

# باتوالا 

روايت~


ترجمث: سنان سليمانموسى
تأليف: ريـنيه ماران

مختارات
من الشعر الأفريقي

رئيس مجلس الإدارة
محهمل الأحملـ
وزيـر الثقافـة

المشرف العام<br>تـوفيتق أحملـ

المدير العام للهيئـة العامّة السوريـّة للكتاب

رئيس التـحريـر
حسـام الديـن خضور

الإشـراف الطبـاعي أنس الحسـن

## مختارات



آبزء الثنانج

## ترجهـة: م. محملـ الحسن <br> مراجعـة وتــقيقي: مالك صقور

> منشورات الهيئة العامـة السوريـة للكتاب
> وزارة الثقافـة - دمشق 17-rم
> $-r-$

غختـارات من الششعر الأفريقي جب / ترجمة محمـل المحسن ؛ مرإجعـة
 7 17 -.
 r
ع - السلسلة
مكتبة الأسد

لمحة عن المنرج

- سنان موسى حائز على إجازة باللفة الفرنسبية وآدابها من

كلية الآداب والـلطوم الإنسانية من جامعة دمشق عام
Y...

- حاصل على شهادة DELF -BY من أكاديمية بو انتيهه في

فرنسا عام - .

- ترجمة مقالات ونصوص للاوربات المحلية.
- هذه باكورة أعماله الثنرجمية الكاملة.
الأقلافْ - الصغحـة الأخيزة

لـ يعد بـاستطاعة القائد باتوالا أن يـنام كالّسابق في سكينةٍ في
 بعذوبة الأفّ
 وجه الخصوص تلك الوشايـة غير المؤكّدة والتّي تكرر القول بأنّ

الرجل الأبيض يذّلّ الرجل الأسود ويعامده بطريقةٍ أُسوأ من تلك
النتي يعامل بها كلثه
هل سيسنتطيع بـانّوالا بعد ذلك ألن يعيش سعيداً على ضڭاف نـهر
نيويـانغي الكبيز ؟




في العام نفسه جائزة الثونكوز



 العثرين سبينتج عنها بزوغ الثقافة ألسوداء و ضمير ها •


 اAAV

 ، يظهر فيّهُ شابٌ يـافُعٌ عمره

يبدو عليه الهلهوء - وهو ستّافٌ مرموق و لاعب ركبي أَيضاً ،
 بـنوان » بيت النسعادةٍ .

 أو أوبانغي أريكت وجوده و عمده ككاتب



 » باتوالاه سيتّم شرح وعي المصير الأي يفرضه الانستعمار
 و خلال سفره إلى بـلى بـريس ؛ يقوم ماران بـرضها على صديقه مانويل جاهستو الأي يـطيها بدوره للشثاعر هنزي دي رينيه -الثي قرأها بحماسل


 الكاتب ، و هذا مأَجبره على الاستقتالة من عمله .



 وصفه بيير ثلوأليهه في الأخبار الأدبية في تموز عام
 الأولق الثشرس كان يجعله يتملص من كل الاعوات الموجهة إليـه
"، هو حرّ بذلك و حرّ يريد ديمومة ذلك
 قيّاه بشيء \}


 ولكي يكسب قوت عيشه ، كتب مـران الكثير من اللتيّير الأاتيّة

 مقبرة العظماء في بآنتيون - و سيرة بيرتران وان دي غيسكلان ،

 9 \& V

وفي عام 9 ؟ 9 نـال جائزة مجتمع رجال الأدب ، و في عام

 - في عام . $19 \%$
السبياق التاريخيّ والأدبيّ لرواية باتو الا

من الاكتثار إلمى الاستئعمار
 عثر بنفي العبيا اللسود باتجاه أمريكا ؛ لكنّ التُوجه اختّف في في النصف الأوّل من القرن التاسع عثر كما يـي : إنّ مبثّرّين و مستكثشفين غيّروا التوجه من الثشو اطئ ليذه البوا إلى داخل أفريقيا بحثّأ عن الثراء ألموعود - و ذلكو بتنصير الناس و تحويل المواد الأوّلية ، و لكي تستعمر هم و تر أقهم السلططات الاوروبيبة فقد وضعت جنودها و رجال أعمالثها في ألثازّة الأفريقية و ذلك



 أفريقيا اللسوداء \}




الستسلموا و تباروا و تـعنتوا بآرائهـهِ قد الثتقوا حِميعهم في اليوم
 أصبحوا مرؤوسين "، ،، و في عام INQ9 الأسست الجمعية ألاولية للاستكثناف و لحضارة أفريقيا المركزية ، و و بعد ثمانية


 فإنّ الثزو سوف يتطور بـاستمرار خلا خلا خمسة عثر عأِماّ باسم

 و في بدايـة القرن الْعثرين ، أُصبحت ضرورة و وجود الاستعمارٍ


 غامضاً جداً •




 الخامس من رواية باتوالا نجد التثميح التالثي لذلك : و صرخ مرافقّ باتوالا : لقد باؤوا على مـا يبدو بترحيل كلّ "
 حالياً ما بين الجنود الثفرنسيين الثيض و الجنود الألمان اللبيض

أها • . . نرى كلّ "، اللبنادق الطويلة "، و كلّ القتاصين الصنغاليّين متوجّهين إلى أَوروبا * (r.r-1.191، 91 ص) كانت التضحية في عام 1918 عاندما نجح النائب الأفريقي
 كلّ من وُلِّ في المقاطعات الأربع في اللسنغالِ و كذلك أولاده و أحفاده ."

## 

 بالفعل ، بعد معاهدة برليت و المصادقة على الالاستثمار أصبحت الميول واضحة" "لتدمير الثقافات الأفريقية و طرق تعبير ها فعلى سبيل ألمثال : الثفاء و الرقص و حفلات الطّقوس ؛ فقّد وصف اللسود بأهّنهُ ناكرون للجميل و أميّون ، و يجب الستعبادهم و







 تأثيرّ "عميقٌ على فناني بداية الثقرن العشثرين و الأين كان عندهم
 ألمتوحشون و التكعيبيون و الثشعراء و ألموسيقيون ، ( جوان

غريس و بابلو بيكاسو و بليزسنثرارس و بول موران و أرتير

 روح تحمل إحساساً جدياً .. إنّ الزنوجة لها مكانها الثابت في في -تاريِّ الثفنون و الآداب




 الحساب مع بعض مفردات الأخلاق ""، لكّنّ تعليمات عام



 جداً في بعض الأحيان لهذا الثهجين الثقّافي


 حياة الزنوج ألمود في ( أوبانغي - شاري ) و تّجرّا أن يعطي للزنوج مكانة الأشخاص الرئيسيين ؛ أما بالثنسبة للبيض فهم
 بإذلال الثشعوب المستعمرة وعندما كافأت أكاديمية غونكور باتوالا فإنّها كرّمت حماس رينيه ماران و إتقانه ألطبيعيّ لثنّ الثرواية ، لكنّ الإدارة لم تمَ

فيها إلاّ احتفالاً بـلروح الزنجيّة و نتضاً للممارسات الاستعمارية حتّى لو كان بشكلٍ خجول . منعت اللملطات نشر رواية بالتوالوا


 ألمفهوم الاستعماريّ من وجهة نظرٍ إنسانيتٍ


## ملخص رواليةّ بـاتو الا




لقد كان قرع الططبول يذيع الخثبر لثقبائل الأخرى ، و في الْمساء


في أليوم ألتالثي - و في كوخها ألخاص - تنابع يـسبيغيناجا أحلام





جاتُوالا برڤفيةه .
( الثصل
 تجمّع الزجال كان باتوالا و كبار ألمستّ يسخرون من الأزمـات









 على الأرض ثُملاً ميتاً ، تثقوم الثقبيلة بإجراء مراسمد الجنـازة و و
' هي مبارة من حفلات للقيام بختان الفتنيان و الفنتيات • ( المترجمة)

باتوالا يتوعد بالانتقام من بيسيبئفي . بينما كان ينبغي عليه ألبحث عمّن تسبب بموت والاه ( الثصل V V ) ومن جهتّه ، فإنّ بيسيبنغي ينتظر قلوم ياسيغيندجا إلى ألموعد الأي حدده لها
 الحسودة ، و تطبب من عثيقها بأن يهرب معها ، لكثه يقترح عليها بأن تثنظر نهاية موسم الثصيد ( الْفصل لاعوة باتوالا و هو في الطريق للأهاب إليهه يتساءل بيسيبنفي كيف سيقتله باتوالا . ( آلفصل 9 ) و عندما يصل إلى المعسكر يجد باتّو الا ثَمِلاً بشكلٍ

 ( وعند وصول مجموعةٍ من الرجال اطمأنّ بيسيبينفي قليلاً
 وفي اليوم التالثي كان الثنهر مواتياً للصيد ، والثنار التّي يستخفمها اللصيادون لإحاطة الحيوا الحيوانـات تحاصر الكثير منها ؛ وكانت الإثارة في ذُروتها ، عندما الثقضّ النمر مهاجماً ، مستفياً

 و بسبب اللصيد يتأجل إيصال باتو الا الثميّت إلى بيته ، لكن ها ها الميّت الأي أهمده الجميع يسنطيع رؤية بيسيينغي و يالسيغيناجا يتعانقان قبّ أن يخيّم الثليل عليه .

## تمهـي

هنري دي رينيه ' و جاكك بولانجيه ، هما الوصيان على ها ها
 بفضلكما و بنصائحكما • أُنتما تُعرفان و بكلّ حماس كم أتمنى نجاح هذه الثرواية + وفي الحقيقة هي ليست سوى نتّابعٍ للحفر



سنواتٍٍ لكي أعبر من خلالها عمّا لايّ و بالتأكيد لأصف بها مـا
 عن قول كلمتي و دفعت فيها ألرأي العام ليحذّف ألملاحظات

المنسوبة لي .


 إلذا كان الثغباء هو مـا يميّز الزنجيّ فلن يكون هناك إلا القلثيل جداً - من الأوروبيين

 بمقّوره أن يكون كائنا آخر •
 أستمع لحديث هؤلاء الْفقراء ، فُعاباتْهم كانت تؤكد رضوخهم -حيث كانوا يعانون و يضحكون من معاناتاته
 تصرّح بأنّ سكان أوبانغي - شاري يرتفع عددهم إلى مليولٍ و

 ثُمانين مواطناً على الثقثرة آلاف التي أحصيناها قبل سبع سنواتٍ خلت ألّيس كذلك ؟ لقد تكلُّمْت عن ثُراء هذا الثبلد الثثاسع ، ألّم تّل بأنّ المجاعة كانت مسيطرةً عليه ؟

[^0]أنـا أفهم ، نـم إنـه في سيريوس'، بأن عثرة" أو عثرين أو أو حتى
 واحٍٍ من أيـام الثفقر الأيل لاتحصتى ، بين روث الخيول الثتابِعة للكو اسسر الأين يدّعون بأنـهُ أولياء نـعمتهم ، عن حبوب الألرة ألو


 رؤوسهم و حنّى و لو كان لُهم أنفّ أفطس فمن المستحيل تقريباً
 الجوع بالآلاف كالأباب يجب وضع بـلدهم موضع اهتمام ، حيث يختّفي و يتلاشثى من لا يتلاءم مع ألحضارة • حضارةٌ ، وحضارة وغرور الأوروبيين وركام جثّثٍ من الأبرياء
 طوكيو : مـاذا كثت ! أنت تبني مملكتّ على الجثّث ، مهما كان مـا تريا ، و مهما كان
 و الألم يصرخ . أنت تملك القوة التي تقهر الحّ


[^1]الْمجد و الثشرف للبلا الأي منحني كلّ شيء ، إخوتي في فزنسا

 يتعقّ الأمر بالقتّال من أجل فكرةٍ صحيحةٍ و نبيلة ، أستثنجد بكم
 فـالمسألة ألزِنجيّة " راهـنة " من أراد أن يكون كذلك ؟ إمّا الأمريكان" أو حملات الصحف مـ





 استخدام الثقوات اللسوداء ، و كذلك فإن ألأكتور هوت خصر
 م م*موريس بورجوا في مجلة الآداب عن تلك ألقوات في الولايـات

 يصرّح أنّ عدّة موظفين فرنسبيين اعتقّوا بأنهم يستطيعون أن

> •ليس 'لديه أية رغبة بإتأرة مناقتشة حادة أو هجومية
> لِيلمح رينيه مار ان بلا شكُ لموسيقا السود في هارلُم و للجاز و التي اكتشفت أوروبا

يتصرفوا في الألزاس و اللمرين المُستعادة كما لو أنّهم في الكونـو الفرنسيّ هذه الكلمات التَي نُطِقَت في مكانٍ مـا إنّما هي معبِّرة" تماماً ،
 الأراضضي البـيدة و حتى الآن ، لم نحاول أن نجد حلولاً لهذا
 الالمستعمِرين لم يكن من مستعمِري اللوظائف و إنما كان الجنود الأوروبيون الموجودون في الخندق *" فالمبيد بليز ديان 'يؤكد - ذلك


 ، فليرتفع صوتكم ! يجب أن تساعدوا أن من يقول الأثشياء كما هي
 المستعمرات سأرسم لكم بعضاً من هذا النماذّج، و لكن سأحتّفظ

 يتراوح بين الثرؤوس" + سأقول لكم . . .

 مسبق ، فإن الأوروبيين الأين أقصدهم و الأين أعرفهم بأنهم
' نائب أسود من الُسنغال عِيّن كمفوّض في الأمور الاستعمارية خلال الحرب الُعالمية الأولىى



و لأنّ ألحياة الاستتعمارية ميسبورة ألعيش ، فه













في التحظة المراهنـة
ومن أجل أن يتّثموا في الرتب كان يثوجب عليهم ألاّ تكون "،
"لديهم مشـاكل "،




 الثتورية"ّ مـا هو إلاّ ثوع من الڭهذيـان ألدعوكم لنصحيحه ، سبيكون
' جبن ، وضاعة ، " " وضيع" مقرف ، سافل
「 ${ }^{\text {r نقص بالقوة ، أي ضـع }}$
" طريقة مخفة يشُرح من خلالْها فكرة صـادمة أو مز عجة •

اللصراع صارماً ، سوف تجابـهون النخّاسين ، وسوف يكون الكثاح ضدّهم أقسىى من مقاومـة الطوراحين ، فمهمتكم كبيرة ، فإلى ألعمل و بلا أنتظار ! فإن فرنسـا تريد ذلك ! !
 من ألمستعمرات ألتابعة للحكومة ألعامـة الأفريقية الالستوائية الْرنسية
يحدها من الجنوب أوبانغي ، و من الثشرق الخط الثفاصل بين مياه الكونـغو والثيل ، ومن الثغرب الخط الثقاصل بين الكونـنو و
 دوائر وإلىى شعب • و الثائرة
 إن دائرة ألكيمو هي واحدة من أهم ألدوائر في أوباتغي


-هو مركز الثائرة التّي قد تكون
 سيبوت ، ديكوا و غزيماري * أولاد ألبلا و حتّى الأوروبيون لا
 بامبا ، إنّ مركز دائرة ألكيمو و فور- سبيوت أي كريبياجيه يقع




-ألمركز الإدأري
 جّاً ، تـغطي مسـاحاته مزروعاتٌ من كلّ الأنموِاع ، فيّه ألكثير من ألاجاج و ألماعز • سبع سنياتٍ كاثتت كافيةٍ



 بلادهم وأعدأهم نتثناقص＊فهم ينحدروبن من عائلةٍ



 تحرق به نـار الأدغال كل الآفاق • مرّت الحضضارة من هنـا و و من


إنّ شعبة غريماري خصبة




ومبعثُرة ، و هذا لا يدهش أبلاً ：
 إلاّ بمحاذاة مجرى المياه • تجري الأنّهار في الأماكن الالعالية وكما
 من غريماري وهي مرتڤع كوسييغامبا ومرتفع غوبو ومرتفع بيغا • فالأول يثتصب على بعد الثين أو ثلاثة كيلّومترات من

－ケュー

جنوب شرق ألمركز و يـحاذي في هذا الإتجاه والدي ألبامبا ،
 الثشمال الثشرقي
 أحداث هذاه ألروابية ضمن نظرةٍ موضو








ألا بعادل هذا دليلًا من بين الألفِ دليلِ ؟
 و هذا يعني في غُمرة الاحتجاجـات الثتي سبيتها روابتي ، كان



 انثاريه جيد


' استهلالية تكون في مطلع القتصـائد
「 ${ }^{\text { }}$

-الُعودة إلُى تشـاد ، و كلاهما يدحضـان الاستعمار

لم يبقَ لي من كل هذا الماضي القريب إلاّ أن أقوم بواجبي ككاتبٌٍ فرنسيٍ و ألاّ أستفيا من شهرتي المفاجئة كي أصبح رجل أعمال باريس في م"

إنّ نار الحراسة التي اعتدنا علّا إشعالثها في كلّ مساء بدأت
 جالر الكوخ اللمستلير كان يرشح بشكلٍ كامل ، وكانت إضاءة


-rA-

و بشثكٍٍ حَذر و مستيمر يتابع الثنمل الأبيض عمله و هو يحفر


و ألمـائلة ألتي تـحميهم من الـرطّوبة و ألثمس
وڤي الخـارج ، كانت الأِيكة تصيح ، و بصيـاحها تخثتط أصورات




* يبأ الثهـا



تمـامـاً بهذه الضضوضاء

 نغاكورا" ! ! لماذا ينهض ؟ لم يكن يحاول أن يـرفـ ذلك ، فقد كانت القرارات بسيطةً و مـعتدةً حسبِ درجتّها ألقصوى لكن ألّم يكن يتوجب عثيه أن يقوم بمجهوٍٍ كبير لكي يقف على رجليه ؟
لثة كان أوّل من يعترف بـأن الثقرار الّواجب التخاذْه يمكن أن


 "يخيڤه ، قويٌ وغليظ الأعضاء وهو كإنّسان يمشثي بشكثٍ


'

- "الإله الخالقِ

القصير إن كان في سباقِ أو نزال ، و زيـادةً على ذلكّ كان



 التخني بـانتصارات اللساحر العظيم بـاتوالا حنى في الثقرى البعيدة مثّل مبيس و داكباس دأكواس و لامباسيس ، غير أنّ الأصوات غير المتثاغمة الصادرة عن آلاتٍ موسيقيةٍ "مصنوعةٍ منٍ من جنوع
 الالعمل إذاً لم يكن يخيفه ، فقط في لغغة الرجال البيض ، كانت هذه

 ألسعي وراء أهدأٍٍ خيالية ما الأي يبحث عنه الرجال البيض بعيداً عن بلداتهم في بلاءٍ أُسودَ ؟
كم كان من الأفضل لثهم كثهم لو بقَمَوا في أراضيهم و لم يتحركوا منها ! إنَّ الحياة قصيرةٌ ، و العمل لا يروق إلاّ لمن لا يفهمه ، فالثتنبة

 التوقف عن فعل أي شيء يعني استغلال كلّ ما يحيط بئا بكلّ طيبةٍ و بساطة • أن نـعيش كلّ يوم بيومه ، و دون أن نتأكر ألماضي و لا ننشثل بالمستقبل و لا نَتُبأ إلا بما هو ممتازّ و تام
آلات موسيقِّة كصنو عة من جذو ع الأشجار المّجوفة و المُتحولة الُى آلات نتر •

وكذلك لمـاذا يجب الاستيقاظ ؟ أليس الجّلوس على وجه العموم

 الحصيرة التاي ينام عليها في اللثيل ! لا يمكن حقاً لجلا الثور

 ألّ يحاول أن يـود للثوم ؟؟ و سيكون مسموحاً بالنسبـة له أن


 وجنتيه المنفوختين ينفخ على الرماد الأي كان يغطي الْمنملة الحمراء بالثشرأرات كان الاخان يتصاعد من بين الانفجارات ذات الومضضات الجاقِّة و الحثزونية اللاذعة الخانقة ، وكان اللثهب المتصاعد الحرأرة التي تسود المكان


 تدفئة نفسه على الجمر كعظايةٍ أمريكيـةٍ عاشبةٍ الثشمس ، كان يقلد زوجته " ياسِي « كما كاثتت تفعل في الكثير من الفصول الجافةة و الممطرة كانت زوجته قد ضربت مثلاً ممتازاً بذللك ! كانت تثشخر... مـاذا ؟

 تضع يديها على بطثها و رجلاها متباعدتان بكلّ براءة ! !





كثّلك شخير ها

 ألسلال ألمطاطية هـاكو حيث يتعارك ألاجاج و ألبط و ألماعز فـا في









 الثههر يطول



 دونمـا هو الة مستثغلاّ بذّلك خمود الثنار •
' كلمة مشتقة من الكلاب .

وأخيراً ، و إن كان قطيع المـاعز في شجاره قد صحا منا صيـاح
 و كثلك الأمر بـلثنسبة لثبطّ الثهادئ ، فإنّه حالياً إمّا أن بيطبط أو







 أمام سلّة ألمطاط ، و نكرر بثككٍ التشثنجية
 فيها نُحو الأمام ، كانت تمضي بجهٍٍ و تجتمع في زالويـةٍ تراهِ

بقلقٍ انجاه ألمخرِج



 الرؤوس منـحثية





ضجّةٍ كهذه ـ و كان من الثغريب فعلاً أنّ الحيوانات و الناس لم يكن لايهم على الأقلّل خلال الفصل اللسيئ إلاّ المكان نفسه



لكن عدائية الماعز ألمخادعة بالإضافة إلى الثشغال الداواجن الالمرعب كاد أن يخيفه ، كذلك فِّن سوء معامدلة باتوالا و صدّ
 لقد أصبح الآن كلباً كما ينبغي أن يكون ، فقّ تـقلّم كيف يكون





 يغرق ،بما يتعلق بهذه اللقطة ، في أفكار سيده باتوالا •
 - في الواقع ، إلّ الكلب في حياة زعيم القرية أو أو حياة أيّ رجلٍ






منذ زمنٍ طويل ثم يكن من شيء في عقل الرجال اللسود غريباً
 فمنذ زمنٍ بعيد لم يكن ليجهل أن أحداً ما لـ أن يفكر بأن يطعمه فيما
 تضوّر جوعاً ، فالجوع فقط هو من يحفّزه على النّهوض من



* الْعهاث

茾


و و+

 يسوده ألكثير من ألثبرودة و الضضباب ، كان بـإمكانه و بشثرط أن



عدم الاعتمـاد على ذل








' خـافس تيشش في براز التُييات •

الحكمة أن يتصرف بهذا الشكل ، فكلّما كان الكغب فرحاً أثلثار





 فماالذي ينتظره حتّى يقلّاهم ؟





 من كبـر الموظفين في مناسبـات الختّان في المنطقة م
 مسح أنفه بأصابعه ، حكّ تحت إبطيه و فَذْيه و رأسهه و





 الثتثاؤب هو طريقةٌ جيدة لطرد النعاس من خلال القم و الأفف ،

[^2]

 من اللاخان دون رائحنّها اللصادرة عن القّب و الرئتين ، ها ها الالخان المنبعث يؤكّد على أن ألثوم ما هو إلا نـارّ سريّة ، و و هو
 من أحدٍ أيّ شبء ثم لثفترٍ
 فيجب أن نراهـ
إن التثثاؤب من هنا و حكّ الجسم من هناكّ هما حركتان بلا أهر يتابع باتوالا فِّل ذللك بلا انقطاعِ و هو يُصدِر عدّة أصواتِ • و


 نرإقها كثيراً هكذأ كان يفكر باتوالا ، فهو محافظ"على العادات ألبالية، فقّ بقي مخلصاً للتقاليد التني علّمه إياها أجدأده و لكنه لم يكن يتعمق في ذلك أبـاً مختصراً مونولوجه الأهني ، وذلّك بالاكثفاء بأن يعلّم أصدقاءه كيف يتصرفون بويد الغغانزاس و إعادة تجديد النار النتي أيقظته من نومه ، و غندما تصحو ياسبيغيندجا كانت تفعل الثشيء نفسه + فالرجل هو الرجل والمر أة هي ألمرأة ، كلّ واحٍٍ يعيش

 الخارج حتى مّسته البرودة • لكتّه لا يرتدي كالْمعتاد إلاّ سروالاً

قصيراً • ولذلك فقد دخل إلى بيته • كان الضبـاب كثيفاً لدرجة
 مع أولاده منهنّ
 الرجال اللسود ، و هي تتمثل بالالثقاف على الثى الثفس و سحب الركبتين إلى أعلى الألقن ، و جعل الألراعين تلتّفان على الأصدر ، بحيث تكون الليد أليسرى على الكتف الأليمن و الثيل اليمنى على الكتف الأيسر بينما تلمس المؤخرة الكعبين • الكا إنّ حرارة النار قد نشثطت أعضاءه الخدرة' +آمٍ ! كاتت الحياة
 كانت يداه عثى اللهب و هو يطلق في الهوراء دندنةً ، أغخية مشهورة يدخل عليها بالثتالّي كلماتٍ و مقاطع ، في هذا الأغنية
 كُلْقَ الرجل منَ ألجِل المرأة و المرأة من أجل الرجل و المرأة من أجل الرجل فرنيئًا للرجل
إن كلمة ( ياسمي ) و النتي تغني ( المرأة ) تتكرِ كثيراً في
 الأفكار الطبييّية ، كان يُريد أن يقوم بوظائفه الأكورية ، النتي


 لكي يوقظها فهي تستيقظ بمفردها • وفي الآفاق حيث تثرق

الثشمس عمن غربت عنهـ ، تُبدد الريح الضباب و تجزئّه • وفي هذ الأجواء الضضبابية التي تغطي المرتثفعات ، تزقزّق الثعصافير من الثبّغاوات إلى الثشحارير ألمعانية اللون ، ومن طيور أم ذيرة
 الثوقواق الافريقية إلى الڭغربان ، كانت طيور الأحجل مجتمعة على أغصان الثشجر المنخفضة ، و كانت تثثدو بأغانٍ ترحيبة ، و

 صيـاحها نحو الثشمس * وكاتت الالجاجات تهرب ، وهي تضع

 هأا الجوّ المائل للززرقة


 الخليزران يُصدِر أنيناً عندما تتصادم سيقانه ألمرنة
 الشثمس و تسطع و تضيً ومن الجرح وألأي التّبح هناك بفعل الثشمس الحمراء ، كانت
 كبيرةً من الوحدة غير مكترٍٍ بنـعمة الثثمس ، وهو جالسنّ على الأرض على بعد مترين من كوخه ، بالقرب من النتار التي أشعلّها ، كان ألقائد
" أشَجار عالية من الفصيلة الخبازية تنمو في المناطق الاستورائية -

باتُوالا ، ذو الفكر الحرّ و الخالي ، يلّنّ غارابابو أو مـا يفضّل الآخرون تسميته غاتابـا و بكل" بطءٍ و حكمةٍ ممسكاً بغثيونـه
كان ألنهار قد جاء • + .

كان يدخّن و ينفث بنسماتٍ قصيرةٍ في الههواء ، و ينظر بطرف عينه ، وكان يطلق من بين أسنيانـه المصقولة صفيراً مصحوباً بـعابٍ يتبعه زفيرّ عميق .


 كان يلخن ، وكاثتت الثريح تحرّك أوراق القّابوق و تـهز أغصانها
 الجّوع في الأماكن المنتثقةة ليرشح منها اللصمع الذهبيَ الأحمر و من اللحاء الحيّ المتثشثق الم
 نفسها بشكلٍ مبهم وكانت بتمددها هذا تثنكّل جسوراً بين الأشثجرٍ

 على النسيم الأي كان يبعثر ها ، وكانت النعصافير النتائهة في
 بينما و بشكلٍ ضميف كانت الثقبان اللسوداء تأنّ وهي تحلق في أعالي اللسماء الزرقاء •


و خلف نـهر البمبو أو ألبامبا ، كان أُحدهم يغني :
إي هي + . كان يجب أن نعمل في مكانٍ مـا هناكٌ ، و كلّ أغخيةٍ يتطب إيقاعها جهاً كانت الأغنية الرتيبة تبدد السكينة اللسائدة ، وعندما توقفت ، لم يعد يُسمَع إلا خشخشثة أشجار ألاغل أليابسة بفعل الثشمس ، و و
 إلاً أصواتأ خافتةً تبدد قليلاً صمت المكان

 زوجها بالطعام ، أخذّت غليونـه الأي تركه ، و أخذأت باورها تلاخّن وهي تراقب بطرف عينها شواء ديان الـو الثزّ اللأيذّة الالسمة ، بينما كاتت بقية النسوة الثمانتي منشغلاتٍ بزينتهنّ


 أن نتجاهل بماذا يختلفان ؟ و لُماذا يتضايقان أحدهما أمام الآخر

إنّ الخجل من الجسد عبثي هو ؛ و الحشمة مـا هي إلاّ نفاق " فُنحن لا نفكر بإخفاء شيءٍ إلاّ كان هو الشثرّ الأني نتّترفه أو


 القزّ و من ديدان التزّ إلى البطاطا الطريّة ، و بين كلّ لقمتين أو

$$
\begin{aligned}
& \text { نباتات يابسة و من الفصبيلة القرنية • }
\end{aligned}
$$

ثلاث كان بـاتوالا يرتثثف جرعةً أو جرعتين من الثبيرة





 الأصابع • يـا لها من ڤلأرة !!! يـا لها من براغيث !

 إهمالهه لكي تبيض على أيّ جزء الخصوص بين أصابع ڤلميهة ، لتضع بيوضاً كثيرةً أكثر مما تلاه -النساء في قريـةٍ مكتظةٍ بالْسكان


 الالصغيرة من الانتفاخ ألاهني الموجود على جسمه و الألي اختارته الثبرغوثة كمسكن لها
 الثيوم فقط ، بأنّ الثشعوب ذات ألبشرة اللبيضاء هم أكثر نـعومةً من اللسود
وكمثّالٍ من بين ألف مثّلٍ : ولا أحد ينكر أنّ الثيض ، وبحجّة

 بالعكس ، تستغرق المسافات يومين أو ثلاثة أيـام ، ويـضّ النظر
 بتأثير ألحمل و الشثمس و المططر ؟ ألثيسوا هم من يعاني ؟ و







يـعيش أو يزلحف أو يتحرك حوله






 عيؤنّا بـالثظارات الثيض أو ألسود ، أو ألملوثـة بلؤث ألسمـاء

 هذا هو الربّ ألخالثق نغاكورا ألثي يُثِقد ألصوراب


بصث و قال : أها !! +
 أكثر من ذْ

'

أو حديديةٌ في بطن هذه الأدوات السحريّة حتى تبدأ الكلام أو
 دون معرفة لماذا و كيف يصدر ذلك الصوت منها ه و وغير أولئك
 كانوا يبتلّعون السكاكين . ومن جهةٍ أخرى ، لم يكن هذا الحدث موضوعاً للمنـاقشثة ، ألم
 عن شهرة ذلك اللضابط المخيف الأي يُنْعى موروكامبا و الأي
 وغيرهم من أناس أخيراً ، كان باستطاعتهُم أن يرأقبوا من مكانهر و دون وأن يتحركوا كل" المناظر الثطبيعية المأخوذة كما لو كانت بعيدة عنهم بوساطة نظّاراتٍ محاطةٍ بأتابيب




 الذي لا يشبه باعتقادي إلاّ كلّ الجلود المّ المعروفة سابقاً •




 الالمطرددة دون أن يتوصل من يطارد أُحلاّ لأن يلثّقط الآخر •
 ألا و هي امتلالك ذراعين و عينين و أطرافٍ و أسنان ألأِ يمكن فصلّها عن الجسد ؟ ألم يكن بمقدورهم أَن يضعوا الْين و الذأراع

و اللسيقان أو الأسنان على اللطاولة ، و ذلك لجمل الآخرين
 يكن هنا أُبسط شيء في ألعالث ؟

 وألأعأِئ و شيئًاً فشيئًاّ ، و على الرغم مما هو به ، حلّ الإعجاب - مع الخوف مكان الاحتقار وأَصبحت الثثمس في كبد اللسماء ، و أعلثت الثشحارير كالعادة بـ الحـ لم يكن صوت زيز الحصاد يزعج ألمسافات المترامية إلا بشكلٍ ضهيف حيث يبدو كلّ شيءٍ يغظّ في نومٍ عميقِ و متعٍِ من
 اللحظة من الثهار تعصف بـنف ثٌ تصمت فجأة • و كانت ألوراق أششجار القابوق تتحرك في هذه اللحظة ، وما من نسمةٍ تثير تموّج الأعثلاب الضضخمة بفعل مداعباتها المتكررة ، العـا و كان الالخان يتصاعد في أعالي اللسماء ، كما كان صوت زيز الحصصاد
 كانت هذه هي اللحظة التي يختار ها الزنوج ليعملوا • توجّه


 هوى بهما على أكهر جنٍ من بين الثلاثة ، بضريتين متباعدتين و رنانتّين • ثم ساد ألصمت الأي بدله بضريتين أثتنين جافتين و قصيرتين و تبعتهما قرقعة الططبل الحادة و الحانسمة اللسريعة و الثمحة و

 وهناك أيضاً ، و في الأماكن البميدة و في كل الجهات ، علمي



و بـضضها الآخر يكون مفهومأ و صداه يدوّي من جبلٍ إلى آخر
هنا ينتعش الثغيب الثلامنظور ليقول :
ـ ـلـد نـاديتنا ، هذا ما قالته الأصوات الانصادرة عن الطبول - . . . . لقد نـاديتثا

- لقد سمعناك -
- نحن نصغي إليك ، تكلم

تكرر الأماكن مرّتين الأصوات المضطربة أو الواضحة نفسها
وعثدما ابتلع الأفق الصوت الأخير ، أجابهم باتوالا •


 والثلامبالاة الثباردة كانت مطرقات الطبول تتّقلّ بشكلٍ متعاقب من جذع إلى آخر من الجّوع الثڭلاثة
 يوماً عاصفاً قبل هبوب العاصفة

يصبح الثناء أكثر بهجةً ، ثم لا يلبث أن ينقطع فجأةً ، ثم
 كان باتوالا سعيدأ و رغم التعرق ألّا يُي يتصبب منه أخذ - يرقص شيئاً فثيئًا كان رجالّه وزوجاتّهم و أولادهم وأصدقاؤهم و أصدقاء أَصدقائهم و الزع عماء الأين شرب من دمهم كما هم فعلوا معه . كان يريد حضور هم جميعاً في البامبا خلال تسعة أيام ، للمشثاركة في الرقصة الكبيرة ' 'التّي تقام بمناسبة حفلة الخمور و الختّان . إنّ الأصوات النّي كانت تصدر في أيام المطر كانت تحمل لهم المعجزات كان هناك الطعام والثشراب والثقاثثات الممدَّة والأعياد كما وكانت هناكٌ رقُصات الثّانغبا •
 - رقصة الثقيل والرقص بالرماح الثقصيرة ورقصة المحاربين


هنالكّ الطعام و الرقص ، والرقص و الثشراب ... نعم ! الالنيهوت والبطاطا و الارنات" ونبات الإنيام والترع والأرة !
نعم ! خميرة الأرة البيضاء و الفليفلة و العسل و النسك و بيوض تمساح الكايمان ! قـ يأكلون من كل ذلكّ ومن أثشياء أكثر من ذلكك أيضاً ، و قل يثريون من كل ذلكك و من أشياء

 -وآلة البلافون نع يجب الحضور !! ! إنه عيد الثغانزاس ... حيث لا يجري ختّن الثنتيان و الفقتيات إلآل مرّةً واحدة كلّ آثني عثر شهراً قمريّاً ، كم كنا سنضحك و سنضحك ! ! كانت الأصضاء تزخر بالفرح لهذا الحديث و كانت الضـحكات و الاعابات مستمرةً
 بعد ندائه الأول ، وكلّ شيء حولّ ومله ومن بيد جاً ، عادت ، الأحاديث من جديد على وقِّع طبولٍ مخفيةٍ • و على الرغم من بعد من يقرع الطبول ، إلآلْأنَّه كان بالإمكان سماع الإيقاعات الثبهيجة المخفيّة ذاتها في نهاية كلّ جملة -


-     - أنت أعظم رجلٍ في قييةة الباتدا" يا باتّوالا
- أنت أعظم من أي قائٍٍ عظيم يا باتوالا
- نحن قالمون ، بالتأكيد ، قادمون -
-     - و سيكون أصدقاؤنا هنا
- و ستكون هناكٌ مأدبةٌ فاخرة . . . يا لها من سعادةٍ ! إذأ سوف نتسنّى ! " ' آلات نفنية مصيلة الُباندا عة من قرون الفيلّ •
- و سنشرب كما نثشرب الثشقوب •
- أي كما يفغل الناس ألبيض - و ثيس كما يفعل رجال الباندا الحقيقيون ، لأنّهم هؤلاء يشريون أكثر من • . .
- 
- و سنغتي
- و سنظهر لللنساء في ما بعد ما يمكنـا أن نفعله بهنّ •
- تستطيع أُن تعتمد عليَّ .....
- عليّ .
- عليّ .
- أورو
- أوهورو -
_ كاتغا.
- يابي نغي .
- ديليبو -
- توغومالّي .

ـ

- كلّ رجال البـانثا سيكوثون هـا .
- نـحث قادمون * * * ثُحث قادمون .

ثـم كتم الأفثق الإجابـات الأخيرة •



معدنيّ من جلا الجّي

 الكثير من الأشثياء ! و منها الخثز وألمنيهوت وغير ها من المأكولات ،
 يمكن أن يحدث أيّ مكروه لـه الآن وعلى حين غزّة ، ألّيست

 يملأ بهه خرجه ، فموضوع ألطعام لا يخصّ أحداً سوراه فهو
' سلال يوضع فيها طـوم للأسماكّ .
" سهام صغيرة

يأكل على هواه • وليس وجود أوراق البيمبي عبيّاً فهي بقارتها على تخير السمك توضتح في أعالي الأماكن التي يمرّ منها

وفي طريقه ، كان باتوالا يتفحص الأرض ، وهذه كانت إحىى العادات الكثيرة التي ورثيا عن أجباده ، و كان كلّا
تقدم في الععر ، ألرك أكثر فعاليّة هذا العادات
لم يكن يبور على الناس الثيض أنهم يستوعبون أهمية معرفة الأرض التّي يطؤونها ،

فالحصى تجرح الأقام ، و الوول يساعد على اللسقوط على - الأرض

وإنّه لمن السهولة و اليسر مع القتيل من الانتباه تغادي الجروح و السقوط • نستطيع بكلّ الأحوال أن نجعل ذلك نادر الحدوث ، فالوقت لا يضيع بالنسبة لمن يقوم بألنى جها قيمة له وأنه ليس لنا إلآ أن نفوّض أمرنا للحكمة

بالكاد توارى باتوالا عن الثظر ، وهو في طريقه إلى ملثّقى نهري البومبو و البامبا ، عندما ظهر بيسبينغي في الاغلّ بغتة و
 بيسبييغي شاباً ذا عضلاتٍ و كلَّه حمانس و قوةٌ و و وسامة ، و وحتى في زمن القحط ، كان يجد غند باتوالا ما يأكله و يشربه ،

في الواقع ، كان هذا اللساحر التّيميّ العظيم يعامده بمودةٍ خاصة
 التّي يشعرنَ بها تجاه شخصه
 الأي اشتنراها مقارنةً بأوامر بيسبينغي ،فهي كانتا بانت تعتبر أنّ


 الثغريزة الوحيد ، إنّ خذاع الزورج ليس له أهميةٌ كبيرة الذاً ، ألو بالأحرى يجب ألاّ يكون ذلك • فمن ألمألوف عند حدوث الخيا اللزوجية ، و بعد عدّة مناقثناتٍ طويـةٍ تِّرِيباً ، يكفي أن تعوّض

خسارة من يشتكي بهذا الخصوص ممن سبب هذ الخ الخسارة ،

 ذلك من أجل أن تسير الأمور بشكلٍ جيا



 بتضحياتٍ كبيرةٍ ، كان يريد أن يكون هو الوحيد الذي يضع ذريته فيّهنّ .
لم تكن ياسيغيندجا تجهل ذلك أبلاً ، و أيضاً لم يكن باتوالا يجه


 ترتكبه - و كاتت هي بلورها - تدأفع عن نفسها بتوجيـه الثتهم
-or-

إليّهنّ دون رحمةٍ • و في نهاية ألمطاف ، ماذا سيثتج عن كلّ هذه الاتهامات و هذه الخصومات ؟ من يستطيع التثنبؤ بذلك ، فهي لا تسلّم نفسها لبيسبنغي إلاّ في اليوم الذي لا تلتوقع فيه أن يشكل ذلك عليها خطرأ و لكن كيف يمكن استتعجالّ ذلكو اليوم الجميل ؟


 بمطاردة النساء من اللصباح حتى الثمساء ، كمثّل مورو ، النمر و


 الأي أسهم بفصل الكثير من الازواج ! الْن هنـا كاتت تُولَا
 وبسبب الثشكايات الكثيرة ضده ، فتّ انتثهى به المططاف إلثى تهويد الضضابط لهه بالثسجن ومن جهةٍ أخرى ، فُإنّ شهرته قد بلفت أوجها ، ولم يكن ليظهر إلا للاحتثال بها .



 حرصه هذا إلاّ قصنّ واحدة من هذّه القصص الجميلة التي هو خبير بسردها
ودون ألحاجة لرجائه أكثر من ذلك ، تمدد على حصيرةٍ و بأَ - يسرد قصة الثفيل و الاجاجة

في الوقت الڭي كان فيه مبالا ، الثقيل ، وغاتو الالاجاجة بتكلمان ،




 أكثر منك

- و كيف لا أعتقد ذلك ؟ ه قال الفيل .. فأنتِ خفيفةٌ كريحٍ -تتسرب من الثشقوق

 سآكل قّر استططاعتي ، و سنرى في نهاية المطاف من - منّا سيأكل أَكثر

قَّلِّ الثفيل الثرهان و هو سعيد ... و في اليوم ألتالي ، و منذ الصباح ألباكر، ذلهب إلى الثمكان الأي حددته لـه الاججاجة وكانت هي تنتظره فيه

بدأ الاثثنان الططعام دون انتظارٍ و كلّ حسب قـرته •
بعد ذلك شعرت الاججاجة برغبةٍ بالاسترخاء عندما أَصبحت الثشمس في وسط اللسماء ، لذّلك عمثت مثلّ كلِّ ألاجاجات التي تثتعر بالْحاجٍٍ للراحة ، و ذلكك بوضع إحثى رجليها تحت البطن

سألهها الثفيل مند هشاً : ما هو اللمبب الذي يجعلك كسولةً بينما أنا مستمرّ بالأكل ؟ و لماذا عندما تتكاسلين تضـا رجلاّ تحت بطنـكِ ؟ ؟

أجابته الالجاجة بخشونـة : بالنسبة لي فأنا لا آكل كفايتي كما تفعل أُتت ! و إن كنت أُفعل ذلك فلأنـي أجهّز نفسي لآكل إحدى رجلي ، و أنـا أُعلمك مسبقاً رأفةً بك ، ، لأنتي إن لم أشبع من تناول رجلي فسوف أقوّ بواجبي و

عندما سمع الفيل هذا الكلام ، أُصيب بالأَعر ، ثم هرب و د دخل إلى عمق الثاغل •

و منذ ذلك الحين ، فأن الثقيل يعيش في الأدغال و ألاجاجة في الثقرى بين الناس

لقد نالت هذه الحكاية تهاني جماعية من الحضور ، ثم ما لبيتّ اللسخريات أن عادت •

و دون أن يرد على مداعبات الجمهوز ، كان بيسبنغي
 ما يسميه ألبيض بلغته ألتبغ ، و وضع عليه الجمر

ثم اتكأ على حصيرته و هو ينظر بطرف عينه ، وبعدها أُطّق عدّة نفخاتٍ قّصيرةٍ .

- يا صديقي بيسبئفي ، أنت لا تحترز كثيراً من النساء الثلاتي تعاشهرنّ - قالت لـه ذلك يالسيغيندجا - إن لم تتوخ الحذر ، فسوف يكون لديك الكثير من الأمراض الجنسبّة ألوسخة و ألتي ستجعلّك تثنـر بالحرارة ، حتى لو كان الجو بارداً •

انفجرت قريناتّها الثمـان بالضحك ..
هههه .. هي هي ..

- يا لهذه الفتاة -
- ههههه ، لُ يبقَ غير ها لترشقنا بالكّمات الجميلة .. و كنّ يضربن على أفخاذّهنّ بقوة ..
- لكن المرض الجنسيّ هذا ليس خطيراً ، تابعت ياسيفيناجا و لكن سيتحول يا صديقي إلى مرضٍ أخطر يمكن أُن تلثّقطه -


 و في ما بعد ستثقت أسنـاتك و شعرك و أَصابكك و ستتحول لشخصٍ نتٌٍ يتحرك •

من الأجدر بك أْ تثتذكّر يـاكثيبو- الأي مـات منذ ثلاثة أو


وهنا عادت الضضحكات من جديا . استمرّ الوضع هكذا

 بيسبئغي بـالتأكيد كما مات الأبطلّ .

بلغت ألبهجة أُوجها ، وأسرڤن بالضضحك ، وأصبحن يتبادلّن ضرباتِ الأكت من كثرة الضضحك ، وكتّ يضرْبَنَ مؤخراتههّ بـالأرض ، ومن كثرة الضضحك نزلت دموعهُنّ رقراقّة

يا له من رجل باتوالا هذا •
عندئذ غريت الثشمس ، ثم ما لبثت أن أنخفضت أُصوات هديل الترغلات و صياح بقّات الخشبب و نواح العقبان و


حجب الضضباب قمم ألجبال ، و أنخفضت الثشمس بلطف ، ثم ألوى الاجاج و الجديان و الثبطّ إلى الثيوت ، ، و ساد بعدها صمثٌ طويل .

أنتشرت الثغيوم في اللسماء الثتي تركت فيها بقعاً واختقت الثشمس تقريباً ، كانت تثببه بلونـها الأحمر وردةً


تلبث أن تتبعُر كحزمٍ عريضةٍ و تنتهي أَخيراً في فم تمساحٍ افقتراضي في الفضاء
بعر ذلك ، خضبت الخطوط العريضة الفضاء ألوانٌ
متـرجة من تدرّج إلى آخر، ومن شفافيةِ إلثى أَخرى ..
 تارجات الألوان و شفافيتها .. يطظق الحزن الموجع النجوم اللامنتهية في الثضضاء الرحب و العغيم الللون ، وتنبعث من الأراضي الحارّة سحبّ ضبابيةً صغيرة ، و و تتتابع عطور الليل الرطبة مسيرها ، و قطر الثـى يرمي

 تصدر طثيناً مع حشرات الجلاّلة والحشرات ذات الوبر .. وهناكٌ صوت مدقّة الهاون ، ولا نطلم مصدره ، تهرس اللمنيهوت والأرة البيضاء والأرة الصفراء • إنّ صوت دويّ الطبول ينثّط التاس ، ولا ندري من أين
 يمكن أن نخمّن ما في هذا الأكواخ حسب الأخان اللمتصاعد و حسب النوع ، فهناك أَصوات نتيقِ و صراخ أو عواءٍ وظقطةة .. وكان دجوما ، الكثب الأحمر الصنير ينبح ، ما هنا الأهول ؟ من أين تأتي هذه التعاسة ؟

و كأته مركّبٌ مصنوعٌ من جأع الثشجرة ُيصدر صوت
 عجر الثيوم ، إنه أبيض ، و ها هو هو يظهر ، إنه ألتقر إيبو.. لقا أصبح عجوزأ و عمره عثر ليّالي •

في الليوم الڭا تلى ذلك ألمسـاء ، وقبل غناء ألحجل دونڤورو

 مسنير ها وضوح بزوغ الأًّر

 مختلقةٌ و مرتبكة علٌ على طول الأعثـل
 و التمتمات ، وقبل بزوغ الثقجر بقليل ، لم تكن يـسنغثدجا قد


كانت تثثعر بالثرّاحة و هي بمفردها في كوخها الخخاص ألمبني من الآجر ' و هو دائري و منخفض كما أنّ ستفه مائلّ و مغطّىً بـالثصب حتى أُسفّه


 في الأيام التي تلت زواجهما

و مثذ ذْلك ألوقت ، و في كلّ مرّةٍ لا يكون لٌها موعدٌ مع سيّد هـا ألو يكون لها سبب آخر ، كاثت تأوي إلثيه لتثتمتع بالوحدة •

باتُوالا ، يا له من زوجٍ جيد ! فما من أُحٍ جدير بـا بالاحترام و

 كانتا متزوجين مع ذلك منذ أكثر من عدة فصولٍ جافة •

إنّ وجود ثُماني زوجات في بيت واحد ثت جعل الأعمـل المثزلية


من جهةٍ أخرى ، لم تكن ترى أنّ قدوم الزوجات ألالتي اختّارهنّ



' مادة تستخدم في النباء و هي ظليط من التُراب و القتن و الحصى •

والأسبـاب ذانتها ألّت لثتنائج


الثزوجة الثتالسـعة

 ألبانثا


إلر هاقاً







الأمّ الثشابة في اليوم ألتالي لو لادنتها ؟






الثتمتع برأئحة و تلأخين ألتّغ



يخمدها فقّط لطف زوجها معها كلّ يوم ، و مـا هو ألمدهش إلثا
＇

أصبحت فضيلتها متقّلبةً يوماً بعد يوم ؟ إنّ تقصير باتوالا أصبح معيباً ، لـماذا لم يحاول أن يكون بمستوى بيسيبنـئي ؟ هذا الرجل الجّسور ، كما يقولْون عنه ، كان يفعل كلّ ما يجب علّ الرج
 استمرّ صوت المطر المنهمر على الآجزّ ، و كانت ياسبغيندجاٍ تستمع بشرودٍ لأغنتيها الْمبهمة ، كانت أحلام اليقظة جميلةً

عندما يهطل المطر على الثاغل •
و لكن كيف أمضت أيام مراهتنّها الجميثة ؟
أُغاقت عينيها ثم رأت مركز ألبامبا برفقة والاتها ، حدث هذا عندما كانت خادمة" للقائنا العسكري" الأبيض و عندما ترك

كريبياجه للـو دة إلى فرنسا


 -نفسها عدّة مراتٍ قِبل أن بِغادر

 كان لا يزال شابّاً ، جرت الأمور حسب الأصول و بمصلحة كل منهما ، و لم تؤثر الأقاويل على ذلك في شيءٍ بسبب مقام

إدثى عمّات أو خالات باتوالا
 عن عثرة من الجداء و ثِلاثين دجاجةً صغراء ألوا أو بيضاء ، واللونـان الأبيض و الأصفر لا يمكن لأحدٍ تجاهلهما - لأنّهما
 المهر كان جاهزاً للقبض من ثبيلة ماتجديا إضافة إلى التنتي
' هو أداة ذات ششرة طويلة تستخدم في الزز امة •

عثرة سلّةٍ من الأرة الحمراءو و الكثيرِ من الأرة الثيضاء ، و






إن لزم الأمر ، بأن أهتم بمزروعأتك أيضاً


مـيـززي أو في حال تـعرضتُ لك بسو




 -تعكير صفوه

 وبشكلٍ أفضّل • و ها هي الآن تثتأكر موعدها الألي أعططاها الياه
 : نجهd
 الموعد + . .
كان ينبغي على بيسبينغي أن ينتظر ها في المكان الموعود ، هل






 2 tututit

$\qquad$

كانت تريد أن تتنّوق عناقهم حتى تقارنها مع عـاق باتوالا ، و
 فليس للرجال عندما يريدون أن يضاجموا النساء طريقتان
 النساء سلوك كلبين ذكرين يمتطيان ظهري بـغضهما الجعض .. و
 أنهـ أفتراء ، و قا يبدو الأمر يتعلق بها خصوصاً كونها تملك إيضاحاتٍ حول هذه النقطة لو كان الُقائد العسكري في البامبا قـ راودها عند نفسها ، فهل كانت سترفضضه كانت تمرر نظراتها في كوخه وكائنّها تبحث عن أحدٍ ما أوعن




 الأبخرة ، و يُغْرِق الْفضاء الثلازورديّ الرحب بفيضٍ من ألشعّة ألثمس
ثم فكّرت بزو الأدغال قبّل صياح اللديك و ألاّ يعود إلى الثقرية إلا علا عند منتصف

 . و وماذا يريد منها زير النسـاء هذا ؟ هذا ما كانت تريد معرفتّه ، و ليس أكثر من ذلكّ ' لونه يشبه ا'أسخام و هو لون الدخان •

وعلى كلّ حال ، فقّ قرّرت ألاّ تمنـحه مزيـة خاصـة مهما كاثت ،


ألوستيمين و ألمعجبيت بـأثقسهم
حركات الْصبية لم تعد تثـاسبب عمرها ، فعلى الْمرأة ألمتزورجة




متوقع = و طويل








 ترتّجف من رأسـها حتى أخمص قدميها ، مـاذا عسـاهـا تڤعل هنا ، و هي ثـابتة في مكانـها
 جاهزأ ليوزّع على ألأحياء حصته من الأحّ

الأحداث و ألمصائب





اللصفصافت و رتّبت فيهٍ ثلاث ثمرات من الكرنب و مجرفتّن و قلارين من الططين و قليلا من المنيهوت


 الثممرّ الضضيّق الأي يسلكه نهر اللبومبو في طريقه إلى منبعه •
 الآخر بالعكس تمامأ ، فمثلاً ، اللنظافة الثشخصية : فالبيض لا لا


 الأوساخ و يرخّي الجسم ، و يقّوي الأعصـاب و ينظف الجسم
 يستغنون عن فو ائناه ؟ و كامرأةٍ من أصول ألبانتا ، كانت ياسنيغتدجا تحبّ الاغتسال يومياً ، ويالأحرى ثلاث مرات في أليوم ، وعندما بلغت نـا

 كان نهر ألجامبو يجري مصدرأ صوتاً ناعماً و عذاً باً بفعل مـا


 اللسلطُون والجمبري في طبقات التربة و تحت صخور سريرها ، لكن كان هذا منذ زمنٍ بـيد + . .
$\qquad$



يمكن لأحدٍ ألث يراهـا من جهة الثّه
هتّأت نفسها علّى مكرها .. كانت تشثير إلى وجودها و تثبرئتها ..
 يقوم الإنسـان بـأعمالٍ سيئة ، عثا ها يِبِ أثن يحترس ، أمـا عثامـا
لا يقوم بذّلك ، فهو لُ بُلام على شـيع



* جمرتّها
 الثارة الالصفراء ، حيث سبيت هروب مجموعة من الخخنزير من

سـارعت ألخطى ... كان ألضبـاب يتلاشىى بـستثمرال ... وكان





بـالاستثيـاء من نـفـهـا








خاصةً برائحة جسم أُسود تختّف عن رائحة الثباتّات المبلثة و
رائحة التراب الممزّوجة بالمياه و التي لا يمكن وصفها •

 جيدة ، كانت هناكٌ أمرأة أخرى معه
سحقاً ! كيف يجرؤ بيسبينغي على فعل هذا معها ؟ و من تكون هذه العاهرة
حقاً إثها لم تستجب لطثبه بالأمس ! الأحمق ! فهو لم يكن يعرف


يتوجب عليه أن يتصرف على هذا النحو .. نـع ! الـو


كان بيسيبينغي عبارةً عن قطعةٍ لا تكفي شهوتها و قسماً بـالإله

 تسلثت بين الحششائش كصيادٍ يتربص لطريدته ، مجازفاً بذلك * خارج مكان مراقبتّه
 قَلبها الأي كان يخفق بشدةٍ ، ألو حتى لتحاولِ أن تسمع ولو




 هذه عليها ؟ فقّا كانت عجوزاً ومجعّلةً و ثرماء و تنُبث منها

نتانة زبدة الكريتة' ، ولا تعرف أن تعطي أهمّ شبءٍ يطبّه الرجل من المرأة • هل هذا النوع من النساء يروق ثبيسبنغي ! + + • توقفت مجدداً ،
 أعجبت بساقيها المفتولتين و المنتصبتين على كعبين حساسين و قثمين طريتين ، وبوركيها المتثناسقين و بيطنها المثثدود

 الالعصافير تنظق مسرعةً في الجّوّ و من كل الجهات ، و كانت الشثمس تسطع على كل الأماكن ، ثم مرّت من مكان تثّبعث منـه
 متصاعدة في الڭهواء ، و كانت على وشك ألو الوصول إلى شجرة

ذات أغصان منخفضة ، عندما شعرت بخطرٍ ما • ون
 و كأنّها فريسة ، و يرالد منها جلاهها و دمها و حياتّها ، عندئذ
 مورو و اعتلى ظهر ها من حيث كان يكمن لـها •
 كان بيسيبينغي قل نجح في إبعاده عنـها بحكمةٍ ، عندما قفز عليه



 ألموجودة في الدغل ، و كنلك الحال بالنسبة لأنواعٍ من القردة

ا' المتربدة الكريتة ( جنس من الشجر ينمو في أفريقيا و 'ـه حبوب تستخرج منها مادة دهنية )

ذات الجلد الأسود و التي تثبع في أوكارٍ مصنوعةٍ من التراب

ولكن ، و لـووء الُحظظ ، لن يستطيع النمر البقاء هنـا ، فهو
 جاعت الصدفة أن ينظضّ على إنسانٍ ما إن اعتلى ظظهره حتى




 أصبح فيّه ألممر سالكاً في الاغلّ لبيسبنغي و باتوالا ، و كلاهما




إن الأهاب إلى القرية هو أهم شيء يثبغي فعله ، وبالفّعل مشوا
خلف بعضهم و بالتتالثي






براقب طريدةً أخرى غير طريدة رجل محبٍ للصيِ


 على غريمـري ، وكان النهار كسوابقه ، متبلجلاً في البدايـة ، ثّم

مشرقاً و حارّارً .
كانت الريـاح لا رطبةً ولا حارة ، وكانت تهزّ الأوراق الكثيفة ، بينما كانت أسراب الثطيور العاثشقة تفئء بظظّها و تسجع ، و كانت هذه الطيور تختلف عن بعضها بُثُاثة جسمها ، أو بلون ريشها الأخضر • كاثت العققان تزدهاد شيئاً فشيئاً ، وهي تحّقّ

بلا كللٍ فوق حقول الأرة البيضاء و فوق الأشجار و الجبال •

 بعد ذلك يطير في أعالثي اللسماء مبتّعداً مبتعداً + . .

لقد كان الجو معتّالًا
وعلى طول نهري ألبامبا و ألبو مبو ' كاتت القردة تلتسلى ، فهنا كانت تكقز و كانها تبكي ، لأن أصوأتها تثبـه بكاء طقل ، و هنـاك

كان بعضها و الأي يشبه جلاه الوزل
 فيطير مذعوراً ، و خلال لحظةٍ طويدةٍ ، لا نسمع إلا طثين النحل

رغم أن النحلات قد طارت وابتعدت منذ زمنٍ طويل ، إلاّا أنثا لا
 موحيا "بصوت طنينّها

 اللصغيرة التي تحوي قرىً صغيرة ، و أيضاً يُسمَع صوت مدقة الثهاون وهي تسحق أوراق الـونيهوت اليابسة ، بينما كانت اللنسور تحوم و العقجبان في اللسماء بأعدادٍ أكثرُ من الممعتاد كان ماكوديه وباتو الا أخوين من الأب والأم نفسيهما، و ليسا
 يثتري ما طاب لـه من النساء ، و و ينجب منهنّ أطفالاً وباعتباره كان موجوداً في ذات المكان ، فقّ كان بيسبنغي مدعوّا أيضاً •
 الثڭلاثة في المقدمة ، و هي عادةٌ قايمةٌ قِيَم الأصل الزّنجي تقضي بأن يكون هـناك تتابعاً تذمرت أندوفورا ، مرّةً بصوتٍ خافت




طـائر يأكل الُسسل • ( الُمترجمة )

بصوتٍ عالٍٍ ، تابعت قولها : نعم ! هناك من هي مزهوّةٌ بنفسها
 فهناكٌ من لا يسمح ما لا يريد سماعه ، و هـا ها لا يمنع أن يكون في جوهره أكثر سهولة مما يبدو عليه ، أليس كنلكو يا ياسيظذجا ؟

 أجابت ياسيقذجا : أعتقا أنّك عثى صوابٍ يا أندوفورا ، ومع
 تتحدثين عن تلك العاهرة ، زوجة سيد الثقبيلة الثشجاع ، أليس

 كانت امر أة رجلٍ أبيض ، و هنا ما يفسر لها كل شي مَنْ تلك المر أة الثشريرة' التي تثنتمني ! من تلك الثعاهرة التي

 ولِّوا قبل أن يكتمل نموّهم و ماتوا أو لم يبقوا على قيل الحياة طويلاً .. لا تنظقي و لا حتى كلمةٍ واحدة ! إخرسي ، أق سأضح في خلةك . . - صديقتي العجوز ، لماذا كلّ هنا الصراخ ؟ ؟ فأنا لست طرشاء هل تكلمثُ عنكِّ بسوءٍ يومأ ما ؟ نع ، ، نعم

- هل تريدين أن أكسر مدقة الهاون هذاه على خطك
 تخونينه مع بيسيبينغي ، سأقول لـه + . . .

 - أبيض

هل يجب علي أَن أُؤكد لثِ بأنّ كلامي لا يعنيكِ ، و كلّ

 كيف تتعاملين من خلالها لصدّ الرجال عتك ، . . .

هنا ركضت ألعجوز و أثضت على ياسيغتدجا و ضريتها و عضّتها و خلشتها •كانت تهوذها من صن صميمها ، بينما كاتت قريناتها متضامناتٍ معها •ثم ذهبت و اشتكت للضضابط و قالت بأن ياسيغتدجا تتثناول ما يمنعها من الحمل •

و لكن لَِ كلّ هذا الخضب ؟ بيسبينفي ! سنخِرَت منها لأنّها تعلم أن من تكون مصابة بمرضٍ جنسيٍ لا يمكن لرجلِ أن يعانثر ها ثا قالت :


- جائعين

لحالك با عزيزنتي المسكيثة ألثوڤفرا !
غثّ سماع هذه الكثمـات الأخيرة ، سـانثت الثسـاء ألالتي كتّ يضحكن و للمرة الأولى يـسيـغثـجا

لقد هاجمت بقوةٍ أكثش من + . .



- هل تريدينه لثفسكِ ڤثقط ؟ يـا لـها من شـهوة !
- يـاسِيغندجا هذْه غزيبةّ !
- و أْلثٌ جوابك حاضرّ ! !
 ...هيا لنأكل من هذا ألمثيهوت ، ألثيست رائحته زكيـة ؟

أثظرتَ ، فهنالك المسرير و الْمؤن و حلوى الْمنيهوت و الّرجل و

فجّرت هذه ألمزحة ألكثير من ألضحك أللامثتاهي .

هبّت الريح فجاةً وأصبح الثتفس صعباً • و شيئاً فشيئاً ،

 تسكت اللواحد تلو الآخر أما العققبان فأخذّت بالاختّفاء ألواحد تلو الآخر أيضاً .

برزت غيومٌ كبيرةٌ مـائلةٌ للبياض من خلف الجبالٍ ، كانت تتككّس و تتجمع و تتكاثق و تذهب بثككٍٍ لاإراديٍٍ باتجاه الثيارات الثهوائية .

 الآخرى و تنضغط و تتصادم و تتراكب و تجري على طريقة الثيران الثبريّة الههاربة من نار الأدغالّ • كانت هثاك خطوظٌ تحزز تكتّها ، و كان الصدى يحمل صوت انفجارٍ وزمجرِمٍ رعدٍ .
أُلخِّت الطنـاجر و الحصيرات بسرعة إلى ألاخل • كان الـان المتصاعد يمر عبر اللسقوف و هو ثـابت و لونـه أزرق و يحيط - بالأكواخ

ما من شيء يتحرك في اللحظة الراهنة .. كانت الثغيوم تملأ اللسماء و هي ثابتةّ و يخّيم علِّى أنهار ألبامبا و ألايلا و الايكا ،
 و كذللك بانثابو و تامانديه و تابادا غراتاتاباغبا و أولاديه و

بوماياسي و باتغكورا و ماتيفارا ، كاتت تخيم على كلّ هذه المناطق الخضراء ألتي يخنق ظلها هذا الثيوم و تمحو الخياة اليومية و هي مليئةٌ بتّهديدٍ وشيك الوقوع ، تثنظر إشثارةً لن -تأتي

هناكَ ما بين سومانا و يـاكيلجي ، كان ظلّ الثيوم يتحول إلى
 بنفس الققوة التي سيطرت على الثيوم ، هطل على البـلمبا وانقض على غزيماري *وما إن أصبح غزيراً حتى تثثكل الضضباب على الأراضي النتي هطل عليها • و أخيراً هبّت رياحّ حارةٌ و و لا نـري من أين جاءت
 عليها نقيق الضضفادع ، فتختلط الأصوات و تمتزج ، لقّ كانت جوقة الضضادع تثادي المطر
 الأغصان والمرائش و تمزّق الأوراق و تكنس الأرض و تحمل معها غبـر ها الأحمر و تمضي و تهرب و تضعف •
 -إلى أين

و من جديد يـود اللصمت ؛ لقد صمت اللصياح و الههس بثكلٍ - مقلق
 الأراضي التّي بلثها المطر • ها هو الرعد يزمجر بشكلٍ متتالٍٍ و

كانت حبّات المطر ناعمةً و متباعدةً و خفيفةً ، و كانت تُصيدرِ أَصوات قر قعةٍ على الاغل اليابس و على الثصخور • كان الثسيم رطباً ، و كانت الرياح تعصف بقوّةٍ ، إنّها العاصفة بونو
كانت تثور بغضبٍ متزايد من لحظةٍ إلى أَخرى •

 ، كان يهطل عثى البامبا و على ديلا و على كل الجبال التي نـر نراهـا


كان المطر و العاصفة دونفورو يثقلان على الاغل بغضبهما المشتُتر ، فقد كانا يقتطعان أوراق الثشجر و يكترّان أغصانها و - يتتلعان السقوف و يحملانها معهما

ثم تثنجس سحابةٌ لا يمكن الختراقها من المساحات الساخنة منذ عهٍٍ قليل ، فالماء يبحث عن الماء و و يتجمع و يجري في الطرقات كالثلال و يتجمح في سواق و ينزل على المنحدرات -قافزأ نحو النهر

أَّا العاصفة ، فكانت تسنّع جريان هذه الثشلالات و اللسواقي ،
 اللسقوف و هدّمها و آحثث شرخاً في الأكو اخر و أخمد مو أقهاها ،
 طقطقة الأثشجار التني تسحب معها أشجاراً أخرى فتسقط معاً على الأرض ، لقد كان عويل العاصفة مدوّياً و مدهثاً في المكان *

استمرت العاصفة الثهوجاء على هذا النحو طيلة النهار و الليل و اليوم الأي يليه ، و كثلك حتى أُصبحت الشمس في كبـ اللسماء

تراجعت سرعة الرياح تلريجياً ، و بقي ألمطر فقط مستمراً في ألهطول ، بشكل خفيفٍ و متباعد و ناعم و رطب . . لقد تحوّل الآغل حالياً إلى مستثقعاتٍ حيث يُسمَع من وسطها نقيق الضضفع كومبا و الڭقلجوم ليترو

عثدما يكون ألعثب مغموراً بالماء و كل ثيـيات الأرض تتحول -إلى جيوبٍ مائيّةٍ تبدأ الضضفادع و العلاجيم بالثقيق

أعطي النبرة أيتها الضضفادع ألمزمجرة ، فأصو اتك حادة و عميقة - و موزونـة

أُعطي النغفة فأخواتك الضضفادع ستردد الغناء في كورالّ
أصغي بالأحرى فهناكٌ أُصوات خفيّة قل ردت على ندائك ، فكل

 الواسععة النتي تحيط به و التي صنعها للحظة ما أسيـياد العالم

$$
-\lambda r-
$$

تغني و لا شيء يعكر صفو امبرطوريتها الثصوتية •
كان الصدى في كل مكان يردد أصواتها و التتي لكلّ منها طابع
م مختّف
كاتت الضفادع النقاقة و اللعلاجيم الصنجات و العلاجيم
الجواميس و ضفادع الثشجر تصدر أصواتآ مختلفة مثل : كا ـ
أكف + .
 ..... أه

و أصواتٌ كثيرة ، واضحة أو خفية ، تسمع منها رنين الجلاجل و طرق مدقات الههاون و رنين الرماح و الإقياءات التّي لا يمكن
 و عثد أُوْول النههار ، كان الطبِل يُقرَع مدوّياً ، سكت فجأة" ، ثم -عاد من جديد

توقف المطر ، و أَصبحت الططرقات زلقة ، و الكثير من النمل ترك مستعمراتهة المهرمة حاملاّ معه جثّث النمل الميت ، و و لفترّةٍ طويـةٍ كانت هناكٌ رائحة عفونة بقيت حتى بعد مروره ، و بعد -ذك أسدل الليل أستاره

خرج الثقمر بيطءٍ من مسكنه بين النجّوم و جالٍ في قرّرية النجوم

 إلا النجوم ، آلاف النجوم و التقمر •

$$
-\lambda \mu-
$$

و صدح عصفوزٌ ليثيُ بصوته : أوبو - هو ، أ و - بو ، و كذلك

 كانت حشرات ألحباحب تمزّق اللحن بلمعانتها الأخضر المتقطع ،
 لقد هبط اللثيل ، و أصبحت سرعة الريح بطيئةٌ ، أما الجّوّ فـبردٌ

يا لها من سعادةٍ ! فالقمر يسافر في بلد النجوم ، والضضابط ترك
غريماري لمدّة ثمُمانيـة أَـام

 تمرح•
و كان بـاستطاعة احتفالات غانزاس أن تباًا بـد ذهابه ه



 حتى الأشجار المكتسية بالْعر أئش ألمحاذية لمجرى نـهر ألبامبا

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' هو شييه بمثلّ شحبي في اللفة العُربية الُعامية ( غاب القط ، الُحب يافار ) } \\
& -\lambda \varepsilon-
\end{aligned}
$$

و للحفاط على ذلك كان هـناك : مقرّ إداري و توابعه ، مقر
 اسمه بولا بفو وحركات هذا الانتيء كولونئولو ؟


 الإششارات كانت تُتبئ بأنّهِها ستكون مميزة

 من التهام دود الخشثب لها ، و من تأئثيرات الجو عليها

 الأبيض و مسحوق المنيهوت الممزورج بالزيت ، كانت مخططةٍ بالأحمر من اللوسطو و من الأعلى للأسفلِ و بالطول و الأرض
 مصنوعةٌ من الموز و صحون من اللايدان الثيضاء المّاء المقلية و


 إلى ذُلك الثمؤن و العصقول؛ 'التي يستخفت بها الناس الثيضن و

$$
\begin{aligned}
& \text { ' قوات الشُرطة . } \\
& \text { • تعيير من الامتعاض و القرف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الغذايثية ، عسقل أُو عستول و هو جزء من ساق نباتية أو من جذر نباتي يكتنز بالمو اد }
\end{aligned}
$$

 هي بطاطا ملساء ، مرّةً قِشْر ها أَصفر و مرّة قشَر ها ها أحمر ، و

الثباباسوس يفضّلون تسميتها إنيام'
 الأني نحصل عليه بتخمير الأرة الصفراء أو الثيضاء • و ألخيرأ عدّة زجاجاتٍ من خمر البيرنو ، و التي نستطيع أن نحصل عليّ


 فيها النار ، و كان لاذعاً أسود لأنّ الخْشب كان مبلاً بالْماءَ

 باتغاكورا و بويامبا و ياكيدجي ، كالرجال و النساء و الأظفال و و خلم و خادمات الثيض و الثبيا و الكلاب و الثثيوخ و اللعجزة و - *)



 ممرات الغغابة الثتي تحمي ألتخوم ألمباشر



' إنيامو هو جنس نبتات معمرة درناتها نشوية نؤكل .

- ت تجار


النصفراء و يحولنَ كلّ ذلكك إلى مسحوق ، و مطلع الأغية يقول
 وغاية طموحها آن تتغنى من ذلك ، الجُلّالة ، الجبلّالة
ياهيه ، الجلّالّة، أياهو !




 وأصبح اللسرور شيئاً فثبيئاً جماعياً ، فقد باً تأتئير الخمر يظهر جليأ ، بحيث كانوا يتكلمون دون معرفة ماهية الحديث، وهر يرتثشفون الكأس تلو الأخرى من بيرةٍ مصنوعةٍ من الأزة الأصفراء و البيضاء كيف نتصرف ونحن نراها و هي تمرّ بفُرٍ بين مزروعاتنا رأسه هي تضع على رأسها تلك (ألقّعة التيَ يضعها الجنبي على
هنْ الحشرة ، هذه الحشرة

باهيه ، هذه الحشرة ، ياهر ؟
جبب في كل الأحوال أن تعرفن يا صليقاتي
بأته يجب أن تتقاسمن حصيرتها .
باكيا ! إليت امرأة من تنام مع هذه الحشرة اللانيئة
و إنما مع العفونـة
ياهيه ، حشرة ، ياهو !

$$
\begin{aligned}
& \text { عثدئذ سُمح صوت ياسيغينّجا و هي تقول : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { II }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فهي لم تعلد ماهرة غندما تقع في الحب } \\
& \text { و إنـه من السهل حقاً أن نشرح بـلاهتها ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هبّت زوبعة" مدهثة من هذا الثغاء : } \\
& \text { الْجلّالة ، الجلاّلة ! } \\
& \text { بـاهيه ، الجلّالة ، باهو الهو ! }
\end{aligned}
$$

ثُم تحيّي الكلام المرتجل الثمدهش التي نطقت به محظية باتوالا






 في أوروبا ، و خلف اللنهر الكبير' ، يتحارب الثرنسيون مع
 بينما هو يتحدث على هذا النحو ، يأخذ التِّنّب و التّبِ و يلقهما ثم يثعلهما و يباً بثفث عدة نفثّاتٍ حسب عادته و بعدها يباً
' 'نهر يقع في سويسرا

- هوو ! باتوالا ، هكنا أنفع فجأةً زعيم ڤبيّة ماندجا

العظيم ، و الأي يُععى بانغاكورا ، هوو ! باتوالا •

- سيز ! أويو كاتيه . . . أويو كاتيه ! هاوء . . . هدوء ! ! صرخ الجميع من كل الجهات
- السمع باتغاكورا -
- بانغغاكورا يريد الكلام

رفع باتوالا يده طالباً الثهوء ، ثُم اللثفت نحو ضيفه و
قال :

- تستطيع الكلام الآن يا باتغاكورا ، كثنا آذانٌ صاغية -
- أُتت تعرف يا باتوالا ، قال باتغاكورا هكاً لكي يباً

 للضابط المظيم كوتايا ـ سكان النهر يلقبونـه هكذا بسبب كرشه الكبير - عن التصرفات اللسيئة و الفردية لأفيكيه ، هذا الثبرتغالي الذي يستبيح من وقتٍ لآخر ڤُرانـا و
- ينصب عليها
- لقد قصصت على مسامعه قضيتي ، و بطريقتي بالتأكيا

هل تعلمون بمـاذا أجابني عن طريق مترجمه و الأي اتفجر بالضحك من ذلكّ ؟

قـ لا تحزرون أَباً ! من العبث أن تبحثوا عن الإجابة - أكثر من ذلّك

لثق أعطاني إجابة تؤكد بأنّه أحياناً يوجد بيضٌ و بيض و هم يمقتون بـصضهم ألبعض :

- كنت أعتقك غبياً با باتغغاكورا ، و لكني مضطرٌ للقول



-ثم باً بالضضحك
ـ ـ لكن مـاذا تعلّمت خلال عيشتكو الثثنيعة ؟ ها ! إنّ هؤلاء
 بكفّه عغى كثقي و هزني بقسوة ، في الوقت الأي كان مترجمه ينقل لي مزاحه
- سأُعلِمك شيئأ يـا بانتغكورا ، لكن لا نُعلِّمه لأحد ، السمعني جياً •
' هنا نطق كلمة البرتغالي بطريتة هشُو هة .

إنّ الربّ الخالثق نغاكورا الذي خلقتنا و غيرنا من اللبيض
 كوّننا منه و لذلكَ سيكون آخر أبيضٍ دائماً أفضضل من أُوّل زنجي ، و من المؤسف بالنسبة لنـا ، بأن خالقنا قـ خلّ زنوجاً قذرين مثّلك من نفايات البيض الأوائل •

و ليس بيعيدٍ جداً ، فقد جاعته فكرة خلق الثبرتغاليين •
 إلا بُراز عرقكّ ، و بهذّه ألطريقة أصبح اللبرتغاليون
 -هم أقلّ من أمثّالكم قيمة
و هـنـا هبّت عاصفةٌ من اللضحك أثْارت الحاضرين

- ألا تجد ، يتساءل باتوالا محاولاّ تهدئة الضحكات الأخيرة ، بأن تجارة ألمطاط الخاسرة هي حظ غير متوقع ؟

يجب أن نشكر الرب الخالقق نغاكورا و أن نغدق عليه بالعطايـا الاستعطافية لكي يمدّ لنا أجل هذا التجارة أكبر . . . فترةٍ ممكنة

من دونها لم نكن لثتمكن من أن نـأتي إلى هنا لنُسِعِد
 كان لاينا دائماً هؤلاء التجار اللصوص الأين يثقلون

$$
\begin{aligned}
& \text { ’ الفظظ هنا مشوه بتصد التصغير و تقتلي الشأن • المترجمة - } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

كاهلتا بدفع ( بـاتا ) وهي تعادل خمسة أضعاف الثرنك ، مما يكلّف عند البيض ( ميا ) ،أَي عثرة قروش •

قالك ياكيدجي بتّمر : كلامك نقيّ كنقاء الماء الثعذب ، يجب علينا بالتأكيد أن نشكر الرب الخالثق نغاكورا على هذا الأزمة اللسعيدة . . .

عندما حثت الأزمة ، عاد كل" النجّار إلى كريبيدجيه و و
 فأفوراههم مفتوحةٌ و أقّامهرم معفنة .

- لكن ليس كلّ النجّار أشنراراً !! صـاح أحد اللساخرين •
- هذا ليس كلّ شي ، هذا ليس كلّ شي ، هو ! بيا باتوالا ، صاح آخرُ بقوةٍ • . .
- على مـا يبجو بؤؤوا بترحيل كلّ الجنود اللسود المجندين
 التزاعات الكبيرة التي تجري حالياً بين الفرنسيين البيض

و الألمان الثبيض أيضاً •
— نـع ! نـع ! + • • يتم إرسال كلّ الرماة و الثتناصين اللنثغاليين إلى ألوروبا

[^3] بسرعةٍ قصوى ، و ريما لن يتأخروا بـالأهاب هم أيضاً •

- يابـاو ! تكلم والا بـاتوالا العجهز بصوت مرتيش ، أعتقّ بالنسبة إلي و كما ترى حقيقة شعري الأبيض ، بأنكّ تأخذ الأمور بـالكثير من اللسهولة ؛ كأنك تصسب الجبال

أنهاراً و رغباتّك كحقائق وا اقمية

ستنكون هناك ثڭلاثة فصولٍ مطريّة ، خلالثها سوف يتنـازع الفرنسبيون والألمـن بسلام ، و عن طريق طلقات
 بالثرحيل ؟
 فهناك عندهم خطر الموت ، فلماذا يذهبون ذلاقتّتال ؟ إنّ


عاد الخضحك من جديد ، و لكن يـابـادا تابع كلامه : أثت

 -أكر ههم بأن يُهزَموا من الألمـان

- أوه ، يـا لك من مجنون يا يـابـادا ، يـا لها من صفقةٍ كبيرة

أعتقد بأنك لم تعد طفلاً رضيعاً منذ زمنٍ طويل ، و مع ذلك قـ نكون على باطلّ •
 ألمان و ڤزنسيون ، فزنسيون و ألمان : ألثيسوا هم التجار اللصوص دائماً ؟ إذاً لماذا هذا التغثيير ؟ لقد

 لا أجهل بأنهـ يتسلون بنا كباكا ، ذلك ألقطّ المثتوحش - كما يفعل بغأر

و في الثنهاية يقوم باكا بافتراس الفـأر الأي يلعب بـه ، و

 ثفترس ؟

و مع ذلك ، فهنا لا يجنب ڤطيعاً من الثيران المتئوحشة من أن يقع في قنضة نمر يرصده

و شيئاً فشيئاً يحتدام الثنـاش و يصبح عامـاً •

- إن ألعجوز باتوالا على صواب •
- كلامهه هو عين الحكمة .
- لمـاذا نتثير ، لقد فات الآوات •
- كان من المفترض أُن نقتلْ الأوائلِ منهـ مذ أُتوا إليينا
- لكنـا لم نقم بذلك للأسف •
- يُفضّل أَن نستسلْ الآن -
- نـم ! +لنصون الثرنسيين -

- و من سيئتي بعدهم سيكون أُسوأ منهم .
- و مع ذلكك ، هم ليسوا فقط لا يحبونتا ، و إنما يحتقرونتا و يكرهونتا أيضاً •
- لنكن عادلين + . . و لنجعلهم يدفون الثمن •
- لنقتكهم إذأ •
- 

-- يوماً ما - - • • • • - - . . عثدما نكون كل هذه القبائل ، بـانزيري و ياكوما و غوبو و سابانغا و داكبا و كلّ من يتكلم لغة البانثا و

المانجدا ألو الفسانـغو ، قد تخلت عن صراعاتّها القديمة

- . . . .
- في ذلك اللوقت ، تستطيع يا ماكودي أّن نصيد القمر

- عنـئٍ سبصعد نـهر ألبامبا من جديا إلى منبعه -

عاد ألضحك من جديد و تواصل على هذّه الحال ، حتى
 - تثبثّ من الأفق

ثم التصب بـاتو الا بقفزةٍ واحدة

- إمّا أنكم كلكم أُولاد كثب ، صرخ بهـم ، و هو ثُمل من شرب الخمر ، أو أنّكم ثُملون أكثر مني !

- ألّم تخصيكم جماعة سينوسو • لا أعلم ، إذاً أُجيبوني ! فأنا لا أستطيح أْ أكر هكم . . .

هي مفترق طرق التُو افل و عطى تخوم ليبيا و مصنر •

يكفيني أن أُنكر تلثـ الأيام الخوالي حين كان الناس

و الأي يقع مأ بين بيسو - كيمو و كيمو - وادار
أجمل الأيام هي تلك الأيام الماضيـة ! حيث لا همّ و لا غمّ
و لا مطاط للثتصنيع و لا طرقات لالاستصلاح ، لـ الم نكن
نفكر إلا بالثشراب و الطعام و الثنوم و الرقصص و الثصيد و

- مضاجعة نسائنا

يابا ! لقد كان زمناً جميلاً . . . حتى ظهور البيض

- الأوائل

كان أقراني و ذورهم يحملون تميماتٍ و قلاوراً و
دجاجاتٍ و حصراً و كلاباً و جدياناً و أطفالاً و بطاً ،
ع عائدين إلى كريبجا
لقد كنت صنيراً في ذلك الوقت • . • حين كان يسود النزاع مع الجيران و بناء الأكواخ اخ و زراعة التباتاتات ، و
 ندري من أين أتوا ، و استتوطنوا كريبياجه و سكنوا -فيها للأبد

فما كان منّا إلا و أسرعنا بوضع عددٍ من الخلجان' بينـا - و نصل إلى غريكو ، على ضفاف نهر الكوما حيث
' هنا بمعنى المستتقحات ذات انمياه الزُ اكدة

مياهه عذبة و فيهه الكثير من الأسماك ، فهذا المكان
 المعضلات تخيّي مؤخراً و بشكل طبيعي على الستّقرارنا ، نزاعات مسلحة و استعادة الأراضي ألتي طرِدنـا منـها
 ماضياّ ثلأفضل لولا أن ألبيض ، و في يومٍ جميلٍ ، انتضتّوا على غريكو كما ينقضّ العقبان على جثِةٍ قفاسدة

نـود إلى الاغلل مرة أخرى ، غريمـري ! نحن فـ في
 ما بين ألبامبا و البومبو ، لقد طوّرنا باكورة أعمالثا !

و لم نكد نتنهي من بناء أكواخنا و نستصلح أراضينا لتثناسب مزروعاتنا حتى جاء هؤلاء الأنجاس البيض و استعمرونا

 الحروب - إلا أنتا بقينا حيث نحن محاولين إعطاءه صورةً حسنـةً عنـا .

كانت الضجة البعيدة تقترب شيئاً فشيئًاً

- إن خضوعنا ، تابع باتوالا القول وقت بدأ صوته يستثشيط غضبـاً ، لم يستجد عطقه تجاهنا ، وفي الْبداية كاتوا
غير راضين عن تطبيق إلثاء عاداتنا الـزيزة علينا ،
لكنهم لم يتوقفوا عن ڤزرض عاداتهم علينا •
و على المدى الظطويل نجحوا في تحقيق ذلك ، و
اللنتيجة كانت أن الحزن الثشثيد سيطر علينا • و من الآن فصاعداً ، و في كل البلد الأسود ، عمل الثيض على تبدي فرحة الحياة في الأماكن التّي جعلو ها أحياء - +

و منذ أصبحنـا خاضعين لهم ، فقدنـا حقّثا بالثعب بـالمـال و لو كان بغرض ألمقامرة • لم يـد لاينا الحقّ بالْسّكر ،
 رقصنا و أغانيثا كل حياتنا ، نـحن نرقص ثلاحتفال بـإيبو




كنا نرقص رقصة ماء الارض وماء ألسماء و رقّصة ألريح و رقصة اللنمل و رقصة الثقيل و رقصة الأجار و و

 نقول بـأنتا كنّا نرقص كلّ الرقصات منذ عهٍ قرٍ قريب ، لأنتا في الزمن الأي نحياه حالياً فإنهم لا يسمحون لثا

بالرقص إلا نادراً ، و أيضا يجب علينا أن ندفع ضريبةً للحكومة !

في الواقع كنا نخضع للتجارٍ دون أن نفكر بالاعتراض ، في حال كانوا أكثر منطقيةً مع أنفسهم ، و المصيبة
 شهرين أو ثلاثة أنشهر، يقوم أئّ رجلٍ ثملٍ بضر برِ زوجته و هنا مـا يـرفها أيّ رجلٍ أبيض ، عندما يقوم الرجل بضرب واحدةّ من زوجاتّه

 أٔؤكد لكم ذلك ، و ليس لها إلا الجروح و التورمات ، و و
 لـ يضرب واحدةً من زوجاته ؟

حسناً ، حتى هذه اللحظة كلّ شيءٍ كان طبيعياً ، و هنـا

و بدلاً من أن تبقى في كوخها ، تلملم أذيال الثهزيمة ، تذهب شاكيةً للضابط الذي كان يضيف عنده عدّة زوالٍ
 بالتواضع ، من ألنادر أن نجده عند رجلٍ أبيض • في ذلك الثيوم كان ثملاً لثرجة السققوط ، و لا يقلر ألن يميز الجدي عن ألفيل •

عثدمـا رأى حالثة ألمرأة ألتي عنّةها زوجها ، هـاع
 الزوج ألطيّب ليسوقه إلى الْسجن ، و بما أنّ الجنـبي كان
 تقاعس عث تثنيذ الأمر . 6 الضضابط غضضباً ، و أُمسك بتارورةٍ فْرغةٍ و رمى بها على رأس ذلك الْبائس ، اللأي سثط على الأرض و هو * يتّوى من الألم


- بالضّحك

هكذا ثُـعَامل نـحن في كّ مكان
حاول يـا صديقي العجوز يابـادا ، أن تخاطر و على مرأىً
 اللسوط ألنى عقويـةٍ لهذه الجر يمـة النكراء ، فٌلا يحقّ إلاّ


إنّ التجار لا قيمة لهم ، فهم لا يـحبونتا ، و مجيئهم إلينا





و يكنبون كما نتثفس ، و لهم طريقتهم و ذاكرتّهم ، و لذكّك هم متفوقون علينا ، هم يقولّون مثلاً بأن الزنوج يكرهون بعضهم الثبع ، من مكان ز لعامة لآخر ، و لكن هل يمكن للتجار أو الرسل أو الجنود اللمود أو القتاصين أن يتفاهموا مع الضضباط ؟ و لماذأ لا نتشثبّه بهم في هذد النقطة ؟

و الإنسـان مهما كان لونـه هو إنسانٌ دائماً ، هنـا كمـا في -أوروبا

إن الضوضاء الككيرة التي كانت تثثبه أزيز آلاف الأباب الأزرق و الأخضر المتجمع عثى جثّة ، أصبحت من وڤت الْت لآخر أكثر وضوحاً
 لن أتُعب من التحدث عن هؤلاء التجار حتى آخر رمتٍ
 جشُعهم ، كم مرّة و عدونا منا أَن عرفناهم و لـّا حظنا ! كانوا يقولون بنا ، سنشكركم لاحقاّ ، نحن
-نجبركم على العمل لصالحكم
الثنقود التي نجبركم على كسبها لا نأخذ منها إلاّ جزعاً
 جسوركم و آلاتكم التي تسير بواسنة النار على الخطوط - الحديدية

لكن الطرق و الجسور و هذه الآلات العجيبة ، أين هذا ك ك

لا شيء ! لا شبي ! هم يسرقونتنا حتى آخر قرشٍ بدلاً من القول بأنّهُ لا يأخذّو إلا الها الجزَ من المـال ! أفلا تجدون أن مصيرنا مثيرّ للشفقة ؟ ب. . . .

مثذ ثلايين شهرآ قمرياّ ، كاتوا يشترون منا المطّاط بثلاثة فزنكات للكيلو الواحد ، و دون ألويّ شرح و من يومٍ لآخر لم يدفُوا لكم إلاّ خمسة عشلر قرشاً لنفس
 الحكومة عليثا ضريبة ألرؤوس و تتراوح بين خمسدةٍ و سبعةٍٍ و حتى عثرة فرنكات

و مـا من أحدٍ ينكر بأن عملنا لم يكن يكفي إلاّ لدڤع
 الجاف حتى نـهاية فصل الأمطار ، هذا إن ذـ يملأ جيوب ضبـاطنا خلال المثناسبـة ذأتها •

 يطعمون كليهم و يهتمون بحصانهم ..؛. و نـحن ؟

نـحن بـالثسبة إليهِ ألدنى من هذا ألحيوانـات ، نـحن أسغل من السثاثلة نفسها ، هم كانوا ير هقونتا بيطء •
 كبار اللسن و الز عماء و غغيرهم





 مجيء ألبيض

 أثجبوهم من نسـاءٍ زنـجيات ؟ هؤلاء الأطفال عندما يكبرون ويعرفون بـأنّ آباء هم بيضن ؛ فهم لث يتّازْ لوا و - يعانشروا الزينوج
 وكلّهم حهٌّ وحسد ، وكانوا منبوذين من الڭجميع و كثهم * عيوبٌ و كانثوا كسـالىى


 ت تميمات

لكن كان يجب أن يكفقنَ عن غزورهنّ ، فهنّ سهلات الثمنال مثل الزنجيات ولكن أكثر نفاقاً ويبعنَ ويشترينَّ
 كنّ مهملاتٍ ، و الكن بماذا يفيد الإلحاح في هذا ألموضوع ! و الْصيبة أنهيّ يفرضن علينا أن نحترمهنّ • . .

مد والا باتوالا ألعجوز يده و هأَّت الضجة بنشوة ، لكن لم تهـأ الأغاني و لا الموسيقا و التّي كانت تنثشثر في جوِّ دأفئ و يعبق برائحة العطور

- يا أولادي ، أنتنم لم تثقولوا سوى الحقيقة ، كان يتوجب
 بتصويب أخطائنـا ، فلم يعد هنـاكُ شيٌّ نفعله حيال ذلك ،
- استسلثموا

فعندما يزأر الأسد ، لن يستطيع أيّ ظبِي الاقتراب منه ،
 ، و هذا من أجل أَن نتعم بالطمأنينة •

اسمحوا لـي أن أذكركم بالإضافة إلى ذلك ، بأنتا لسنـا هنا
 خلال مجادلاتكم ، من الأفضل لنا أن نقلّل من قدح البيض و نكثر من الثشراب .. أُنتم تُعمون مثّلي ، و باستثّناء

$$
\begin{aligned}
& \text { ' هن الالاتي يبعن أنسهن من أجل الحصون عكى المال . } \\
& \text {-1.0- }
\end{aligned}
$$

اللسرير، بأنّ خمر الثبيرنو هو الاختراع الوحيد و المهر عثد التجار ، من الممكن أن أكون قصير النظر ، و و لكن و مع ذلك ، لقد لاحظت منذ هنيهٍٍ عدّة زجاجاتٍ - خمر إبسـانت

يا ولدي باتوالا ، هل تودّ من باب الصدفة أن تخفيهنّ ؟ لقد أفرطوا في الضحك و ساد اللسرور دفعةً واحدةً . . و باتوالا الأي ضحك حتّى اغرورقت عيناه بالاموع ، ألسرع لكي يحقّ رغبة والاه ألماكر العجوز بسخاء ، خلال ذلكو ، ردد عثرة و عثرون و مئة صوتٍ حوله أغثية كوليكومبو كوليكومبو ، كوليكومبو، كوليكومبو
هو قو
مادام الجو ممطرأ
و الهواء يغثيّ اتجاه العاصفة
و العاصثة تزمجر و تـور
و هو مختبثئ في الكهوف
لئه هب و يسكن علئى المرتفعات
أي - هي ! أي - أي أي أي !

ثم ساد المكان ضجةٌ كبيرة اقترب الثصخب ألبعيد من غريماري ، وأصبح عند الثتقاء طرق بويامبا و بانغغكورا ، ثمّ اقتّرب أكثر حتى وتى وصل إلثى الحظيرة


 مجموعة من الثشباب و اللصبايا ، كاتوا عراةً و أجسام المهم أُصبحت بيضاء من الرماد و المنيهوت - فليضرب الموت الموت من لا يلاحظ هذا العادة - و كان رؤوسهر حيقة و عيونـهر زائغة ، وكانوا يتقدمون و هم يرقصون ، كانوا يرقصون ققزأ غلى إيقاع

 رأيناهم ، كان هنـاك ألعديد من اللصرخات التّي لا يمكن إسكاتهـا





 ثُملات من الخمر ومن الضّجّة يضربن بأقدا|مهنّ على الأرض و يصرخن قائلات :
 تحت بعثرة هنا الثياض ، لكن الأرض كاتت بيضاء ! و كاتت الجبال بيضاء ! و كاتت الطرقات بيضاء كالثفبيل الأبيض ! لكن لا تجري في نهري اللبومبو و البامبا إلا مياه ينعكس ضوء القمر عليها ! كان الجنود ينتظرون و هم جاثون خلف تروسهم و يمسكون

 استداروا بسرعةٍ تصدح بأغثية تنتخى بجريمة قتّل . كان المحتفلون يرقيون ون في
 الجميع بالألحان الصوتية ، تبباً مراسم الحفلة بالالنتظام ، فهأهم اللاعبون الأين نـرفهم من خلال أرياش العصافير الطوية

ألمغروزة في شعر رؤوسهم ألمجدول و في الجّلاجل التّي تُقرَع
في أكفّهم ، و كذلك علّى ركبهم و على كو احثّهم •
 أُصل ث夫لاثة يتصنمون ، أما تقطيبات وجو ههم فكانت تزيد من فرحة الحضور .. كاثت الإثارة تزدالد تدريجياً حتى أصبحت أكثر
 جلاجل الثلاعبين ، كانوا يرقصون و كانت الرعشثة تسيطر على ألجميع و تعيدهم إلى الثوراء
كان الأطفال يتقدمون و يذهبون إلى وسلط مكان فارغ يحيط به


 الأقوياء وهؤلاء الأين شأهواو هم يرقصون ، خلا خلا الأمسبيات الثمقمرة ، بـالثقرب من الأكواخ ، عندما يمحو اللثيل الآفاق الألأوئة -





 ألطبول

 كان الإيقاع يتسـرع

-1.9-

كانت إحدى اللراقصات رشيقة و مرنة و عيناها مغلقتان ، وأخذت مكانٌها وسط نصف دائرة مرسومة

تثصلّها عن قريناتها - أي كانت تثتقدمهن قليلاً •

 الموجودات على أطراف الائرة ، 'لمساعدتها على الوقوفـ مرةً -أخرى
قامت بثُلاث خطواتٍ نحو الأمام ـ ثـم سُمِيع صوت تصفيق باليد :
 لكنّها لاقت نفورأ و صدّاً ، عادت إلى الخثّف أيضاً - وِاحد . . . . أثنان • . . ثلاثة
وأخيراً ، وعغدما تعبت من كثرة ، الرفض الثمستمر 'لمبادراتها ،


 - إلى النقطة اليسرى من الائرة ، بينما كانت تثفصل عن اللنقطة المقابية لها إحدى زميلاتها التي كانت تحاول بدور ها أن تـوض ما فشثلت هي بعمله م


 يا لها من صرخاتٍٍ و من ضحكاتٍ و من حركاتٍ ! ا مع وجود





كانت عضلاته مفتولة ، و كان يقود رفاقه و يسنيطر عليهم
 كانوا جميعاً يطلون أجسامهر بالثلون الأحمر و الثشحمي و يحملون في كل" مكان الأجراس و ألجلاجل ، و كانوا يرتّنون
 في ستر عصراتاتهم ، كانت تنبعث منهم روائح قوية ، ، و من شدة

 إن الحياة قصيرة ، وسرعان ما سيأتي اليوم الأي سنصبح فيّه غير قادرين علي ألمضاجعة، وكلّ يوم تُسطع فيّه الثشمس يقرّبنا من اللموت ، لذلك فما علينا إلا الاستُفادة من أيامنا لنـا خلالها ، طلأما نستطيع فعل ذلك ، و كانوا يرقصون و يرقّصون

كانوا ينحنون إلى الأرض و يلمسونـها بأيديهم ويضغطون عليها
 هو باتجاه الأرض و أقةامهم كائت تضرب الأرض نـحو اليمين و



 في النهاية ، كانواً يقفزون على أيديهم و أرجثهم و يقومون بحركاتٍ ، و كلّ ذلك على أنـغام الطّبول •
 سنحتفّل بالغانزا


كان رجلّ عجوزّ يمسك سكيناً بيده و يحمل حجابًأ و يقف أَمام
 - الصبايا كان كبار السن ، و على غرار هأين العجوزين ، يضحكون غدما يرون هؤلاء الثشباب يرقصون و أولثّك الأين سوف - يخضعون لاختباراتٍ طقسبية

غانزا . . غانزا . . .غانزا . . . غانزا ! !
في هأ المساء ستصبحن جميعن نساءُء
و في هأا الكساء ستصبحون جميعكم رجالاً ،
و بعد ذلك تُجرَى لكم جميعاً عمليات
الختان
غانزا + . . غانزا . . . .غانزا . . . غانزا ! !
غانزا • . . غانز| . . . غانزا . . . غانزا
!
كان هناكٌ أيضاً عجوزان يتكلمان :

- منذ فترة شهرٍ قمري أو شهرين ، كنتم تختبئون في -أعماق الغابات ، لتد عانيتم وصهتّم
- خلال شهرين قمريين و شهر آخر ، غبتم عن عيون غير المطلعين' ، و كتنم تُبيّضون أجسادكم حتى لا - تضيّهوا طريق قرى الموت
- لـن تـكّلموا إلاّ اللفة المقنسة
' النان غير الأثتَاء.
- ستثتانتون من الأعثلاب و الجذذور ، بعيداً عن عيون
- النـاس غير الأنقياء
- لقد نمتم خلال شهرين قمرين في أيّ مكان
- في أيّ مكان و كيفما اتثق
- كثتم محرومين من الضضحك و من اللعب •
- إنّ آلرب الخالثق نغاكورا مسروزٌ منكم •
- لـد التههت الختبارانكم
- تسنطيعون اللعب و الخضحك و الرقص و اللحياة كمـا ترغبون ، و تسنتطيعون ألكلام و الثوم كما ترغبون أيضاً
- 
- ستصبـحن قريباّ نساءً
- و بعد قثيلٍ ، سنثقوم بإجراء الختان لكم •

و تضحكو

غاتز| + . . غاتزا + . . غاتزا + . . غانزا !

غانز| + . . غانزا • + . غانزا + . . غانزا !
كاثت آلات آلبلافون و الطبول تُصدِر أُصواتاً قويّةً كالثعاصفة كان يتوجب على الجميع أن يلتزم اللصمت حتى تبباً مراسم -الاحتفال

و بعناية استلّة العجوزان سكينيهما وسناهما على خُصيّاتٍ مسطحة ، بعد أن بصقا عليها غثدما تمت عملية الختان ، ازثفع الحضور نحو المريض الأي كان يترنح
 فهو لا يستحق أن يكون رجلاً ، و يتوجب عليه أن يموت من الألم و التعب و يخضح للعادات

لكن ، و مخيياً لآمالهم بأن يموت ، المختون الجديد انضم لهم و اللام ينزف من الجرح حتى رجليه ، كان يلطخ بيرانـه بكل رقصة إيمائيـةٍ يقوم بها ، ينبغي عليه رِي

 لا نقوم بها إلا مرةً واحدةً في حياتنّا

غيرَ آبهين بالضضجة ، تابع العجوزان عملهما ... لـ
 على طريقة الحصّادين ، و الثاين يحملون ألمجارف و يتقّلمون بين مزروعاتّهم في وقت ألحصاد


 تقدمت العجوز و أمسكت إحدى الثراقصنات و أبعدت فخذيهـا عن


 اللساخن و الدامي ، و كان أحياناً يستط على وجه أحد ألحاضرين

ما قيمة هذا اللحم بـألنسبة للفتاة ؟ ڤفما إن يسقط على الأرض حتى نتلقفه الكلاب و تأكثله


 لقت تم ختانتا و أَصبحنا غانزا


الأخيرة و الز


 لا تُثقّة إلاّ في هذا اليوم ، فيُصفَح عمن يقوم بالْرذيلة و ألجريمة

قُرِعت الططبول و غُزفَّت آلات البلالفون بقوة . كانت طيور

 يخفي نميهُم من شدة هيجانه . ظهرّت في تلك اللثطظات امر أتان اتثتنان ، كانت ياسيفيندجا زوجة باتوالا الزعيم أجملها و الثاثتية لم تكن قا عرفت الرجال من قبل

كانتا عاريتين و منتوفتي الشعر ، كانتا تزينان رقتبيهما بأطواقٍ
 إلى الأننين ، و كاتت كلّ واحدةٍ منهما تضع أساور في معصميها و في قالميها ، و كان جُسداهما قا تلونا بالأكمر - الغامق و الاثاكن

 على أسفلّ بطنها ، وهنا يثرح اللاور الأي ستقوم به و هي -تر في الثباية ، لثم تحرث إلا وركيها ، أما قـماها فلم تتحركا لكي تقولا شيئًأ ، عثى الرغم من أن ألعضو الخثّبي كان يقفز في كلّ - مرة تحرك فيها وركي

ثم و بيطءٍ ، و ما إن تمشي حتى تتزحطق نحو شريكتها التي
 حركاتها الإيمائية و قفز اتاتها كاتت تعبرعن خوفها • ثم يعود الثأكر أَبراجه و هو محبط ، ثم يكرر محاولته ضارباً - الارض بغنف

$$
\begin{aligned}
& \text { عضو الأكورة منتصباةٌ، رمز الإخصـب في الميثّرلو جيا القتيمة. } \\
& \text {-117- }
\end{aligned}
$$

متراجعة" بسبب خوفها غير المبرِي، تأتي صديقتها من بـيد ،
 ذابت أمام هياجه كما تتلاشثى الضبابة أمام الثثمس النساطعة ، و و





يعد يستطيع الانتظار - و هي لن تقاومه أبـاً • كان الإيقاع و الرقص يتسارعان و يواكـبان ممارسة الرغبة بين الرجل و ألراقصة حتى وصلوا ولوا جميعاّ للإشباع ، فتوقفوا بلا
 سيطر الجنون دفعةً واحدةً على هذا الاضطراب الإنساني الأي

 ، وكان الأطفال يقلّون حركات إخوتهم الكبار كما و كاتت



 الأجساد ترتمي على الأرض حيث يقوم الر إقصون بـر بالكثير من


 ألرغبة وحدها هي سيدة الموقف



الثهجهة التتي أثثارو ها ، و التي كانت كبيرةً و مدعومةُّ و ضائعةً

 - أيّة رقصةٍ ، كانتوا يرقَصون خرج من بين الحشثد بخارّ ساخن يشبه الضّباب الأي ينبعث من ألترإب بعد ألمطر ، و جاء ثنُائي آخر و سقط على الألأرضٍ • و


 أُصبح حامياً أكثر من نـغو هيل ، ذلك القرد ذو المعطف الأبيض ، في حين توارى بيسيبنغي و ياسيغتدجا عن الأنظار ، فقام با باتو الا بتتبعهوما آهٍ ! لقد بلفت منهما الفاحشة حداً جعثتهما يمارسانـها أُمامه ، لقد استتحوذ على جسد تلك العاهرة ، بثت الثططيسة ! أما بالنّسبة
 ماذا ! يـسيڤندجا ! ألّ يدفع لها سبع وزراتٍ و صندوق ملح و

 شثابة من العبيا ! سيكون حسابها عسيراً ، سيجعلها تذوق اللسم الزعاف ، و * . . . وبعد الضضّة و ألهرج و المرج الثلين لا يوصَفان ، سـاد ذهولّ عجيبّ و مفاجئ



ثم كان الثهرب نحو الثرى • - الضابط ! + + . الضضابط ! + . .

ثم مـا لبثت الضجّة ألناجمة عن ذلكو الحشد الأي ولّى الأدبار أن تضاءلت شيئًا ڤثثيئاً •

و من بين مـ تبقى من فضلات من كل الأنواع و من
 مسن كان ينام بعمقٍ متكئاً على أحد الطبول
 - . . .

كان يُسمَع وقع عودة جنود مركز البامبا •

- توققوا ! ( هذا ما أمر هم به ألرقيب سيلاتيغي كوناتهه • وبعد فترة من الزمن قال :
- أتباه

وصل الضصابط على حصانه الأي كان يصهل و هو يشمّ
رأيحة الإسطبل التريب من المنطقة •

- يميناً تنراصف ! هذا ما أُمر به الثرقيب سيلاتيغي أَيضًاً .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' في النصص الفرنسي لفظت الأرقام بشكل مشوه } \\
& -119-
\end{aligned}
$$

 ألضابط لـرقيب ، منادياً إياه بـاسمـه الثبلاي ، من أين تأنتي هذه الضضجة التي كثت أُسمعها منذ برهة

- سيدي، هذأ الڭفيّان بولا وصديقه يأنيان إلى المركز لكي يتسكعا و يثملا ، لقد قال لي الثاس ذلّك منذ قليلٍ
-على الطريق
- حسناً ... عظيم ... يجب على زعماء القبائل هنـا و من
 تسـاوي مئة ڤزنك ، و إلا سيكون ألسجن و اللسوط و

الضضرب بانتظاره

- حاضر سيلي
- و من هذا الزنجيُّ الحقير الذي ينـام هنا ؟
- هذا والا باتو الا
- و مـا الثي يڤعله هذا ألمخبول هنا ؟
- أظلّ" بـأتّه كان يشرب الخمر هنا ، أُفلا ترى زجاجاتِ

ألثيرة و الخمرة يجانثبه ؟

- و فُاحش أيضاّ ، لم يكن ينتص إلا ذّلك ، يجب على باتوالا ألن يأتي ثيأثذا والده ألعجوز ، تلك الجيڤة .. و
' إن لغة العسكري الفرنسية هنا ركيكة و ضـيفة .
-1r.-

أَين بولا الأبـه ؟ أين بولا ، ذلك الْعجل ذو الأقدام الثڤلاث ؟ آo ! ها هو ! الصباح الخير! صباح الخير سيدي ! أَيّها الأحمق ، اغرب عن وجهي ! لا أُدري ما الأي يمنعني

 الثوضى تعمّ المكان ، هل تريد أن أسجنج

 و أيضلاّ ، أثنا أمتدحك !

هل سيدي مستاء ؟؟ كلا ؟ سيدي ، بولا لم يكن يملك إلاّ
 فإنتي سوف أمارس معه اللثو اطة •

سيلاتيغي ! + • • راحة للجميع ! الليوم سيكون يوم إجزذٍ للجميع ، اليوم الأحد ، سـأنام نوماً عميقاً ، ولا أريد أُن يزعجني أَحد ، هذه هي تعليماتي ، مفهوم ؟ تثرقوا

و من بين سحب الضضباب الكثيف ، كانت الطيور تصيح ، لقد كان يوماً من أيام الثصل الجاف

لم تكن كلّ الأيام أَيام عيد ، فبعد الفصل الجاف ، يأتي فصل الأمطار ، ثم أغاني الحداد ، ثم أغاني الثرح ، و بعدها الضضحك و

- من ثم الالموع

رحل والد باتوالا إلى يـاتفبا عبر الاغل الأسود جداً و هي قريةٌ
بعيدة جداً بحيث لا يستطيع أحدٌ أن يـود

ما من موتٍٍ أُجمل من موت الإنسان و هو يَسكر ، فالثمـالة تلثفي

 الظل ، فلا تفكير و لا مقاومة ، يا لّها من لذا !

و لا شيء و لا شيء ، و نستريح أخيراً و في مكانٍ ما من أراضي الربّ الخالثق نغاكورا ، إن لم

 صناديق تُحمَل ، و ماذا عن العفـ و ضر ائب الطريق و اللسوط ؟ $!\vee!\vee$
 للتمني ، فلايثا ما يفيض عن الحاجة و حتى من النساء •

و منذ أن جاء التجار للاستقرار في بلاد الزنوج ، لم يعد أمام الثفقراء اللسود الططيبين إلاّ الموت كملجأ لهم ، فهو اللوحيد الڭأي يخلّصهم من العبودية • ولا يمكن أن يشعروا بالّسعادة إلا هثاك ؛ في هذه المناطق البعيدة و المظلمة حيث لا وجود فيها للبيض صراحة
 جثة و الا باتوالا المربوطة بشجرةٍ .

كان شعر هنّ رمادياً كإشثارة حداد و وجوهنّ مطثية بالفّحم الأسود


- ينتحبن

و كان الحضور يتمتم بأغنيـاتٍ جنائزيـة •
بابً ، أنّت الوحيا (لمسرور
و نــن من بشتكي
و نـحن من يبكيك
آْ ! ! لو لم تكن هذه العادة بتثشثيط تعب الآخرين • و في النهايـة ، فالثميت ليس مهماً ، فلا رجاء منه إلا الانتثقام بـد الثموت ، فهو

 مجرّدٍ من اللثمم

فقط و حسب العادات ، فأنّ كبار اللسن يأمرون بأن يُرافَّق ، من يرحل إلى قرية نغاكورا أو كوليكومبو الثيمدة جدأ ، و التي لا

 ، فالعديد من الأباب الكبير الأخضر كان يتخبط على جثتّه

بابـا ، أ"نت الوحيـ المسرو
و نــن من بشتكي
－و نحن من يبكيك
و من جهةٍ أخرى ، فإنّ الْصيد كان في ذروته ، في الثوقت

 في كلّ مساء ، و على أصوات قرّ الطّ الطبول ، كان النّبيم يحمل بقايا العشب المحترق و الثباتّات العطرية و الـرائحة أللاذعة للخڭثب الثملوث بالثغائط م
 الجُثّة الممدّة في التراب • الـعرف ！لقد كتّا نميلّ لنسيانهـ قليلاً و عن طيب خاطر ، و و تحت
 يخدمون عثد الثبيض يسخرون من هنا العرف


 لكن ، إنّ الثرف خبر خبرة كبار اللسن و من هم أكبر منهّه ، لقد

 الالعرف يقتضي ذلتك هذأ الانتظار ألطويل و الذي يصفه الثيض بالغباء ، يقّدم ميزةً

 فهو هنا ليومٍ واحدٍ ، و غذاً سيكون هنا ، و في ما بعد سوف يختّفي أثره
و بسرعةٍ كان قارع الطبّل ينادي ونداؤؤه قد وصل و انتّتل ، كان يقفز من وادٍ إلى وادٍ آخر، مجتّاً ألجبال العالثية و مارأ

بالأحراش ثم يذهب و يركض و يتّحرج من مستثقع لآخر و من

 إحدى الأسباب التي تجعل المونتى ينتظرون طويلاً في اللعراء




 -الو اققع حيٌ يرزَّق قولوا بعد ذلك بأننا على خطأ بترك الثموتى في العراءه و لفترةٍ طويـة
 لن يتكلم لغة الأحياء ، و إنما سيشرح لثهم من خلال عغونته ، رغبته في كونـه دُفِّن كيف تريدون من الْبيض أن يترجموا هذه اللغفة اللصامتة و أن يقبوا هكذا كانت أفكارِ بانوالا ، كان يحكيها بصوتٍ منخفضٍ لبيسبينغي

 الرتباطاً ببعضهما بعدما ألثقا اللوم على الثمـالة ، كونهما كانا



 ، الانتقام ليس بطعام يؤكل ساخناً ، فعلى العكس تمامأًاً ، يفضّل


الأي نثشره على النـار لكي تخمد أي تسهم في كظم غيظ باتوالا و لو لفترة قصنيرة .
 ألمزروعات و ألاجِاج و ألماعز و حتى الثمال ، و إن ألمكن يجب تلبية طلباته أيضاً ، ينبغي ألا ندعه يثكَّ بشيءٍ ، و يجب ألا نهمل شيئاً حتى نتوصل إلي ذلك
 الالنتظار • و ما الحقد غالباً سوى عبارة عن صبر طويل و مـا
 يظهر أمام العيان ، خلال أيام و ثيالي ، بمثابة اللصديق الحميم ،
 أها ! أها ! طريقة النمر ؟ فهذّه أَيضاً من الأشثياء النتي يجلهـا أليض ، إئِّيه ! هي طريقة "للموت اختارها باتوالا خصيصاً لصديقه الحميم
 اللثيالّي الظظلماء ، غير اللمقمرة ، و بمخالبه و أنيابـه ألمعوجّة و



 و حتّى يُقلّا بـاتوالا اللنمر ، ذات مساءٍ أُسود ، اخختبأ و انتظر في
 الضحية أن تسلكه لم يشعر بهذه العفونة الرطبة ، الحارة الڭغريبة و النباتية الـلمامّة

ها هي الضحية ! و بقفزةٍ عنيفةٍ أَصرعه ، ثم أَخنقه ، بعد ذلك

 النالنمر
هذأ مـا كان يفكر به باتوالا ، و كذلك بيسيبينغي كان يفكر تقريباً بالثشيء نفسـه
 بابـا ، أُنت الوحيا المسرور و نُـن من بشتكي

و

كان هـاكك طفلّ يلهو مع عظايةٍ غريبة لها ذيل الحرباء الأخادٌ ، الناس كلهم تتعلم بأن الحرباء تتثير تبعاً للمكان الأي توجد فئه ، فهي تصبح سوداء و خضراء و صوراء واء و حمراء . . لكن هل كان دجوما ، ذلك الك大ب الأحمر ذو الأنثين ألمدبيتين يعلم ذلك ؟

كلا ، لُم يكن يتوجب عليه أْن يـرف ذلك
و ثهذأ اللسبب كان ينبح بأعلى صوته و هو خلف الحرباء •


و خلال ذلك ، فإن كوسييثّده ، الهزيل و الثي جعلّه مرض الثوم

 ألعظاية و نباح دجوما و نحيب الباكيات .

أُطثق باتوالا إشثارةً ثَم نهض .
ثم مددوا الجثّة و وضعوها على إحدى الحصر التّي يستخدمها -الأحياء

كان صوت قرع الططبول يختلط بصوت مظيات الفوسيرو ألمأتمي

> سوف نأخذك أخيراّ
> إلى مثو إك (الجبيا
> يا والا باتتوالو
> لا تأسف على الحياة
> في بلادنا هذد
> ستكوث أكثر سعادة هنـاك
> سوف تأكل و تشرب

# إلى أن تكتفي و لن تشعر <br> لو بجوعٍ و لا بعطش <br> و لث بلّزمك أكثر من ذلثك • 

انتهت التحضيرات النهائية للاذفن ، و وصل الجميع إلى
ألمكان الأي سوف يوارى الثرى بقايا من كان إنساناً •
لقد اختير هذا ألمكان ليس ببعيدٍ عن كوخه الأي كان يسكنه في - أواخر حياته

كانوا قـ حفروا حفرتين دائريتين تحيطان بكوخه و كانتا عريضتين و عميقتين تتصلان برواتٍ بتر تحت الأرض ، تم إنزا الثه -بواحدةٍ من هاتّين الحفرتين تزحلقت عبدة في الحفرة الأخرى من خلال الرواق تلمت الارضي و شدّت قـدي من كاتت روحه تسافر في عالم الألم

تـخرج منـه بـد أن مُدِد جسده على الأرض الآن و هو ممدد على الأرض كان والا باتنوالا يرقل و ينام جالّساً
 تمت تعبئة ألحفرة ألثانية حيث تصل قـلما الميت الممدتان
 الآيدانية
بينما هو رألدّ ، يتمّ تكديس الخشثب فوق رأسه إلجامد ، هو لا لا يعلم شيئاً ، و حتى مينّاه ألمغلقتان لن تُّتحا مطلقاً .. و فوق هذا
 التراب ، و هذا التزاب سوف ينـعجن معه و سيصبحان من ألديمٍ والحد


 كرسيه الطظويلة و كل ما عثده من غلاوينه ألقايمة ، إلثأ يتم
 حقاً ، إنّ الخشثب الجافـ و الحصيرة يمنعان التّراب إلذا مـا سقط


 كنّك يستطيع إن جاع ، أو عطش ، أَن يطبخ و أْن يروي عطشثه
 و لكن ، هذا كلهُ كان احتمالاتٍ ، فهو ينام نوماً أبلياً ! أنت في بلاد الكوليكومبو بين قدماء القدماء و ذات يورِ سوف نلتّقي بك
 رقصوا حول الحفّر و حول النار الكبيرة النتي أضرموها ، لقد حطّموا كلّ الأثأث الأي كان يملكه المتوفى

ذات يوم ، سوف نلقاك<br>أنت في بين قاماء القاماء

هبط الليل و جاءت معه الثبرودة -

كان يُسمَع هنـك و على طريق بويامبا ككلّ مسـاءٍ زئير الأسد بامان
كاثت حشرات القطرب تثير الظظمات بحركتها المضيئة الاقيقة الوا الو
وكذلك على نـى الجمر الذي كان يدفّئ رقاد باتوالا و أقرانه ،
 مرّت عدّة أَيام لقد هُدِم بيت ألمتوفى ، و حُطِّم القضضبِ الأكري المصصنوع من الخثشب ألمثبت أمام بيت من كان ربّ الأسر
 يعد ينجب مطلقاً ، لُقد كُبِر من كان منذ فثّرة قرِيبة يرمز -لرجوثة
 مشثاغده الأخرى و الأكثر أهمية و ضرور أهو كان يجب اكتشثاف ذلك الموهوب ذي الثين الحاسدة التي سببت موت و الد باتوالا
 شخصاً آخر بعيثه الحاسدة أو قام بسحرٍ ضد آخر ، هنـا يجب

ويعد ذلك ، آه ، جاء موسم الصيد ، أي ها !
 شقيقه الأحمر الأي يعيش بمفرده ، و كانت ألكلاب تتضضارب بضربات عغيفة . . . ! الا

> " ذبابات صغيرة تُخْق و تيشّ ليوم واح ثم تنفق •
> -

أي ها ! كانت الثيران المتوحشة تخور و تهجم على بعضها و


الاثخان و زفير الثشهب
ماذا عساها تكون قد أمسكت حقّات شبكات الصيد الكبيرة ! !
أرانب ، ظباء ، جرذان ! فالام يتدفق ! عندما تزيد أو يسبل
اللـعاب من الأمعاء و من الأنوف و من الخطوم !
تتسـرع لُعبة الرماح القصيرة و سكاكين الرمي و اللسهام و
الثشوك !
والكلاب لاهثة تثبح و هي معلقة بجوانب اللحيوان الذي تريد
نهـثه
فأيّ موتٍ مهما عَظُ شأنهه يستطيع أُن يساوي متعة هذا الحدث


يشكّل سبب حياتثا ؟

كاثت الثشمس قد بدأت بالثنزول خلف بيتها ألمشيّد على تخوم الأراضضي الثلامرئية



 فهي تحبهم جميعاً بمساواة ، هي تثشجع مزروعاتّهم ، و ثبـد الضضباب ألبارد و ألمستثتر من أجل رأحتهم ، و تمتص ألمطر و ت تطرد ازلظل

 تسبّه عثدما يشعر بمد|عبيّها الحـارة لجسده إن الضضوء هو الثصحة و الثفرح ، و الشثمس اللطيبة الثشابة و


 - إياه

و ألناس يشبيهون ألماء ألمنتابع و ألمتدفق في ألثهر منذ فصول
 و سبينجبون أطفالاً في مـا بـعد

إنّ الْعثب يأكل التراب و ألحيوانـات تجترّ العثشب و الإنسان يُفنِي
 و اللاخان و الحياة و اللقطعان و ألمزروعات و الثرى－تثنمو الأدغال التي ستختثفي يوماً ما ، و ستثضضب الأنهار ، و بالفّعل
 العائلات الأكثر قلماً سوف تختفي مثلما تختفي و تنظفئ جمرة －تصت المطر
غير أن لؤو ، تلكو الثعجوز الطيبة－ألتي لا تثثكّ بأن القمر إيبو الأي يسطع في المساء سيهرب منها－فلوالو الالعجوز دائماً شابة فهي الثشمس اللساطعة و المنيرة ، كما في اللسابق و اليوم و غدأ ، فهي سيّدة آلهة اللسماء و الأرض و على العوألم المنـثرة سوف تثشرق بشكل أزلـي • كان بيسيبنغي ينتظر و هو مضطجِّ على بطذه المسطح و ذلك ع على واحدةّ من أعلى ذرا جبل كوسيغامبا
 فمها و تجهّز أنيابها اللسامة لكي تعضّ أو تلثّهم الثشمس ، و
 و هذا الصغير ، هذا المكان الأصفر الصغير العاري و المتألٔق ، هناك كان مركز ألبامبا ، لقـ كانت غريماري و من هذا اللبيت الصنغير و ألمثيّا على أطرافـ ذلكّ المكان الصغير و المتألٔق العاري الأصفر كانت تخرج كلّ الأوامر التي تلنصاع لها كلّ القجائل مثّل المبيس و الأاكبا و الثماندجيا و ألالامباسسي كان يراقبَ و بفضل فتحةٍ معتمةٍ من بين الأشجار التّي تقع على ضغاف ألبامبا و الأي تدفق عبر جبال ألكاغا الجرداء ،
 نتغذّى على الأراتب و الجرذأن في نفس الّوقت ، و كان يمشبي

على الحصى و يشير الخفـر ، كان يدندن بعض الأغخيات و هو يسير و يعلق الرمـح على كثفه ،
يصل لنقطة الثتقاء نهر الديلا مع نهر البامبا - لا يهم - لنذه



إنها أرض الثلامباسبي ، و هي قرى قـبائل الليسا

 نهز ألبامبا قل تغيّر وأصبح في ألكاندجيا ، ووحده الربّ نغاكورا يعلم كيف و لماثا ! ثم بعد ذلكك تأتي قـبائل أخرى و التي لا يعرفها مطلقاً ، ثم يأتي
 ألفيضانات ، يوجه ألبيض قوارب ضخمة إلى مديثة موباي، وهي ڤوارب تمشي دون مجاذيف و تثفث الانخان من خلال

 و ألمهمة كثيرة بالثنسبة للصيا لكن سيكون من الأفضّل ترك الثيض حيث هِ هم و و الاهتمام بذلك

 كان الملل اللامنتهي يسيطر على الاغلّ الألي يبدو ميتاً ، لقد
 مصهر الحدالد و كاتت بثدقية صيٍٍ قايمة تنفث أيضاً دخاناً أَسود وهي تطلق - النـار على سرٍِ من العقجّان

منذ شهرين قمريين و من شروق الثشمس حتى مغيجها كان الناس يحرقون الأعثلاب ، و منذ شهرين قمرين فإنّ هذ الالحرائق كاتت تنير دياجير الظظمات ، كان النسيم الأي يمجّد قآف




 الأي كان قد أعطاها إباه سابقاً كانت عيناه جامدتين ، كان مستاءاً ، فالنساء لاء لا يرتدين إلا لثمانية أَيام فقط في الثشهر وزرات من هذا النوع ، و دائماً لثفس اللسبب فقي الققبائلّ الأخرى يكون الثباس عبارةً عن قماشٍ أسود أو

 و فضضلاً عن ذلك ، و كلما اقتريت كان يستطيع أن يعطي تفاصيلها ، كانت تلف جبّتها بخيطٍ رفيٍ أحمر و كان شعرها أشعث .
لقد سنـت فرصتها ، عندئذٍ كان وائقاً من امتلاكها في الثهايـة ، لكن ريما تكون مصابة بـالمرض الألي يصنيب كل النستاء في كل شهر قمري يخلقه نغاكورا ! توققت أمامْمه و صافحا بعضهما بقوةٍ ، ثُم جلسا بجانب بعضهما البعض بصمت
' عبارة عن ثـرة مجوفة تفيد ششرتها كإناء ،
 في اللوقت الراهن ، كلّ النـاس في الْصيد • أُصبحت كلّ القرى




لثكلاب ، كانت دجومـات كل القرى تثقتفي آثار أسيادها ها

 من خلال الحبال الزرق حيث يجري ألام !

 كاتت فاتثة ، كانت قطعة صغيرة من أخشثب تثزل من من أعلى
 الأيمن ، كانت هذه ألمجوهرات تمنحها منظراً مميزاً لا ليليق إلا - بها

كان صدر ها مسطحاً و وركاها عريضين و فخذاها ها مدوّرين و ممتلئين و كاحلاها نـاعمين ، ڤفظ كان شـره ها لا يناسب هذا

ألوجه و هذا الجسم الثرائع

هؤقت ألا تـهتم بـأناقتّها
كاتت هي أيضاً تراقاقبه خفية
 الجممال في الأكور : هيكله العظظمي تام و كتُفاه و صدره موفورو ألعضل ، "ليس لويه بطنٌ بارز ، قّاماه طويلتان و مكثنزتان و

- قويتان

غندما كان يركض كان يسبق مبالا الفيل الأي يفرّ هاربا"و هو - يصأي

- بيسيبنغي ، يجب أن أُراقب نفسي ، قالت ياسيغتدجا ،
-يجب أن أراقب نفسي أكثر من أيّ يومٍ مضى
لقد صرّح السناحر بأنّ والا باتوالا قـ مات بسبب ذنـبٍ
اققترفته ، و يبدو لي بأنني أنا من أرسل له هذا الثروح
- الثثريرة

احمني يا بيسيينغي ، احمني ! فأتت قوي ، إن لم تتذخل

- بيني و بينهم فسوف يقتلونتي

أشُعر بأن باتوالا يتصرف بالخفاء ، لقد استطعت أن
أَّجنّب حتى الآن الأفخاخ التّي ينصبها لي هو بنفسه أو
ينصبها لي غيره . في أحد الأيام و بحضوري تم ذبح


سقطت الالجاجة على الجهة اليسرى عندما ماتت ، و هذا يعني ، يا بيسيبينغي ، أنتي لست مذنبةً ، و يجب الالقيام

- بالّحث عمن سحر ألعجوز باتوالا
 هذه ألعلامة ، هل يجب أليضاً أث أثنظر حتّى يحكموا عليّ قريباً بشرب سـم الامتحـن
- صوت الفيّل
-1ะ.-

بالتأكيد ، أُنا لا أخاف منهم كلهم ،وسوف أُرتثّف الّسم دون قرف على سبيل ألمثّلا، و سأثشرب الكثير منـه ، الّا إنّها الطُريقة الوحيدة التّي ستجعله غير فُعالو •

لكن إن هربت من الخطر الثاني هذا ، فكيف سأتجنّب الآخرين ؟

بالتأكيا ، إن من سيقومون بتعذيبي ثن يتمنوا أن ينهوا كنبهم كما تجري الثعادات في حالات مشابهة لحالتي ، يعطونني امرأتين و عبدتين ! سيفضّلون أن يسكبوا السم في عيني .. ستموت عيناي لأني لا أعرف مـا هو مضاد اللسم الأي يحميهما من نتائج ألالاتثا ( اللّم ) ،
 دليلّ على ذنبي ، سيضربونني و سيرجمونني ' ا و ك كلّ هذا الكلاب المسعورة ، و الأين يكر هونتي لأنني رفضت إغراءاتهم ، سوف يستغلّون ضعفي و يدنسونتي بـعاب

- شتائمهر

يريدون يا بيسيينغي أن أغمس يدي في الماء المغلي !
سوف يضعون ألحديا الحامي على ظهري ! اليسيبينغي يا بيسيبينغي سأتحمل عذاب ألجوع و العطش ، سأنشعر
' الزمي بالحجارة • .

بالبرد و بعد ذلك سيدفنونتي و أنا على قيد الحياة بجانب والا باتو الا حتى يكظم غيظه بموتي هذا !
 و - أنت فقط - و هل هذا ذلنبي أنتا و حتى الآن لّ نتضضاجع حتى نؤكّد كلانـا فعالية أعضائنـا ؟
 ، لو قيل لي بأنّهم ير القبونتي في هذه اللحظة فلّن أندهش أبداً

لكن ، هل ترى بأننا كدسنا وضاعفنا العراقيل ، فالماء
 الرغم من ضخامتها لا تستطيع أن تمنع نهرين من الاتحاد مع بعضهما البعض ، و أيضاً وحتى تكون رن رغبتّ مساويةً لرغبتي سأكون لك خلال عدّة أَيامٍ ، كلك فقّط و - ليس لغيرك

- • • • لـك القرار

خفت حرارة الثشمس ، كانت اللطبول و الأبواق العاجيّة تُبَلّغ الاعوات باتوالا ينتظر قّومه ، و لن يكون غيره دوه من سيحرق أراضي صيده الثممتدة بين قرية داكبـا دي سومـانـا و قرية نغابو دي ياكيا جي

تابعت يـاسيختدجا القول :
هل تحقد علي اليوم يا بييسبينغي ، آه ! بلى ! حتى أُمُكّك من نفسي ، لقد تأخرتُ عليك بسبب تأثنير الثقمر على دمي - لا تضحك من صدقي - لقد فعلت ذلك بفرحٍ .
لسوء الحظ ، فنحن معثر النساء لا نستطيع فعل شيءٍ حيال ذلك ، عندما نكون في الحيض فما عليا نتنظر ، و هنا تعرفه جيداً هو تعرف أيضأ بأ بأنني أريدك



 جسدي الأكثر سريّة سعيداً بأن يكون بمثابـة غمدٍ لخنجرك' • إلى أن يتم لك لنهرب إ سأطبخ لك و سأغسل ثيابك و سأكنس بيتك و سأزيل الأعثلـاب الضضّارة
 تريد ذلك ؟ سنذهب باتجاه بانغي ،أنت ستنتطوع هنـاك كعسكريّ مجند ، هل سيجرؤ وقتها أيّ إنسان أن يشتكيك $!$

لا أحد ، حتى باتوالا نفسه ، لأنه ليس عبثياً ألا يفهم
ألضباط إلا ما يريد عساكرهم لهم أن يفهموه • .
' هي استعارة بمغنى الُعضو الذكري •

هيا لثرحل ! لا أُريد تنـاول النسم ، لا أُريد أُن أُغمس يدي في الماء المغلي ، لا أريد ألن ينكمش خصري تحت الو ألأثير الحديد الأحمر الملتهب ، لا أريد لعيني الموت ، لا الْ أريد أَن أْموت ، أُنا تلك الثشابة و الخالية من الأمراض و التقوية أستطيع أن أُعيش فصولاً و فصولاً أيضاً ، و معنى أن أعيش هو أن يضاجعني الرجل الأي أثشتهيه ،

. نهض بيسيبينغي و تمطّى .
باً قرص ألثمس يتحول إلى اللون الأحمر الداكن في
 كان يسود في اللصباح عند بزوغ الثشمس و في المساء - عثد مغيبها

- إن كلامك صحيح يا ياسيغندجا ، و هو بحاجةٍ لتفكير

و من جهةٍ أَخرى ، أقهم بالرب نـغاكورا بأتّك ستكونين


لكن ليس الوقتّ مناسباً للهرب ، أنتظري موسم الْصيا حتّى ينتّهي و بعدها سأذّهب للثتطوع كجنديّ ، كما يسميه الثيض - في مركز بانغفي العسكري - فهناك سيكون لايّ
 اليسرى في حزام من الجلا ، سيكون هندامي جيداً و سألبس خفين في قدميّ وسأضع على رأسبي قلنسوة ،

و سيكون لي راتبّ في آخر كل شهر قمري ، و في كلّ يوم أحد عذدما ينفخ في ألبوق ثلانصرافـ سوف أنصرف إلى الثرى لعمل ما يعجب النساء

يضاف إلىى هذه ألمميزات المبلشرة ميزاتٌ أخرى أكثر
 سنساعد نحن على تحصيلها ، و سنتوصل لذالكّ عن طريق نهب الترى المفروضة عليها الضرائب و من سرقّة أموال من تقاضى راتبّه ، سندقّ المططاط و سنجنّ - رجالاً لتسخير هم في حمل الصناديق

هذا هو عمل ألمجند ، أُسبياده ورجاثهم يـغثقون عليه




 كريمةً ؟ سنتخترع قصتّة من ثلكو القصص الْجميلة و الثتي
 - الممتاز

هذا الأي هو دائمـاً على حق و رشثيد و بـيد الثظظر
 و ألكلاب و الثنساء و ألماعز و الأطمال و الخعيـي و


يضيف لمال الضرائب ألمال الأي يحصل عليه من هذه اللطريقة

يحدث أيضاً أَن يتقاسم الثضباط مع أصدقائهم الماعز و الاججاج ، إلا إن يكونوا يودون تقنديم ذلك هديّة للحاكم حتى يتذكر لطڤهم في موسم الترفيعات

فقي هذه الحالة يتقّاسم المجندون ألكلاب و النساء و | . . . .

في الواقع ، قلّما تجد ضباطاً مسـالمين يجروئون على

 أَين كنّا سنذهب ؟ في الواقع ، إنّ الضّباط المحاربين أكثر عداء •

هؤلاء سبركبونك خيولاً هائجةً تقفز و تروث و تصهل بثكلٍ متقطع ، أو لا يمثون إلا على استقامةٍ واحٍ واٍٍِ - خلال الجري

و الخدام و خدم الخثم و خثم خذم الخدم يلحقون بهم بحيث تصادف فجأة ، و كسرب من العقبان ، أكوامأ من الأثشخاص المساكين و المذهولين ، هؤلاء يكونون كذلك بسبب ذهو لهـ

عندما تثنهي الحملة ، يرسل الضّبّاط برسائل سريعةٍ أجزاءً من اللورق للحكومة ، و على هذه الأوراقِ تدوّن انتصاراتنا و انتصاراتهم ، فالكذب لا يكلّف شيئاً بالنسبة لضباطنا ! و الجميع سيكون مسروراً : نـحن لأنتا سخرنا منهم ، و هم لأنهم قصوا قصصلاً رأئعةً مستوحاةً من - خيالّه - و خيالنا

و لهأأ سأذهب يا يـسيظتدجا ... السمعيني . . . هم
يطثبونني مهما كلف الأمر ... سـأذهب ...
لتكن طريقكِ التي تسلكينها موفقة يا يـسينغذجا !
لتكن طريقكَ التّي تسلكها موفقةً يـا بيسينغي !
رأتهه يبتعد و يهبط و يبتّعد ، وازنت عندئذٍ على رأسها ثمرة الكرنب كمؤونة ، ثم و بيطء مثت في طريقها هي -الأخرى
 رائحةٌ زكيةّ من نباتّاتٍ عطريّة ، و كان الظّلام بالأشعة الحمراء اللصادرة عن نيران الاغل

ظهر في اللسماء خط مقّس يثبه سكين ألرمي و هو مضيءّ بدقة •

ثقد كان القمر ، وكانت نجمةً منيرة تضيء و هي بعيدة عنه وسط فضاءٍ فارغ و أزلرق داكن

سعادة وديعة وأثنوار هادئـة ، في خضمّ روعة الحياة هذه ما من شيءٍ سييء يعكّرها، ولا ينقصك إلاّ تأئّل اللصمت

كان صوت الطبول ، والأي تخنقه الرياح المعاكسة لاتجاهه من خلال المسافة ، يصدح في الثليل •

مشثى بيسبينغي ليلاً وهو يحمل قوساً وسهاماً و عبًّ و رمحاً
 سكاكين الرمي وخُرجٌ فيّه مؤونة

* حزامٍ موصول بكوع يده اليسرى

مضىى سائراً هكذا في اللثيل الطويل دوت قثق ولا عجّة و بأقّلّ ضجهٍ ممكنة وأنْ صاغية وعيناه في ترشب

منذ متى يختّفي هكثا في ظلام اللثيل و هو يحمل جمرة في يده اليمنى ؟ و كيف يمكنه أن يعرف ذلّك ؟
 مسـافات متساوية كهذه ، و من الضضروري حسـاب تلك ألمسافات من خلال حبسها في علبة صغيرة و برشاقة تتتم حركة عقربي اللساعة الاثثين و أحيانا الثڭلاثة و إن اخثتلت بـالطول و الثسرعة

و يمرّ جبل كوسيغامبا و نهر بويو الصغير - يا لثروعة ! ثم
 أفراد الزعيم ديلبو ، و الطّريق إلى ألمركز العمكري أُصبح على

بعد رميةِ رمحٍ قصير من نهر البامبا • يمرّ أيضاً بإسطبل
 نهر البـامبا فالمركز أخيرأ و هناك توج خضار للضابط ، وعنبرّ يأوي ألعديد من القادة و الأفراد و رجالثهم في موسم سوق المطاط •

و بعد أن يجتّز اللبومبو و يصل قريـة باتوالا ، يهرب باتجاه أحد الأكواخ المهجورة التي كان يـيش فيها اللصياد البجري ماكودي ، هذا الرجل الأي علّمه أين يمكن أن يكونّبّاتوالا موجوداً - بالضبط
 أضاف ماكودي عدّة توصياتٍ غامضةٍ ، وعدم وضوحها يجعل بيسيبنغي يستوعب كم هي حياته معرّضة للخطر

لكن للأسف لا يمكنه أن يتأخّر لأنه يجب عليه التحرك و بسرعةٍ أيضاً .

و للحظة راودته فكرةٌ بعدم الڭهاب للاعوة اللتي تلقّاها ، لكن و هو يفكّر بذلك اقتّتع بأن امتثاعه عن الذهاب يبدو غريباءً ، و علاوةً عَا على ذلك ، ممّ يخشثى ؟

كان ذاهباً للقاء باتوالا بين رجاله ، و الفرصة لم تسنح بعد -للقيام بخطوةٍ خاطئة

الحظّ اللسعيد . . كان يواكب أصوات الأبواق و طقطقة الششعلات و نداء الطبول و ترددات الصدى • . .

هل يتوجب عليه التحرك ! أو الموت ! و كيف ؟ + . .
كان الطقس جميلاً • . . قرع طبول + . . . و وططاويط + . . . و بوم و حشرات القطرب ••• و نيران . . . . و م من بعيا
 . .

آهٍ ! لثقد كان الجوّ جميلاً + .
 نتّله هذا المساء ، سوف لا نغتاله أمام شهود . . .

حسناً ، لكن كيف سيتخلص هو من باتوالا ؟
امممم ! قليلّ من اللسمّ سيقوم بالثمهمة !! سيخلطه بطعام و شراب باتوالا خلسة •

طريقة النمر كاتت أيضاً مغريـة ، استخذام الرمح القصير كذلك ليس مثيراً للاشمئزاز • فقط هاتان الطريقتان تتركان دليلا + . . أمّا السمّ ، فِلا



ثشّ رمى جمرتّه
بيثما كان يڤكر - بـأنّهُ من جهة بو بـامبا و من كلّ الّجهات يمكن


 بـالثتريعج و حتى بعد أن تّهوي على الأزض و هي تضثيء الثيل بثور لڭهيها .

هل يجب الثنظار الثرصة لتسنتح ؟ كلا ! هل يحب إثشارتها ؟
كلّ الْمشكلة كاثت تكمن هنا •

 مُسـودّ

هل سيقتّل بـاتوالا - أم بـاتوالا هو من سيثتليه *

 -لإرواء رغْباته فُحياته تكو

نظر حوله ـ فالحرائق نـاشبةٌ في كلّ مكان - و الجبال تثبـه المشثاعل المتو هّجة في اللثل ، يجب عليه أن يقتل باتوالا !

 رجل ، و لْ يخثق الناس كلهُ مَهَرةً ! و أفضضل رام يمكن أن يخطئ هدفه ، إيهي !

و ماذا عن نيران الاغغل !
كم من الثققراء يموتون متّفحمين كلّ عام ! فالثنار تلتهم كلّ شيء دون أن تعرف ماذا تفعل و إلى أَين تذهب ، و ما عليّا إلا أن نطيل قيلو لتها كثيرأ و في مكانٍ آخر بحيث تثنثب في مكان الْصيد ، تمضي النتار و لا تحترم إلاًّ ألماء - و غندما تستشثيط غضباً سينتهي كلّ شيء • . .

اذاً ، هل سيكون حريق ألاغل أم حادث صيد • ثم شخر شخرة" ....

لثبصق ! يا لها من رائحةٍ نتّة ! بالتأكيد كان يوجد هنا إنسان ، فالإنسان من بين كل الكائنات الحيـة تكون رائحة فضلاته مقرفة - و لا تُحتَمَلْ

فهي تلتصق بأنفك لتّقول لك بأنها ملتصقةٌ بك
ما هذه القألرة ! بالتأكيد كان رجل في هأ المكان
نظر حوله و بكثير من الانتباه لم يسبق أن فعده مسبقاً
في المساء ، كل"منعطقٍ على الطريق الجبّي يمكن أن يشكل كميناً ، فمن الحكمة توخّي الحثنر

آه ! هناكُ وكر" في الأرض و فوق هذا الوكر يتوضح وكرّ آخر -بشكلٍ طولاني

يأظذ يمينه لأن الفطر اللموجود فوق اللوكر يتجه نحو اليمين •
ثّ مبتّداً أكثرُ يجب على ارتفاع كثفه غصناً مكسوراً و عد قدميه قطعة مشثبةً من الخشثب ثم عثب الاغل •

كانت رؤوس كلّ هذه الأثياء تتجه نحو اليسلار و تميل نـو أليسار ، وممرّ جبّي صنير موجود هنـا
 التجّار عغدما يظنون بأن الاغل لا حياة فيه ، فهو على العكس - يتكلم من الصباح حتى المساء كما تفعل المر أة الثعجوز

كان اللصوت المنبعث من الطبول ، و ذلك من خلال القرع على طبثتين و نداء الأبواق و الصرخات التي تقلّا الثصصافير و

الثمتتد وسط مكانٍ جميل و وكرين متوضتّين فوق بعضهما حسب

العادة الثڭابتة و مجموعة الأوراق المجدولة بطريقة معيثة و أصورات الخثثب المتداخلة في بعضها البعض - و التّي تصدر أصواتاً أو تكون مضئية أو ثـابتة - هذا كلّه يشكّل لـغةً حيّة و تثككل غنيُ لا يُحصى

حمداً لهذْه الغابة ! نحن نـعتقد بأنّها ميّتة ، فهي حيّة و حيّة كثيراً ، و نحن لا نتكلم إلاّ مع أولادها ، ومعهم فقط !

لخانٌ و أصوات و أشثياء جامدة ، فهي تستخلام اللثغة التي تريد لتخاطب الأمكنة التي تسيطر عليها ، الأمكنة التي ينبت فيها الشثجر والعثب و ترعى فيها الثيران البريّة

حماً لهذّه الأدغالٌ التني فيها الجبال و ألمستثّتعات و الغغابات و اللسهول !
 صوتان ثملان ، لقد كان باتوالا و أمه الأعجوز و دجوما ، ذلك - الكلب الأحمر ذو الألنّين المدبيبين

- لقد وصل بيسيبنغي

لكن كيف سيقتل بـاتوالا ؟ هل عن طريق حادث صيد أو نـار في الالاغل ؟ و على كل حال يتوجب عليه حالياً ألاّ يفكر بالثوفاع عن نفسه أكثر من أن يفكر بالثهجوم ، و لأنه و على الر الرغم من كل كل
 نُصِبَ كه !

لقد فهم بيسيينفي على الثفور الثّهوّر الأي قام به دون أن يحسب حساباً كافياً للالالات الغامضة و الثمينة التّي أعطاه إياها ماكودي لقد فات الأوان في الؤقت الراهن ، فقّ استُّرِيَ إلـى كمين و سلم

 الغابة بعيدٍٍ عن الطرق التي يرتادها الثناس و هي تحاذي أو تجتّاز نهر البومبو

هل من شهود ؟ ما من أحد ! أو بالأحرى نـم ، هناكٌ اثتان إذا

 ولاها مطلةاً ، أمّا بالنسبة لاجوما ! ! . ياباو ! فبالتأكيا لن

يكثف شيئاً مهما حصل ، لأنه لا يمكن لإنسانٍ أن يتأكّر بأنّه رأى كلباً ناطقاً •

حسناً افتح عينتك يا صديقي بيسيبنفي أيها الطيّب !
جلس منعزلًا و غرز عبوة اللُدُمّ في الأرض و استّلّ خنجره .. و
 ، سوف لن يأكله دون شراب .

لقد رفض كلّ الأطعمة و بيرة الأرة الليضضاء التي فُّدِّمت له و تظاهر بعام رؤية خيبة أمل مضيفيه •
بساطة ، لقد أغدق عليّ المؤن ، فأنـا لا أكذب عليك يك باتوالا ، يمكتك أن تجسن خرجي ! أنتت ترى جيداً بأنني لا أحتاج لثشيء

داعب دجوما الأي جاء ليلعق يديه ، كان هلا الكلب الأحمر الڭصغير يتدحرج على الأرض فرحاً ، عطس

 ذيله و هو يثبح و يعضّ لاهياً أصابع من كان يداعبه •

لكن دجوما كان يشبه كلّ الكلاب ، و هكذا توقّف عن اللعب مع هذا النسافل •

و بمـأنّ هذا اللمافل قه يبو بـأنه قطعاً أخذا الكثير من ألوقت ليستوعب ، فإن بيسيبينغي قَ رجمه •

خلال ذلك ، كان باتوالا و هو أكثر قيحاً و ثمالة قد نـهض
 ، بينما هو يترنح برأسٍ وقدمين ثقيلتين وعينين حمراوين متورمتين .. ارتُطم أخيراً بجذُعٍ وتِمدد علِّى


و في الحال أخذ دجوما يتسكّع و هو يثبح حول سيده ، هذا المقلب الضضاحك الأي سببه هذا السقوط غير المتوقع قد أعجَب كثيراً هذا الكغب !

- هـا الحادث المفاجئ قد وقع مرّةً مع ليخنغو ، قال ذلك باتوالا و هو ينهض

في الوواقع سأكلّمك عن ليتنغو ، و من المحتمل ألاّ تعرف كلمة خيانة من القصة التي ألمتح لـك عنها • إلأ كان الأمر كذلك ، ضع ألنيك بالقرب من فمي لكي -أقصّها على مسامـك

في ذلك الزمن و كما هو الحـلّ في أيامنا ، فإنّ الأرض لا نهاية لها بدغلها و غاباتها و أنـهار ها و أبناء مورو النمر و أبناء مبالا الفيل •

كان الثاس موجودين في ذلك الثوقت و الثبرودة أيضاً ، و كانوا سعداء دون الثبرودة ، فهم لم يشتكوا إلآ منها ، و و هي النتي تحرم أعضاءهم من النـومة ، وهي التي تُقَّرّرُ -فترة نومهر

ظلّوا يشتكون حتى أحضر القمر إيبو ليڭينغو ، و اسمهـ الثثاني سيفالو ، و أوكل إليهه كيفية تعليم الإنسان استخذام -النـار

من مقر الالتمر ايبو إلى الأرض تكون المسـافة طويلة ، و للأهاب بسرعة أنزل إيبو ليثنغو بوساطة حبٍ طِّ طويلٍ جداً
 إلاّ في حال ضرب ليليينو بضربات طبل على الجذع الذي يمتظيه

و عرف الناس فيما بعد ، و بفضلٍ ليلينضو ، بأنّ النـار
 -الأطعمة و تُتَّوّر الظلام

لقد كان صديقهم المفضل ، كانوا يسألونه عن كل ما يباو غامضاً ، لكن شيئاً فثيئاً و من كثرة اختفاء الكائنات الحية من محيظهم ، فقل أصبح الخوف يداه قكوب الناس، أين تذهب أرواح تلك الحيوانات التات التي تنام يوماً ما حتى لا تثهض من جديد ؟
 لكنّهم لم يكونوا يجيبون بلغتهم ، كانوا يبقون هنا دلا دون

 - الايدان

استدعوا مرّةً أخرى عِلْمَ لينينغو والأي لم يمرف بماذا يجيب حتى يخفف مخاوفهم ، فاستدعى ستّده التقمر إيبو و قال ذله :

- إنّ جنس اللبشر خائفون و مذعورون من الموت و يرجونتي أن أسسألك هل هم خاضعون للقوانين الناظمة -للحيوانات
- الذهب بسرعة و ألخل اللسكينة إلى قلويهم يا ليلنغو
 سأموت أيضاً و سأمود للحياة بعد ثماني ليالٍ من | اختفائي

أنزل ألحبل لينّفو على حصان وضعه على جذعه ، كان

 وصل ، لكنّه سقظ في الفراغ ا !

فمن غير المفيد التأكيد بأنّه مات نتيجة هذا اللسقوط ، و منذ ذلك الثوقت و الناس يموتون أيضاً •

كان بيسيبئغي يصغي لباتوالا ، و كانت أفكاره تذهب و و تصود ، و كان باتوالا يخفي أسرارأ و وحدها فقط الأسرار القديمة تكون معرفتها مقبولةً ، لكن حذار ! فالموت له - بيسيبئغي - قا تقرر ، فلم يكن إلا تصت رحمة فرصةٍ مـا ، و ريمـا نكون بـد لحظة . . . .

- النـار يا باتوالا ، هل تتكلم عن النـار ؟ قال ذلك و هو يضحك

 التني كانت تعيش على ضفاف نيوبانغي ، حسب أولئك ألناس ، وُجِدَت أنـار من خلال جد جلود دجوما ، انظروا كيف :

ذات يومٍ كان أوّل كلب : يلُهو بنبش الأرض ، كاتت الكلاب تعثق هذه اللعجة •

و ما إن حفر حفرةً عميقةً بما يكفي حتى بأَ ينبح نباحاً طويلاً مؤلماً

كان تـارةً يقفز على قدمٍ و تارةً على الْددم الأخرى ، كان - يتأوّه ه
 الضضجة و هذه ألحركات المضطربة لكلبه ، و وضع قدمه فيها و ياهو !
 م مظاهر قوتها

$$
\begin{aligned}
& \text { هـأ مـارواه لي المجئّفون ألياكومـا }
\end{aligned}
$$

بيسيبنغي ، و بفضل ليلينغفو وحده－أنـا أقوّل لك－عرف الـو
النّاس النّار ، و بَبْوا الأرض و كّسوا الجبـلّ و رسموا
• اتحدار الأنهار
أنـا أعلم الكثير من الأمور يا بيسيبينغي و الكثير من الأشثياء
التي لا ينبفي أن تعرفها لأتكّ تـعلم الكثير من الأثشياء بحيث
• يجب ألاّ يـرقْها رجلّ بستّك
بمر اقبة حركات باتووالا دون أن يكترث كثيرأ بضحك والاة
باتّو الا اللساخرة
 باتوالا كلامه ، ألّيس كذلك ！

و منذ زمنٍ طويلٍ كانت لولو الثشمس الّرجل و المرأة معاً كانت تـيش بأكاءٍ مع إيبو القمر

في ذلك العصر ، كان الكِّ من إيبو و لولو أَمٌ خاصةٌ بهمـا، و كان كلّ واحدٍ منههما يحبّ والآته بشثكلٍ لا يمكن وصفه ．．كانت والاة أيبو تثنعر بالبرد القارس ، بينما والدة لولو كانت تثشعر بالّحر الثشديد ، فتكفّلت الشثمس بالاهتمام بأكيرا والاة إيبي ، بينما واقي إليبو على العناية بو الادة لولو

كان هذا التبادل مشؤومـاً ، ذلك أنّ التعجوز أكيرا و التي اعتادت على البرودة ماتت من شدة الحرارة ، و و والاة
لولو ماتت من شدة البرودة •
و منذ ذلك ألوقت بأ ألحقد يغصل بين لولو و إيبو ، و لهذا اللسبب و على الرغم من سلطة إيبو التي تتجاوز سلطة لولو فما إن يحلّ الغفتق حتى تجبره على الثرحيل حيث يختبئ خلفها عندما تحرق المناطق الثشاسعة

ألّم تكن تعرف هذا يا بيسييبنفي ؟ ألا تعرف بأنّ النجوم التّي تراها في الأعالثي تتنلألأ و هي كتطع لا متثناهيةٍ من
 النجوم ليست إلا الحفر النتي تمتّئ بمياه المطر ؟

منتقلاً من فكرةٍ لأخرى ، أَضاف :

- قـيماً ، كانت الثساء اللاتي يرغبن بأن يكنَّ أمّهاتٍ و كلّ

 أَنّ النساء اللواتي يأكلنَ لحم الْماعز سوف يُصبْنَ بالْعق ، بينما من تأكل لحم اللـلحفاة سوف تتجب أطفالاً يشيخون مبكراً ا و يمشون بيطٍ كالسلاحف التي تتخذ من

ظهرها منزلاً ، كنا نـرف بأنه كان باستطاعة شيوخنا'
 يفعلون ذلثك إلاّ في الثوقت المناسب و عثد اققتراب موسم
-البألر

 ألمطر يتأخر و ذلك بسبب أث ألملِ بجلب ألمطر - الأثي بحبـ




 عدد هم عث عدد أعثـاب ألثغل ، أككبر هم نـادولو


ليس لثى عائلة نـغاكورا تجاه ألشثر إلاّ الععطف ، فهي

يقدموا لها ألهـأيا على الختلاف أثواعها
' هنـا بمعنى كبار النّن • المترجمة •

لم يكن كوليكومبو ليتحمل ذلك ثلأسف ، و التُعـاء من البشر كانوا يدفعون ثمن القثور المكسورة خلال الخلافات التي كاتت تفصل بين كوليكومبو و نغاكورا ،
 - كولكومبو، وكولكومبو كان يقتّل أصدقاء نغاكورا

ودادرا ، دادرا ، الثشقيق المتحرك للتجوم المغروسة في
 بين اللسماء و الأرض خلال الليالثي الأافئة و الجميةة ! دادرا الأي يختفي و لا نعلم أين و هو يوُّ ي كرصاصو الوا البندقية • هل استطعت أن تمرف من يكون دادرا ؟ ك كلا ، أليس كذلك ؟

يجهز أن تعرف ذلكـ إلذا تقّتّم بك العمر و أصبح شعرك أبيض

 خلال الفصول المتعددة للمطر، وكذلك الثصول
 جيرانتا ، و كذلك يجب ألاّ تطاردنا نساء الجيران كثيراً .
 تكلّمت أكثر مما ينبغي .. في الواقع هلا يصبّ في مصلحتك ، لكتك لن تستطيع أن تفهم . . .

ما أقوله يتجاوز مـا أرغب قو
غير أنّه يسرّنـي و قبل أن أذهب لآخذ قسطاً من الراحة أن أقصّ على مسـامعك أسطورة كوليكومبو و اسمـه
الحقيقي تزوليه
كوليكومبو كان قصيراً جلاً و صثيراً جداً لدرجة يقال

المسـاكين ألمجانين - بأنّه لا يوجد إلاّ في الخيال

رفع كتفيه بـزّدراءٍ و بصق ثُم تابع كلامه :
، و مع ذل
فهو موجود ، و ليس كنباً ، إن لم يكن موجوداً فلماذا
يطلقون لقب كوليكومبو على كل ذي قامةٍ ڤّصيرة ؟
جسمه لا يختلف في شيءٍ عن جسم أيّ إنسـانٍ و ليس
 ألكيمان ، وعليه شعرٌ كثيف يزيّن جمجمته ، قوّنـه خارقة

و حنّى أعطيك فكرةً عنّها ، أفتّرض أتّ كلّ النّاس و كلّ

أكثر من تلك التي يحتاجها ليفرّق النمل المتهالتك

احفظ هذا الثشيء من أجل أن تتّعلم ، إذا التّقيت به مرّة يجب عليك أن تتجنب اللسلام عليه بيدك ، هذا إلذا لم تكن العن -لديك ألرغبة بفقدان إحدى أصابعك و بـالأخصّ الإبهام

ثم أخذ يقهته بقوّةٍ كالأبـه ، فقد اجتاحت عقذه فكرة -فاحشة


و في عرينه يكون برفقة امرأتين ، ماكارامبا و مـاداتغيهـ و كذلك أولاده ، و هم بعدلد أطظال البشثل ، و و يعيش أكثر

 أفضل الثطع و ألّألفاكهة - فهو لا يتقّبّل أيّ نوعٍ آخر -من الطُعًام

ككن عذما يأتي الفصل الجاف و لاحقاً الترحال ، لا يستطيع كوليكومبو أن يبقى في مكاته كما يفعل هذا الفـة الفّ بيسيبينفي ، فهو يأخذ رماح صيده القصيرة و الطوريلة و الثقيثة و يتوشح بخرجٍ من جلد الماعز و يحزم وسطه

بمجموعةٍ من الأعثلاب العفثة والأوراق التي تكون ذله
بمثابة وزرة - ثم ينطلق للمغامرة
و من الآن فصاعداً كلّ الطرقات تكون مناسبةً لـه و كلّها
تنتي
كان يتثقل بين الهضضاب اللصخرية التي تحرقها الثشمس و يتسلق الجبال الجرداء و يضرب اللسهول التي أتلفتها الثشمس ، و هو دائماً جاهزّ ليقوم بأعمالٍ مالِ ماكرة و و مريعة ، كان يأني و يذهب و هو يتتأفف و يتضجر و و ينفخ - يأتي و يذهب - فليس من يصادفه يكون ذا حظٍ جيد ، و ذلكّ لأتّه يتعلق بخطوات ألحِ أحٍ مـا و يبعده عن
 النتي تؤدي إلى قُرَى مأهو خلال أيـامٍ و أيـام في الاثغل حتى يتمكّن منـه •

و يجب على ضحيتّه أن تعتبر نفسها أيضاً من أحبّاء نغاكورا ، فيما لو وضعت الصدفة في طريقها الثاكها البريّة لكي يثبع ، و المستثنقعات لكي يروي عطثنه ، بلاًّ من أن يكون لقمةً سائغةً لأثشبالّ بامـارا الأسد أو أبناء النمر مورو

هل تريد أن أكثثف لك عملاً آخر من أعمالهه المـاكرة ؟
اسمع المزيد : في الثصل الجاف يوجد ألقليل من الناس في الطرقات • وكنّا نصيد في الفصل الجافـ و كان اللحم

الأحمر و ألامي يعادل كلّ مزروعات العالم ، لثفترض بأنتا في الفصل الجاف ، وأن الثشمس في أعلى نقطة
 كوليكومبو الأي يلبد تحت صخرة أو خلف شـو جاءت المصيية - سيمر و يمر ، كلا ، و من دون دون أيّ تحريض يضربه كوليكومبو على رأسله بهراوةٍ كفيدةٍ - بطرح ثورٍ على الأرض

كانت العيون مغثيّة بفضل آلاف الأنوار المبهمة والآدان
 النار و الحلق جافٌ • سقطت ضحيته لا هثئًّ و يداها نحو الأمام و كأنّها كثتة واحدةٌ .

و كما أنه لا يوجد وڤت لإضاعته ، وضع كو ولكومبو زبونه في كيس ثم لسه في خرجه الأي لا ينفصل عنـه
 يجري بين المزروعات بخطئ كبيرة • و هـناك ، أيقظ النـائم و اعتثّى به و أنعشهه و سـأله ما إن شعر بأنه يسمعه :

هل تقبل بأن
 ثروتك قـ أُعِّآت و سأطعمك كثيرأ و سيكون لك نساءٌ و

خدمٌ و دجاجّ و ماعزٌ و بيرةٌ من الأرة البيضاء
ألمزروعة ، سوف لن تثتلكي من شيء لأنني سألبّي - طباتّك

لكن إذا قبثت اقتراحي ، و هذا مـا أرجوه - و طبعاً هذا الثشيء أنت الأي تقرره - فيجب أن تجهّز نفسك بأن لا
ترى قريتك و لا أقرّباءك •
هل تقبل ذلك ؟ أجب : نعم أم لا ؟
و على الأغلب ، و رغم العرض الممغري لكوليكومبو ،
فقّ رفض ، و من جايد - طراخ ! !


قاده إلى الثمكان الأي فقد فيه وعيه •
عندما الستعاد صديقنا وعيهه ، كان عخقه يؤلمه ورأسهـ
كان ثقيلاً و قّماه رخوتان ، كان يشعر بأنّ جسده ميّتٌ
ومرهق ولا يستطيح النهوض ، وكان يبحث عن لحظةٍ
لكي يتّكر لماذا حصل معه ذلك ؟
ابحعْْ عما تريد أيّها الرجل الطّيّب ، إنّ كوليكومبو يفعل م ما يريد فعله

مهما حدث ، تستطيع كمخبولٍ على الأقلّ بسبب الحمّى
التي تقترسك الآن أن تنظر حولك ، و سينتهي بك -IV.-

ألمطاف رغم ذّلك لكي تلاحظ كولكومبو ، ذا الآذان ألمرتقبة و الثعيون الممتيقّظة ، يسمع و يرى و ينتظر • لا نـعرف من على ألطريق + . .

ما رأيك بهذه القصة يـ بيسيبينغي ؟
أراها
يا باتوالا ! لكن مـذا تريد مني أن أقول ؟ ها ! بالثنسبة
لـي إن كو لكومبو و ضربة الثثمس هما شـخص واحد
أخذ يضحك بلطةٍ بـد أن أطلق هذه اللصفة ، كان يـرف هو أيضاً قصصاً جميلة ، و كانت لديه الرغبة بـأن يسرد قصّةً تكثڤ ع عن أصل مرض النوم

لكنّ هذْ القصة كاتّت ظويさة جداً و قت يقصتها مرّة أخرى

و مع ذلك ، كان دجوما يتذّمر منذ لحظة ، من جهة
 هجم فجأة على ألظلام و بقي هكذا و اقتقاً .

ظهرت مجموعةٌ من الرجال فجأةً من الظلِمات ، لقد كانوا جماعة نغابو من يـاكيدجي وكانوا تائهين في الثيل . . يا له من حظ ! فوجود هؤلاء الضضيوف غير المتئوقعين
 من الأوراق و تمدد عليها في الحال ، قد لا يقتذه في هذّ

الليـة ! و بما أنّه سقط من النعاس ، كان من الأفضل أن يستفيد من المهلة التي منحه إياها الثقار ، لم يفكر بشيءٍ و عيناه مغلقتان :
-غاً في الصباح رباح
ثم تأرجح ببطءٍ ، كانوا يثرثرون بجانبه ، ثم أصبح تنفسه متساوياّ و قوياّ •

كان نائماً . . .

 يُسمَعُ صوت حفيف أوراق الثثجر التي يلويها النسيم ، و كان
-IVr-

هناك رذاذ خفيف و بعض الأبخرة - و يثبعث من التاللا و الولوديان الصغيرة دخان و ضجيجّ حي و قرع طبولٍ و نداءات وصراخ و حركات ، كلّ هذا كان ينبعث نُحو الثشمس الثشاحبة •
 العصصاڤير ! و تحوم في الأعلى اللعتّبان ! هـنـاك في الأعلى حيث


 اللوڤت الكافي للنهيم • وأنتم يا معثر الليينيغيه و اللفونغبا ، لقد أحسنتم التصرف بعدم علف خنازيركم ذات الخطوم الثههمة ! جاء دورنا الآن يا ظباء ! و دورنا يا شياهمُ ! التاحرجوا


 اهجمي و اققزي ، الهربي و بطونتلِ على الأرض فالخوف يندفِ من أحشائكِ بشكلٍ أسرع من اللسهم و أسرع من الريح ، و



 ولّي الأدبار بسرعة • اخشثي ذلكّ الثشعب ألمتوحش ، إلخوة ألكاب دجوما، ولا تختبئي في أخلاديد الأراضي اللسمراء كسنمرة
 بخطٍ مستقيم ، بعيداً عن كلّ الاخخان الأسود الأي يـعلن بأن النـر


[^4]يا له من يوم جميل ! يـا له من يوم جميل !
 تُحصِي الحيوأنات في هذا الحاثة ، لا نُجد زرافاتٍ . الالحيوانتات ذات الثقوأم
 والهم و كابو و مـا بين كابو و نديليه ، أي مـا بين المسافات الثشاسعة الثغية بالثباتّات الثشائكة و التي تثشكّل على ما يبدو - غذاءها

أها ! با لتّلك الزراڤات ذات ألقامات الطويـة المبرقشة
 ألمثقّل بقرنين غير متمائثين ألكركدن حيوان عيناه صغيرنان محمّرتان من شدة قسبوتهما فلا يرى بهما جيياً ، رقبته قبيحة ، و كثيرة العضضل و متغضنة ، ياياياياي !
 لا أدغال ولا مستثّقعات ولا أشجار ولا عر ائش
 لمن يطارده ، الويل له اله ! والثويل لمن يتيه في الأماكن النتي يرعى فيها بالثنثاوب و يجنرّ !




 و يـضضب و بطذه منفوخ ، يطبّل بكافة الأصصوات الثقوية التّي يصدر ها صوت الڭهضم ، فهو يدفعه و يقلبه و ينام عليه ، يقرقع

كالثيزران أليابس و ينهض ثيدعسه بقوائمه و لا يتركه باتالا - باتالالا
 أبناء آوى مـا بقي منـها
و كذلك يُفضَّلْ فَي مناسباتٍ مشابِهةٍ أن يسدَّ أنفه و يبصق من الالقرف و يقول : أُوف ما هذه الرائحة النتثة ! ! لأنه و ما إن تُّفَّظ هذه الكلمـات ألوقحة حتّى يأتّي الكركدن و هو


 وصراع ألبراعة ضد الوحشبية ، وهو يحضّر للحرب ، و يتأكد من بر اعتّه وشجاعتّه ومن حيويته ورجلاه
 يضيق نفسه ولا يتوقف ولا يلهث يوجب القّرة على الجري
 و بمسـاعدة الككلاب فإنّه من اللستهويلة الثتقاط الأرأب و الثشياهم و

 لكن إن اقتضت الضرورة و الثتقطنا بعض الأنواع من الظّبّاء الالصغيرة ، فإنتّه من المستحيل أن نقوم بذلكت لاصنطياد الظظباء طويدة القامة كالحصان و الخنزير ذي القّرنين و الخنزير اللبزّي

 الحالة و عندما يكون ألّثور البرّي محاصراً يكون أكثر خطورة

$$
\begin{aligned}
& \text { كلمة سنسكريتية تُطلق على سبع طبقاتّت تحت الأرض و فور جهغّم (في علم الكون } \\
& \text { • الهنّي) • الكنهل الوسيط فرنسي عزبي }
\end{aligned}
$$

ع عثدما يشم رائحة الموت التّي تحل شيئاً فشيئناً بلّ رائحـة ألام ألنازف من جرأ جره ، يقوم بمجابـهة غريمهه و رأسهه نـحو
الأسثلِ و يبأ ب + .

وهكا كان بيسبينغي و باتوالا يتحادثان ، و كان أحدهما خلف الآخر و يمشيـن بسلامٍ ، و كان دجومـا يتبعهما و أذنـه متدلِّةٍ
-نحو الأسغثّ
وڤي كلّ لحظةٍ كانت قبائلِ مبيس و نـغابو و دأكبا تتسلّح بالثرماح
القصيرة و بالْسهام و بسكاكين الرمي
يضع القائد على رأسـه ريشاً و جسده كالخشثب الأحمر الْمدهون
بزيت الخروع - فيوم ألصيد هو يوم عيد - فالثاس يذأهبون

دجومـا ، و هي شرسـة مثلثه ،
 الأي تثشرق منه اللثمس إلى الثمكان الأي تـغرب فيّه و كانت
 ٪لتجول قّبل أن تصل إلى وسط اللسماء
 جبل كاغا بيغا فِلا تظظهر من الأفقّ إلاّ كنقطةٍ صضغيرةٍ ، لقد

اجتزنـاها كلّها في الصباح بوم جميل + . .
تثرّق الجمع عند نقاطع ممرّين جبّليين ، أحدهما يقود إلى قرّى سومـانـا و الآخر إلىى قرى نـغابو و اللو اققعة تصت سبيطرة يـاكيلجي


ألمهمة النتي أوكلت إليه •

كأن يكون مراقباً أو مطارداً للفريسة أو ضارماً للتار • و هؤلاء
 - قلية

إلأً ، بعضه يفرُّ إلى النهر دانغوا الذي يصب في غوتيا ليندمج في كيلمبي ، و هنـاكّ يجب إطلاق النـار • و بعضهم يتوقف بجانـ

 و هو مكان يمتل بين نهر غوبادجيا و نهر غويو ، و يشكّل


 تعارفأةً واسعاً ، بعد ذلكك تم تثناول الثطعام ، ويعده تمّ الحديث عن أشثياء و أشثياء ، بحيث تكون الأقون مرنكزة على الركّ الكعاب ملتصقة بالمؤخرات
-
 النمر يطارد غالباً برفقة أنثاه الحيوانتات النتي يحتاجها
 تستلقي اللبوة لكي تُرضِعِ أنثبالثها ، يوافقق الأكر على -إطعام أعضاء العائلة

لكن هذا الحياة العائثية لا تدوم طويلا ، و م ما إن تصبح
 يقوم الأب بامـرا مع الأم بإفهامها كيف تتصرف بعكمة - بتركها تتصرف بمفردها





 الأرض وعرضها وهو يضرب جنبيه بانيله الغغاضب
 ، البعض يعتقد أنّ الوحوش تصر خ عندما تكون في حالة ترقب ، يالّ الجنون ! إنّه كلام بلا تفكير ! لثنرَ !!

فالصياد النتي يقتفي أثر الظظبي ، أُلا يستطيع أن يخفي عــه القترابـه ؟

لماذا يتصرف بامارا بطريقةٍ مختلقة ؟
لو كان زالر فهل ستكون الحيوانتات التي يريد أن يفاجئها على علمٌ بذلك ؟ بلو علمت لولّت الأدبار على الفقو !

كثلك فإن بامـارا لا يزأر إلا من أجل أثن يعبّر عن فرحته



 - بمتابعة ظلّي في الثشمس

إن زئيري سوف يرعب ألثيران الثبريّة و ظباء الجوار ،
دوهوت ! + + *
إن ألوحوش هي وحوش !
مثذ الوقت الأي عرفت فيه صوتي ، واعتادت على


هثاكك ! + • • يكون بطثي المححترم ممتلئاً ، أثا قويّ و
 ، سأكتثف ألمنطقة برمتّها ، و مـاذا أرى ؟

ألرى من بيدٍٍ و من خلال اللسهول هروب قطعان الثيران

الأبرياء ! يجب أثن أضحك ! ! دوهوت ! دوت - دوت ! و
الآن ، لثبحث عن مكانٍ يكون ممكناً فيه الڭهضم بسلام و و
في مكان رطب

، لكتّه على الْعكس يهرب ما إن يسمع أصوات البينادق ،

بـانو الا ؟ سألْ بيسبينغي

 ، كان لا يصيد إلاّ الفيثة ، كان يُدعَى كوكلان •

كان كوكلان أحد هؤلاء التجّار الألين لا نرى منهم إلا
 وجهه كما تلّمع الثشمس في اللسماء • كان شان شعره طويلاً
 يستطيع القضاء على ثورٍ بريّ بضريةٍ واحاةٍ .
كنّا نحبه كثيراً فقد كان يـيش مثئنـا نـحن اللسود الطيبون ، و كان يأكل من طعامنا ، و كان سريره مثّل سريرنـا

 كل مزروعات القريـة التي لا تبعد كثيراً عن وادا ، ، وتقع على أُطر اف واهمبيليه الخغيّة بتمانسيح الكيمان

لم يأخذ إلاّ بثدقيتين ، عَهِ بواحدةٍ منهما إلثى أفضضل مر أقبيه و ثقّم بندقيته بطلقتين ثم إلى الأمام سر ! كانت الثفرصة سانحةً ذله لارجة أنّه في نفس اليوم و - قبّل غروب الثثمس بقليل اقتّفى الآثار الطرِيّة و تَبِعها يا لهذا الضخيج ! ! ما من شكٌ ، فالثفيلة كانت هناك !

تداڤقعات ، أغصان مكسورة ، و نهيم أفيدة ، كان يسمع صوت الزمجرة المتواصدلة لتناولثها للطعام • كانت تمرغ أنفسها في الوحل و تثشرب الماء ، إلذ إنّها هربت من أُشعة الثشمس و جاءت ثلاستقرار بالقرب من المستثيّع

زحف الرجل الأبيض برفقة مقتّفي الأثر بيطء ، بيطء ،


ها ! ثمّ سقط الحيوان الضخم مضرّجاً بدمائه .

يقتلك الموت فوراً فلن تثشعر بالخطر الماضي إلاّ بعد ردة فعل •

ابتعد الرجل الأبيض قليلاً لكي يتجنّب هذا الحيوان الضخْ ، سـار في طريق الحقل واضعاً بندقيته على كتفه من جيدٍ ثم ضغط على الزناد . . . تاكّ ! لم يُصِب الههف

ماذا يفعل ؟ أين متتّي أثره ؟ هل اختثى و هو بحمل
 أمامه إلاّ أن ينتظر الموت ! فهو قادم ، أين الموت ؟

إنه هنا ـ في هاتين العينين الصنيرتين الحادتين ، في
 الاتجاهات ، و في هاتين الأذنين المفتوحتين كورقة شجرة النخيل ، و في هذا النهيم الحاد ، إنه هنا ، إنـه

ماذا حصل بعد ذلك ؟ لم نكن لـعرف بالضبط ما الأي
 بأنّ الفيل قل قنف اللصياد الأبيض المسكين في الثهواء



 وحيداً و كان يشعر بوهنٍ شديد ، نـعم ! و وهنٍ شديد ، . . .

لقد جرّ نفسه بصعوبة حتى وصل إلى الثهـه و غسل فيه
 أعادها إلى الآخل ، و بعد ذلك ، و بعد ألن هبط اللثيل كتب بعض الإشارات على الورقة . . . .

وفيما بعد ، فهمنا ومن خلال الثيض المتو اجهين هناك ماذا تعني تلك الإشثارات :
-سوف لن أرى مطلقاً كيمو

كان مخطئّا ... ثقد رأى كيمو مجدداً ، فقّ اصطحبوه إلثيه
 وجهه كان شاحباً جداً ، و كان جسده يشتنعل و كأنه جمر

كان منخراه مضمومين ، و شفتاه أيضاً و بلا لونٍ دموي

لم يكن يبدو عليه التحب كثيراً و لم يكن ليشتكي ، وضعوه على الثور فوق الثراش و وضعوا الثراش في
 موجات الباكوندو ، و الأي يكون خطيراً جاً خلال


حاول عبئاً أطباء بانغي علاجه من خلال الاستعاثة بالْسحر ، لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء ، ، لقد سبق و و أن تغغّن بطن دوندورو • كان يصرخ ، و الآن الصياد الأبيض كان يصرخ ، و بطنّه منفوخ و و يشبه خرجاّ
 على ألواحد منهم" ألبونـا " يقومون بالّانـهر عليه و هم يرتّلون بعض التعويذات التي تطرد المصنير اللسيئ •

و في وقتٍ متأخّر كاتت يد كولكومبو قد توققت تمامـاً ،


كانت اللسماء تثـعّ في وسط اللسماء ، و أُعِّن الخبر من خلال الثشحارير المعدنية • و من الأفق عديم اللون

 كبيرة ، و تحمل معها كلّ الأوساخ و الأوراق الميّة و و - الغبار

لقد هبّت هذا الريح من مكان شروق الثشمس لتناهب و تزول في مكان غيابها ، و هكذا عادت في الوقت الثراهن من هذه اللنقطة الأخيرة بثككل نسمةٍ عليـة غندئذٍ و من اليمين إلى اليسار تدوّي الأصوات من الوديـان الصغيرة و اللمرتفعات و من المستثنقعات و الأبواق و من الأوليفان و الطبول و كثها تثير عاصفة" من الثضجيح المفرطو و ألمتوحش

يـاها !
الإشثارة ! الإشثارة ! بأ الصيد !
هناك و على أطراف نهر دانثوا كان ألاخان يتصاعد ، ككن هل هو بالثقل دخان ؟ • . .

نـعم ، نـع !
كان خفيفاًً للو هلة الأولىى ، لأنه لا يدرك بالحواس ، لكن مقنوفه المائل للسواد كان يشتلّ في اللسماء ، ثم - يتألّق

كان من الممكن صدم حديد الرماح القصيرة بشثرات - سكاكين الرمي

يـاها !

يـاها ! + +
 تقتّ الأفاعي و ترعب الّوحوش و تثقضي على غزور الأعثـاب و



آه ! ماذا ستقول النـار ؟ من سيمدح كما يثبغي و بكلماتٍ سخيّةٍ
 أحيـاتً و في أغلب الأحيان لا تحصى مزاياها ، والتي تثير ليلاً و نهارأ رغم المطر و الرياح ؟

يجب التغنّي بوضوحها الثثابت و بوجهها المتنوع و بحرارتها التتريجيّة ألناعمة و الملحة و ألتي أحياناً لا تُحتَمَل و أحياناً تختّفي

ألمجد للنار !

 من كلّ شيء من خلال هذا ألموت الالصغير و تأخذا نـحو بلا الحلم الأي يـود منـه في مطلع كلّ فجر

ألم تضنيكم ألحمّى ؟ ألم ترتجفوا من اللبرودة ؟
فانلنار تنظم جريان الام الأي يدور في حبال أيديكم الززرقاء' . وهي من تجعلكم تتثفسون ، وهي بفضل مداعبتها المنيرة تلتّك أعضاءكم المتغضنـة ، يمكنتا الإعتقاد طالما هي نـا

 نشعر بالثبرد ، والمطر يثهمر في الخـارج • وطالما أنّ النـار

موجودة ، فذخانها كفيل بإبعاد طيران الحشرات المصحوب
بالطثين ، وتوهجها يزيل الرطوبة •
هل أثت وحيٌّ و حزين ؟ هل أنت بحاجة لأصدقاء ؟ لا تذهب بيعياً جداً ، فهي نِـْمَ الرفيقيق و الْصديق و من يكتم الأسرار ، و كما أنّها تدفِّئ الأعضاء فهُي أيضضاً تدفُّئ الكببد فهي تحفز على - الاعترافات

بقربها ، ومن خلالها ، نقوم بتحضير أطايب الأطباق اللساخنة ،
 وتسعد وتـزّي • كلّ مـا يصدر عنها يحفّز على الثنازل ، وهي
 - بأسرارك

و من سيمدح أيضاً النـار كما يناسبها ؟ وعلى وجه الخصوص
 واسع ومفاجئٍ وعظيم بأثشكالٍ مختلة
 مرتبكة وثققية صادرة عن احتراق الأشجار التي تقضي عليها !

ومن سيغني أغنية نيران ألاغل ؟ فهي هنا وهناك و هناكّ أَيضاً و بعيدة أكثر من ذلك أيضاً ، فهي لا تبقى في مكانها ، و تثلتهم كلّ شيءٍ منعزلٍ في لحظةٍ واحدة •

فهي تذهب من عثّبٍ لآخر و من خلا ڤقزاتٍ مفرقعة ، هي تقترب و من يكن صبوراً فسير ذلك قريباً ، ألقليل من الزمن أُيضاً و ليس إلاّ ألقليل - وسنسمع صوت زمجرتّها الڭغاضبة هنـك و في كلّ مكانٍ يتصاعد منـه الأخان !

لكن + + . لكن ! أين تذهب ؟ أليست هي من تمضي باتجاه نهر بونـغ وقرية سومـانـا ؟

هيه ، بويو ، صديقنتي الريح ! بـا صديقتي يـا مستودع أُسراري ، يا صديقتي و بمثابة الأخت، ابسطي النيران على قرية غاودا ! ليكن ألرب نغغاكورا معنا ! + + .

أها ! ها هي تـعود ، كلّ شبي ثلأفضل ! ها هي ألنار تـعود و ألاخان يتفاقم ، و لثهواء يعبق بروائح الثباتات العطرية وللمرة الأخيرة هيا لثشحد الرمـاح القصيرة وألسكاكين ! لثق آن - الأوان

مـاذا تقول أصوات الطّبول !
 نيبانتي + + • مـاذا أَيضاً؟

نيران + . . هؤلاء مطلقو الثنيران + • • لن يتأخروا في إضرام النار في حصة الـاغل و بعنايتهم + . .

إيـاهنا ، إياها ! إنّ كلام الطبول لُهو كلامٌ جيا !

إياها ! كانت تتصـاعد الأدخنة اللـوداء من قريـة نيباني !
ياللعقبان ! • . . يـاللألخنة ! ! لم نعد نرى اللسماء ، فالعقبان و الأدخنة قل حجبوها و حجبت أيضاً الثثمس ألعقبان و الأدخذة

هل ثلاثة منهم معاً ينقرون الأرض ؟ ماذا يحملون ؟ عاش الثصيد -••!

كلّ هلا التعجب يتقاطع مع مجموعةٍ من الصرخات و الضضوضاء التّي لا يمكن وصفها

كانت الحشود تزداد و كلّ القبائل كانت مجنمعة هنـاكّ ، و كان بورو وورو رجال باتوالا يمازحان قائدهما ، و كان يَلَّظَ أيضاً القادة الثلالثة ياكيلجي الملقب بكامباسير و نيباني و يريتونـغو

أُما بيسيبينفي فقد كان يتسلّى على حساب المجنون كوسيينّايه •
مسكين كوسيينديه ! كيف استطاع أن يجر نفسه إلى نهر غويو ،
و هو بالكاد يقف على رجليه و شريطة أن يرتكز على عصا ا علـ
مسكين كوسينديه ! إنّ مرض الثنوم جعله شديد النحول لارجة أنّ هيئته أصبحت على شكل هيكلٍ عظميٍ حيّ ، وعلى عنقه النحيل و بشرايين عقدها اللمفاوية المنتفثة تتأرجح جمجمته - الكبيرة

إنّ المرض الأي جعل شعره قرمزياً جعل عينيه تفوران في محجريهما ، و كانت أعضاؤه كلّها ترتجف و كأنّ قشتريرة

- الموت قد دبّت فيّها

وعلى الرغم من ذلكّ ، عذدما كان يحاول الرقص و يداه على وركيه ، كانت ركبتاه ترتجفان الأولى مقابل الثّانية - كانت تنظظق عاصفة من الضحك لا يمكن إخمادها •

 نفسها • إنّ المبيس و النغابو المووجودين كانا يدقّان رماحهما

بهلوء و يضربان بهذّه المعادن محثين ضجّةً منظّمة
توندلوروتو ، تونلوروتو ،
ماكوتارا !
ـ دانغ . . . داتغ . . . كلام . . . كلام . . . كان بيوي حيد الثشرات ،

- كلام ، كلام ، دانغ ، دانغ

ارقص ، ارقص ،
أنت ، أَيها القنفة !

غير أنّ نسمة أثـارت نـار الاغل و الاخان ألمتصاعد على نهر - غويو

رياحٌ و نيران و دخان ، كان كوسيينديه يسخر من كل ذلك ، وكان منشغلاً بالضضحك لارجةٍ دمعت فيها ألمنفرد لصغار توندوروتو ، التّنفذ

 بطريقتهم بثكلٍ طبيعي ، كما يسبح الكلب الأي يقذف في الماء

تونبوروتو ، تونـوروتو
ماكوتارا
تونـلوروتو !
كلام . . . كلام . . . داتغ . . . داتغ . . . .
من تحت جلده ومن كثرة ضحكه ، برزت أَضلاعه ، كان
 وفجأةً سقط على العثب رأساً على عقب ، و كانت عيناه منقلبتين و الزَبَـَ في فمه

- تونـنور ، تونـورو ،

ققوا جميعاً ! ققوا ! كانت النار تثفث لهيبها و تزداد حرارتها ، كان الاخان يخنق ، أوه !

هل كانت أماكن وجود الثثيران مخفيّةً تحت أغصان الثشجر ، كلّ شيء في النهاية أصبح جاهزاً ، و في الميدان خيرة الرماة ، الما ، لم
 الرمحح التصير في قبضة الثيا •

ومضاتٌ و فرقّعات و ظقطقات و إشثارات و صرخات و أيضا رماد و بقايا أعثثابٍ و أوراقٍ محترقة و وأسراب من النحر النحل و
 فراشات و جراد و ذباب و زيز ، و كذلك رماد و رماد . . .

كان الهواء يزيد سرعة الريح بحيث تصبح الثشهب مرئيّة .. كانت ألنسنتها الططويلة العريضة تلتهم الأعثاب الليابسة و - الخشنة التي كانت تثرقع

إنّه الضضجيح ! شياهم ، و ضجيح آخر ! ظظباءٌ و خنازير بريّة و
 خمس رماح تخترق الحيوان نفسه !

الام يثزف ! أها ! يـلـرائحة الامّ الزكيّة ، كم هو هائج ! و كم هو !

ظباء ! شياهم ! و حيوانات قاضمة ! لثقتّل هذه الأنواع من الخنّزير ذات الأشواك الطويلة التاسية التي تتّحرج كالكرة ، كالقنقذ !

دمٌ ، دمٌ في كلّ مكان ! فالصيد هو رقصٌ أَحمر وفظ •

- أنت + + • أنتباه ! + .
- مورو ، النمر ! + • - . لنهرب -- بسرعة إلى تلك الثشجرة + .
- في هذا الدغل •
- أسرع !
ـ أين نجد مخبأ ؟
- م مورو ! •
- مورو ! • •
- لنهرب !

لم يكن لاى بيسيبئفي الثوقت ليسمح أو ليفكر ، فنباح الكلاب و صراخخ أصحابها و الثشهب و نورها و حرالتها و الثها النشثوة المتولّاة من رؤيـة الام و عنف الحركات التا التي سلم لثها نفسه هو و أصحابـه ، فكلّ هذا الصخب و الحركات و الثنور أغثىى

- بصر

فقط و في هذه اللحظة كان رمح " قصيرّ و ثقيل يطنّ فوقه •
من رماه ؟

- باتوالا

لحسن حظه قـ جاء إلى جانبه حين كان يتجنب النمر الأي كان يقفز باتجاهه ؟

عثدما نهض و كان لا يزال يرتجف ، كان النمر قد اختثى و
-هو يزمجر بغضب
على عكس بانوالا الأي كان بالقرب منه يحشرج وسط تجمع
 الأي شاهده -و الأي لم يكن موجهاّ إليهه ـ كان النمر خلال


كان باتوالا يحشرج ببطءٍ و كان على هذا الحالة منذ ليـلٍ
 كان يصرخ و يتأوّه دون نهايةٍ و لا تو توقف ، كان ممدّداً على
 أعصابه و تحرق جسده ، كان يطثب من وقت لآخر :

- أريد أن أشرب ! • • • أريد أن أشرب ! • •

عندما كان يشرب كان يتقياً كلّ ما شرِبه و يلهث من شدّة
الألم ، ثم يـود و يسقط على حصيرتّه
لكن ، في ذلك اليوم لم يعد هناك إقياءٌ و لا حمّى ، لم يعد
-باتوالا يصرخ
كان العرق البارد ييلله ، و بالكاد كان يتحرك •
وبلاً من أن يشتكي وينوح كان يتكلّم ويتكلّم ، ولم يكن ليتوفق إلآ عندما يبتّع ريقه

و بعد عدّة لحظاتٍ ، و ربّما ليِةً واحدةً ، وعلى الأكثر ليثة"

 رجعة ، و هناك سيلتحق بوألاه و بكلّ من سبقه من - الأقدمين

هنا حيث لا يمكنه روئة نـهر البومبو و لا البامبا ، و ثن
يكتشف المرتفعات و لا الوديان التّي اعتاد عليها ، سوف لـن يحتقر الليض و لن يخضح لهم و لن يتشثاجر مع فلان أو - غيره بشثأن النساء

إنّ الأغاني و الرقصات لا تدوم أبداً ، فبعد موسم الصيف يأتي موسم ألمطر ، و الإنسان لا يعيش إلا لحظة • و الثليل

 نهاية النهار الكثير من الاضطراب ، نـعم ، إنّه الاحتضضار •

يا لك من مسكينٍ يا بـاتوالا ! لقد اهتموا بـه رغم كلّ ذلك ! و بثكلٍ طبيعي ليس مباشرة و هذا يـني بعد ألحادث •
 لم يكن جرح باتوالا في النّهاية إلا تافهاً •

ثم هل ينبفي و من أجل جريحٍ ترك قـطيعٍ من الثيران الثبريّة
 فلديثا متّسع من الوقت للاهتمام به ، أمّا بالنسبة للثموضوع

الثاني فهو يثبه ضربة الحظَّ ، يجب انتهاز ها قبل أن تثلت بنسمة هواء



 على الالتحأِق بالبامبا بالاً من البقاء و الثهام الطعام مع الأصحاب

ومع ذلك مُدَد الجريح على نقّلة ، وحمل أريعةٌ من الرجال مشاعلَ مطّاطية في أيديهم لكي ينيروا الطريق ، كانت ظقطقة هذا المشاعل تخرق خيل النور ، و كان يتبع حاملي النقّلة أربعة من الرجال و من يقف في في
 كان بيسيبنغي و دجوما يمثيان خلف الموكب ، يا لـه من مسيرٍ بطيء ، يا له من مسيرٍ ثقيل ، يا لـه من مسيرٍ بطيءٍ و أَخرس و ثقيل !
هـنـك عطورٌ ليتيّةٌ و قطارب و و أصوات أجنحةٍ و ندى و و نيران تحتّاج لوقتٍ طويل لكي تخمد ، على اليمين و -اليسار ، كنّا نرى و ونسمع و نعبر كلّ ذلّك

ساد الصمت ! . . .

ومن مسافةٍ لأخرى كان واحٌٌ من حاملي المثـاعل
 صامتين ، كان ينبغي عليهم ألاّ يسرعوا كثيراً و ألا يتباطؤوا كثيراًا وألا يترنحوا وألا يقوموا بحركاتٍ
 المجروح ، إذأ كان الربّ نغاكورا لا يسمح شيئاً فهذا يعني بأنه ير أُف بحاله أو أنّ طرشه لا لا دواء لـه

لقد حاذوا سلسلة جبال غويادجيا و اجتازوا التلال التي
 يزخر بالكثير من الحصى البينفسجية الثشفافة والتي يقول عنها اللبيض بأنّها ثمينة . لقد بلثوا قرى ديباليها حيث . تترقرق المياه الباردة للهر كافالا

وهناكُ جاء وقت الراحة ، وقت الطعام و الثراب ، ومن
 غريماري و على جهة اليد اليمنى ليس بيعيدٍ هنـاكُ نهرّ آخر ، إنه نـهر ألياكومبا ، ثم و بلا انقطاع نـهرّ آخر الثياكو و رافثاه التاليمبا ، وأخيراً مستنقع الباتاكالا

ويعد ذلكو ، نرى الأراضي المزروعة بالأرة الليضاء والثصفراء واللسمسم و الثاصولياء و فستق ألعبيا و البامية و اللبطاطا و . .

توقفو ! ! نحن أمام بيت السـاحر التيمي •

ألتت أمام بيتّك يا باتوالا + . .
للبي أطباؤهم و للزنوج سحرتهم ، كن على يقين بأنّهم متشابـهون وأن هؤلاء يساورن هؤلاء ، فـاء فهناك الأطبّاء الجيدون و هثـاك اللسحرة اللبيئون ، ولكن مهما -حصل يجب علينا تثفيذ أوامر الألساحر

كذلك وعثد تثفيا وصفة اللساحر يجب عليّا أولاً أن
 وكذلك اللتعويذات الثقالة و الظروف الالمعطرة و الحجابات العظمى ضد الـين الحاسدة ، و أخيراً الجلاجل و الأجراس الصغيرة النتي ترعب الأرواح الثشريرة و تطردها

ورغم كل ذلك فقد تأخر اختقاء الأرواح الثثريرة ، وجاءت النتائحات و العازفون ليسهروا على راحة - باتو الا

للأسف ! لقد حاولوا عبثاً أن يجعلوا الصرخات و أصوات الطبول الأثندّ رعباً تدوي في الكوخ ، لكن

 بقوةٍ ! ! لقد سبق للروح الثشريرة دوندورِ أن تجاوزت كلّ الحدود التتي أُعطيت لها كي تفـل شيئاً في هذه الحالـة

و من جهة أخرى و في كلّ يوم كان يأتي كان بطنه
 وبألوان زرقاء و خضراء و سوداء و يحوم فوّق الجرح

> المتعغن و النازف و يمصن مصده .

لم تستطع رقية دوندورو أن تفعل شيئاً وكذلك تنظيف
الجرح بالثماء ألبارد أو الحار ولا طرد الأرواح ألثريرة ،

روث البقر ،و لا كي الجرح بالحديد اللساخن •
حتى دجوما نفسهه كان قرِفاً من الـغفونـة التّي كان يبعثر ها و قو تخلّى عن لُعقِ جرح سيده من وقتٍ لآخر

لقد قام بكلّ واجباته ككلب ، فماذا عساه يفعل أيضاءً ، فلم يعد هناك مـا يستطيع فعلّه م

عندما خاب الأمل استثثبير ألضابط .. وهذا الأخير أبدى
 الزنوج فقت أجاب بلهجةٍ طريفة مفادها أن بانوا يستطيع أن ينفق و كذلك كل قومه معه •

غغئئٍ تمّ التخثّي عن التعويذات وعن الرقيات وعن الحجابات و كذلك تمّ الثخلي عن اللظروف الڭعطريّة و الأدوية اللسحرية والنتميمات المستنغدمة • لقد اختفى نافخو الأبواق ! ورحثت النائحات ! يستطيع باتوالا الموت ، فقد أصبحت ممتلكاته للثهب •

كنْ سعيداً يا باتوالا ! فُاحتضارك مفيٌّ ، فٌهو يعيد الذأكرة للكثير من الناس الأين هم مدينون لـك بالكثير من

لقد تقاسموا الأرة الليضضاء من غلالك واستولّوا على
قطعاتك و سرقوا أُسلحتك ... و هذا الأمر صحيح فيما
لو لم يعتدوا على نسائك بعد ، كن على يقين بأنّ مصيرهم معروف ، فهن عفيفاتٌ منذ زمنٍ طويل ، و قت
وجدنَ من يـأخّْهنّ
كان باتوالا يحشرج روياً ، بمـاذا يحلم يـا ترى ؟ و هل
 عنده أي شخص بالقرب منه في كوخه ؟

كلا ، لم يكن يستطيع معرفّة ذللك لأتّه كان يهذي

 زوجاته وأولاده • وكان يجهل وجود بيسيبينغي و
 تعد تثافّئه ، كان يجهل بأنّ دجوما ذلك الكثب الصثير
 مطاطيةٍ ، وكلّ ذلك في عمق كوخه ، ولّن يسمع حتى
 ولن يسمع صوت ثُغاء المماعز و لا أصوات البطّ كواثك

ـ كوأك ، ورقثتّه مشدودة بفضول بـاتجاه هذا الضضجيح الغغريب .. كان يـهذي + . .
 لكذبهم و قسوتهم و نقص منطقهم و نقاقهم ، وأضضاف
 من بيض ولا زنوج ، فليس هنـاك إلاّ بشر - و إنّ كلّ الثبشر إخوة

توقّف قكيلاً ثم تابع مناجاة نفسه المشثوشة : يجب ألاّ يضرب الإنسان جاره و ألا يسرق ، فالحرب و الوحشبية
 المششاركة في وحشية الثيض و الأهاب للموت من أجل الثيض في حروب
 أو بـالمقصدة أو يُزَجُّ بـه في الْسجن ! الا

امشِي أيّها الزنجيَّ ألقّر ! امشِ و مُت ! + . .
صمتٌ طويل .. جاء دجوما ثيشم سيده ، بمـاذا شعر دجوما عندئذٍ ؟ من اسنتطاع أثن يخبره بأن الثهايـة قد
 عن كثب صوت من ينظر إلثيه بروح غامضه
 الحيواناتات و هو على وشك اللموت لخلق هدنـةٍ مع أيّة

مشاجرة ، و بخطٍ قلق و بهـاوءٍ يبعد الأعثاب في الاتجاه الأي يفترض أن يكون فيه ، هل سيكون الإمساك بـه صعباً ؟
 متذّمراً و جاثياً و خطمه ممدّداً على قدميه الأماميتينٍ و

- ظهره مـعزَّضـا لثنـار

ثقد رأى كل من يـاسيڤثنـجا وبيسبينغي باتوالا و همـا

- يهزالث رأّسيهما
- سـألت ، هل مـات ؟
-كلا ، ليس بعد ، أْجابها

سبيا قلر هما ، و لث يسنطيع أحدٌ من الآث فصاعداً أث
* يفرق بينهما

كان منْخزا بـأتوالا مضمومين و كان يشخر
وبحلوة الخيـاة ، وهي من أروع ألتحظات ، أفترب



باتوالا ، إنّه من غير المفيد أن تمتنع أكثر عن عدم



لكن لُماذا شخرت عذاما كانا يتأو هان من شدّة الرغبة ؟
 وأنت أنت ذلك البشثع من شدّة نحافتّك ، لماذا نهضت من فراشثك ؟

 بيسيينغي ويـسيغندجا ؟ هل ستكون إذاً غيوراً حتى رمقك الأخير ؟

ألا تستطيع أن نتركهما وشأنهما يا باتوالا بما أنك ستموت و هما سيمارسان الجنس؟

هما لن يتذكرا أين هما ! ولن يريـاك أو بالأحرى ڭم
. . . . .
فهغا هو عمك . . فـو
هل أُتت سعيد ، ها ؟ سعيد ، ألّيس كذلك ؟ منفصلان وكانا ملتصقين بالجبار و كلّ أعضائهما وأسناتهما ترتجفان من الأعر ؟

و أنت ، ها ! ياتغاكورا ، لقد انتهيت من خلال جهك المتههر الأي قمت به و قتلت نفسك بقطعة واحدة ، لقد سقطت على الأرض بقوةٍ كما تهوي شجرة كبيرة . . . غثد سماع هذد الضّجة كان البطّ ينقّ و الالجاج يقاقي و كان المـاعز يجري في كلّ الاتجاهات ، و كعادته كان دجوما يتذمّر دون أن يفتح عينيه

كانت دياان الخشب تملأ سراديبها بالتراب الأسمر
-فتراتٍ طويةٍ عٍِّ عبر احتكاكٌ مستمر

لكن ياسينغذجا وبيسينغي كانا قا اختفيا تحت جنح الليل -••

شيئاً فثيئاً هدأ الضجيج و خلات الحيوانات للنوم ، و لم يعد غير الصمت يرأڤبك يا باتوالا، و لا يوجد غير الوا اللوحدة و الليل الطويل معك يا باتوالا ، فارقد + . .

ارقد . .

النهاية


[^0]:    هذه الصفة تمتلّ وجهة نظر الراوي الذي يتوقف عند سرد الأحداث و وصف الأماكن و الشُخصيات كها تبدو بو كما يكتب رينيه ماران ، هو يثبت و هو يسجل الحقّقة
    

[^1]:    
    
     | اهتمامتـته
    "
     عبودية الزنوج " و يدعي مونتسكيو الانحياز للثجودية و لكن الدالاثل التّي قدمها كانت عبثية
    
    
     على تقاليد النُّعوب الأخرى

[^2]:    مسار ات ( احتفالات كانت تقوم لاطلاع عضو جكيد على بعض أسرار الديانات القّيمة و الجمعيات السرية • و هنا يعني حفلات الختّان كـا ذكرت سابنًا"

[^3]:    
    

[^4]:    مفرده شيهم و هو حيوان قارض يعيشن في أفزيقيا . المُترجمة $-1 \mathrm{Vr}$

