نعر ف أين المقيقة: أهي في (ا-المقيقة) أم (في المقيقة الشاملمجّ)، صونيا: هذا صحيح. أعتقد أيضأ أن هناكا أكثر مكا يلزم ممن الصحف والدوريات والكتب:

فولوديا: من الواضح أن عقل المر أة تافه.
صونيا: قلتُ، بما أن هناكُ أكثرُ مما يلزم من الصحف، فنحن لا نستطيع أن نعر ف أين...
فولوديا: لكن لككل عقله. ويكفي أن يفكر ليعرف أين المقيقة.
 فولوديا: أنت حرٌ في أن تصطنع العناد!... على كل حاله، اصنع ما تشاء، لكن دغْني أعمل.
\& 1 - في الندم
((فوليا، ثماني سنوات، وبيده صحنّ فار غن، يكيكي في البهو . فيديا، عشر سـنوات، ير كض ويقف"،

فيديا: ماما تريد أن تعرف أين كنتَ، ولماذا تبكي؟... للمر بية... (يلاحظ أن الصحن فار غ ويصفر . ) أين الحلوى؟ فوليا: أنا... أنا.. .أنا أردتُ... أنا.. . ودون تصد، اوه ... أكلتها. فيديا: ألم تستطيع أن تذهب إلى المُبية؟ أكلتها؟ ما أَمْكركَكُ مع أن أن ماما كانت تتعتد أنكُ مسرورٌ جداً بأن تُعطيها إياها.

فوليا: نعم، نعم، كنتُ مسروراً، لكن فجأة، ها، ها، ! فيديا: ذقتها، ثـم أكلتها! أنَت مـاكرّ حقاً!
((يضحك)).
فوليا: مهما ضحكت... لكن كيف سأحكي ذلك للمر بية، أو
لالمي...
فيديا: آه! يا أخي المسـكين، ماذا فعلتَ؟ ها، ها، ها ها بلعتَ كل شيء! لا فائدة من البكاء، ويجب أن بَد شيئاًآخر . فوليا: و كيف إذن؟ ماذا يجب أن أفعل الآن؟

فيديا: هذه قصة يطول شر حها.
((يبذل وسعه ألا يضحكك، صمتٌ).
فوليا: لقد ضللتُ، ولا أدري ما أفعل
((يبكي بقوة)).

فيديا: لمُ تيأس هكذا؟ (بينه وبين نفسهه)، سيَزْعق، الأمر بسيط، مع
ذلك: اذهبْ وقلْ لماما أنكُ أكلتها.
فوليا: الأمرُ 'أسوأ
فيديا: إذن، اذهب واعترف للمربية.
فوليا: كيف أعترف لها بذلك؟
فيديا: طيّب، ابقَ هنا إذن، سأذهب وأحكي لها كلَّ ما جرى، لن
تقول شيئاً.
فوليا: لا، لا تفعل ذلك، آه! كيف أحكي لها؟...

فيديا: إيه! هذا أمرّ تافهُا لقد غلطتَ، ما حيلُكُ في ذلك؟ سأشرح لها، على الفور . ((يخر ج).
فوليا: فيديا، فيديا! ابقَ... لقد ذهب! أردتُ أن أذوقها فقط، وماذا فعلتُ؟ ل أذكر شيـناً من ذلك، والآن ما العمل؟ ((يتضاعف بكاوهo).

 فوليا: كيف، ألم تغضب؟
فيديا: لمَ يَخْطر لها أن تغضبـ... وقالت: (ابئس الملوى، كنت سأُعطيه إياها، مع ذلك)".
نوليا: لكني أكلتُها دون تصد. ((ييكي من جديد)).
فيديا: لكن لماذا تبكي الآن؟ المربية صفحت عنكُ، ولن تقول شيئاً
كاما!
فوليا: المربية صفحتٍ عني، وأعلم أنها لطيفة، لكني أنا سيء، سيء، سيء، ومن أبل ذلك أبكي.

10 - في الفن
((خادم، نيانيا وناتاثـا، ثُماني سنوات، نيانيا تحيك جور بأ، وتعدُ
القطب)،.

الخادم: أتسمعين، آدفوتيا فاسيلييفنا، أتسمعين؟ آ...


((تصفي المليب)".
المنادم، وهو يجلس: وأنا رأيت أيضأ، يتساءلون لماذا ندفع. نيانيا: نعم، لقد ذهبنا إلِ المسرح، كان الوقتُ أطول، هذه المرة. الخادم: الأوبر ا طويلة دائماُ، يظل المرُ قاعدأُ .. قاعدأ، أرسلونا لنرى اوبرا، رائعة. (ابول، فلاح مستخدم في المطبخ، يدخل، حاملألا خو خاً، يصغي إلى المديث)،

نيانيا: كانت إذن غناءٌ
 الأغاني لا تتشابه، وأنا أحبُّ ذلك كثير أَ، إنها الأصوات نـيا نفسها دائماً
 جلديل.

نيانيا: يُقال إن الاشتر اك غال؟
المنادم: مقصور تنا تكلف ثلالمدئة روبل، مقابل اثنتي عشرة تُثيلية. بول، هاز أ رأسه: ثلا'تمئة روبل؟ لمن يذهب هذا المال المادم: الأمر واضح: يذهب إلى مَنْ يغني، يخْكون أن المغنية تكسب خمسين ألف روبل في السنة. -yv.-

بول: لا أتكلم عن الآلاف، لكنْ هنا، في القرية، ثلآتمئة روبل شيء: صخم.
((نينا، طالبة في معهد الفتيات تدخل قاعة الطعام)). نينا: أنت هنا، ناتاشا؟ أين اختفيت؟ ماما تناديك. ناتاشا، وهي تأكل خو خةُ: على الفور نينا، للخادم: يأية مناسبة كنتَ تتكلم عن مئة روبل؟ نيانيا: سيميون نيكولايفتش (تشير إلى الحنادم) روى أنه كان في المسرح حيث سمع الغناء، وهو متعجبٌ من أن يُدنع هذا الأجرُ الكبير للمغنيّات، أصحيح، يا نينا ميكايلوفنا، أن المغنية تكسب المبر حتى خمسة وعشرين ألف روبل في السنة؟
نينا: بل وأكثِّر، دعيتْ مغنيةٌ إلى أمر يكا فقبضت مئة و خمسين ألفاً،
 وعشرين ألف روبل من أجل أحد أظافره. بول: تُكتَبُ أثشياء كثيرة!

نينا، مسرورة: أو'كد لك أن هذا صحيح. بول: لماذا، من أجل أحد الاظافر؟

نينا: لماذا؟
ناتاشا: نعم، لماذا؟
نينا: لان هذا عازف البيانو وهو موْمْن، فإذا أصابه شيءّ في يده فإنَّه لا يستطـِع العز ف، بعد ذلك، و حينئذ يُدْفَع له التأمين.

بول: هذه صفقة رابحة!
سيمتشكا، طالبٌ في السنة السـادسة يدخل: أنتم في اجتماع ع هنا،
عـّمّ تتحدثون؟
((تشرح له نينا)).

 أن رجلها إذا كُسرت فستكفٌ عن العمل.

المنادم: هؤلاء الر اقصات، اعذروا تعبيري، يعملن بار جلهن، دون
سراويل.
بول: وأي عمل!
سيمتشكا: لكن جميع الناس ليس بوسعهم أن يفعلو ا ما يفعلنه! ثَمَّ
كم انفقْن من سنين وهنَ يدرسْن!
بول: يدرسْنَ ماذا؟
سيمتشكا: أنت لا تفهم شيئاً من ذلك! الفن شيء:عظيم.
بول: أنا أعتقد أنه شيءُ تافه. نحن ندفع يُمنه. مال الأغبياء، ولو أن
 راتصون ولا مغنّون، والـقَ أنهم لا قيمة لهـم البَّة.
سيمتشكا: هذا شأن من كان بلا تعلّم، إن أسماء بيتهوفن وفيردي ورافائيل، بالنسبة إليه، لا قيمة لها. ناتاشـا: أنا أعتقد أنه يقول الـقيقة.

نينا: لنذهبْ، لنذهبْ.
17 - في العلم
((طالبان، واقعي، خمسة عشر عامأ، طالب في الفرع ع العلمي،
 توأمان، شقيقا الثاني.
الو اقعي: ماذا تنفعني اللاتينية واليونانية بما أن كل شيء قد تُرجِمَ إلى اللغات الـديثة؟

الأنسَسي: لن تفهم الإلياذة أبدأ إذا لم تقرأها في اليونانية. الواقعي: لستُ بحاجة إلى أن أقر أها، ولا أرغب في ذلك. فولوديا: ما الإلياذه؟

الواقعي: حكاية.
الأنسَي: لكنها جميلة جداً بحيث أننا لا بجد في العالم حكايات

بيتروشا: وفيم هي بهذا المجمال؟
الواقعي: هي حكاية، هذا كل ما في الأمر . الأنَسَي: لكنك لن تفهم بدقةُ أبداً العصور القدبِّة إذا لم تفهم هذه الـكايات.

الواقعي: في رأبي، أن ههنا الخر افة نفسها التي في التعاليم الدينية ما يُسمّى: (القانون الديني)".

الأنَسَي، ثائر أ: إن القانون الإلهي خاطئ و كاذب، لكن الاليلاذة من التار يخ ومن الـلكمة.

فولوديا: أحقَّأ أن القانون الإلهي ليس سوى حماقة؟
الأنَسَي: لمَ تَبقيان هنا؟ أنتما لا تفهمان، مع ذلك، شيئأُ الولدان،
وقد جُر حا: لمَ تفكر أننا لا نفهم شيئاُ؟
فولوديا: ولعلنا نفهم أكثر منك.
الأنسَسي: طيّب، طيب، لكن لا تتدخلا في الحديث، ابقيا هادئين.
(إلى الواقعي)، تريد أن تبرهن أن اللغات القديمة لا تفيد شيئاً في

 تفصلنا عن النجوم، و كل هذه التفاصيل التي لا يحتاج إليها أحذّ؟

الواقعي: كلا، إن هذه المعار ف ضروريةٌ جداً.
الأنَسَي: لأي شيء؟
الو اقعي: كيف، لأي شيء؟ لككل شيء؟ والملاحة؟

الأنَسْي: الملاحة مُكنة بدون علم الفلك.
الو اقعي : لا تنس تطبيقاتها العلمية، في الز راعة والطب و الصناعة. ..
الأنسَسي: ليس هذا ثيئاُ، هذه المعارف نفسها تصلح لصن الصنع القنابل للحروب والثوريين، آه! لو كانت توُدي إلى رفاه الإنسان!... الو اقعي: ألا تعتقد أن العلوم بتحعل الناس أفضل؟

فولوديا: ما العلوم التي بتعل الناس أفضل؟
 السن، أنت تنطق دائماً بالـماقات.

فولوديا وبيتروشا، معأ: حماقات أم لا، ما العلوم التي تساعدنا على أن نحيا حياة حسنة؟

الو اقعي: مثل هذه العلوم غير مو جو دة، مثل هذه الحياة يـجب أن ينيها كل واحدٍ بنفسه.

الأنَسَي: لا، فولوديا وبيتر وشا لا يتعلمان ذلك كله في المدرسة. فولوديا: إنْ كانوا لا يعلَّموننا ذلك فلإنا يجب ألا نتعلَّمه. بيتروشا: سنكبر ولن نتعلّم ما لِس ضرورياً أن نتعلمه. فولوديا: وسنعيش حياةً أفضل. الأنسَسي: ضاحكاً: حسناً! أيها الـحكيمان، لقد حللتما المشكلة. MV

 في خلع ملابسها).
الفلاح: آه! يا لهذا الطقس! كانت العودةُ صعبةُ. الفلاحة: كان المكان بعيداً! خمسة عشر كيلومترأ. الفلاح: بل عشرين، (لابنه)، اذهبْ واهتم بالحصان.

الفلاح: وماذا، هل ربحنا؟
العرّابة: حيّرتني هذه القضية، ما هي بالضبط؟
الفلاح: هذه هي: (اافيريان) استولى على بستان البقول الذي لي ولا ير يد أن يرده إلي ولست أرى حلاْ لهذه القضية.
الفلاحة: هذه هي المرة الثانية التي نَّثُلُ فيها أمام المحكمة. العرابة: أعـرف، أعـرف، زوجـي قال لي: إن المحكمة كانت بجانبك في المرة الأخيرة.

الفلاح: هذا المحزن، بعد أن خسر (افريان)) ذهب إلى معكمة أخرى، محكمة المنطقة، فأحالت القضية، ومثلتُ أمـام القضاة، نحكموا عليَ واستانفت لكني حكــتُ من بديد، آ! !... من هذه المحاكم!

الفلاحة: ماذا ينبغي أن تفعل إذن؟ الفلا ح: لن أتخلّى له عما هو لي، سأستانف أمام محكمة عليا، وقد تحدّنت إلى المحامي.

العرابة: وإذا حكمت هذه المحكمة لمصلحته؟
الفلاح: ساذهب إلى عحاكم أعلى حتى لو ضحَيتُ بآخر بقرة لي، لن أستسلم لهذا الشُيطان المدحدح، سيعرفني مَنْ أنا!

العرَّابة: مـا أشدّ ما يُحزن أن تككون لنا علاقة بكل هذه المحاكمه، وإذا حكــتْ له تلك المر اجع العليا؟

الفلاح: سأتو جَه إل القيصر، يجب أن أذهب وأطعم الحصان خبزأ.

بيتيا: وإذا حكم القيصر علينا فبالى من نتوجّه؟
الفلاحة: بعد القيصر، لا يو جَد أحذ.
بيتيا: ولماذا كان القضاة إلى جانب بابا تارةُ، وإلى جانب آفيريان تارةٌ أخرى؟

الفلاحة: لعلهم لا يعلمون من الأمر شيئاً.
بيتيا: إن كانوا لا يعلمون شيئأ، فلماذا يُثْل الناسُ أمامهم إذن؟
الفلاحة: لانْ لا أحد يُريد أن يُحْرم مايملك.
بيتيا: حسنأ، عندما أكبر، سأتصرّف تصرّفاً آخر : إن كان لي شيء

 وأنا العرابة: الأمر أسهل هكذا، وهذا يتمّ بلا خطيئة، الفلاحة: ما
 البقول.

11 - في المحكمة العسكرية
في المحكمة العسكرية
(اغر يشا، اثنا عشر عامأ، سيمكا، عشرة أعوام، تيشكا: ثلاظة عشر
عامأ)،.

تيشكا: إن أخذتَ شيئاً من صندوق الآخرين، فسوف توضع في السجن وسوف تخاف من أن تعود ! لم فعلتك.

سيمكا: نعم، مو افق على هنا، لكن العم نيكيتا روى أن ميتروفان
سُجن من أجل لا شيء.
تيشكا: كيف، من أجل لا شيء؟ إذا كان الأمر كذلك، فماذا
يفعلون بالذي أدان بر يئُ؟
غريشكا: لن يهنٌّوه، إن حكَم خلافاً للقانون فسيُعاقبُ.
سيمكا: ومن سيعاقبه؟
تيشكا: رئيسه.
سيمكا: ومن رئيسه؟
تيشكا: الإدارة.
سيمكا: وإذا أخطأت الإدارةُ هي أيضاُ؟
غر يشكا: هناك ما هو أعلى منها، وستُعاقب أيضاً، ولذلك كان القيصر هنا.

سيمكا: وإذا أخطأ القيصر، هو أيضاُ، فمن يعاقب؟
تيشكا: مَنْ يعاقَب؟ مَنْ يعاقب؟؟ الأمر واضحّ ...
غر يشكا: اللّ يعاقبه.
سيمكا: لكن الله يعاقب أيضاُ الذي سرق من صندو وق الآخرين. فليكن الله هو وحده الذي يعاقب جميع المذنبين. والله لن يخطني.

تيشكا: الأمور لن تستمر بلا شك هكذا؟
سيمكا: ولَّلا؟
تيشكا: لان...
19 - في الملكية
(اشيخ يصلح حاجز الشّرفة، ابن اقطاعي عمره هبعة أعوام، ينظر
!إلى عمل بنار الأبنوس ويعجب بها).
الولد: ما أحسن شغلك، ما اسمُك؟

(اركرول)،، بل ويسمّوني ((سافيتش)".
الولد: ما أحسن شغلك، ((كرول سافتتش).
 ستيبأْ

الولد: أعندكَ شَرفة؟
 شيئأ، شرفتي بدون نوافذ، يدخلها الإنسان ويخر ج منها فور أ، هذه شُرفتي
الولد: أنت تُز ح، لا، قلْ لي، أعندكُ شرفة مثل هذه؟ أسألك عن ذلك جادأ.

النجار : آه! أيها الولد الرائع! شرفة؟ أية شرفة يعكن أن تكون

لأخي؟ لِيُطيه الله فوق رأسه، وما نفُُ الشرفة؟؟ بدأت بعمل السقف



الولد، دهشاً: لماذا؟
النجار : لأني فقدت قواي.
الولد: كيف ذلك، فقدتَ قو اك؟ ومع ذلك، فأنت تعمل عندنا.
النجار : أعمل لكمم، أمّا لي فلا أستطيع.
الولد: لأي سبب؟؟ لستُ أفهم، اشرِّ لمي.
النجار: ستكبر، أيها الولد الطيّب، وستفهم، أنا أعمل لكمم، أما لـ
فلا أستطيع
الولد: لماذا
النجار : لأنه لابد من المنتب وليس لديّ خشتب، يجب ألئ أن أنشتريه

 وسأثتري خمس صنوبرات، وسأنهي السقف. الولد: وأنت نفسك، أليس عندك غابة؟

النجار : عندنا غابات شديدة الاتساع ح حتى إننا نستطيع أن نششي فيها ثلالة أيام دو ن أن نصل إلى نهايتها، لكنها للأسف ليست لنا.
 الغابة لا تعود عليها إلا بالمتاعب.

النجار : كل الشُر يأتي من هنا! لأمكُ همومُ لأنها تُلك غابةً شـديدة
 وأنسى عملي، ولن يمدح أحدّ أخانا من أجل ذلك.
الولد: عندما أكبر فسوف أتصرّف بحيث يكون لي مقدار مسـاو للذي مع الآخرين، المساواة بلمميع الناس

النجار : إذن أسر غُ واكبرْ، وإلا فلن أكون حيّاُ، لكن لا تنسَّ ... أين وضعت منجري؟.

- Y.
((امـر أة الاقطاعي وولدها الاولا الطالب الثانوي، أربعة عشر عاماً، وتاينتشكا خمسة أعوام، يتنزهون في الحديقة، تقترب منهـم فلاحةُ الاحُ عجوز

الأم: مـا بك، ما تريونا؟
العجوز : جئتُ طالبةُ طيبتك
الأم: لماذ!
العجوز: لأنني أخجل، يا سيدتي من الكالام، لكن، مـا العمل، لقد وضعتْ ابنتي أيضأ، وطلبتْ إلي أن أر جو كُ كي تكوني إنبينة الوليد.

الأم: لكن لميمض زمنّ طويل على ولادتها السابقة!
العجوز : ماذا أقول؟ مضى على ذلك سنةٌ منذ الصيف.
الأم: كم حفيدأ لك الآن؟

العجوزٍ: من الصعب إحصاؤهم جميعأ، إني أعطي نصفهم عن رضأ، وكلُهم صغار، وأصغر، أي شقاء!
الأم: وابنتك، كـم ولداُ لها؟

العجِز : الذي وُلد أخيرأ هو السابع، وكلُهم أحياء، لو أن الله الرحيم أَخَذ بعضهم إليه!
الأم: ماذا تقولين؟ كيف تحرئين أن تتكلمي هكذا؟
العجوز: مـاذا بوسعي أن أفعل؟ نحن نذنب، الشثقاء كبير،

 وصهري سافر، ونحن امرأتان وحدنا، ماذا سنفعل؟ أنا عجوز، وابنتي وضعت طفلها، أيّين عمل تستطيع أن تقوم به، وهؤلاء الصغار لا يعرفون إلا طلـب الطعام.
الأم: وهم سبعة حقآ؟

العجوز: سبعة من غير نقص، الكبير وحده بدأ يتدبّر أمره، أما
الآخرون فصغار جدأ.

الأم: وكيف صار أنهم بهذه الكثرة؟
العجوز : لا حيلة لنا، يا سيّدتي، إنه يأتي عندما يحصل على الإذن، أو في أيام الأعياد، وهو يعيش قريباً منا، ليت الشيطان أبعده عنا!

الأم: آه! بعضهـم يبكي لأنهم لا أولاد لهـم أو لانهم فقدو هـمه، وأنتم تبكون لأن لديكم الكنير من الأو لاد.

العجوز : الكثير، أكثر ما يلزم، ذلك يتجاوز مواردنا، هل أومتّلُ منك ذلك، يا سيّدتي؟

الأم: نعم، عمَدتُ الآخرين، وسأعمَد هذا أيضأ، أصبيُّ هو؟ العجوز: صبي بصحّة جيدة، ويصر خعالياً، متى تريدين أن يتم العماد؟

الأم: متى شئت.
((تنصرف العجوز بعد أن شكرتها)).
نانيتشاكا: كيف يكون لبعضهم أولاد، لا يكون لبعضهم الآخر؟

الأم: بار اشا لا زوج لها، الأولاد يولدون بعد الزو وأج، بعد الزواج يكون هناز زوج وزوجة، حينئذ يولد الأولاد.

نانيتشكا: يولدون دائماًْ
الأم: لا، لا، يولدون دائماً، الطاهي له امرأة، لكن ليس له أولاد.
نانيتشكا: هل يمكن أن يتدبّر الأزواج أنفسهم فيكون أو لا يكون
يكون لهم أولاد متى شاؤوا؟
الطالب: ما أحمق أسئلتك التي تطر حينها!
نانيتشكا: أبدأ لا، أعتقد أن ابنة ماتريونا إذا كانت لا تريد أولادا فيجب أن تتصرف بحيث لا يكون لها أولاد، ماما هل هناك أك وسيلةٌ من أجل هذا؟

الطالب: أكرّر لك أنك تطرحين أسئلة حمقاء، أنت تتحديُين عمّا
لا تعلمين.
الأم: كيف أستطيع أن أجيبك؟ لا نعلم من ذلك شيئان، هذا يأتي
من الله.
نانيتشكا: من أين ياتي الأولاد؟
الطالب: من التيس.
((يضحك)).
 تريونا إذا قالت أنهم يواجهرون صععوبات بسبب الأولاد، فيجب أن يتصرفوا بحيث لا يجينهم أولاد، مر بيتنا ليس لها أولاد ولا تواجه صعوبة.

الأم: لكنها فتاة غير متزوجة.
نانيتشَكا: هذا مثل ما قلتُ: مَنْ لا يُحبَ الأو لاد... الأمرُ كذلكَ، وإلآ، فما الذي سيحدث؟ يولد الأولاد ولا يجدون نا ما يأكلونه (تنظر
 يكون لي بنتٌ وصبي لا أكثر، وسأحبهما كثيراُ، أمعي حقّ، مامامْ سأسأل المربَية عن ذلك.
("تنصرف).
الأم لابنتها: نعمه، يُقال بصدق، إن الحقيقة تخر ج من فم الأطفال، ما تقوله حقٌ، لو أدرك الناسُ أنْ الزواج شيٌّ عظيم وليس لعبةُ، لو

أدرك الناس أنهم لا يتزو جون من أجل أنفسهم بل من أجل الأولاد،
 ولقطاء، ولنا جرى ما يجري عند ابنة ماتريونا، الأولاد لا يصنعون هناك الفرحَ، بل التعاسة.

Y -
(البواب ينظّف القفل، كاتيا، سبع سنوات، تبني بالمكعبّات بيوتاً
 في الفضاء،).

نيكو لا: أبعدهم الله هم ومدرستهم الملعونة!
البواب: ماذا برى؟
 الله! أأنا بحاجة إل معرفة هذه البِغر افية الشيطانية؟ ما اكاليفور رنيا؟ و لُمَ يا ترى، يجب أن أعرفها؟

البواب: وماذا سيصيبُك؟ نيكولا: سأعيد صفّي مرةً أخرى. البواب: ولماذا؟


 سأهر ب، قسماً باللّ.

الأم: لا يدخِلِ لأنك تفكر في شيءء آخر، ليس في رأسك سوى الخماقات، لا تفكر في الخماقات، فكرْ فيما عليك أن تَعلْمه.
نيكولا: ماما، كلّمُتك جاداً، خلَّصيني من الدراسات، لسـُ بحاجة إلى شيء، لا أريد شيئاً إلا التخلَّص من هذه الدر اساتصن الدات

الأم: وماذا تنوي أن تفعل؟
البواب: وأين ستذهب؟
نيكو لا: سأترك البيتَ، سأصبح حوذيًّا، بَواباُ، كل شيء أفضل من تلك الحماقات الشيطانية؟

البواب: إني أحذَّركَ من أن مهنة البواب صعبةً أيضاُ، يجب أن ينهض البوابُ باكر أ، ويقطع الـطب ويحمله ويشعل النار

نيكولا: عظيم! (يصفر)، هذا يسلّي! تقطيع الحطب، يا له من
 كان عليكُ أن تحاول دراسة الجغر افية!.... البواب: صحيح، لكن لماذا يجبرونك؟

نيكو لا: اسألْهم عن هذا... لاحقّ لهم، يظنو ن أنّ من غير الممكن

البواب: هذا سينفعك فيما بعد، لتحصل على الرُتُب، والمرتّب، مثل أبيك وعمك

$$
\begin{aligned}
& \text { نيكولا: وإذا كنتُ لا أريد؟ } \\
& \text { كاتيا: إذا كان لا ير يد!.... } \\
& \text { ((تدخل الأم مسسكة ببطاقة)). }
\end{aligned}
$$

 الأمرُ هكذا، نيكولنكا، أنت بين أمرين: إما أن تدرس وإما ما ألاَ تدرس
 خلَصيني، بحقّ السماء، لا أستطع أن أدرس أدر نيكولا: هذا شأني.
 جميعاً أمام الله، يجب أن أقوم بتر بيتكَكِ
نيكولا: وإذا كنتُ غير قادرٍ؟

 موقفك، وأن تفعل ما يطلب منك، وإن لم تُطْ فسوف أتّخذ تدابير صارمة؟
نيكولا: قلتُ لكُ إني لا أستطعِع ولا أريد.
الأم: نِيكولا، حذار .

نيكولا: لسـتُ أخشى شيئأ، لماذا بَعليني أتأَّهُ أنـت لا تفهمين. الأم: أتر يد أن تسكت؟ كـيف بَروٌ أن تكلْمني؟ اخرْ جه، حذار !

نيكو لا: أنا ذاهبُ، لست أخشى شيئأ، لستُ بحاجة إليكم.
((يخر ج نيكولا بسرعة وهو يُصفْق الباب)).
 كله، إنه لا يفكر أبداً فيما يجب أن يفكا فيُر فيه، إنه لا يفكُر في غير الحماقات، في الكلاب والدجا
كاتيا: كيف يا ماما! أنتِ نفسك قلت لي إننا يجب أن نفكَر في الدب الأبيض.

الأم: لا أتكلم عن هذا، وإنا أؤكد أنكم يجب أن تدرسوا عندما تُؤْمُرون بالدر اسة.

كاتيا: لكنه يقول إنه لا يستطيع.
الأم: يقول حماقات.
كاتيا: لم يقل إنه سيظل بلا عمل، هو لا يا يحب أن يتعلْم البغر افيا، هو ير يد أن يعمل، أن يصبح حوذياً أو بواباً المان.
الأم: لو كان ابن بواب لأمكنه أن يكون بوَاباً، لكنه ابن أبيلِ، وإذن فيجب أن يتعلّم. كاتيا: لكنه هو لا ير يد.

الأم: أراد أم لم ير د، لا أهمية لذلك يجب ألن يان يطيع.
كاتيا: وإذا كان عاجز أ؟
الأم: إياكِ، لا تفعلي مثله.

كاتيا: هذا ما أريده بالذات، لن أدرس ما لا أحبّ، على الإطلاق.
الأم: وستكونين حمقاء.
((صمتٌ).
كاتيا: عندما أكبرُ ويصير لي أولاد، لن أجربرهم على الدراسة، إن شاؤو ا أن يدرسوا فسوف يدرسون، وإلاَ فهذا حسنٌ أيضاً.

الأم: عندما تكبرين لن تتصر"في هذا التصر"ف.
كاتيا: بلى، حتمأ!
الأم عندما تككرين؟ ل
كاتيا: بلى، بلى، سأتصرّف هكذا.
الأم: وإذن فستكونين غبيّة.
كاتيا: قالت المربية إن الغبيَ والغبيّة ضروريان لله.
***

ما منْ مذنب
191.

- 1 -

ما أغرب حظّي، وما أعجبه! لا أظن أن بين البؤساء المْنْطَهدين





 وقد بلغ ذروته، في هذه الآونة الأخيرة، وأنا الآن أحسُّ إحساساً شاقاقً بذلك ومع ذلك فأنا أعيش في هذا المجتمع بتمع الأغنياء الفاسد

 فيه إرضاءُ حاجات جات جسـدي، الأكل واللباس والنوم والتنقّل، بالششعور بالذنب، وبالخجل من وضعي. حاولتُ زمناً أن أعْزُفَ عن وضعِ لا يتِق مع أُشو اق نفسي لكن $-\mathrm{Val}-$

ظرو ف الماضي المعقَدة، والأسرة ومتطلْباتها كانت تضعط عليَ مثل كماشة، أو على الأصح لم أكن أعلم كيف أتخلَّص من ذلك الوضع المع
 لم أعد أسعى !لى الانعتاق منه، والغريبُ أنني كلما ضعفقت قوا وا


معاناةٌ منه.
لكن إذا بفكرة تراودني وهي أن وضعي ليس عديم الفائدة وأنه يتطلّب مني الاعتر اف الصادق بما أعانيه، وأنني ر.نما فتحتُ بذلك ولك عيون الذين - على الأقل عيون بعضهـم - لا يرون حتى الآن ما ما أر اه بوضوح كبر، وأنني ر.ما خفَفتُ ، جز ئياُ على الأقل، عن حن حياة هذه


 العلاقات القائمة بين الناس، للكالام عليه بصدق مطلق لا تُغشتيه الرغبةُ


 الطبقات السائدة التي أعيش فيها، والتي أخجل مي من الانتماء إليها، والتي أكره ميز اتها بكل قوى نفسي، والتي لا يمكنتي الامتنا ع عن المن


 يرون نقائص الشعب ولا أخططاءه، ولا ير يدون أن يروا أيضاً الظرو المخفَفة لشرو ط الماضي المعقَدة التي من شأنها أن تجعل من أغلبية أنـية الناس

في الطبقات المسيطرة غير مسؤولين، ونّا كنتُ حراً من الرغبة في

 المقيقة وأجهر بها، ولعل القدر قد وضعني فيلي في مذا فلا الموضع الغريب من أجل هذه الغاية
سوف أحاول الاستفادة من ذلك الوضع قَذر الإمكان، فعلى الأقل، سُـُخَفَ ذلك منه قليلاُ.
-r -
 الريفي الضخم، هو ابن عم زوجته، الكسنـدر ايفانوفتشّ فولفينين،


في المساء، أوى الكسندر ايفانوفتش إلى غرفة رفة نومه، متعباًّ من لعب

 سويدي، وفرشاة شعره ومشطه، ثمّ خلع ستر وته القصيرة، وصدرتهن،


 المبطن بالمورخ، كان الوقتُ منتصف الليل، أشعل الكسيندر ايفانوفتشُ
 انطباعات النهار، ثمّ اطفأ الُّمعة وانقلب على جنبه، وبعد أن تُلمل

طويلاً انتهى بأن أغفى في الساعة الواحدة، استيقظ في الثامنة صباحأ،

 حاملاُ حذاء لامعأ، والبنطال والسترة بعد تنظيفها بالفرشـاة، وقميصاً

 عادةُ بعض أعضاء الأسرة.



 وبعد أن غسل وجهه ويديه، وبعد أن نظّف بعناية الجلد وند حول أظافره
 وغسل رجليه، بعد أن فعل ذلك كله بدون عجلة ألة، أخذ يعتشط، أولاً





 وفكُر في المكان الذي سيتّخذه وجهةُ لنز هته.
يككن الذهاب إلى المديقة، لكن.يمكن الذهاب أيضاً إلم بور توتشكي (كانت يُمّة غابةً تَمل هذا الأسم الغر يب) (انعم من المحتمل أن أذهب
! !ل بور تو تشكي، آه! لا بدَّ من أن أردّعلى رسالة سيميو ن نيكو لايفتش؛


 السفر والنفقات الصغيرة التي لابدّ منها في الأسبوعين اللذين

 العناية بتظظيمها ورفع الأوساخ التي سبّبها لستيبان المنادم ابن الـنـيا السبعين الذي كان يتوقع من جانب الكسندر ايفانوفتش مكانـأة شرفيّةُ حسنة، كما كان يقول، والذي تعوّد كثيراً هذا العمل حتى إنى إنه كان ينغّذه دون أن يشعر بأي اسمئزاز

بعد أن نظر الكسندر ايفانوفتش في المرآة واستحسن مظهره، قصد
 ويغلي، فوق غطاء نظيف، ناصع البياض، كل ذلك بفضل عناية خادم غير ستيبان، ومر بية وخادم غرفة المندمة - الذي استطاع ع قبل الفجر أن يذهب إلى القرية ليصلح منجل ابنه - و كان على المائدة أيضأ غلاّية قهوة، وحليب ساخن، وقشدة ولئد وزبدة، وخبز من جميع الأنواع، وحلوى، كان يجلس إلى المائدة طالبٌ، مربي الابن الثاني، والابن
 رب البيت، وهو عضو نشيط في جمعية النبلاء والفلاحين وملاكك ريفي كبير، و كان قد خر ج من الساعة الثامنة صباحأ ليرى أراضيه.

أثناء الفطور، تحدّث الكسندر ايفانوفتش مح المربّي والناسخة عن الطقس، عن لعبة الورق أمس، عن ثوْرة تيودوريت الذي تفوّه،

دون سبب؛، بفظاظات لأبيه، كان تيودوريت الابن الأكبر، و لم ينجح
 ((تيو ووريت)) وو جد الاسـمُ مضحكانُ، فاستمر الجميع في هذه التسـمية
 الآن، لقد دخل المامعة وتر كها منذ سنتين، ثم خـم لبث أن ترك الجيش، وهو الآن يعيش في الريف، لا يفعل شيئاً، ويلوم
كل شيء، ويستاء من كل شيء.

كان تيودوريت ما يزال في سريره، و كذللك جمميع أعضاء الأسرة،
 ورسّام مناظر طبيعية كان يعيش عندهم.
تناول الكسندر ايفانوفتش من البهو قبعة القش (كلفته عشرين


 على جوانبها اسمم ربة المنزل متشابك الأحرف، عنـو عندما قطع الكسندر ايفانوفتش الحديقة دلف إلى جادة الز يزفون القديم، و كانت الفلاححات المجهزّزات بالمجارف والمكانس ينظفن تلك الماده، أما البستاني فكان ونان


 في الممرات المفضّلة، ودلف إلى الحقول ماراً بأحد الأجنحة، كان ان البو جميلا في الحديقة، لكنه كان أجمرل في الحقول، إلى اليمين، كانت تُشـاهد نساءٌ يجمعن البطاطا، وكأنهن بقعُ جميلةٌ حمر اء وبيضاء، وإلى

اليسـار كانت المراعي واالـقول المحصودة حيث كان يرعى قطيعّ، وا!لى


 كان يستمع بالر احة من مشاعل المصرف.





 سهلّ بالكلام، ... ثم تأتي الجلسات والأعمال الماصن الاصة، وبعد ذلك (الدوما)ا).. الأمر غختلف هنا، أحست بالحياة الهنيئة هنا ! صححيح أنني

أضحر لكن ذلك لا يدوم طويلاُ.. ٪). وابتسم
بعد أن تنزّه في ((بورتوتشكي)، عاد مباشُرةُ عبر المعل الحُريفي الذي

 الواحد تلو الآخر، وصنعت الخنازير صنيعها، وحدّقت فيه البقرتان



 مع الطريق الذي يسلكه، ولمن هذا القطيع، نادى الفتى:

لـُْ هذا القطيع؟
نظر الولد بدهشَة قريبة من الرعب إلى القبعة، واللحية الممشوطة، وقبل كل شيء إل النظارة الذهبية، و لم يحسن البواب ابِ رأساً عن السووال، فككرّر الكسندر ايفانو فتش حينتذ أجابه الصبيُ بعد أن تمالك نفسه:

ننا.
فسأله الكسـندر إيفانوفتش وهو يهزّ رأسه ويتسـم:
لكن لمْ، لنا؟
 مُزّقة عند الكتف، ويضع قتّعة سقطت واقيتها.

لمن، لنا؟
لقرية ((بيروغوفو)).
كم عمركَ؟
لا أعرف
هل تعرف القر اءة والكتابة؟
لا، لا أعرف.
كيف ذلك؟ أليس عندكم مدرسة؟
ذهبـُ إليها.
و لم تتعلم إذن؟
! إلى أين يُؤدي هذا الطريق؟
أخبره الفتى، فسار في طريق البيت وهو يفكّر في الطي الطريقة التي يشاكس فيها نيكو لا بيتروفتش بسبب النبيجة المتواضعة اضي لاهتماماته ومساعيه لمصلحة التعليم العام.

نظر نيكو لا بيتروفيتش إلى ساعته، وهو غير بعيدعن المنزل، فلا فلاحظ


 وزميله لكي يشتري له لو حة، أو صورة للعذراء تباع عفي في المزاد اد العام، عندما دنا من البيت رأى أربعة جياد أصلية، جميلة، فارهة، حسنة

 تقف أمام درج المدخل، وبين الحين والحين كانت تحرك ك أبر اسها لترن

أمام باب المدخل كان يقف فلاحٌ حافي القدمين بقفطان مزّق و وبلا قبعة، حيّا الكسندر ايفانوفتش الذي سأله عمّا ير يد.

جئت إلى الكسندر ايفانوفتش.
من أجل أية قضيّة؟
من أجل ثقائي ... لقد هلك حصاني.
سـأله الكسندر ايفانوفتـّ، فروى له الفلاح أن له خمسـة أولاد، وأن هذا المواد كان كل ما يملك، وأخذ يبكي

جئتُ أطلب الحسنة
ركع ورفض أن ينهض بالرغم من رجاء الكسـدر ايفانوفتش
ما اسمك؟
أجاب الفلاح دون أن ينهض: دميتري سوداريكوف
أعطاه الكسندر ايفانوفتش ثلالئة روبلات، انحنى الفلا لامس الأرض، دخل الكسندر ايفانوفتش المنزل، وجد الئلا في البهو صاحب البيت نيكر لا بتروفيتش، سالها والرسالة؟ أنا ذاهبٌ في هذه اللحظة

 أستطيع أن أكتها؟
تستطيع، لكن أسرغ، أرجوك

سال الكسندر ايفانوفتش الموذيًّ:
هل يمكنك الانتظار، آرسين
 الـديل ولا يذهبون! أنا، أسرعتُ أنا أولادي، وهي الذباب) ).

قال الكسندر ايفانوفتش وهو يتّجه إلى غرفته فوراً، فورأُ. لكنه عاد أدر اجه لُِحدَّث نيكو لا بتروفيتش عن الفلاح الذي جاء ياء يطلب

معو نته:
هل رأيته؟
هذا سكير لكنه بائسُ، هيّا، أرجوك، أسرغ
أخذ الكسندر ايفانوفتش الورق النشّاف وكل ما يلزم للكتابة،
 روبلأ، ووضع كل شيء في المغلّف، و حمله إلى نيكو لا بتروفيتش

حسناً، إلى اللقاء
قبل الغداء، أخذ الكسندر ايفانوفتش يقرأ الصحف، لم الْ يكن يقر أ


لم يمسكك بيده قط ((الزمن البلديد(1)) التي كان صهره مشتر كاً فيها.
بينما هو يطالل وعلى عادته الأنباء السياسية، وأعمال القيصر والرئيس والوزراء، وقرارات البرلمان، لينتقل بعد ذلك إلى المسرح،






1 - الأنباء الروسية والكلام: صحيفتان متحر رتان، الككلام الروسي اككّر اعتدالأ، أما الزمن الجديد فهي عافظة.

الغاسلات، إلى البستاني والحوذي والطاهي والـنادم وأمين النفقة، ألخ، وكان خادمـان يذهبان ويجيئان أبدأ وهما يحمالان المقبّلات، والمأكو لات الساخنة و الباردة.
كانت ربةُ البيت تتكلم بلا توقّف وتروي كلًّ ما تفعله وتفكَر فيه وتقوله، وكان كل ذلك، في اعتقادها، حسناً جلدأ، وسارأ دائما
 ويعلم أن كل ما كانت تقول سخيف، لكنه لم يكن يستطيع أن يُظهر ذلك، و كان المربي يتحدث بين المين والحين مع الأرملة، كان الصمت



 هكذا كانت تمرّ ساعة الطعام

الفلاح الذي جاء يطلب المعونة بسبب هلاك حصانه، كان يُدعى دميتري سو دار يكوف، لقد قضى نهار أمس كله حول حصانه، ذهب أول الأمر إلى بيت ((سانين)) القصّاب، في اندريفكا، فلم يكرّ يجده في
 جار يطلب إليه أن يعيره حصانه لينقل حصانه خار ج الق القرية، لأنه لم
 هو بحاجة إليه لاددخال البطاطا، أفلح دميتر ي أخحيراً في طلبه حصان ستيبان الذي عطف عليه، بل وساعده على نقل الحيو ان النافق، انتز ع ع النـي دميتري الحافرين الأماميين وأعطاهما زو جته: كان أحلدهما ولما سليماً


وصل سانين، تطعو الحلصان الميت، وواروه في المفرة، كان دميتري
 زجاجة، تبادل مع امر أته بعض الشتـائم وذهـب لِينام على الكان الكالأ، في الزريبة: نام دون أن يخلع يُيابه وتغطي بقفطانه المُمّقّ، كانت انـ امر أته
 خمسة أسابيع نقط.

نهض دميتري، بفعل العادة، مع الفجر، تنهّد: (آه! ) لذذرى ما مـرّ به أمس، تذكر كيف كان الخصـان يتخبّط، وينتصب على قو ائمه، تّم يسقط، وكيف أنه لم يبق له حصان، وهو لا يملك سوى أربعة رو بانلان وت
 الفناء، ثم دخل الكو خ الخنشبي.
كان الكو خ مائلاُ، وسخاً وأسود، كان مدفأُ، و كانت امر أته تضع بيد القشًّ في المدفاة، وبالأخرى تحمل قرب ثـد
 مرات، وهو ينظر إلى الزاوية، ولفظ كلمات عديمة المعنى: الثالوث، أم الله، أومن، أبانا....

ماذا! ليس عندنا مـاء؟
ذهبت الصغيرة لتأتي بالماء، وأظن أنها ستحمل ماء، وبعذ، هل ستذهب إلى المعلم في سوروتشننكا؟

نعم، لابذّ من الذهاب....
وسعل بسبب الدخان، أخذ خرقةَ كانت على المقعل، وذهب إلى المدخل، كانت ابنته قد جاءت بالماء، فمالأ دميتري فمه مـاءُ من السطل

ولفَظَه في يديه، ثم أخذ مرة ثانية بفمه، ومسح وجهه، وفر كه بيده وبالحرقة، وملَّس شعره، وخر جر

في المُارج اقتربـت منه طفلةً صغيرة بنت عشر سنوات، ترتدي قميصاً وسخا فقط.

مر حباً، عمّ دميتري، يطلبو نك كي تأتي للدَرسْ.
فأجاب:
طيب، سأذهب قولي لهمْ إني سأذهـب بعد الغذاء، يجـب أن أذهب
إلى (ا'وغرومايا)).
وفهم أن آل كوموشكين، وهم فقراء مثله تقريباً يطلبونه لأنهم اشتغلو اعنده، في الأسبو ع الماضي، على الدرّاسة التي الـي استأجرهـا

دخل دميتري الكوخ وأخذ حذاءه وذهب إلى منزل المعلم، و.مـا أنه تلقّى ثلاثة روبلات من الكسسندر ايفانوفتش، ومثلها من نيكو لا لا


حولى اللسائق كانت الخنيول الهزيلة بَرَّ جرّها، و كان الر جلُ يحثّهـا بصوت رتيب: (هيّا! يا أصحابي!)، كانت النساء تحل الحزمه كان انـ


 القدمين و بالقميص، تقتلع البطاطا بيديها وتضعها في سلَّة. سأل دميتري: أين البَكُّه

البِدّ في الأرض المسوّرة
ذهب دميتري إليه وما لبث أن بدأ عمله، كان المعلم على علم .كصيبة دميتر ي، وبعد أن سلَم عليه، حـَد له المكان المان الذي يجب أن

يقف عليه ليُنـاول القشنَّ .
خلع دكتري قفطانه وسواه ورضعه جانبأ، على حافة السيا ثِ ثم عكف على العمل بحميّة خاصة، بجمّعاً القشُ بالمذر اة وراميأياً به في




 في الثمانين، مستقيم القامة، وقال وهو يتقدّم نحو السائق: حسناً! انتهى العمل! هيَّا إلى الغداء.
 كل ما دُرس ونُصل عن القُش من الـبوب والسنابِل، وابتهوا إلى

 أصحاب البيت، في البدء صلَّى المـميع وهم ينظرون إلى الإيقونات، تم جلسوا، كان الغذاء مؤلفأ من الحساء بالحبّز، ومن البطاطا المسلوقة ومن مشروب الكفاس.
أثناء العشاء دخلَ البيت متسوّلْ أتطع، حاملاُ كيساً على ظهر ه، مستـداً إلى عصا كبيرة

السلامُ لهذا البيت! أعطوني شيئاً، من فضلكم، بجاه المسيحع. قالت ربةُ المنزل، وهي امر أة كبيرة، كنُةُ العجوز :

الله يعطيك
كان الشيخ عند الباب المؤدي إلى خَلْوةٍ

لكني أحسب إن كان لدينا ما يكفي للجميع.
لا، ليس هذا حسِنُّ، يا مرفا، اللهُ قد أمر باقتسام كل شيء، اقطعي
أطاعت ((مرفا)) انصرف المتسوّلُ، نهض السائق وسكر أصحابَ البيت، وذهب ليستريح

 سيُضطر إلى بيع بقر ته، وعندما عاد، كان الآخرون قـد قد بانشروا العمل، واستُؤنف العمل هكذا حتى المساء.
بين هؤلاء الناس الظُلومين، المخدوعين، المنهوبين، المُفْسَدين،

 هؤلاء العبيد المخيف، ولستُ أتكلم عن عمل هؤلاء الملايِن من
 بين هؤلاء الناس يعيش بذُعة رجالٌ يُعُدُ بعضُهم أَنفسهم مسيحيين،

وبعضهم الآخر متعلمّون ومتنورون إلى حدّ لا حاجة لهم معه إلى
 ذلك كله، يعيشون وسط هذه الفظاظات ينظرون إليها ولا يرونها،
 عجائز وشبابٌ، أمهات وأطفال، أطفال أشقياء فاسدون، يُهيوّؤون ليكونوا عُمْمي البصيرة



 خصمهرما الذي يقرأ (الأنباء الروسية)" والذي يتعجب من عمى الحكومة التي تتغاضى عن (او حدة الشُعب الروسي إلخ...

وهذه الأم الفاتنة والطيبة التي تقر أ لابنتها الصغيرة قصة الكا ولكّ
 ترى، أثناء نز هتها، أطفالزا حفاةً، جياعأ، يبحتون

 ***

نقاش حول الملكية الزراعي2
191.

بدأ الحديث ونحن ما نز ال على الغداء، وقد باشرتَهُ ربّة المنزل ((ماري
 كانت تخاطب مدعوّ ها ((هرزنتشتين)) مارشال نبالاء المقاطعة المغتر
 وقعت في غابة تخص أولادها
("وصلوا بهدوء وتطعوا سبع سنديانات، كما لو أن الغابة ملكهمه،
 العقوبات، وإلا لجاءت القرية كلها بعد قليل لتتزود بحاجنتها منا منها، ولن يبقى شيءّ من الغابة، ليس من حقي أن أسمح بذلك
 بعض الفلاحين من منازلهم لترميهم في السجن.

مالعمل إذن؟ لعل من واجبي أن أشكرهم؟
1 - روسي حقيقي: كان أعضاء حزب أتصى اليمين يدعون: الروس الـقيقيـين، وتولستوي يهز ا من مذا المزب إذ أطلق على الشتخصية التي عثله اسمأ ألانيأ صرناً.

هذا الجـواب السـاخر كان موجههاً إلى (اسيميون تيرنتيفتش برو كوفييف ") مربّبي أو لاد ماري فاسيلييفا، و كان المربي المنذكور، بر برأي ماري فاسيلييفنا، عاجزأ عن الظهور ألار في في بيت لائق، بيد أنها كانـي
 متو اضع، وأستاذ متاز على و جه الخصوص فلقد وند استطاع ع أن يلقَن
 امتحان القبول في المعهد، في الصفين السادس والرابع.

صمـت نيميون تيرنتييفتش وتنهّل، كان يعر ف آراء ربَة المنزل ل المحدّدة جدأ، ويعلم أنها لا تد ع نفسها تتزعز ع بحتجـج عحدّيّها،
 موشكاً على النهاية.

قال ((هرز نتشتين)) لماري فاسيليفنا:
في هذه الفترة تهبَ ريح التمرد، في الشعب، لقد طلمُ طارت آخر مبادي الأخلاقية التي كانت تكبحه، وفُقُدَ فقداناً كليًاً مفهوم حقَ
 الدين والأخلاق.

وهذا سيميون تيرنتييفتُ الذي يريد لو نهنئهـم ونعاملهم برفق. ظل المربي صامتأ، وزاد على صحته، وقال وهو يختنت بنصف

$$
\begin{aligned}
& \text { تفاحة ازدرها: لا أريد شيئاً. } \\
& \text { أسمع ما تقول. }
\end{aligned}
$$

لستُ أقول شيئأ.
قالت ماري فاسيليينا:
اوه! إياك أن يعنَ لكَ أن تْتاب الفلاحِين أمام سيميون تيرنتيفتّش، فهو يعتبر هم جميعاً قَديسين صغارأً أِ
قال (الروسي الـقيقي)::

ياه! لكن هذه الأنواع من القديسين بحاجة إلى السجون والمشثانق، جميعهم لصوصُ عريقون.

أحمر سيميون تيرنتيفتش ثم شحب، وقال بصوت متهذّج،
وبابتسامة مُقتسرة:
ــ إن هذه الصفة (الصوصٌ عريقون)) اختيارٌ موفق، لكنها لمُتُوجّه الو جهة الصحيحة.

سأله ((الروسي المقيقي)":
ما الذي أردتُ أن تلمَّ إليه؟
لا شيء تقريباً: فقط أن اللصوص هم الذين استولوا اعلى ملكية


يستَرْجعو ها، فلا أعتقد أنه يمكن تَسْميتهـم لصوصاًا
آه، الأمر هكذا!
عرض المنادمُ ((تاراس) على مارشال النبلاء الذي أنهى صحنه،


يهيء جوابه لهذا الأستاذ الصغير التافه الذي أراد بالتاكيد أن يجر حه بتلميحاته الفظة.

نهضت ماري فاسيلييفناودعت الضيو ف إلى الانتقال !!لى الصالون:
وقالت وهي تبتسم:
سنتابع هناك هذا الحديث ونحن نتناول القهوة.


 سأعلّمك كيف ترميني بوقاحاتك! ") وسال سيميون تير نتييفتش .

كيف تعرّف السرقة إذن، أر جوك؟
فأجاب سيميون تير نتيفتش بحدّة:

 يستولون بغير حق على ملكية الآخرين، وينو ون الماحي








لكنتا لسنا في جزيرة.
الأمرُ واحذ، فمساحة الأرض عحدودة.
تدخلت ماري فاسيليفنا:
وكيف يعكن تقسيم الأرض بالتساوي على البمميع؟
وفي الوقت نفسه سالْتْ عندما حمل تار اس الطبق مع القهوة:
كم تريد من السكر؟
قال سيميون تير نتييفتش:
لا ينبغي تقسيم شيء، وذلك، من جهة أخرى، غير مُكن، كمن ير يد أن يقسم الهواء الذي يحتاج إليه جميع الناس على حد سواءـ وكيف لا نقسّمها؟

الأمر بسيط: كما يفعل هؤلاء اللصوص - الشعب - بالضبط، حين يعتبرون أن الأرض ملكُ له أي انها مشتر كة بين البمميع، ولا تُسْتُعمل إلا بموافقة الجميع.
أَعرفُ المسالة، أنت تقصد الأر اضي البِماعية التي تُقسمب إلى أقسام

 على ما هم عليه الآن!

ليست الأر اضي البماعبية هي التي قادتهم إلى الشقاء الذي يقبعون فيه، وإما قادهم إليه الملاكون العقاريون والـلمكومة.

ومع ذلك فلو لا الـلكومة لكانوا قد هلكوا منذ زمن بعيد، ولحسن الحظ أن الـككومة أدر كت المسالة أخيراُ، إن قانون 9 تشرين الثانياني قد جاء في وقته، إن متانة الملكية العقارية هي العنصر الو حيد لنظام البلاد الاجتماعي.
جميلُ نظامُك المبنيّ عل ملكية الأرض الفردية وغير الشرعية، لكن الأمر كذلك في كل أوروبا، وبفضل ذلك يسودها النظام والسلام.

أخذ سيميون تير نتييفتش يثور ويُسر ع في كلامه: هذا هو بالضبط ما يروّع! أوروبا! حكومتنا - واعذروني على

 للسلوكٌ قائم على شروط حياة شعبنا، أورو با
 جميلةُ مشاعيتك! فهي التي تدعمُ جميع المَقارات، هذه هي المشاعية!

انت تنسى أن الـُّعور بأن الأرض لا يمكن أن تكون غر فأُللملكية
 الأفكار الاجتماعية، والتي ستُدْخلها أوروبا إليها، عاجلاُ أم آجلاً،

 ! !لى ملكية فردية.

نر اها تَطْلع في انكلترا مثلاً، فهذا المفهو م المتقدّم لدى الشُعب الروسي


التي فقدت كل إحساس بالعدل قدوةٌ لها
 الأفكار المبتذلة، وأنا أطرح على نفسي المنشكلة:
كيف ننظّم المكلية الزراعية؟ الذين أوتوا فكرأ مترأ متينألا يقنعون
 شاكلتك فليس لديهـم جوابٌ يحملونه إلى المثـكلة.

أنت خطئّ، بل إن لدينا جوابأ واضحأ جليًاً. أنا شديد التشو ق إلى سماعه.

لقد قلتُه لك: يجب أن تكون الأرض ملكيةُ جماعية. هذا نغّمٌ سمعناه أكثر من مرة، لكن كيف تريد أن تحققه عندما يرغب بعضهم الاهتمام بالأرض بينما يقضي الآخرون وقتهم في العز ف على البيانو؟

يجب أن يتم ذلك بحيث يكافئ الذي يستفيد من الأرض ذلك الذي يعز ف على القيتّارة التي استمتع بها، في حين أن غيره لا يستفيد منها.

لكن كيف؟
بأن تُدفَع له مكافأتهُ.
ومامعيار هذا الدنع، من فضلك؟ غريب، كم يبدو لكُ كلٌُ شيء سهلأ!

المعيار؟ بسيظُ جدآ، يُدفع له مقدارُ الضريبة التي على عازف القيثار أن يدفعها إلى اللزينة العامة

لكن هذه نظرية هنري جورج(r) نظرية الضريبة الموحدّة1
نعم هي نفسها
لكن ذلك غير ممكن التحقيق!
لماذا إن إلغاء القنانة وأكثر من ذلك تحرير العبيد كانا يبدوان في ذلك العهد غير مككني التحقيق، المهم هو أن نتبيّن ظلم مبدأ الملكية الفردية للأرض، هذا كل شيء، أنت أيضاً، يا ماري فاسيلمييفنا، تلتِ: أولـئك

 لم يعذْ فيه احتمال الظلم ممكناً - وهو ما أدر كه أفضل المدافعين عن

 نفسه يحدث اليوم مع عبودية الأرض، كما أن أفضل....

أمثالك..
أفضل الناس بين الذين يستغلّون العبيد الفلاحين يدر كون أن وضع الأنشياء الحالي لا يمكن أن يستمر، إنهم يحسّون حقاء أنهم بعر مون.

نحن المجر مون، ماري فاسيلييفنا!
r أثرأ كبيراً ني تولستوي.
'مامآ، بعرمون، الأمرُ الرئيسي هو أن الشعب، قد أدرك أنه مخدو ع،
 الفترة بالذات لإصدار قانون 9 تشُرين الثاني - هو تاني
 شعبُنا بألف فرسِ، إن هذا مرو عُ، في الواقع.

لا أرى مع ذلك كيف يمكننا علا جُ ذلك.
بلى، بإعادة تقييم الأرض وبتحميلها جميع الضرائب. هنا من هنري جورج صرفأ، وبالنسبة إلى سكان المدن؟ سكان المدن لن يدفعوا الضرائب، لكن الشتيء الأساسي ليس هنا،
 يعرف الناسُ سلفاً كيف سيُشر ع في تحرير السود أو الأقنان في روسيا،

 خمس عشرة سنديانة لماري فاسيليفنا، فليس هذا سنا سرقة، لكنه علامة الحيازة غير الشرعية، حيازة ماري فاسيلييفنا وأليا وأولادها الأرض التي طلعتْ عليها هذه السنديانات، وهذا هو ما يمكن أن نصفه بالسرقة...

فهتفت ماري فاسيلييفنا
أنا السـارقة إذن! شكرأ عظيمأ! أظن أنك بتاوزت الحدّ، سيميون تير نتييفتش.

استشاط سيميو ن وهاج هائجه:
ماري فاسيليفنا، ليست هذه مز حةٌ! فكَري قليلاً: إن الفلاحين

يعلمون أن الأرض لله، كما يعلمون أن الشُمس تشرق كل يوم، وهذا
 لكنهم يستخلصو نها من جهو دهـم الشتخصية المتكرّرة: هـم يعلمو ن أنهم لا يستطيعون أن يعيشنوا دون الأرض، وأنهم وا لا لا يكادون يُفْلحون
 كائنات بشرية مثلهم مثلك، وقد فهمو ا فجأة أن هذه الأرض انتر إنز ادعها منهـم ناسّ لا يعلمون.

قالت ماري فاسيلييفنا بحسـم: إن لك أفكاراًُغر يبة حقًاُ. ثم انطلقْت في خطاب طويل عن التزاماتها نحو أبنائها، عن الأوصياء السيئين الذين بجدهـم في كل مكان، ثم تحدّثت بعد ذلك عن أبناء الأمير آداشيف، والذي تزوزّ من آل ستروغانوف، أخت ستروغانوف الثههر، و كانت هنالك قصة عن ((اغمنوفا)،)...

صمـت سيميون تير نتييفش، ونهض وخر ج دون أن يفوه بكلمة يقينا، لا أقبل أن أحتفظ بمثل هذا الر جل قرب أو لادي! وهذا هو رأيي أيضاُ، يا عزيزي، ساكون مُتنّة لو عثرت لي على انسان آخر !

يا له من فكر مضطرب ومشوَش!!
في هذا اليوم بالذات سجلٍ ((تار اس)" الحنادم على دفتره الصغير، و كان من عاداته أن يسجّل كل هساء انِّ انطباعاته عن أحداث النهار :
 السيدة باللوم، بصددهمه، لا أستطيع أن أكون في كل مكان، في

الوقت نفسه، رذ سيميون تيرنتييفش ردأ حسنأ على المارشال، لقد
 تنفجر الحقيقة، إن إخواننا الفلاحين ضحيّة خلدعة كبيرة، جاءت امر أة أخي لتراني....).
***

كودنكا(1)
191.

لا أفهم هذا العنادَ، للاذا تريدين أن تسهري طول اللير، وأن

 للامبر اطور رة، فهذا حقُك

هكذا كان الأمير بول غوليتز ين، المعر وف في المجتمع الر اقي الذي
 عامأ، والتي يدعو ها خُلصَاوْها (ارينا)".
 عيد التتويج الشعبي، وكان موضوعُ الـحديث: إن رينا، وهي فتاة
 الكاسر المحدب، قد انتهتْ من مر حلة الحماسة للحقفلات الر اقصة والسهرات، وكانت، أو كانت تظن نفسها، امر أة راقية بأفكارها الشعبيّة، كانت و حيدة أبيها وأثيرته، وكانت تفعل ما تشاءاء، وقد خطر 1 - كودنكا: حقل (اكودنكا")، ساحة كبيرة للتدريبات في الشممال الغربي من موسـكو .

لها أن تذهب إلى الحفلة الشعبية مع ابن عمها، لا عند الظهر، مع
 اللذين كانا ير يدان أن يحضرا الحفلة وأن يذهبا في ساعة مبكرة. لكني، يا أبي، لا أريد أن أنظر إلى الشعب، أريد أن أكون معهه ...


الأقل ...
حسنأ، افعلي ما تشائين، أعرف عنادَكِ لا تغضبْ، يا أبي العزيز، أعدك أن أكو ن عاقلةً، وسيكون ((آليك))

ورمهما تكن هذه الفكرةُ قد بدتْ للأب غريبةً وسخيفةً، فقد اضطرً أن يذعن لها، وأجابها عن سؤالها إن كانت تستطيع أن تأخذ العربة الفخمة:

بلا شك، خُذيها، اذهبي بالعربة إلى كودنكا ثم أرسليها.
اتفقنا - كل شتيءعلى ما يُر ام إذن.

دنت من أبيها، وعلى عادته رسـم عليها علامة الصليب، لثمـتْ يده
الطو يلة البيضاء، وافترقا.
في المساء نفسه، في مسكن كانت تويّجّره ماري إياكوفليفنا لعمال مصنع السجائر، كان المديث يجري عن عيد اليوم التالي، كان (إيمليان اياغودني)" في غرفته مع رفاقه الذين اجتمعوا عنده اعنده يتّفقون

على ساعة الخرو ج.
قال جاك؛ وهو فتى جدّ مرح، كان يسكن خلف الـاجز :

أعتقد أن من الأفضل ألاَّ ننام، وإلاّ لنمنا حتى ساعة متأخرّة.
اعترض إمليان:
ولماذا لا ننام؟ سنخر ج عند الفجر ، الرفاق قالوا ذلك.
إذن إذا كنا سنتام، فلُنتم فوراً، لكن أيقظني، يا سيميونيتش.
وعده بذلك سيميونيتش، أي إمليان، وهو نفسه أخذ من طاولته



 وبعد أن نزع جز مته وبنطاله اضطجع على الفر الفراش المبسوط فور
 أيضاً سأحصل على بطاقة يا نصيب (انتشرت شانعات



 معطف فرو لها ومعطف فرو لي، بينما أنا الآن أتسكع، وأتسكع، ولا ولا أجُد سوى اُلشقاء. ..).).
 نفسه الذي أوقفه هذا الصيف لأنه كان فاقي الـد الوعي
 الأور كسترا، تعز ف، و كأنها ساعة جدار تدقَّ الساعات ... فيستيقظ

سيميونيتشُ ويسمع الساعة ترن، ويسمع، خلف الباب صاحبة
 شرط ألا تكون الساعةُ قد فاتتني").

وينهض إمليان، ويمضي حافي القدمين إلى ماوراء الماجنز ويو تظ (( جاك ) و ويدهن شعره، وير تدي ملابسه، ويمتشط، وينظر إلى نفسه في

المرآة المكسورة:
((لا بأس، أنا حسن الهيئة، ولذلك تحبني النساء).
ويذهـب إلى صاحبة البيت، فيتزوّد بقطعة حلوى، وبيضتين،





 و حصل الناس على الحطب والأغصان وعملو ا مو اقد.

لقي إميليان رفاقأ، وعملوا هـم أيضاً موقداً جلسوا حوله مع ما


 بفرح أكبر .

كانوا جميعاُ في عيد، وبين العمال ونسانهـم الذين لبسوا ثياب الأحـد، كان يُشاهلُ بتار" أغنياء مع نسائهـم وأولادهــم يختلطون

بالشعب، وبين الممهور كانت تسير أيضاً (رينا غوليتزين)" فرحةّ، مشرقةً لكونها أدركـت غايتها: وهي أن تحتفل بين الشعب ومع الشع
 مع ابن عمها (آآلك) بين المو اقد.
صاح بها عاملُ مصنع شاب وهو يرفع الى شفتيه قدحأُصغيرا'). على صحتك! يا آنسـة ألا تريدين أن تشربي قدحاً معنا؟

قال ((آليك)) ليُظهر أنه يعرف العادات الشعبية:
شكراً، اشربوا على صحتنا.
وابتعدا
وبسبب من عادتهما أن يجلسا دائمأ في الأماكن الأولى، آَحهها
 المكان الذي كان فيه الجمهور متر اصأ جدأ ( كان الجممهور كتيفاً جدأ إلى در جة أن الضباب الذي أحدثه تِنفّس الناس قد كتّف المُوّ، بالرغم


قالت رينا:
حسن، لنعلْ إلى هناك، أر جوك.
وعادو إلى صفوف الجمهور.
قال إملِيان وهو جاللُّ مع رفاقه حول الطعام الممدو د على ورقة:
هذه كذبة! هذه كذبة!

قال ذلك ردَا على حكاية عامل وصل لتوّه وزعم أنهم أخذوا يوزَعون الهدايا على الشعب.
 ذلك بنفسي، إنهم يحملون سفطاً وكأساً.

لاثك أنهم هؤلاء العمال الملاعين، وماذا يضير هم من ذلك؟ إنهم يُعطون نَنْ يشاؤون.
لكن ما معنى ذلك؟ هل يمكن التصرفَ خلافاً للقانون؟
أنت ترى أن ذلك مككن!.
هيا، يا رفاق، لا بكال للانتظار.
نهض المِيع، دسّ إيليان في جيبه الز جاجاجة التي بقي فيها شيءّ من الخمر ، وسار مع أصحابه.
لم يكادوا يسيرون عشرين خطوة حتى أصبح السيرُ صعباً جدأ بسبب تدافع الناس.
!إلى أين تذهب؟
وأنت؟
ماذا! لسـتَ وحدك!
كفى
وصاحصـتُ امر أة:
يا إلهي! نحن نختنق!
وانفجر ت أصوات الأطفال من كل جانب

ليأخذْهُ الشَيطان!...
وأخيرأ، لستَ وحدك! سيأخذون كل شيء... سأريهم، هؤلاء
الشياطين!...
إمليان هو الذي كان يصرخ، لقد قدّم كتفيه، واستخدم مرفقيهي،


 الذين في الصفوف الأمامية لا يتحر كون ون ولا يسمحون ون بالتا ولتقدم، كان




 صاح:

الشياطين الملاعين! !انهم يلقون الهدايا على الشعب! ...
و حينما كانت تسقط الأكياس المحتوية على الهدايا، كانت تسمع





 نفسها التي سيتّمّ فيها توزيع الهدايا، فرح، لكن فـن فر حه لم يدمْ طويلا،

لأنه سرعان ما أدرك أنه شـاهد ذلك فقط لان المجهور اقترب من





 لكنه لم يكن يرى شيئأ، ولا يسمع شيئأ ويسير وهو يدوس الناس．
صا ح رجل بجنبه:

يا إخوتي، خذوا ساعتي．．．هي ذهبية．．．لككن انقذوني، يا إخوتي！
فكر إمليان：（الا بعال للساعة الآن）،، وظلَ يشت طريقه ليتّر إلى الجهة الأخرى من الـفـرة．
 بالموف على حياته، والآخر الشعور بالغضب علي على هؤلىاء الناء الناس






 بين قدميه صرخات طفل وبكاءه، نظر إمليان، فرأى طفلألا، أشعـث الششعر، مزّق القميص، منبطحأ على بطنه، يصر خ بائساً ويتشبْت

بساقيه، فأصابه شيءٌ في قلبه، اختفى خوفُه على شخصه، وكذلك


 وأمس بالولد مرة أخرى، من صدر أخر ه، ورفعه فوق كتفه، الذين كانوا


صـاح حوذي كان بجنب اميليان:
هاته إلى هنا.
أخذ الولد ورفعه فوق الجمهور .
مَرَره من فوق الجمههور!
والتفت اميليان فر أى الولد محمولأ يبعد شيياً فشتيئأ غاطساً في الجمهور تارةً، وطافيأ فوق أكتاف الناس وروؤوسهم تارة أنخرى.

تابع إيميليان سيره.
كان مستحيلاً عليه ألا يُتبع الحر كة، لكنه لم يكن يُسرُ لا لا بالهدية، ولا بالوصول إلى الخيام، كان يفكر في الولد، وفيما صار إليه جاكاك،




 شقر اء الشعر ومعلولته، مضطجعة على ظهرها، وقدماها منتصبتان،

كانت إحدى يديها تستريح على الأرض، والأخرى متـينّجة في أذنى

 بينما كان اميليان ينظر إليها، كان يقف إلى جانبها شرطيان ومفتـُ شرطة يلقي أوامره، في الوقت نفسه ظهر القوزاق، أمرهـم رئيسهـم

 أخرى انطلقـت الصرخاتُ، وتأوهات النساء والأطفالن، و جعلل الناس

 لم تك له سوى رغبة واحدة: الانصراف، التخلص من ذلك كله كله،
 ما أراد: وصل إلى المكان الـنالي وشرب ودخّن.

مع آليك ورينا، حدث شيء آخر، لم يكوِنا ينتظران هدية و كانا عمشيان مع الجمهور الذي يتجمع، وهما يكلمان النساء والأطفالن،
 يوزعون، على ما يقال، هدايا غير التي وعد بها رسمياً لم يتسنّ لرينا أن تعود لأنها انفصلت عن ((آليك)) و جرّها البحمهور فاستولى عليها الرعُب، أرادت أن تُسيطر على نفسـهـا، لِكنها لمُ تُفلـح، فأخذت تصر خا وتطلب الر حمة، لكن لم تَكن الر حمة تُرجى، أخلذ أخل
 وبدا لها، وإنْ لمُ تستطع أن تتاكد، إن ساع كانت قوية جدأ و كان باستطاعتها أن تقاوم، لكن ححالة الْقلق التي

كانت فيها كانت مُرعبةُ جداً حتى إنها عجزت عن التنفّس، عمزّتت ثيابها، وضغط عليها الناسُ من كل جانب، فصمدت مِّ مع ذلك، لكن
 معه قواهاعنها، وأغمي عليها، سقطت و لم تـذكَر شيئاً بعد ذلك.


 رسم الر جل علامةَ الصليب ولفظَ الماء، كان هذا الر جل هل هو ايميليان.

من أنتَّ؟ أين أنا؟
قال إيليان:
أنتِ في كودنكا، وأنا؟ أنا رجلٍ دفعني الناسُ أيضاً دفعاً غير قليل، لكننا نحن نستطيع أن نتحمّل كل شيء. سـألت رينا وهي تشير إلى كميّة من النقود الصغيرة الموضوعة على بطنها:

وما هذا؟
هذا؟ كان الناس يعتقدونك ميتةُ، فكانوا يُعطون النقود للجنازة، وأنا، عندما نظرتُ إليك قلتُ في نفسي ((لا، إنها ما تز ال حيّة)"، فأخذت أرشَّك بالماء.

ألقت ((رينا)) نظرة على نفسها فلاحظت أنها كانت مزز قة الثياب، وأن صدرها نصف مكشتوف، فخجلت وأصلح لها الر جل وضع ألع ثوبها.

ليس هذا ثييناً، با آنسة فانتت حيّة.
اقترب عددٌ كبيرّ من الناس، وكذلك شرطيٌ جلست رينا على ويا الأرض وأعطت اسمها وعنوانها، ذهب إلمليان ليأتي بعر بة، وبَّمّع جمهورز عظيم.

عندما وصل إمليان مع العر بة، نهضت ((رينا)،)، حاول بعضهـم أن يُصْعدها، لكنها صعدت وحدها وحا، كانت خجلى فقط من فستانها الممزق.

سألتها إحدى النساء وقد اقتر بت منها:
وأين أخوك؟
قالت بيأس:
لا أدري، لا أدري، (عرفتٌ في البيت أن آكيك استطاع، منذ بداية
الكار ثة أن يخر ج من الز حمة وأن ير جيع إلى البيت سليماً).
قالت رينا:
هذا هو الذي أنقذني، ولو لاه لا أدري ماذا كان سيصيني.
وسألت ايمليان:
ما اسمكُ؟
أنا؟ لماذا.
قالت امرأة:
إنها أميرة غنية جدأ.
اصطحبْني إلى أبي، سيشكركُ

فجأه، انبجس، في نفس إمليان شيء قوي ما كان ليرضى بمئتي الف روبل بدلا منه.

ماذا! لا، يآنسة، امضي إلى بيتك، لا داعي للشكر .
لا، لا، لن يهدأ لي بال...

وداعأ، ياآنسـة، يحفظك الله، لكن لا تأخذي معطفي معك.
وابتسم ابتسامة فر حة جدأ حتى إن رينا كانت تستعيدها كعز اء لها في أشقّ لخظات حياتها.
***

## المحتويـات

0 ..... مقــّمة
rr تار يـخ يَوم الأمس

$$
1 \mathrm{NO} \mid
$$

01 ..... هكـنايموت الــب inor
$\wedge 9$ ..... الـلم

$$
1 \wedge 7 Y-1 \wedge 0 V
$$

91 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 تصة فار نكا الصغيرالتي كبرت في ليلة واحدة ． 91 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 NOV
$1 \cdot v$ كيف يموت المنود الروس
inot
$11 V$ ..... 
119 ..... الــواحـة ．
1ヘ7．－1＾0．
$1 r q$ ..... الـــبّ البريء
1ヘ7
$17 V$ ..... حاجّان lıv．
IV1 ..... المُناقشة
lnvo
IVV ..... مذكرات بجنون
1ヘへを
190 ..... الشيطان ．
1＾ヘ9
rov ..... للأم

|^q1
ryr ..... سهرةَ القيصَر الشُاب في ليلة عيد الميلاد ．
1ヘ9を
rAV ..... الأب سيرج

$$
19 \cdot \varepsilon
$$

| rol.............................................. |  |
| :---: | :---: |
|  | $19 . r$ |
| بrv.................................... |  |
|  | $19 . r$ |
| العـملة المزيفـة |  |
|  |  |
| الكسي الابريق |  |
|  | 19.0 |
| يوميات الشّيخ فيدور كوزميتش التي ظهرت بعد وفاته .. 700 |  |
|  |  |
|  | 1^^¢ |
| ما رأيته في الحلم.................................. |  |
|  | 19.7 |
| الأب باسِل...................................... |  |
|  | 19.7 |
|  |  |
|  | 19.1 |vrqبـول（درامـا）

vrq ..... حكمة الطفولة

$$
191 \cdot-19 \cdot 1
$$

v91 ..... ما مِنْ مذنبِ

$$
191 .
$$

人． 9 ..... نقاش حول الملكية الزراعية ．

$$
191 .
$$

人Y। ..... كودنكا191.
àこと
t．me／t＿pdf


لعلَ الدارسين لايشيرون إشارة كافية إلى أن تولمتوي كان يتآنى في صنئ أعماله الأدبية: كانت مسودات النصوص ورواياتها لا تني تتكاثر، وكان يان يعمل على نسخ













 الذي كان مهاجر أ آنذاك. ويحتوي هذا المجلَّلد على أربعة أعمال درامية وتسع تصص
 تُتيرنكون.


## t.me/t_pdf

